
9._HEFT / MARR/ 190G

# JAMES RAMSAY MACDONALD • DIE WAHLEN UND DIE ARBEITERKLASSE IN ENGLAND 

(ER Erfolg der Arbeiterpartei bei den Neuwahlen zum engliseheit Unterhause war eine allgeneine berraschung. Er hatte es fur einen Kemner der politischen Verháltnisse des Landes nicht sen sollen, denn unsere Regierungsmaschine ist so eingerichtet, dass eme neue Partei crst dann, wenn sie schon eine beträchtliche Stärke erreicht hat, überhaupt Kandidaten ins Parlament bringen kann.
Es ist jetzt ein Vierteljahrhundert her, seit die erste sozialistische Organisation gebildet wurde. Sie passte sich unglicklicherweise niemals den britischen Verhältnissen an, heute steht sic abseits von der gesamten aussichtsvollen Arbeiterbewegung auf cinem Standpunkt intoleranter und kleinlicher Kritik, und nicht einer ihrer Kandidaten hat einen Sitz im Parlament erobert. Thorne, obwohl er auf der Kandidatenliste der Sozialdemokratischen Föderotion stand, war durch seine Organisation gezwongen, sich den Bedingungen des .frbeitervertretungsbundes unterzuordnen. Seime $\lambda$ gitationskosten werden von seiner Organisation bestritten, und jetzt kommt ihm der Parlamentsiond. des Arbeitervertretungsbundes zu gute, ein Fonds, dessen Satzungen anzuerkennen die regulären Kandidaten der Sozialdemokratischen Föderation sich weigerten. Es ist kaum zu bezweifeln, dass mindestens drei Sozialisten mehr jetzt Miglieder des Unterhauses geworden wären, wenn de Sozialdemokratisch: Föd. ration ihr Zusammenwirken mit den Gewerkschaften, als diese in politiscl. Aktion traten, fortgesetzt hatte und in guter Kameradschaft mit der l'h...' hängigen Arbcitcrpartci verblieben wäre.
Erst $z$ wölf Jahre nach der Gründung der Sozialdimokratischion Foderat: $n$ wurde der erste ernsthafte Versuch umternommen, den Arbeitern klar an machen, dass ihr Heil in der Richtung der sozialistischen Entwickelung , finden ist. ${ }^{1}$ ) Im Jahre 1893 wurde die U'nabhängige drbeiferparlei gegrunhia,

[^0]um die Arbeiterbewegung mit der sozialistischen Bewegung zu vereinen und die Schwierigkeiten zu beseitigen, in denen sich die sozialistischen Gewerkschafter befanden, die angefangen hatten, auf den Gewerkschaftskongressen die alten liberalen Gewerkschafter anzugreifen und jetzt eine sozialistische Organisation hinter sich brauchten, deren Sympathie mit dem Gewerkschaftswesen ausser Frage stand. Die Mitglieder der Unabhängigen Arbeiterpartei kamen denn auch hauptsächlich aus den Gewerkschaften, und die Arbeit, den Gewerkschaftern zu zeigen, dass für sie der Fortschritt allein in der Richtung des Sozialismus und durch eine unabhängige politische Arbeiterpartei kommen kann, begann.:) John Burns, dessen Ehrgeiz ihn damals als Kollegen unmöglich gemacht hatte, versuchte, den Wert der Jahreskongresse der Gewerkschaften herabzusetzen, indem er sie als ein Feld zur Propagierung der Doktrin politischer Unabhängigkeit und sozialistischer Ziele hinstellte. Er war aber nur teilweise erfolgreich. Niemand konnte die steigende Flut aufhalten. In ein, zwei Jahren war der Widerstand spurlos hinweggespült, Resolutionen zu gunsten einer unabhängigen Partei wurden auf den Kongressen gefasst, und im Jahre igoo wurde von Gewerkschaften und sozialistischen Organisationen der Arbeitervertretungsbund gebildet. Dieser Bund hat die Agitation ins Leben gerufen, welche Anfang Januar so erfolgreich bei den Wahlen war.
Wir gingen mit einer Liste von 50 Kandidaten in die Wahlen, und von ihnen sind 29 gewählt worden. Wir haben aber nicht allein unseren Wahlkampf geführt, sondern daneben eine Stimmung geschaffen, die den Arbeiterkandidaten anderer Parteien und solcher Organisationen, die, wie der Bergarbeiterverband, uns nicht angeschlossen sind, sehr viel geholfen hat. Einige davon sind heftige Gegner von uns. Von diesen Kandidaten sind 22 gewählt, John Burns nicht eingeschlossen. Zwei davon gehören in Wirklichkeit zu uns und wurden von den Liberalen bekämpft; sie werden wahrscheinlich im Parlament sehr bald mit uns zusammensitzen. Weitere drei werden in allen praktischen Fragen mit uns gehen. Der Rest braucht als Arbeitervertretung überhaupt nicht mitgezählt zu werden; die Arbeiterklasse wird mehr Sympathie und Hilfe bei manchen bürgerlichen Radikalen finden, als bei diesen liberalen Arbeitern. Andererseits sind da ungefähr ein halbes Dutzend Sozialistisch-Liberaler, die meistens mit uns halten werden, so dass ès also in unserem neuen Parlament eine Sozialisten- und Arbeiterpartei von mindestens 40 Stimmen gibt.
Von den 29 gewählten Mitgliedern des Arbeitervertretungsbundes sind 14 Mitglieder der Unabhängigen Arbeiterpartei, i gehört der Sozialdemokratischent Föderation, 1 der Fabianischen Gesellschaft an. 16 sind also erklärte Sozialisten und weitere 4 Sozialisten in ihrer Praxis.
Lässt man Irland und die Universitäten ausser Betracht, so hat der Arbeitervertretungsbund um 2 von je 21 umstrittenen Sitzen gekämpft, und seine Kandidaten erhielten nahe an 400000 Stimmen. Wie ist dieses Resultat erreicht worden? Hauptsächlich durch die Festigung der gewerkschaftlichen Wähler. Die Zentralvorstände der Gewerkschaften schickten an alle Zweigvereine, an deren Ort wir Kandidaten hatten, die Aufforderung, für diese Kandidaten zu stimmen. So wurde der Gedanke der parlamentarischen Arbeitervertretung populär gemacht. Der ausländische Leser muss ferner bedenken,

[^1]dass unsere Wahlen eigentlich eine Art Stichwahl sind, und in einer ungewöhnlich grossen Zahl der Fälle kämpften die Liberalen nicht gegen unsere Kandidaten an; an diesen Orten erhielten wir den grössten Teil der liberalen Stimmen. In Schottland jedoch bekämpften die dickköpiigen Führer der lokalen liberalen Parteiorganisationen jeden unserer Leute mit dem Eríolg. dass wir nur 2 von den 4 Sitzen, um die wir uns, bewarben, errangen, wahrenti die beiden anderen infolge der Stimmenzersplitterung an die Konservativen verloren gingen. Unsere schottischen Wahlen waren eigentliche Hauptwahlen. und zum erstenmal in der Geschichte der Arbeiterpolitik Eng!ands hat asich erwiesen, dass die' Arbeiterpartei siegen kann sogar im Kampf gegen die beiden anderen Parteien. In West-Bradford kamen die Arbeiter an erster Stelle, die Konservativen an zweiter, die Liberalen an dritter; in Wakefiela standen obenan die Konservativen, alsdann die Arbeiter, und an dritter Stelle die Liberalen. In Gemeinden, wie Newcastle, Preston und Stockport, wo zwei Abgeordnete zu wählen waren, war die Arbeiterpartei mit gutem Vorsprung obenan; der Schreiber dieses hatte 60 Stimmen yor einem alten liberalen Abgeordneten voraus, der bis jetzt mit etwa 1500 Stimmen Vorsprung den Sieg davon getragen hatte. Ich habe nicht die Absicht, den wertvollen Beistand der liberalen und radikalen Stimmen zu verkieinern, aber unsere Siege wären auch ohne diese Stimmen oder im Kampfe mit thaen sehr auffallende gewesen. Wir haben in Grossbritannien der Arbeiterbewegung einen sozislistischen Aufschwung gegeben.
Im Parlament wird die Partei unabhängig sein. Sie wird sich von der Regierungspartei getrennt halten und ihren eigenen Führer und Einpeitschir haben. Sie wird bei Eröffnung ciner jeden Session ihr eigenes Arbeitsprogramm beraten und das Beste zu dessen Durchführung tun. Sie wird die Regierung unterstützen oder bekampfen, genau in dem Masse, wie die Regierung in ihren Augen gute oder schlechte Arbeit verrichtet.
Unser Arbeitsprogramm für die erste Session wird Verbesserungsanträge $2 u$ dem Gesetz über das Streikpostenstehen enthalten, und wir werden tapfer kämpfen, um die Gerichtsentscheidung in dem Taff Valc-Prozess umzustossen. welche es als Grundsatz hinstellte, dass cine Gewerkschaft einem Unternehmer Schadenersatz leisten muss, wenn sie im Kampfe mit ihm seinem Geschäft geschadet hat. Wir werden auch cintreten für die Zahlung von Diäten an die Parlamentsmitglieder, für die Beköstigung der Schulkinder aus öffentlichen Mitteln, für die Verbesserung des Arbeitslosengesetzes und anderes mehr. Im ganzen wird es unsere Aufgabe sein, den jetzigen Zustand der Güterverteilung zu bekämpfen. ${ }^{3}$ ) Wir werden deshalb suchen, das wirre Ungefähr der Besteucrung in der Weise zu regeln, diass wir alle Werte, die durch die gesellschaftlichen Zusammenhänge entstehen, wie zum Beispiel den unverdienten Wertzuwachs des städtischen Grundbesitzes, für den öffentlichen Säckel beanspruchen. Wir werden also eine Erweiterung der Selbstverwaltung der Gemeinden bekommen, so dass diese in der Lage sein werden, mehr Betriebe selbst zu verwalten, als es heute ihnen möglich ist; und wir werden den ganzen Druck auf die Regierung ausüben, über den wir verfügen, um die Lage der Staatsangestellten zu heben.

[^2]Die Darstellung unserer Ziele wäre aber unvollständig, enthielte sie nicht unseren Wunsch, als ein organisches Glied der grossen internationalen sozialistischen und Arbeiterbewegung angesehen zu werden. Dieser Wunsch spielte eine grosse Rolle in unseren Aufrufen an die Wähler, und er war von Gewicht in unseren Versammlungen. Unsere Abgeordneten wollen von den Sozialisten im deutschen, im französischen und in den anderen Parlamenten Europas als Parteigenossen anerkannt sein. Wir treten für Frieden und Abrüstung ein, für internationale Freundschaft und Verträglichkeit, für die weltumspannende Solidarität der Arbeit.

## $X \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times$

## JULIUS BRUHNS • WAHLRECHTSFRAGEN IN SÜD UND NORD

I

(UF der Tagesordnung der gesetzgebenden Körperschaften vieler deutschen Bundesstaaten stand im Laufe des letzten Jahrzehnts, steht auch zum Teil gerade heute die Umgestaltung des Wahlrechts. Diese Wahlrechtsänderungen gingen nicht überall in der gleichen Richtung, sondern meist nach zwei entgegengesetzten Seiten. In mainchen Staaten wurden die Anderungen im wesentlichen in fortschrittlichem, in anderen Staaten in reaktionärem Sinne vorgenommen. Zum Teil erklärt es sich aus der Natur der betreffenden gesetzgebenden Körper, dass Änderungen in demokratischem Sinne nur von den auf Grund verhältnismässig freier Wahlsysteme gebildeten Landtagen vorgenommen wurden, dagegen die auf Grund unfreier und ungerechter Wahlgesetze gewählten Volksvertretungen noch weitere Verschlechterungen dieser Wahlgesetze eintreten liessen. Als eine politisch sehr bemerkenswerte Tatsache dürfte aber anzusehen sein, dass jene völlig entgegengesetzten Tendenzen zu Wahlrechtsänderungen sich in geographisch scharf von einander abgegrenzten Gebieten des Deutschen Reiches geltend machten. Während die sämtlichen süddeutschen Staaten zu einer demokratischen Weiterentwickelung ihrer verhältnismässig guten Wahlgesetze schritten, sind alle ilure meist ohnchin erbärmlichen Wahlrechtssysteme noch verschlechternden Bundesstaaten in Nord- und Mitteldeutschland zu suchen. Nur ein mitteldeutscher Staat kam zu einer (nicht wesentlichen) Verbesserung scines übrigens schon relativ guten Wahlgesetzes.
Gerade die Tatsache dieser scharfen Scheidung der Tendenzen zur Wahlrechtsanderung in Süd- und Norddeutschland hat in politischen Kreisen Aufsehen, in reaktionären Kreisen auch lebhaftere Bedenken erregt. Solchen Bedenken gab ein freikonservativer Politiker, Freiherr von Zedlitz, besonderen Ausdruck, indem er das Wort von der neucn Mainlinic prägte und auf die grossen Gefahren für die Festigkeit und gedeihliche Entwickelung des Deutschen Reiches hinwies, die seiner Meinung nach in dem Verhalten der süddeutschen Bundesstaaten liegen. Diese Gefahren bestehen nach ihm besonders darin, dass es nachgerade gemeines Recht geworden sei, die Regierungen in den Landtagen fiir ihre Haltung im Bundesrat verantwortlich zu machen, wobei besonders in Süddeutschland die Regierungen stets bereit gewesen seien, ihren Landtagen
dieserhalb Rede und Antwort zu stehen. Würden mun infolge der ganz verschiedenen Wahlsysteme die Landesvertretungen in Nord- und Süddeutschland grundverschieden, so würde die innere Geschlossenheit des Bundesrats. und damit dessen Stellung zum Reichstage, ernstlich gefahrdet. Um dieser Gefahr zu begegnen, will Freiherr von Zedlitz nicit etwa die Reichsgewalt anrufen, weil das den bisher bundesstaatlichen Charakter des Reiches in einen einheitlichen umwandeln müsste - in Wahrheit auch wohl, weil der aus dem allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrecht hervorgegangene Faktor der Reichsgewalt, der Reichstag, für derartige staatsmännische Taten doch wohl nicht zu gebrauchen ist - . er regt vielmehr eine »freie Verständigung der Bundesstaaten über eine einheitliche Behandlung der Wahlrechtsiragens an. Freilich kann er die Befürchtung nicht unterdrücken, dass es dazu schon zu spät sein könnte, weshalb er zur Eile ermahnt.
Dass eine derart grundverschiedene politische Entwickelang der beiden Reichshälften, wie sie sich in der Behandlung der Wahlrechtsfragen zeigt. den Restand oder mindestens die Weiterentwickelung des Reiches gefährdet, kann man dem Freiherrn vielleicht zugeben. Die Ursache dieser Gefährdung ist aber nicht in dem Umstande zu suchen, dass in der südlichen Halfte des Reiches der modernen Entwickelung, dem Drängen der Massen nach politischer Gerechtigkeit verständig Rechnung getragen wird, als vielmeirr darin. dass man im Norden Deutschlands bei Behandlung der Wahlrechtsfragen im Interesse cigennützigster Vorrechte jede Mitwirkung der Arbeiterklasse am öffentlichen Leben, an der Gesetzgebung mit brutaler Faust zurückdrängt, was allem Gerechtigkeitsgefühl des Volkes Hohn spricht.

II

SEDOCH soll hier diese Frage nicht weiter erörtert werden. Zweck dieser Arbeit ist vielmehr, auf Grund des vorliegenden Materials einmal im einzelnen den behaupteten Erscheinungen nachzugehen und zu zeigen, dass in der Tat tiefgehende Verschiedenheiten in der politischen Entwickelung der beiden Reichshälften vorhanden sind.
Wurttemberg
Das Königreich Württemberg hatte in seinem 1868 gegebenen Wahlgesetz schon vor der jetzt beendeten Wahlreform das relativ freieste Wahlrecht in Südreutschland. Es war allgemein, gleich und direkt für jeden 25 Jahre aiten Staatsbürger. ohne Zensus und Aufenthaltsdauer. Die Abstimmung war geheim, z:ur Sicherung des Wahlgeheimnisses wurden später noch amtliche Kuverts fur die Stimmzettel verabreicht, welche in Isolierräumen den Kuverts einverleibt werden mussten. Die Bestimmung, dass empfangene Armenunterstützung fur das darauf folgende Jahr das Wahlrecht aufhebt, war gemildert durch die, dass Zuriuckahhung die entrechtende Wirkung beseitigt und eine solche überhaupt nicht eintritt, wemn die Armenunterstitzung im Falle eines vorübergehenden Ungliucks gezahlt worden ist. Da auch die Wahlzeit sich von 10 Uhr vormittags bis 7 Uhr abends erstreckte - was bei den Reichstagswahlen bekanntlich erst seit 1903 der Fall ist -. so war das wurttembergische Landtagswahlrecht an sich besser, als das Wahlrecht zum Reichstage.
Die aus diesem demokratischen Wahlrecht hervorgehende Kammer zeigte jedoch den einen schweren Fehler, dass neben den 70 Erwahlten des ganzen Volkes noch 23 privilegierte Abgeordnete sassen, und zwar 13 yom wurtembergisehen Adel, o Fon der Geistlichkeit und I von der Universität abgesandter Vertreter, Diesen Flecken zu bescitigen, war seit ciner Reihe von Jahren das Ziel insbesondere der würtembergischen Sozialdemokratie, und nach langen politischen Kämpfen,
auf die hier nicht weiter eingegangen werden kann, wurde das Ziel erreicht. Die Regierung brachte einen Entwurf cin, der die privilegierten Mitglieder beseitigte und aus der württembergischen zweiten Kammer eine reine Volkskammer schuf. In der Begründung des Entwurfs sagte die württembergische Regierung, , dass cine gerechte Ausmessung der Anteilnahme des Volks an den öffentlichen Angelegenheiten eine bessere Garantie für die Zukunft bietet, als das Festhalten an Einrichtungen, die der allgemeinen Auffassung der Gegenwart entgegenstehen und auf eine längere Dauer keinesfalls haltbar sind. Unseren preussischen Gewaltpolitikern wären diese Worte einer deutschen Regierung zur Beachtung sehr zu empfehlen, wenn die Herren die Fähigkeit und den Willen besässen, überhaupt noch etwas zu lernen. Neben dem Hauptpunkte der jetzt eben vollzogenen Reform der württembergischen zweiten Kammer, der vollständigen Beseitigung der bisherigen privilegierten Mitglieder gelang es, auch noch einige andere Verbesserungen zu erzielen. So wird die Stadt Stuttgart in Zukunft 6 Abgeordnete erhalten, während sie vorher gleich den 6 anderen sogenannten guten Städten nur i Vertreter hatte. Während für dic Abgeordneten Stuttgarts und für weitere 17, die als Ersatz für die ausscheidenden Privilegierten vom ganzen Lande zu wählen sind, das Proportionalwahlsystem eingeführt wurde, gilt fuir die übrigen 69 Wahlkreise mit je I Abgeordneten zur Wahl im ercten Wahlgange die absolute, in einem zweiten Wahlgange die relative Mehrheit. Der für diese in jeder Beziehung erfreuliche Wahlreform gezahlte Preis besteht lediglich darin. dass die württembergische erste Kammer, bisher aus königlichen Prinzen. Standesherren und vom Könige ernannten lebenslänglichen Mitgliedern sich 7usammensetzend, nicht, wie die Sozialdemokratie forderte, beseitigt, sondern vielmehr noch erweitert und aufgefrischt wurde durch eine Anzahl von Adel, von Handel, Gewerbe und Landwirtschaft zul wählender Vertreter. Für die Praxis ist das aber nur ron minderer Bedeutung.

## Banfen

Das Wahlrecht in Baden war fast gleich dem württembergischen, mit dem einen, allerdings erheblichen, Unterschied, dass die Abgeordneten nicht direkt, sondern durch Wahlmänner gewählt wurden. Das ron Erfolg gekrönte Bestreben insbesondere der Snzialdemokratic richtete sich auf die Beseitigung der indirekten Wahl. Hier musste diese erhebliche Verbesserung, mit der zugleich eine gerechte Vermehrung rer Mandate für die erheblich gewachsenen Städte durchging, damit bezahlt werden, dass nicht nur eine Verstärkung der bisher nur aus Prinzen und Adeligen. sowie geistlichen Würdenträgern und Universitätsvertretern bestehenden ersten Kammer durch Zuwählung von Vertretern der cinzelnen Berufsgruppen (Landwirtschaft. Handel etc.) und Bürgermeistern etc., sondern zugleich eine Erweiterung ihrer Rechte vorgenommen wurdc. Während nämlich früher alle Finanzfragen betreffenden Gesetzentwürfe nach ihrer Annahme durch die zweite Kammer von der ersten Kammer nur im ganzen angenommen oder abgelehnt werden konnten, steht nach der Wahlreform nummehr der ersten Kammer das Recht zu, derartige Entwürfe auch in cinzelnen Punkten anzunehmen oder abzulehnen, $n$ achdem sie von der zweiten Kammer angenommen worden sind. Ausserdem ist bei der Reform des badischen Wahlrechts auch eine Einschränkung des allgemeinen Wahlrechts erfolgt insofern. als der Wahlberechtigte durch Abstammung Badenser sein oder die badische Staatsangehörigkeit seit mindestens 2 Jahren besitzen oder mindestens I Jahr besitzen und dazu das letzie Jahr vor der Wahl in Baden gewohnt haben muss. Ausserdem ruht das Wahlrecht desjenigen, der im letzten Steterjalır eine ihm obliegende direkte Stener nicht bezahlt hat. Der Kandidat verliert dagegen merkwürdigerweise aus solchem Grunde seine Wählbarkeit nicht. Die in obigen Bestimmungen liegende Einschränkung des allgemeinen Wahlrechts hat die sorialdemokratischen Landtagsabgeordneten Badens veranlasst, gegen die Wahlreform, die am r. Juli 1905 Gesetzeskraft erlangte, zu stimmen, obgleich die Erringung der direkten Wahl einen grossen Fortschritt darstellt.

## Hessen

Auch das hessische Landtagswahirecht ist ein indirektes und insofern auch nicht allgemein, als wahlberechtigt nur diejenigen sind, dic 25 Jahre alt sind, seit mindestens 3 Jahren in Hessen wohnen und vor der Wahl die hessische Staatsangehörig-
keit erworben haben. Auch muss jeder Wahlberechtigte staats- oder kommunalsteuerpflichtig sein, was praktisch geringe Bedeutung hat, da in Hessen jeder zu einer dieser Steuern herangezogen wird, der überhaupt Einkommen hat. Mit der Staatssteuer darf der Wahlberechtigte höchstens 2 Monate rückständig sein. Invaliden etc., welche nach dem Gesetze steuerfrei sind, verlieren dadurch nicht das Wahlrecht. Zu Wahlmännern können nur solche Urwahler gewählt werden, die in der Wahlgemeinde ihren Wohnsitz haben und seit Anfang des Rechnungsjahres, in dem die Wahl vorgenommen wird, an direkten Staatssteuern mindestens den einem Normalsteuerkapital von 80 Mark entsprechenden Betrag für eigentümliches oder nutzniessliche, Vermögen jährlich entrichten. Zum Abgeordneten wälhbar ist dagegen jeder [ir wähler, gleichviel, wo er zur Zeit der Wahl wohnt. Die Wählbarkeit des Wah1mannes ist danach an Wohnsitz und bestimmte Steuerieistung gebunden, die des, vom Wahlmann zu wählenden Abgeordneten aber nur an die auch fur den Urwähler geltenden Bedingungen.
Gegen die bevormundende lästige und veraltete indirekte Wahl kämpfte in Hessen die Sozialdemokratie, seit sie sich an den Landtagswahlen beteiligte, also seit mehr al, 20 Jahren. Während für dahingehende Anträge zunächst jahrelang nur Minderheiten in der zweiten Kammer vorhanden waren, erklärte schon 1896 die Kammer mit 23 gegen 20, 1899 sogar mit 32 gegen 8 Stimmen sich fur das direkte Wrahrecht. Im Jahre 1902 legte die hessische Regierung den ersten Wahlreformentwarf vor, der ausser der direkten Wahl auch noch andere wesentliche Verbesserungen brachte. so die Einführung von Wahlkuverts und Isolierzellen, Ausdehntung der Wahlzeit bi, 8 Uhr abends, Vervielfältigung respektive Veröffentlichung der Wahlerlisten und Vermehrung der städtischen Mandate. Allerdings enthielt der Entwurf auch Verschlechterungen des bisherigen Zustandes, die man als Kautelcn gegen die Sozialdemokratie ansehen muss. Es sollte nur wahlberechtigt sein, wer seit nicht nur wie bisher - mindestens 3 Jahren im Lande wohnte, sondern auch seit der gleichen Zeit Staatsangehöriger war. Ebenso sollte nicht nur - wie bisher - der zweimonatliche Rückstand in der Bezahlung der Staatssteuer, sondern auch der gleiche Rückstand bei Bezahlung der Gemeindesteuern mit dem Verlust des Wahlrechts bestraft werden. Schliesslich suchte der Entwurf der auch in Hessen bestehenden ersten Kammer der Privilegierten frisches Blut zuzuführen durch Berufung einiger Bürgermeister und eines Vertreters der technischen Hochschule in Darmstadt. Dieser erste Entwurf, der von der zweiten Kammer im wesentlichen angenommen wurde, scheiterte an dem Verhalten der Herren von der ersten Kammer. die ihn einfach unerledigt liessen. Ein zweiter gleicher Regierungsentwurf fand im Jahre 1904 ebenfalls die Zustimmung der zweiten Kammer; nun aber suchten die Herren Privilegierten aus ihrer Zustimmung zu dem Entwurf ein Geschäft zu machen, indem sie, die bisher in ihrer crsten Kammer, ähnlich wie in Baden, nur das Recht besassen, das Budget im ganzen entweder anzunehmen oder abzulehnen, nun das Recht forderten, auch einzelne Budgetposten zut beanstanden. Ebenso wollten sie die in der Verfassung vorgesehene Durchstimmung (gemeinsame Abstimmung beider Kammern bei von der ersten Kammer abgelehnten Budgetvorlagen oder Gesetzen) beseitigen. da sie bei solcher Abstimmung mit ihren 34 Mitgliedern den 50 Mitgliedern der zweiten Kammer unterliegen mussten.
Die zweite Kammer liess sich auf diesen Handel mit Volksrechten für Herrenrechte nicht ein, sie lehnte cinstimmig den Antrag der ersten Kammer ab und nahm mit allen gegen 3 Stimmen den sozialdemokratischen Antrag an, die Regierung um schleunige Einbringung einer netuen Vorlage zu ersuchen, welehe das direkte Wahlrecht enthält, unter keinen Unständen aber eine Verfassungsänderung im Sinne der ersten Kammer vorsieht. So ist in Hessen also die Wahlreform vorläufig wieder gescheitert, es ist aber gar nicht daran zu zweifeln, dass sie in kirzester Zeit doch 3.ur Tatsache wird.

## BAyERN

In Bayern war man glücklicher; nach langen Kämpfen ist es dort gerade jetzt gelungen, der Wahlreform auch in der ersten Kammer zur Annahme zu verhelfen. Auf die Geschichte dieser Kämpfe soll hier nicht weiter eingegangen werden. Es genugt. festzustellen, dass auch hier, wie in den vorhergenannten drei süddeutschen Staaten. die Sozialdemokratie die treibende Kraft der Wahlreformen war. Auch in Bayern
war das Wahlrecht bisher indirekt und nicht ganz allgemein. Jeder 21 Jahre alte Staatangehörige, der seit mindestens 6 Monaten direkte Staatssteuern und nachweislich den Verfassungseid geleistet hat, ist Urwähler. Eine dirckte Steuer muss in Bayern bei einem Einkommen von 500 Mark an gezahlt werden; Leute mit noch geringerem Jahreseinkommen können sich das Wahlrecht sichern durch eine freiwillige Steter von 50 Pfennigen jährlich. Dic bayrische Wahlreform richtete sich im wesentlichen auf die Beseitigung der Wahlmännerwahlen und deren Ersetzung durch die direkte Wahl der Abgeordneten. Weiter ist eine wertvolle Verbesserung des Wahlrechts dadurch geschaffen worden, dass die Wahlkreiseinteilung nicht mehr, wie bisher, nach dem Stand der Volkszählung von 1875, sondern nach dem vom Jahre 1900 erfolgt, der städtische Arbeiter also nicht mehr nur einen geringen Bruchteil des Wahlrechts haben wird, das der ländliche Wähler besitzt. Zur besseren Sicherung des Wahlgehemmisses werden amtliche Kuverts und Isolierräume gegeben werden, und schliesslich sind dic bisher geltenden permanenten Wählerlisten abgeschafft worden, die viele Tausende naturgemäss nicht lange an einem Orte weilender Arbeiter des Wahlrechts beraubten. Allerdings stehen diesen Verbesserungen auch einige Verschlechterungen gegenüber, so die Heraufsetzung des Wahlalters von 21 auf 25 Jahre, die Verpflichtung, fortan I Jahr lang - bisher 6 Monate - die das Wahlrecht begrïndende Steter geleistet zu haben und I Jahr lang die Staatsangehörigkeit zu besitzen. Trotzdem sind die Vorceile der Wahlreform für die Masse des bayrischen Volkes so unverkennbar gross. dass unsere bayrischen Genossen gewiss recht daran taten, sich bei den letzten Landtagswahlen zwecks Durchführung dieser Reform mit deren Frcunden, dem Zentrum, gegen deren Feinde, die Liberalen, zu verbinden und so in der Tat die erforderliche Zweidrittelmehrheit für die Wahlreform im bayrischen Landtage zu schaffen. Und die demnächst auf Grund des geanderten Wahlgesetzes erfolgenden Neuwahlen zum bayrischen Landtag werden voraussichtlich Wahlergebnisse für die Sozialdemokratie zeitigen, welche unsere Partei politisch, wie taktisch auch vor dem schimpfenden und höhnenden Liberalismus glänzend rechtfertigen werden.
So also sicht es im Süden des Deutschen Reiches aus: Uberall das gleiche, geheime und direkte Wahlrecht, das allgemeine in Württemberg unbeschränkt, in den andern Staaten durch cinge nicht gar zu schwer ins Gewicht fallende Bedingungen eingeschränkt. Uberall also die Möglichkeit, die Masse des Volkes unter gleichen, gerechten politischen Bedingungen am öffentlichen Leben, an der Erfüllung höchster politischer Aufgaben zu beteiligen. Wie steht es dagegen im ïbrigen Deutschland?
Eine Darstellung des gesamten Wahlrechtselends Norddeutschlands soll an dieser Stelle nicht gegeben werden. Mit Ausnahme von Coburg-Gotha und Oldenburg haben alle nord- und mitteldeutschen Bundesstaaten irgend ein Klassenwahlrecht für ihre gesamte Landesvertretung, oder diese ist zu einem Teile aus privilegierten Vertretern und zum anderen aus Vertretern zusammengesetzt, die entweder durch cin verhältnismässig freies oder auch wieder durch cin Klassenwahlrecht gewählt werden. Für uns handelt es sich indessen nicht darum, sondern lediglich 1 mm den Nachweis, dass im nördlichen Deutschland, im Gegensatz zum südlichen, die Tendenz besteht, dort, wo das ohnehin schlechte Wahlrecht geändert wird, diese Anderung zut einer weiteren Verschlechterung 7u gestalten. In der Tat hat bei allen im letzten Jahrzehnt vorgenommenen Wahlrechtsänderungen nur cin norddeutscher Staat eine Ausnahme von dieser Regel gemacht, und zwar der thüringische Stat Coburg-Gotha.

## Sachsen-Coburo-Gotha

Hier hatte der Landtag schon im Jahre igor cine Wahlreform, insbesondere die Beseitigung der indirekten Wahl gefordert. In Coburg-Gotha ist jeder 25 Jahre alte selbständige Statsbürger wahlberechtigt, wenn er seit dem Beginn des Jahres, in
welches die Wahl fällt, direkte Staatssteuern zahit. Die Wahl war angeblich geheim, wurde jedoch durch die Bestimmung, dass der Abstimmende den vom Wahlvorsteher entgegengenommenen numerierten Stimmzettel im Wahllokale mit dem Namen seine; Wahlmannskandidaten selbst versehen oder durch einen verpflichteten Schreiber versehen lassen musste, tatsachlich zur öffentlichen Abstimmung. Im Jahre 1904 legte die Regierung einen Entwurf zur Reform des Wablrechts vor, der allerdings die wichtigste Forderung der fruheren Landtagsmehrheit, die direkte Wahl. nicht ent hielt, immerhin jedoch einige andere Verbesserungen brachte. So wurde die lacherliche Art der bisherigen Abstimmung beseitigt und bestimmt, dass mit gedruckte:. von der Regierung selbst ausgegebenen Stimmzetteln und unter den jetzt auch be: der Reichstagswahl ublichen Sicherungsmassregeln (amtliche Kuverts und Isolic:räume) gewählt werden solle. Um der berechtigten Befurchtung zu begegne ${ }^{\text {a }}$. dass die Wähler bei der Stimmenzahlung durch die Reihenfolge der in der Wahl urne auf einander liegenden Umschlige in ihrer Abstimnung kontrolliert und ${ }^{-}$ das Wahigeheimnis verletzt werden könne, bestimmte der Entwurf. dass die Umschläge bei Ermittelung des Wahlresultats zunảchst uneröfinet der Urne entnommen, auf den Tisch geschüttet, gemischt und gezählt und dann erst geöffnet werden sollen. Auch soll die Wahlhandlung, die spätestens nachmittags 5 Uhr begonnen werden muss, bis abends 8 Uhr dauern. Der Landtag nahm den Regierungsentwurf an, lehnte jedoch den Antrag der sozialdemokratischen Abgeordneten auf Einführung der dirckten Wahl ab.

## Oldenburg

Der oldenburgische Landtag, der durch allgemeine, gleiche, geheime, aber indirekte Wahl gebildet wird, beschloss vor kurzem. die Regierung zur Einführung der direkten Wahl aufzufordern. Ein solcher Beschluss ist vom oldenburgischen Landtag in den letzten 6 Jahren wiederholt gefasst worden, onne dass die Regierung sich zur Vorlegung eines entsprechenden Entwurfs bereit zeigte. Diesmal scheint sie mehr geneigt zu sein, dem Wunsche des Landtags nachzugeben.
Oldenburg und Coburg-Gotha bilden die cinzigen Jichtpünktchen in der gähnenden politischen Finsternis Norddeutschlands. Sonst haben wir da nur Wahlrechtsverschlechterungen. Begonnen hat deren Ära nach allgemeiner Ansicht mit dem Umsturz des sächsischen Wahlrechts. Doch hatte schon vorher ein kleiner thüringischer Raubstaat seinen ärmsten Bürgern das Wahlrecht genommen, freilich nicht mit Lärm und Geschrei, sondern ganz in der Stille.

## Reuss alltere Linie

In diesem Miniaturstaat bestand seit : 867 ein Wahlgesetz, wonach jeder mindestens 25 Jahre alte Staatsbürger, der eigenen Hausstand hatte und direkte Steuern bezahlte, das (allerdings indirekte) Wahlrecht besass. Im Jahre 1803 beschloss nun der Landtag ein Einkommenstenergesetz, nach dem die Einkommen bis 600 Mark steuerfrei bleiben sollten. Damit war man mit einem Schlage, auf einem Nebenwege den grössten Teil der armen und sozialdemokratisch gesinnten Landtagswähler los. Wie diese Bestimmung des Stenergesetzes in dem Landehen mit industrieller, überaus schlecht gelohnter Arbeiterschaft wirkte. zeigt die Tatsache, dass nach dem neuesten Verwaltungsbericht der Stadt Greiz von 10688 selbständigen Staatsbürgern 5773 ein Einkommen bis höchstens 600 Mark haben, also nicht wahlberechtigt sind.

## Sachsen

Der sächsische Wahlrechtsraub datiert vom März 1806 , kann also eben jetzt sein zehnjähriges Jubiläum feiern. Vorher galt in Sacheen bekanntlich das gleiche. direkte und geheime Wahlrecht, das allgemeine nur insofern nicht, als Voraussetzung der Wahberechtigung die Zahlung einer direkten Staatseinkommenstener von mindestens 3 Mark war. Die Wahlreform passte das neue Wahlrecht dann völlig dem in Preussen geltenden Dreiklassenwahlsystem an, bis auf die Beibehaltung der geheimen Abstimmung und cine andere Art der Drittelung der Steuersumme zwecks Bildung der Wählerklassen. Diese wird nicht wie in Preussen,
lediglich nach Urwahlbezirken, sondern innerhalb des Ortes vorgenommen, wenn dieser einen Wahlbezirk für sich bildet oder in mehrere Wahlbezirke zerfällt, innerhalb eines Wahlkreises. wenn cine Gemeinde mehrere Wahlkreise umfasst, und innerhalb eines Urwahlbezirks nur, wenn dieser aus mehreren Gemeinden besteht. Dabei bringt es das sächsische Wahlgesetz sogar fertig, in einem Punkte noch schlechter zu sein, als sein preussischer Bruder, indem es im Gegensatz zu Preussen von seinen Urwählern die Zahlung einer Staatseinkommensteuer respektive Staatsgrundsteuer fordert.

## Sachsen-Weimar-Eisenach

Ganz kurze Zeit nach dem Erlass des sächsichen Dreiklassenwahlgesetzes wurde das Grossherzogtum Sachsen-Weimar mit einem neuen Wahlgesetz beglückt, das gegenüber dem alten allerdings einige unwesentliche Fortschritte zeigte, im Grunde aber erzreaktionär war. Von den 33 Abgeordneten werden je 5 von den Grossgrundbesitzern und den Höchstbesteuerten direkt gewählt, die übrigen werden in allgemeinen indirekten Wahlen, und zwar wieder unter Beteiligung der schon privilegierten Grundbesitzer und Höchstbesteuerten, gewählt. Der Urwähler muss nicht nur Staatsangehöriger, sondern auch Gemeindebürger sein, was mit Geldkosten verbunden ist. Ausserdem muss der Wähler respektive Bürger selbständige Nalırung haben, ansässig, das heisst Eigentümer sein oder mindestens 2 Jahre in der Gemeinde wohnen. Allerdings hat dies ausgeklügelte Wahlsystem nicht verhindern können, dass im Laufe der Zeit doch 2 Sozialdemokraten in den Landtag gelangten. Der Zeitströmung folgend, hat man auch neuerdings wieder im Lande Goethes Lust zu cinem Reförmchen verspürt; denn der Weimarer Landtag hat sich eben jetzt wieder mit einer Wahlrechtsvorlage beschäftigt, die ganz harmlos aussieht, da sie nur cine Neueinteilung respektive Verkleinerung der Urwahlbezirke vornimmt, die in der Tat aber auf eine Wahlbezirksgeometrie zum Schaden der Arbeiter hinausläuft.

## Braunschweig

Im Jahre 1899 schuf sich Braunschweig, das Herzogtum mit dem preussischen Prinzen an der Spitze, ein neues Wahlgesetz, das allem modernen politischen Empfinden Hohn spricht. Danach werden von den 48 Landtagsabgeordneten 18 zunächst von besonderen Privilegiertenklassen gewählt, und zwar 5 von den Höchstbesteuerten, 4 von den wissenschaftlichen Berufsständen, 3 von den grösseren Gewerbetreibenden, 4 von den Grossgrundbesitzern und 2 von den Geistlichen. Für die Wahl der übrigen 30 Abgeordneten werden nochmals 3 Wählerklassen, und zwar nach dem Einkommen, gebildet. Auch die schon Privilegierten nehmen an diesen Wahlen teil. Wähler in der letzten dieser 3 Klassen kann man nur werden, wenn man Gemeindebürger ist, wozu wieder gehört, dass man wenigstens 25 Jahre alt und staatsangehörig ist, in der Gemeinde seit wenigstens I Jahr wohnt und Gemeindesteuer zahlt. Die Wahl der Abgeordneten erfolgt zu alledem nicht direkt, sondern durch Wahlmänner. Es fehlt nur dic öffentliche Abstimmung, um dies Wahlrecht noch unter das preussische zu stellen.

## LUbeck

Von unseren drei deutschen Republiken hatte Lübeck bis zum Jahre 1903 für seinen Landtag, der, wie in Hamburg und Bremen, gesetzgehenden Körperschaft für den Staat und Stadtverordnetenversammlung für die Stadt darstellenden Bürgerschaft, das gleiche, direkte und geheime Wahlrecht. Jeder mindestens 21 Jahre alte Bürger, der das 28 Mark betragende Bürgergeld bezahlt hatte, war zur Bürgerschaft wahlberechtigt. Die Höhe des Bürgerrechtgeldes hielt naturgemäss die ärmeren Schichten yon der Erwerbung des Wahlrechts zuriuck, doch schien mit dem Wachsen der sozialdemokratischen Bewegung dic Gefahr eines siegreichen Angriffs auf die Bürgerschaft den Regierenden so bedenklich nahe, dass man auf Abwehr dachte. Auf Vorschlag des Senats schaffte im Jahre 1903 die Bürgerschaft das Bürgergeld allerdings ab, sie band das sonst unveränderte Wahlrecht aber an die Bedingung, dass der Wahlberechtigte mindestens 5 Jahre lang ein Einkommen von mehr als 1200 Mark versteuert haben müsse. Der liberale Führer und ehemalige Reichstagsabgeordnete für Lübeck, Dr. Görtz, erklärte in der Bürgerschaft gegenüber ciner opponieren-
den bürgerlichen Minderheit offen: sIch gebe Thaen unbedenklich zu, die Vorlage ist hart, und es ist mir schwer geworden, ihr zuzustimmen. Aber dic Staat; $r$ a is on verlangt es. ${ }^{\text {. Die Hoffnung der Wahlrechtsräuber, die Sozialdemokraten }}$ nun der Bürgerschaft sicher ferngehalten zu haben, erfülite sich jedoch nicht. Schon die nächsten Bürgerschaftswahlen brachten die sozialdemokratischen Kandıdaten :n mehreren Bezirken ganz nahe an die Mehrheit. Und nun schritt man ohne Zigern zu einer gründlichen Abwürgung des Wahlrechts. Senat und Birgerschaft emgten sich auf ein Zweiklassenwahlsystem, derart. dass die erste Klasse, welche alle Burger mit mehr als 2000 Mark versteuerten Einkommens umfasste, 105 Vertreter ( 00 fur die Stadt, 15 für das Land) erhielt, wahrend die zweite Klasse. in der alle dieiengen wählten, welche mindestens 4 Jahre lang ein Einkommen unter 2000 Mark versteuerten, ganze 18 Vertreter ( 15 fur die Stadt, 3 fur das Land) erhich. Dar: wurde das Wahlfahigkeitsalter von 21 auf 25 Jahre hinaufgesetzt. Die Soziaidem.. kraten konnten nun ruhig auch cin paar von den 18 Mandaten erringen. cie mussten doch stets und immer in hoffnungslos kleiner Minderheit verbleiben. Ein erharmliches Almosen, das die reichen Herren den armen Arbeitern verachthich himarien' Und da wagte es jüngst im Reichstage der hariseatische Bundesratsbevollmachtirt Dr. Kluegmann, darauf hinzuweisen, dass ja gerade jetzt, nach der neuerlehe: lübischen Wahlrechtsreform, die Sozialdemokratie in die Lage gekommen sei. eigene Vertreter in die dortige Burgerschaft zut senden:

## Hamburg

In Hamburg galt ursprunglich nicht. wie in Lübeck, gleiches Wahlrecht, wndera es wurde in 3 Klassen gewählt. Ein Viertel der 160 Burgerschaftsmitglieder warde von den Notabeln, ein zweites von den Grundbesitzern gewählt, während dee verbleibende Häfte aus allgemeinen geheimen Vahlen derjenigen Hamburger Burger hervorging, die ihre 30 Mark Bürgergeld entrichtet hatten. Im Jahre $I 806$ kam man zur Abschaffung des Bürgergeldes. da sich nach der für die hamburgische Regierung so wenig ehrenvollen Cholerazeit das Bedürfnis immer stärker geltend machte. etwas frisches Blut in die lokale Verwaltung zu bringen. Vielleicht sah man es damals nicht ungern, wenn ein oder zwei Sozialdemokraten in die Bürgerschaft kamen. knüpfe aber zur Vorsicht das Wahlrecht, wie in Lübeck. an die Bedingung. daw der Wahlberechtigte 5 Jahre lang cin Einkommen ron mindestens 1200 Mark ver. steuern müsse. Noch weniger, als in Lüheck, konnte das in Hamburg die Soral demokratie aus der Bürgerschaft fern halten. Nachdem 1001 der erste Sozialdem:krat dort seinen Einzug gehalten hatte, folgten ihm 190 f nicht weniger ati 12 weitere Sozialdemokraten, und im Jahre 1907 würde bei der Erneuerung der anderen Haifte der Bürgerschaft wahrscheinlich ein weiteres Dutzend gefolgt sein. Velleichs hätte die Sozialdemokratic im weiteren Verlaufe noch ein drittes Dutzend von den 80 Mandaten, die für dic allgemeinen Wahlen verbleiben, erobern konmen. aloo m ganzen annähernd ein Viertel der gevamten Burgerschaftsmandate. Diese furcht. bare Gefahr veranlasste nun aber die Herren der hanseatischen Republik, sich durch cin Attentat auf die bescheidenen Rechte des hamburgischen Volkes ihre angemasste Herrschaft fester $7 \mathbf{u}$ sichern. Die näheren Unstande, unter denen dies Attentat erfolgte, sind noch in aller Erimerung. Die bisherige allgemeine Wahierklasse wurde in 2 Klassen geteilt; in der ersten wählen diejenigen Bürger, die seit 5 Jahren mehr al 2500 Mark jährliches Einkommen verstewern, in der zweiten diejenigen. welehe sent 5 Jahren cin Einkommen von 2500 Nark bis herunter zu 1200 Jlark versteatern. Der ersten Klasse sind 48 , der zweiten 2.4 Mandate uberlassen. der Rest von 8 Mambitin bleibt dem Landgebiet. Um nicht etwa cinmal alle 24 Mandate der zweiten Klawe an die Sozialdemokratie fallen zu lassen, hat man das Proportiomalwahlontem für beide Klassen eingefuhrt, das den bürgerlichen Parteien in der zweiten Kiasue. selbst wenn sie stark in der Xinderheit beiben. immer noch einen Teil der 24 Mandate sichert. Um auch durch Beamtenkandidaturen eine weitere Absplitterung sozialdemokratischer Stimmen in der zweiten Wäherklasse zn erzielen. hat man den Beamten das bisher entschieden vorembaltene passive Wahlrecht gegeben.

