

## 4. Greft / 23. Fibruar 4911

## KARL LEUTHNER - DIE REBELLION DER INTELLERTUELLEN

IIN den neunziger Jahren, da die nationalökonomischen Seminare ihre eifrigsten Züglinge hatten, da jedermann als ein zurückgebliebener, dem Traditionalismus rettungslos verfallener Philister galt, dem das Individuum mehr war als ein aliquoter Teil der grolen Summen, die, weil sie allein statistisch sich ergreifen ließen, die einzigen Träger geschichtlicher Kräfte sein sollten, da Persönlichkeit und Eigenart nur der Treffpunkt der Einwirkungen der sozialen Umwelt zu sein schienen: in dieser Zeit einer jugendlich flegelhaften Wissenschaftlichkeit, die in Geschichte und Soziologie wie der oberflächliche Materialismus bei der Lösung der Weltrătsel keine Schranken, kein Ignoramus, keine dem Zauberschlüssel der Ziffer unerschließbaren Gegebenheiten kannte, entstand in Deutschland, aus diesen und hundert anderen Quellen gespeist, die Opposition des Geistes. Sie entstand mit der Paradoxie alles Lebenden als ein intellektueller Aufruhr aus dem Glauben an die Allwirksamkeit sozialer Bestimmungen und wurde eine gewaltige Einheit der Negation aus dem Zusammenflammen vieler kleiner Revolten auf allen Gebieten des Geistigen. Sie wuchs und erhob sich zur umwandelbaren Macht des Denkens und Empfindens, bis in der öffentlichen Meinung ihre Stimme alle anderen Stimmen übertönte und sogar den Rufen des Geguers die Tonfarbe der Unzufriedenheit, der Unruhe, der Verneinung gab. Wer jetzt von der Geistes- und Gemütshaltung des deutschen Volkes redet, nimmt unwillkürlich von ihr die Maße und Werte.

Sie ist die groBe Tatsache des deutschen Lebens, seit sie eine vorwiegend politische Whendung genommen hat, erkennbar auch den Schwachsichtigen. Und für die Erkenntnis ihrer Existenz ist es in Grunde gleichgültig, ob man mit dem Chor der Malkontenten Deutschland als Abgrund und Miststätte der Reaktion, des rohen Ungeschmacks, des ethischen Materialismus der Reichen und Mächtigen und sein Volk als eine Sklavenherde, geweidet von Fürsten, Junkern und Polizeibuitteln ansieht, oder anerkennt, daß kein Staat Europas in den letzten 40 Jahren einen so machtvollen Aufschwung auf allen Gebieten des materiellen Lebens erfahren hat wie Deutschland, daB es auf allen Pfaden des

Geistigen führend oder mitstrebend unter den ersten vorangeht, sein Parlament zu den faktisch mächtigsten und arbeitsfähigsten gehört, und größere Teile seines Volkes als irgend sonstwo von einem empfindlichen Freiheitssinn, von einem gärenden Geist der Neuerung ergriffen sind. Große Tatsachen, die sich aus den Gemütsstimmungen und Gedankenrichtungen von Hundertausenden summieren, spotten jeder Bestreitung ihrer Begründung in Vernunft und Billigkeit, widerstreben wenigstens bei Mitlebenden jeder Erklärung, die mehr wäre als ein Rankengeflecht schwankender Phrasen und geben sich höchstens einer. schlichten, treu nachzeichnenden Beschreibung dar. Doch vielleicht ist auch das nur der wahnvolle Trost der Eitelkeit. Denn das Gegenwärtige, Miterlebte ist das proteusartig Veränderliche, ewig Gestalten Wandelnde, ist das, was an uns vorbei in die Vergangenheit fortstürzt, derweil wir in die Zukunft hineinjagen. Denn stets messen und pressen wir die Wahrnehmung nach dem .Maß unserer illusionären Hoffnungen, und wir erleben nur selten mehr und Echteres als die Possenspiele unseres Witzes.

Steht am Anfang der Erkemntnis das Erstaunen, so legt uns die Rebellion des Geistes der Rätsel gar viele auf, die uns zu staunendem Emporschauen zwingen. Eine stets nur exoterisch vorgetragene, gleichwohl in den Wertgefühlen der älteren Sozialdemokraten mächtig mitwirkende Lehre sieht die bürgerliche Welt unter dem Druck der emporsteigenden Klassenbewegung des Proletariats zu einer reaktionären oder wenigstens reaktiven Masse zusammengedrängt. Es gibt unzweifelhaft manche Gedankenreihen, die einen solchen Schluß tragen. Allein die Opposition der ästhetischen Empfindungen, ethischen Gefühle und abstrakten Freiheitsforderungen, dieses so luftige Gebilde, das, vom Hauch der Meinungen bewegt, nirgends in die Fundamente wirtschaftlicher Tatsachen eingesenkt zu sein scheint, hat in den letzten Jahren die Welt der Besitzenden in Deutschland mit klaffenden Rissen auseinandergetrieben. Und ein großer Teil der eigentlich Intellektuellen ist seit langem davon überzeugt, daß vor allen Dingen die klerikal-konservative Koalition niedergerungen werden müsse, was anders als mit Hilfe der Sozialdemokraten gar nicht vorgestellt werden kann,

Das Verhältnis dieser Bewegung des Radikalismus zur Sozialdemokratie ist indes ein ungemein widerspruchsvolles, in den wechselseitigen Berührungen und Abstoßungen schwer darzulegendes. Von den Beimengungen der sozialistischen Ideen, der sozialen Grundgefühle zeigt sich dic oppositionelle Strömung, wie sie in Literatur und Presse alle Parteigrenzen überwallt, in verwunderlichem Grad frei. Viele werden darin die Bestätigung des Satzes von der zunehmenden Schärfe der Klassengegensätze finden; sie wirke sich sogar im Kontrast zu den politischen Sympathieen aus und scheide die sich im Tageskampf freundlich Annähernden in ihren tiefsten Instinkten. Ich widerspreche nicht, denn jeder hat an der umgebenden Wirklichkeit das, was er in sie hinein interpretiert. Doch ist es angebracht auf Gegeninstanzen hinzuweisen. Keinem, der die letzten 20 Jahre als denkender Betrachter durchschritten hat, wird die Beobachtung entgangen scin, dal in den neunziger Jahren, was sich links von der bürgerlichen Linken ansiedelte, vorwiegend halber Sozialismus war. Heute ist der damals geborene Radikalismus zu Macht und Zahl gelangt und in vielen Dingen $2 u$ noch entschiedencrer Verneinung des Politisch-Bestehenden vorgedrungen; aber er ist, von Ausnahmen abgeschen, und selbst, wo ihn ein
lebhafteres sozialpolitisches Verständnis bewegt, rein bürgerlicher Geistesart. Diese Entwickelung bietet des Merkwürdigen genug nach ihrer inhaltlichen wie nach ihrer formalen Seite. Inhaltlich ist der Prozeß - was ich gar nicht frivol sondern sehr ernst meine - ein Parallelvorgang zu dem Fortschritt von der Boheme zum Snobtum. Von der Armeleutstimmung keine Spur, Gefühlssozialismus als Wort und Sache verschwunden; man hat sich verbürgerlicht. Doch liegt in dieser Verbürgerlichung wenig oder gar nichts von Vorstellungen des Klassengegensatzes. Diese sind, sobald man die Personen und den Schauplatz der unmittelbar in wirtschaftlichen Kampf Stehenden verläBt, bornierte Standesanschauungen und Standesvorurteile des Menschen, dem Besitzdünkel Persönlichkeitsgefühl ausmacht, Besitz als die einzige Rang abhebende Qualität am Menschen erscheint. Das bürgerliche Empfinden der Neuen ist von solchen Elementen keineswegs frei - schleppt doch auch der besser gestellte Arbeiter das Erbe des vieltausendjährigen Eigentumskults in stārkeren oder schwächeren Rückständen mit sich herum -, doch die regulierenden Vorstellungen und Gefühle sind durchaus andere.
Um es kurz zu sagen: Die moderne Bürgerlichkeit ist Gegenwartsfreude aus dem Xisthetischen ins Soziale übertragen. Dieses Ergebnis wird keinen überraschen, der sich gegenwärtig hält, welch großen Anteil an der Herausbildung des modernen Geistes literarischen und künstlerischen Strömungen zukommt, mit denen in gleicher Richtung die lebhaft erwachte Freude am technischen und wirtschaftlichen Fortschritt wirkt. Der Mensch von heute sieht eben in den Fabriken mehr noch die technischen Wunderwerke als die Ausbeutungsstätten. Selbst in den sozialistisch Denkenden verbirgt sich oft nur mühsam die Freude an den organisatorischen Leistungen des großen Kapitals. Allein unmittelbarer und ungehemmter breitet sich die bejahende Lebensstimmung über die äußeren Formen des geselligen und genießenden Daseins des Bürgertums. Der Kultus der Triebe, die Polemik gegen die überlieferte Moral einer dumpfen Gewohnheit, die lärmenden Imperative einer Kunstpropaganda, die das alltäglich Umgebende zur Schönheit und Gefälligkeit zu erheben gebieten und die Geste des anmutig Genießenden als höchsten Ausdruck des Mensehentums preisen, haben zusammen gewirkt eine der bewundernswürdigsten Umwertungen aller Werte hervorzubringen. Wenn das vollerfülte, allem Schönen verständinisvoll erschlossene, in dessen Besitz sich leicht und sicher bewegende Dasein zum Ideal erhoben wird, müssen die vorbildichen Typen dem genießenden Besitz, sie müssen schließlich dem entnommen werden, was sich die emporblickende Rotüre unter altem Adel vorstellt. Nicht Nietzsche allein trägt daran schuld, daß die Aubetung des Vornehmen, die Oberschätzung des als Kulfur umgetauften Gesellschaftsschliffs der Aristokratie einer Bewegung eigentümlich wird, die in der Bekämpfung der feudalen Rückstände und der junkerlichen Vormacht ihr politisches Existenzrecht findet.
Keine Ideenbewegung kann jedoch in Deutschland zu einer öfentlichen Macht werden, ohne sich innerlich mit der stärksten Bewegung im Volk, mit der Sozialdemokratic, auseinanderzusetzen, Wie auch diese ihre Stellung im Volksleben und die Rangordnung ihrer Ideale geändert hat, das ist ein Problem, das selbstständige Behandlung erfordert. Doch leuchtet ohte nähere Erörterung ein, daB die Arbeiterbewegung in dem Maß wie sie sich zu einer festgefugten Partei herausgestaltet, zu einer furchtbaren Macht zusammenballt, die Gefühle
des sozialen Mitleids vor dem Eindruck des Imponierenden zurückweichen läßt, das als Macht nur noch Machtbeziehungen duldet. Vollends entziehen sich dem Mitgefühl alle Vorgänge des proletarischen Lebens, die von der Organisation gewerkschaftlich-technisch oder politisch-technisch ergriffen werden, zumal die Technik eine Technik des Details wird. Tarifvereinbarungen und Wahlkreisagitation tragen kein Apostolat in sich, sie sind Dinge für den Fachverständigen und den Mittätigen. Das Geformte ist das Begrenzte. Die Idee, die in einer Massenorganisation ihren Körper gefunden hat, übt physische Massenanziehungen aus - nicht die Suggestionen in unbestimmte Weiten mit unbestimmten Graden und Umgrenzungen der Wirkung, die emporwachsenden, werbenden Gedankensystemen eigen sind -, sie hat Anhänger, Verbündete, Hilfstruppen, gelegentliche Allianzen und Ententen. Die Sympathie der guten Menschen wird für sie ein Ding von geringem Belang. Indem die Rebellion der Intellektuellen in eine Zeit fiel, da die Sozialdemokratic rasch zur Ausbildung der größten Parteiarmee fortschritt, die Deutschland kennt, war sie von vornherein gedrängt eine bürgerliche Richtung zu nehmen.
Wenn ich bürgerlich sage, meine ich natürlich nicht bürgerliche Partei. Der Gedanke einer Neubildung des bürgerlichen Geistes aus dem historisch überlieferten Liberalismus wäre töricht. In Gegenteil, das völlig Neue, absichtsvoll Traditionswidrige war wenigstens anfänglich das auszeichnende Merkmal der Bewegung, die man vielleicht nicht einmal Bewegung im gemeinüblichen Sinn nennen sollte sondern etwa ein Zusammensein ästhetischer, ethischer, politischer und wirtschaftspolitischer Stimmungen, die ihre Einheit lediglich in gemeinsamen Objekten des Angriffs finden. Sie kündigte sich, wie die meisterr tieferen Erschütterungen des öffentlichen Geistes, durch eine literarische Revolution an. Der Materialismus, zunächst den sozialistischen Ideen zugeneigt. suchte schon dank seiner Åsthetik des Häßlichen und Charakteristischen die Nachtseiten des Lebens auf. Als Widerspruch gegen die süße Lieblichkeit der Epigonendichtung traf er zugleich die Zustände, die jene verklärt hatte. Und wie sich die Siegerfreude nach Sedan in die bourgeoise Selbstzufriedenheit der Piloty- und Baumbachzeit umgeformt hatte, so setzte der Naturalismus den Kampf fort, den der vorauseilende Geist des unzeitgenäßen Betrachters zu Anfang der siebziger Jahre eröffnet hatte; nur daß jetzt nicht mehr der Bildungsphilister sondern der Bourgeois den negativen Typus darstellt. Es begann der Umsturz der bürgerlichen Moral. Nietzsche war ihr großer Anklageredner. Die kleineren Klageanwälte der neunziger Jahre rollten den Prozeß von neuem auf, sie drängte schon ein literarisches Stoffbedürinis vorwiegend nach denr Erotischen. Denn wo hat sonst noch der Städter in seinen wohlversicherten Lebensumständen ein Gebiet der Abenteuer und der Schicksale als im Verhältnis zum Weib? Hier greift er den letzten Rest ursprünglichen Lebens. Man sucht stärkere Reize; wie fade war die Liebe der Butzenscheibenlyrik geworden. Aber man sucht mehr: Die Literatur will den neuen Menschen einführen, zunächst in den Roman, dann in das Leben: den Menschen Wagners, den Menschen Nietzsches, vor allem aber den Menschen der modernen Natur- und Gesellschaftswissenschaft. Sie macht Ernst mit dem Determinismus, straft mit Paralyse, segnet mit Fruchtbarkeit und läßt die gerechtesten Taten von der Liebe geschehen, die dem Standesamt ausweicht. Sie meint die Natur. abzuschreiben, die sie idolatriert.

Die wissenschaftlichen Exkurse der Liberalen haben meist einen komischen Beigeschmack. Ihre Gläubigkeit, die flüchtige Hypothesen zu ewigen Dogmen umhämmert, mutet meist scion nach to Jahren fast drollig an. Dennoch und obwohl beim Ubergang irs Leben die zweite, noch schlimmere Vergröberung notwendig geschieht, hat sich auf diesem Weg ein gewisser Ausgleich zwischen Wissenschaft und Leben vollzogen. Die Entthronung des SpieBers als Normalmenschen, die Milderung der sexuellen Heuchelei, die Lockerung des Familienjochs: alles wäre ohne die Heilslehre vom befreiten Eros so rasch nicht eingetreten. Das Leben und Fühlen der Menschen sättigt sich mit neuen Wahrnehmungen und Wertungen. Wer hätte noch Mitte der neunziger Jahre eine Erneuerung des bürgerlichen Denkens innerhalb bürgerlicher Voraussetzungen für möglich gehalten? Die Neuerer selbst nicht, die darum gelegentlich zärtliche Blicke nach dem Anarchisnus warfen. Aber das Unerhofite wurde Ereignis. Der Freiheitsbegriff, vom Liberalismus zum Gemeinplatz plattgetreten, durch die Parlamentskorruption kompromittiert, erweitert und verlebendigt sich durch Erfahrungen und Ideale des Kampfs gegen gesellschaftliche, asketischmoralische Gebundenheiten. Im Recht wird das Ideal der formalen Gleichheit durch das Verstehen sozialer und psychologischer Bedingungen des Verbrechens ersetzt. Der schemenhafte Begriff der Briiderlichkeit empfängt einen Hauch des Lebens von dem Respekt, den das kraftvoll ringende Proletariat jüngeren Betrachtern cinflößt. Man kann die Fragwürdigkeit der sozialkritischen, ge-schichts- und naturphilosophischen Dogmen, mit denen der oppositionelle Leitartikel und die Satire in allen ihren Formen hantieren, noch so deutich empfinden und sich an diesen ach so rasch alt gewordenen, Oberraschungen noch so gründlich ärgern: daß sie weite Schichten aus einer trübell Dumpfheit wachgeriittelt und viele Fesseln des Daseins gelöst haben, lehrt gleichwohl der Augenschein.