## Bremen

Wenn sich die dritte der hanseatischen Republiken von derart skamdalösen Wahl rechtsräubercien, wie sie die Schwesterrepubliken veräbten, bisher ferngehalten hat.
so ist das gewiss nicht besonderer Achtung vor den Rechten des Volkes zu danken. Es ist zumeist wohl dem Umstande zuzuschreiben, dass bei dem famosen Achtklassenwahlsystem dieser Republik die Gefahr, die Sozialdemokratie zu einer dominierenden Stellung in der Bürgerschaft kommen zu sehen, geringer ist, als sie in Hamburg und besonders in Lübeck war. Von den 150 Mitgliedern der Bürgerschaft wählt die allgemeine Klasse der Wähler in der Stadt 48, im Landgebiet 8. Von diesem reichlichen Drittel der gesamten Mandate dürfte die Sozialdemokratie aber auch in Zukunft kaum mehr, als höchstens die Hälfte, gewinnen. Trotzdem hat man es sich nicht versagen können, wenigstens eine kleine Wahlrechtsverschlechterung durchzusetzen. Sie besteht in der beschlossenen Aufhebung des Zwanges für gehorene Bremer, das 16,50 Mark betragende Bürgergeld zu bezahlen, von welcher Zahlung auch heute noch in Bremen die Erwerbung des Wahlrechts abhängt. Die mit der Beratung dieses Antrages beauftragte bürgerschaftliche Kommission schlug sogar vor, diesen Zwang zur Zahlung nur für Leute mit Einkommen unter 1500 Mark aufzuheben, ihn für Bessersituierte dagegen noch zu verschärfen durch Verdoppelung der Einkommensteuer. Man versuchte, diesen Vorschlag als lediglich im Interesse der Armen gemacht erscheinen zu lassen, während in Wirklichkeit damit beabsichtigt war, die Zahl der das Wahlrecht erwerbenden Arbeiter zu verringern.

III
IELLEICHT ist das hier gezeichnete Bild der Wahlrechtsverschlechterungen im nördlichen Deutschland nicht ganz vollständig. Habe ich doch nicht von überall das erbetene Material erlangen können. Eine gewisse weitere Vervollständigung des Bildes dürfte jedoch auch cin Blick auf die $k$ ommunalen Wahlentrechtungen in Preussen geben. Ausführlich kann darauf allerdings hier schon aus räumlichen Gründen nicht eingegangen werden. Die lächerliche Buntscheckigkeit des kommunalen Wahlrechts in Preussen übertrifft fast noch die der verschiedenen nord- und mitteldeutschen Landtagswahlsysteme. Für preussische Kommunalwahlen kommen mur 16 verschicdene Gesetze und Verordnungen in Betracht, neben einer grossen Zahl verwaltungsgerichtlicher Entscheidungen. Bei aller Verschicdenheit in den Einzelheiten und trotz der ganz verschiedenen Zeit ihres Entstehens sind aber alle diese Wahlgesetze vom reaktionärsten Geist erfüllt. Wo es möglich war, unklare Bestimmungen auszulegen, da wetteiferten Magistrate und Stadtverordnetenversammlungen mit einander um die Palme reaktionärster Interpretation. Und verständnisvolle Unterstützungen haben solche Bemühungen stets bei der höchsten Instanz preussischer Verwaltungsgerichtspflege, beim Oberverwaltungsgericht gefunden. So sind die ohnehin jämmerlich geringen Rechte preussischer Kommunalwälhler Stück um Stück weiter geschmälert oder ganz verloren worden.
Hier soll besonders auf die Rolle verwiesen werden, die unsere norddeutschen Liberalen in diesen Fragen spielen. Aus der grossen Zahl von Fällen, in denen liberale preussische Stadtvertretungen Verschlechterungen des Kommunalwahlrechts herbeiführten, seien hier zwei erwähnt, die typisch sind.
Schon im Jahre 1802 beschloss die freisinnige Stadtverwaltung in Kiel, entgegen dem bis dahin unbezweifelten und klaren Wortlaut des $\S 77$ des preussischen Einkommensteucrgesetzes, das bis dahin an ein Mindesteinkommen von 660 Mark gebundene Wahlrecht erst bei einem Einkommen von 1200 Mark zu gewähren. Dem edien Beispiele folgten andere, atich frcisinnige Stadtverordnetenversammlungen Schleswig-Holsteins. Das Oberverwaltungsgericht entschied jedoch damals, dass nach dem preussischen Einkommensteuergesetz ein höherer Zensus, als 900 Mark, nicht zulässig sei. Man musste die Beute zunïchst fahren lassen; bald aber versuchten die selben Stadtverwaltungen, voran die Kieler, die geplante Entrechtung der Ar-
beiter nochmals, und nun gab ihnen das Oberverwaltungsgerichs unter Preisgabe seiner früheren Entscheidung freie Bahn, indem es erkannte, dass $\$ 77$ de- Emkommensteuergesetzes allerdings zu erheblichen Zweifen Anlass geve. we:hab dat Vorgehen der Städte zu billigen sei. Die freisinnigen Anhanger des allgemainent gleichen etc. Wahlrechts hatten also gesiegt, und viele Tausende von Arbeitra hame um ihr Gemeindewahlrecht.
Auch die Stadtverwaltung in $\mathrm{K} \ddot{\mathrm{O}} \mathrm{nigsberg}$ in Preussen ist freisinnig. und daho: wohl kam der dortige Magistrat sines Tages auf den guten Gedanken. dass dujungt: bisherigen Kommunalwahler, welche zwar mehr als 600 Mark Enkommen haien. aber von der Steuerzahlung ihrer Kinderzah' wegen beireit sind, nach dem Smae der Städteordnung' gar nicht wahlberechtigt seien. Die freisinnige Stadtweroriticit: versammlung stimmte $2 \mathbf{u}$, und als einige der Entrechteten sich an das Oberwerwatanggericht wandten, gab auch dieses den Herren recht, so dass mit emem Fudersirhh einige Tausend Königsberger Arbeiter ihres Wahlrechts beraubt waren - we:t sie Kinder hatten. Die sozialdemokratischen Stadtverordncten beantragten nun. at! Personen mit Einkommen von 600 bis 900 Mark von der Stener 210 befrelen. Dadurch würden uber 11000 Königsberger Einwohner von der Einkommensivitr fic freit sein, ohne das Wahlrecht $z u$ verlieren, da nach der bisherigen Auslegung der Städteordnung durch das Oberverwaltungsgericht wohl einzelne Personen, die wegen ihrer Kinderzahl von der Zahlung der Stener auf ein Einkommen von Goo bis you Mark befreit sind, deswegen das Wahlrecht verlieren., dieses aber dann nicht verloren geht. wenn allgemein alle Personen mit solchem Einkommen nicht zur Stener veranlagt werden. Diesen sozialdemokratischen Antrag lehmen die freisinnigen Stadtwater jedoch unter allerlei Ausflüchten ab, und es blieb bei der Wahlentrechung. Burläufig erscheint das Experiment unserer Königsberger sozialdemokratuchen Stadtverordneten doch etwas gefährlich. Wenn nun die Stadwerordnetenversammlung jenen Antrag angenommen und damn alle von der Steuer beireiten Fersonen des Wahirechts verlustig erklä:t hätte? Das Obervervaltungegericht hatie dann vielleicht Gelegenheit genommen, seine fruhere Entscheidung zu revidieren und de Ziffer 3 des $\S 5$ der alten preussischen Stadteordnung dahin auszulegen. dans did Wahlrecht nur diejenigen Personen haben, welche Gemeindeabgaben zahlen. Ene solche Auslegung würde die Sozialdemokratic in einer Reihe von Stadten der Provinzen Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, Ost- und Westpreussen und Sachen die bisher errungenen Mandate kosten.

IV

10IE vorhergehenden Ausführungen machen nicht Anspruch daraut. irgend etwas Neues zu bringen. Im einzelnen sind alle diese Dinge zu ihrer Zeit in der Parteipresse behandelt worden, zum Teil engehender, als das hier möglich war. Vielleicht aber last die gegen. wärtige politische Situation mit ihrer gewaltig gesteigenten Kampiesstimmung grosser Volkskreise um Erringung besserer politischer Rechte de hier gegebene zusammenfassende Darstellung und Gruppierung der vergangenon einzelnen Wahlrechtsänderungen doch nicht ganz wertlos erscheinen.
Gewisse kurzsichtige Gegner suchen sich die verschiedenartige politische Fintwickelung der beiden Reichshälften damit zu erklären, dass die suddeutschen Sozialdemokraten anders und besser, weniger rabiat und gefahrlich seien, al die norddeutschen, weshalb jenen grössere politische Bewegungstreihent ge währt werden könne. Auf die mancherlei wirklichen, in wirtschaftlichen und geschichtlichen Verhältnissen wurzelnden Ursachen der verschiedenartige": Entwickelung hier cinzugehen, verbieten mir sowohl der Raum. wie die dem Zwecke dieses Aufsatzes gesteckten Grenzen. Aber jene Erklärung ist atheh nur eine Verwechselung von Ursache und Wirkung und klebt ganz am Ausserlichen. Soweit die süddeutschen Sozialdemokraten im bürgerlichen Sinne besser erscheiden, in der taktischen Behandlung politischer Fragen, wie in der person-
lichen Behandlung politischer Gegner sich von ihren norddeutschen Gesinnungsgenossen etwa unterscheiden, ist das ganz natürlich aus dem anderen, verständigeren und zum Teil anständigeren Verhalten ihrer politischen Gegner zu erklären. Vielleicht tun einzelne süddeutsche Genossen hier und da einmal des Guten zu viel. Wer kann das ganz unbefangen entscheiden, und wer es verurteilen? Wir in rauh dahinstürmender Luft lebenden und deshalb bis an den Hals zugeknöpften Norddeutschen sollten es nicht tragisch nehmen, wenn man in einem milderen Klima ein wenig leger gekleidet dahinschlendert. Es ist doch überflüssig, zu sagen, dass die süddeutschen Sozialdemokraten im Grunde genau so gefährlich sind, wie die ruppigeren, norddeutschen Sozialdemokraten. Die klar sehenden Gegner der Sozialdemokratie wissen das ja auch sehr gut.
Wenn ich sagte, dass die Sozialdemokratie die treibende Kraft bei den Wahlrechtsverbesserungen in Süddeutschland war, so gilt das selbe für die Wahlrechtsverschlechterungen in Norddeutschland. Hier, wie dort hat in erster Reihe, ja ausschliesslich die Furcht vor der immer gewaltiger anwachsenden Soziaidemokratie die Herrschenden zu ihren Massnahmen getrieben. Und während im Süden diese Furcht vor dem erwachenden, sich seiner Kräfte bewusst werdenden Volke zu eincm verständigen Einlenken, zu gewissen, wenn auch durchaus noch ungenügenden Konzessionen, an die vom Proletariat stürmisch geforderte Verwirklichung demokratischer Grundsätze geführt hat, trotzen die Herrschenden im Norden des Reiches auf ihre vermeintliche oder wirkliche Macht, verweigern sie nicht nur jedes Eingehen auf die drängenden Wünsche der Arbeiterklasse, nein, rauben sie auch noch die letzten schäbigen Reste sogenannter Volksrechte. Sei es drum: Die Sozialdemokratie wird auch mit den preussisch-deutschen Gewalthabern fertig werden und ihnen die heissbegehrten Volksrechte abringen, trotz Säbelrasseln, trotz Schimpfen und Drohen, Verfolgungen und Gefängnisstrafen.

## $X \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times$

## EDUARD BERNSTEIN • FRAGEN DER TAKTIK IN RUSSLAND

 S scheint, als ob dic russische Revolution in cin Stadium eingetreten ist, das viel Ählichkeit mit der Lage aufweist, in der sich die Revolution in Deutschland und Frankreich im Jahre 1849 befand. Man würde sehr irre gehen, wenn man das letztere schlechthin als Jahr der Reaktion gegen die Revolution von 1848 bezeichnen wollte. Reaktion im Sinne von Gegenschlägen gegen die demokratischen Errungenschaften der Februartage in Firankreich und der Märztage in Deutschland gab es schon 1848 zur Genüge. Hier, wie dort war der Verlauf der Revolution ein schrittweise sich vollziehender Abstieg der Demokratie von ciner fast im Fluge genommenen Position. Die den demokratischen Parteien entgegenstehenden Elemente bedurften nur sehr geringer Zeit, um sich zur Gegenaktion zu sammeln; wie sehr sie schon vor Ablauf des ersten Jahres erstarkt waren, zeigte in Frankreich der Ausfall der Präsidentenwahl am ıo. Dezember, in Deutschland die Auseinanderjagung der preussischen Nationalversammlung am 9. November 1848.

Soweit die durch die Regierungen und ihre Hilfsorgane ausgeübte Gewalt in Be tracht kam, war die radikale Demokratie Ende 1848 besiegt.
Aber sie gab und hielt sich nicht für besiegt, sondern glaubte es nur mit ganz vorübergehenden Erfolgen des Gegners zu tun zu haben. Und allerhand Vor kommnisse verliehen dieser Annahme einen gewissen Ruckhalt. Solange z:an Beispiel die Demokratie sich uberhaupt noch an Wahlen zur Volksvertratung beteiligte, fielen diese gerade in den Grossstädten immer radikaler aus. Pariwählte im Mai 1849 .viel radikaler, als im April 1848 , Berlin und andere Grow städte Preussens schickten 1 m Februar 1849 sehr viel mehr Demokraten in dapreussische Abgeordnetenhaus, als im Mai 1848. Gerade die Fortschritte dis Reaktion in den Stützorganen der eingesetzten Staatsgewalt trieben die Wahler der grossen Städte und selbst Teile der ländlichen Wähier ins Lager der radhkalen Demokratie. Ausserdem konnte diese nun erst dazu kommen, sich 11 politischen Parteien mit bestimmten Programmen zu organisieren. In Frank reich geht um die Jähreswende $18 \not 88$-1849 aus einer Verbindung von Arbeitura und kleinbürgerlichen Radikalen die Partei der Soziaten Demokraten hervor. and auch in Preussen zeigt sich eine solche Verbindung an. Es ist - um lua Preussen zu bleiben - sehr interessant, unter diesem Gesichtspunkt das pol:tische Leben Berlins in Jahre 1849 nachzustudieren. So wenig, wie in Parts, wird man da in der ersten Hälfte des Jahres auf Verzweiflung an der Revo lution stossen. Sowohl die Organisationen der farbeiter, wie die der radikalen bürgerlichen Demokratie zeigen gerade un diese Zeit ein überraschendes Wachtum. So stark schwillt die Mitgliederzahl demokratischer Vereine, dass dis Bildung von Unterabteilungen notwendig wird, und bald dehnt sich ein ganzeNetz demokratischer Bezirksvereine über Berlin aus. die trotz Belagerungszustand noch so wenig verphilistert sind, dass sie sich hartnäckig weigern. der Polizei ihre Mitgliederlisten einzureichen, es vielmehr immer wieder aui Auflösung ankommen lassen. Und dass man den Gedanken an Wiederauinahme des bewaffneten Widerstandes im Volke noch nicht fallen gelassen hatte. beweist die Tatsache, dass die Polizei immer wieder Waffen zu konfiszieren hatte, die von ihren Besitzern unter Umständen verborgen gehalten wurden. die den Verdacht der Polizeimache ausschliessen. Erst nachdem im Mai und Juni die Aufstäde in Sachsen und Süddeutschland niedergeschlagen waren, schwand auch in Berlin allmählich die Hoffnuag, die preussische Reaktion bahi wieder im Strassenkampf stürzen zu können. Sieben auf dem Dönhoffplatz dahingestreckte Leichen hatten schon am 27. April 1849 dem Volk von Berlin eine Probe davon geliefert, wessen es sich bei der geringsten Regung des Widerstandes auf der Strasse zu gewärtigen hatte, dass von cinem Zaudern, auf das eigene Volk schiessen zu lassen, in Regierungskreisen nicht mehr die Rede war. An jenem Tage war das preussische Abgeordnetenhaus aufgelöst worden, nachdem es zwei Tage vorher die Aufhebung des über Berlin verhängten Belagerungszustandes verlangt hatte, und in die Volksmasse, die die aus dem Haus heraustretenden demokratischen Abgeordneten mit Beifallsbezeugungen begrüsste, hatte das Militar, weil sic auf dreifaches Kommando nicht willig auseinandergelaufen war, ohne weiteres hineingeschossen. Statt Aufhebung erfolgte am 16. Mai Verschärfung des Belagerungszustandes, auf Grund deren weit über Tausend Verdächtitge aus Berlin ausgewiesen wurden, und 14 Tage darauf die Oktroyierung des Dreiklassenwahisystems.

Es liegt auf der Hand, dass unter diesen Umständen die demokratischen Parteien in Preussen wenig Neigung verspüren konnten, an Wahlen auf Grund des oktroyierten Wahlsystems teilzunehmen. Beteiligung hätte in jedem Moment Anerkennung der Gesetzlichkeit des Verfahrens bedeutet. Es war aber gesetzrespektive verfassungswidrig. Immerhin muss so viel gesagt werden : Das oktroyierte preussische Dreiklassenwahlsystem widerspricht den Grundprinzipien der bürgerlichen Demokratie - bïrgerlich hier im Sinne des Staatsbürgertums - , aber es widersprach nur wenig der sozialen Verfassung Preussens im Jahre seiner Einführung. Nicht die Lohnarbeiterschaft in Stadt und Land, sondern Kleinbürger und Kleinbauern bildeten noch lange die grosse Mehrheit der Wähler dritter Klasse, zwischen denen und den Wählern der zweiten Klasse daher kein schärferer Klassengegensatz bestand, als zwischen diesen und den Wählern der ersten Klasse. In einer Epoche wesentlich bürgerlicher Revolution hätte es daher mit all seinen gehässigen Formalitäten das Zustandekommen einer Kammer nicht verhindern können, die die selbe Physiognomie zur Schau trug, wie eine auf Grund des allgemeinen Wahlrechts gewählte. War doch auf Grund dieses letzteren im Jahre 1848 auch nur ein einziger gewerblicher Arbeiter in die preussische Nationalversammlung gewählt worden, und auch er nur als Kandidat der bürgerlichen Demokratie.
Für die preussische Demokratie war diese Erwägung zurzeit der Oktroyierung des Wahlrechts begreiflicherweise nicht massgebend. Sie proklamierte Wahlenthaltung, und es wurde eine Kammer gewählt, in der das Beamtentum so sehr vorherrschte, dass sogar die mattherzige liberal-konstitutionclle Partei in der Minderheit blich. Die so zusammengesetzte Kammer sanktionierte selbstverständlich das Wahlsystem, auf Grund dessen sie gewählt war, und leistete der Krone in der Rückwärtsrevidierung anderer Neuschöpfungen die gewünschten Handlangerdienste. Auch die folgenden Kammern trugen infolge forlgesetzter Wahlenthaltung der Demokraten diesen Charakter. Sie taten alles Mögliche, die erschätterte Macht des Junkertums und der Kirche in Preussen wieder zu befestigen, und schanzten namentlich den Junkern sehr erhebliche materielle Vorteile auf Kosten der landarbeitenden Klassen zu. In Lassalles System der erworbenen Rechte kann man nachlesen, wie sich das Junkertum mit Hilfe der Landratskammer noch 1859 für längst verfallene Feudalrechte aus der Tasche des Volkes Lösegeld zahlen liess.
Im Lichte dieser Erfahrung wird man sich fragen müssen, ob die demokratischen Parteien in Preussen klug handelten, wenn sie auch nach dem ersten Protest gegen das Wahlsystem von 1849 an der Wahlenthaltung festhielten. Dass sic zu der Kammer nicht wählen mochten, die die Oktroyierung gut heissen sollte, kann man verstehen. Die Fortsetzung der Taktik der Wal lenthaltung hatte aber nur Sinn, wenn man entweder dadurch das Zu standekommen von Wahlen überhaupt verhindern oder begründetermassen auf cinen erneuten siegreichen Revolutionskampf wider die Krone rechnen konnte. Beides traf nicht atu, und so hat die fortdauernde Wahlenthaltung nur die Wirkung gehabt, dass die Reaktionsparteien ungestört dem Volk Bleikugeln an Hand und Fuss schmieden konnten, die dieses in Preussen zum grossen Teil heute noch mit sich schleppen muss.
An all das erinnern die Diskussionen, die heute in den Reihen der bürgerlichen und proletarischen Demokratic Russlands uber die Frage der Beteiligung an
den Wahlen zur Reichsduma stattfinden und die Gemüter erfuilen. Russland hat in den Hauptstädten der Zentralregierung keinen siegreichen Barrikadenkampi gehabt; für das, was der 24. Februar in Paris, was der 18. März in Berlin war. hatte es seine gewaltigen Massenstreiks von Industricarbeitern, Elsenbahnera und Post- und Telegraphenbeamten - Kämpfe, die, obgleich sie mblutig wara. die Staatsgewalt nicht weniger ins Wanken brachten, als jene. Und was in Frankreich die Junischlacht, in Preussen die Oktoberkämpie vor dem Har-u der Nationalversammlung gewesen waren, das scheint fit Russland der Strassenkampf in Moskau sein zu wollen. Es ist natürlich fur den Firnstehenden immer schwer, die Tragweite von Vorgangen cines anderen Land-; richtig abzuschätzen. Aber so viel wird hente doch als ieststehend ansenommen werden müssen, dass der Ausgang des Moskaner Strassenkampi- the Position der Zentralgewalt in Russland mindestens zurzeit sehr wesentlich wstärkt hat. Wie es sich auch mit jenem Kampf selbst verhalten haben max. wh er, wie nachträglich von revolutionärer Seite erklärt wird. fast nur ein Xici, rmetzeln wehrloser Unbeteiligter oder ein wirklicher Kampf mit Revolutionste: war, der moralische Effekt der Tatsache, dass die rerwendeten Truppen seh für den Zaren zuverlässig zeigten und Sieger blieben, die Revolutionäre aber trow der Verfügung über iVaffen das Feld räumen mussten, wird, soweit die growe une:tschiedene, reinen Gefühtsregungen folgende Volksmasse und da, Grus w. 3 H. : und Beamtenschaft in Betracht kommen, kaum beeinflusst. Ist bei dice" der Glaube an die Macht der russischen Zentralgewalt wieder hergestell, chan ädern sich die Aussichten auf cinen Sieg der Demokratic mit revolutionaren Mitteln im entsprechenden Grade. Es muss das ausgesprochen werden, sellot auf die Gefahr hin, dass man dadurch den Vorwurf des Flasmachens aui soh lädt. Das Vorgehen der russischen Regierung und ihrer Organe gegen allewas nur entfernt nach Demokratie aussieht, ist so umenschlich gewaltut:e und roh, dass niemand etwas wird dagegen sagen wollen, wenn die so licdrohten sich mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln illerer Haut wehru und sich zu diesem Behuf nach Möglichkeit bewafnen. Aber die Rüstung zur Gegenwehr darf nicht zum Anlass werden, Massregeln zu unterlassen, die vict. leicht weniger heroisch erscheinen, aber darum doch nicht weniger notwendis sind.
Ich habe seit Ausbruch der russischen Revolution jedem Anreiz und selhe: jeder Aufforderung, in die taktischen Streitfragen der Kämpfenden mich emzumischen, bisher beharrlichen Widerstand entgegengesetzt. Es stheint aber die Zeit gekommen, wo es Pilicht wird, seine Meinung offen auszuspreches. Die Frage des Ausganges der russischen Kevolution ist ja keine ausschla.... lich russische Angelegenheit. Die ganze politisehe Entwichelung Europas wrol dadurch beeinflusst. Von je grösserer Tragweite fur den Verlauf der Dinse in Russland eine taktische Streitfrage ist, in um so hoherem (irade beruhrt if daher auch unsere Interessen. Die wichtigste Frage der Tahtik ist aber int gegenwärtigen Moment die Frage der Stellung zu den Dumawahlen.
Die Frage ist in zweierlei Form gestellt. Erstens als Frage, ob Wanlbete:ligung oder Wahtenthaltung, und zweitens als Frage, ob hosse Wahlenthalums oder Wahlenthaltung in Verbindung mit Wahlverhinderung. Oder anders amsgedrückt: blosser Boykott der Wahl oder müglichste Störmg der Wahl mul Achtung der Wählenden? So, wie hier zuletzt angegeben, hat bekamutich
ein Teil der revolutionären Sozialisten Russlands, haben insbesondere Sektionen des Jïdischen Arbeiterbundes die Frage gestellt und im Sinne der zweiten Lösung beantwortet. Es soll nicht nur von seiten der Sozialisten Wahlenthaltung geübt, sondern überhaupt jeder als Verräter der Volkssache gebrandmarkt werden, der sich in die Duma hineinwählen lässt. Das ist unter anderem in einem Manifest der Odessaer Mitglieder des Bundes ausgedrückt.
Es ist aber absolut nicht einzusehen, welcher Vorteil der Sache der Revolution respektive des politischen Fortschritts in Russland aus einer derartigen Politik, wie sie damit proklamiert wird, erwachsen soll. Die unzähligen Stacheldrähte, mit denen die russische Regierung das Dumawahlrecht für die Arbeiter umgeben hat, lassen es begreiflich erscheinen, wenn russische Sozialisten von einer offiziellen Beteiligung als Partei an diesen Wahlen Abstand nehmen. Aber wenn man nicht das Zustandekommen von Dumawahlen im ganzen Lande verhindern kann, welchen Vorteil können wir vernünftigerweise davon erwarten, dass auch nicht einmal bürgerliche Demokraten in die Duma einziehen? Revolutionärer Optimismus ist eine sehr gute Sache, aber wenn er zur Phantasterci auswächst, dann wird er niemand anderem gefährlich, als den Kämpfenden selbst. Die Situation in Russland ist heute von der des Vorjahrs, die selbst skeptische Naturen $z u$ ungemessenen Hoffnungen hinreissen konnte, in jeder Hinsicht verschieden. Aus dem Chaos unbestimmter politischer Strömungen haben sich im Laufe der letzten Monate ganz bestimmte Parteien herauskrystallisiert. Die konservativen Elemente aller Art haben sich als Rechtspartei, als monarchische Partei, als Partei des 17. Oktober etc. politische Organisationen geschaffen und gehen mit bestimmten Programmen in den Wahlkampf; die Regierung zeigt immer mehr, dass sie wieder festen Boden unter den Füssen fühlt, die Hoffnung auf die aus der Mandschurei zurückkommenden Truppenteile haben sich nicht erfült: auf welche Ereignisse rechnet man, um die Situation aufs neue herbeiführen zu können, in der sich Russland vor einem halben Jahre befand? Gewiss macht die russische Regierung durch ihre Brutalitäten sich immer wieder neue Gegner und selbst Todfeinde. Aber was können diese tun? Sie können die Zahl der Attentate gegen Personen und Institute vermehren, aber Attentate pflegen durch Häufung ihre Eindruckskraft eher abzuschwächen, als zu stärken. Eine tiefere Wirkung hat das Attentat nur, wo es als Ausnahmeakt des empörten Rechtsgefuhls auftritt. Als alltaggliche Erscheinung stumpft es im Gegenteil das Rechtsempfinden ab, Gleichgültigkeit bemächtigt sich ihm gegenüber der einen, Fatalismus der anderen. Es gibt kein Beispiel in der Geschichte, wo Attentate vermocht hätten, eine revolutionäre Situation wiederherzustellen.
Man könnte hiergegen einwenden wollen, die russische Revolution sei eben so total von den Revolutionen Westeuropas verschieden, dass, was für diese galt, auf sie nicht übertragen werden könne. Indes hat gerade der Gang der Ereignisse des Vorjahres gezeigt, dass bei allen Verschiedenheiten der Dedingungen und Mittel die psychologischen Grundmomente der Revolution doch auch in Russland nicht wesentlich andere sind, als sie seinerzeit in Frankreich und Deutschland waren. Menschen bleiben eben schliesslich doch uberall Menschen, und so sehr ist dic Kulturentwickelung derjenigen Landesteile Russlands, die für die Revolution den Entscheid gaben, nicht von der, wie sie beispielsweise Preussen um die Mitte des vorigen Jahrhunderts erreicht hatte, verschieden,
dass die Bevölkerung dieser Landestcile längere Zeit unter Zustanden existicren könnte, die dort als unerträglich empfunden wurden.
Zwei gewichtige Momente geben allerdings der russischen Revolution einu andern Anblick, als ihn ihre Vorläufer im Westen trugen. Wir konnen es m, heute nicht mehr verheimlichen, dass sie ihre starksten Bollwerke nicht m Zentrum Russlands, sondern in der Peripheric liegen hat, wahrend umgekehr: im Zentrum die Reaktion am starksten organisiert $2 u$ sein, den starksten Kaćn halt in den oberen Klassen, dem Kleinbirgertum und den diesent geistescorwandten Schichten des Strassenproletariats zu finden seheint. Weder Peter,burg, noch Moskau haben sich als russisches Paris gezeigt. Ohne Peterstar: und Moskau kann jedoch von Niederwerfing der zarischen Gewalt aui rewlutionärenn Wege nicht die Rede sein. In den russischen Revolutionspartei,n spielt indes dasjenige Element die Hauptrolle, dessen Denkweise und Tenaperament den Verhältnissen entspricht, wie sie in den peripherischen Teulea des Reiches vorherrschen. Das stellt die Revolution vor die verhangniswolle Gefahr, dass bei ihren taktischen Entscheidungen nicht die Rangordnung dur zu lösenden wirklichen Aufgaben, sondern irgend welehe Bewegungen suissidiärer Natur ausschlaggebende Kraft erhalten. Damit ist aber schon d.a, zweite Problem der russischen Revolution berührt: die jüdische Frage.
Welch grosse Rolle das jüdische Element in der russischen Revolution geopult hat und noch spielt, ist bekannt. In einem Lande, wo das Judentum in ganzes! Gebieten nicht nur a uch Proletarier, sondern geradezu die Proletarier stellt, und wo diese jüdischen Proletarier doppelt, als Juden und als Proletaricr, entrechtet und ausgebeutet sind, kann es gar nicht anders sein, als dass sie und diejenigen, die mit ihnen fühlen, ein besonders aktives Element in der Rebulution bilden. In der nach Millionen zahlenden proletarischen jüdischen bevölkerung hat die russische Revolution ein schier nicht zu erschöpfendes Kraitureservoir. Man braucht nur den Jidischen Arbeiterbund zu nennen, um cin Bild von der Bedeutung dieses Reservoirs zu geben. Denn diese Organisation, die in verhältnismäsig kurzer Zeit alle anderen sozialistischen Organisationcon Russlands an Mitgliederzahl überflügelt hat, ist heute anerkanntermassen dic leistungsfähigste aller Revolutionskräfte, denen die zarische Regierung sich gegenübersieht. Für das zarische Russentum war der Jude auch iruher schon stets revolutionärer Umtriebe verdächtig, heute aber ist in den Augen der russischen Polizei und ihrer Helfer das Wort Judi, wenn es mit Arbatir zusammensteht, auch gleich identisch mit Revolulionir. Bei den in Russland jetzt Mode gewordenen Razzias auf offener Strasse wird jeder judische Passant, der nicht in sciner ganzen Erscheinung das Mitglied der Geldaristokratie erkennen lässt, ohne weiteres als Feind des Zaren behandelt oder vielmehr misshandelt und, sofern er Geld oder Geldeswert bei sich hat, bestohlen.
Nun ist aber trotz aller Einpferchung in bestimmte Goubernements die jüdische Bevölkerung Russlands nicht in dem Sinne bodenständig, wie dies die Esthen. Letten, Kurländer etc. in den Ostsecprovinzen sind. Sie vertritt keinerlei zentrifugale Tendenzen, keine spezifische Provinziaiautonomie, der russische Jude will nicht irgendwo Herr im Hause sein, sondern nur uberall im Reiche zu Hause sein dürfen. Sein dringendstes politisches Bedürfnis ist Freizugigkeit. und wo oder soweit er diese erlangt hat, ist er sogar häufig cin Russifikationsfaktor. Als Revolutionär ist or wesentich zentralistisch gestimmt.

So weit, so gut. Mit dieser Disposition, aus ihr heraus hat das jüdische Element der Sache der Revolution in Russland unschätzbare Dienste geleistet. Aber diese Disposition hat auch cine andere Seite, die der Revolution leicht verhängnisvoll werden kann. Man kann sie am besten damit bezeichnen, dass man an das Wort Fichtes vom deutschen Volk anknüpft, wonach dieses, weil es keine eigene Geschichte habe, dazu berufen sei, aus dem reinen Geist heraus sein Reich aufzubauen. Noch viel weniger, als der Deutsche zur Zeit Fichtes, hat der russische Jude eine cigenc Geschichte, und um so viel mehr, als jener, ist er daher geneigt, politisch aus dem reinen Geist heraus zu konstruieren. Der Heidelberger Professor Max Wcber weist in seiner soeben in einer Beilage zum Archiv fïr Sozialwissenschaft and Sozialpolitik erschienenen, höchst inhaltsreichen Abhandlung Zur Lage der bïrgerlichen Demokratie in Russland mit Recht darauf hin, eine wie grosse Rolle in den Zeitschriften der russischen Sozialisten die Fragen der Erkenntnistheorie und der Hunger nach Prinzipicn spielt, und unter diesen Prinzipienhungrigen sind die Sozialisten judischer Abstammung meist die Hungrigsten. Während in der Wochenschrift der deutschen Sozialdemokratie auch die Philosophie mit Marx am Ende ihres Lateins angelangt ist und von Leuten wie Avenarius, Cohen, Mach, Windelband, Simmel, Stammler etc. entweder gar nicht oder nur als von Wanzen gesprochen wird, die sich unbefugterweise auf Marx' Leiche herumtummeln, zeigen sich diejenigen russischen Sozialisten, die sich überhaupt mit theoretischen Fragen beschäftigen, stets auch über diese deutschen Philosophen der Gegenwart durchaus orientiert. Wir deutsche Sozialisten sind eben, ob wir uns auch noch so laut als Radikale bezeichnen mögen, Opportunisten nicht nur im Handeln, sondern leider auch im Denken. Dem russischen Sozialisten, und insbesondere dem jüdischrussischen Sozialisten, steckt dagegen noch das Suchen nach dem Absoluten im Blat, so sehr man in den letzten paar Jahren vor der Revolution und in dieser selbst angefangen hat, Realpolitik zu treiben. Es gibt eben zweierlei Arten von Realpolitik.
So wenigstens muss man sich das Rundschreiben erklaren, welches das Zentralkomitee des Jïdischen Arbeiterbundes Mitte Februar dieses Jahres verschickt hat, und worin diese cinflussreiche Körperschaft in ähnlicher Weise zur Frage der Dumawahlen Stellung nimme, wic dic Odessaer Sektion. Das Schriftstück ist leider zu lang, um hier ausführlich mitgeteilt werden zu können. Es erinnert in seiner ganzen Dialektik merkwürdig an die Rundschreiben der Revolutionskomitees, die 1849-1850 die deutsche Revolution zu reorganisieren suchten. Hier, wie dort die selle Neigung, statt sich mit rückhaltloser Offenheit Rechenschaft über den wahren Stand der Dinge abzulegen, die Tatsachen so auszulegen, wie man sie gerade braucht. Vor solchem Verfahren kann aber nicht eindringlich genug gewarnt werden, denn es ist die sicherste Methode, künftige Niederlagen vorzubereiten. Man kann zum Beispiel der Meinung sein, dass der Ausgang des Moskauer Strassenkampfes vom Dezember 1905 die Frage der Zweckmässigkeit der Veranstaltung von Strassenkämpfen noch nicht entscheide. Aber wenn diese Meinung irgend welches Gewicht haben soll, dann muss man auch gewissenhaft darlegen, woran der Moskauer Aufstand scheiterte, unter welchen Voraussetzungen ein besserer Ausgang zu gewärtigen wäre, und welche Wahrscheinlichkeiten für die Herbeiführung dieser Voraussetzungen bestehen. Statt dessen heisst es im Zirkular kurzweg: „Das
liberale Bürgertum weist uns auf den Moskauer Auistand hin, in welchem seiner Meinung nach die Regierung uns besiegt haben soll. In Wirklichkeit aber müssen wir den Moskaner Aufstand als einen weiteren Schritt in dur Fortentwickelung der Revolution, als einen l"bergang zu einer hüheren Kampic,form und in diesem Sinne auch als cinen Sicg der Revolution betrachten. Das Wort Sieg ist im Zirkular selbst unterstrichen: bei aller Achtung is den organisatorischen und sonstigen Leistungen des Zentralkomitees muss ich jedoch sagen, dass es meines Erachtens cine ganz andere Auszeichnung verdient. Tatsächlich lagen nämlich in Moskau wirklich am Anfang die Dinge für einen Sieg der Revolutionäre gar nicht ungünstig. Die Truppen waren noch sehr demoralisiert, die Truppenführer uncinig, das grössere moralische Ansehen lag bei den Revolutionären. Warum mussten diese trotzdem da Feld räumen? Fehlte es ihnen an Waffen? Dann war es -- um keinen andere? Ausdruck zu gebrauchen - der grösste Fehler gewesen. den Auistand mWerk zu setzen. Gab aber nicht Mangel an Waffen den Entscheid, simd die Revolutionäre trotz ausreichender Bewaffnung zurückgewichen, dann ware der Ubergang zu dieser Form des Kampfes erst recht nicht als Sieg zu betrachten. Jedenfalls tut der Bund, der so viel geleistet hat, sich selbst unrecht. wenn er sich auf Deuteleien verlegt, wie sie nach dem Xiedergang der Revolution von 1848 von der enttäuschten Emigration betrieben wurden.
Aber davon abgesehen, stossen wir in crwähnten Rundschreiben noch auf folgenden Widerspruch. Die Liberalen sprechen von einer Niederlage, fuhrt es aus, weil sie Streiks und bewaffnete Aufstände tötlich hassen; ihr Klasseninstinkt müsse ihnen »naturgemäss diesen Hass einflössens. Das Bürgertum sei durch die Streiks etc. ermattet und bereit. in der Duma einen Erlöser von der Anarchie zu sehen; ohne die Beihilfe des Bürgertums sei der vom Prolet.ariat zu führende Kampf selbstverständlich sehr erschwert, aber zum Glück sei die Regierung, nun sie sich Herr der Lage fühle, hochmütig geworden, mache Anstalten, die Duma gar nicht einzuberufen, treibe so das Bürgertum wieder in die Arme der Revolution, von der es eigentlich nichts wissen will, und starke so von neuem »die Möglichkeit unseres Siegess. Und nach dieser Auseinandersetzung kommt dann die Feststellung, dass »die einzig richtige Taktik der revolutionären Partei bezüglich der Dumas in folgendem bestehe: saktiver Boykott der Wahlkampagnen auf allen ihren Stuin. aktiver Boykott der Duma der Militärdiktatur: aktiver Boykott der Duma der Henkerregierung! E Eine Folgerung, die meines Erachtens scl on in sich widerspruchsvoll ist. Man überlege nur: Das liberale Bürgertum, dessen Beihilfe die Revolution braucht, will die Duma, wenn es aber zur Wahl für tic Duma kommt, dann sollen die Revolutionäre die Wahlversammlungen sprengen und keine Wahhandlungen zu stande kommen lassen, demn so wird ausdrückioh der aktive Boykott im Rundschreiben erklärt. Nelmen wir an. die Parole wird in grösserem Umfange mit Erfolg durchgefihlt, welche Wirkmg wurds sic haben? Nach der vorstehenden Auscinandersetzang müsste dias Ergebni, doch das sein, dass das Bürgertum vollends dem Zarismus in die Arme getrieben würde. Die Revolution würde diesem cine Arbeit abgenommen haben.
Man könnte sagen, auch das würde ein Erfolg sein, dem dann bätte die Rewolution reinen Tisch, die berühmen zwei Lager waren hergestellt. cin Hiiben and Drïben nur gibi's etc. etc. Aber das Zentralkomitee des Bandes weins
so gut, wie irgend jemand, dass eine derartige Zweiteilung unter den heutigen Verhältnissen nur dem Zarismus und seiner Beamtenwirtschaft zu gute kommen kann, dass sie das Ende der so hoffnungsvoll ins Leben getretenen Revolution bedeuten würde - ein Ende mit Schrecken, wenn man will, aber dafür ein Ende auf um so länger hinaus.
Indes ist das doch nicht die eigentliche Frage, die sich an die Parole Boykott der Dumazvahlen! knüpft. Die nächstliegende und zugleich entscheidende Frage ist vielmehr die schon am Eingang dieses Aufsatzes aufgeworfene Frage, in welchem Umfang der Boykott würde durchgeführt werden können. Dass es den russischen Revolutionären, sofern sie es ernsthaft wollen, möglich sein wird, eine Anzahl Dumawahlen zu verhindern, kann für den, der ihren Mut und ihre Opferwilligkeit kennt. keinem Zweifel unterstehen. Aber welche Wahlen und wie vie! Wahlen würden das sein? Man braucht sich nur das Wahlgesetz näher anzuschen, und man wird sich überzeugen, dass es nur ein sehr unbedeutender Prozentsatz von Wahlakten sein kann, bei dem die Revolutionäre überhaupt einzugreifen in der Lage wären. Zumal wenn sic der Parole Boykott der Wahlkampagne auf allen Stufen! folgen. Für die Arbeiterwahlen sind bekanntlich drei Stufen festgesetzt: Wahl von Bevollmächtigten, Wahl von Wahlmännern, Wahl von Abgeordneten. Wer also die Urwahlen boykottiert, nimmt sich dadurch die Möglichkeit, die Wahlmännerwahlen zu boykottieren, und wer diese boykottiert, kommt wieder nicht dazu, dic Abgeordnetenwahlen zu boykottieren. Ist also schon hier der Boykott eine sehr verwickelte Geschichte, so wird er immer weniger durchführbar, je mehr sich die Wählerkategorieen der Klassenlage nach von der Arbeiterklasse entfernen. Ich kann mich täuschen, aber nach meiner Schätzung würde es schon sehr viel sein, wenn es den Revolutionären gelänge, einige Dutzend Abgeordnetenwahlen zu verhindern. Aber wenn es selbst hundert wären, würde das noch immer nicht ausreichen, um den Zusammentritt der Duma zu hintertreiben.
Das aber ist, wie bemerkt, der Grund, der meines Erachtens entscheidend gegen die Parole des Zentralkomitees spricht. Wäre auch nur mit einiger Wahrscheinlichkeit darauf zu rechnen, dass sie die ganze Duma, wie sie nach derı Wahlgesetz vom ir./24. Dezember 1905 gebildet werden soll, unmöglich machte, dann hätte die Proklamierung des Boykotts gewiss ihren Sinn. Denn für die sozialistische Arbeiterschaft bedeutet diese Duma einen nichtswürdigen Schwindel, und wenn es richtig ist, dass das liberale Bürgertum Russlands sich nach einer Duma sehnt, so werden unter den ehrlichen Liberalen in Russland diejenigen doch nur sehr dünn gesäct sein, die sich nach dieser Duma schnen und ihr, falls sic verhindert würde, cine Träne nachweinten. Um sie aber wäre es auch durchaus nicht schade. Es ist eine ganz falsche Fragestellung, von der das Zentralkomitee des Bundes in dieser Sache ausgeht. Es meint, die Beteiligung der Arbeiter an den Dumawahlen würde der Duma cine gewisse Autoritat verleihen, und darum müsse sie unterbleiben. Tatsächlich ist es für das Ansehen oder Nichtanschen der Duma ganz gleichgültig, in welcher Form dic Arbeiter ihren Protest gegen die gesiebte Klassenvertretung ahgeben. Worauf es ankommt, ist, von welcher Form des Protestes die nachhaltigste Wirkung zu erwarten ist.
Ob es unmöglich ist, die Duma von innen heraus zu sprengen, lässt sich gar
nicht voraussagen. Sicher ist nur, dass die Demokratie aliein sie nicht von innen heraus sprengen könnte, dafür hat das Wahlgesetz schon gesorgt. Aber es können auch andere Faktoren auflösend wirken. Kein auf so raffimierte Weise zusammengekünsteltes Parlament ist vor innerer Zersetzung geschuzzt. Durch das Ferment einer möglichst grossen Anzahl entschieden demokratischer Vertreter würde der Zersetzungsprozess leichter gefördert werden. Insofern er die Wahl von solchen verhindert, ohne deshalb die Duma selbst unmóglich zu machen, würde dẹr Boykott direkt antirevolutionär wirken.
Eine energische Ausnutzung des Dumawahlrechts auf allen Stufen brauchi der ausserparlamentarischen revolutionären Aktion, die in Russland heute noch geboten ist, keinen Eintrag zul tun, könnte sie viemehr ergänzen und fördern. Es hat sich noch stets in der Politik als cine falsche Taktik erwiesen, alles aui eine Karte $z u$ setzen. Die russischen revolutionären Komitees sind sicher energischer, als die Revolutionskomitees der Emigration von 1848-1850, und haben auch andere Möglichkeiten, als jenc. Ob sie aber in der Lage sind, die demokratisch-revolutionären Elemente Russlands so ausreichend mit Waiien $z 11$ versehen, dass diese den Kampf mit den Truppen des Zaren würden auinehmen und siegreich durchführen können, ist doch noch sehr die Frage. Um einen solchen würden sie aber bei der Taktik, die jetzt propagiert wird. schliesslich gar nicht herunkommen. Ohne ihn gäbe es nur endlos wiederkehrende Gewaltakte hüben und drüben, deren Wirkung mit der Zeit ein Herabdrïcken des Kulturniveaus auf eine noch tiefere Stufe sein müsste, als Russland jetzt einnimmt. Ich halte es aber nicht für die Sache von Sozialisten, sehenden Auges darauf hinzuarbeiten. Darum scheint mir immer noch die andere Politik vorzuziehen, die bei Aufrechterhaltung der vollen Selbständiakeit der einzelnen Fraktionen einen Block aller demokratischen Elemente des heutigen Russlands möglich macht, zum gemeinsamen Kampi wider die organisierten Parteien des Klassenvorrechts und der Polizeiregierung. Wenn ein solcher Block hintertrieben wird, werden Rechte, die zu erkämpien noch heute möglich ist, noch weiter vorenthalten bleiben oder die gleiche verkrüppelte Gestalt erhalten, wie das Dumagesetz. Mögen unsere russischen Freunde acht haben, dass nicht auch auf sie das Wort Anvendung erhält, das Mars einct gesprochen hat: „Keine Partei ubertreibt sich mehr ihre Mittel, als die den:okratische, keine täuscht sich leichtsinniger über ihre Situatione.
$X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X$