Nichts Politisches war in dieser Bewegung der Geister im Ursprung, allein die Wendung zum Politischen hat sich dennoch unwiderstehlich vollzogen. Dahin rechne ich noch nicht einmal die in Bildern und Satiren sich entladende Polemik gegen das persönliche Regiment. Hier fand fürs erste die Kühnheit der Karikatur, der Obermut der Jugendgenialität, die gewolle Entbundenheit der Boheme von allen Rücksichten ihr wirksamstes und verlockendstes Ziel. Doch bald verdichtet sich die Stimmung, aus der diese Angriffe entspringen; ohne ein dogmatischer, durch Parteilehren überlieferter Antimonarchismus zu sein, werden sie der stärkste Ausdruck der Respektlosigkeit, dieses eingeborenen Zugs der Großstädternatur, ihr ebenso eingeboren wie die Bereitheit zu schneller Bewunderung und zu schnellem Vergessen. Und damit ist zugleich an einem wichtigen Punkt angedeutet, wie sich die Revolte der Intellektuellen in eine Umstimmung weiter Schichten der städtischen Bevölkerung umsetzt. Die Irrfahrten und Mißerfoige des persönlichen Regiments, die Regierungsmiseren der nachbismarekschen Zeit, der lächerliche Widerspruch zwischen der Kleinheit der Träger und der Größe der ihnen vererbten Gewalt erschü̈ttern die Autoritat, die von den diplomatischen und militärischen Erfolgen geschaffen worden, und lenken den erwachten Geist der Kritik auf ein Feld unvergleichlicher Erfolge. Von der Regierung steigt die Kritik zur Verwaltung herab und findet dann an der Rechtsprechung einen Stoff, für den die polemischen Waffen in den Feldzügen gegen die überlieferte Moral geschärft waren. Die poli-
tische Polemik vom Standpunkt einer neuen Gesamtanschauung aus schafft dieser selbst raschen Eingang in breite Schichten. Aber nicht so äußerlich ist blo\& die Verbindung der Opposition des Intellektuellen mit dem städtisch-bürgerlichen Volksgefühl. Wir haben vorhin gesehen, durch welche innere Evolution die Bewegung der Geister nach bürgerlichen Zielen sich hinlenkt, genauer gesprochen: nach städtischen Lebenszielen. Die optimistische Bejahung des Gegenwärtigen geht auf das Gegenwärtige der städtischen Existenz. Kein Ton von schäferlich-sentimentalen Bußpredigten, mit denen die Aufklärung das in Unnatur versunkene Stadtleben strafte. Wie die Maler der Moderne die Farben- und Luftstimmungen der regengrauen, nebelfeuchten Großstadtstraße dem Reich des Schönen erobert haben, singen die Poeten der Moderne die Lebensgier der wütend arbeitenden, wütend genieBenden Großstadt. Die Pflege der Kleinkunst erbarmt sich auch der kleinen Soubretten des Variétés, all der weltlichen und halbweltlichen Tanzfreuden. Die Großstadt hat Bewußtsein seiner eigengewaltigen Existenz, hat Mut zu seinen Lastern und zu seinen Tugenden bekommen; ein gewaltiges Selbstgefühl drängt sich hervor, das an den Gedanken und Idealen der literarischen Bewegung, die der Großstadt entkeimt ist, die adäquate Geistesform findet.

Der neuerwachte städtische Geist, der in seinen weitesten Ausstrahlungen selbst das Proletariat trifft, ist das eigentlich Belebende und Treibende der neuartigen bürgerlichen Opposition. DieGroßstadt stellt als Massengebilde, trotz allerRangabsetzungen, die der Reichtum schafft, dennoch cine demokratische, demokratisch wertenḍe Gemeinschaft dar. Seine letzte Konsequenz ist die Republik, in der sich die selbstverwaltende Gemeinde spiegelt, die dem Ehrgeiz und der Massenlenkung das weiteste Feld bietet; sein Kompromiß das parlamentarische System. Es ist sehr bedingt wahr, wenn man sagt, das Bürgertum sei sich endlich seiner innern Kraft bewubt geworden und wolle die junkerliche Vormundschaft abstreifen. Gerade das Bürgertum in seinem höchsten und schärfsten Ausdruck, das Gro@kapital, regiert in Deutschland längst, übt Macht weit über die Junker hinaus, sitzt $\mathbf{z u}$ Gast an der Tafel des Kaisers und hat mit den feudalen Gewalten eine Interessengemeinschaft gebildet, die cine Herausbildung eines Optimatentums als Folge erwarten läßt. Dagegen haben diejenigen, die heute alle Angriffskraft gegen die Junker sammeln wollen, gerade mit der höhnenden Kritik des Bourgeois begonnen, und wie verbürgerlicht sie sein mögen, diese Jungen, der Fabrikdespotismus ist auch heute nirgends ihr Ideal. Geistige und materielle Interessen des städtischen Lebens lassen in ihnen die Kontraststimmung gegen das Junkertum aufstehen. Die wissenschaftlich gefärbte Weltanschauung des Städters empört sich ebenso gegen einen in mittelalterlichem Dogmenglauben gebundenen , verfolgungssüchtigen Katholizismus, wie sic, obwohl religiös meist nahezu indifferent, dem Modernismus und der protestantischen Linken sich zugeneigt zeigt. Das städtische Selbstbewußtsein revoltiert gegen das politische Ubergewicht des Landes, gegen die Fortdauer herkömmlich, wemn auch nicht gesetzlich festgelegter Abhängigkeitsverhältnisse auf dem Land. Die Ideologie des Stadtmenschen, emporgediehen an den Erfolgen der Wissenschaft und Technik, an dem berauschenden Wachstum der Städte, opfert an neuen Altären und setzt einen neuen Nationalstolz gegen den kriegerisch-staatlichen, den das Jahr 1870 zurückgelassen hat, und als dessen bevoraugter Erbe sich das Offizierkorps gebärdet.

Aus so tiefen Quellen des sozialen und geistigen Lebens entspringt dieses Neue und hat im Bereich der politischen Praxis doch den Anschluß an das vorgefundene Alte, an den Liberalismus und seine fadenscheinige formale Demokratie, suchen müssen. Zu selbständiger Parteigründung fehlte zwischen den bestehenden Organisationen der Raum, fehlten vielleicht auch die Menschen des agitatorischen Genies. Die geistige Durchsäuerung von oben her ist gleichfalls lange nicht gelungen. Zwar hat die intellektuelle Revolte weit über den Kreis des Liberalismus links auf die Sozialdemokratie, rechts auf die alldeutschen Gruppen und die Form ihrer Polemik gewirkt; sogar Konservative und Zentrum konnten sich ihren Einflüssen nicht vollständig entziehen. Doch das äußere Gerüst und die typische Art des deutschen Liberalismus beharrte gleichwohl fort.
Ja, das Neue, das sich da offenbart, ist sichtlich vielfach nur eine Renaissance älterer und altester Denkformen. Es ist zumal dem Beobachter, der von außen her zusieht, oft schier unbegreiflich, wie cine Bewegung, die aus der Kritik geboren wurde, im Politischen dem dumpfsten Köhlerglauben verfallen kann: alles und jedes von der Form zu erwarten. Zur Erklärung dari man herbeiziehen, daß dic Literatur in ihrer technischen Verfeinerung und künstlerisch anschaulichen Vertiefung sozusagen spezialisiert und von allgemeiner Bildung oft in erstaunlichem Grad losgelöst ist. Aber das wïrde schließlich nur verständlich machen, warum namhafte Romandichter, wenn sie plötzlich demokratische Weckrufe èrschallen lassen, das kindischste Zeug servieren, weil dies vermutlich ihrer Tatsachenkunde so entspricht. Indes, dic Häufigeren, die täglich Schreibenden, die ihres Geistes Kraft und Mühe nicht ausschließlich der Nachzeichnung seelischer Gebärden gewidmet haben, die vielleicht auch die Fähigkeit besitzen die empirischen Erscheinungen des Lebens in Abstraktionen $211-$ sammenzuschauen?

Hier muß der Grund tiefer liegen. Under ist vielleicht darin zu suchen, daB diese Bewegung der Geister, wie jede, eines weiterhinausgerückten, utopischen Ziels bedarf. Im Sozialen mit bürgerlichem Simn dem Nächsterreichbaren zugewandt und der starken Wirkungen beraubt, seit die Umwertungen auf ethischem Gebiet den Reiz des Oberraschenden verloren haben und mit groBer Geläufigkeit tadellos von jeder romanlesenden Gymanasiastin vollzogen werden, suchen sie die der menschlichen Phantasie unentbehrliche Insel der Seligen in der demokratischen und parlamentarischen Form. Blind für die ernüchternden Lehren der französischen und englischen Geschichte der letzten 50 Jahre und in seltsamem Widerspruch zu dem überfeinen Kritizismus, in dem sich die Geschichtsphilosophic, Soziologie und Erkenntniskritik der Deutschen von heute bewegt, rufen sie Verheifungen aus, die zu glauben und zu lehren zeitgemäB war, als unscre Großväter die Erlebnisse des Jahres 1848 noch nicht hinter sich hatten.
Doch mag es gut sein, daß dem so ist, weil ein starker Glaube noch am ehesten ein ausharrendes Handeln verbirgt. Nur daß an diesem Punkt nicht bloB der Sozialist sondern überhaupt jeder historisch orientierte Betrachter der Dinge der Andersartigkeit seines Denkens sich am leblaftesten bewußt werden muß und mit der Kritik der an sich so fruchtbaren Geistesbewegung nicht zurückhalten kann.

# GERHARD HILDEBRAND . WAS BEDEUTET DAS KANADISCH-NORDAMERIKANISCHE HANDELSABKOMMEN? 

1
 EGEN die liberale britische Staatsleitung scheinen sich die Mächte des Schicksals verschworen zu haben. Ein Schlag folgt dem andern: Eine Berufung an die Wäller, deren Ergebnis sich in dem Satz Noch cin solcher Sieg, und wir sind verloren zusammenfassen \$ieß. Eine Extratour der russischen Diplomatie mit der deutschen, die den Zusammenbruch der Eduardschen Einkreisungspolitik bedeutet und die Erfüllung weitreichender Sonderwünsche in Vorderasien in Frage stellt. Und nun das kana-disch-nordamerikanische Handelsabkommen vom 26. Januar, an sich eine nüchterne Geschäftsangelegenlıeit, als solche sogar noch von den Interessentengruppen der Nächstbeteiligten umstritten und infolgedessen manchen Zufälligkeiten der augenblicklichen parlamentarischen Gruppierung ausgesetzt: aber durch die Fülle schwerwiegender Begleitumstände, durch die erstmalige Verkörperung weitreichender Entwickelungstendenzen zur Höhe einer Angelegenheit von grundsätzlicher Bedeutung für Nordamerika und für das britische Imperium emporgehoben. So wenigstens, wenn man die Stimmen der britischen Imperialisten und Tarifreformer hört. Aber ihr Chorus wird durch zahlreiche kanadische und nordamerikanische Zuzügler verstärkt, und das Lächeln der Freihandelsliberalen sieht sich etwas süßsauer an, wemn sie das Ubereinkommen als einen Sieg ihrer ureigensten Ideen nachzuweisen suchen. Denn selbst wenn sie den guten Glauben an die Richtigkeit ihrer Politik auch nach diesem Zwischenfall noch im vollen Umfang aufrechterhalten, das eine steht fest, und darüber können sic sich keine Illusionen machen: Niemals zuvor haben die Tarifreformer cine gefährlichere Waffe in die Hand bekommen als eben jetzt mit dieser kanadisch-nordamerikanischen Vereinbarung. Der greise, nun fast 75 Jahre alte Chamberlain hebt am Rand des Grabes drohend seinen Finger auf, und seine Getreuen rufen es ihm in alle Winde nach: Er hat es vorausgesagt, aber ihr wolltet nicht hören. Wie in Gewitterstürmen blitzen die Schlagworte auf und nieder: Das ist der Anfang vom Ende der britischen Reichsidee. Keine schwerere Krise haben wir erlebt, seit 125 Jahren, seit dem 4. Juli 1776. Das ist der deutsche Zollverein auf amerikanischem Boden. Kanada hat sich vom Imperialismus zum Kontinentalismus gewandt. Kanada keine Kolonie mehr sondern eine Nation. Das Ruthd u"n die Welt-Reich zerbrochen, und der breite Riß heißt Kanada.

Was steckt nun in Wirklichkeit hinter dem kanadisch-nordamerikanischen Ab. kommen? Haudelt es sich um eine durch Parteileidenschaft und Schwarz. seherei maßlos aufgebauschte Belanglosigkeit oder um blitzartige Erhellung einer tatsächlichen Entwickelungstendenz, ausgenutzt durch Augen, die in der Opposition schneller und schärfer zu sehen gelernt haben? Wie sind der sachliche Inhalt des Abkommens und seine sachlichen Folgen zu werten? In England wird wie anderwärts auf der politischen Tenne viel leeres Stroh gedroschen. Und gerade die innerpolitische Situation Englands mag dem Tagespolitiker den Gedanken besonders nahelegen, daß auch in diesem Fall ein kleines

Feuerchen stark aufgeblasen wird, um die unionistische Parteisuppe zum Brodeln zu bringen. Aber es wäre verfehlt sich mit dieser Erklärung zufrieden zte geben. Nicht nur die britischen Tarifreformer sehen in dem nordamerikanischen Abkommen einen Vorgang von symptomatischer Bedeutung. Auch der unbeteiligte Zuschauer wird ihm Tragweite über die unmittelbare sachliche Wirkung hinaus zumessen, sofern er die nordamerikanischen Dinge mit einiger Aufmerksamkeit verfolgt hat. Machen wir den Versuch das Abkommen in Rahmen des Zusammenhangs zu würdigen, in den es hineingehört.

## II



EIT 1897, bewegt sich die kanadische Ausfuhr, seit 1898 auch die Einfuhr in stark aufsteigender Linic. Aus rund 500 Millionen Mark Ausfuhrwert, die 1896 erreicht waren, wurden bis 1908 nahezu 1300 Millionen, und die Einfuhr wuchs von rund 450 Millionen Mark im Jahr 1897 auf beinahe 1100 Millionen im Jahr 1908. Die Vereinigten Staaten von Amerika waren 1897 bereits mit über 250 Millionen Mark an der kanadischen Einfuhr beteiligt, während England noch nicht dic Hälfte dieser Summe, das ganze britische Imperium nur wenig mehr als die Halfte beisteuerte. Günstiger stand es für das britische Reich mit der Versorgung aus Kanada: England allein bezog 1896 für mehr als 274 Millionen Mark aus Kanada, die übrigen britischen Besitzungen kamen noch mit mehr als i8 Millionen Mark dazu, während die Vereinigten Staaten nur für 183 Millionen Mark gebrauchten. Die Staaten waren damals industriell bereits weit genug entwickelt, um mit England auf dem kanadischen Markt erfolgreich konkurrieren zu können, aber sie waren doch gleichzeitig noch zu sehr Agrarstaaten, um es auch als Käufer kanadischer Produkte mit England aufnehmen zu können. Die Ausweise der letzten Jahre lehren nun aber nicht nur, daß die Union als industrieller Konkurrent Englands weitere große Fortschritte gemacht hat; sie zeigen auch eine gewaltige Zumahme der nordamerikanischen Beauge aus Kanada, so daB mit absoluter Sicherheit, ob nun mit oder ohne TarifermäBigüng, ihr Hinwegspringen über England auch in der Rolle des Käufers binnen einiger Jahre zu erwarten steht. Die kanadischen Ausfuhren betrugen nämlich, in toon Dollars, während der jeweils am 3I. März endenden Fiskaljahre:

| Ausfuhr | 1908 | 1909 | 1910 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| insgesamt | 280007 | 261512 | 279248 |
| nach Grobbritannien | 134484 | 133745 | 139483 |
| nach der Union | 113520 | 92604 | 104200 |

Bei der Einfuhr für den heimischen Verbrauch waren die entsprechenden Ziffern:

| Einfuhr | 1908 | 1909 | 1910 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| insgesamt | 358429 | 298206 | 375833 |
| aus Gro8britannien | 94959 | 70683 | 95350 |
| aus der Union | 210653 | 180027 | $\mathbf{3 2 3 5 0 2}$ |