## CONRAD SCHMIDT • BEMERKUNGEN ÜBER ETHIK UND MATERIALISTISCHE GESCHICHTSAUFFAS-

## SUNG



ER proletarische Klassenkampf, den dic Sozialdemokratic propagiert. durch den sie die gegebene ökonomische Struktur umbilden, sie den Bedürfnissen und Tendenzen der grossen arbeitenden Volksmassen anpassen will, ist gewiss cin Kampf um die Verwirklichung von Interessen, die dem Proletariat durch seine besondere Lage imerhalb des bestehenden ökonomischen Gesamtorganismus in den Grundlinien vor-
gezeichnet sind. Aber wenn die sozialdemokratische Propaganda die Glieder dieser Klasse zum klaren Bewusstsein ihrer besonderen, der herrschenden Gesellschaftsschicht entgegenstehenden Interessen $z u$ bringen sucht und sie zum organisierten Kampfe für eigene Ziele auffordert, so bietet der Appell an das private Interesse, den Egoismus der Klassenangehörigen für sich allein noch ganz und gar nicht eine genügende Gewähr für den Erfolg. Der Klassenkampf der Unterdrückten ist durchaus kein Unternehmen, das, von dem Standpunkt des itdividuellen Wohlergehens aus betrachtet, in einer glatten Rechnung aufgeht. Ja, eine solche Kalkulation, ob wohl die Opfer, die der cinzelne im Kampfe auf sich nehmen soll, sich auch für ihn persönlich schon durch eine Besserung seiner materiellen Lage bezahlt machen würden, müsste den Angriff seiner besten Energie berauben, vielleicht ihn überhaupt unmöglich machen. Dafür, dass das Klassenelend den organisierten Klassenkampf aus sich erzeuge, ist eine der notwendigen Voraussetzungen, dass sich auf der Basis dieser Klassenlage zugleich ein die einzelnen über die Grenzen kleinlich-egoistischer Vorteilsberechnung hinaustreibender Geist, Solidaritätsgefühl und ein Gemeinsinn entwickeln könne, der in dem hingebenden Wirken für das gemeinsame Klasseninteresse eine von dem persönlichen Erfolge unabhängige Befrierligung sucht. Unentbehrlich, wie dies uneigennützige Verhalten für den Erfolg des Kampfes ist, deutet es zugleich auf andere unlöslich mit ihm verbundene allgemeine ethische Momente hin. Das Klasseninteresse der Unterdrückten zielt in letzter Linie notwendig auf die Beseitigung jedweden Klassenvorrechts, und das Bewusstsein dieses höchsten, in weite Zukunftsferne weisenden Zieles setzt sich in ausserordentlich wirksame Antriebe des Gefühles um, entfacht die Schwungkraft der Begeisterung, schafft einen Stimmungshintergrund, alls welchem jene für den Kampf notwendige uneigennützige Gesinnung stets neue Kräfte zieht.
Zwischen der Praxis der sozialistischen Propaganda, die faktisch von jeher mit höheren Motiven rechnet, rechnen muss, und der Theoric der materialistischen Geschichtsauffassung besteht in Wahrheit gar kein Widerspruch. Indem diese Geschichtsauffassung den aus antagonistischen Interessen der Gesellschaftsgruppen resultierenden Klassenkampf zusammen mit der Produktionsentwickelung als treibende Grundkräfte der sozialen Entwickelung hervorhebt, tritt sic einer unklaren Ideologie, die durch blosse Aufklärung und Ethisierung der Individuen den historisch gewordenen Gesellschaftszustand umgestalten zut können wähnt, natürlich aufs schärfte entgegen; aber wie sie den Glauben an solche Wunderwirkungen des Ethischen radikal eliminiert, hat sie auf der andern Seite ebenso wenig etwas mit der entgegengesetzten Art von Doktrinarismus, der alles ïber den privaten Eigennutz hinausgehende Handeln als eitel Trug und Schein erklärt, zu schaffen. Sie nimmt die menschliche Natur, wie sie sie findet, als cine, die in ihrer persönlichen Interessiertheit zugleich auch Prädispositionen zur Hingabe an kollektive Interessen in sich schliesst - Prädispositionen, deren Betätigung, was Richtung und Stärkegrad anlangt, unbeschadet individueller Differenzen, im ganzen durch die gesellschaftliche Gesamtstruktur und die Klassenlage der Individuen bedingt erscheint.
In der Polemik gegen die frühere Vorwärtsredaktion hatte K. Kautsky dieser cine ethisch gefärbte Betrachtungsweise vorgeworfen, die angeblich dem Geiste des Marxismus widerstreite. Seine soeben veröffentlichte Schrift Ethik und
materialistische Geschichtsauffassung, durch jene Polemik angeregt, zeigt aber nur, dass auch von Kautskys eigenem Standpunkt aus ein prinzipieller Gegensatz sich ganz und gar nicht konstruieren lässt. Indem Kautsky Natur und Rolle des Ethischen im Rahmen der materialistischen Geschichtsaufiassung näher $z u$ erfassen sucht, erkennt er dessen Bedeutung, speziell auch iur den Klassenkampf des Proletariats, in einem Umfange an, dass er, was die prakti-cinpolitische Wertung dieses Moments betrifft, mit den angeblichen Marxirevkr: sich in voller Ubereinstimmung befindet. Wäre es anders. basierte der historische Materialismus auf Deduktionen, die für das doch offenkundige un unleugbare Mitwirken ethischer Momente keinen Raum lassen, so würde das durchaus nichts gegen die sozialistische Praxis, die solche Kräfte wachzurufen sucht, sondern nur etwas gegen die Theorie selber beweisen.
Diese Ubereinstimmung in der praktisch-politischen Wertung des ethischon Moments, deren ausdrückliche Konstatierung im Parteiinteresse wichtig ist. lässt dann im übrigen natürlich noch die Möglichkeit weitgehender theoretischer Auffassungsdifferenzen hinsichtlich des Ursprungs und des Wesens des Ethischen bestehen. Freilich erschliesst die materialistische Geschichtsauffassung cine Reihe für die Betrachtung der ethischen Erecheinungen wichtiger Gesicht:punkte, die aber darum noch zu keiner in sich abgeschlossenen einheitlichen Gesamterkläıung fïhren müssen. Wie wäre das auch anders möglich, da jene Theorie in ihrer Lehre von dem relativen Bestimmt- und Bedingtsein der menschlich-gesellschaftlichen Aktion durch die ökonomischen Verhältnisse de: Grundstock und Komplex der entwickelungsfähigen menschlichen Anlagen. den wir menschliche Natur nennen, der also auch im Keim die Anlage zum Ethischen enthält, in ihrer Erklärungsweise immer schon vorat:ssetzt. Wenn die Verhältnisse für den Menschen bestimmend sind, so ist die Art. wie sie ihn bestimmen, doch eben nur der Modus, wie der Mensch kraft seiner entwickelungsfähigen Natur, seines innerhalb gewisser Grenzen veränderlichen Wesen: darauf reagiert.
Das, was in diesem Wesen von Antrieben zu einem ethischen Verhalten im Keim vorhanden ist und sich dauernd durch die ganze Entwickelung hindurch als subjektive Grundlage alles sittlichen Handelns betätigt, sind nach Kautskys darwinistischer Ansicht die gesellig solidarischen Instinkte, die das Mensehengeschlecht von den in Gruppen lebenden tierischen Ahnen ererbt habe. Auf dic weitere für die Charakteristik der verschiedenen ethischen Theorieen eigent lich entscheidende Frage, wie es zu verstehen sei, dass der Mensch - der. soleher Leitung durch die unmittelbaren Instinkte entwachsend, in einer durch Reflexion vermittelten Weise handelt - in dieser seiner Reflexion gewisse Grundsätze als bindenden Verpflichtungsgrund seines Handelns mit einer ge wissen inneren Notwendigkeit anerkenne, geht Kautsky in positiven iusführungen nichtein. Entgegen Kant. der aus der Mitwirkung der Reflexion dic Existenz einer von jeder Rücksicht auf die wirklichen Zwecksetzungen befreiten reinen praktischen Vermunft herleiten wollte, hat gerade Feuerbach, den Kautsky nach dem Vorgange von Engels als Moralisten mit ein paar Worter abtut, über diese von allen Vererbungshypothesen unabhangige spezifisch menschliche Moralpsychologic eine Reihe eindringendster, vortreffich formulierter Bemerkungen gemacht.
Das sittliche Ideal nennt K. Kautsky den letzten Abschnitt seines Büchleins.

Für die Klarstellung des Verhältnisses von Ethik und materialistischer Geschichtsauffassung unter diesem Gesichtspunkte hätte, will mir scheinen, der ethische Humanismus des Aufklärungszeitalters in seinen allgemeinsten, weitreichendsten Tendenzen den fruchtbarsten Ausgangspunkt der Untersuchung gegeben. So gewiss jener Idealismus zu den Klassenforderungen des aufstrebenden Bürgertums in Beziehung stand, so gewiss war er in seinen fortgeschrittensten Vertretern eine Denkart, die nicht mehr ausschliesslich als ein blosser Reflex der gegebenen sozialen Konstellation gedeutet werden kann. Vermischt mit den zeitlich bedingten und durch die Zeit widerlegten Gedanken tauchen da in schwankenden Umrissen ethisch-soziale Strebeziele auf, die ihrer letzten Tendenz nach nicht der vorübergehenden historischen Phase, sondern im Grundwesen der sich entwickelnden Gattung selbst verankert erscheinen. Da wird der Mensch, wie es Feuerbachs vom jungen Marx und Engels begeistert aufgenommener realer Humanismus später nur in anderer Zuspitzung verkündete, als des Menschen Höchstes proklamiert, die menschliche $V$ ernunft, nicht Tradition und die mit ihr verknüpften Interessen, wird als das Mass verkündet, nach dem das Recht in der Gesellschaft, sie selbst in ihrem sozialen Gefüge sich zu richten habe. Lächerlich, wie uns heute so vieles in dem Rousseauschen Contrat social anmutet, enthält er dennoch eine formelle, von den weiteren Deduktionen völlig abtrennbare Grundbestimmung, die, wie immer die konkreten Bedingungen der gesellschaftlichen Bewegung sich ändern mögen, ihre einleuchtende Kraft niemals verlieren kann: Die menschliche Gesellschaft solle so geregelt sein, dass ihre Grundinstitutionen bei vernünftiger Uberlegung von allen ihren Mitgliedern bejaht und gut geheissen werden können. Es ist klar, wie dies harmonische Willensverhältnis freier Beistimmung als Ideal in unversöhnlichem Widerspruch zu jeder auf Ausbeutung gegründeten Gesellschaftsordnung steht und doch mit dem doktrinären Utopismus, der im voraus positive Rezepte zur Einrichtung der bestmöglichen Gesellschaftsordnung meint entwerfen zu können, gar nichts zu tun hat.
An sich bezeichnet jenes Postulat nur ein Merkmal, das Gesellschaftsordnungen, die vom Standpunkt nicht eines besonderen partikularen Klasseninteresses, sondern des gemeinschaftlichen menschlichen Gattungsinteresses (ethisch) sollen gebilligt werden können, notwendig haben müssen, ohne über die positiven Formen seiner Verwirklichung vorgreifend irgend etwas auszusagen. Und ganz ähnlich verhält es sich auch mit dem von Kant in seinem Aufsatz Idee zu ciner allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht besonders nachdrücklich betonten Ideal eines alle Gattungsanlagen des menschlichen Geschlechts zu ungehemmter freiester Entfaltung bringenden Gesellschaftszustandes, der wiederum cine vollkommen gerechte bürgerliche Verfassung, in der ausseren Politik einen Friedensbund der Staaten voraussetzt. Auch hier sprengt die Idee, auf Gattungsinteressen zurückgreifend, die Schranken historischer Besonderheit. Aber wenn Rousseau gegen den Geist seines Prinzips dennoch zum konstruierenden Utopisten wird, zeigt sich die überragende Bedeutung Kants darin, dass er das Auseinander von Ideal und Wirklichkeit durch den Hinweis auf den realen historischen Entwickelungsgang zu überwinden sucht. Und er verfährt dabei nicht ideologisch, indem er eine mystische Leitung durch allerhand Ideen einschmuggelt, sondern der Tendenz nach durchaus realistisch. Es ist das Getriebe menschlicher Leidenschaften und Interessen, der unvermeid-
liche Antagonismus der Individuen im Staate und der Staten zu: einander, wodurch im Ablauf des geschichtlichen Prozesses eine aufsteigende Entwickelung zu vollkommeneren Gesellschaftsbildungen und damit, durch die Abiolge der Generationen hindurch, eine ailmähliche Annäherung an das, was von den Gattungsinteresse aus als das Gesellschaftsideal erscheint, sich durchsetzt. So wenig er die Mitwirkung von ethischen Motiven lengnet, als das herrschende, ini Zusammenhang mit den jeweiligen Umständen Richtung gebende Moment, wit ihm auf dieser langen, dornenvollen Bahn des Fortschrittes der Egoismms. Man sieht, der ethisch-soziale Idealismus, der von der sonstigen, speziifisch mat:, nalistischen Moralphilosophic Kants vollständig unabhängig ist und letzhịn :: dem Freiheits- und Entwickelungsinteresse der Gattung sein Prinzip har, it durchaus nicht notwendig jener blind auf die Werbekrait der blosen Ideale vertrauende Wolkenkuckucksheimer, als den man ihn so oit sich vorstelle. Er lässt nicht nur zu, er verlangt sogar in dem Bestreben, über das Begründeteen seiner Hoffnungen sich kritisch Rechenschaft abzulegen, eine dem Geist der Marxschen wahlverwandte, das heisst auf die Erkenntnis der realen histr: schen Gesetzmässigkeit gerichtete Geschichtsauffassung. Indem diese Marxse Betrachtungsweise, unvergleichlich tiefer, als alle früheren Versuche, in die kausalen Zusammenhänge eindringend, die soziale Dewegungstendenzen in ihrer Bedingtheit durch die ökonomische Struktur und von hier aus für die moderne Gesellschaft die Notwendigkeit einer sozialistiachen, durch den proktarischen Klassenkampf vermittelten Entwickelungsrichtung erkannte, hat sie damit zugleich für jenen Idealismus das Fundament errichtet, auf das er sich fest und sicher stïtzen kam.

## WILHELM SCHRÖDER • GEDANKEN ZUR HEIMARBEITAUSSTELLUNG

 M Büchmann findet jeder das Wort vom Acheron, der in Bewegung zu setzen ist, wenn die Götter sich nicht erweichen lassen wollen. Die Dinge können aber auch einmal umgekehrt liegen. Wir schatzen in den Gewerkschaften die Kräfte, durch welche die Tatkraft der Massen zur Geltung kommt: und man sollte meinen, dass. wem irgendwo im Proletariat, so hier weder Ursache, noch Neigung besteht, sicin mit den auf den Höhen der Gesellschaft 20 gemeinsamer Tat zusammenzuschliessen oder ihnen anders als feindlich gegenüberzutreten. Das Aktionsprogramm der beruffichen Arbeiterorganisationen beruht auf der Ausnutzung des § 152 der Gewerbeordnung, in der Erzielung besserer Lohn- und Arbeitsbedingungen für ihre Angehörigen, wozu als Konsequenz dic Gewährung von Streik-, Massregelungs- und Arbeitslosemunterstïtzung tritt; und wenn in den Statuten die Pfege geselligen Verkehrs und die Aufklärung und Bildung der Mitglieder noch eine Rolle spielt, so doch nur als Ausfluss des Solidaritatsgedankens, um das Gefühl der Zusammengehörigkeit unter den Mitgliedern zu festigen. Wer als Berufsangehöriger nicht Mitglied der Gewerkschaft ist, muss entweder zar Organisation emporgehoben oder bekämpit werden, wemn er aus Eigennutz oder Dummheit den Bestrebungen der Organisation störend entgegen-
tritt. Kurzum, wenn irgendwo, so sollte der Klassenkampf gerade in den Geverkschaften so rauh wie möglich in die Erscheinung treten. Hier, und nicht in der politischen Organisation, die auch den Millionär aufnimmt, müsste die proletarische Rauhbeinigkeit, die jeden grimmigen Blickes betrachtet, der nicht zur Fahne zahlt, ihre Pflegestätte finden.
In der Wirklichkeit sieht es nicht ganz so aus. Wir haben schon das humorvolle Schauspiel erlebt, dass Politiker von nichts weniger als proletarischer Abstammung gar stolz auf ihr Klassenbewusstsein pochten und nicht eindringlich genug dic Arbeiterschaft vor der korrumpierenden und abflauenden Berührung mit bürgerlichen Elementen warnen konnten. Erinnerungen an die Tage, wo solche Parteigenossen noch nicht vom streng proletarischen Klassenbewusstsein erleuchtet waren, mochten die auf Erfahrung gestützten Warnungsrufe erklärlich und sogar beachtenswert erscheinen lassen. Auf der anderen Seite aber erleben wir, dass Leiter von Gewerkschaften ungeniert mit bürgerlichen Gelehrten verkehren, ganz zu geschweigen der Tatsache, dass sie mit den entschiedensten Gegnern der organisierten Arbeiterschaft, den Unternehmern, zuweilen Tarifverträge abschliessen. Und die organisierten Massen, weit entfernt, in solchen Verträgen Keime der Demoralisation zu erblicken, heissen die Vereinbarungen gut und preisen sie als einen Erfolg gewerkschaftlicher Organisation, als das sichtbare Zeichen proletarischer Machtentfaltung. Die Realitäten können eben nicht von der leidigen Gewohnheit lassen, die im Kopfe so hübsch geordneten Gedanken ein wenig in Verwirrung zu bringen, und wenn gerade die Gewerkschaftsleiter, die Vertreter des robusten Klassenkampfes sein sollten, alle Augenblicke der strikten Observanz Ursache zum Kopfschütteln geben, so handeln sie aus dem Bewusstsein ihrer gewaltigen Verantwortlichkeit heraus. Wer die Massen um oder hinter sich hat und für deren Wohl und Wehe ein sehr beträchtliches Stück Verantwortung trägt, muss die Tatsachen sprechen lassen, die nach erbitterten Kämpfen zum zeitweiligen Ausgleich mit dem Gegner führen, und kann sich nicht viel darum sorgen, dass diese Tatsachen die Theorie des Klassenkampfes zuzeiten in Stich lassen.
Es geschah denn auch, dass im Vorgehen gegen die Heimarbeit von den Gewerkschaften eine Taktik versucht wurde, die zu der eigentlichen Kampfmethode des organisierten Proletariats in Widerspruch zu stehen scheint. Acheronta movere ging einmal nicht; die Massen, die in der Hölle der Heimarbeit fronden, waren nicht vorwärts zu bringen, und so mussten denn die superi, die feinclichen Götter dort oben, zur Einsicht bekehrt werden. Und will man einmal , wie es bei den bürgerlichen Gegnern der Gewerkschaftsbewegung des Landes so der Brauch ist, zwischen dem rein philanthropischen Mitgefühl mit dem menschlichen Elend und den egoistischen, auf Mehrung der Macht hinzielenden Bestrebungen der Gewerkschaften unterscheiden, so braucht keinen Augenblick geleugnet $z u$ werden, dass das Interesse für ihre Selbsterhaltung es ist, das den Gewerkschaften zu einem durchaus zielbewussten Vorgehen den Weg gewiesen hat. Die Aktionskraft der Gewerkschaften ist lahmgelegt oder doch gefährdet, solange das Unternehmertum sich auf jene dunklen und kaum auffindbaren Massen stützen kann, die, in ihrer Isolierung zu steter Ohnmacht verdammt, alle Unbill und Ausbeutung äber sich ergehen lassen und den Appell zur Abwehr, wo sie ihn vernehmen, fast verständnislos mit dem Hinweis anf die grenzenlose Schmach ihrer physischen und geistigen Unfähigkeit beant-
worten. Diese Massen bilden ein höchst gefährliches Hemmnis imgewerkschaftlichen Kampfe, sie hindern dic Organisationen gar mancher Berufe an der Erzielung besserer Lohn- und Arbeitsbedingungen, und die Gewerkschaften müssen sie daher, man kann fast sagen: bei Strafe des Verlustes ihrer Existenz, unschädlich zu machen suchen.
Dass es auf dem alten Wege nicht ging, hat der Ausstand in der Koniektion von 1896 gezeigt. Ausserlich lagen die Kampfbedingungen für die Gewerkecini. damals so günstig, wie nur denkbar. Im organisierten Proletariat war das lithgefühl für die Opfer der Heimarbeit schnell zu hilfsbereiter Tat gedichen Das war selbstverständlich. Aber fast befremdlich war es, das: mit Au* nahme einer kleinen Gruppe verbohrter Scharfmacher die gesamte bürgerhch: Welt den Ausständigen Sympathieen bewies, dass zehn Jahre nach dem Puttkamerschen Streikerlass, der hinter jedem Ausstand die Hydra der Revolution lauern sah, ein preussischer Minister im Reichstag den Sireik für berchtigt erklärte, und unter dem Druck der öffentlichen Meinung Verträge zwischen Unternehmern und Arbeitern und Verordnangen zuri Schutz der Ausgebenteten zu stande kamen. Doch die Verträge wurden ungestraft von den Unternehmern gebrochen, die Verordnungen blieben, schon weil sie vor der Familie Itath machten, ein wertloses Blatt Papier, und die Massen der Koniektionsarbeiter und -arbeiterimen fielen binnen ganz kurzer Zeit wieder apathisch in ihr alteElend zurück, wurden von neuem der Gewerkschaft die Kette am Fuss.
Die organisierten Arbeiter standen also in ihrem Kampf gegen die Schaden der Heimarbeit wieder auf dem alten Fleck. Sie unterliessen nicht die Werlutätigkeit für die Gewerkschaften, waren jedoch überzeugt, dass diese Agitati, n nur geringen Erfolg haben konnte, und dass vorab kein anderer Weg ubrig blicbe, als der der Gesetzgebung. Aber auch dieser Weg war dich: mit Dornen besät. Seit am 31. März 1897 die lendentahmen Bestimmungen zum Schutze der Konfektionsarbeiter erlassen waren, hatte die parhamentari-che Aktion in dieser Richtung trotz aller Komplimente und schönen Versprechungen versagt, und es schien nicht, dass die Lust zu Taten so bald im Reichstage crwachen würde.
Um so energischer entfaltete sich die gewerkschaftliche Tätigkeit. Der vicrte deutsche Gewerkschaftskongress, der im September 1902 zu Stutgart tagte. nahm eine Resolution an, in der erklärt wurde, dass nur durch ein vollständiges gesetzliches Verbot jeglicher Hausindustric deren Schiden beseitigt werden können, und dass als Ubergangsstadium zu diesem Verbot zumäcist eine Reihe einschränkender Bestimmungen, wie das Verbot der Kinderarbeit, Unteritelluns der Heimarbeit unter die Kontrolle der Gewerbeinspektion, Ausdehmung de: Arbeiterschutz- und Versicherungsgesetze auf die gesamte Heimarbeit u. s. w., in Kraft zu treten habe. Sodam aber beauftragte der Kongress die Ginerul kommission mit der Einberufung eines Heimarbeiterschutzkou. gresses. Dieser Kongress, der während der Reichstagssession in Berlin tagen sollte, wurde vom 7. bis zum 9. März 1904 im Gewerkschaftshause 20 Berlin abgehalten. Er hatte ebenfalls anter der Missachtung zu leiden, die allen im Geruche sozialdemokratischen Ursprungs stehenden Veranstaltungen grundsätzlich von oben herab $2 u$ teil wird. Die Regierung latte es micht der Mühe für wert gefunden, zu dieser wichtigen Versammlung einen Vertreter zu entsenden, und die bürgerlichen Mehrheitsparteien glänzten ebenialls durch ib-
wesenheit. Die Herren von Heyl, Hitze und Bassermann, die beim Konfektionsarbeiterstreik so forsch ins Zeug gegangen waren, hatten den Weg ins Gewerkschaftshaus nicht finden können, und nur zwei Mitglieder der freisinnigen Vereinigung, die Herren von Gerlach und Potthoff, schenkten dem Kongress die Aufmerksamkeit ihres Besuches. Die Anwesenheit von zwanzig Mitgliedern der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion belehrte die Offentlichkeit aber darüber, wo der Heimarbeiterschutz im Parlament Verständnis und Förderung finden würde. Immerhin war es sehr beachtenswert, dass der Schutzkongress nicht ausschliesslich von Vertretern der sozialdemokratischen Partei beschickt war. Unter den 188 Delegierten befanden sich 128 Vertreter der Gewerkschaften, 16 Vertreter von Gewerkschaftskartellen, 19 Vertreter von Gewerk-schafts- und Frauenversammlungen, io Vertreterinnen bürgerlicher Frauenvereine, 2 Vertreter des Vereins fïr Sozialpolitik, 2 Vertreter der Gesellschaft fiir soziale Reform, I Vertreter des Bundes deutscher Bodenreformer, I Vertreter des Vercins für soziale Reform und 9 Vertreter von Krankenkassen. Seit dem Züricher Arbeiterschutzkongress von 1897 war es das erste Mal, dass Delegierte bürgerlicher Organisationen mit Delegierten des Proletariats zusammenwirkten.
Der Heimarbeiterschutzkongress modifizierte das vom vierten Gewerkschaftskongress geforderte gänzliche Verbot der Heimarbeit dahin, dass er das gesetzliche Verbot nur für besonders gesundheitsschädliche Industrieen forderte und im übrigen die allmähliche Ablösung und Einschränkung der Heimarbeit der Gesetzgebung nahe legte. Ferner forderte er das Verbot der Heimarbeit in Wohnungen und Werkstätten, wo ansteckende Krankheiten ausgebrochen sind, Ausdehnung der Gewerbeinspektion auf die Heimarbeit, Kennzeichnung aller auch nur zum Teil in der Heimindustrie hergestellten Waren, Ausdehnung der sozialen Gesetzgebung etc. auf die Heimarbeit, Verbot der Mitgabe von Arbeit nach Hause an Werkstattarbeiter und -arbeiterinnen, Verbote an Reich, Einzelstaaten und Kommunen, Arbeiten an Unternehmer zu vergeben, die in der Heimarbeit produzieren lassen und die durch Tarifverträge oder von den Berufsorganisationen der Arbeiter oder durch die Einigungsämter der Gewerbegerichte festgesetzten Lohn- und Arbeitsbedingungen nicht erfüllen. Ferner richtete der Kongress an die Konsumvereine die Forderung, ebenfalls nur unter diesen Bedingungen ihre Arbeiten zu vergeben; an die Genossenschaften richtete er aber den Appell, nach Möglichkeit zur Eigenproduktion überzugehen und Betriebswerkstätten einzurichten.
An den Heimarbeiterschutzkongress schloss sich eine Ausstellung von Erzeugnissen der Heimarbeit an, die gar schnell populär wurde, populärer fast, als der Kongress selbst. Der Metallarbeiterverband hatte, leider erst in vorgerückter Zeit, die Anregung zu diesem Unternehmen gegeben und war selber mit einer reichhaltigen Sammlung von Produkten der Heimarbeit vertreten; ebenso hatten die Verbände der Schneider, Wäschearbeiter, Schuhmacher, Kürschner, Buchbinder, Holzarbeiter und Blumen- und Federnarbeiterinnen solche Waren ausgestellt. Dies Unternehmen hatte, wie erwähnt, in der Offentlichkeit ausserordentliche Beachtung gefunden, und so war es natürlich, dass seine Veranstalter an eine neue Ausstellung ähnlicher Art dachten, die selbstverständlich systematischer und auf breiterer Grundlage aufgebaut sein müsste. Der Plan wurde von den Gewerkschaftsleitern mit den Professoren

Francke und Sommerfeld und den Vertretern und Vertreterinnen der anderen bürgerlichen Organisationen durchgearbeitet; und dem Einflusse der Gelehrten mag es $\mathbf{z u}$ danken sein, dass ein staatliches Gebäude, die alte Akademie in Berlin Unter den Linden, kurz vor ihrem Abbruch für die Ausstellung hergegeben wurde. Ebenfalls ist es wohl den Männern und Frauen aus burgerlichien Kreisen zuzuschreiben, dass Hirsch-Dunckersche und christliche Arbenterverbände im Gegensatz zu ihrer ablehnenden Haltung zum Heimarbeiterschutz. kongress an der Ausstellung lebhaften Anteil nahmen.
Vier Säle der alten Akademie sind seit Mitte januar mit den aus fast allen Industriegegenden Deutschlands zusammengetragenen Produkten der Heimarbeit angefüllt. Zum grössten Teil haben wir es mit fertigen Waren at tun, zuweilen aber auch mit Halbfabrikaten und solhen, an denen der Werdegang ihrer Herstellung in den verschiedenen Stadien demonstriert werden kania. Bei jedem gesondert in Betracht kommenden Gegenstand befindet sich cinc Karte, auf der verzeichnet stehen: der Herstellungsort, die zur Herstellung erforderliche Arbeitszeit, der Arbeitslohn, der Durchschnittsverdienst pro Stunde, der Reinverdienst pro Woche bei einer durchschnittlichen Arbeitszeit von täglich festzusetzenden Stunden, der für die selbe Arbeit in der Fabrik gezahlte Lohn, die Auslagen des Heimarbeiters, der Engrospreis und der Ladenpreis des ausgestellten Gegenstandes. Weiter wird Auskunft gegeben über Alter und Geschlecht des Arbeiters und der mitarbeitenden Familienangehörigen und Fremden, über deren Bezahlung, über die Räumlichkeiten. zum Beispiel, ob sie als Schlafraum oder Küche benutzt werden; auch finden sich da Angaben über Teilarbeit und besondere Bemerkungen. Ausserdem stehen bei jeder Ausstellungsgruppe Führer oder Führerimnen, die zum Teil von der in Betracht kommenden Gewerkschaft, zum Teil von bürgerlichen Vereinen gestellt sind und mit Sachkunde auf die Fragen der Besucher Auskunft geben. Ferner haben die hauptsächlich in Betracht kommenden Organisationen besondere kleine Schriften herausgegeben, die umsonst in der Ausstellung verteilt werden. Der Hauptvorstand des Verbandes der im Vergoidergewerbe beschäftigten Arbeiter und Arbeiterinnen nennt seine Broschüre Die Heimarbeit in der Goldleisten- und Politurleistenindustric; eine andere Schrift schildert die Heimarbeit in der Handschuhindustrie; ferner sind zu nennen: Die Heimarbeit im Lithographicgetcerbe (herausgegeben vom Hauptvorstand des Deutschen Senefelderbundes), Die Heimarbeit in der dewtsche, Metallindustrie (Separatabdruck aus der Metallarbeiterzeitung), ein vortrefflicher Katalog der vom christlichen Metallarbeiterverband ausgestellien Gegenstände, welche Solinger Stahlwaren, Produkte der Heimarbeit aus der Metallindustrie, der Kurzwaren- und Nadelbranche des Bezirks Aachen, sow ie Heimarbeitprodukte der Uhrenindustrie auf dem badischen Schwarzwald umfassen; weiter: Die Heimarbeit in der Portefeuilleindustric (herausgegeben vom Verband der Portefeuiller), Die Heimarbeit in der Buchbinderei, Porti-feuille-, Kartonnagen- und Papierevarenindustrie (ebenfalls von der Organisation herausgegeben), Heimarbeit in der Porscllanindastric (Sonderabdruck aus der Ameise), Die Heimarbeit im Sattlergewerbe, Die Heimarbeit in der Schncidera tund Konfektion (Abdruck aus dem Schneiderfachblatt), In Heimarbcit hergestellte Schuhzuaren (Begleitschrift des Gewerkvereins der Schuhmacher und Lederarbeiter), Thüringer Heimarbeit für Textitwaren (Begleitschrift des Ge-
werkvereins der Textilarbeiter), Die Heimarbeit in der Textilindustrie (herausgegeben vom Zentralvorstand der Textilarbeiter), Bilder aus der Heimarbeit in der Holzindustrie (herausgegeben vom Vorstand des Holzarbeiterverbandes), Die Heimarbeit in der Wäscheindustric (herausgegeben vom Verband der Wäsche- und Krawattenarbeiter). Aus Anlass der Ausstellung ist ferner herausgegeben die Schrift Deutsche Heimarbeitausstellung, im Auftrage des Bureaus fïr Sozialpolitik bearbeitet von Dr. Cl. Hess und Dr. A. Koppel, ferner ein Tabellenwerk über die Lohn- und Arbeitsverhältnisse der Heimarbeit in verschiedenen Berufen. Verschiedene auf der Ausstellung vertretene Berufe haben keine Schriften herausgegeben. So fehlen solche über die selir reichhaltige Ausstellung des Elends in der Spielwarenindustrie, über die Hausarbeit der Hut- und Mützenmacher, die Hausindustrie des Spessart, die Blumenund Federnarbeit, über die Sonderausstellung des Verbandes der katholischen Arbeitervereine aus den verschiedenen Industriegruppen, die Achatschleiferei in Oberstein, die Flecht- und Korbwaren, die Bleistifte, Pinsel und Bürsten, die Perlmutterknöpfe, Gartenpfähle, Zigarren und Tabakfabrikate in der Heimarbeit.

Es geht an dieser Stelle nicht gut an, systematisch die Zustände in der Heimarbeit der verschiedenen, wie man sieht, sehr zahlreichen Ausstellungsgruppen, zu schildern. Wollte man aber nur einzelne herausgreifen, so täte man anderen unrecht und setzte sich dem Verdacht tendenziöser Darstellung aus. Die Ausstellung zeigt, dass die Heimarbeit zum Teil erträgliche Löhne bietet; in der Porzellanindustrie, der Solinger Metallindustrie, der Schuhmacherei und einzelnen anderen Gruppen kommen Wochenverdienste bis 20 und 30 Mark und darüber vor. Diese Ausnahmen haben allerdings immer ihren schlimmen Haken. Entweder wird, wie in der Metallschleiferei, der gute Lohn mit einem frühen Schwindsuchtstod erkauft, oder er wird unter Beihilfe von Familiengliedern in einer bis zum äussersten ausgedehnten Arbeitszeit erzielt. Ganz selten geniessen hervorragend geübte Arbeiter, wie die Künstler in der Porzellanmalerei, eine Ausnahmestellung. Solche Einzelfälle werden aber erdrückt vom Elend der gewaltigen Masse derer, die trotz langer Arbeitszeit, trotz Familienbeihilfe, trotz frühen Schwindsuchtstodes sich in elendester Behausung mit Löhnen begnügen müssen, auf die nicht einmal das bekannte Wort zutrifft, dass sie zum Verhungern zu hoch, zum erträglichen Leben zu niedrig sind. Wochenverdienste von 3 bis 5 Mark, wie sie in der Spielwarenindustrie Thüringens, bei der Aufreihung von Haken und Ósen, beim Verpacken von Schnallen und sonst in durchaus nicht seltenen Fällen erzielt werden, können auch in den abgelegensten Gegenden Deutschlands kein noch so bescheidenes Leben, sondern nur ein mehr oder weniger langsames Verhungern garantieren. Die Ausstellungsgegenstände reden ferner ein eindringliches Wort über Frauen- und Kinderausbeutung, die allen Arbeiterschutzgesetzen zum Trotz in der Heimarbeit mit der ganzen Brutalität des Hungers betrieben wird. Wo aber die von Kinderhand für 3 Pfennig Stundenlohn bemalten Spielsachen etwa noch nicht deutlich genug die an der Jugend verübten Grausamkeiten demonstrieren, da spricht die Photographie ein grauenhaft verständliches Wort, wenn sie gesunde und verkrüppelte Kinder neben Frauen und Greisinnen vorführt, die alle in elender Behausung von früh bis spät einer eintönigen, Körper und Geist verkrüppelnden Beschäftigung obliegen. Genug,
die Heimarbeitausstellung führt Tatsachen ans Licht, die alles Gerede von der herrlichen Entwickelung unserer Kultur verstummen machen, sie treibt den zum Glück immer seltener werdenden Lobrednern der Hausindustrie die Schamröte ins Gesicht, sie ist eine aufrüttelnde Ihustration der in einer der Heimarbeitbroschüren angeführten Worte des Professors Sombart:
sist es auch noch ein Familienleben, wenn das Haus, die Stätte, wo die Familie von des Tages Last und Mühen ausruhen soll, in eine Werkstatt verwandelt wird, wo in Leib und Seele erdrückender Arbeit das tàgliche Brot verdient wird? Nein, hier wird gewissernassen die Arbeit das Gift, das die letzten Spuren von Hausund Familienleben wegfrisst. Der Genius des häuslichen Friedens wird nur da eine lauernde Stätte aufschlagen, wo er von den rauhen, unruhigen Geistern der Arbeit richt verscheucht wird. Nicht das Familienleben erhalten, nein, die Heiligkeit deo näuslichen Herdes entweihen heisst es, will man die Drangsale einer auireibenden Berufsarbeit an die Stätte verpflanzen, die vielleicht die einzige ist, an weicher das schaffende, arbeitende Volk auf ein Ausruhen von seinen Mühen hofft.
Es fragt sich jetzt, zum Schluss, welche Virkung sich die freien deutschen Gewerkschaften von ihrem im Verein mit bürgerlichen Gelehrten, im Verein mit christlichen und Hirsch-Dunckerschen Arbeitervereinen veranstalteten Unternchmen versprechen können. Die, man mag sagen, was man will, im merkbaren Gegensatz zur klasscnbearussten Abstinenz veranstaltete Ausstellung bedeutet noch lange nicht die Beseitigung der Heimarbeit oder auch nur ihrer schädlichen Auswüchse. Aber sie ist eine wichtige Etappe zu diesem Ziel. Für ihre Augenblickswirkung ist ohne Zweifel schon die Statte, wo sie abgehalten wird, von Bedeutung. Wenn sie im Gewerkschaftshause oder sonst in einem von der Arbeiterschait in Anspruch genommenen Lokal des Ostens veranstaltet worden wäre, so hatte sic im Proletariat ganz gewiss ebensowohl Beachtung gefunden, wic in der sonst gerade nicht allzu háufig von organisierten Arbeitern aufgesuchten Xähe des königlichen Schlosses. . Wer daun hätte die Ausstellung eben nur die Bevölkerungsshichten aufgeklart. dic im Grunde genommen der Aufklärung kaum noch bedurft hätten. An der verfallenen Stätte künstlerischer Grosstaten Unter den Linden wurde sie aber von Leuten besucht, dic bis dahin über die I ebensbedingungen exotischer Yökerschaften vielfach besser uteerichtet waren, als äber das Elend ihrer Volksgenossen, von Leuten, die dies Elend bis dahin allenfalls aus den worsichtig abgewogenen Darstellungen cines IIofpredigers, im Ausnahmefalle aus irgendwelchen Gesetzesmaterialien kennen gelernt hatten. Kiurz and gut. Herren und Damen der Gescllschaft hielten es für angebracht, die Heimarbeitausstellung zu besichtigen, nachdem nicht allein Minister und Geheimräte mit gutem Beispiel vorangegangen waren, sondern auch die Gattin des deutschen Kaisers eines schönen Tages dort vorgesprochen hatte. So war gewissermassen die Ausstellung menschlichen Elenls, zu der Käthe Kollwitz cin Plakat von erschütternder Realistik gezeichnct hatte, zur Salonfăhigkeit emporgehoben worden. Das braucht mun heralich wenig zu bedeuten amb bedeutet atuch nicht vich. Aber vielleicht, dass die eine oder andere der Dame: aus burgerlichen oder adligen Schichten das in packender Sprache geschrieb: an: Mahmaort an alle Beälkerwaskrcisc gelesen hat, das ihr im Konfektionssa, uberreicht wurde. Wenig Verstandnis mag so cine Dame dafur gehabt habea, wemn sie in diesem kostharen Flugblatt las, dass die Heimarbeit nicht a schützen, sondern zu beseitigen sei, dass der Heimarbeiter und de Heimarbeiterin zur Fabrikarbeit emporgehoben werden müssen, wenn nötig, gegen den

Willen gewisser Grosskapitalisten, sowie gegen den Willen der in Siechheit und Stumpfheit dahinvegetierenden Individuen. Das bedeutet alles noch nicht viel. Packender ist schon der Hinweis darauf in dem Flugblatt, dass der Auswurf eines lungenkranken Mannes, die Diphtheritiskeime eines fiebernden Kindes durch die Arbeitsprodukte der Heimarbeit unversehens selbst in das vornehmste Haus verschleppt werden können. Man braucht noch lange nicht so ausschweifend zu sein, und an einen nach New Yorker Muster organisierten Boykott der in der Heimarbeit hergestellten Waren zu denken und kann doch von einer so wahrheitsgemässen und deutlichen Schilderung der in der Heimarbeit lauernden Gefahren eine ganz erhebliche Wirkung im Einzelfall erhoffen.
Weiter aber. Am 3. Februar sagte der Staatssekretär Graf Posadowsky im Reichstag, dass die gegenwärtige Heimarbeitausstellung sein wahrhaft ergreifendes Bilds von dem Elend ziemlich weiter Bevölkerungsklassen gebe, dass >kein fühlender Mensch die Angaben, die dort auf den Waren Auskunft geben über den mit der Arbeit erzielten Erwerb, ohne das tiefste Mitgefühl betrachtenc könne. Er kündigte die Ausdehnung der Krankenversicherung auf die Heimarbeiter und ein Gesetz über den Schutz der Heimarbeiter im Tabaksgewerbe an, und er meinte dann:
IIch kann aber nicht verschweigen, dass die Bestrebungen auf einen starken Heimarbeiterschutz auch auf vislfachen und sehr entschiedenen Widerstand stossen, indem man einwendet, dass in dieser Heimarbeitergesetzgebung ein gewisser Eingriff in das Familienleben läge. Ich stehe auf dem Standpunkt nicht, ich mache vielmehr die Erfahrung, dass, je strenger die Fabriken beaufsichtigt werden im hygienischen Interesse, im Interesse von Gesundheit, Leben und Sittlichkeit der Arbeiter, desto mehr in gewissen Industrieen die Neigung zunimnt, die Warenerzeugung in die Heimarbeit Fu verlegen. Wenn die Heimarbeit nichts ist, als sozusagen eine Filialarbeitsstelle für die Fabriken, hat sie eigentlich mit den alten Begriffen von Familienarbeit und Familienleben nichts mehr zu tun; das ist nicht mehr die Heimarbeit der alten landesüblichen Hausindustrieen, deren Erzeugnisse demnächst von den Heimarbeitern selbst verkauft wurden, sondern, wie die Heimarbeit sich jetzt gestaltet, ist sie meist nichts, als eine vereinzelte Arbeitsstelle eines grösseren Fabrikbetriebes. Diese Art Heimarbeit muss deshalb meines Erachtens ganz anders beurteilt werden, als die alte Heimarbeit, wie sie früher mit landesübichen Produkten geleistet wurde innerhalb des Familienkreises. In der Heimarbeit werden unzweifelhaft auch Waren hergestellt, deren Erzeugung für die Gesundheit ausserordentlich gefährlich und nachteilig ist. Ich glaube, man wird sich auf die Länge an keiner Stelle der Erkenntnis verschliessen können, dass, wenn die Heimarbeit diesen fabrikmässigen Charakter trägt, unzweifelhaft die Gesetzgebung einschreiten muss, und zwar um so mehr, als unter den gegenwärtigen Verhaltnissen das Gesetz, betreffend den Kinderschutz, zum Teil auf dem Papiere stehen bleibt. 4
Es verdient $z$ war vermerkt zu werden, dass diese Worte nach dem Parlamentsbericht nur auf der linken Seite des Hauses Zustimmung fanden. Aber so weit im Lande törichter Sozialistenbekämpfung von Worten bis zu Taten auch der Weg sein mag, es ist doch wohl noch nicht dagewesen, dass eine auf vier kleine Säle beschränkte Ausstellung bei einem preussischen Minister derartige Worte auslöste.