Als Verkäufer an Kanada hat also die Union das britische Mutterland bereits um 130 bis $150 \%$ überholt, und als Käufer kanadischer Erzeugnisse ist es zum mindesten im Rechuungsjahr, das mit dem 3r. März 1908 abschloß, nahezu in die britische Linie gerückt. Dabei ist zu berücksichtigen, daß zwischen Kanada
und GroBbritannien auf britischer Seite fast völlige Zollfreiheit, auf kanadischer Seite eine Vorzugsbehandlung um $33^{1} / 3 \%$ den Verkehr begünstigte, während zwischen Kanada und der Union von beiden Seiten aus eine Hochschutzzollmauer aufgetürmt ist, die ihrer Natur gemäß in zahlreichen Fällen hemmen soll? te und muBte. Von dieser Mauer soll durch die Vereinbarung ein Teil abgetragen werden. Der Umfang der Erleichterungen wird durch eine Tabelle veranschaulicht, die zwischen den Kontrahenten ausgewechselt wurde und unter Gruppe A die Zollbefreiungen, unter B die Zollermäßigungen auf Gegenseitigkeit, unter C die Zollermäßigungen der Union für kanadische Produkte und unter D die Zollermäbigungen Kanadas für amerikanische Produkte auf Grund der letzten Handelsziffern zusammenstellt. Danach ergeben sich für die kanadischen Bezüge aus der Union folgende Ziffern, in Pfund Sterling:

| Gruppe | Wert der Importe | Jetzt er- <br> hobene Zölle | Vorgeschlagene <br> Ermäbigungen |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| A | 4391521 | 295225 | 295221 |
| B | 2822391 | 628541 | 115575 |
| D | 2351679 | 631478 | 108314 |
| Summe | 9565591 | 1555244 | 512110 |

Rund 191,3 Millionen Mark kanadischer Einfuhren aus der Union, die bisher mit mehr als 3 r Millionen Mark Zoll belastet waren, sollen danach eine Zollermäligung von 10242200 Mark erfahren, wovon 5,9 Millionen Mark auf völlige Aufhebung von Zöllen entfallen. Nun dic Zollbefreiungen und -ermäßigungen auf amerikanischer Seite, wobei die Ziffern wieder in Pfund Sterling angegeben sind:

| Gruppe | Wert der Importe | Jetzt er-- <br> hobene Zölle | Vorgeschlagene <br> Ermäbigungen |
| :--- | :--- | :---: | :---: |
| A | 7962312 | 847397 | 847397 |
| B | 323935 | 88995 | 46996 |
| C | 180384 | 193661 | 75592 |
| Summe | 9466631 | 1129963 | 969985 |

Auf amerikanischer Seite sind, wie wir sehen, die in Frage kommenden Einlfuhrwerte nicht ganz so groß wie auf der kanadischen. Es handelt sich unn $189^{2} / 3$ Millionen Mark, und dic bisher crhobenen Zölle erreichten mit knapp 22,6 Millionen Mark bej weitem nicht die Höhe der gegenüberstehenden kanadischen. Aber die Zollermäßigungen betragen fast 19,4 Millionen Mark, und davon entfallen auf vollständige Aufhebung beinahe $\mathbf{1 6 , 9 5}$ Millionen.
Von der kanadischen Einfuhr werden 191,3 Millionen Mark betroffen, von der amerikanischen 1891/3 Millionen. Kanada erhob von seinen Einfuhren mehr als 31 Millionen Mark Zoll, die Union nur 22,6 Millionen. Kanada läbt $10 \%$ Millionen Mark Zoll nach, davon 5,9 Millionen durch Zollbefreiung. Dic Unior läßt 19,4 Millionen nach, davon 16,95 Millionen durch Zollbefreiung. Fiskalisch sind es die Vereinigten Staaten, die die größten Opfer bringen, und zwar liegt das Schwergewicht der Opfer weitaus in der Gruppe A, die die Zollbefreiungen umfaßt. Darin sind unter anderm enthalten: Korn und Mais, Heu, Stroh und dergleichen, Kartoffeln und almpliche Vegetabilien, verschiedene frische und getrocknete Früchte, Molkereiprodukte, Eier, Flachs- und andere Olsaaten, Fische und Fischöle, Salz, Holz, nicht anders als durch Axt und Säge
bearbeitet, Glimmer, Asbest und technische Mineralien verschiedener Art, gewalztes Eisen in Stücken und Platten, Eisendrähte, Koks, unter gewissen Bedingungen auch Holzfaser und geringwertiges (zum Beispiel Zeitungsdruck-) Papier. Erkennt man aus der Höhe der nordamerikanischen Zollnachlässe ohne weiteres, daß die Union bei dieser Vereinbarung der suchende Teil gewesen ist, so zeigt die Liste der zollbefreiten Erzeugnisse, worum es sich für sie handelt. Sie will Nahrungsmittel, Futterstoffe,' Hölzer und technische Mineralien haben und wird dafür zollfrei in der Hauptsache eine Anzahl einfachster Eisen- und Stahlprodukte im Anfang des Verarbeitungsstadiums liefern, deren Aufzählung sich erübrigt. Das cinzige hochwertige Erzeugnis der Industrie, dem Zollfreiheit zugebilligt wurde, sind Schriftguß- und Setzmaschinen sowie Teile davon. für Druckereien.

## 111

TIATSACHLICH ist es auch die nöddamerikanische Union gewesen, die diesmal die Verhandlungen gesucht und durch ihre Zugeständnisse den Abschluß ermöglicht hat. Das ist etwas ganz Neues in der Geschichte Nordamerikas. Als im Jahr 1846 die englischen Korngesetze fielen, verlor Kanada die ihm bis dahin eingeräumte Vorzugsstellung. Die Unzufriedenheit darïber und im Gefolge die Agitation für den Anschluß Kanadas an die Union wurde so stark, daß England und die Vereinigten Staaten 1854 in einen Gegenseitigkeitsvertrag cinwilligten, der den zollfreien Eingang kanadischer Produkte in dic Union gewährleistete: England, um Kanada nicht zu verlieren, die Union, um es vollends zu gewinnen. Aber dieses Verhältnis dauerte mur 12 Jahre. 1866 schloß sich die Union wieder ab, und Kanada geriet zum zweitenmal an den Rand des Ruins. 6 mat seit 1868, so zählt ein kanadischer Berichterstatter der Morning Post zur Erklärung seiner Begeisterung für das Abkommen auf, kamen die kanadischen Behörden in einer oder der andern Form als Bittsteller zu den Vereinigten Staaten, aber jedesmal vergeblich. Und nun, fügt er freudestrahlend hinzu, haben die Amerikaner das Abkommen bei uns gesucht.
Was ist es, das den Präsidenten und die Exekutive der Vereinigten Staaten veranlaßt eine 45 Jahre lang gegenüber Kanada betriebene Handelspolitik aufzugeben? Es scheinen zunächst wirtschaftliche Gründe zu sein. Die Industrialisierung der Union ist so weit vorgeschritten, daß die Versorgung mit Nahrungsmitteln und industriellen Rohstoffen nicht mehr gleichen Schritt hält. Die Teuerung, seit dem Beginn des Jahrhunderts auf fast allen Gebieten des Verbrauchs deutlich heranwachsend, hat seit 1907 die Formen einer öffentlichen Kalamität angenommen. Die ganze Lebenshaltung ist seitdem auf eir höheres Preisniveau cingerichtet geblieben. Woran das liegt, ist nicht schwer zu erkennen. Man braucht nur die Weizenproduktion von 1901 bis 1903 mit der von 1908 bis 1910 zu vergleichen, um zu sehen, wie gering die Fortschritte sind, die die Landwirtschaft der Vereinigten Staaten im letzten Jahrzehnt gemacht hat. Im Durchschnitt der genauntẹn Jahre betrug nämlich die Anbaufläche in 1000 Acres und der Ertrag in 1000 Bushels:

| Jahresdurchschnitt | Anbaufläche | Ernteertrag |
| :--- | :--- | :--- |
| 1901 bis 1903 | 48521 | 685448 |
| 1908 bis 1910 | 47495 | 699078 |

Die durchschnittliche Anbaufläche ist um mehr als i Million Acres zurückgegangen, und der durchschnittliche Ernteertrag noch nicht um 14 Millionen Bushels gestiegen. In ungefähr der gleichen Zeit, 1900 bis 1910, ist die Bevälkerung der Union aber von 76 auf 92 Millionen Köpfe gestiegen. Besser steht es mit den Futtergetreidearten, aber die Fleischteuerung war auch bereits nock weit empfindlicher geworden als die Brotteuerung, und wieviel die Versorgung noch zu wünschen übrig läßt, zeigt die Ziffer der Schlachtungen auf 16 Hauptmärkten in den letzten 3 Jahren:

| Jahr | Gro8vieh | Schweine |
| :---: | :---: | :---: |
| 1908 | 608 I 017 | 23685680 |
| 1909 | 6506692 | 189736 I |
| 1910 | 7046326 | 16805345 |

Vergleicht man dazu die von Arthur Schulz kürzlich in den Sosialistischen Monatsheften mitgeteilten Preissteigerungen, ${ }^{1}$ ) mit ihrem Emporgehen der Rindfleischpreise noch von 1908 auf 1909 und dem gleichzeitigen Weiteremporschnellen der Schweinefleischpreise, so wird man abermals bestätigt finden, dal die Vereinigten Staten nicht mehr imstande sind auf der bisherigen Preis:basis ihre Nahrungsmittelversorgung aufrechtzuerhalten. Die land- und viehwirtschaftliche Produktion ist noch unberechenbarer Ausdehnung und Steigerung fähig, wenn man den curopäischen Maßstab anlegt. Aber mit amerikanischem Maßstab gemessen, das heiBt als extensive Raubbaukultur auf jungfräulichem Boden, steht sie an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Der ganze Westen von den ausgedehnten Quellflußgebieten des Missouri bis zum Stillen Ozean ist noch im Stadium der ersten Erschließung. Aber einmal reichen seine schnell wachsenden Erträge nur eben aus neben der Befriedigung des zunehmenden Gesamtbedarfs die alljährlich neu entstehenden Lücken des Ostens und selbst schon des mittlern Westens zu schließen, und dann ist seine Produktion auch bereits als Ranbbaukultur teurer als die des Ostens gewesen ist: Tausende von Kilometern Bahnfracht von den östlichen Industriezentren her verteuern die Lebenshaltung des westlichen Produzenten noch ganz anders als einst der Atlantische Ozean die von Europa aus zu befriedigenden Fabrikatbediarfnisse der Farmer in den damaligen Nordstaaten. Und nun erst die Ruickfracht, nicht nur auf Fabrikate sondern auf Weizen und Holz geschlagen. Dazu kommt, daß der Boden im weiten Westen zwar durchweg frisch, aber großenteils bis zur Dürre trocken ist. Ohne künstliche Bewässerungsanlagen ist er nicht auszunutzen, unter ihrem Einfluß allerdings verwandelt sich die Steppe in einen Garten, wo Milch und Honig flieBt. Aus der Kapitalanlage für Irrigationen indes ergibt sich eine abermalige Verteucrung der Produktion, eine weitere endlich daraus, daß die Weststaaten, um das Kapital für Bahnbauten und Bewässerungsanlagen heranzulocken, ihm auch ausgedehnte Möglichkeiten zur Landspekulation freigeben müssen. Mit einem Wort: Schon das Hinübergleiten der Raubbaukultur vom Osten und mittlern Westen mach der pazifischen Küste verteuert die landwirtschaftlichen Produkte für dic Masse der Verbraucher in den ständig wachsenden Industriezentren des Ostens. Eine weitere Verteuerung bringt das Wachstum der Verbrauchszentren selber mit sich. In Staidten mit über 25000 Einwohnern lebten 1890 erst $22,2 \%$ der Be-

[^0]völkerung, 1900 bereits $25,9 \%$ und 1910 sogar $31 \%$ ( 28,5 Millionen). In den Nordstaaten sind die entsprechenden Ziffern $28,6 \%, 34,2$ und $40,6 \%$. Die eigentliche Landbevölkerung wird in den vorläufigen Angaben über den Zensus von 1910 nur noch auf $45 \%$ der Gesamtbevölkerung geschätzt. Infolge dieser ungemein starken Verschicbung des Verhältnisses zwischen Land und Stadt macht das Gesetz von der Steigerung der Preise durch die Annäherung des Marktes auch in der Union jetzt seine vollen Wirkungen geltend.
Alles scheint darauf hinzudeuten, daß es diese wirtschaftlichen Ursachen sind, die den Präsidenten der Vereinigten Staaten veranlaßt haben das Abkommen mit Kanada zu suchen. Dennoch, glaube ich, darf man das unmittelbare Schwergewicht der wirtschaftlichen Erwägungen nicht zu hoch einschätzen. Vonr Standpunkt der dauernden wirtschaftlichen Interessen aus haben nämlich auch die Vereinigten Staaten alle Ursache die eigene Bauerngrundlage so kräftig wic möglich zu entwickeln. Was bieten denn die Kanadier als Gegenwert für die Fülle der Zollbefreiungen auf land-, vieh- und forstwirtschaftliche Produkte? Die schon erwähnten Zollbefreiungen der Gruppe A bedeuten im wesentlichen, daß Kanada bereit ist seine werdende Eisenindustrie mit nordamerikanischem Koks und Halbzeug zollfrei zu speisen und seine Rinderherden mit amerikanischen Eisendrahtzäunen 2 u umhegen. Aber nicht einmal Kohle und Zement, für die in Gruppe D von seiten Kanadas Zollermäßigungen auf 45 Cents per ton respektive it Cents per 100 Pounds vargesehen sind, sollen zollfrei eingeführt werden dürfen. Und auch die in Gruppe B aui Gegenseitigkeit ermäßigten Fabrikate, bei denen in praxi die Amerikaner die stärkste Zunahme ihrer Ausfuhr nach Kanada wünschen und erwarten müssen, lassen dem Nachbar im Norden ebensowohl für die Entwickelung der eigenen Industrie als für die dauernde Bevorzugung des Mutterlands beträchtlichen Spielraum. Man sehe sich nur folgende Positionen an: Farmerwagen und fertige Teile $22^{\frac{1}{2}} \%$ vom Wert, Pflüge und Ackergeräte der verschiedensten Art $15 \%$, transportable Maschinen und ähnliches mehr $20 \%$, Schneidwerkzeuge $27 / \sqrt{2} \%$, Uhren $27 \%$, Motorfahrzeuge $30 \%$. Das für Kanada so ungeheuer wichtige Eisen- und Straßen-bahnbau- und -betriebsmaterial ist von der Vereinbarung ebenso ausgeschlossen wie die nicht weniger wichtige gesamte Textil- und Lederwarenerzeugung. Von größerer Bedeutung für die amerikanische Ausfuhr sind eigentlich doch nur die Nachlässe auf landwirtschaftliche Geräte und Maschinen, für die die Union bereits jetzt der wichtigste Lieferant Kanadas ist und auch ohne Zollerleichterungen wohl noch auf lange hinaus bleiben würde. Die Union gibt alsoden kanadischen Farmern die Einfuhr frei, ohne gleichzeitig sehr wesentliche Vorteile für den Absatz von Fabrikaten zu erlangen. Kann das eine rein wirtschaftlich motivierte Zweckmäßigkeitspolitik sein? Sollte Herrn Taft nicht die Erhaltung des agrarisch-industriellen Gleichgewichts im eigenen Land viel wichtiger erscheinen müssen?
IV