So können denn, alles in allem, die deutschen Gewerkschaften mit ihrem Schritt vom Wege sehr wohl zufrieden sein. Sie haben die Götter dort oben aufgerüttelt und werden dic Frage des Heimarbeiterschutzes nicht früher zur Ruhe kommen lassen, als die Schmach der Heimarbeit aus der deutschen Wirtschaftsgeschichte ausgelöscht ist und ihre elenden, willenlosen Sklaven der

Organisation gewonnen, zu selbstbewussten Gewerkochaftern geworden sind. Doppelt hoch wäre der Erfolg der Heimarbeitausstellung aber anzuschlagen. wenn sie noch einer andern Schmach ein Ende bereiten würde; der der Selbstzerfleischung unter den organisierten Arbeitern nämlich. Zum erstenmal haben sich hier unter dem Einfluss bürgerlicher Sozialpolitiker die verschiedenen Richtungen, haben sich freie, christliche und Hirsch-Dunckersche Gewerkschaften zu einheitlichem Wirken zusammengetan. Die Götter im Olymp deutscher Sozia!politik würden auch weiter in Gleichgültigkeit verharren, wenn es das erste und dasletzte Mal gewesen wäre.
$X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X$

## HUGO LINDEMANN • VERSUCHE UND ERFAHRUNGEN AUF DEM GEBIET DER PROPORTIONALWAHL



UCH in Deutschland hat die Proportionalwahl in den letzten Jahren ihren Einzug gehalten. Zuerst wurde sie durch die Gewerbegerichtsnovelle von 1901 bei den Gewerbegerichtswahlen fakultativ eingeführt. Um die Einführung und Ausgestaltung des Wahlreglements hat sich das Frankfurter Gewerbegericht ohne Zweifel Verdienste erworben. Dann hat sich das Zentrum sehr lebhaft der Angelegenheit bemächtigt, als es seine Machtstellung in den Gewerbegerichten Rheinlands, Westfalens u. s. w. durch das siegreiche Vordringen der Gewerkschaften bedroht sah. Dabei legte es ganz besonderen Nachdruck auf den fakultativen Charakter der Proportionalwahl. Man führte diese dort ein, wo die Gewerkschaften gegen katholische Minoritäten gesiegt hatten, hielt dagegen in den Orten an der alten Mehrheitswahl fest, wo dem Zentrum die unbestrittene Mehrheit noch auf längere Zeit gewiss war. Gegen die allgemeine obligatorische Einführung der Proportionalwahl hat sich dagegen das gleiche Zentrum mit Händen und Füssen gesträubt. Die Proportionalwahl ist daher trotz der Empfehlung des Gesetzes bei den Gewerbegerichten nur in wenigen Städten zur Einführung gelangt. Einen beträchtlichen Fortschritt bedeutete das Gesetz von 1904, welches die obligatorische Proportionalwahl für die Wahlen zu den Kaufmannsgerichten vorschrieb. Ausserdem ist sie für die Gemeindewahten von der württembergischen Abgeordnetenkammer für alle Städte mit mehr als 10000 Einwohnern beschlossen worden. Man darf mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass auch die erste Kammer diesem Schritte beitreten wird. Bei Abgeordnetenwahlen hat sie in neuester Zeit gleichfalls Anwendung gefunden. Die württembergische Abgeordnetenkammer hat, ebenfalls unter $Z_{11}-$ stimmung der Regierung, nicht nur die Proportionalwahl für die Wahl der 6 von der Stadt Stuttgart zu wählenden Abgeordneten, sondern auch für die Wahl der 17 als Ersatz für die ausscheidenden Privilegierten durchs ganze Land $2 u$ wählenden Abgeordneten angenommen. Auch bei den Wahlen zur Bürgerschaft in Hamburg wird nach der Wahlreform die Proportionalwahl zur Anwendung konmen. Uber das Stadium des Antrages sind die Vorschläge des Abgeordneten Dr. Hammerschmidt in der bayerischen Abgeordnetenkammer vom Juli 1904 nicht hinausgekommen. Sie beabsichtigten, die gesamten Abgeordneten aus Proportionalwahlen hervorgehen zu lassen. Bayern sollte zu
diesem Zwecke gemäss seinen Regierungsbezirken eingeteilt werden. Diese Liste zeigt, dass die Proportionalwahl auch in Deutschland aus dem Stadium papierener Diskussionen herausgekommen und in das Gebiet der Wirklichkeit getreten ist. Praktische Erfahrungen sind allerdings bisher mit ihr nur bei den Gewerbe- und Kaufmannsgerichtswahlen gemacht worden. Wir werden daher unsere Darstellung mit ihnen beginnen.
Zum Verbandstage der Gewerbegerichte und Kaufmannsgerichte hatte die Zeitschrift Das Gewerbegericht eine besondere Nummer herausgegeben und darin ausführlich die Proportionalwahl bei den Katufmannsgerichtswahlen behandelt. Die Erfahrungen, die bei diesen Wahlen gemacht worden sind, verdienen es, dass wir uns etwas eingehender damit beschäftigen. In meinem Buche Arbeiterpolitik und Wirtschaftspflege habe ich darauf hingewiesen, dass die Gestaltung der Proportionalwahl sich um die Sicherung einer doppelten Schutzes bewegt habe, einmal um den Schutz der Freiheit des Individuums gegen die Tyrannei der Partei und zweitens den der kleinen Gruppen gegenüber den grösseren Parteien. Es sollen die kleineren Wählergruppen berücksichtigt, dic »feineren Nüancen des Wählerwillens erhalten, und eine übergrosse Herrschaft der grösseren Parteien« vermieden werden. Gerade die Möglichkeit, dass »der einzelne Wähler bei der Abstimmung nötigenfalls die objektiven sachlichen Gesichtspunkte über die Erwägungen seiner Parteiführer stellen, und wenn er von anderen Gruppen einen vertrauenswürdigen Fachgenossen aufgestellt sieht, diesem den Vorzug geben könne vor solchen, die nur Parteileute scien«, müsse unbedingt gewahrt bleiben. Im Interesse dieser angeblich zu schützenden Freiheit des Wählers hat man das einfache Prinzip der Verhältniswahl durch alle möglichen Ausgestaltungen kompliziert. Man hat dic Zulassung wilder Kandidaten gestattet, die Aufstellung von Ergänzungslisten gefordert und hat das Recht der Stimmenüberiragung und der Stimmenkumulierung mit dem ganzen schwärmerischen Entzücken des Freiheitsapostels gepriesen. Auch die Vorschläge des preussischen Handelsministeriums für die Anwendung der Proportionalwah1 auf die Gewerbegerichtswahlen hatten sich diesen Schutz des einzelnen Wählers angelegen sein lassen und infolgedesser cine Regelung des Wahlverfahrens ausgearbeitet, die an Kompliziertheit nichts zu wünschen übrig liess. Das Muster zur Aufstellung von Statuten für Kaufmannsgerichte hat diese Bestimmungen festgehalten.
Das ministerielle Musterstatut hatte es glücklicherweise den zur Beschlussfassung über die Statuten berufenen Stellen überlassen, ob und inwieweit sie das Muster bei Aufstellung ihrer Statuten zu Grunde legen wollen. Und ebenso hat glücklicherweise eine grosse Zahl von Städten in Preussen den richtigeren Weg eingeschlagen und den Grundsatz möglichst grosser Einfachheit des zu wählenden Wahlverfahrens mit Erfolg durchgeführt. Sie haben ketzerisch auf den Schutz der Freiheit des wählenden Individuums verzichtet und entweder die Bindung an die in den Vorschlagslisten vorgeschlagenen Personen, also die Ausschaltung wilder Kandidaten oder weitergehend sogar dic unbedingte Bindung an die Vorschlagsliste zur Vorschrift gemacht. Gerade in den Städten, in denen das System der gebundenen Listen cingeführt wurde, hat sich das Wahlverfahren durchaus bewährt. Wie Dr. Glücksmann in der erwähnten Nummer des Gewerbegerichts hervorhebt, haben sich dic Wähler durch die Beschränkung der individuellen Freiheit nicht beschwert gefühlt,
da heute das Publikum an Parteiströmungen und Parteidisziplin bei Wahlen gewöht ist. Sie haben es aber dankbar empfunden, ein Wahlverfahren zu besitzen, das auch ohne besondere Fachkenntnis verständlich ist and eine glatte Abwickelung zulässt. Die gebundenen Listen sind namentlich in den grösseren Städten, in Berlin, Stettin, Breslau, Magdeburg, Dortmund, Posen etc., durchgängig in Württemberg und Baden, fast in ganz Bayern, hier jedenfalls in den Hauptstädten München, Nürnberg und Augsburg, zur Anwendung gekommen. Von den 221 im Geauerbegericht aufgezählten Kaufmannsgerichten gilt bei 6i das System der gebundenen Listen. Der Vorzug dieses Verfahrens ist seine grosse Einfachheit. Fbenso einfach gestaltet sich auch die Berechnung des Ergebnisses. Alles ist hier durchsichtig und klar. Die von den vorschlagenden Gruppen eingereichten Vorschlagslisten können nicht durch Streichen von Namen, durch die Übernahme anderer Kandidaten, durch die Stimmenkumulierung entstellt, die Absicht der Vorschlagenden kam also nicht gegen ihren Willen gefälscht werden.
Der Einwand, der gegen dieses System der gebundenen Listen erhoben wird, die Beschränkung der Freiheit des einzelnen Wählers, kann gegenüber diesein Vorzügen nicht ins Gewicht fallen, sobald nur die Einreichung von Vorschiagslisten nicht durch die Forderung einer zu hohen Zahl von Unterschriften und die Feststellung einer zu lang bemessenen Frist zwischen der Einreichung der Vorschlagslisten und dem Wahltage erschwert wird. Selbst weitgehende Ansprüche an die Freiheit des Wählerwillens können durch grosse Bewegungsfreiheit bai der Einreichung der Vorschlagslisten erfüllt werden. Schliesslich hat aber alle Erfahrung nicht nur bei den Proportionalwahlen, sondern gerade bei den Wahlen nach dem gewöhnlichen Majoritätsverfahren bewiesen, dass das Bedürfnis nach unbeschränkter Freiheit des Wählerwillens viel mehr in der Phantasie des spekulierenden Theoretikers, als in der Praxis, besteht. Gerade bei den heutigen Majoritätswahlen ist, wenigstens in Deutschland, der Wähler in der Wahl seines Kandidaten vollständig unbeschränkt. Er kann seine Stimme geben, wem er will. Trotzdem ergibt die Praxis, dass die Zahl der zersplitterten Stimmen gegenüber den auf die Parteikandidaten abgegebenen Stimmen als unbeträchtlich verschwindet. Und die Erfahrung zeigt weiter, dass in dem Masse, wie die politische Bildung steigt, auch die Zahl der zersplitterten Stimmen in der Regel abnimmt. Das bedeutet die politische Erkenntnis von der Notwendigkeit des Parteienwesens für unser modernes Staatsleben, deren Fortschritt man nur begriussen kann. Der Parlamentarismus in Deutschland wäre nicht so rudimentär geblieben, wenn es die bürgerlichen Klassen zur Bildung weniger, grosser und festorganisierter Parteien gebracht hätten, mit denen allein einc parlamentarische Herrschaft und Geschäftsführung möglich ist. Statt dessen haben wir in Deutschland mit Ausnahme der Sozialdemokratie und des Zentrums nur Gebilde, die den Namen einer Partei kaum verdienen. Wie Sandhaufen fegt sie der Wind der Wählerlaune heute bei den Wahlen zusammen; um sie bei den nächsten wieder aus einander $z_{u}$ treiben. Nichts wäre also vom politischen Gesichtspunkte aus verkehrter, als im Dienste einer übertriebenen Wertschätzung der Freiheit des Wählerwillens das Proportionalwahlverfahren so zu gestalten, dass dadurch die viel zu grosse Zerkluftung des Parteilebens nur noch gefördert würde. Zu den Anforderungen der Einfachheit und Klarheit, die wir an ein Proportiona!-
wahlverfahren stellen müssen, gesellt sich also die weitere, dass es die Konsolidierung der Parteien unterstützen, nicht aber schwächen soll.
Gegen die gebundenen Listen wird also hauptsächlich mit der Freiheit des einzelnen Wählers operiert. Wie sich Siegfried in seiner Schrift Die Proportionalwahl bei den Gewerbegerichten ausdrückt, hat die Einrichtung, auch Personen, die auf keiner Vorschlagsliste stehen, zur Wahl bringen zu können, wenn sie die Verteilungszahl erreichen, den grossen Vorteil, dass eine Anzahl Wähler unabhängig von den Parteikomitees einen Mann noch hinein bringen können, der aus Versehen oder infolge einer Parteiintrige auf keine Liste gesetzt worden ist. Ebenso hebt Cuno in seiner Empfehlung der freien Listen wieder and wieder hervor, dass man den Wählern die Möglichkeit offen halten müsse, einem Mann ihres Vertrauens, der nicht auf der Liste steht, ihre Stimme, und $z$ war mehrfach, $z u$ geben und ihn dadurch als freie Liste durchbringen zu können. Auch er redet immer von Wahlmachern, deren Einfluss eingeschränkt werden müsse, von der Notwendigkeit, auch gegen den Willen der Führer den Willen einer gewissen Zahl von Parteiangehörigen zur Geltung $z u$ bringen. Nun ist diese Besorgnis um die Freiheit des Parteiangehörigen, das Bemühen, ihn gegen die Tyrannei der Führer und Wahlmacher zu schützen, gewiss etwas sehr Löbliches. Sie ist aber bei der Ausgestaltung des Proportionalwahlverfahrens durchaus am falschen Platze. Der Wille des Parteiangehörigen soll sich nicht bei der Wahl, sondern bei der Aufstellung des Kandidaten zur Geltung bringen. Damit er das aber tun kann, ist die demokratische Organisation der Parteien die erste Vorbedingung. Durch sie wird der Einfluss bestimmter Wahlmacher und Cliquen viel mehr gebrochen, als durch die Einführung freier Listen. Dagegen ist diese geradezu eine Prämie für die Gleichgültigkeit des Parteiangehörigen gegenüber der Aufstellung der Kandidaten. Kann er sich doch immer mit dem Gedanken trösten, die ihm unbequemen oder unangenehmen Kandidaten bei der eigentlichen Wahl streichen zu können. Ist ihrn dagegen dieses Auslassventii seines persönlichen Gegenstrebens genommen, so wird er dadurch gezwungen, sich mehr um die Aufstellung der Kandidaten zu kümmern und dafür zu arbeiten, dass sie nach demokratischen Grundsätzen, nicht aber nach der Laune der Parteiführer oder kleiner Cliquen innerhalb der Partei erfolgt.
Es seien nunmehr die Urteile der Interessentenverbände über die gebundenen Listen aus der Enquete des Gewerbegerichts angeführt. Der Verein der deutschen Kaufieute (Hirsch-Duncker) erklärt das Verbot der Anderung der Vorschlagslisten für empfehlenswert. Dadurch werde die Möglichkeit gegeben, zwischen den einzelnen Gruppen eine Verständigung herbeizuführen, da keine Gefahr bestehe, dass die einzelnen Anhänger der Gruppen durch ihre Disziplinlosigkeit die Abmachungen durchkreuzen. Sie wenden sich gegen die Schreier und Streber in der selben Weise, wie sich die Theoretiker gegen die Wahlmacher für die Frsiheit des Wählerindividuums ins Zeug legen. Ebenso befürwortet der Deutsch-nationale Handlungsgehilfenverband die Anwendung der gebundenen Listen. Er, wie der Zentralverband der Handlungsgehilfen und -gehilfinnent Deutschlands, wünscht aber eine Milderung der streng gebundenen Listen dahin, dass auch Vorschlagslisten mit weniger Namen, als die Zahl der zu wählenden Beisitzer, zugelassen werden. Die Praxis habe gezeigt, dass auf die freien Listen verzichtet werden könne, ohne eine Becinträchtigung der

Wahlfreiheit befürchten zlu müssen. Auch der Verband deutscher Handlungsgehilfen in Leipzig kommt zu dem gleichen Resultate. $>$ Nach den Erfahrungen der ersten Wahle, schreibt er, \&wird die Ansicht überwiegen, dass gebundene Listen am einfachsten sind, weil mit ihnen den Anhängern einzelner Parteien ein gerader Marsch vorgeschrieben wirds, und er meint weiter, sdie ganz freien Listen und die Stimmenhäufung werden sich schwerlich baid grösseren Beifalls erfreuens. In allen diesen Gutachten wird als Nachteil der freien Listen die Köpfung der gegnerischen Listen bezeichnet. Intriganten, Querköpfen, Schreiern und Strebern werde durch sie ein zu grosser Einfluss auf das Wahlresultat gestattet. Abmachungen, die nach langen Mühen, unter sorgfältiger Erwägung aller Verhältnisse zu stande gebracht seien, könnten dadurch jederzeit durch wenige Unzufriedene hintertrieben werden. Dieser Einwand ist auch unseres Erachtens derjenige, der am schwersteri gegen das System der freien Listen ins Gewicht fält; er hat auch, wie wir später sehen werden, bei den Verhandlungen der Kommission des württembergischen Abgeordnetenhauses eine bedeutende Rolle gespielt. Je besser die Parteien organisiert sind, desto gefährlicher wird dieser Nachteil der freien Listen. Wie die Erfahrung gezeigt hat, kann es in den Händen zweier oder dreier Personen liegen, die Wahl eines Kandidaten zu hintertreiben, dem Tausende von Stimmen ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Beispiele von Gewerbe- und Kaufmannsgerichtswahlen beweisen diese Tatsache zur Genüge, die a priori einleuchtend ist.
Freiheit des Wählerzoillens! ist die Parole, mit der der Kampf gegen die gebundenen Listen und für das System der freien Listen geführt wird. Das letztere wird sowohl von den Musterstatuten des preussischen Handelsministeriums empfohlen, als auch von der Mehrzahl der Theoretiker und der Beamten, die sich ex officio mit der Sache zu befassen hatten. Es ist auch von der Mehrzahi der Kaufmannsgerichtsstatuten angenommen worden, wo es in zwei Arten erscheint. Bei der einen sind die Wähler in der Auswahl ihrer Kandidaten unbescheänkt, sie können also auf ihre Stimmzettel auch solche Namen nehmen, die nicht auf den Vorschlagslisten stehen (wilde Kandidaten). Bei der anderen kommen nur die Kandidaten der Vorschlagslisten in Frage. Das letztere System der beschränkt freien Listen ist in der grössten Zahl der Ortsstatuten zur Anwendung gekommen. Offenbar haben sie die Kompliziertheit des Systems der völlig freien Listen gefürchtet, andrerseits aber auch sich nicht zur Annalıme der gebundenen Listen entschliessen können, da das Schlagwort von der Freiheit des Wählers und die Abneigung gegen Parteiorganisationen zu stark bei ihnen wirkten. Gegen die Zwitterbildung der beschränkt freien Listen wendet man mit vollstem Rechte ein, dass sie alle Nachteile der freien mit den angeblichen Nachtcilen der gebundenen Listen verbindet. Von der Freiheit des Wählers ist bei ihr tatsächlich keine Rede. Wie bei dem System der gebundenen Listen, ist der Wahler auf die Kandidaten der Parteien beschränkt. Finden sich unter diesen nicht die Männer seines Vertrauens, so nützt ihm die Möglichkeit, aus allen Vorschlagslisten seine eigene Liste zusammenstellen zu können, rein gar nichts. Andererseits ist die Gefahr der Köpfung der Listen hier in gleich hohem Masse gegeben, wie bei den unbeschränkt freien Listen.
Das System der freien Listen ist das komplizierteste von allen und hat daher
auch bei den Gemeindevertretungen weniger Anklang gefunden. Diese Eigenschaft ergibt sich mit Notwendigkeit aus dem ihm zu Grunde liegenden Prinzip, wonach nicht die für die Parteien abgegebene Stimmenzahl, sondern die für die Kandidaten abgegebene Stimmenzahl das Primäre und Entscheidende ist. Während bei dem System der gebundenen Listen das persönliche Moment in vorteilhafter Weise aus dem Wahlkampfe ausgeschieden wird und die sachlichen Gegensätze in den Vordergrund rücken, spielt bei den freien Listen gerade dieses persönliche Moment eine sehr wichtige Rolle. Unbegreiflicherweise wird dieser Ubelstand noch gerade von ihren Verteidigern als ein Vorteil bezeichnet. In dem System der freien Listen feiert die atomistische Gesellschaft- und Staatstheorie ihre Triumphe. Es bedeutet im Grunde die Negation der organisatorischen Neubildungen, auf denen unser modernes Staatsleben beruht, der Parteien. Der Wilde des Urwaldes ist sein Ideal.
Das Vordrängen des persönlichen Wählerwillens führt, wie wir bereits sahen, zu dem Köpfen der Listen und damit zu der Aufhebung des in den Vorschlaglisten sich ausdrückenden Willens grösserer Organisationen, denen als den höheren und für das Statsleben wichtigeren Gebilden auch das höhere Recht zukommt. Bei dem System der freien Listen ist es in die Hand eines einzelnen oder weniger Wähler gelegt, die Reihenfolge in den Vorschlagslisten der Parteien vollständig zu verkehren und dadurch die Wahl von Kandidaten $z u$ verhindern. Nun ist jede Vorschlagsliste, mag es sich um Listen einer einzelnen Partei oder um gemeinsame Listen verschiedener Parteien handeln, stets das Ergebnis eines Kompromisses. Bei der Parteiliste wird der Kompromiss innerhalb einer Partei, bei einer Gruppenliste zwischen den Parteien getroffen. Alle diese Arbeit kann durch die Laune einiger $\mathrm{P}^{\text {Querköpfe oder }}$ Heisssporne, die gerade für ifre Gruppe sorgen, aber von einer verbündeten Gruppe nichts wissen wollene, vernichtet werden. Um diesem Ubelstande $z \mathrm{u}$ begegnen, sind die Vertreter der freien Listen gezwungen, $z \mathfrak{u}$ verschiedenen Aushilfsmitteln zu greifen. Eines der Mittel ist die sogenannte Stimmenhäufung. Sie besteht darin, dass die Namen der von der Partei bevorzugten Kandidaten mehrere Male auf den Stimmzettel geschrieben werden können oder durch Beisetzung von Ziffern höher bewertet werden, als die übrigen Kandidaten der Liste. Voraussetzung ist dabei selbstverständlich, dass eine Gruppe oder Partei nicht für alle zur Wahl stehenden Sitze Kandidaten aufstellt. Untersucht man die Wirkungen dieses vorgeschlagenen Hilfsmittels etwas genauer, so wird man zu dem Ergebnis kommen, dass sein Ziel, die Verbindung der Freiheit des Wählerwillens mit dem Schutz des Parteiwillens, nicht erreicht wird und auch nicht erreicht werden kann. Beide Aufgaben schliessen sich aus. Wider seinen Willen wird zum Beispiel Cuno im Gewerbegericht bei seiner Verteidigung der freien Listen zu der Anerkennung dieses Satzes gezwungen. >Einzelne Wähler sollen allerdings nicht darauf rechnen können, den Willen der Wahlmacher umzustossen, wohl aber soll eine grössere Anzah1 Parteiangehöriger die Möglichkeit haben, ihren Willen gegen die Führer zur Geltung $z u$ bringen. \& Was nützt aber den einzelnen Wählern ihr Recht der freien Auswahl, wenn es nicit zur Geitung kommen kann? Gut disziplinierte Parteien werden allerdings durch die Möglichkeit der Stimmenhäufung gegen die Köpfung ihrer Listen geschützt. Sie brauchen aber dieses Mittel gar nicht,
da sich der durch die Mehrheit der Parteiangehörigen aufgestellten Vorschiagsliste die Minderheit jederzeit unterwerfen wird, sie ausserdem es in der Hand haben, durch die Beschränkung der eingereichten Liste auf die Zah! der erreichbaren Sitze Eingriffe der Gegner zu yerhindern. Schlecht disziphinierte Parteien dagegen finden in der Stimmenhäufung keinen Schutz. Voa einem anderen Mittel macht das Hagener Statut Gebrauch. Danach haben Unterschiede zwischen der durchschnittlichen Stimmenzahl aller Kandidaten der Liste und der auf den einzelnen entfallenden Stimmenzahl von wenger als $5 \%$ der durchschnittlichen Stimmenzahl keinen Einfluss auf die Änderung der Reihenfolge, wie sie von den Parteien vorgeschlagen ist. Diese Bestimmung ist sicherlich, wie auch der Verfasser des Hagener Statutes selber zugeben muss, ein etwas mechanisches Hilfsmittel gegen Wahlmanöver. Die erwähnten $5 \%$ würden aber bei Stimmenhäufung kaum den angestrebten Schutz gewähren. Cuno meint, man müsse sogar bis zu to \% hinauf gehen. Auch das ist richtig. Fraglich ist nur, ob io \% genügen werden. Schon dieser Zweici beweist die Unzweckmässigkeit des ganzen Hilfsmittels. Ob man nun aber $5 \%$, $10 \%$ oder mehr der Stimmen bei der Feststelling der Reihenfolge unberücksichtigt lässt, unbestreitbar wird dadurch das Wahlrecht der bci Anwendung der Bestimmung ausfallenden Stimmen vollständig eskamotiert. Die Freiheit des Wählers verschwindet hier zugleich mit seinem Wahlrechte vollständig.
So kommen wir also zu dem Ergebnisse, dass zwischen der Freiheit des Wählerwillens und der Anerkennung des Rechtes der Parteien oder sonstigen Organisationen keine Verbindung und Versöhnung möglich ist. Entweder man muss das unbeschränkte Recht des Individuums proklamieren und alle die Nachteile, die daraus entstehen, in den Kauf nehmen. Oder man will die Rechte der Parteien und Organisationen stützen, damn muss dabei die Freihcit des Wählerwillens jedesmal unter die Räder kommen.
Verlassen wir nunmehr die Gewerbe- und Kaufmannsgerichte, und wenden wir uns $\mathbf{z u}$ den Kommunalwahlen. Gerade die Kommunalwahlen hat man als cin Gebiet bezeichnet, das für die Anwendung der Proportionalwahl besonders geeignet sein soll. Erfahrungen sind in Deutschland noch keine aufzuwcisen. Bis jetzt ist die Proportionalwahl noch nirgends Gesetz, voraussichtlich aber wird sie in Württemberg für alle Gemeinden mit mehr als to 000 Einwohnern zur Einführung kommen, nachdem sich die Kammer der Abgeordneten und die Regierung daruber geeinigt haben.
Bereits beim Verfassungsentwurfe des Jahres i897 r atte die würtembergische Regierung die Anwendung der Proportionalwahl au! die Landtagswahlen vorgeschlagen. Sie hatte das System der gebundenen Listen angenommen, dabei aber dem Wähler das Recht gegeben, durch Vorzugszeichen auf die Reihenfolge, in der sich die Kandidaten folgen sollen, einzuwirken. In dem Gemeindeordnungsentwurf hat die Regierung an diesem Systeme festgehalten. trotz der Kritik, weiche an ihrem ursprianglichen Vorschlage geübt worden war. Auf das System der wïrtembergischen Regierung trifft der Haupteinwand, den man gegen das System der freien Listen erhebt, die Gefahr des Dekapitierens der Liste, in vollem Umfange zu. Zunächst wird den mit der Kandidatenaufstellung unzufriedenen Angehörigen einer Partei die Möglichkeit
gewährt, ohne direkten Verrat an ihrer Partei doch ihre Missstimmung an den einzelnen Kandidaten auszulassen. Wenn sie auch nicht im stande sind, die von ihnen gewünschten Kandidaten auf die Liste zu bringen, so können sie doch die Wahl der von der Partei an die Spitze gestellten Kandidaten verhindern. Schwieriger ist es für die Gegner einer Partei. Sie können allerdings die leitenden Kandidaten der Gegenpartei verdrängen, müssen aber dieses Resultat mit einem entsprechenden Stimmenverlust bezahlen, da sie nicht, wie bei den freien Listen, die eigenen und die von ihnen bevorzugten gegnerischen Kandidaten auf ihren Stimmzettel nehmen können. Bei der Beratung des Gemeindeordnungsentwurfes war vor allem die Gebundenheit der Listen Gegenstand des Angriffes. Es sollte die berühmte Freiheit des Wählerwillens ihre Berücksichtigung finden. Zugleich wurde der mehr wirtschaftliche Charakter der Gemeindewahlen, das Zurücktreten der politischen Gegensätze dabei hervorgehoben. So kam man nach langen Beratungen zu dem System der freien Listen. Der Wähler kann die Kandidaten den eingereichten Vorschlägen entnehmen, kann aber auch Personen, die auf keinem Vorschlage stehen, wählen. Ausserdem wurde die Verbindung mehrerer Vorschlagslisten gestattet. Bei der Stimmenzählung werden Bewerber, die auf keinem der eingereichten Wahlvorschläge stehen, jeder für sich als besonderer Wahlvorschlag aufgeführt. Die Verbindung der Listen wurde ausdrücklich deshalb gestattet, um auch kleineren Gruppen es zu ermöglichen, durch Verbindung ihrer Listen sich gegenüber den grösseren Parteien besser durchzusetzen. Durch die Addition der bei der Verteilung auf die einzelnen Listen entstehenden überschüssigen Stimmreste können nämlich die verbundenen Gruppen möglicherweise einen weiteren Sitz erhalten. Im Grunde widerspricht aber dieses System dem ganzen Wesen der Proportionalwahl. Beruht diese doch darauf, dass die gesamten Kandidaten einer Partei gewissermassen ein Kartell bilden, und dass die für den einen von ihnen abgegebenen überschüssigen Stimmen den anderen zu gute kommen. Bei dem von Professor Siegfried vorgeschlagenen System ist dieser Grundsatz bei der Ausgestaltung der verbundenen Listen in einer ersten Staffelung durchgeführt, während in der zweiten Staffelung, wo die Verbindung der heterogensten Gruppen erfolgen kann, ihm direkt widersprochen wird. In der ersten Staffelung erfolgt nämlich die Verbindung innerhalb der gleichen Parteien $z$ wischen den Listen der verschiedenen Lokalkomitees. Wenn nun aber die Verbindung der Listen von Gruppen gestattet wird, ganz ohne Rücksicht auf den Gegensatz, der vielleicht zwischen den Programmen der sich verbündenden Gruppen besteht, so wird das Institut der Stimmenübertragung in seinem Wesen verfälscht. Die verschiedenen Gruppen haben eben häufig nichts mit einander gemein, als ihren Mangel an Stimmen. Trotzdem wird die Fiktion aufrechterhalten, dass die Wähler damit einverstanden sind, ihre überschüssige Stimmkraft den Mitgliedern der übrigen an dem Kartell beteiligten Gruppen zu übertragen.
Wiederholt sah sich die württembergische Kammer bei der Verfassungsreform von 1905 vor die Frage der Einführung des Proportionalwahlrechtes gestellt. Nach dern Entwurfe der Regierung sollte nämlich bei der Wahl der Abgeordneten der Stadt Stuttgart die Proportionalwahl in Anwendung kommen. Von der Abgeordnctenkammer wurde aber ein Ersatz für die ausgeschiedenen Privilegierten für notwendig gehalten, und man einigte sich schliesslich dahin,
auch diesen Ersatz mittels Proportionalwahl wählen zu lassen. Ursprünglich hatte man die Kreiseinteilung des Landes festgehalten. Dann entschloss man sich aber dazu, das ganze Land $z u$ einem einheitlichen Wahlkreise $z u$ machen. Was das gewählte System anlangt, so hatte sich der Regierungsentwurf vollständig an das durch die Beschlüsse der zweiten Kammer festgelegte System der freien Listen für die Gemeindewahlen angeschlossen. Bei der Beratung des Entwurfs wurde dieses System von den Vertretern des Zentrums aufs schärfste bekämpft. Der Unsinn des freien Panachierens müsse zu den schwersten Nachteilen führen. Das Hineinregieren in den Wahlvorschlag einer Partei sowohl seitens einer kleinen Minorität innerhalb der Partei, wie seitens der Gegner werde auf diese Weise ermöglicht, durch unlautere Wahlmanöver die Liste geköpft und Quertreibereien könnten Platz greifen, die jede Wahl $z u$ einem Schauplatz der Unmoralität machten. Sie schlugen daher entweder die einnamige Stimmgebung, wie sie von Klöti und Siegfried empfohlen werden, oder die Stimmenhäufung vor. Da aber das System der einnamigen Stimmgebung in Theorie und Praxis keinen Anklang gefunden habec, so kome nur die Kumulierung, beschränkt oder unbeschränkt, in Frage kommen. Sehr richtig wurden aber gegen die letztere von seiten des Ministers des Innern die gleichen Bedenken erhoben, die wir oben geltend gemacht haben. Die Kumulierung gibt in der Tat der Minorität ein Gewicht, das über ihre Be deutung hinausgeht, und ihre Wirkungen können jederzeit durch Gegenmanöver aufgehoben und durchkreuzt werden. Trotz dieser wichtigen Einwände beschloss die Abgeordnetenkammer eine beschränkte Stimmenhäufung bis zu drei Stimmen einzuführen.
In diesen Beschlüssen der zweiten württembergischen Kammer haben wir also den ersten Versuch in Deutschland vor uns, die Proportionalwahl zur Wahl von Abgeordneten auf das Gebiet eines Bundesstaates anzuwenden. Dabei hat die Kommission in durchaus richtiger Weise und im Gegensatz zum Beispiel 211 den Vorschlägen des Abgeordneten Hammerschmidt in Bayern das Land nicht in weitere Unterabteilungen eingeteilt, sondern als einen einheitlichen Wahtkreis konstituiert. Leider hat sie sich durch die Phrase von der Freiheit dis Wählerwillens dazu bestimmen lassen, das von der Regierung in ihrem ersten Reformentwurfe vorgeschlagene System der gebundenen Listen durch das der freien Listen $\mathbf{z u}$ ersetzen. Doch sind die wilden Kandidaten, das heisst diejenigen, die auf keiner Vorschlagsliste stehen, im Gegensatz zu den Beschlüssen der Gemeindeordnungsnovelle gestrichen worden. Offenbar, um den Unsinn der beschränkt freien Listen auszugleichen, wurde die überflüsige Verzierung der beschränkten Kumulation hinzugefügt, durch die man ganz sicher die Sache nicht besser gemacht hat. Das einzig Gute an diesen Beschluissen ist, wie bereits hervorgehoben, die Konstituierung des gesamten Gebietes als einheitlicher Wahlkreis.
Blicken wir auf unsere Ausführungen zurück, so sehen wir. wie zwar zurzeit noch die inhaltose Phrase von der Freiheit des Wihleraillens dic Ausgestaltung der Proportionalwahlsysteme beherrscht. Langsam setzt sich aber gegenüber den Systemen der freien Listen das politisch höher stehende der gebundenen Listen durch. Wemn man es auch heute noch, um die Worte Klötis zu gebrauchen, als eine starke Zumutung an den Bürger betrachtet, wenn er für Listen oder, politisch gesprochen, für Parteien stimmen muss und sein

Wahlrecht verliert, wenn er nur für Kandidaten stimmen will, so wird doch hoffentlich die Zeit nicht mehr fern sein, wo man von jedem Bürger strikte verlangt, dass er sich einer Wahlpartei anschliesse, wenn er von seinem Wahlrechte Gebrauch machen will. Darin hat Klöti recht, wenn er die heutige Denkweise noch für viel zu individualistisch erklärt, als dass man sich einen solchen Parteizwang gefallen liesse. Gerade die Sozialdemokratie aber, die die Uberwindung dieses politischen Individualismus sich zur Aufgabe gemacht hat, hat alle ihre Kräfte daran zu setzen, die Verfälschung des Proportionalwahiverfahrens durch das individualistische Wahngebilde von der Freiheit des Wählerwillens $z \mathfrak{u}$ bekämpfen. Für sie kann es nur ein System geben: das der gebundenen Listen.

## $X \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times$

## EDMUND FISCHER • DIE ÜBERWINDUNG DER PROSTITUTION

程AUFIGER, als je, beschäftigt man sich zurzeit mit der modernen Prostitution, ihrer Gefahr und Bekämpfung, nachdem es klar zu Tage liegt, dass einerseits die polizeilichen Reglementierungs- und Unterdrückungsversuche und die Bestrebungen der sogenannten Sittlichkeitsvereine - wie vorauszusehen war - ein völliges Fiasko erlitten haberi, andererseits die Verbreitung der geschlechtlichen Erkrankungen, cine Folge der Prostitution, eine nicht minder ernste Gefahr für die Gesellschait bedeutet, als etwa die Tuierkulose, und ihre Bekämpfung nur möglich ist durch völlige Beseitigung oder doch möglichst grösste Eindämmung der Prostitution. Vom medizinischen, gesundheitlichen Standpunkt aus wird nun der Kampf gegen die Prostitution aufgenommen. Da taucht nun die bange Frage auf: Kann die Prostitution überhaupt beseitigt werden, und wie?
Solange unter den Sozialisten allgemein die Auffassung vorherrschte, dass die Prostitution lediglich oder doch in der Hauptsache dem wirtschaftlichen Elend entspringe, dieses aber, eine Folge der kapitalistischen Produktionsweise, in der kapitalistischen Gesellschaft neturnotwendig mit der steigenden Entwickelung der Produktion immer mehr zunchme, so lange galt der Kampf gegen die moderne Prostitution innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft als völlig aussichtslos. Diese irrige Auffassung darf wohl als überwunden gelten. sDic oft gehörte Redensart, dass die moderne kapitalistische Produktion schuld sei an der Prostitution, ist sicher grundfalscha, schreibt Blaschko. ${ }^{1}$ ) Und ein andermal meinte diese bedeutende Autorität in der Prostitutionsfrage: $\rightarrow$ Dic bessere materielle Stellung der Frau würde an sich nicht die Prostitution bestitigen, ja deren Umfang kaum wesentlich verringern, sondern nur einen allgemeinen Preisaufschlag der selben zur Folge habena. ${ }^{2}$ ) Blaschko weist damit schr richtig darauf hin, dass weniger das Angebot, als die Nachfrage die Prostitution hervorrufe, dass also nicht die schlechte materielle Stellung des Weibes ihre hauptsächlichste direkte Ursache sci, sondern das

[^3]Geschlechtsbedürfnis des Mannes oder vielmehr dessen aussereheliche Befriedigung. Jedes Streben nach Uberwindung oder wenigstens Verminderung der Prostitution muss demnach in erster Linie darauf hinzielen, eine vernünftigere, das ist natürlichere Regelung des geschlechtlichen Verkehrs zu ermöglichen. Und nur so weit zählen die wirtschaftlichen Verhältnisse $z u$ den direkten Ursachen der Prostitution, als sie einer natürlicheren Regelung des geschlechtlichen Verkehrs hinderlich sind.
Angebot und Nachfrage, das sich verkaufende Weib und der kaufende Mann, machen zusammen die Prostitution aus, und der wesentlichere Teil ist sogar der Mann, nicht das Weib. Denn nur ein verhältnismässig sehr kleiner Teil der Frauen prostituiert sich, aber der weitaus grösste Teil der Männer benurzt sie und hat deshalb auch an der Verbreitung der Geschlechtskrankheiten den grössten Anteil. Aber alle praktischen Vorschläge, die zum Beispiel Paul Kampffmeyer in seiner kürzlich erschienenen Schrift ${ }^{3}$ ) macht, beschäftigen sich mit dem Weibe! Warum? Kampffmeyer kommt zu dieser Einseitigkeit, weil er die Ursachen der Prostitution einseitig in den schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen, in denen sich viele Mädchen und Frauen befinden, in ihrer schlechten Erziehung und Verführung sieht. Deshalb stellt er auch die Frage: »Wird sich die Fraut, auf der nicht mehr der wirtschaftliche und soziale Zwang lastet, noch verkaufen?《 Und er antwortet: „Die geistig und moralisch no:male Frau dürfte sich wohl nimmermehr zu einem derartigen Handel verstehen.« Danach besteht also heute die grosse Zahl der Prostituierten aus Frauen, die, obwohl geistig und moralisch normal, durch wirtschaftlichen und sozialen Zwang, das heisst durch eine direkte Notlage sich gezwungen sahen. ihren Körper zu verkaufen. Das ist meines Erachtens micht zutreffend. Eine geistig und moralisch normale Frau wird durch keine noch so grosse Notlage zur Prostituierten. Die Fälle, dass ein Mädchen eine Prostituierte wurde, wail es sich durch direkte Notlage gezwungen sah, seinen Körper zu verkaufen. gehören zu den Seltenheiten, jedenfalls aber bilden sie nicht die Regel.
Wohl meint auch Blaschko, nur ein kleiner Prozentsatz bestehe aus geborenta Prostituierten, die »manchmal selbst aus glänzenden materiellen Verhälinissen heraus mit unfehlbarer Sicherheit dieser ihrer Bestimmung entgegengehen und die, selbst unter günstige Bedingungen gebracht, immer wieder in ihren Schmutz zurückkehren. Das gilt aber nicht für die weitans grössere Mehrzahl der Prostituierten, die sich aus der grossen Zahl der Durchschnittsfrauen rekrutieren und die nur durch irgend welche äusseren Lebensverhältnisse zur Prostitution gedrängt werden.s Damit will Blaschko aber gewiss nicht sagen, dass sich diese Frauen aus Not gezwungen sähen, sich zu prostituieren, demn er vertritt ja doch, wie wir oben sahen, die Ansicht, dass eine materielle Besserstellums dieser Frauen nur den Erfolg haben würde, dass sie sich dann teuerer verkaufen, dass also nicht wirtschaftlicher und sozialer Zwang sie zur Prostitution dränge, sondern die Aussicht, in vermeintlich leichter und einfacher Weise, den ärmlichen Verhältnissen entgehen und ein schöneres, genussreicheres Lehna fuihren zu könmen. Blaschko irrt meiner Ansicht nach aber, wemn er behauptet, die Prostituierten rekrutierten sich durchschnittlich aus den Durchschnittsfraien. Viel näher der Wahrheit kommt Ströhmberg, wenn er schreibt: sivach allem

[^4]Gesagten prädisponiert das soziale Elend der Umgebung . . . die degenerierten Individuen und in selteneren Fällen auch gesunde jugendliche Mädchen zur Prostitution. $\boldsymbol{\kappa}^{4}$ )
So ist es: Der Durchschnitt der Prostituierten rekrutiert sich aus degenerierten Frauen, die äusserlich, und auch was ihr allgemeines geistiges Niveau anlangt, sich allerdings von der Durchschnittsfrau scheinbar nicht unterscheiden, die oft sogar hervorragende Geistesanlagen verraten, die aber fast alle schon von Kindheit an - ein speziell den Prostituierten eigenes Etwas in ihrem Geistesleben haben, das ein Möbius vielleicht in brutaler Weise potenzierte Weiblichkeit nennen würde, das aber in Wahrheit ein Degenerationsmerkmal ist, welches diese Armen zur Prostitution prädisponiett. Und diese Art degenerierter Frauen finden sich in allen Gesellschaftsklassen vor. Wenn sich trotzdem die Prostituierten zum weitaus grössten Teile aus den ärmeren Klassen rekrutieren, so erklärt sich dies einmal sehr einfach daraus, dass die besitzende Klasse überhaupt nur einen kleinen Prozentsatz von der ganzen Gesellschaft ausmacht, sodann und hauptsächlich aber daraus, dass das an moral insanity leidende Mädchen aus reicher oder wohlhabender Familie alles das, was das arme, moralisch kranke Mädchen zur Prostitution verlockt und drängt, sich bieten kann, ohne dass es seinen Körper zu verkaufen braucht. Unter moralisch krank Sein kann man doch nicht nur die Freude am Laster verstehen, sondern auch den Mangel an Widerwillen gegen das Laster, der die Kranken nicht abhält, dem Laster eines geringen oder grossen Vorteils wegen zu verfallen.
Damit ist nun keineswegs gesagt, dass die geborene Prostituierte, das durch Degeneration zur Prostitution prädisponierte Mädchen, unter allen Umständen nun auch eine Prostituierte wird. Wo die Gelegenheit, der äussere Anreiz dazu, wie auf dem Lande und in der kleinen Stadt, gänzlich fehlen oder nur im geringen Masse vorhanden sind, wird das geistig und moralisch nicht gesunde Mädchen auch vielfach davor bewahrt bleiben, eine Prostituierte zu werden. Ubrigens weiss ein jeder, der lange in Dörfern und kleinen Städten gelebt hat und mit den Verhältnissen dort vertraut wurde, dass es auch da nicht an feilen Mädchen fehlt und deren Zahl im Verhältnis zur Einwohnerschaft nicht geringer ist, als in der Grossstadt. Nur die Form der Prostitution ist hier eine andere, und oftmals auch die Art der Bezahlung. Dies gilt anch fuir die Prostitution unter der industriellen Arbeiterschaft, die keineswegs, wie Kampffmeyer glaubt, das Geschlechtsbedürfnis vor der Ehe lediglich in Liebschaften mit Klassengenossinnen befriedigt.
Der Hinweis, dass mit der Besserstellung der Fabrikarbeiterinnen die Zahl der aus diesen Kreisen stammenden Prostituierten gegenüber den fünfziger und cechziger Jahren bedeutend abgenommen habe, die Zahl der aus den Kreisen der schlechter gestellten Dienstboten aber sehr zunchme, spricht nicht gegen meine Auffassung. Denn die heutigen Fabrikarbeiterinnen setzen sich gegenüber denen der fünfziger und sechziger Jahre ebenso aus einem ganz anderen Menschenmaterial zusammen, als die Dienstboten. In den fünfziger und sechziger, ja noch in den siebziger Jahren, betrachteten es selbst die Töchter der Arbeiter als eine Schande, in die Fabrik zu gehen. Nur schlechte Mädchen gingen in die Fabrik, hiess es. In der Tat fanden sich damals, in den Gross-
4) Vergl. C. Ströhmberg: Dic Prostitution/Stuttgart 1899/, pag. 74 .
städten wenigstens, in der Hauptsache nur Mädchen zur Fabrikarbeit bereit, die sonst nirgends unterkommen konnten. Und so kam es, dass sich in den Grossstädten die Fabrikarbeiterinnen zu einem starken Prozentsatze aus dem sogenannten Lumpenproletariat rekrutierten. Die Töchter der Arbeiter und Kleinbürger gingen damals in Dienst; heute gehen sie in die Fabrik, und das Dienstmädchenmaterial setzt sich heute wieder, aber in entgegengesetzter Weise, zu einem grossen Teile aus einer ganz anderen Bevölkerungsschicht zusammen, als vor 50 Jahren. Deshalb ist der Vergleich nicht zulässig.
Zu allerletzt aber kann Kampffmeyer das Beispiel der Verlorenen ${ }^{5}$ ), die er öfters zitiert, für seine Anschauung anführen, denn gerade diese Verlorene ist ein Typus der geborenen Prostituierten! Enkelin einer Pariser Kokotte, ware sie vielleicht keine Prostituierte geworden, wenn sie der reiche Graf, dessen Maitresse sie zuletzt wurde, geheiratet hätte, als sie $\mathrm{I}_{5}$ Jahre alt war, und ihr so das herrliche Leben einer grossen Dame gleich geboten worden wäre. Kampffmeyer zitiert einen Ausspruch der Verlorenen - die, obwohl eine geborene Dirne, gewiss ein nicht unbedeutender Mensch war -: $>$ Viele, viele Dirnen schreien heute aus tiefster Not nach Rettung, aber ihre Stimmen dringen nicht bis if die Säle der gesetzgebenden Versammlungen, der staatlichen und kommunalen Körperschaften.\& Aber ich kann beim besten Willen nicht finden, dass die Verlorene selbst je einen wirklich ernsten Versuch gemacht hätte, der Prostitution zu entweichen, obwohl sie, die nicht unter Kontrolle stand, reiche Kenntnisse besass, also arbeiten konnte. Gerettet wollte sie werden - aber dabei die vornehme Dame bleiben, wie sie es zuletzt als Maitresse des reichen Grafen war, mit allem Luxus und den Lebensfreuden. Aus gleichen und ähnlichen Gründen sind deshalb auch bis jetzt alle Rettungsversuche an Prostituierten gescheitert, und die pbesten Erziehungsheime durch Staat und Gemeindex, die Kampffmeyer verlangt, werden nur den einen Erfoig haben: dass der kleine Prozentsatz Nichtdegenerierter wieder zur Arbeit und einem gesitteten Leben zurückgefürt wird; der grosse Rest aber, die moralisch nicht gesunden Mädchen, wird nach Verlassen der Anstalt wieder das vermeintlich freiere, vergnügungsreichere Leben in der Prostitution der harten Arbeit und dem einfachen eintönigen Leben eines anständigen Mädchens vorziehen. Dieser Erfolg genügt freilich durchaus, um die Erziehungsanstalten zu verlangen, damit wenigstens diejenigen, die gerettet werden können, auch gerettet werden.
aStehen wir auf dem Standpunkt, dass nicht das Angebot von Prostituierten ein Bedürfnis erzeugt, sondern dass das nach Befriedigung lechzende gesellschaftliche Bedürfnis erst das Angebot provoziert, so müssen die ausschliesslich acf Verringerung des Angebots beziehungsweise des Zustroms zur Prostitution gerichteten Bestrebungen erfolglos bleibena, sagt Biaschko. Eine Verminderung der Prostitution, meint er ferner, werde auch nicht erzielt durch Herabminderung der Zahl der Prostituierten, sondern nur dadurch, dass man gleichzeitig Angebot und Nachfrage nach Prostituierten vermindere. Nun wird aber durch die Hebung der wirtschaftlichen Lage des Volkes die Nachfrage nicht vermindert, sondern vermehrt, wenn nicht gleichzeitig der Geschlechtsverkehr anders geregelt wird. Wie kann letzteres geschehen?
Das einzig wirkungsvolle Mittel gegen die Prostitution und somit gegen die
${ }^{\text {a }}$ ) Tagebuch ciner Verlorenen, herausgegeben von Margarethe Böhme iBerlin 1905/.
geschlechtliche Ansteckung ist die Ehe. \#Der beste Schutz ist: früh heiraten«, schreibt Blaschko. Aber er muss hinzufügen, leider brächten es die wirtschaftlichen Verhältnisse mit sich, dass die wenigsten Menschen zur Zeit ihrer beginnenden Geschlechtsreife einen eigenen Hausstand bilden und eine Familie ernàhren könnten: $>$ Wenn es gelingt, das Volk konsumfähiger zu machen, seinen standard of life dauernd $z u$ heben und dadurch das durchschnittliche Heiratsalter herabzusetzen, die wirtschaftliche Stellung der Frau zu bessern und damit auch eine höhere Wertschätzung des Weibes zu ermöglichen, so ist die Hauptsache getan.« Ein anderer Autor, der über die Prostitutionsfrage schreibt, meint : >So müssen unsere sozialen Zustände werden, dass jeder geschlechtsreife Mensch, der irgend es wünscht - und das werden dann recht viele sein - in der Ehe anständig seine Geschlechtsbedürfnisse befriedigen kann. ${ }^{6}$ ) Ich stimme dem vollständig bei, nur ist es meiner Ansicht nach ein grosser Irrtum, wenn man sich das späte Heiraten in erster Linie oder gar allein aus dem standard of life des Volkes erklären will und glaubt, durch dessen Hebung schon eine Herabsetzung, des Heiratsalters und somit eine Verminderung der Nachfrage nach Prostituierten erzielen zu können. Denn gerade die Bessersituierten - auch unter den Arbeitern! -, die auch das Hauptkontingent bei der Nachfrage nach Prostituierten stellen, heiraten zurzeit in der Regel am spätesten und die Schlechtersituierten am frühesten. Das späte Heiraten erklärt sich eben nicht nur, und vielleicht nicht hauptsächlich, aus der niederen Lebenshaltung des Volkes, sondern auch aus einer ganzen Reihe psychologischer Momente, durch deren Becinflussung man eine Herabminderung des Heiratsalters sehr wohl herbeiführen kann.
Wenn sich Beamte, Kaufleute, Ingenieure, Schriftsteller, Künstler, Fabrikantensöhne u. s. w. erst eine höhere Lebensstellung erwerben wollen, che sie sich eine Frau suchen, weil sie glauben, dann eine bessere Partic zu machen, sich also einen wirtschaftlichen Vorteil verschaffen zu können, so hat das mit der Lebenshaltung des Volkes gar nichts zu tun. Und dass auch aus gleichen Gründerı - wenn auch in der Regel vergeblich - Handwerker und Arbeiter das Heiraten hinausschieben, ist ebenso Tatsache, wie dass die Existenz des weitaus grössten Teiles der Arbeiter im 28. oder 30. Lebensjahre keine bessere und sicherere, als im 22., ist. Jung Heiraten ist ungesund ist eine Meinung, dic inr ganzen Volke verbreitet ist. Dut bist noch zul jung, sagt der Vater zum Sohne, die Mutter zur Tochter. Jung Heiraten filhrt zu nichts heisst ein anderes Sprichwort, das heisst, es führt zut keinem (wirtschaftlichen) Gliick. Und Jugend muss sich erst austoben ist ein dritter, verderblicher Grundsatz. So kommt es vielfach, dass zwar insbesondere, aber nicht nur Männer der höheren Stände serst in einem Aiter zur Griundung der Familie gelangen, in welchem ihr Gemüt an Frische, ihr Herz an Empfänglichkeit bereits verloren hate. ${ }^{7}$ ) Lily Praun meint ja nun freilich, die Entwickelung führe zur Auflösung des toten Götzen Ehe. Mit der Entwickelung zur wirtschaftlichen Selbständigkeit der Frau, sagt sie, stürze >der Grundpfeiler der Ehe, die in allererster Linie cine wirtschaftliche Vereinigung zum Zwecke der Zeugung legitimer Erben des väterlichen Besitzes gewesen ist . . . Die Formen des Zusammenlebens der Geschlechter sind den Entwickelungsgesetzen unterworfen, wic alle anderen

[^5]Formen gesellschaftlichen Lebens, und es heisst sich einer groben Täusch:ans, bingeben, wenn wir den Auflösungsprozess, in dem sich die Ehe befindet. a ${ }^{1}$. leugnen wollten. $\star^{8}$ ) Selbstverständlich sind auch die Formen des Zusammenlebens der Geschlechter Entwickelungsgesetzen unterworfen. Nur sind dit:e Gesetze ganz andere, als Lily Braun meint. Die Ehe war keine Folge i, Privateigentums, sondern umgekehrt, das Strelen nach grossem Besitz war e. ; Folge der Ehe, die nicht wirtschaftlichen Verhaltnissen. sondern rein naturlichen Gesetzen entsprang. Dic Aufhebung des Privatcigentums an.$\therefore$ it ändert an der Ehe al's solcher gar michts, dem die Ehe ist vieliach gerade d. am schönsten und festesten, wo kein Besity iorhanden ist. Dic Entwickelu: der Form des geschlechtlichen Zusammenlebens der Menschen wird nicht erster Linic bestimmt durch ökonomische (iesetze. sondern durch die (Eeset: der Natur. Und nur soweit sich die Natur des Menschen ädert, enfaicio:: sich das geschlechtliche Zusammenleben. Dass erst andere. höhere Produktionformen diese Entwickelung des Menschen ermöglichen orler erzeugen. andero nichts an der Sache selbst.
Die Entwickelung der Liebe ist eine Folge der Entwickelung des Menschen ... (ieschlecht zu Geschlecht auf eine höhere Stufe als Mensch. als Tior. I: niederer die Gattung ist. der ein Tier angehört, desto unentwickelter sind beי ihm dic seelischen Empfindungen, wie Freude und Schmerz. Hass und I iehn Und dies trifft auch beim Menschen zu, nit dessen Entwickelung von ier niedersten Stufe - auf der er sich von den Tieren höchster Gattung nicht be sonders unterscheidet - zu höheren sich anch seine seclischen Empfiadungen entwickeln, verfeinern: dementsprechend gectaltet sich dann auch das Zu sammenleben der Geschlechter, das sich gerade nach der entgegengesetzten Richtung hin entwickelt, als es uns Lily Braun glauben machen will: Die Era ntwickelte sich bisher und entwickelt sich nock immer mehr and mehr za enner festeren, imnigeren. nicht nur geschlechtlichen. sondern auch seelischen (iemeinschaft von Mann und Weilo, sie veredelt sich in der Weise, wie sich di(iefühl der Liebe veredelt, verieinert. End entsprechend dieser Entwiek lane zur auf Liele, Seelengemeinschaft, beruhenden Ehe wurde auch die keiner Seelengemeinschaft entspringende (ieschlechtsvermischung. die Prositution. zurückgedräng. Die Prostitution hat nie zugenommen, sondern stets aberenommen; durch die Eintwickelung der Grossstiadte tritt sie mur widerheher ia die Erscheinung.
©Ursprünglich gab es . . . keine Ehe und war die Prostitution die allgememe Regele, sehreibt lombroso.") leh lasse es dahingestellt seiv, of dies der richtue . lusdruck ist. Aber fest steht, dass die Menschen auf der niedersten Stufe such geschlechtlich nur des Geschlechtsgenusses wegen vereinigten, das. was wir liebe nemnen, sehr schwach entwickelt, der Kauf der̀ Frauen und der Verka..: des Geschlechtsgenusses durch die Frauen deshalis allgemein war. Je höher en Volk jedoch stieg, desto mehr enttiorten sich die Mensehen. entwickelte sich das geschlechtiche Zusammentelen zu edleren Formen. Man vergleiche d. Prostitution im Mittelalter mit der heutigen! In Rom wurde durch cine hull, des Papstes Benedict IN. vom Jahre 1033 in der Nähe der Kirche des heiligen Nikolaus ein Bordell errichtet. 1347 wird in Avignon cin Bordell mit der

[^6]Bezeichnung Mädchenkloster errichtet, mit einer Äbtissin an der Spitze. Kaiser Sigismund bedankte sich vor Fürsten und Herren bei den Bernern dafür, dass cler Rat sein Gefolge drei Tage lang unentgeltlich in den Gässlein der schönen lirauen bewirtet hatte u. s. w. »So stark diese Ausserungen der Prostitution im Mittelalter aber auch sind, so bedeuten sie doch im Vergleich mit dem, wie sie sich bei den alten Kulturvölkern äusserten, schon einen bedeutenden Schritt zum Besseren《 (Ströhmberg). Und das gilt auch für die heutige Prostitution gegenüber der des Mittelalters.
Die Grösse der Nachfrage in der Prostitution ist abhängig von der Zahl der unvcrheirateten, geschlechtsreifen Männer und der ehelichen Treue der Ehemänner. Die Nachfrage kann also vermindert werden in erster Linie durch Verminderung der Zahl der unverheirateten Männer, indem diese jung eine Ehe schliessen. Ich kenne sehr wohl alle die Hindernisse, man braucht sie mir nicht vorzuzählen. Aber trotzdem bin ich der Uberzeugung, dass sich auch unter den heutigen Produktionsverhältnissen, bei dem heutigen standard of life des Volkes, durch Aufklärung über die furchtbaren Schäden der Prostitution für die Volksgesundheit und die gesundheitlichen und sittlichen Vorteile der jung sreschlossenen Ehe sehr vieles erreichen lässt. Das grösste Hindernis einer zeitigen Ehe ist für den Mann die Militärdienstzeit, viel weniger die Existenzirage. Nur Vorurteile aller Art, Hoffnungen und Träume, die sich nie oder nur selten erfüllen, vielfach natürlich auch die Lust am ungebundenen Leben, halten dic meisten Männer ab, jung eine Ehe einzugehen. Aber wird die Sitte - die sich nie von selbst, ohne jeden Anstoss aus den ökonomischen Verhältnissen heraus entwickelt - geweckt und gepflegt, dass die Ehe möglichst jung geschlossen werden soll, dann wird es ebenso gebräuchlich werden, jung zu heiraten, wie es heute gebräuchlich ist, das erst in einem gewissen Alter zu tun. Von konservativer und klerikaler Seite wird oftmals gegen das zeitige Heiraten der Arbeiter gewettert, aus dem viel Elend entstehe. Ich habe stets die entgegengesetzten Beobachtungen gemacht. Mit dem Eingehen ciner Ehe wird ein grösserer Lebensernst erzeugt, das Leben wird inhaltsreicher, das Streben wird geweckt, die Energie gehoben. Nicht die Ledigen sind es, die in unseren Organisationen, in der Arbeiterbewegung die grösste Tätigkeit entfalten, sondern die lebensernsteren Verheirateten. Unlängst las ich auch wieder cinmal den Aufruf cines Arztes, der vor frühzeitiger Ehe warnt: diese sci gesundheitsschädlich. Dass der geschlechtliche Verkehr mit venerischen Prostituierten oder die Masturbation der Gesundheit dienlicher sein soll, als die Befriedigung des Geschlechtsbedürfnisses in einer Ehe, kann ich nicht finden. In China verheiratet man sich sehr jung, meist vor dem 20. Lebensjahre. Im Bereiche des Islam kommt Ehelosigkeit fast gar nicht vor. Man heiratet vielmehr ungemein früh. Die Jugend wird zu dieser Auffassung erzogen.
So urd nicht anders kann auf Uberwindung der Prostitution, auf Einschränkung des cinen und grössten Teils der Nachfrage hingearbeitet werden. Die Aufklärung über die Gefahren des geschlechtlichen Verkehrs mit Prostituterten, die Blaschko empfiehlt, ist ganz gut, aber das Geschlechtsbedürfnis wird damit nicht befriedigt; die Prostitution durch die Masturbation uberwinden zu wollen, ist wohl gleichfalls nicht empfehlenswert. Und der geschlechtliche Verkehr junger Leute vor der Ehe, die freic Licbe, kann doch nur empfohlen
werden, wenn die Eheschliessung der beiden beabsichtigt ist. Wie in der ganzen Tierwelt, ist auch bei den Menschen der Mann der werbende Teil. \%u den Eigenschaften, die die Frau dem Manne begehrenswerter machen sollte. gesellte sich daher mit der Veredelung unserer Empfindungen auch die jungfräuliche Keuschheit. Und diese nimmt an Ausbreitung nicht ab, sondern zu. verallgemeinert sich, und mit der zunehmenden Verfeinerung der Sitten verlangt die Keuschheit auch die Frau vom Manne - und mit Recht. sNiur s" allein wird sich auch die unbedingte Anerkenung der Gleichberechtigung der Frau Bahn brechen, die beim Eingehen der Ehe verlangen kann, dass der Mann ihr in 3ezug auf dic Keuschheit ebenbürtig ist.« (Ströhmberg.) Selbstverständlich ist, dass der geschlechtliche Verkehr junger Leute vor der Ehe nicht durch die Sitte oder gar Gesetze verhindert werden darf und das Mutter gewordene verlassene Mädchen den Schutz der Gesellschaft, des Staates oder der Gemeinde im weitesten Masse erhalten soll. Aber nicht so, dass der Mann von jeder Verantwortung frei ist! Wer ein Mädehen schwängert und sich dann um Mutter und Kind nicht mehr künmert, es dem Elend oder der Fürsorge der Allgemeinheit einfach überlässt, ist unter allen Umständen ein Schurk:der keinerlei Rücksichten verdient. Der Ausbau einer Sozialethik nach dieser Richtung hin ist jedenfalls mehr geeignet, der Prostitution entgegenzuwirken. als die Verbreitung der Lehre, die Entwickelung führe zur Aufösung der Ehe und zur freien Liebe.
Ich höre schon das Gespött über meine philisterhaften Moralpredigten. Aber alle, die sich mit der Prostitutionsfrage ernstlich beschäftigen, kommen schliesslich doch zu dem Resultate, dass eine ethische Beeinflussung des Volkes nach irgend einer Richtung hin zur Bekämpfung der Prostitution und Regelung des: Geschlechtslebens erforderlich ist. sIch räume eina, meint Hellpach, odass :zwecklos ist, heute eine Sozialethik für die Zukunft konstruieren zu wollen. Aber falsch ist es, anzunehmen, diese Ethik werde sich dereinst aus den sozialen Verhättnissen folgerichtig ergeben. Niemals - wenn wir sie nicht vorbereitet haben, sei es auch nur durch unausgesetzte Kritik der heute massgebenden sittlichen Anschauungen. ${ }^{10}$ ) Eine ethische Beeinflussung ist schliesslich auch die Aufklarung, die Blaschko verlangt. Und erst recht, was Kampfimeycr schreibt: sAuf eine wirtschaftiche und sozialethische Rückenstärkung des jungen erwachsenen weiblichen [warum nur des weiblichen? E. F. $]$ Proletariats zielen unsere Reformvorschläge in erster Linie hin.\& Und ferner: >Die Veräusserlichung der Beziehungen des Mannes zum weiblichen Geschlecht auf den blossen sexuellen Genuss rebelliert heute gegen unser vertieftes moralisches Empfinden. Und auf diese Veräusserlichung arbeitet gerade die Prostitution los. Immer lauter erhebt sich in unserer Brust die Forderung: das Zusammenleben von Mana und Weib soll wirklich cine Ehe, eine leibliche und seelische Gemeinschaft beider werden! Und dieser inneren Stimme folgend. rüsten wir uns im Interesse der Veredelung des Menschengeschlechtes zu dem grossen Kulturkampfe gegen die moderne Prostitution.e
Eine drei Millionen Anhänger starke Partei, die mit Recht beansprucht, cine Kulturbewegung darzustellen, hat auch einen starken moralischen Einfluss. Früher hiess es auch, der übermässige Alkoholgenuss sei cine Folge der

[^7]wirtschaftlichen Verhältnisse und werde erst mit dem Elend verschwinden. Aber das moralische Empfinden der Arbeiter entwickelte in den gewerkschaftlichen und politischen Organisationen dic sozialethische Anschaung, dass BCtrunkenheit etwas Verwerfliches sei. Dadurch ist in der Tat die Trinksitte unter den Arbeitern wesentlich eingeschränkt worden. Whnliche sozialethische Maximen entwickeln sich aber auch bereits unter den Arbeitern in Bezug auf das Geschlechtsleben: man braucht sie nur zu unterstützen und \%u pflegen, stati mit dem Schlagworte von der freien Licbe zu hindern.
Man kann von einem sozialdemokratischen Unternehmer in der Kegel nich verlangen, dass er wesentlich höhere Löhne zahlt und kürzere Arbeitszeit gewährt, als seine Konkurrenten, da er sich nach letzteren richten muss. Abe: man kann nicht Sozialdemokrat sein und sein Dienstmädehen 14 oder auch nur 12 Stunden am Tage beschäftigen und ihm einen jänmerlichen Lohn zahle!: denn hier ist niemand dureh die Konkurrenz in eine Zwangslage versetzt. Wird das Mädchen in kürzerer Zeit mit der Arbeit nicht fertig, dam muss die Gnädige den Rest erledigen, wenn sie sich kein zweites Mädchen halten kann. Ebensowenig aber sollte cin Sozialdemokrat, der die Prostitution verwirft umd bekämpft, sie selber benutzen, wenn er in der Lage ist, cine Ehe eingehen ou können.
Es bleibt nun noch der zweite Teil der Nachfrage nach Prostituierten, der durch die Ehemänner. In einer freien Diskussionsgesellschaft in Berlin hörte ictio einmal von einem Redner die merkwürdige Behatuptung, die sexuelle Beanlagung des Mannes sei derart beschaffen, dass die meisten oder sehr viele Ehemainmer das Bedürfnis hätten, neben der Ehefrau mit anderen Frauen zu verkehren: diese Anschauang rief mit Recht einen starken Protest der anwesenden Fratum hervor, die sehr wohl erkannten, dass sich der Redner einc echte und rechte Männerlüge zu eigen gemacht hatte. Der Ehebruch der Ehemanner geschich in den meisten Iällen aus reiner Frivolitat, mit Prostituierten sehr oft in Gesellschaft, nach Trinkgelagen u. s. w., des Spasses halber, mit anderen Fratuen: um auch die einmal besessen $z u$ haben!
Gewiss ist: Der Geschlechtstriel kann nicht unterdrückt werden, er ist bei vielen Männern und Frauen schon in sehr jungen Jahren stark ausgebildet, und keine Erziehung, keine Aufklärung, keine Massnahme irgend welcher Art kamm das Verlangen nach Befriedigung töten; ein Geschlechtsverkehr wird daher anch noch lange ausserhalb der Ehe stattfinden und cine Prostitution in irgend einer Form und in gewissem Umfange ermöglichen. Aber indem wir einerseit, durch das Koalitionsrecht, wirksamen Arbeiterschut\%, Wohnungsreform, Mutterschutz, Veredelung der Mussestumden und dergleichen mehr das wirtschaftliche und geistige Niveau heben, andererseits aber - und das ist unumgänglich notwendig - durch ethische Beeinflussung die Mäner und Franen bewegen, in möglichst jungen Jahren eine Ehe einzugehen und das Geschiechtsbedürfnis im allgemeinen nur in einer Jhe zu befriedigen, können wir allein die Nachfrage in der I'rostitution, als deren hauptsächlichste Ursache, herabmindern und so auf dic völlige Therwindung der Prostitution hinarbeiten.


# RUNDSCHAU 

## ©FFENTLICFES LEBEN

## Wirtschaft

Allgemeine lage

Im grossen und ganzen hält die durchgängige $\mathrm{A} b$ flaungg weiter an, die. ak Korrektur der früheren uberspamenten Eiwartungen, etwa seit Ende Oktobe: unverkennbar war.
Das ubt im Augenblick manche gunstigen Wirkungen, da anderenfalls der fast allvitige Eintritt neuer Zolltarife am 1. Marz allzu stark in vorubergehend abnormer Produktionssteigernang. zum Zwecke rechtzeitiger Ausfuhr, zum Audruck kommen würde - es bleibt hier trotz der erwähnten mildernden, abwhwächenden Gesamttendenz noch mmer ein reichliches Mass von Storungen. crst nach oben, später nach unten. fur enzelne von den Zolländerungen herborragend betrofiene Ausfulirgewerbzweige.
$\times$
Relchsbsnk Fir den Weiterblickenden nicht unerwünscht ist ferner cine aweite Folge: dic Ruckkehr des Geldmarktes zur ruhigeren Verhailmissen, das Wiederlierabgehen des Diskontes, obwohl das Nibeau noch lange uiber Mittelhole bleiben wird. Die Herabsetzung des Reichsbank diskonts von 6 auf $5 \%$ erfolgte am 18. Januar, nachdem der Ruckfluss der Gelder, nach Abwickelung der Zahhmצin der Weihnachts- und Nenjahrszeit. die Lage der Bank wesentlich gefestigt hatte. In der Wochembersicht vom 23. Dezember war die stencriteic Notenrecerve der Reichsbank bereits fast gata ierchwunden (bis auf 397000 M., gegen 54.13 Mill. M. in der Vorwoche). Am 30. Dezember bestand eine Stenerpflicht m der Höne von 355.6 Mill. M. (Ende iल, nur von 173.5 Mbll. M.). Am 6. Januar war man moch mit 152.7 Mill. M. In der Stenerpilicht, wahrend im Jahre vorher die Ruckflïsse berets getuigt hatten, um die Bank aus der Stenerpflicht herausaubringen. Dies war nummehr in der nächsten Woche erreicht: der Abschluss vom 15. Jamar veracich. met 77,6 Mill. M. als steterfrete Reserve. $y^{\circ}$ dass die Besserung (umi 230,3 Mill. M.) stärker war, als im Vorjahr in der weiten Januarwoche ( nur um 153 Mill. M.). Die Obersicht vom 23. Januar
zeigte alsdann, troth der inzwiscien a folgten Diskontermässigung. die steuts frcie Notenreserve auf 209.7 Mill. N! Am 3. Janta, war sie durch die Cltm, forderungen wieder auf 134.4 Mill. M zurückgelracht, wahrend sie am 7. F, bruar wieder auf 191.4 Mill. M., am 15. Februar auf 282.3 Mill. M. stand. Inmerhin ist die Kraft der Bank fortge -etzt noch stark in Anopruch genommes und die vorsichtige Diskontpolitak der Leitung whl berechtigt, trotz der sich mehrenden Angriffe, bei denen zum Teil -- wie auf der parlamentarischen Rect: ten - die rein geschäftlichen Erwagun gen Xebensache und politische Neber: wecke die Hanptsache sind.

Russische Va- Linterdes int fur da, herr luta schende russische Regime cine neue, bittere Verle genhent emetanden: der Kurs der ru*schen Noten komm zu keiner Ruhe mehr. und statt der Paritat ron 216 . 11 . pru 100 Rubel war Ende Janua: cine Entwer tung bis auf $2,2 \%$ M. zu verzeichnen whirend in Februar meist etwas uber 214 M. notiert wurden. Damit ist das vie:gerubmte and vielbefehdete Werk der Wyschnegradskij und Witte aus dem An fang der nemmiger Jabre wieder schwe erschuttert. Der Aussenhandel Rusblanis ware, neben all den sonstigen Gefahrdu: gen, eiter weiteren Zerrüttung ausgeset.:wem die Grundlage aller Handelstran: aktionen, die gegenseitige Preisbemessung wischen Inland und Ausland, in starkeShwanken gernete. Fince Wendung zun Bessern ist nur zu erdelen. Wem dhe rusoische Golduahrung und die russiache Staatsbank durch Verminderung des Pa piergeldes gekraftigt werden: aber wie sollte das ohne Abland-hilfe genugend A erreichen sein? Dhe betzten kurdfristi gen Kredite iosi der Berliner und Pariee Bankwelt waren ein Tropfere anf emen heissen Stein. denn gleichzeity warden fast ebensoviele Millionen Rubel an atte ren Schatzscheinen fallig. Wem trotadem die russische Reguerung grosse Pane ankundigen hasst. um durch cinsehacidende Verkehrsverbesse runges, sowohl uber den deutschen Osten, wie anf dem Donamwasserwege. die lohmenden sud-und westdeat schen Getreidemarkte wesent lich billiger 7 m errewhen and bort de-
konkurrierenden Vercinigten Staaten möglichst aus dem Felde zu schlagen, so sind das vorläufig lichte Zukunftsträume, mit denen man sich über die Angst und Not der dunklen Gegenwart hinwegzutrösten sucht.
K
Getreidernarkt Eine ausserordentliche Rährigkeit hat naturgemäss der Getreidehandel entfaltet. um vor dem I. März, das heisst ohne Zahlung höherer Zölle, noch grosse Getreidemengen über die deutsche Grenze 2 u bringen. Es gewinnt den Anschein. dass wir deshalh schon im Januar und an der Wende Januar-Februar den Hönepunkt der Getreidepreise erreicht haben, wie er, ausser durch die allgemeine Weltmarktskonjunktur, durch die Zukunftsberechnungen des Handels und dic Zurückhaltung vicler inländischer Produzenten und Verkälfer in Deutschland bestimmt wurde; die starke und vielleicht iuberstarke Vorversorgung scheint sogar bereits preisdrückend \%u wirken. Den Beginn des Erntejahres (I. August) \%um Ausgangspunkt genommen, betrug die Gesamteinfuhr nach Deutseliland (in da):

|  | 11 ciay | , | 1905 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 10 n | Rogern | 15,842,345 |  |
| .. | Hater | 7,068,219 | 3,376,303 |
| * | Crerst. | 11.687,621 | 9,240,559 |
|  | Mais | 5,023 | 4,6,32,724 |

Uimgekehrt ist bei allen diesen Körnerarten die Gesamtausfuhr gleichzeitig wesentlich zurückgegangen, auch in der verwandelten Form, in Gestalt von Roggenund Weizenmehl, deren Einfuhr keine besondere Rolle spielte, aber sich gleichfalls etwas hob. Schon gegen Ende des Herbstes war ein Teil der an der Oberelbe gelegenen Umschlagsplätze überfült ; bis Finde Februar hatte man nun vollends allc Hände voll zu tun, um Um- und Ausladung, Speicherung und Verzollung zut erledigen. Der Preisrückschlag blieb unter solchen Uimständen nicht aus. So notierte man (pro $t$ der bekannten typischen Qualitäten) im Berliner Grosshandel:

|  | durchschn. | durcliachn. | LetateJa |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | November | I lezember | woche |
|  | 1905 | (ches | Sos) |
| Roggen | 166,76 M. | 170,53 M. | 118.08 M . |
| Weizen | 179.30 | 183,00, | 181,3,3 . |

In der zweiten Februarwoche finden wir bereits 166,33 und $170,17 \mathrm{M}$. Bald werden sich lehrreiche Beobachtungen über die Wirkungen von Zolländerungen anstellen lassen.

EdeImetalle Eine Schätzung der Coldproduktion der Welt im Jahre 1905 gibt Frederic Hobart im Engincering and Mining Journal. Danach erreichte die Goldproduktion im Jahre 1905375465 8ro Doll. Im Vergleich zum Jahre 1904 ist dies eine Zunahme von uber 28000000 Doll., obgleich dieses Jahr bercits einen Rekord für mehrere Jahre geschaffen hatte. Aui die Hauptproduktionsländer der Welt verteilte sich diese Goldproduktion in folgender Weise (in Doll.):
melar(z-) renper. tivewenigeri,

| 「rannsiat] Khodesia | 1904 | 10054 | geren toos. |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 78,122,701 | 101,295.060 | -1- | 2, $2,173,2{ }^{\text {a }}$ |
|  | 4,820,223 | 7,429,625 | , | 2.600.902 |
| Verein. Statt. | $80,723,200$ | 86,337,700 | - | -.614.501 |
| Australien | 87,100,853 | 85.522,123 | - | 1.578,727 |
| ussland | 25,075.358 | 24,000,000 | - | 1,075,378 |
| Mexiko | $16,400,000$ | $14.429,000$ | $\cdots$ | 1,971,000 |
| Mrit.lndien | $12,605,300$ | $13.500,000$ | ! | 804.700 |
| jrit. ndien | $11.002,464$ | 11,6,34,400 | $\pm$ | 31.193', |
| (einschi.and.) | 7,267,064 | .3ス.465.810 | - | 8.3,8.7-י\% |
| X |  |  |  |  |

Kurze Chronik Die Grosse Berlincr Strassenbahn will auch den Attomobilomnibus verkehr in die liand nehmen, den bisher die Allycmeinte Berliner Omnilusgesellschaft fur ihre Zukunftsdomäne erklärte. Da das Bankhaus Bleichröder in beiden Unternehmungen vertreten ist, sicht man darm ein. Anzcichen geplanter Interessengemeinschaft und fortschreitender Verkehrsmonopolisicrung in der Reichshauptstadt. $\times$ Die Kartellenquete beschäftigte sich vom 8 . bis 10 . Februar mit dem Spiritusring. $\times$ Bergrat Engel, cin Hauptscharfmacher, st wohl gegen die Arbeiter beim Kohlenstreik, wie gegen die Regierung in der lliberniafrage, ist seiner Stellung im Vorstande des Dortmunder Bergbanlichon Vercines enthoben worden. $X$ Die starke Zanahme der böhmischen BraunkoliIencinfuhr gab Anstoss \%u cinem Runderlass des preussischen Finanzministers und des Ministers des Innern an die unterstellten Verwaltungsbehörden: bei offentlichen Ausschreibungen den Bedarf möglichst aus dem Inland zu decken. $X$ Im preussischen Abgeordnetenhans deutete der Handelsminister Delbrück die Absicht an, den Rest der nötigen //iberniaaktien anzukatten.