W|ENN wir auf diese Fragen eine Antwort suchen, müssen wir cins. fest im Auge behalten: Die Leute, die von Nordamerika aus das kanadische Abkommen vorbercitet haben, denken nicht im Traum daran dieses Abkommen als den Anfang einer Ara allgemeiner Zollnachlässe $2 u$ betrachten. Es sind ja die selben Männer, die noch im Jahr 1909 den Dingleytarif mit dem Gesamteffekt verstärkten Schutzes:
ausgestaltet haben. Weder mit Rußland, dem leistungsfähigen Zuckerlieferanten - Zucker ist der erste Einfuhrartikel der Union -, noch mit den pan: amerikanisch geliebten Brüdern des Südens, die allein an Kautschuk, Kaffee und Häuten sehr viel höhere Werte nach der Union verfrachten als Rußland und Kanada mit all ihren Lieferungen zusammengenommen, stehen ähnliche Abmachungen in Aussicht. Und auch Mexiko zu umwerben hält die Union nicht für notwendig: denn sie hat es ohnehin an der Leine. Es müssen also andere als rein wirtschaftliche Gründe für die Annäherung an Kanada den Ausschlag gegeben haben. Ich denke, daß es in erster Linie Gründe der innern, in zweiter Linie Gründe der äußern Politik sind, während die auch verfolgten wirtschaftlichen Ziele noch in sehr weiter Ferne schimmern und jetzt hauptsächlich dadurch zum Ausdruck kommen, daß man $n u r$ Kanada bevorzugt und im übrigen auf der alten Bahn bleibt.
Der innerpolitische Grund ist, daß die Verteuerung der Lebenshaltung so schnell und durchgreifend erfolgt ist, daß sie die Herrschaft der republikanischen Partei gefährdet. Rein wirtschaftlich angesehen wäre die doch einmal unausbleiblich kommende Verteuerung der Agrarproduktion im Stadium ihres Verlaufs ein unerfreuliches Ubergangsübel, das man in Geduld zu ertragen hätte, weil sein Endergebnis, die Verbreiterung und Intensivierung der landwirtschaftlichen Basis, eine Notwendigkeit ist. Unvermeidlich wäre in diesem Fall allerdings nicht nur die Aufrechterhaltung, sondern die Erhöhung des Agrarschutzzolls gegen Kanada. Denn die gegenwärtigen Zölle sind zu niedrig, um den Konkurrenzdruck des kanadischen Getreides ganz abzuwehren. Zehntausende tüchtiger und kapitalkräftiger Landwirte kehren alljährlich der Union den Rücken, um in Kanada zwar wesentlich geringere Verkaufspreise zu finden, aber dafür auch mit noch geringeren Produktionskosten zu wirtschaften. Nach dem Zensus von 1goi waren unter 5,37 Millionen Einwohnern Kanadas noch nicht 128000 in den Vereinigten Staaten Geborenc. Aber der am 1. April 1910 fällige Auswanderungsbericht der Staaten mußte feststellen, daß seit 190 r nicht weniger als 453834 amerikanische Bürger nach Kanada abgezogen waren. Im Fiskaljahr 1905-1g06 waren zum erstenmal mehr als 50000 Nordamerikaner nach Kanada gekommen, und 1909-1910 uiberschritten zum erstenmal mehr als 100000 die Grenze. Es sind zum größten Teil Farmer, denen trotz der weit niedrigeren Verkaufspreise die kanadischen Produktionsbedingungen besser zusagen als die amerikanischen. Sicher spricht dabei eine zu nachhaltige Gewöhnung an die extensive Produktionsweise mit; aber das beweist schließlich auch nichts anderes, als daß die Verkaufspreise in der Union noch höher werden müssen, um die Farmer an Ort und Stelle festzuhalten oder wenigstens nach dem Westen hinüber zu lacken, statt nach dem kanadischen Norden zu verlieren. Indes, man erträgt den Verlust, weil die Industriebevölkerung ihren Augenblicksinteressen folgend nicht Erhöhung sondern Herabsetzung der Zölle auf die notwendigen Lebensmittel fordert und auf dem Sprung steht das republikanische Lager $\mathbf{z u}$ verlassen. Ihr macht man das Zugeständnis die Hauptprodukte der kanadischen Fischerei, Land-, Vieh- und Forstwirtschaft vom Zoll zu befreien. Aber daß diese MaBregel, wenn sie in Kraft tritt, den Strom der amerikanischen Farmer nach Kanada nur noch stärker ansehwellen lassen wird, and daB damit der Union Kräfte verloren gehen, dic ihr wirtschaftlich wesentlich wertvoller sein mübten als das ihre Lücken ziffernmäßig ausfüllende ost-
curopäische Proletariat mit seiner noch sehr geringen Leistungsfähigkeit und Kultur, darüber werden sich Herr Taft und seine Freunde kaum im Unklaren befinden.

Aber freilich gibt es Erwägungen anderer Art, in kühnen Zukunftshoffnungen gipfelnd, die der amerikanischen Regierung den Entschluß zu dieser Politik erleichtert haben mögen. Es sind Erwägungen der auswärtigen Politik, und noch dazu solche, die den monroedoktrinären Vorstellungen der Nordamerikaner besonders naheliegen müssen: Der Drang zu einer mindestens nordamerikanischen Kontinentalpolitik würde eine Halbheit bleiben, wemn er sich nur nach Mexiko, Panama und allem, was dazwischen liegt, erstreckte. Gerade jetzt aber ist der Zeitpunkt günstig ihn auch nach Norden hin wirksam werden zu lassen. Noch ist in England der Liberalismus und damit der Freihandel am Ruder. Es ist aber zweifelhaft, ob dieser für die nordamerikanische Union erwünschte Zustand noch lange dauert. Nach dem vorletzten britischen Plebiszit hat sie die Verhandlungen mit Kanada begonnen, nach dem letzten sie zum Ziel geführt. Die Kanadier, des Wartens auf nordamerikanische Vorzugszölle müde, warteten seit Jahren auf britische Vorzugszölle. Sie warteten und sagten das auch deutlich genug. So der Premierminister Sir Wilfried Laurier auf der Reichskonferenz von 1907: Die Kanadier haben all ihre Hoffnung auf den amerikanischen Handel aufgegeben und setzen all ihre Hoffnung auf den britischen Handel. So die gleiche Autorität am 22. November 1910 im kanadischen Parlament mit dem offiziell allerdings gestrichenen, aber auf der Journalistentribüne gut genug gehörten Satz: Wenn das Resultat der britischen Wahlen als ein Sieg für Tarifreform ausfallen sollte, würde wenig Aussicht auf irgend eine große Maßnahme zugunsten gegenseitiger Tariferleichterung mit den Vercinigten Staaten bestehen. Ahnlich und noch viel eindringlicher minder verantwortliche, aber nicht minder sachkundige und interessierte Vertreter kanadischer Wirtschaft und Politik. Natürlich gibt es in Kanada auch Gegenströmungen, die von den Zentralpunkten des westöstlichen Durchgangsverkehrs ihren Ausgang nehmen und den groBen Transkontinentalbahnen eltlang sich ausdehnen. Auf diese Richtung seiner Beziehungen hat sich Kanada nun einmal seit Jahrzehnten einrichten müssen, und da ist es begreiflich, daß die Magnetnadel der wirtschaftlichen und politischen Orientierung nicht ohne starke Schwankungen ihre natürliche Nordsüdrichtung wiedergewinnt. Aber werden die Kaufleute, Eisenbahuaktionäre und Rheder in Quebec und Montreal der alljährlich wachsenden Bauerndemokratie des Westens die Handelswege vorschreiben könmen? Man bedenke, daß die kanadisch-nordamerikanische Grenzlinie allein westlich der großen Seen, also von Fort William (Port Arthur) am Obern Sce bis Vancouver am GroBen Ozean rund 2500 Kilometer mißt. Alles Volk, das Jahr für Jahr nördlich dieser Linie sich ansetzt (und zum groben Teil südlich davon herkommt), hat ein größeres Interesse am Vorzugsverkehr mit den benachbarten Staaten als am Vorzugsverkehr mit England. Man kann die Sache kaum drastischer ausdrücken als es kürzlich Herr J. S. Dennis von der kanadischen Pazifikbahn in einem Vortrag getan hat, den er in London über die Entwickelung des kanadischen Westens und seine Tragweite für die kommerzielle Zukunft des Reichs gehalten hat. Die Entwickelung des kanadischen Westens, so führte er unter anderm aus, hat grobe Vorteile durch die Entwickelung der Weststaaten Amerikas, das heißt der