[^8]schafts- und Arbeitsmarkt, ist uns der I. Teil, Handel und Wandel in Deutschland /Jena, Gustav Fischer/, zugegangen. Mit der wiederholten Bearbeitung hat sich der Wert dieser fleissigen, ruhig und besonnen die äusseren Tatsachen. wic dic inneren Zusammenhänge verfolgenden libersichten noch gehoben. Abschnitte. die man früher in ähnlichen Werken kaum fand, wie Die Lage des Arbcitsmarktes, nehmen nach, wie vor einen besonders hohen Rang ein. Trot\% der mit Recht vorwiegend referierenden Darstellung fehlt es nicht an Urteilen und in Reformvorschlägen - so tiber die wirtschaftliche Berichterstattung durch die Handelskammern, uber den Vorzug der gemischten vor den reinen Werken, über dic Handelsvertrags- und dic mitteleuropäische Zollpolitik -. die mindestens zum Nachdenken anregen. Die Mischung von Text und statistischen Einfügungen, die Ausdehnung der tabellarischen Anlagen, ist durchaus glücklich getroffen. X Mit gewolnter Raschheit und Pünktlichkeit ist der I. Band des Jahrganges 1905 vom Berliner Jahrbuch fiir Handel und Industrie, der wertvolle Bericht der Berliner Altestender Kaufmannschaft /Berlin, Reimer/ erschienen. Besonderes Interesse für unsere Leser haben die Abschnitte über Kartelle, Syndikate und athnliche Vereinigungen, diesmal mit zusammenhängender Darstellung einiger der wichtigsten Gebilde, über dic Konzentrationen im Bankgewerbe und in der Industrie, vor allem über Streiks und Aussperrungen, Schlichtungskommissionen, kollektive Arbeitsverträge; von letz teren wird cine Anzahl teils im Wortlaut. teils im wörtlichen Auszug mitgeteilt. Dass eine so hervorragende Berichtsstelle auch zu den Fragen der auswärtigen Handelspolitik, des Handels- und Gewerberechtes, iiberhaupt der Handels- und Gewerbeentwickelung und -praxis mehr und Hervorragenderes, als die gewöhnliche Handelskammerberichterstattung, $\%$ sagen hat, versteht sich von selbst, besonders, nachdem seit 1903 das ganze Werk eine wesentliche Verbesserung erfahren hat. X In scinem Buch Agrarische Bevölkerung und Sraotscinnahmen in Osterreich /Wien, Deuticke/ entwirft Dr. Sigmund Schilder cin umfassendes Bild cinmal von der Bedeutung ver Landwirtschaftsbevölkerung für das österreichische Finanzsystem, ferner von dem relativen und sogar absoluten Zu sammenschrumpíen der Landbevölkerung
sinfolge der Mangel unicrer .igrarriiassung und infolge der Verabsaumume ciner wirksamen, ernsten Abhiliec. Daüber wird man streiten konnen. ob ile gewahlte Grundlage der muhevolic. scharfsinnig kombimerenden Berechnur. gen und der daran sich knupfenden u:וsichtigen Schlussfolgerungen uberhaup: angemessen und nicht viel zu eng und unsicher ist. Denn die statistisch gre $i$ baren oder ichatzharen Einkommen ai $!$ Steuerleistungen der nichtagrarischen 1:, sälkerung ruhen tausendiach atif der ag. rischen Produktion. Was der gro... alsentec-Pachtherr in Wien aunght, ie. den personlichen Konsum talso atu als Verbrauchssteuer) oder direht Steuern aller Art an den Staat, en: springt -- vielleicht ganz ausschliesslic* - agrarischen Quellen. int in diesc. Sinne als ursprunglich agrarischer $\mathrm{W}_{\mathrm{S}}:$ : zu buchet. erscheint jedoch in der St. tistik-rein al, stadtischer Wiert. DieSummen sind nur leei der spiteren Wien teilung mach der Stadt abgelenkt worde ${ }^{-}$. B:benso bei den Millionen und Milliard: nach den Staden abfliesiender Hypothekenzinsen, Miterbenberuge, und noth nach zahllosen anderen Beziehungen. 1):1erkennt auch Dr. Schilder an ; er gesteb: etwas resigniert zu: aus der nachgewionen. relativ bescheidenen Stellung, in der wir die agrarische Bevölkerung als Quelle taatlicher Einkuinfe und der Einnahnien der autonomen Kurperschaften hetit nachweisbar vorfinden, wïrden die agra rischen Parteien lediglich die Schlu... folgerung ziehen: mehr Gerechtigkeit und Hilfe fur das kiinstlich niedergchaltenc. $\%$ gunsten der stadtischen Schichten $\%$ II . Ider gelassene platte Land selber! Ahnlichen Schlussfolgerungen steht unser Autor selber gar nicht so iern: er be firwortet \%uletzt cine tiefgrenfende Agr. : reform, ctwa int Sinue 1)r. Franz Oppenheimers und unserer Bodenreformen. weitgehende Intensivicrung der Iandwirtschaft, staatiche und genessencehat! liche Veranstaltungen mit melir oder weniger ausgeprageer bodenteformerschen Wirkungsweisec. administrative Verbeserungen, Ungestaltung des Grundeigen-tams-, Verschuldungs- und ErbrechteDas Dankenswerteste an den Buche sumd die Details, die uns die eigenartige Strith tur der österreichischen Landwirtschait und die mannigfaltige linteressenschichtung in den beteiligten Bevölkerungkreisen iberaus klar und glucklich darlegen. Eine ähnliche Arbeit fur Deutsel. land wirde sehr nütrlich wirken. $\times$ Finen
glicklichen Griff haben Brentano-Lotz getan. als sie eine grössere Arbeit über I)i' französische Handelspoluth 1892 bis 1902. (Münchener volkswirtschaftliche Studien, 63. Stück /Stutlgart, Cotta/) anregten. Obwohl manche Teile des Werkes von Dr. Weilimir J. Bajkic. einem Serben, die prägnante Herausarbeitung der eigentlichen Grundzïge und Ureachen der Gesamtentwickelung vermimen lassen, so ist die Beherrschung der handelspolitischen Einzelheiten, das ausfuhhrliche Eingehen auf die parlamentarischen Auseinandersetzungen und die allgemeinen Parteikonstellationen, auf die Ergebnisse des Mélineschen Systems, unumwunden anzuerkennen. Auch an aktueller Bedeutung fehlt es der Schrift nicht: die Debatten uber Doppeltarifoder eigentliche Tarifvertragspolitik sind bei uns kaum zu Ende, sic erleben soeben eine Art Wiederatuferstehung in den Vereinigten Staten, und ausserdem ist gerade hier cin handelspolitischer Systemwechsel in Frankreich nicht so fern. Bajkic ist da cin sachkundiger und zuverlässiger Führer. max schippel

## Sozialpolitik

## Arbeiterver* hältnisse bungen iiber die Erwerbsercroältnisse der Sattler

 liutschlands im Jahre 1905, herausgeseben vom Vorstand des Sattlerverbande. , ind besonders die Feststellungen uber fie Arbeitslöhne, die Arbeitszeit und über die Arbeitslosigkeit dieser Berufsarbeiter bemerkenswert. Die Arbeitstohne erreichen in den Branchen den Tiefstand, in die dic Organisation nur mit grossen Anstrengungen eindringen kann. So muissen sich die Geschirrarbeiter. in deren Arbeitsaweig sich die Schwierigkeiten fïr einc fruchtbare Tätigkeit der Organisation besonders auftümen, mit den miedrigsten Stundenlölmen und den gerugsten Jurchschimitsarbeitsverdiensten bexcheiden. Von 4060 (iehilfen hatten $38,7 \%$ eine wöchentliche Arheitreit von 54 Stunden und darmenter, $16,5 \%$ von 54 bis 57 Stunden, $3 \mathrm{r}, 7 \%$ von 57 bis 60 Stunden, ibber (o Stunden arbeiteten mur etwas uber $13 \%$ der Gehilfen. Erschreckend hoch int die Zahl der durch Arbeitslosigkeit und Krankheit veranlassten erwerbslosen Tage. 4345 l'ersonen hatten in Sattlergewerbe im Jabre 58708 erwerbslose Tage. Mithin ist jede im Berufe tatige Person etwa $1.3^{1 / 2}$ Tage ohne-Verdienst im Jalire.Berafsvor- Eine Denkschrift für den mundschaft chutz ist für Erziehung und Kinder Klumker und Dr. O. Spann verfasst worden, dic auf Grundlage eines beweiskräftigen Tatsachenmaterials die Bedet1tung der Berufsvormundschaft für den Schutz der unehelichen Kinder behandelt. /Dresden, Böhmert/. Die Frage der Alimentation und der ärztlichen Beaufsichtigung der Kinder sind nach Klumker und Spann verhältnismässig leicht $\%$ lösen; dagegen tappt man bei der lösung der Fragen der Berufsausbildung und der Fürsorge für die Minderwertigen noch sehr im Dunklen. Einen Versuch, diese Aufgaben ernstlich in Angriff zit nehmens, so schreiben die beiden Autoren, shat die Zentrale fiir pria'ate Fïrsorge und der Verein Kinderschutz in Frankfurt a. M. unternommen. Wir gingen von der Erwägung atls, dass es sich für den Berufsvormund zur Verwirklichung seiner Aufgaben vor allem darum handeln muss, die unchelichen Mütter oder die Pflegemütter fur richtigen Erziehung der Kinder an\%uleiten. Für diese Anleitung bedarf en nicht nur allgemein pädagogischer Kenntnisse, sondern vor allem einer eingehenden individuellen Kemntnis der betreffen den Kinder selbst. Die Berufsvormunduchaft muss in die Individualität semer Mündel einzudringen suchen. DiescFindringen kann vor allem in einer eigenen Anstalt, in der die Kinder jeweilig vorübergehenden Aufenthalt at nehmen haben, geschehen. Gerade wie cine gut geleitete Armenorganisation ciner eigenen Anstalt zur Unterbringung der Kinder bedarf, so könne die Beruf vormundschaft ebenfalls nicht ciner Beobachtungsanstalt zur Lösung ihrer Erzichungsaufgaben entbehren. Dr. Klumker und Dr. Spann fordern daher die Einrichtung einer derartigen Beod, achtungsanstalt.
$\times$
Kinderschutz In der Sozialen Prexts kritisient der Lebrer Konrad Agalld dic Fortschritte und Rückschritte, die Ursachen und Wirkungen der netaen Ausnahme bestimmungen des Bundesrats, betreifend die Kinderarbeit in den Werkstäten. Agahd stellt einige Verbesserungen in dem Kinderschutze fest, dam ein Fortbestehen vieler Ausmahmebestimmungen und zum Schluss zahlreiche Verschlechte rungen gegen den friheren Zustand.
simmer noch stehena. i. selareibt er. .Hundertausende von Kindern m Dienste der Industric, die hier. um . Augenblicksorteile zu erjagen, Werte ron unberechenbarer Tragueite zerstürt. Ist es denn nicht möglich, schärfer durchaugreifen? Fs muss geschehen. Der Umstand, dass in einer gewissen (iegend 6 \% schwachbegabter Kinder waren, und dass diese Kinder im Grösseund Gewichtsverhaltnis tum 3 bis 4 Jahre hinter ihren Altersgenossen zuruckgeblicben sind. ist doch entectzlich ernst.

Prostitution Der Geheime Dedizinalrat Professor C. FrankelHalle hat im Barthschen Verlage ein recht kurioses Schriftehen eines Ungenannten Stuidischo Lusthüuscr herausgegeben. Der Ungenannte ist ein Verfechter der neuen Richtung des Prostitutionssozialismus, die sich künn zu einer Kommunalisierung der Prostitutionsbetricbe aufschwingt. .IN cin tiefgründiger Psycholog. der die neelischen Ursachen der Prostitution von Grund aus erfasst hat, verbannt er aus «len städtischen Lusthüusern allen Luxus. alle Farbenpracht, alle vom Alkohol durchströmte Lebensfreude - und hofft natürlich auf eimen ausischliesslichen leweh derartiger Häuser. Er reisst den Lustirauen die eleganten Kleide: ann Leibe und steckt sie in Arbeitskitiel und Vachthemden -.. und er erwartet selbut verstandlich eine starke Frequent der Stadthordelle. Eir lasas dic Manner erundlich untersuchen and derls mit Bursten, Desinfekthonsmitteln und Seifenwasser bearbeiten - und sieht dawimmelnde lolk der Manner in sejne langweiligen and oden Prostitutionsfabriken stromen. Mit dem Strafgeset, buch und dem Polizerknuttel prugelt er die Dirnen in dic Lasthatiser - tusd die Prostitution ist ans der (Mentichkent lersehwunden. Die gelustigen Viranen tauschen ihre Alkoholfreuden mit somit taglichen Andachten und erhabenen (ie -prächen mit edlen Damen ein - und we werden maturlich derartige fromme und ethische Kuhturbordelle in masse aufwhen. Man wurde sich nicht wundern. wemb man mokh lesen wurde, das, an die Prostitutionsfabriken Kapellen angeglie alert werden missten.
Khnakenversi- Herr 1)r. Mugath Re. cheruag fallt sich in ler Rolle deanklagenden Tessendorf. sekenuber den deutschen Krankenkassen.

Auch diesmal dommerte er wieden gex: den Terrorsmus der Kansemerva. tungen. Und wihrend er. der Anwa. des liberalen (jedankens der Selbitue. waltung. Gift und Galle gegen die Kasse: verwaltungen spie. nickte der krons. vative Bundesratsvertreter der sachsthen Regierung sehr beniallig dem 1, nossen Frassdorf zu, als dieser mit Nach druck hervorhoh, dass ja deese Re gierung im allgemeinen recht afredemit den Verwaltungen der im (ierti: der Sozialdemokratu stehenden Kranhe kassen sei.
Im Interesse ciner umiassenden Bek.ind fing der Geschlechtskranh heiten schlagt Dr. Ledermann in di: \%.citschrijt für Rakimpfung der (i sihlechtskrankheition folgende Anderuns des § 6. 1I. des Krankenversicherunggesetzes vor: sloie Krankenuntertut/ur:endet bei cinem Falle der Erwerbine f.thigkeit mit dem Ablauf der 2ts. Wi,ch. nach Beginn des Krankengeldbe'uge Eirwerlsiahige Kranke haben von Begni, der Krankheit ab bis zur voilenilet, 1 Heilung Anspruch anf ireie arzthcine Rehandlung. Aranci. sowic Bralien Bruchbänder mad ahnliche Helmittel.

Arbeitskame Fur cme strikte Trer
mernund Kauf- numg von trbeitskammer mernund kaul- nung von Arbeitskammer ( crwarmt sich Dr. Bernhard Harm seiner Schrift Arbitiskammern und Ku: mannskammen /Tubingen. laupp Finen Anschluss der . Irbeitskammern i., die Gewerbegerichte verwirit er mat all. Eimochiedenheit. In Interesse einer mos hehst rembichen Scheidung son Vernai tung und Gericht will or die Geweth gelichte lediglich auf aice richterhel. Tathkeit beschrinken. In dever llin -thit stimmen mit ihm dic Gutachten do. cicwerlegerichts nber dicsen (iegentand durchweg uherein. ('berall. Wo vich int Deutsehen Reiche em Redurims nais Arbertskammern und Kamimamnskan mern atsseres. willen derarige ln-titu tumen gesehafien werden. Die Drheatkammern stellen sich als gevethliche Interenennertretungen far alle Kat gorieen der Arbeisgeber nud der man dustrmelle losharinetterehait dar. I: den Katufmamohammera kommen die go eralachen !nterewenvertretungen allo Kategorieen won dugestellien mad deran
 tandigen. vorn (iewerbegerichten ho-s losten Arixeitskammern und K.afmanin. kammern eine lamden re-siortieren i. ,
cinem fur jeden Bundesstaat - eventuell fur mehrere gemeinsam - zut errichtenden Landesarbeitsamt beziehungsweise landeskaufmannsamte. Als Spitze der Gesamtorganisation soll nach Harms ein dem Staatssekretär des Innern zut unterstellendes Reichsarbeitsamt beziehungsveise Reichskaufmannsamt geschaffen werden. Zur Sicherung einer erspriesslichen Wirksamkeit der vorgeschlagenen Kammern hält Dr. Harms die Einfuhrung des Sitzungs- und Verhandlungszwangs für notwendig. Sehr bedenkliche Mittel zum Erzwingen einer erforderlichen Verhandlung schlägt Dr. Harms vor. Treten zum Beispiel die Arbeiter, ohne vorher die Vermittelung nachgesucht zu haben, in einen Streik. so hat nach Harms der Staat die Kassen. der Berufsvereine mit Beschlag zu belegen, aus denen die Unterstützungsgelder fliessen, und jede Aufforderung zu offentlichen Sammlungen, jede Verteilung von Drucksachen und jede Versammlung zu verbicten. Das würde die volle Aufhebung der Versammlungsfreiheit und der Pressfreiheit der Arbeiterorgane bedeuten. Derartige Vorschlage sind völigg unannelmbar fuir die Lohnarbeiterschaft. Bei Aussperrungen, die ohne zuvorige Inanspruchnalme des Einigungsamtes $\% 11-$ stande gekommen sind, sollen die Arbeiter cinen rivilrechtlichen Anspruch auf den ausgefallenen Lohn erhalten. Nimmer wird die Arbeiterschaft für das linsengericht einer Arbeitskammer eventuell das Frstgeburtsrecht der Koalitionsfreiheit verkaufen.
Kurze Chronik Am 17. Jantar wurde in Berlin die Heimarlieitatusstellung cröffnet, von der an anderen Stellen dieser Teitschrift ausführlich die Rede ist. $X$ Am 7. Februar starb der leidenschaftliche Ankläger der heutigen wirtschaftlichen Ausbeutung und gesetzlichen (ibervorteilung der umteren Volksklassen durch die Besitzenden, der Rechtslehrer Professor Anton Menger in Wien. $\times$ Am 10 . Februar 1906 stand im Reichslage die sozialdemokratische Interpellation, betreffend die Katastrophe auf der Zeche Borussia, auf der Tagesordnung. Bömelburg stellet fest, dass die Berieselungsanlage seit Monaten nicht in Funktion getreten war. Len\%mann sprach von der Aufdeckung empörender Zustände in unseren westfitischen Gruben. Hue hob hervor, dass es dic Rergarbeiter dratissen wohl zu
wïrdigen werden wissen, dass der Reich-kanzler sich nicht cinfinde. wo es sich um dic Erörterung eines so grässlichen Unglücksfalls handle. PAUL KAMPFFMEYE?

## Soziale Kommunalpolitik

## $\underset{\substack{\text { Volksschulge-- } \\ \text { setz fuir Preas- }}}{ }$ Der Kampf gegen dic setz für Preas- preussische Schalvorlage sen ist ron den Städtetagen

 lebhaft aufgenommen worden. Leider haben sie sich bei ihrer Bekämpfung in der Regel auf diejenigen Paragraphen der Vorlage beschränkt, die sich mit der Verwaltungsorganisation beschäftigen. dagegen die nicht minder grosse Gefahr. die der Volksschule durch die Konfessionalisierung droht, autsser acht gelassen. So enthalien zum Beispiel die Leitsätze der Referenten auf dem ausserordentlichen preussischen Städtetage kein Wort gegen diese Konfessionalisierung, während doch durch diese die Leistungsfähigkeit auch der städtischen Volksschulen, vielleicht nicht in den Grossstädten, so doch in den Mitiel- und Kleinstädten, und zugleich damit auch dieGemeindefinanzen aufs schwerste bedroht werden. Elbenso wenig finden sich in der Resolution des hannoverschen Staltetages oder in der des brandenburgischen Städtetages dahingehende Sätze. Nur der pommersche Städetag macht den sehwachen Anlaus ztu einer Opposition gegen diese Konfessionalisierung tendenzen der Vorlage. Zis ciner dirckten Forderang der Simulanschale und cincr entschiedenen Ablehnung der Konfessionsschule kam aher atth er sich nicht aufschwingen. Er will nur die Einrichtung einer besonderen Schule fir die konfessionelle Minderheit auf diFïlle beschränken, in denen dadurch keine wesentliche Mehrbelastung der Gemeinden verursacht wird und die Kinder nicht durch ein minderwertiges Schulsystem in ihrer Ausbildung geschädigt werden. I:, war ein grosser Fehier der Stadtetage. die Gefahr der Konfessionalisiertang deVolksschule, die nicht mur das Volkschatwesen, sondern die gesamte Bildung tunseres Volkes bedroht und die Herrschaft der Kirche über die Schule dauerml begründet. nicht mit aller Entschiedenheit und finergie bekiampft $\%$ haben. Wollten sich die Stadte an die Spitye der Opposition gegen die Schulvorlage setzen, so massten sie nicht wie der Vogel Strauss den Kopf in den Sand stecken und diesen Teil der Schulvorlage ganz uberschen, sondern klar und deutlich gegen die Konfessionsschule der Kircheund Regierung die Simultanschule oder. noch besser, die religionsunterrichtslose Schule, proklamieren. Dai. 1 hatten sic unterschiedslos dic breiten Massen ihrer Bevölkerung hinter sich gehabt, und ihr Angriff hätte daraus die Wucht gewonnen, die ihm jetzt fehlt. Statt dessen haben sie ihre Gegnerschaft auf die Paragraphen der Vorlage begrenzt, dic dic städtische Schulverwaltung aufheben, und auch dabei sich fast ausschliesslich in der Defensive gehalten, anstatt ihrerseits zum Angriffe vorzugehen. Mit der Erhaltung des heutigen Zustandes kann doch den Städten in keiner Weise gedient sein. Welche Rechte besitzen sie denn in eigener Selbständigkeit? Doch herzlich wenig! Und das wenige haben sie gegenïber den unaufhörlichen Angriffen der Regierung nicht festzuhalten gewusst. Dem Angriff der Regierung hatte mit cinem Gegenangriff begegnet werden müssen. Der Verstaatlichung des Volksschulwesens, die die Vorlage bringt. hätte seine Ubertragung auf dic Kommunen in eigener Zustandigkeit gegenubergestellt werden missen. Der preussische Stadtetag will freilich auch. class dic nach dem Gesetz zoll bildende Schuldeputation cin Organ der städtischen Gemeindeverwaltung bilde. Aber sie soll doch den Schulauffichtsbehörden insoweit unterstellt werden, als ihr Befugnisse der staatlichen Schulaufsicht ibbertragen werden. Das ist Geist vom Geiste der staatlichen Bureaukratie. Das Schulwesen ist eine staatliche Aufgabe. Wird es konmnunalen Behörden übertragen, so werden diese dadurch 7 untergeordneten staatlichen Organen und verlieren ihren Charakter als Organe der Sellsstverwaltung. las ist die politische Theoric der Staatsburcaukratic. Sic wird von dem preussischen Städtetage widerepruchslos als richtig anerkannt, statt dass dieser sich mit Nägeln und Zähnen gegen eine derartige Verstummelung der Selbstverwaltung wehren sollte. Der preussische Städtetag schliesst sich den Städtetagen gegen den preussischen Wohnungsgesetzentwurf, gegen die Fleischnot an. Wie diese. beweist er, wic gering das Verständnis fïr die politischen Bedïrfnisse der \%eit in der kommunalen Bureankratie ist, der die leitung der Selbstverwaltungsi iblertragen ist.


Kommission nummeir rinen (icかく entwurf vorgelegt. Danach wilen Zill. verluste nicht abgezogen werden, de. Wert steigernde Aufwendungen nur, - . weit die Wertsteigerung noch vorhands ist. Die Stener, oll 5 Sir fom Wer. nuwachs betragen. Dazu kommen n. a 7uschlage. die mit der Grivise de, Ile" mawachses teigen. Von dem Terl. des Wertzowachees der :ber so b. 40 \% des Anschaffungepretsen betras: werden 2 fic Zuschiag, ron to hiv (x) \&."" his 806 . inn 80 bis $100 \$$. wher 10 m I $0^{\prime}$. erhoben. Die Einkommentetuer. the inher schon von Gewinnen at bebaut, . und unbebauten Grundstucken erhin... wurde, soll in Zukunft wegiallen.
L:ber die Erfahrungen, die due Stu Frankfur: mit ihrer Wertatanch steuer im Jahre 1904 gemacht hat. H, richtet eine Vorlage des Magistrat, .st die Stadtverordnetenversammiung. 1 ., 538 Fallen kam sie gur .inwendung Be den bebauten liegensciaiten war:a zSo Posten ohne Zuschlage. nur bis mu: Zuschlagen: bei den unbebanten 122 ohm. S3 mit Zuschlagen. Die Zuschiage e. gaben $19.57 \%$ de: iesamtanikommen der Steuer. Alts diesen Eirgebmisen aichdie Vorlage den Schluss, dass cine Ki form der Wahrschaftsordnung notwendia cei. Nach dieser wird nämhech fur be bate Liegenschaften bei einer beoll datuer awischen 5 und 20 Jahten ke:n $\overline{1 / 1}$ chlag erhoben und beginnt die liestet: rung des Wertzowachses erst bei $30^{\prime}$. Wertsteigerung. Infolgedessen sind won 280 bebauten i.iegenschaften 137 vteur: irci geblieben. und bei 128 Behaunun gen warde $30 \%$ der Wertsteigerung ucin erreicht. An diesen Punkten halt der the richt des Magistrates eine . Dbanderume für nötig. Die gleichen l'unkte hatten bet der Beratung der Wähischaftsstener won der Sozialdemokratic als unxulanglich cime scharfe Kritik erfahren. Die Praxis har ihr also wieder cinmal :echt geceben. X
Strassenbahe Der Kampi der Stadi nen
 Nrassembuhn ist in cin uctues Stahlan getreten. In ciner Sitrung des duselunses, der das Cintertunnelungsprojeht der Grossith Bieliner Strassenbahn berat wurde von den Vertretern der Stadt Bel lin und den Vertretern Charlottenburs. Schünebergs. Rixdorfi ete. loeschlossen. cinc Gemeinschaft 711 grunden mit der Auigabe. die Grossi Rerliner Strass'n bahts und die mit iler verhundeten l'nter
whmen ya erwerben, \% erweitern, zu betreiben und atcoubatien. Es wurde $\%$ riesem \%wecke eine Kommission atus 5 Mitgliedern der beteiligten Gemeinden gewihhlt und beauftragt, die Grundlagen für diusen Plan \%u beschaffen. Dabei soll :urlh die Frage geprïft werden, ob die Streitfragen zwischen der Grossen Berliner Strassenbahin und den verschiedenen (iemeinden, insbesondere die Frage des Erwerbsrechtes. durch cinen sofort anyestrengten Jromen geklärt werden whlen.
Xiedtische Ar- Von den statistischen $X \underset{\text { On }}{\times}$ beiter tern von Basel und Zürich sind eine Reihe von Unterunchungen veröffentlicht worden. die eine kurze Besprechuig verdienen. Wir beginnen mit der lintersuchung des stairtischen . Amtes der Stadt Zürich über riie: Arbcit- und Lohnverhältnisse der im Henste der Stadt 7ürich stehenden ArIniter, in der das Material ciner Eneguete -1m 31. Oktober 1002 bearbeitet wordell w. Dic Finguete hat sich nur atuf die "igentlichen Lohn- und Arbeitsverhältnisse beschränkt. die persünlichen Verhaltnisse der Arbeiter dagegen nicht mit -inlecogen. So berechtigt diese Beschränkung seın mag, so hätte doch die Beriuckcichtigung der persönlichen Verhältnisse dior Arbeiter. wie zum Beispiel der Grïsse ihrer Familien. ihrer etwaigen Nebencinunthmen, des Verdienstes von Familien:.ngehörigen. rer Wohnverhältnisse, das Miid in sehr wiunsehenswerter Weise vervollstandigt. Die Untersuchung soll cine wrgleichende Darsteilung der Arbeitsund lembverbältnisse der Arbeiter der verschiedenen städtischen Betriche liefern. teils im Interesue praktischer Zwecke der städtischen Arbciterpclitik, teils als ein Heitrag zur Arheits- und Iohnstatistik ulerhaupt. Die Sammilung des Materials war schr mubsam. Sie hat fast $1 / 2 / 2$ Jahr sedauert. Das lag zum xuten Teil an der zrossen Verseliedenartigkeit der Arheitsverbaltnisse der verseliedenen Dienstwheige und sogar der cin\%elnen Arbeiterhategorieen innerhalls des gleichen Dienstweiges, ferner an der verschiedenartigen Auffassung bestimmter Begriffe und ibe\%cichnungent. wic !'berzeitarbcit. Nachtarbe!!, standige Arbeilar etc. Data hom sehbesslieh die ungenauc buchfïhrung uiber die von den eimzelnen ArbeiIern geleisteten l'berstunden und Nachiableitsstunden, die Sonn- und Feiertagsarbeit, wodurch eine genaue Feststellung dieser Melariciathagen hiatig geraderat
unmöglich war. Die Schrift gibt zunächst cine Ubersicht über die Art, Entwickelung und Umfang der städtischen Betriebe, der wir entnehmen, dass die Zalll der Arbeiter von 852 im Jahre 1893 auf 1496 im Jahre 1902 gestiegen war. Daran schliesst sich ein Kapitel uber die allgemeinen Anstellungsbedingungen, die eine sehr grosac Verschiedenartigkeit aufweisen, da es an einer allgemeinen Arbeitsordnung fehlh. Insbesondere wird der Begriff ständiger Arbeiter im Gegensatz \%u dem Begrif rorüborgchend angestellter Arbeiter von den Dienstabteilungen in der verschiedenartigsten Weise ausgelegt, häufig sehr zum Nachteile der Arbeiterschaft. Sehr cingehend sind die Arbeitsverhältnisse. insbesondere das Kapitel Mchrleistungen. behandelt. Die Verhältnisse sind auch in Zürich nicht viel besser, als in deutschen Grossstädten. Wic in diesen, beträgt ditägliche Nettoarbeitszcit bei $73,6 \%$ im Sommer und $36,7 \%$ im Winter 10 Stunden. Fine $9^{1 / 2}$ stündige Arbeitszeit laben im Sommer $7,6 \%$, im Winter $21.4 \%$ der Arbeiter. Kürzere Arbeits\%eiten sind im Sommer ebenso selten. wie längere, wahrend im Winter ein grössercr Prozentsatz der Arbciter. $11,5 \%$. eine 8stündige Arbeitszeit geniesst. Ubergeitarbeit ist auch in Zürich an der Tagesordnung. Von den 1it') in Betracht kommenden Arbeitern hattell 866, das heisst $75.4 \%$ in irgend einer Form Mehrleistungen, teils Cberstunden allein, teils Nachtarbeit. teils Sonn- und Feiertagsarbeit, teila die verschiedenen Arten mit einander kombiniert, aufal weisen. Addiert man dic Mehrleistungen $\% \mathrm{a}$ Arbeitstagen, so kommen ganz be Irächtliche Summen heraus. Bei der Forstverwaltung zum Beispiel betrug dic durchschnittliche Zahl der Mehrarbeits tage per Arbeiter 105. in eimzelnen Zweigen des $1:$ lektrizitätswerkes 74.7. 32,0 und 35.1 Tage; heim Gaswerk 72. $42,30,3,24.3$ und 23.6 etc. Wie man sielht, blialht also der Gberstundenunfug nicht nur in den dentschen Stadtverwal tungen. Günstiger sind dagegen die Iohnverhailtnisse. So sind nur 13 won den 1406 Arbeitern im Akkordlohn be. schaiftigl. Die Mehrheit der Arbeiter, 53.7 \%, stehen im Monatslohn, $29 \%$ im Trgelohn. $16,3 \% \mathrm{im}$ Stundenlohn. Diese günstigen Verbăltnisse sind cine Folge der Bestimmung, dass ständige Arbeiter mach cinjähriger Dienstzeit int Monatsiohn anzustellen sind. Leider ist ein genaucres Eingehen auf dieses sehr uorgfältig gearbcitete Kapitel nicht mïg-
lich. Der Versicherung der Arbeiter und der Altersgliederung der . Arbeiterschaft sind besondere Kapitel gewidmet. Alles in allem haben wir es hier mit ciner sehr sorgfältigen Arbeit des statistischen Amtes zn tun, deren Studium allen empfohlen werden kann, die sich für städtische . Irbeiterpolitik inte: essicren.
$\times$
Armenwesen In Nr. - semer l'ublikationen bearbeitet das sellise statistische $\lambda$ imt due Statistik der Einburgerungen und die der ion der bügerlichen Armenpflege interstützten Neubtirger. \%u dieser . Ir beit hat die Tatsache Anlass gegeben. class die Zahl der kantonsifemden Schweizer Burger und die Zahl der Aluslander seit 1894 in steter Zanahme begriffen ist, und die stadtburgerliche Bevolkerung nicht mehr im stande ist. such aus sich selbst \%u vermehren. Dic acueingebürgerten lilemente scheinen nach den Untersuchungen uber die linterstützungsfalle der Armenpflege erwerbskräftiger zu sein, als die Burgerschaft im Durchschnitt. Nur $1.5 \%$ gegen 3.4 \% von dieser sind in den Jahren 1893 und 1904 der offentichen Armenpilege anheimgefallen. Ahnliche Untersuchungen wären auch in den Stadten \%u empfehlen, in denen die liurgergemeinde besteht. Sie würden wohl das gleiche Resultat ergeben. dass dic Furcht vor einer unbegrenzten Vermehrung des Armenaufwandes infolge der Erleichterung der Bürgerrechtserwerbung darchaus unberechtigt ist.

 Basel im Winter 1904 bis yos wird von dem statistischen Amt des Kantons Basel. Stadt besprochen. Dic im Jahre 1002 ernannte staatliche Arbeitslosenko:nmission blickt jetat athf eine jjalorige Unterstuitzungstätigkeit zuruck und hat in diesem Zeitraume reiche und wertvolle Eifahrungen ansammeln konnen. Wie in den Vorjaliren, so lieferten die eigentlichen Baugeschafte den (irundtoek aller Arbeitslosen, und jedes Jahr waren es in der Hauptsache die selben Firmen, deren Arheiter sich arbentslos meldeten und von der Arbeitsiovenkommission Unterstutzung berogen. Aus deeser Tatsache allein ergibt sieh. dloss eine Arbejtslosenfïrsorge diese arbeitslosen Klassen fiir sich Iechandeln mun. Die Ausfuhrungen uber die Ernache der

Arbeitslosigkent und deren Dauer. 'י. Alter der Arbentslosen und die Datel inrer Niederlasiung bringen nich, Neues. Dic ron der Arbeit.lo-.n kommission gereichten lietrig. - ii jemlich hoch. boher. al, sie eme $\mathrm{l}_{1}$ : vicherungskase je hatte gew,hren $h$. 1 nen. Wahrend die Arbeitslose:ahane. Arbeiterbunder Baed den Maven:trag von 54.60 ir.. dhe Vernabern:kasie gegen . Arbeit-lonigke:t in If i: cinen solchen ron $-\infty$ ir. beda'.'t. orh $C^{\prime}$ ten die SA) von der Irixe: Ansenhont musion Conterstatioten zum Te:l in itachlich hohere Summen. in gan': $4 \overline{m e l i r}$ al, $80 \mathrm{fr} .$. darunte: $11 \mathrm{~m}, 125 \mathrm{i}$ $\$ \mathrm{hms} 150 \mathrm{ir} . \mathrm{Z} 2 \mathrm{bi} 160 \mathrm{fr}$. Em gro..: Teal der Eingeschridemen. fayt il. Hatite, 1:t att-ierdem ani die hhio...: Armenpilege und prwiter Winble. : keitstereine angewienen, we also gen .. meht im tands. Heitrage 7a emer ir bethoventer-melel ung zu e:ubrigen. in genamerer linter-uchung telt - -1 herams. dass anch der Rev die meht dtich liifsinsutute unter-atzen $B$, bet-fosen, ebensowenig in der Lage smi Beitrage an einer irbeitsiosenvers:che rung atikubringen. Waren doch.. sem 745 Arbeitslosen nur in organserte Arbeiter. Der grossie Tell der . Irbe., losen leht eben in den armhichsten $1: 1$ haltnissen. Auch die kurzente Arbettlosigkeit zwingt ihn. sth nath liter thtzangen umausehen. lu: "ige", Kraft vermag nur eine geringe Zahl won ilmen für dae Tage der Kramkent $1 \cdots, 1$ . Arbeitslosigkent Fursorge zu treiben Bine Folge dieser Verhaltmise wi dass die Zahl der regelmassig bei der libeiblosenkommission sich meldemben Irbeitslosen eine wachsende ist. Io ofiter der Arbentshose bereits unterstat it 1:1, desto sucherer kemmer wieder :an Lenterstutrung em.
 Sitrasemarbeiten, Kanahsatonserdarles ten. Ploer die Entohnung enthath der Bericht emige meressante Mitteelumsert negen deren wir anf dae Sehrut vellow berwetsen muix,en.
$\times$
proporticnul- Mit der Statisth diet wahlsystem Cirownatwahken lom a und 7. Ma 100s bewthii tigt sich diav genamite Anat 111 cmem andern Hefi. De Wahlen eriolgten man crutemmal nach dem Preyportunatwah! berfahten. Dabet ist dee Schetdung whet Wishler nach l'arteten so scharf, wee mah ure. sun luadruck gekommen lla

Wahlbeteiligung war eine sehr starke, Nic drittstärkste seit dem Jahre 1878 . Vion hesonderem Interesse ist nun die Feststellung, inwieweit reine Parteihisten abgegeben worden sind, wie gross ferner dic 7 ahi der Panachierungen gewesen ini. und wieviel Wähler freie listen \%usammengestellt haben. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist das folrende: $83,9 \%$ aller Wähler haben reine Parteilisten, also ganz und gar zu nutzen ihrer Partei abgegeben, $7,5 \%$ haben Kandidaten anderer Parteien auf thre Parteiliste genommen, so dass also msgesamt $91,4 \%$ aller Wähler nach Parteien gestimmt haben. Nur $8,6 \%$ haben die freic liste vorgezogen. Das ist ein Resultat, das allen Parteien überraschend gekommen ist, und das beweist, wie wenig es mit der viel gebrauchten Phrase ron der Freihest des Wähleraillens anf sich hat. Von den Parteien hat die sozialdemokratische die strengste Parteidisziplin gewahrt. $95,4 \%$ der Wähler haben streng zur Partei gehalten. An zweiter Stelle folgt die freisinnigdemokratische Partei, an dritter die liberale, an vierter die katholische Volkspartei. Dementsprechend umgekehrt ist die Zahl der Panaschierungen. Von der Kumulierung haben ebenfalls die sozialdemokratischen Wähler am wenigsten Gebrauch gemacht, nur 6,4 \% sler Wähler gegen 20,4 bis $35,7 \%$ bei den anderen Parteien. 1056 Wähler haben freic Listen eingelegt, und der vierte Teil von ihnen hat seine Stimmkraft nicht vollständig ausgenutzt. 171 Stimmzettel enthielten Kandidaten von nur ciner Partei, 397 solche von 2, 263 solche von 3,92 von 4 , und 17 von 5 Parteien. ii6 trugen die Namen von wilden Kandidaten. Gelit man näher ouf die Zusammensetzung dieser Stimm\%ettel cin, so findet man Kombinationen, die den absoluten Mangel an politischen ©irundsätzen der Wähler recht deutlich aufweisen und damit direkt zu einer Verurteilung des Systems der freien listen werden. Deren Uberflüssigkeit geht noch daraus hervor, dass nicht weniger als 8 Listen eingereicht waren, so dass also der Wähler Auswahl genug hatte und nicht des Luxus der freien Listen firr seine Eigenbrödeleien bediurfte.

[^9]stellung pasteurisierter Säuglingsmileh eingerichtet werden soll. $X$ Auch der Gemeinderat in Altenessen stiftete 25000 M. zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit. X In Mombach wurde die Unentgeltlichkeit der Lehrmittel für die Volksschule von dem Gemeinderate ausgesprochen und ein Kredit von 3000 M. für die Beschaffung der Lehrmittel bewilligt. $X$ Der Gemeinderat zu Mülhausen i. E. hat den Erwerb des Elektrizitätswerkes beschlossen. Zugleich ist er bemüht, die Konzession für clektrische Kraftzentralen am Rhein auf der Strecke von Basel abwärts für die Stadt Mülhausen zu erlangen, um zu verhüten, dass diese in Privathände kommt. Mit anderen interessierten Stadtverwaltungen soll ein gemeinschaftliches Vorgehen in dieser Frage angebahnt werden. X Der Breslauer Magistrat hat sich endlich bereit erklärt, den städtischen Arbeitern Arbeiterausschüsse zu gewähren. $\times$ Laut Beschluss des Freiburger Stadtrates werden stillenden Frauen and Mädchen auf Ersuchen künftig Beihilfen von 10 M . für je zwei Wochen gewährt werden, ohne Rücksicht darauf, ob sie Armenunterstützung beziehen, oder nicht. Die Beihilfe soll nicht als Armenunterstützung gelten. hugo lindemann

## Sozialistische Bewegung

## Wemirechts- In Preussen und Sachsen bewegung sind von der Partei Wahlrechtsdemonstrationen ver-

 anstaltet worden. Die kriegerischen Vorbereitungen, die die Regierung gegen den inneren Feind getroffen hatte, erwiesen sich, wie nicht anders zu erwarten, als gänzlich überflüssig. Die Masse ist überall den Mahnungen der sozialdemokratischen Parteileitung gefolgt und hat sich jeder, auch der geringsten, Ausschreitung enthalten. Am 14. Januar hatte über gan\% Preussen einc Flugblattverbreitung stattgefunden, die ebenfals in der promptesten Weise verlief. Trotz der Korrektheit und Gesetzmässigkeit, mit der seitens der sozialdemokratischen Partei für dic Erringung der Volksrechte gekämpft wird, ist eine Ara der Verfolgungen eingeleitet worden, wie wir sic ähnlich nur unter dem Sozialistengesetz erlebt haben. Flugbiätter werden konfisziert, die Herausgeber unter Anklage gestellt - in den meisten Fällen musste die Konfiskation allerdings wieder aufgehoben, die Anklage zurückgezogen werden -, gegen die Redakteure unserer Presse sind zahireiche Prozesse anhängig gemacht, und in Dres-den wurden gegen Teilnehmer an den Demonstrationsumzügen harte Gefängnisstrafen verhängt. Herausgreifen wollen wiw nur die Verurteilung des Genossen Heinig von der Leipziger Volkszeitung yu 1 Jahr 9 Monaten, und die des Gemossen Löbe in Breslau zu I Jahr Gefängnis wegen angeblicher Aufreizung zu Gewalttätigkeiten, die Verhaftungen in Forst und Königsberg wegen ähnlicher Anklagen.
Die preussischen Mitglieder des sozialdemokratischen Parteivorstandes haben sich mit einer Eingabe an beide Häuser des preussischen Landtages gewandt, in der sie an die gesetzgebenden Körperschaften das Ersuchen richten, für die schleunige Einführung des allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrechts Sorge zu tragen.

Osterrelch: - Die österreichische Sozial-

Wahlrechtsbewegung demokratie lasst in der Agitation für die Wablreform keine Pause eintreten, sie macht ihr Gelöbnis, nicht eher zur ruhen, bis das allgemeine, gleiche Wahlrecht erkämpft ist, zur Wahrheit. In allen Kronländern finden seit Wochen allsonntäglich zahlreiche Versammlungen statt, so dass auch die entferntesten Winkel in die Bewegung einbezogen werden. Die rückständigsten Provinzen, wie Galizien und selbst die Bukowina, sind aufgerüttelt. Gerade in Galizien hat der Wahlrechtskampf einen besonders scharfen Charakter angenommen. Die Schlachia will keine Wahlreform; die Bezirkshauptleute haben deshalb in den letzten Wochen an Versammlungsverboten, Konfiskationen von Flugbättern u. s. w. das Menschenmöglichste geleistet. All diese Gewalttätigkeiten haben aber nicht verhindern können, das grosse Teile der Bevölkerung sich für elas allgemeine Wahlrecht ausgesprochen haben. So haben die Gemeindeverwaltungen von zirka 500 polnischen Gemeinden beschlossen, Petitionen fuir das altgemeine Wahlrecht einzureichen. In der Bukowina hat die Wahlrechtsbewegung zusammen mit den Nachrichten von der russischen Revolution in den Kreisen der Bauern, fast durchweg Zwergbauern, eine noch nie dagewesene Aufriuttelung hervorgerufen. Die sozialdemokratische landesexekutive hat diese Situation in der vortrefflichsten Weise ausgenutzt, indem sie zahlreiche Versammlungen einberief, die sämtlich glaitzend besucht waren.
Zur Erinnerung an den 28. November

1005 haben die osterreichischen Gemosen eine besondere Festschrift Der Wahlrechtstag /Wien. Brandt/ herausgegeben. Durch gut gelungene Auinahmen sind dee wichtigsten Episoden des grossartig ver laufenen Viertelmillionenzugs festgehal ten. Den textlichen Teil der Festschrix: besorgte Genosse Dr. Ellenbogen.
$\underset{\text { bänemark Die danischen Gemeinde }}{X}$ wahlen brachten der $S o$ zialdemokratic grosse Er folge. Von den 417. Alandaten die zur Wahl standen, erhielten die $S$, zialdemokraten 155, die Radikalen 80 und der reaktionare Mischmasch 182. Es sind im ganzen 50 Städte, in denen Sozialdemokraten gewählt wurden. In den meisten Städten hatten unsere Parteige nossen diesmal gemeinsame Kandidaten listen mit den Radikalen aufgestellt. In 8 Städten hatten sie jedoch reine sozial demokratische Listen. die in 6 Fallen siegten. In weiteren 6 Stadten hatten sizwar eigene Listen aufgestellt, jedoch ein zelne radikale Kandidaten mit aufgefuhrt. Hier siegte überall die Liste der Sozial. demokratie. Wie gewaltig der Fortschrit: der Sozialdemokratie ist, zeigt ein Ver gleich mit den beiden letzten Stadtrat: wahlen der allgemeinen Wälerklasse. Im Jahre 1804 waren die Konservativen in den meisten Städten die herrschende Partei. Die Wahlen brachten der Sozial demokratie in 8 Städten zusammen $w$ Mandate. Im folgenden allgemeinen Wahljahre, 1900, bussten die Konserva tiven ihre Mehrheit an Mandaten der all gemeinen Wählerklasse ein und erlitten eine gründliche Niederlage. 208 Mandate fielen der alliierten Demokratie (der Lin ken und der Soziakemokratie) zu. Da yon kamen aui unsere Genossen 50 Nan date in 25 Städten. Und nun sind es, wie gesagt, 155 Mandate in 50 Städten, die der Sozialdemokratie gehören.
$\underset{\text { England: Par }}{\times}$ Das Ergebnis der letzten Inmentswahten Wahlen bedeutet einen grossen Wendepunkt fur das politische Leben Englands durch die Erfolge der jungen Arbeiterparte: (vergl. den Artikel von James Ramsay MacDonald Die Wahlen und die Arbeiterklasse th Enghand, pag. 105 ti .) (iewahlt wur den 29 Arbeitervertreter. das heisst vom I. K. C. aufgestelle Kandidaten. Diese Fraktion wird im Parlament eine konsequente Arbeiterpolitik vertreten, sie wird unabhangig sein von den beiden alten Parteien. Das ist das Bedeutsame.

Unter den Gewählten sind 14 Mitglieder der I. L. P., und der Einfluss dieser So,ialisten auf die übrigen Abgeordneten durfte das Seinige dazu beitragen, auch diese zu festen sozialistischen Anschauungen zu bringen. Jedenfalls ist mit der bisherigen Politik der englischen Arbeiterschaft, die durch die Unterstïtzung bald der einen, bald der anderen der bürgerlichen Parteien einige Vorteile für wh \%u erringen trachtete, endgültig gebrochen. Zam Führer hat die neue Partei den Genossen Keir Hardie gewählt. $\times$
Roter Sonntag in vielen ländern haben die Proletarier den 2I. Jamuar, den Jahrestag des Petersburger Blutsonntags, gefeiert; in manchen, so in Holland und Italien, verbanden sie damit Wahlrechtsforderangen. Der Parteivorstand der hollandischen Sozialdemokratie veröffentlichte ein Manifest. das von der Resperung die Finftihrung des allgemeinen Wahlrechts forderte. In der Schwei\% fanden in allen grösseren Städten Versammlungen statt. In Zürich nahmen an einem Demonstrationszuge etwa 5000 Pervonen teil; 50 Fahnen und Enbleme wurden im Zuge mitgetragen. Dic Italiener hatten eine besondere Versammlung anberaumt. In Basel beteiligten sich etwa 3500, in Bern 1200 Personen an der Demonstration, während in Latsanne der Gemeinderat den geplanten Demonstrabionszug verboten hatte. In Frankreich waren ausser in Paris atuch in allen grösseren Provinzstädten Manifestationeri anberaumt. So beteiligten sich in Saint-Jitienne uber 5000 Arbeiter an einem Umzuge; mehrere Versammlungen fanden stati. In Troyes sprachen die Genossen Guesde und Sembat. Weitere Versammlangen und Demonstrationsumxige werden gemeldet ans Cherbourg, Angers, Roubaix, Lyon und Lille. In ftalien waren die Demonstrationen besonders zahlreich. In Rom fand sie trotz des Verbots statt; eine Anzahl Berufe hatten beschlossen, miltags um I Uhr die Arbeit einzustellen. In Genua und Turin kam es pu klemen Zusammenstössen mit der Polizei, und es wurden da einige Verhaftungen vorgenommen. In den ubrigen Stadten simd die Demonstrationew ohne Zwischenfall verlatifen.

Dic Breshatuer Volksauacht gewann an dem einen Somntag ro3s netue Abonnenten: abmliche Erfolge waren atuch die
vorhergehenden Sonntage zu verzeichnen. so dass die Auflage des genannten Blatte: jetzt über 25000 beträgt. In Königsberg wurden in einer Woche 300 , in Hambarg 1000 netue Abonnenten gewonnen Ein neues schweizerisches Partciorgan erscheint wöchentlich zweimal in Freiburg unter dem Titel L'Aurora. Es ist das Organ der kantonaler sozialdemokratischen Partei und der freien Arbeiterorganisationen.
In Grosswardein (Ungarn) ist cine noue rozialistische Monatsrevue unter dem Namen A Jovo (Dic Zukunft) erschucnen. Die erste Nummer enthält Beitrage von Dr. Kegl, Herbert Stadler, Ji: Schwarz, Dr. Somenwirt und anch eine Ubersetzung von Bebels Akademiker und Sozialismus. In Athen ist die erste Nummer eines sozialistischen Tageblatte. Astrapi crschienen. Der Leeitartikel war unterzeichnet von cinem bekannten l'rofessor der Athener Universität. L'Aucnir Social, das wissenschaftliche Organ der belgischen Sozialdemokratie, hat mit der Dezembernummer seinen 10 . Jahrgang vollendet. Mit dem Januarheft ist es vergrössert und in seinem Inhalt wesentlich verbessert worden. Bisher war man wegen Mangel an Mitteln zum grössten Teil auf Cbersetzungen aus anderen Revuen angewiesen. In Zukunft soll die Yeitschrift eine monatliche Ubersicht tiber die politische, ökonomische und soriake Eantwickelung Belgiens bringen, insberondere sollen atuch die theoretischen and taktischen Streitfragen der belgiseten Partei erobtert werden. Als Mitarbeter sind die hervormgendsten Führer and Parlamentarier der sozialistischen latti Belgiens gewonnen.
$\times$
Kurze Chronik In der durch Max Schippels Mandatsniederlegung notwendig gewordenen Reichstagsuachwaht in Chemnitz siegte Genosse Noske im erven Wahlgang mit einer bedeutenden Major tat uber den bürgerlichen Gegenkanddaten. Gegen dic Hauptwahl won 1003 ist indessen atuch hier leider ein Ruck gang der somialdemokratischen Stimmen 7 verzeichnen. $\times$ Bei ciner Nachwahl. die kiirolich in N at al stattfand. hatten sich die beiden burgerlichen Parteien aul einen gemeinsamen Kandidaten geeinigt. Der Politische Arbeiterbund stelte diesem den Dr. Haggar gegenüber, der als Sozialist bekannt und in der politischen wie in der gewerkschaftichen Arbeterbewegung sehr tiatig ist. Der biirgerliche

Kandidat siegte zwar mit 1818 Stimmen uiber Dr. Haggar, der 1055 Stimmen erhielt; die Sozialisten in der Kapkolonic und in Natal sind aber uber dies Resultat hoch erfreut und betrachten es al, ein gutes Zeichen fär die kommenden "Wahlen.
hUGO POET2SCH

## Gewerkschaftsbewegung

Am 17. Jantar warde in Berlin cine Ausstellung von Erzcugnissen der Hansindustrie eriofnet. Diese Veranstaltung legt in drastischer Weise von dem Elend der Heimarbeiter. den gesundheitlichen und volkswirtschaftlichen Ge. fahren der Heimarbeit Zeugnis ab. Ihre Entstehung verdankt diese Ausstellung dem Heimarbeiterschutzkongres:. der vom 7. bis 9. Märy $190+$ im Berliner Gewerkschaftshams tagte. Damai- chon hatten einige, an der Bekampitung der Heimarbeit besonders stark interewlerte Gewerkschaften, cine allerdings beschränkte Atsstellung von 1 Leimarleitserreugnissen veranstaltet (vergl. Sozialistische Monatshefte, 1904. I. Bd., pag. 331), die auf die Kongressibe:ncher tiden Eindruck machte, und allgemein war der Wunsch, baldigst eine besser vorbereitete Ausstellung dieser Art z.n arrangieren. Wie die neue Ausstellung $7 n$ stande kam. und wats sia bieter, das finden die Leser in dem Artikel Wilhelm Schröders Gidnnken zur Hcimarbeitcrausstellung (pag. 221 fif.) atisititrlicher dargelegt. IS: ist gelungen, ein nahezu erschöpfendes Bild der Verhältnisse in der Hausindustrie zut geben. Besonders zahlreich sind die Klei-der- und Wäschekonfektion, dic Holzindustric, die Metallindustric, das Schuhmachergewerbe, die Portefeuiller, Buchbinder, Sattler, die Textilgewerbe mit hausindustriellen Erzeugnissen vertreten. Auch die Hirsch-Dunckerschen und christlichen Gewerkschaften, die sich bekanutlich an dem Heimarbeiterschutzkongress micht beteiligt hatten, haben diese Ausstellung erfreulicherweise, zum Teil recht stark, beschickt.
Die Ausstellung hat allgemein Aufsehen erregt. Die gesamte P'resse ist dadurch veranlasst worden, sich mit der Frage des gesetzlichen Schutzes der Heimarbenter zu beschäftigen, dic öffentliche lleinung ist für den Heimarbeiterschut\& mobil gemacht worden. Damit ist der Zweek der Ausstellung zunächst erreicht worden. Es wird nun Aufgabe der gewerkschaftlichen Organisationen sein, die in diese Ausstellung verhältnismässig grosse

Summen hineingenteckt balon. daiur, sorgen, dass diesc, emmal angeiacht, Interesse an der Beseitigung do- Fiem arbeiterelend, nicht erlischt. mind das. di. liesetzgebung endieh emmal dure greifende Dawnahmen zum Soloop br Ileimaribeiter ergreit.
F, wl gleich bei Arrangier:ang din . Au--teilung damit gerechnet worden, he abl :n emagen anderen Gro-sstadten is Reicho vorrufuhren. Bicher sind... Jresden. Frankiurt a. M. und Munc:atu: Ansrage aui Lberfuhrung der Autellang nath diesen it dien gevel. worden.
$\times$
Tabakarbeiter- In dun l'agn : $1 \cdot n=20.1$. kongress /mm 3!. Jannar iand $v$ Berlin ein Tabakarla... kongres statt. der Stellung abhm du de Tabakntersorlage darch de wieder ey mal de Tabakmdevice lecelroht w. Dh Kongres war at:a $5: 5$ (Orten mit 10, Delegerten beochacki. die won den ge radern trostlonen tribu-serhaltomen " wie ide jetza chom in der Tabakindust". vorherrschen. Werichteten. Die Reg'e rung hatte leoder eme Einhadung dhesem Kongress aingelehnt. Wit terDer Korgress witierte emstammg , ta langere Resolution. die dee C'monghe keit einer Erhohung der Tabaksteuer uni: der Finfuhrung einer Zigaretenteut. des atsiuhrlichen nachweist und de E : wartung alnsopricht. die Regiertang werhe de Gesetzenwonlagen guruckziehen. In -pektive der Reichatag werde se "Il" stimmig ablehnen.
 Ausschuss des Gisumforer bandes der ehristlichen Geacerksehaftert seinen Bericht uber die letzten $1^{10}$. Jahro. cine Publikation, die manche Einblache in das Organisationsgetriebe dieser (ic. werkschaftsrichtung gewährt. Hervorhebenswert ist vor allem dic Tatsache. dass unter dem Einfluss des Ausschussein den dem Gisamtierbasd angeschlossenen Verbanden sich eine merkliehe E:t hohung der Beitrage vollzogen hat. sio dass die Organisationen im Jahre 100 S. allein rund 2 Mill. M. Einnahmern verscichmen hatlenn und ant lanfenc. Jahre mut amahernd $\mathbf{3}$ Mill. M. l:m nahmen rechuen. gegenuber rum! 100000 im Jahre 1904. Dem Gisam: arorband hat sich im letzten Jahre der bayrische lisenbahnerverband angeschlossen. Wahrend der Gewerkverean
der Ziegler ausgetreten ist. Fitr die feat angestellten Beamten wurde ein Unter--titzungsfonds gebildet, zu dem diese selbst, wie auch die einzelnen Verbände als Arbeitgeber İeitrage $\%$ entrichten haben. Grosse Anstrengungen wurden -eiten- des Gesamturrbondes auf agitawrichem Gebicte gemacht. Die Mittelungen, das Publikationsorgan des Gesamtzerbandes, erscheinen seit i. Januar 1905 in grösserem Comfange als \%entralblatt. Ausserdem erscheint ein polni,ches Organ in emer Auflage von 3000 Exemplaren, frither 14tägig, seit 1. Januar yoob 8tagig, und cin italienisches Blatt. chenfall- in ciner Auflage von 3000 Exemplaren. Dann aber ist, teilweise mit Unterstutzang der chrintlichen Zentralverbände, fur Bayern, Südwestdeutsehland. Lothringen. das Saarrevier und Oberechlesien je ein Gewerkschattssekrebariat errichtet worden, ferner ein italic-nische- Sekretariat far die italienisch prechenden christlichen Arbeiter, und rin weiteres Sekretariat filr Berlin soll im Laufe dieses Jahres errichtel werden. - Lle dee agitatorischen Anstrengungen nberstiegen bei weitem die finanziellen Krafte den Cesamtacrbandes; waren doch allein fur das Generalsekretariat, das Yentralblatt, dic Agitation und die Provinzialgewerkschaftssekretariate insgeaamt in der $1 / 2 / 2$ jährigen Berichtsperiode $33288,62 \mathrm{M}$. aufzubringen, während an ordentichen Beiträgen in dieser Zeit nur $31475,82 \mathrm{M}$. cingingen. Der Gesamtererband hat wich dadurch su helfen gewusst. dass er Ende Mary 1004 unter den Mitgliedern und Freunden der christ. lichen Gewerksobaften cine Sammbung ausschrich zweck Schaffung cines Agibationsiends. End die \%entromsmamen mod die Zentramacitangen haben in Verein mit den christlichen Gewerk--haftsagitatoren dam tiochtig gesammelt, so dass im Lanfe der letaten $11 / 2$ Jahre nicht weniger als 26 194,78 M. zusammenkamen. So konnte der Ausschuss des Gesamtzerobaides nicht nur seine Schulden beglechen. ar konnte atheh in allen Gegenden des Reiches Gewerkschaftsoekretanate errichten mal hatte"oneh eine Mehreimathme wom $20 \mathrm{~K}_{5} 8$, 19 M.
Aus den Berichten der Bezirkssekretare in noch hervormuheben, dass die christlichen (iewerkechafthagestellen sich allembalben bemult haben. atil dic Tages-, das heisst die Zentrumspresse, Einfluss au gewinnen, getreu der Losung, the der Essener christiche (iewerkschaftskongrese gegeben hat.

Zwischen den interkonicssionellen christlichen Gewerkschaften und den katholischen Gewerkschaftlern Berliner Richtung wird fortgesetat ein erbitterter Kampf geführt, wobei gegenscitige Verleumdungen und sogar Tătlichkeiten eine grosse Rolle spielen. Jede dieser Richtungen behauptet von sich, allein das alleinseligmachende Prinzip fiur die katholische Arbeiterschaft zu vertreten, jede dieser Richtungen versteht es atuch, die päpstliche Autorität für sich ins Feld $y, 1$ fülhen. Dabei kommt es oft genug zu den ergötzlichsten Zwischenfallen. So hat kiarolich erst die ColHische Volkszeitung cine Anseinandersetzung mit dem libchof Korum, cinem Anhänger der Berliner Richtung, darüber gehaln. welcher gewerkehaftlichen Richtung Papst Pius $X$. den Vorzug gebe. Bischof Korum war von Pius X. empfangen worden, und da über diesen Empfang nichts Näheres verlautete, sprach das Zentrumsblatt die Erwartung aus. der Papst habe sich entgegen dem Trierer Bischof für interkonfessionelle Gewerkschaften ausgesprochen. Darauf erliess der so interpellierte Bischof cine Erklärung des Inhalts, der Papst habe im Gegenteil die Berliner katholischen Gewerkschaftsbestrebungen durchaus gebilligt und die Berliner Fuhrer zur cifrigen Weiterarbeit in diesem Sinne ermahnt, und zwar in einer Weise, die gegen die Interkonfessionellen cimnehmen musste. Im Lager der interkonfessionellchristlichen Gewerkschaften war man über diese Erklärung naturgemäss wenig crbatu, und es machten sich da shon Stimmen bemerkbar, die die päpstliche Autorität in gewerkschaftlichen Fragen allen Ernstes in Zweifel zogen. Nun hat zwat der Osservatore Romato offizios erklärt. die papstlichen Anweisungen ant Bischof Kormm seien nur fur dessen Diözese berechnet. im ïbrigen sei der Papst den laterkonfessionellen und den katholischen Gewerkschaftlern in gleicher Licbe zugetan. Der ganze Vorfall hat aber wieder cinmal gezeigt, dass das christliche Gewerkschaftswesen der hohen Geistlichkeit stark wider den Strich geht.
$\underset{\text { Baterreich }}{\times}$
Die österreichische ${ }^{*}{ }^{\circ}-$ aucrkschaftskommission hat bereits ihren Rechenschaftshericht firr das Jahir tyos veröffentlicht. Damach haben die Gewerkschaften im letzten Jahre sich weit günstiger entwickelt, als in irgend einem friaheren

Jahre. Genate Feststellungen tiber die Mitgliederbewegung sind ja noch nicht moglich, doch kann jetzt schon gesagt werden, dass die Zentralverbände im Jahre 1905 um mehr als 60000 Mitglieder zugenommen haben. Nicht cine Zentralorganisation hat einen Rückgang erfahren, dagegen haben einzelne geradezu überraschende Fortschritte ar fahren. Beispielsweise errethten the Eisen- und Metallarbeiter 42000 (gegen $1904+22000$ ), die Bauarbeiter 30000 ( +13000 ), die Textilarbeiter 25000 ( + II 400), die Holzaribeiter 20000 $(+8000)$, die Papierarbeiter 12400 $(+5700)$. die Giesser $8000(+3500)$. dic Handelsgehilfen $7500(+4000)$, dic Schneider $5000(+200)$, die Backer $5000(+700)$ Mitglieder. Die grössten Fortschritte machten die Gewerkschaften in Wien und Niederösterreich. Auch der more Ausbau der Gewerkschaften ist gefirdert, ebenso die 7entralisierung der (iewerkschaften. Der Fortschritt der osterreichischen (jewerkschaften zeigt sich auch in ihrem Kassenwesen. Hat doch die Gezerksichaflskommission. m Jahre 1905 allein 16500 K . mehr an ordentlichen Einnahmen zu verzeichnen. als im Jahre vorher.
$\times \times$ Kurze Chronik Der I/afenarbeiter hat eine Auflage von 25000 Exemplaren erreicht, das st im letzten Jahre eme Zunahme um 300 , Exemplare. Die Brateraeitung hat gegenwartig eine Auflage von mehr als 28000 Exmplaren. Der Textilarbeiter hat eine Auflage von 75000 Exemplaren erreicht. und da zurzeit auch mehr denn 9000 Fxemplare der Gleichheit an die Mitglieder zur Verteilung gelangen, so bedenter diece Auflageziffer eine Zunabme de: Verbandes um rund 30000 Mitglieder im Jahre 1905. $\times$ Die Zahl der christ lichen Gewerkschaftskartelle betragt zurzeit 117 gegen 103 im September 1905. $\times$ In der Sch eiz wurden im letzten Jahre insgesam 353 Lohnkämpfe geführt. $>$ Nach den Feststellungen dev New Yorker Arbeitsamtes ist die Zahl der organisierten Arbeiter im Staate New York vom 1. April his 1. Olituber vorigen Jahtes Yon 374282 anf 382301 , al>o um 7010 gestiegen. X Im State Massachusetts gab es nach ciner Mitteilung des Arbeitsamtes zu Boston im Merbst 1005 1325 Arbeitervereine, gegen 1.40 im Jahre vorher, davon 8 Zentral-. 21 Distriktsvertände und 1 Statsperband. $\times 1 \mathrm{~m}$

Staat Jova bestanden Ende 1904688 Gewerkschaiten: 67I hiervon hatter zusammen 4 I 397 Mitglieder. $X$ In Westaustralien hat sich die Zahl der Gewerkschaften seit 1 yol mehr als ver roppelt, sie stieg von 34 auí 132 . Auch die Mitgliederzahl nalm zn, und zwar von 8920 im Janre rot auf uber 16000 im Jahre 1905.

## Genossenschaftsbewegung

Holyoake -
Am 22. Januar $1 \leq 1$ ani seinem Landsitz in Brighton, wohin er sich am . Whend eines arbeitsreichen febens 20 ruckgezogen hatte. der grosse. alte Man: des Genossenschoftsacsens. George Jacob Holyoake, im Alter von nahezu \&, Jahren gestorben. Mit ihm net das letate Bindeglied dahingegangen. das die jetzuge (ieneration son Genossenschaftern mut dem heroischen Zeitalter der Bewegung ierknupfte. der letzte lebendige Z.uge der Tage eines Robert Owen und der Pionider aon Rochadal: Der Name der letzteren war es, mit dem in Verbindung der Name Holyoakes einen gewissen Weltruf erlangte, namlich durch die von ihm so ungemein anschaulich und ags tatorisch wirksam geschriebene (ii sidhiche der redlichen Pionicre von Roch dale. Fur England war Holyoake nateirlich mehr, als der Verfasser dieneBuches: sener uberaus fruchtbaren Feder entstammen noch eine grosse Anzahl Schriften. (o) die Selbstbiographie Sirty yatars of on agitators life. ferner Robert Owen, the precursor of social progress. Lifi and last days of Robert Onem, SalfHilp ly the fiople und athserdem cme grossangelegte history of co-opration, an deren Xeubearbeitung und Ergazang bs- ani die juingste Zeit er noch in seinen 1etzen Tagen arbeitete. Br war auch tin ileissiger Mitarbeiter der genossenschaftichen Zeitschriften und endlich und wor allem der unermudliche Ag. tator und eifenthehe Vorkampfer der (iemosensehaiten. Er hat noch in man chen anderen Bewegungen cine Rolle ge apielt. so in der Chartieten- der Fres denker- der wratmolitachen Reformbe wegung. aber wie or selbet in emet let/en Conterredung venem alten Freunde und Kampfgenowen E. (). Cireming agte - keme sache hat thm sot ant Herzen gelegen, we dan Genonsenschafiwesen.
Im Jahre 1817 in Burmmgham als Sohn won Arbeitsleuten geboren, ham der treng puritameh arongene junge Hol:
oake im Alter von 22 Jahren in Beriihrung mit Robert Owen und gelangte unter dem Einfluss dieses Mannes zu der Uberzeugung, dass es zunächst wichliger sei, die Pflichten gegen die Mitmenschen, als die gegen Gott zu erfüllen. Auf dem Genossenschaftskongress in Manchester 1842 wurde er mit 16 s. wóchentlich $2 u m$ besoldeien Agitator der Genossenschaftssache gewählt, und es hat sich gezeigt, dass dies eine Wahl auf Lebenszeit war. Mit unvergleichlicher Rührigkeit hat sich Holyoake bis auf die letzte Zeit am öffentlichen Genossenachaftsleben beteiligt. Er war ständiger Gast aller Kongresse. Krine Frage von Wichtigkeit, zu der er nicht Stellung genommen hätte, eine scharf pointierte Stellung, die ihn oft in Gegensatz zu der Meinung der Majorität der Genossenschafter brachte. So kämpfte er zum Beispiel mit Hartnäckigkeit an der Seite einer kleinen Minderheit für die Gewinnbeteiligung der Arbeiter in Genossenschaften und tat in Bezug darauf noch einen seiner berühmt gewordenen Aussprüche, dass Kooperation ohne Gewinnbeteiligung Betrugs sei. Diese Eigenheiten des grossen alten Mannes beeinträchtigten aber nicht im mindesten die Liebe und Verehrung, die ihm von allen Genossenschafterntund atuch weit uber deren Kreise hinaus bezeigt wurde, und die sich anlässlich seines Todes jetzt in den grossartigsten Trauerkundgebungen, denen sich die ganze internationale Genossenschaftsbewegung angeschlossen hat, offenbarte. Einer jener Erlesenen, dic für immer cinen Platz in der Geschichte der Menschheit haben werden, ist mit Holyoake dahingegangen. Er gehörte zu den Glücklichen, die noch den Aufschwung und endlichen Sieg der Sache, die ihnen am meisten am Herzen lag, erieben durfte.
$\underset{\text { Unasatzatouer }}{\times}$ Einc unerwartet glückliche Wendung hat die Dresdener Umsatzsteuerangelegenheit genommen. Die Kreishauptmannschaft Dresden hat dem von den beiden städtischen Kollegien beschlossenen Steuerungetüme die als ganz sicher erwartete Cienchmigung versagt. In der Begründung wird ausgeführt, dass die Stcuer den Grundsätzen der Gerechtigkeit und Billigkeit widerspräche. Von cincr verhältnismässigen Heranzichung der Bürger zu den Gemeindelasten, wic sie die revidierte Städteordnung verlangt, könne nicht die

Rede sein, indem vor allem die Hohe des Umsatzes und nicht die des Uberschusses als massgebend erachtet werde. Auch müsse die Verwendung der Stetuer zur Entlastung der städtischen Steuerzahler bei den den minderbemittelten Volksschichten angehörenden Konsumvereinsmitgliedern das Gefühl sozialer Ungerechtigkeit und tiefe Erbitterung erzeugene. Die stadtischen Kollegien wollen nun gegen diese Entscheidung beim Ministerium Beschwerde einlegen, die aber um so weniger Aussicht auf Erfoig hat, als das Ministerium bereits vorher Einsicht in die Akten genommen hat, also die Entscheidung jedenfalls mit seinem Einverständnis getroffen ist.
Den Dresdener Konsumvereinen werden durch diesen Beschluss 190000 M . an Steuern erspart. Noch grösser ist der Wert ihres moralischen Triumphes. So ist also doch einmal auch aus Sachsen etwas Gutes gekommen!
$\underset{\substack{\text { Dessau: Arbei- } \\ \text { terdruckerei }}}{\times}$ Die Dessauer $\quad$ Produktivterdruckerei genossenschaft berichtet soeben über ihr am 3 r.
Dezember 1905 abgelaufenes erstes Betriebsjahr in einem netten, mit Illustrationen geschmückten Bändchen. Wir erblicken da das saubere Vordergebäude mit der Buchhandlung des Volksblattes für Anhalt, das im Hofe belegene Druckereigebäude, Maschinensaal, Setzerei, Packsaal, Buchbinderei und endlich das Redaktionszimmer des Volksblatles. alles licht, freundlich, zweckmässig. Das geschäftliche Ergebnis ist cin recht günstiges. Obgleich das Volksblatt, der Hauptabnehmer der Genossenschaft, für cine nur um $17 \%$ höhere Bezahlung $50 \%$ mehr Leistung erhielt, und trotz reichlicher Abschreibungen konnte doch cin Reingewinn von 2889 M. erzielt werden. Und zwar entstammt dieser Reingewinn Jediglich der Zeitungs: druckerei. Die Akzidenzdruckerei schliesst sogar mit einem Defizit von 609 M. ab. Die Verwaltung schlägt vor, 1799 M. dieses Gewinnes zur Verteilung einer 4 prozentigen Anteildividende $z, u$ verwenden, ferner $75^{\circ} \mathrm{M}$. dem Reserve- und 250 M . dem Spezialfonds zuzuschreiben. Der Gesamtumsatz der Genossenschaft belief sich auf 50909 M., die Zahl der Mitglieder am Jahresschlusse auf 1080, die der gezeichneten Anteile (à to M.) auf 5535 M . Fin glückliches Gedeihen scheint demnach gesichert.

Basel: Allgemeiner Konsumverein

Die von uns bereits früher (in diesem Bande, pag. 91) erwähnte Krise des grossen Sçweizer Konsumvereins hat mit einem vollen Siege des genossenschaftlichen Gedankens geendet. Das bis jetzt 14 tägig erscheinende Genossenschaftlichi Volksblatt wird, statt gekiundigt zu werden. von nun $a b$ in wöchentlicher Ausgabe für Basel herausgegeben werden. Das Uberraschendste an dieser überraschenden Wendung ist aber. dass dieser schwerwiegende Beschluss im Verwaltungsrat mit einer Mehrheit von io gegen 7 und im Genossenschaftsrat sogar mit einer solchen von 62 gegen 14 Stimmen gefasst wurde. Worauf dieser schroffe Meinungswechsel zurückzuführen ist, ist schwer zut entscheiden. Sicherlich nicht allein auf das Entgegenkommen des Verbandssekretariats hinsichtlich des Preises und der Ausgestaltung des Volksblattes. Wahrscheinlich ist es doch manchem der Genossenschaftsräte inzwischen klar geworden, auf welch gefährliches Spiel er sich eingelassen hatte. Nur der Präsident des Verwaltungsrates hielt unbeirrt an seiner friiheren Stellungnalime fest und bezeichnete sich seibst als einen ,Bürgerlichen, der will, dass die selbständigen Existenzen erhalten bleiben sollens, und der den freien Mann, den selbständig erwerbenden Bürger als das Bessere, das Schönere betrachtet. Dieses offene Bekennen seiner Meinung ehrt den Mann - nur begreift man nicht recht, wie man mit einer solchen Leiter einer Konsumgenossenschaft werden und bleiben kann.
Die Freunde der (iemossenschaftssache aber triumphieren. Ein schon lange von ihnen gehegter Wunsch ist in Erfillung gegangen, gerade in dem Augenblick, wo Sie auf absehbare Zeit hinaus auf seine Verwirklichung veryichten au müssen glaubten.
$X$ Krae Chronik Nach ciner 1 m Reichsarbcidsblatt veröffentlichten Statistik gab es am 31. Dezember wo4 in Deutschland $2530 \%$ eingetragene (ienossenschaiten. Darmater waren 15011 landwirtschaftliche oder gewerbliche Krectitvercine. 6210 landwirt schaftliche Genossenschaften anderer Art 3050 Konsum-, 617 IBat- und 368 gewerbliche Produktivgenossenschaften. $\times$ Die Zentraleinkaufsgesellschaft dewtscher Kolonialwarenhändler hatte im abgelaufenen Geschäftsjahre cinen Umsatz vorr 2192000 M. gegen 1440000 M. in dem
nur 9 Monate umfassenden ersten Geschäftsjahre. Dasist gerade keine glänzende Entwickelung. $\times$ Grossartig ist das letztjahrige Geschaftsergebnis der engl:schen C. :V.S. Der Umsatz ubertrai die erhofften 20 Mill. Lstrl. noch um em Erkleckliches, und belief sich auf 20759000 gegen 19809000 im Vorjahre. was aloo ener Zunahme von $4 \% \%$ entspricht. Die Produkionsabteilungen vergrosserten ihren U'msaty von 3202000 aui 3544000 , das heisst um $7 \% / 4$. $\times$ In Frankreich soll wheder einmal cine neue Grosseinkaufsorganisation gegrundet werden - dabei haben die vorhandenen (zirka 4 bis 5) schon nichts su tun. Die um die Bourse coopératia gruppierten sozialistischen Konsumvereine beschlossen am 27. Januar en Magazin de gros zu errichten, dessen Ertragnisue teils /ur Inangrifínahme der Eigenproduktion, teils zur Unterstutzung der sozialistischen Propoganda verwendet werden sollen. Damit ist auch hier wieder ein Trennungsmoment geschaffen, das die Krystallisierung aller französischen Konsumvereine un diesen weuen Mittelpunkt verhindern wird. $X$ Der Wiener Konsumverein l'oredorts hat im letzten Geschäftsjahr einen grossen Aufschwung genommen. Die Mitgliederzahl vermehrte sich ron 81.4 anf 12500 , der U'msaty stieg gegen das Vorjahr um 44 笑 und betrug 28.41178 K . Der Nettouberschusvon 150000 K . erlaubte die Auszahlung ciner Ruckvergitutug von $4 \%$. $\times$ Der verdiente. langjährige Direktor der schor tischen $C$. W. S., William Max:y ell. gedenkt sich nun definitiv ms Privatleben zuruckzuzichen. Zu seineu Ehren fand in Glasgow cine Abschiedsfeier statt, bei der ihm eine Ehrenspende von 500 Lstrl. und seiner Fratt ein schöner Fligel ïberreicht wurde.

## Literetur

 Ein ausserordenthch wert volles statistisciles Werk ist die gelegentich des tojahrigen Bestehens der Prehsstichen Yintralgenossenschaftskassi vom Geheim mat Dr. A. Fetersilie bearbeitete und nach threr Veroffentlichung im 24. Er ganzangshefte gur Zeitschrift des Kömiglich Preussischen Statīstischen Landesamtes auch im Sonderabdruck erschicnenen Schrift Dic Entavickilung der cinwetragenen Genossenschaften in Prewssen während des letzten Jahrsihnts. Der uns an der Hand gines gewaltigen. detaillierten 7irhlemmaterials. unterstitztdurch interessante graphische Tabellen, gegebene Aufschluss bezieht sich auf das unssere Wachstum der Genossenschaften im allgemeinen und der einzelnen Arten im besonderen hinsichtich Zahl und Mitgliederzahl, auf die Gruppierung der Genossenschaften nach der Haftpflichtart und dem Gegenstande des Unternchmens, ihrer Zugehörigkeit zu den verschiedenen Zentralgenossenschaften und den einzelnen Verbänden, auf die genossenschaftliche Bevölkerungsdichtigkeit und anderes mehr. Keine Mitteilungen dagegen bringt die Schrift über den eigentlichen Geschäftsbetrieb: Umsatz, Reingewinn, Zahl der Angestellten etc. $\times$ Ein von Simon Katzenstein gelegentlich der Heimarbeitausstellung gehaltener Vortrag Hausindustric und Genossenschaftswesen ist jetzt im Verlage des Genossenschaftspionicrs im Druck erschienen. Katzenstein hat mit grossem Fleiss die bisher noch spärlichen Anfänge genossenschaftlicher Eigenproduktion auf sonst der Heimindustrie verfallenen Gebieten in Deutschland zusammengetragen, um dann ein interessantes Bild der blühenden englischen Genossenschaftsproduktion zu entwerfen, die in einzelnen Industriezweigen schon fast zu einer vollständigen Verdrängung der heimindustriellen Betriebsweise gefiihrt haben. Das Schriftchen dïrfte sich vor allem zur Agitation für Genossenschaften in Gewerkschaftskreisen eignen. $\times$ Deutsche Konsumgenossenscliaften im neuen Zentralverband und dic Hamburger Grosseinkaufsgesellschaft betitelt sich cine Schrift von Hermann Ortloff /Leipzig, Jäh \& Schunke/, die der sallgemeinen Verständigunge dienen soll. Der Wille ist offenbar ein guter, doch kann man nicht sagen, dass es dem Verfasser gelungen ist, seinem Stoff ein wenig Interesse abzugewinnen oder ihn mit einem Fünkchen eigenen Geistes zu durchleuchten. gertrud david

## WISSENSCFAFT

## Sozialwissenschaften

Individuum Gegen den groben Unfug, und Gotellschait der mit den Begriffen Gesellschaft, Allgemeinheit, Individutum als mit allgemein gültigen, feststehenden Begriffen getrieben wird, zicht das Buch Dr. Berthold Thorsch' Der cinzalnc und dic Gesellschaft /Dresden, Reissner/ mit viclem Geist zu Felde. Finem ständigen

Wandlungsprozesse unterliegt eben das, was wir als individuell und gesellschaftlich bezeichnen. Das Individuum und die Gemeinschaft existieren überhaupt nicht. sAlles ist Individuum, alles ist Gemeinschafte, ruft einmal Thorsch mit grosser Lebhaftigkeit aus, $\mathbf{j}$ jedes Lebenselement kann als individuelles und als Gemeinschaftselement erscheinen, je nach der Reihe, in der man es betrachtet. So viele einzelne und Gemeinschaften nach so viclen Kriterien zugleich zu ergreifen. wie nur möglich, ist die Aufgabe . . Unausgesetzt ändert sich der Tonwert jedes Einzelelements im Konzerte Aller. Unendlich verwickelte Rechenexempel treten so an die Stelle des scheinbar einfachen, in dem Verhältnis des cinzelnen zur Mehrheit beschlossenen. $\varsigma$ Thorsch wertet wohl die Auffassung der menschlichen Gesellschaft als eines lebendigen Organismus als einen grossen Fortschritt, aber diese Auffassung offenbart dennoch nach seiner Ansicht eine klaffende Luicke, durch die sich leicht ein recht verhängnisvoller lrrtum einsclleichen kann. Mit der Vorstellung des Organismus verketten wir die Vorstellung eines fest in sich algeschlossenen Individuums. Die Gesellschaft zeigt aber in jedem Zeitpunkte eine solche strotzende Fülle ron Bildungen, Strukturen, odass wir im Vierständnis dieser Dinge nicht weiter kommen, wemn wir nicht untersuchen: was ist Individuum, was ist individuell? Sowie die Zurückverfolgung des tierisclen Organismus zurückführt zu primitiven Bildungen, welche dic Frage Was ist cin ticrisches Individuum? zu einer schwer beantwortbaren machen (Polypenstämme, Bazillen u. s. w.), so führt uns in anderem Sinne dic Untersuchung gesellschaftlicher Bildungen zu der Frage Wo beginnt dic individuelle Gestaltung menschlich-gesellschaftlichen Wesins? Der Soziologic fallt nun nach Dr. Thorsch die grosse Aufgabe zu, in der Entwickelungsgeschichte der Menschen. Völker, Staaten Typen verschiedener Struktur, verschiedenen Ablaufs, verschiedener Rhythmen in Kampf und Vereinigung aufradecken. Ihm scheint in dieser Hinsicht die grosse Lebensarbecit von Lamprecht und Breysig vorbildlich fïr die Soziologic und Kulturgeschichte \%u sein. Die Typen, die bisher im Anschluss an Comte für die soziale. Entwickelung aufgestellt wurden, verwirft er entschieden. Es genügt wahrlich nicht, dic Entwickelung in Perioden eines
kriegerischen，eincs politisch loser orga－ nisierten und cines individuellen gesell－ schaftlichen Zustandes zu zerlegen．Eine dic verschiedensten Individuationen er－ fassende Darstellung der historischen und kulturhistorischen Entwickelung sicht er erst im Keime bei Lamprecht und Breysig．die sich ja für die einzelnen Typen der Entwickelung ihre cigene Ter－ minologic schufen．
Das Emporsteigen iber eine soziale Ent－ wickelungsstufe hinaus lässt sich nicht kurz als eine Erweiterung oder Ver－ engung menschlicher Freiheit bezeichnen． Gierade die Unterdrickung．die Knecht－ schaft einer Klasse sann nach Thorsch cin sozialer，ein kulturhistorischer Fort－ uchritt scin．Mit dieser Ansicht findet sich Thorsch in vollem Einklang mit den Begründern des historischen Materialis－ mus．Welche gewaltige kulturelle Be－ deutung legt zum Beispiel Friedrich Engels in scinem ．Inti－Dithring der Ein－ führung der Sklaverei bei！Thorsch weist auf dic Proletarisicrung grosser Revölkerungsteile hin，die an dias Auf－ kommen des fabrikmaissigen Grossbe－ triches gekniipft war．Aber der Kapi－ ualismus schuf mit diesen Proletariern yugleich freien Spielraum für neue，sich ：unf der Erde tummelade Menschen．Es u urden．sagt or geistroll．pgewisser－ massen im Haushalte der Natur unter－ menschliche organische und anorganische Flemente in menschliche verwandeltc． Das Buch Dr．Thorsch strebt iiberall auf die Erfassung der historischen Eigen－ art der Gesellschaft．der sozialen Be－ richungen，der sozialen Klassen．Gruppen and Individuen hin．IE：sucht unsere Anschanungen ubber das Wesen der Ge－ cellschaft und ihrer Entwickelung von metaphysischen Elementen zu befreien． $\times$
$\underset{\substack{\text { Nationatäko－Der tote Mlars weekt duch } \\ \text { nomien }}}{\times}$ 20ch wenigstens l．eben in der buirgerlichen Natio－ nalokonomuc，in der sehon so vieles tot w．Mit skem sehier unerschupflichen Thema des Marxismus besehaftigt sich auch die jüngs：erschienene Schrift Dr． Heinrich Mannstadts Dic kapi－ talistische ．Inacendung der Maschi－ neriv．Jena，Gitustav lischer／．Sic po－ lemisiert in wesentlichen gegen die Maraschen Grundideen über den Ein－ fluss der Maschinenabwendung auf die Lige der arbeitenden Klassen．Die An－ wendung der Maschinen erspart nach Mannstidt eine dem Lohne der entlasse－ nen Arbeiter gleichkommende Summe
an Prorlakiom＊kioten．sDa ガッ Summe atei irgend eme Weise oll：lit－ －ehaiftigung von Arbeit－kraiten deente－ idhrt er fort．smu－s irgendwir dic N．ct irage nach thmen tergen．Die ficto．．．． hit der Ariseiter kann niemals au－I＇r duktion－serbesserungen．die cine Er－ riag an ．Trbentikaften wema．．． Schaderi crleiden．© trats ani data 1 ． beitemarkt nur cine Vierscheloung an． In diever Form stellet．sich dic ．It：． iuhrungen Mannstadts al，blowe taine． wiewene behauptungen dar Dr．M．：n＂． riddt musite gerade／eagen．atur wice： Weice dic ersparte siamme fur ：
 det verde．Mit so allgemeinen $\mathrm{Ni}^{\circ}$ ． dungen．wie．dass irgendwo die Nachi 12 nach Irbeitskräften ani Grund der dं•re！ die ．Irbeiterentlassung ersparten Su： 1 m． entitehen musie，rechtfertigt man dur atts nicht die Kompensationsthe：： Mannstade verweilt damn langere／ev－ bei dem heftigen Meinungsstreit．Jer uber die Auslegung der Marxsch． Theorie uber die Reservearmee au－s． brochen ist．Aus den Ausserungen－ theoretisch geschulter Nationalökonotieni wie Conrad Schmidt．Sombart und anle ren，tiber diese Theorie，gewannt maǹ in der 「at die l＇berzeugung．dasi die M．． whe Lehre von der Reservearmee eme． theoretischen sorgfaltigen Nachpruitum bedari．Völlig verfehlt ist die Polomh Mannstadte gegen die sozialistische I＇r．＂ duktionsform．Bei ciner sozialistischer Struktur der Wirtschaft werden Ernt， whwankungen ganz anders wirken，．I－ Inci einer kapitalistischen Wirtschaftolet firssung．Der Sozialismus sch＇s．．．： ierner mein．wie Mannstadt annimm eine vollotandige lussehaltung des Kinn kurremprinzip：und des Belohnturs wotem；cin．
 Leben，arecht．In der gerade cin Sta （iegenwartsgeseluchte in derh kraftere Schweisarbeit gehammert＂ird．binc：． tatul alls einer langet verganeome＂ Welt liegt meint athf deven ducin Werner Sombart $\rightarrow$ cimmal $\quad$（
 Drama der Zent heftig germotelter uns！ geschuttelter Professor．Er ist Profo．．．． wie es cimmal Friedreh Albert Lanng atuch war．Aus semer geistvollen Flus schrift Sosiahsmus und sosiahe bicersuns hat er jetet in der 5 ．Iuflage Jen．t

Gustav Fischer/ ein veritables wissenschaftliches Werk gemacht. Mit dem Umiange der Arbeit wuchs ihr innerer Geinalt. Schr zutreffend scheint mir bei Sombart die Charakteristik des sogenamoten utopistischen Sozialismus als dic Epoche des rationalen Sozialismus on sein. In die Kniee sanken dic sogenamten wtopistischen Sowialisten vor der Guitun Vernunft, denn sie öffnete erst dic Augen den in die Irre gehenden Menschen. Diese erkennen nun die mnere Wahrheit und Gerechtigkeit des neu entdeckten sozialen Idealzustandes: freudig an, und mit der siegenden theoretischen Vernunft bricht das Reich der praktischen Vernunft an. Die weltbewegende Frage der sozialen Umgestalrung des Kapitalismus schrumpfte in den Kopfen der Uitopisten 24 ciner simplen Erkenntnisfrage zunammen. Die schopierischen Gewalten. die sich in dem bunten, szenenreichen Wechsel des l.ebens auswirken, blieien den Utopisten verschleiert. Diese gestatenden Elemente in ihrer ganzen Bedeutung erfasst tu haben, ist nach Sombart die weltgeschichtliche Tat von Marx. Ich finde. das Grosse und Bedeutendle in der Marxschen Lebensarbeit tritt gerade all: der Sumbartschen Schrift deshallb so lenchtend hervor, weil sie das. way sterblich an der Theorie von Marx int. seclenruhig in den Staub sinken liiss. Sombart erweist dem Gedächtnis de grossen Denkers damit einen ganz anderen Dienst, als die Marxisten, die mit dinnem Gedankenkitt die von der ehrlichen wissenschaftlichen Kritik Scherben zerschlagenen Marxschen Ideen wieder zusammenzufugen suchen. Diese werden wohl auth das spöttische I,icheln Sombarts iiber sie als enne grundabscheuliche Verböhnung des Sozialismus selbst buchen. Die Bedeutung der theoretischen Krisen in der Sozialdemokratie für den Lebensprozess dieser Bewegung schätzt Sombart im wesentlichen richtig cin. Er sicht, dass trotz der Verschiedenheit der Anschaunngsweise bei den Wissenschaftlern der Partei die soxialdemokratische Armee selber in ihrer strengen Geschlossenheit verharrt. Dic orialdemokratische I'raxis. die ihre Wurzeln ganz in die ökonomische und whiticche Wirklichkeit senkt, kï̈mmert lich wenig um die theoretischen Blüten, die weit rechts oder links von ihrem lebenswege spriessen. Die Taktik der heutigen Sozialdemokratic ist aber weniger, als wohl Sombart amzunchmen
scheint, das Werk von Karl Marx. Die neue Internationale, verwickelt in die heissen, wundenschlagenden Kämpfe des Tages, schuf erst die heutige Form der politischen und wirtschaftlichen Machteroberung des sozialistischen Proletariats. Sombart, der so tief in die Eigenart der einzelnen nationalen Typen der Arbeiterbewegung eingedrungen ist, vernimmt dennoch aus dem nationalen Sprachengewirr dieser Bewegung das Rauschen des gleichen proletarisch-sozialistischen Pfingstgeistes. Er zeichnet mit fester Hand scharf und klar die Grundziige der Politik des internationalen Proletariats.
Dic in dieser Zeitschrift (pag. 104) bereits erwähnte Artikelseric Die heutige Sosialdemokratie ist jetzt mit Nennung des Autors, Dr. Robert Brunhuber, und einigen Ergänzungen bei Gustav Fischer in Buchform erschienen. In der Programmpolitik der Sozialdemokratic erblickt Brunhuber die stärkste (iefährdung der Zukunft des Arbeiter: ler Mann, der sich da und dort zum Verständnis der sozialdemokratischen Klassempolitik hindurchrang, sieht den Sicy des Sozialismus in einem friedliclan Ausgleich der Gegensätze von A. beitgeber und Arbeitnchmer, in einer geset\%lichen. plammissigen und gründ. lichen Sozialreform, san der alle Parteien. vornehmlich atuch dic liberalen, teilnehmen kommen und müsens. Ein Abgrund iremmt dic theoretisch hochgehaltenen nationalökonomischen Ausführungen Prumhubers von seiner sich mitunter in den Niederungen des Scharfmachertum: bevegenden Polemik gegen die parteipolitischen Tendenzen der Sozialdemokratic. Die Sozialdemokratie als Partei ist nach ihm nicht eine Vertretung der Lohnarbeiterklasse, sondern ein bunter. \%usammengelaufener Heerhaufen vom verärgerten Beamten, demokratischen Sozialreformern, klassenlosen Ideologen. so zialen Revolutionären, blutigen Barrihadenkämpfern und Nihilisten.
Die gegen die Artikelserie Branhuleers gerichteten Aufsätze Eduard Bernsteins hat der riuhrige Münchener Parteiverlag Birk \& Co. gleichfalls in Buchform erscheinen lassen. Sie führen den Titel Dic beutige Sozialdemokratic in Theoric und Praris und verbreiten sich über die materialistische Geschichtsanffassung, über die Konzentrationstheoric und Verelendungstheoric. $\mathbf{u}$ ber die Wert- und Mehrwerttheoric, über dic Marxsche Krisenlehre und die Zusam-
menbruchstheorie. Mit besonderem Nachdruck unterstreicht Bernstein in dieser Schrift den proletarischen Klassencharakter der Sozialdemokratie. Träger einer radikalen Enteignungspolitik kann nur eine Partei sein. die sich auf die Klasse utityt, die aus ihren Lebensbedingungen heraus mit Notwendigkeit dem Interesse des ruhenden Besitzes und aller Besitzund Geburtsprivilegien das Recht der Arbeit als einziges legitimes Recht gegenüberstellt. Aus dieser Erkenntnis heraus ist die Sozialdemokratic Klassenpartei der Lohnarleiterschaft.
$\times$
Neuausgaben In der Sammlung Hauptwerke des Sosialismus und der Sozialpolitik, herausgegeben von Professor Georg Adler. /Leipzig, Hirschfeld/ ist Das Eigentum von William Godwin erschienen. Das anarchistische Ideal, eine Gesellschaftsform ohne Regierung, spricht Godwin in dieser Schrift klar aus. Der Zeitpunkt, der der Herschaft des Zwange: und der Strafe ein Ende bereiten soll. steht nach Godwin im innigsten Zuvammenhang mit der Tatsache, dass dic Grundsätze der Gerechtigkeit und Billigkeit auch in Bezug auf das Eigentum zar Arwendung gelangt simd. Godwin ;ieht gegen das ausbeuterische Eigentum al Felde, laisst jedoch das Figentum. das iedem seine Unablaängigkeit gewährleistet, fortbestehen. Die gleiche Sammlung brachte einen Auszung des Werkes von Charles Hall Dic Dirkungen der Zivilisation heraus. Hall erhebt in seiner Schrift die Forderung: Kein Gieschöpf darf von dem Besitz eines Teile: der Erde abgesehnitten werden! Und deshalb legt er sich für cine Besitzergreifung des Grund und Bodens durch den Staat und far eine Vertcilung dieses Bodens unter alle Familien ein. Der arme Mann produziert nach Hall durch seine Arbeit fast alles, was der Reiche isst, trinkt und anzicht. kur\% alles. was dieser hat oder geniesst. Vermittelst seines Reichtums gibt ein kleiner Teil des Volkes (iesetze olme Mitwirkung des Volkes, Gesetze, die aber das ganze Volk binden. Der Gesetzgebung haftet cin Klassencharakter an, die das Eigentum sichernden Gesetze ssind bei den meisten Nationen von der grössten Strenger.
$\times$ Kurce caronik In der Zeitschrift fiar Siasialwissenschaf! wird in cinem Aufsatz Dr. Alex


Maschinenwissenschait der :urstorbane Polytechniker als Begrinder und Haupt vertreter der Systematik der Maschinenlehre gefeiert. dea diese Lehre auf ein philosophisches Niveau erhot, und ihr die Anerkennung im deutsolen Geistesteben errang. $\times$ Die International Socialist Reviea, bringt eine beachtenswerte Studie uber die Arbeitswert theorie im Lichte der neucn wissenschaftlichen Kritik.

PAUL KA WPFFMEYER

## KUNST

Bildende Kunst
Unger Die Dezomberanssteliangen waren in Berlin reichhaltig. Naturalistisches und Phan tastusches fuhrten sie vor in bunter Folge. In den Sachen von Unger, die dieser Richtung angehoren. vermissten wir ein lebendiges Naturgefuhl: und wieder sind sie za klein gesehen. $z u$ hart and roh in der Farbe. um dekorativ wirken $\quad$ u können. In solcher Nähe ubte ein Bild von Zügel, der mit seiner allzureichlichen Verwendung von Preussisch Blau neben Einseitigkeiten der Auffassung sonst und in grösserer Anzahl vorgeführt. leich: ©rmüdet, eine willkommene Anregung durch die saftige Behandlung des Therkorpers. Denn Unger gehort in der Tat tu jenen. die cinen schädigenden Finfluss Böcklins erfahren haben. indern er Böcklin in der Wahl aussergewöhnlicher Motive, nicht aber in der Grindlichkeit des Naturstudiums folgte.
$\times \times$ Levter In dresern Munchener Kanstler lemen wir eiaen Portratisten kennen. der cme gewisse Begabung in nicht sympathischen Allïren allzulaut vorträgt. Er schreibt die Handschrift eines, der jahrelang als Karikaturist an Witzblătern aweiten Grades gewirkt haben könnte und so gewohnt ist. im Superlatic zu reden. Daher ist die Pose seiner menst grell aufgedonnerten Damen so heraus fordernd, wie seine Farbe schreiend: vor allem, wenn es stch um Schwarz. Grum. Rot handeil. Auf anderm wieder ist das Weiss so kalkig und mehlig. dase das Gegenstiandliche leblos wird. Dese Nachteile bemerkten wir weniger i:l eineta Damenbildnis, in dem das Weiss durch zu Gran gedämpftes Schwar\% in der Bluse und durch ein Lila im Hut sugleich belebt und beruhigt schien. Und auch in der Komposition wirkte dieses Portrat weniger autdringlich. zeigte
weniger tote Stellen, als die übrigen, in denen die Fleischparticen meist dieser Art waren, während das Porträt eines Herrn im Reitanzug allzu skrupellos a la Velasquez angefertigt war.
$\underset{\text { Br }}{X}$
Brandenburg Martin Brandenburg, Mitglied der Seacssion, gehört zu jenen jungen Kunstlern, die sich nicht mit der Wiedergabe von farbigen Natureindrücken besnügen und zur Ideenkunst fortschreiten möchten. Leider überzeugen seine Versuche wenig. Entweder ist dieser Umstand ein erncuter Beweis dafür. dass unsere Zeit keine Begabungen hervorbringt, die auf diesem Gebiet produktiv sein können, oder aber dafür, dass sich tatsächlich heute nur die schwächeren an derartiges wagen, wo doch nur technische Meisterschaft, ein durchaus persönlicher, ja monumentaler Ausdruck der Linic, kurzum das vollendete Beherrschen der Form, Anwartsclaft auf Erfolg hätte. So sind dic Kohlezeichnungen Danaiden und Erinnerung von Doréscher Theatralik und verhältnismässig weichlich in der Form und nicht cinfach genug in cier Komposition, während wir ihnen den herben und klar gliedernden Strich eines Rethel wïnschten. Aber diewe beiden Blätter gehören noch \%um Besten. Fade wird der Kunstler meist im Landschaftlichen und wenn die Farbe hinkutritt, weshalb die kraftose Bumtheit seinem Orpheus alle. Sclaturigkeit nimme; man glaubt in eine Theatermenagerie \%n schauen, so kläglich wimmern die Bestien deeser Unterwelt. Das umifangreiche Bild Das hohe J.icd, in dem versucht wurde, impressionistisch eine Secstimmung wieder\%ugelsen, ist nicht fein genug in der Beobachtang, um wahr in der Farbe und somi: lebendig in der Naturwirkung \%u sein; die Naturwahrheit ist in diesem Bilde, bei allem Streben, das Licht darzustellen, 1 ur cine scheinbare, was durch nichts deutlicher wird, als dass die die Sonne tragende Wolkenbank viel zat natie geriickt ist. Das Bijd Waldesstille, in dem das Echo als schwebende Gestalt in einem Baume hängy, entstand zweifelsolnne aus ciner schemen limpfindung, vermag aber diese micht entsprechend wiederaugelien : cinem Srhwind wate die, gelomatry


Begabungen dieser im Charakter ausgesprochenen Schule. Es ist cine ehrliche Kunst. die sich hier bietet. Wenn auch nicht besonders im Kolorit, da der Maler sich auf wenige Nuancen cines stumpfen Braun und Grün beschränkt, so reichen die Mittel doch aus, einen gut gewählteu Landschaftsausschnitt empfindungsvoll wiederzugeben. Wic die gebirgige Heimat des Künstiers und seinc Anlage en mit sich bringen, liebt er meist Fernblicke mit von Wald spärlich umsaumten Hügeln: das Motiv hilft also nach be: cinem, dessen stärkere Seite die Farbe nicht ist. Das schönste der 12 Bilder war wohl der Bauer mit pflügendem Ochscngespann. Und dic Grenze der Begabung des Künstlers zeigte sich nirgenddeutlicher, als in der Behandlung des Himmels, der auf allen Bildern nüchtern und unpersönlich wirkte, weil zu seiner Wiedergabe weder die graphische, noch die koloristische Fähigkeit Volkmanns ausreicht.
 erlebt das Auge stets eine wohltuende Steigerung der malerischen Genüsse; hat Panl Cassicrer sich nun selbst von den jüngeren Karlsruhern den entschieden isesten ausgesutcht, des:ren Iecinahe schischterne Art freilich in der Victoriastrasse recht ungewohmi wirkt. Manches in diesen Bildern lassi daratIf sehliessen. dass der Maler liinflisse von Thoma erfuhtr, doch nicht im ciblen Sinne, de:m or hat sich sejn Wesen, dem eine Weich lichacit niche alvusurechen ist, gewahrt. Was ihn von den tibrigen Karlsrubern und von Thoma tunterselocidet. ist. daw er dem Athmosphärischen mehr nachgeht: dadurch erscheinent die grosnes jokalen liarben, in denen or cin dinne(iriul bevorangt, crfriselit and beleht umd in den moiglichen Kraftelagen gexems cinander gemeilt. D:ine starkere bigenast besity Conk nicht, doch scheint er klay: mit dem Seinen \%u rechnen: us ist viri Bewusetscin in diesen Bildern und eme gewisse Kromposition des Beleachtungeffektes oder mindestens cine geschichie Durchfïlirung des cimmal gewailltern. meist \%asammengesetzten Momenter. So legt er cine nicht geringe Sorgialt atuf die Beobachtung des Himmels und seine Wolkenbildung, dic dann in Form und Farle nicht nur dem Ganzen entspricht, auch den Eindruck steigert. In Thoma erinnert er verhältnismaissig dort,
wo er die Zeichnung der Baume durch einen schwarzen Kontur zu heben sucht. In der Wahl des Motivs ist er geschickt und weniger rustikal, als die ubrigen Karlsruher; es ist etwas Stadtisches in ihm, und er neigt 7 um Parkbild. Vielleicht ist sogar etwas J'rofcssoralcs ihm eigen, und es \%eigt sich am klarsten in einigen sehr gewandten Holzschnitten und Radierungen des Künstlers.
$\underset{\text { Leistikew }}{ }$
Im grossen Oberlichtsaal hing Leistikow, nach Con\% wirkt er frisch und naturlich reicher, als dieser: ich aber beging die Unvorsichtigkeit. mich von den Farbenwundern van Goghs in den nächsten Saal reissen \%u lassen, und als ich Auruckkam, war es mir unmöglich, mein Auge wieder auf Leistikow einzustellen, um ihm gerecht tu werden. Und ich würde ihm ohne Frage unrecht tun, urteilte ich danach, wic or nach van Gogh auf mich wirkte. Im Bedürfnis nach bildmässiger Wirkung des Motiv: ist Leistikow dem Karlsruher verwandt, ja or neigt zur Silhouette. Doch bei aller gegen Conz auifallenden Gewandtheit und Uberlegenheit scheint Leistikows Handschrift nun doch nachgerade cinsausgeschriebene, so dass or selbst dazit verführt, unkiunstlerisch zu denken. indem er den Betrachter auf die Neuheil des Motivs lenkt und ihn durch dieses reizt; das ist für des Künstlers Kraft. dessen Entwickelung ja stets etwas von der Treibhauszucht eignete, nicht eben ein Vorzug. Ein wirklich produktiver Kopf im Sinne des modernen Kolorismus war Leistikow ja wohl nie, und seine im Grunde nicht umfangreiche Begabung unterscheidet sich von der ahnlicher Maler nur durch eine strafferc Schulung im Sinne des formalen Strebens nach Einfachheit. Es; sollte einen daher wirklich wundern, nahme ein guter Burger an diesen Landschaften, denen der revolutionare 7ag so vollstiandig fehlt, noch Anstoss. Aber vielleicht bin ich in diesem Augenblick für Leistikow schon verdorben, weil im Nebensaale der Hexenmeister van Gogh mit sciner Teufelszunge lockt und ich folgen muss. X

Die Wirkung Leistikows lag darin, dass der Kimstler den Farbenton einer Stimmung sicher traf, aber in einer nicht feinen Vereinfachung; sie ist cine Art malerischer Stenographic. Daher erleben wir den ganzen lintersehied, der sich
etwa zwischen der Maschinenschritit un' ciner durch Persónlichkeit geadelt. Handschrift auitur, nach Leistikow $: \cdot$ den Bildern des van Gogh. In de : Bildern besturmt uns eine Emfachhe:t. , 1 letzte, die sich denken lans, meht in des Dotizbuches, nicit die des Rezept.die Einfachheit der Ekstase. Dice P: der sind in trunkener Begeisterund w. malt. wie in cinem heiligen Torn da Dinge Herr m werden, dee man lar: blick den Kunstier erregten: waren nun die sich schneidenden Linien rי.aBahnviaduktes. die Zellen emes Ho-prs: $:$ oder einige mit Kindersinn eria... Schifflein am Strand. Die athers. wöhn'iche Wirkung beruht darm. di.n cin Mensch, der die ganze malenai:Kultur der Grossten seiner Zeit im Bian. hatte, wieder beginnt, mit den dus." eines Kindes 24 sehen: daher sind dieBilder so emment richtig, das hew- $\cdot$, den Valeurs, und zugleich so crow :n Eindruck durch das kindliche, das heroi rücksichtslose t'bersehen alles devem was im Augenblick nicht zur Sache on hört. Vielleicht. dass in der Tat in geistige Erkrankung des Kunitlers $1 \mathbf{1}$ 'u diesen Grad der linbekimmerthent 1 möglichen konnte; denn bei allen jenen die ihn mit mehr Absicht oder ath, 1 vermugen erzielen, wird er nicht erg.". durch jene eminente Tonsicherheit - : Koloristik. Die Kunst van Gogh, .it somit wirklich eine raffinierte und pi: mitive zugleich, gewissermasien die emeUrgenies. das gewaltige Impulse dichtet voll sonorer Klangschönheit der Strophe:: aber nicht immer grammatikalisch. lunfuhrlicher zu werden. bedarf es an diewer Stelle nieht, nachdem die leser den ${ }^{\prime \prime}$ diesem Bande der Sozialistisi hen . M . matshefte (pag. 145 ff. ) veroffenthehten Essay Meier-Graefes uber den Kunulet kennen.
$\times$
Hormane Wiollte man sesen dicer Kunst emen Fimwamil machen. so kennte er de: art sem, daw der Kinnstler ent wemb cinseitig in der Farienskala arbeite: sha gleiche stechende Grm, Ren und Viohn'. dic chemseh wirken und nicht dar, bGefühl individuahsiert. kehren wieder. .liegt im Prmziy des Kunstlers. der wh dem Farbenschema den Neoimpressiom, mus anschloss. Das verleiht im wetterent der Landschaft eln Iechloses. Stilleben haftes. Gany ausgeremhnet ist Iterman! denn auch m Stilleben; ein vollendeter Beherricher des Stoifes. Nit ungemem
sicherem Geschmack wählt er das Motiv und arrangiert die wenigen Kleinigkeiten, umreisst mit einem einzigen Pinselstrich den Kontur und scheint wie aus einem still glimmenden Funken das Feuer seiner Farben zu schlagen, so entzünden und steigen die isolierten einander. Es ist die dunkelblaue Klematis, die wie ein grosser Schmetterling über dem opalisierenden Tisch hinflattert, eins der schönsten Stücke. Reizend auch ist die Wahl des Motivs. da rote Päonien durchs Gitter drängen. Der Landschaft aber bekommt, wie gesagt, das Farbenprinzip Hermanns nicht: sie wirkt, sofern es sich nicht in der Hauptsache um Blumen in ihr handelt - also um ein vergrössertes Stilleben - sogar manchmal körperlos und $2 u$ eng im Rahmen. Der Stillebenmaler kann eben nicht aus seiner Haut. Seine Kunst hat etwas vom mechanischen Experiment, aber vom gelungenen, vollendet wirkenden. Das schadet nicht, solange sich's um Stoffe handelt, deren innere Beziehungen zu cinander und zum Menschen so geringe sind, dass sie eine derartige mechanische Lösung vertragen. So ist denn auf diesem engen Gebiet Hermann, als Feuerwerker des Geschmacks, ein Meister, und wir wollen uns zufrieden geben.
Rilfefors Dem Salon Schulte glatbte ich im Herbst cine gute Note ansstellen 2 it können, wegen seines geschmackvoll dekorierten Böcklin-Saales; er ist wieder riickfällig geworden. Er hat eine schlimme Ausstellung von Marinebildern des Malers Stöwer veranstaltet, und den Saal so gehaiten, als handele es sich um einen wichtigen Gedenktag aus der preussischen Geschichte. Dahinter aber gclangte man $r u$ guten Bildern des schwedischen Tiermalers Liljefors. Schon ma tehem fiel es auf, dass es hente kaum gute Tiermaler gibt, aber nicht der Grund, der doch cin naheliegender ist, fiel diesen auf: das Tierbild als Malerci - nicht als Plastik - ist der heutigen Naturanschauung entgegen, denn es bedingt Eindringlichkeit und Durchführung, wïrde sich durch eine solche aber in Widerspruch zur landschaftlichen Umgeloung setzen. Das Tierbild steht, aisthetisch betrachtel, auf einer Höhe mit dem Stilleben, das heisst, es bedarf einer schärferen Kenntlichmachung des Gegenstandes, weil die seelischen Beziehungen zu gering sind, als dass auf diese Deutbichkeit verzichtet werden könnte. Die
alten Iolländer verstanden breit su malen, unterliessen dies aber im Stillleben und im Tierbild. Dies hat anch Liljefors als scharfer Tiercharakteristiker wohl empfunden, denn er behandelt die kleineren Tiere sehr eingehend und erlaubt sich nur bei den grösseren, den Adlern, einen breiten Strich. Aber er scheint die Dissonanz nicht empfunden zu haben, die dadurch zwischen Tier und Landschaft entstand. Der Naturalismus der Landschaft stört beinahe, und man hat die Empfindung, als müssten derartige Tierkompositionen aus dem Kopf gemalt werden, damit keine störenden Gegensätze entstehen. Denn in diesen Landschaften wirken dic Tiere mehr als Staffage, eine Folge der malerischen Naturanschauung. Soll das Tier in seinem Wesen erfasst und dargestellt werden, so muss ihm die ganze Umgebung untergeordnet werden; dies ist aber bei der modernen Landschaftsauffassung unmöglich, hier ordnet man das Tier der Landschaft unter. So verschwindet es naturgemäss auch bei Liljefors teils allzusehr, oder aber es wirkt, und gerade dort, wo es vollends untergeordnet war, wie ein Scherz, wemn man es plötzlich entdeckt; etwa, wie auf dem Theater ein lebendiges Huhn wirken würcle. Als Kolorist ist Liljefors ungleichwertig. Sympathisch sind eigentlich nur seine graubraunen Töne; das Griun liegt ihm nicht. Was die Tiere speziell betrifft, so scheinen die Vögel scine Stärke 2 a sein, sie sind sehr fein in der Bewegung und im Charakter erfasst. Die vorhin erwähnten Fehler der Verhältnisse sind allein in den Adlern vermieden, weil in diesen Bildern die Landschaft Nebensache ist und das Tier im Vordergrunde der Darstellung steht, während der im Waldesdickicht auf ein Eichhorn stossende Habicht diesen Fehler derartig kompliziert, dass weder Tier, noch Landschaft zum Ausdruck kommt.

Der Kunstsalon von Gurlitt hatte einige gite ältere englische Maler ausgestellt und einige weniger gute neuere. Den Ruhme Gainsboroughs und Con stables ist nichts hinzuzufügen. Max weiss, dass diese beiden Künstler, vor allen aber der Landschafter Constable, der neueren europaiischen Kunst Pate stanci. In Gainsborough wirkt noch ein wenig das alte Holland nach, Constable ist der moderne Geist; man riecht den Wald und fühlt die Luft vor seinen Bitdern. Aus der engen Farbenskala des

Braun gent er heraus ins wirklich Farbige; wird atmosphärisch. Bei Gurlitt war Constable Gainsborough schon atis dem Grunde voran, weil dic ron ihm ausgestellten Sachen fuir ihn charakteristischer waren, als die jenes fur diesen. Constable kann man am deutlichsten in der Skizze erkennen, mit Gainsborough ist es noch umgekehrt; er spricht durch die grosse Silhouette herrlicher Baumgruppen, und wer, solche Bilder von hmm in London sah, wird iln stets lieben als einen feinen Geist der Kultur des XVIII. Jahrhunderts, de: die neue Zeit erst ahnte. Constable ist diese neue Zeit selbst. Nicht mehr sucht er das lauschige Dunkel des Waldes, tiber seinem Haupt jagt der Sturm und eilen die Wolken. So ist der Himmel auf seinen Werken das Lebendigste, or sah inn in all' den Formationen und Farben, die dic folgenden Geschlechter lieben and malen sollten. Der Zeitgenosse Morland ist weicher. geht der Natur nicht so scharf zu Leibe. aber ist ihr doch schon naiber, als die Vorgänger: in der Farbe ist er nicht so rein. Mäller und Old Crome gehen ahnliche Wege. Die Neuen, besonders Priestman und liast, sind weichlich, ihre Farbe scheint verblasen: Peppercorn ist in einem Sturmbild cin wenig formlos, und Wynford Dewkurst folgt mit geringem Können Monets Bahnen. Seinen auf Violett gestimmten allzu einseitigen Tönen fehlt es an Lebendigkeit und formender Kraft. $\times$
Kurze Chroalk Dic Herzogin von VillaHermermosa schenkte zwei Bilder des Velasquez dem Madrider Prado. $\times$ Die königliche Gemäldegalcrie zu Berlin hatte verschiedene Neuerwerbungen 2 tI verzeichnen: einen Murillo, Anbetung der Hirten, eine Landschaft des englischen Malers Richard Wilson, ein Selbstporträt des Reynolds. Die Skulpturenabteilung erhielt gleichfalls eine Bereicherung durch eine bemalte Holzstatuette Heiliger Georg, eine süddeutsche Arbeit aus dem Anfang des XV. Jahrhunderts. und durch cine Portallünette aus glasiertem Ton des Luca della Robbia um 1450. Die Münzkabinette und die igyptische Abteilung erhielten auch cinen Zuwachs. Literatur

Im Verlage von Fischer \& Franke in Düsseldorf erschien zum wohlfeilen Preise yon 6 M. das reichillustrierte Jahrbuch dor bildenden Kunst, das in ge-
ilegenen Iufsatzen an der Hand der Illutrationen den Kunstireund uber d. reiche Produktion des abgelaufenen Jahres im Zusammenhange unterrichte: und noch vieles andere Wi,senswerte ent halt. $X$. Ius der Deutschen Kunst uri! Dekoration sei anti den .Itiiatz $h$ urs. lerische Maschmenarbeit aingew:ex: der cine aktuelle Frage behandelt und at der Hand vieler Reproduktonen :1,w! Riemerachmidschen Einruchan.pe Tätigkeit der Dresdener Werkstati," . lautert. $>$ Eingehender noch ist Rue"pe schmids Mobelkunst in dem gevehmack vollen Januarheft der be: Koch : scheinenden Innendekoratuon behandeli欠 Der Kunstacuri selbst macht eti:, Schwenkung: er liess sich uber dee wot: Meier-Gracfe angeregten Fragen eme: umfangreichen Aufsatz von Karl Schefï. ler schreiben. Manches darin ist aniecht liar. Aber dass der Kunstwart zu dem Resultat kommt. es sel mit dem Begrif deutscit in der Kunst hanfig Mivsiratich getrieben worden. und dass der moderne Deutsche das Wesen des Malertschen er-i cinmal begreifen misse, ist ein gute, Zeichen. Die Unterschaitzung emer guten Malerei und die Uberschàtzung irgend einer gespreizten Anekdote muss endlich aufhören, wobei wir freilich unseren Grossen ihren Ruhm unverkurzt lasen wollen.

RUDOLF KLEHM

## Dichtkunst

Erzalhlangen Wic sehr die jungstic Seelenforschung des xlemen Experimentes mude geworden ist, zeigen die letzten Veroffent lichungen der Berliner Psychologischen Gesellschaft, in denen Richard Baeruald nichts Geringeres unternimmt. als die psychologischen Faktoren des modernen Zeitgeistes auszunnessen. Er will nach weisen, dass in der künstlerischen Be tätigung die Gegenwart das koloristisch melodische Element bevorzuge, das hessu. dass die Färbung der Kunstinhalte, ihr Abschattieren in Bezug auf die Welt der Gedanken und Empfisdungen überwiege im Vergleich zum zeichnerisch-rhyth mischen Geistesweben und Genstes: empiangen der Goetheschen Epoche. l,cider hann an dieser Stelle nicht das mannigfach Kluge, auch Irrtumbliche und willkirlich Gedeutete der Abhandlung dargelegt werden, die als einen wirkhehen 7ug des modernen Seelenbildes dessen ungeheuren. mosaikbunten Farbenreichtum behauptet. Wenn es fruher gelang. die Skizze eines Zeitgeistes in schnur-
verader Einfachheit aufzuweisen, so muss der gerechte Betrachter des Gegenwärtisen cin ungewöhnlich biegsamer Jongleur in Stimmungen und Ideen sein.
Der Dichter nun. weit glücklicher, als der Rezensent. weil er nicht den Riesenumfang alles Erzeugten ausforschen muss, sondern bloss die kleine Welt der paar Menschen, die ihm ans Herz wuchsen, darf mit dilettantischer Ungerechtigkeit enn Fünklein der Zeitsehnsucht als seinen Leitstern vergöttern. Ist er nur im stande. dem Kunstfreunde vorzugatikeln, alle Sonnenkraft strahle aus diesem Licht. dann hat er mit seinem Werk genug geran. Unter solchem Gesichtspunkt ist GustavFrenssens neuster Roman Hilligenlei /Berlin, Grote/ ein wirklich ausserordentliches Buch. Alle Parteien haben sich mit dem Sozialen, dem Ethiwhen der Erzählung auseinandergesetza und hieruber fast völlig den Roman vergessen. Frenssen aber ist ein Poet. der Besseres verdient. Auch nicht eine unter veinen Gestalten ist unglaubhaft oder erklügelt. Die Alten und die Jungen, die Spitzbuben und die kerzengrad Ehrlichen, sie alle gelingen ihm. Dabei ist es merkwïrdig za sehen, wie seine Kunstform im Grund alter Stil ist. Er erzählt mit jubelnden und klagenden $Z$ wischenrufen des Herzens, mit Ach und mit Hci. Er kennt keine Objektivität. Er sagt es rund, welchen Menschen or besonders herausstreichen will. Doch alle Uberschwenglichkeit wird lobenswert darch eine Sprache, die kein literarisch erworbenes Produkt ist, sondern frische Urbegaiuung. Nur manchmal, wenn er das Land der Heimat aufgibt und von seinen Helden drei in Berlin Bitternis erfahren laisst, wird er mehr predigend, als darstellend, melodramatisch und unsicher. Doch auf dem weiten Meer, wo die Phanlasic ausschweift, in den Watten seiner Nordsee, in den Städtchen mit den Giebelhäusern wohnt er einem Herren gleich. Alle Hilligenleier haben sich noch aus der Vergangenheit ein Stiick romantischen Temperamentes bewahrt, und so scheint es beinah gut, dass ihr Schicksal nicht immer auf der Spule des leicht begreiflichen Alltags entrollt.
Wird aber von kompliziertesten Kulturmenschen crähhlt, deren Nervengeschlinge in das geheimste Wirrwarr verlăuft, dann solite auch die Sprache der Geschichte nach martest abgetönten Worten and Sätzen suchen. Sonst steht der erlesene Inhalt in $\%$ heftigem Widerspruch mit der gewönlichen Technik. Daher kommt
es, dass kein Leser an Hedwig Dohms Schzoanenlicdern /Berlin, S. Fischer/, recht froh werden kann. Es ist staunenswert, wie feinhörig Hedwig Dohm Gemïtsvorgänge erlauscht, die nur einem ganz scharfen Ohr beredt sind. Die Unlust des Künstlers, dessen Schaffensfeuer erlischt, der zu tausend Reizmitteln greift, um Einbildung und Arbeitslust wieder anzufachen, ist solch subtiler Vorwurf. den ihr Stil nicht bewaltigt. Weiter schildert sie das seelische Dämmern einer Frau, deren Tod gewiss ist, und die am Leben nicht gerade ewiges Glück erfühlt, sondern die fremdartige Freude des Menschen. der mit verzichtender Gründlichkeit sehr viel Glück zerbröckeln sicht, an diesem Erscheinen die Notwendigkeit seines Hingehens erkennt und trotz aller philosophischen Gefasstheit um das Nahen der eigenen Nacht erzittert. Dann will Hedwig Dohm den Schleier abheben vom Innern eines Armen, der zu gross ward, um durch Träume befriedigt zu sein, zu winzig, damit er die Schätze seines Sinnens der Welt beschere. Dic ganze Daseinskultur des XX. Jahrhundert ist geistiges Eigentum der Verfasserin geworden. Dennoch blieb ihr Buch unmodern.
Zut bereitwilligem Beifall stimmt es, wenn cin ganzer Mensch kommt, ohne literarischen Hochmut, sondern aus hallender Gradheit sich etwas vom Herzen zu schreiben. Der amerikanische Präsident Theodore Roosevelt hat al Oberst im spanisch-amerikanischen Kriege dic rauhen Reiter angeführt, ein $\mathrm{Kal}^{\text {a }}$ vallerieregiment, das aus Cowboys, Indianern und einer bunten Schar der wildesten Existenzen bestand. Nicht erselhütternde Ereignisse haben die Braven durchlebt, aber der frische und stramme Ton ihres Anführers macht jede Seite der Geschichte - deren Ubersetzung bei Langen in München erschienen ist unterhaltend und spannend.
 kens war Leibesdiät ein besonderer Gegenstand der Oberlegung, vorziiglich bedeutsam jenen Minnern des Ethischen, die ihre erfundene Welt zusammenstimmen wollten mit der kargen wad unvollkommenen. Der Gymnosophisten Ikkos und Herodikkos geschicht bei Plato schon Erwälmung. Dic indische Bhagavad-Gitâ. die Sünge der Goticsoffenbarung, geben ein ausführliches System, wie der Yogi, der ans Studium der Weisheit Ge-
bumienc. seme Tage atszuitullen habe. wie er essen und ruhen soll, wie stehen und gehen: alles bis ins Schärfste erortert. Wilhelm von Humboldt wollte dettschem Geiste das indische Breviarium des höchsten Erdencins vermitteln. Den Zarathustra laisst Nietzsche delirieren vom sMagen, dem Vater der Tribsalc. \%at den jüngsten . Ipowtein solcher Dogatengehört der Wiener lecterAltenberg, den Aufutieg ynaeren Lehens alprodromos verkundend /Berlin. S. Fischer/. Es tut not. dic Kindhent schnellstens ausauroten. kiuge. mit den Fasern der Kultur cerstrickte Welikenner At werden. Und zu desem Zwecke halt er es für ratsam. den Vater der Trubsal vor jeder Melancholie all whutsen. In den simelancholieen des Magens. hegt unser Gebrest. Altenkerg mennt die Healung: viel Abfährmittel 7 or pielenden Verdaung: alle- Futter federleicht. Wer so vor leinevid Storung de- Kirperfriedens bewahri, eriahtri, wo ar das rechte Weib \%u finden hat: anch mim Bordell. wo die Schönheit liegt: im formenden Fleische nicht, sondern 1 min zeichnenden Skelett. Den Weisen wird kurzweilig gehandelt von den Schatzen, die sic geniessen diarfen tum lumprge paar Kreu\%er. yum Beispiel P'ulwarmer exquasiter Qualitat, Zahnpasta. in gleichem . Item hloss zu nennen mit dem Seraphischsten. Noch einer aus dem Capua der Geister "andelt in dem gleichen Lande, wo sich dic Secle dann erst zur freien Sonne rickt. wenn es lau und lieblich um ihre lecheshälle gestellt ist: der angenchme Dichter Richard Schaukal. Fur Altenberg ist warmes Baden ein Gottesiest. für Schaukal cine Andacht. An lauter kleinen Stationen des tiglichen Behabens. die sonst ein weniger sanft rührbarer Eirdenpilgrim unbeachtet lasst, weilt er zu smnencier Rast. Ihm steigen Schatten auf und Träume, die alle seiner Grossmutter geweiht sind /Stuttgart. Deutsihe Perlagsanstalt/. Sich so at wiegen in lirinnerungen, in Hofinungen, in seheltenden Befiarchtungen und tadeinder Vertrteilung der Gegenwart. ist fur den Selbstbeteiligten ein stilles Freuen und kostbarer Zeitvertreib. Wenn er die lierzenssachen aber druckt und bindet. dann muss sich jede Scite des Buches woll starker Innigkeit in ein fremdes. nur im Schein beteiligtes (iemut verschmelzen. Da Schaukal nun hastig selrieb, und offenbar nar wenig Saiten seines Gefühls ins tote Wort erklangen. katn er nicht oft bewegen. Wali

Whitman hampit gerade segen solche weichen. vom tausendjahrigen Moderduft der Zivilization verzarteiten Emprindler, und seine Wahrheit sagt: seh weder cines iuhlen mit der strengen. nackten und nicht verkunstelten Xatur. -o mu-se da- Ebangelium der neven Wielt sen I'rosaschrifitn. deutsch won O. E. l.esoing /Munchen. Piper/l.
$\times$
Kurze Chronil: Der werchring -iortl Kir. tiker Judwig Sper. del int. 75 Jaire alt 1 ta Wien geotorien. $\because$ Im 17. Februar waren so Jahre sett dem Tonde Hestrrich Heine verflosisen. In emem elt ammen Allirui. der in wenigen Worten Viele-sagt und nachdenklich macht. firs dert Alired Kerr ani. Geld on samnacla uad dein toten Dichter em , Denkmal des Trotze-s sa setaen. Wird in unnerm Deuthehlath em Det dafur celn. Kenn auch sumfreelet . . . mid doris -ichtbare? $\times$
$\times$
Literatur Der grosic Cilosedolog und Volkerpsycholog Steinthal war bekannthch wn regner Tenlnahme erfüllt auch fur dhe Fragen seiner Zeit, und cin Liberalismus. der den Nachlebenden als verstaubt er-- cheinen muss. leitete den Tagesschrift. steller. Atusame aus dieser Tatigkent i"bor Judev: und Judentum, hie und da erstreut. sammelt Gustav Karpeles jet/t in einem stattlichen Bande /Berhn, Poppelauer. - 'her Max Kretzer schrieb Julius Erich Kloss eine Monographic /Leipzig. Elischer; aus der leader wenig milernen ist. wax hochoort

## DIVERSA

## Bacher

Bobsche: Na- Dic Stellung Wilhelan turgeheimnis

Bulsche: in Kunst and Wissenschaft ist nummehr, fur dic Mitwelt wenigatens, whar um schrieben. dass ev der Kritik schwer fallt, newen Arbenten gegember elwas anderes III Iun. als, eventuelle Qualitatsumterchuede /t kiontaseren und immer mein den Row enter wunderbaren Vir
 Darntellang An gemewem. die Ueher a.d nicht zu unternhhonendes Moment ibr die growe Verehrune wis, the Rolsche ge niesst. Man emptindet bet fant allem. llas Besche uns gibs, dic Warme. dee ieder cigenen persendichen Erfahruns: inne wolmt, und freut sich dam, wie dieses Einzelerleben in die weite Altsen
welt projiziert wird, so dass es doch wieder wie ein vom Schöpfer völlig losgelöstes Kunstwerk uns entgegentritt und unser Geistesleben in ganz bestimmte Bahnen lenkt.
Das vor uns liegende, bei Diederichs in Jena erschicnene Buch lässt sich aber nicht nur so einfach als eine Fortsetzung , chon früher gegebener Gedanken und Bilder auffassen, sondern es erscheint wic ein Anfangsglied zu neuen Entwickelangen. Dic ersten Kapitel mit teilweise kustlichen Einzelheiten, mit der packenden Schilderung aussterbender Tiergeschlechter, mit den nachdenklichen Betrachtungen über die Mneme oder das Gedächtnis im Ei, schlagen vorerst nur leise mal der Ton an, der neu erscheint, dann aber wird er stärker und bestrickender und schwillt zu einem mächtigen, unvergesslichen Klange an. Bölsche ist in Rom, und in ciner cinsamen Frühlingsstunde auf dem Palatin drängt sich ihm alles zusammen, was er als Forscher erkannt, als Dichter geliebt und als Mensch erschnt hat, und er muss sich mit sich und allen Triebfedern seines heutigen Seins auseinandersetzen. Mit der Intensität des humanistisch gebildeten Deutschen empfindet er Rom, und mit der Klarheit des Naturwissenschaftlers seziert er das, was diese Stätte als Geschehen in sich zusammenfasst. Ihn erschüttert sdiese innere Wiederkehr der Dinge, die doch niemals auf den Todespunkt des vollkommenen Urstands zurückkehrte, sondern sich immer vertiefter, vergeistigter in eine höhere entrückt, lebendig erwiess. Als grösste Kulturmacht steigt vor ihm die Forschung atuf, dic immer sdas Höchste an Menschtum, an Selbstlosigkeit, Hingabe, Liebe und Toleranze war, was eine Epoche zu zeitigen vermochte. ,Keine Religion hat je cine soiche Forderung des selbstlosen Idealismus an alle ihre Jünger gestellt, wie die Wissenschaft. In ihr liegt auch dic endgültige Rettung. sDis Weltreiche und die Weltmeinungen mochten noch weiter wechseln an dieser Stätte. Dieses Paradies des Forschers, um das er seinen Bann, sein Tabu, wie eine feine Flammenlinic, cinen geistigen Feuerzauber gezogen, würden sic nic mehr fallen.s
Aber Rom gibt ja noch viel mehr, als diese cine Erkenntnis, es rüttelt an allem, was die Menschleit als Glauben aufund der Wissenschaft entgegengestellt hat, es zwingt uns, den Punkt zut suchen, wo für jeden einzelnen von uns der Herr-
gott und der Teufel liegt, und einc Würdigung der Bibel gerade an diese: Stelle gehört organisch in den Gedankengang hinein, wie die stolze herrliche Peterskuppel organisch zu Rom gehör: Bölsche spricht hoffnungsfroh von Tagen. die kommen werden, swo die beiden Forderungen der Rechtsachtung und de: helfenden Liebe uns Menschen so n: Fleisch und Blut iibergegangen sind, dasi wir gar nicht mehr anders handeln konnen. . . Der Geist des Rechts und der Liebe wird cimmal so eisern in det Menschheit sein. wie dicse feine Zickzackzeichnung auf der Schuppenhant des kleinen schwänzelnden Sauriers, dio jetzt jedes junge Eidechslein vom Ei an mit auf den Weg bekommt.s Dann führt or uns zut dem wundervollen Schluss, dass nicht die Kirche, die an das Endc aller Zeiten ein Weltgericht mit Belohnung und ewiger Verdammnis gesetzi, den christlichen Gedanken zu Ende gedacht, sondern Goethe: ,Der Sünder Faust wird in den Himmel aufgenommen, und es kommt niemand in dic Hölle, als der Teufel selbst, das abstrakte Böse. . . Indem ihr jeder konkrete Raub entzogen wird, löst sich streng genommen diese Abstraktion sogar selber auti. die äusserste Konsequenz dieser vollkommenen Lösung wäre radikale Vernichtuing des Bösen überhaupt, und damit die Erlösung des Teufels selbst.
Dem stillen Denker auf dem Palatin, dkil jedes Bröcklein verwitterten Kalk= ebenso gut, wie jedes Meisterwerk der Kunst, den die kleine grime Eidechse ebenso, wie der Jammer und das Ringen der Eintagsfliege, Mensch, in ungemessene Weiten der Entwickelungen leitet. wird aber in dieser Weihestunde klar, was die drei Grundphänomene dessen sind, was wir unter dem Begriff Natur verstehen: allumfassende Gesetzmässigkeit; bewegtes Wechselspiel zwischen Gut und Schlecht. Harmonie und Disharmonie; fortschreitender Sieg der Ordnung über das Chaos, des Guten äber das Schlechte in der Zeit.
Hat hier der Dichter oder der Philosoph gesprochen? Berufene mögen dazu Stellung nehmen. Für uns hat der Mensch, der auf der Höhe unserer Kultur steht. fïr all das Unbestimmte in uns, das sich für unser Geschlecht im weitesten Sinve als Rom zusammenschliesst, das erlösende Wort gefunden, gleichviel, ob wir es unbedingt oder nur als Wegweiser aufnehmen wollen. Und dafür sei ihm Dank!


[^0]:     Arbetterbewegung in den Jozalishoshen Monathaften, 1905, 1. Bul. pag. 527 it.

[^1]:    2) Vergl. meinen Artikel Die Trades-Unions und die Politik in den Sosialistischen Monatsheften, 2901, II. Bd., pag. 569 ff.
[^2]:    ) Vergl. meinen Artikel Sozialistische Praris in diesem Bande der Sozobistischen Munatshefte, pag. 20 ff .

[^3]:    ${ }^{2}$ ) Vergl. Alfred Blaschko: Hygiene der Prostitution und vencrischen Krankheiten (Handbuch der Hygienc, X. Bd.) /Jena 1900/, pag. 39.
    ${ }^{2}$ ) Vergl. Alfred Blaschiko: Die moderne Prostitution in der Neuen Zeit, 1891-1892, II. Bd., pag. 18.

[^4]:     'Berlin 1905 \%

[^5]:    ${ }^{\text {7) }}$ ) Vergl. H. B.: Nochmals die Frage des Dirnenkaufs in der Neuen Zrit, 1897-1898, II. Bd., pag. G3.
    7) Vergl. Fricdrich von Ifellwald: Die menschliche Familie Lecipzig 1889/, pag. 577.

[^6]:    
    

[^7]:    
    

[^8]:    Literatur Von Richard Cal. wers Wirtschafisjaltr 1904, den von uns öfter cr-

[^9]:    X
    Kurze Chronik Der Gemeinderat $\neq 11$ Metz stellte 12000 M. zur Verfügung, mit denen im Schlachthause eine Anstalt fïr Her-