Union. Von den Vereinigten Staten ist ein großcr Strom von Farmern nit ihren Familien nach Westkanada gekommen, aber es sind Leute aller Nationalitäten. Sie wurden sehr gute boosters, gute Kanadier, stolz auf das Land; dic Vorzïge seines Schulsystems, seine Gesetzlichkeit. Aber sie wissen nichts vom britischen Reich. Und das ist eines der Probleme, denen man ins Gesicht sehen muß, wenn man Kanada als Teil des Reiches behaupten will. Er habe zu ihnen als ein glühender Imperialist gesprochen, aber in Südwestkanada ist der Imperialismus keine Lebensfrage, denn das Volk sei zu eifrig damit beschäftigt oschnell reich zu werdenk. Man tue sein Bestes mit diesen fremden Siedlern, aber es sei am alten Vaterland den Rest zu tun.
Hier liegt wohl der Angelpunkt des Interesses der Vereinigten Staaten am kanadischen Abkommen, soweit diese Frage unter dem Gesichtspunkt der auswärtigen Politik betrachtet wird. Man sagt sich in Washington: Wenn wir schon etwas gegen die Verteuerung der Agrarprodukte tun müssen, um die Konsumentenstimmen nicht gegen den Schutzzoll aufzubringen, und wenn jede wirksame Maßregel dieser Art doch einmal notwendig die Intensivierung der heimischen Landwirtschaft hinausschiebt und unsere Farmer nur noch in größeren Scharen nach Kanada hinübertreibt: gut, dann schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe, geben Kanada - und ihm allein! - Zollfreiheit und Farmer, und machen es dadurch amerikanisch. Und das muß schnell geschehen, solange der britische Löwe noch schläft. Denn sobald England dazu übergeht den Kanadiern lockende Preise zu bieten, ist die amerikanische Kontinentalpolitik auf Jahrzehnte hinaus, wenn nicht für immer, erledigt. Besitzt aber die Union erst einmal in Kanada unbestritten die Vorhand, dann ergibt sich alles weitere von selbst. Dafïr sorgen die riesige amerikanisch-kanadische Grenzausdehnung, der Panamakanal und die dürftige Bauerngrundlage der westeuropaischen Industriestaaten.
Ob diese Kalkulation in allen Punkten richtig ist, ob nicht schon in Kanada selbst außer den angedeuteten westöstlichen Gegentendenzen noch weitere wichtige Interessen gegenüber der Union $z u$ verteidigen wãren, die Motive für die Orientierung der britischen und selbst der innereuropäischen Politik sich aus dem hier zum Teil geschilderten Spicl der Kräfte auf dem nordamerikanischen Kontinent entnehmen lieBen: all das sind Fragen, die an dieser Stelle nur eben als Fragen bezeichnet werden sollen. Daß wir melir und mehr eines weltweiten Blicks bedürfen, um uns nicht von folgenschweren Entwickelungen und Ereignissen überraschen zin lassen, sollte uns aber auch auf Grund dieses neuesten Problems der internationalen Wirtschaft und Politik wieder deutlich zum Bewußtsein gelangen,

## $\times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times$ PAUL KAMPFFMEYER - DIE RELIGIOSE EIMIGUNG IM SOZIRLISMUS

©HNE Zweifel ist die Religion in den Herzen und Köpfen vieler Sozialisten cine alles umwalzende Elementarkraft gewesen. Saint-Simon war Sozialist und Religionsstifter zugleich: eine pantheistische, die ganze Schöpfung vergöttlichende Weltanschauung lebte in Fourier, dem Kommunismus der Handwerksgesellen maß der Schneider Weit-
ling ein schlichtes Apostelgewand zu, und Leo Tolstoj schöpfte seinen Kommu-
nismus ans dem Evangelium. . Wer die Religion aller dieser großen Reformer und Revolutionäre wirde ein Katholik, ja selbst ein Durchschnittsprotestant nicht als Religion gelten lassen. Die Gotteserkenntnis ist den Auhängern der herrschenden Religionen nicht cin individuelles Erlebnis, sondern ein in Wimdern and Heilstatsachen erfalbares Wissen von Gott. Gerade weil die christliche Lelire an das wirkliche, ganz aukerhalb des subjektiven mensehlichen Denkens und Meinens stehende geschichtliche Ereignis der überirdischen Geburt des Weltheilands ankniupt, hat sie für den orthodosen Katholiken und Protestanten eine uhermenschliche, die Christen auf die Knice awingende Gewalt.
Wemn der Sozialismus heute den geläuterten Gottesgedanken Tolstojs seiner Ethik cingliedern wïrde, sofort standen dam die Anhänger der Offenbarungsreligionen in den sozialistischen Parteien auf und forderten entschieden dic Ausmerzung dieser Idee aus dem Aktionsprogramm des Sozialismus, weil sie dadurch in ihrem religiösen Empfinden gröblich beleidigt würden. Leo Tolstoj, dieser ernsteste, leidenschaftlichste Gottessucher unserer Tage ging noch ror wenigen Monaten tuter uns als lebendes Beispiel dafür umher, welchen eigenartigen individuellen (iotteslegriff ein tief religiöser Mensch persönlich erleben, und welehe radikalen, die ganze moderne Kultur umwertende ethische Grundsaitze er aus diesem Begrifi gestalten kam. Das individuelle lebendigste Erfassen Gottes fïhrt in Tolstoj zu ciner grundsätzlichen Verwerfing aller die materiellen sozialen Luxusbedürfuisse erweiternden Bestrebungen. Aus sciner Erklärung der Evangelien fließt wohl ein asketischer christlicher Urkommunismus, nicht aber ein moderner Sozialismus. Und in einem entscheidenden Punkt klingen Tolstojs religiös-ethische Gedanken mit den Lehren der groben Weltreligionen masammen: in der Wellverneinuag. Diese Weltverneinung wird erst vom Zeitalter der Renaissance zu Boden germingen. In dem halmbrechenden Kopf der Remaissance, in Petrarca, stößt noch die mönchische Weltentsagung des Mittelaters mit der feurigen. frohen Weltbejahung der Renaissance hart zusammen. In Des Froncesto Petrarca Bricien an dic Nachwedl aüchtigt noch der typische Vertreter der mittelalterlichen Weltanschaung, der heilige Augustinus, die tatenfreudige, ruhmselige Weltiebe Petrarcas mit Skorpionen. Und der Dichter sinkt unter den GeiBelhieben des Kirchenvaters tief zur Erde uieder und tut einen förmlichen Fußfall vor dem asketischen Augustinus. Ein weltbejahender Sozialismus kam sich nicht zu ciner unkritischen Begeisterung für die Religion schlechthin wegreißen lassen, er muß jedem ihm nähertretenden religiösen Glauben selh fest ins Auge selhauen, bevor er ihm freudig die Hände entgegenstreckt. Das gitt von der individuell erlebten sowohl wie von der geoffenbarten Religion.
Wemn wir Sozialisten uns mit der Religion anseinandersetzen, so fassen wir vielfach nur die Ausstrahlungen modern gerichteter, von sozial-ethischen Gedauken ganz beseelter Gottesbekemer ins Auge. Zu denen fülren uns allerdings zahlreiche Brücken und Obergänge. In den geläuterten Herzen dieser Mäuner ist der letzte Funken religiöser Intoleranz erloschen. Bei aller Lebendigkeit und Stairke ihrer Gotteserkemntnis und Gottesempfindung sehen sie doch auch in atheistischen sozialistischen Arbeitern ihre kämpfenden Brüder. Aber dieser Männer gibt es leider bitter wenige. Denn die religiöse Welt, die Welt der Millionen und Abermillionen Bekenner staatlich privilegierter Religionen hallt leute noch von dem Gezänk eifernder Fanatiker wider. Welche große einigende

Kraft könnte heute der Sozialisnus aus dem so vielgestaltigen, an Widersprüchen so reichen Leben der bestehenden Religionsgesellschaften für seine aufbauende, sozialschöpferische Tätigkeit gewinnen? Man schaue doch mit unvoreingenommenen, klaren Augen in die Welt hinein: Kampf auf der ganzen Linic, Kampf der Protestanten gegen die Katholiken, Kampf der Protestanten unter cinander, Kampf zwischen den Richtungen des Katholizismus, Irrlehrenmaßregelungen und Antimodernistencide.
Klaffende Risse offenbart überall die an sich nicht festgefügte protestantische Landeskirche. Bewegt klagte schon 1903 die orthodoxe Leipziger protestantische Zeitung Der alte Glaube: ${ }^{\text {D Die deutschen Landeskirchen werden nicht bloß }}$ von Rom übertroffen . . . sondern auch [in der Organisation] von der Sozialdemokratic . . . Man erhält unwillkürlich den Eindruck, als wären die Landeskirchen in voller Auflösung, um nicht zu sagen Anarchie begriffen. Wir reden hier nicht mehr von der erschütternden Tatsache, daß die Autorität des Evangeliums in den meisten Landeskirehen umgestürzt ist. Sie tragen nicht bloß eine Unzahl von Parteien und Richtungen in ihrem Schoß: Zwei Religionen, dic trinitarische und die unitarische, bekämpfen sich in ihrer Mitte. \& Schwer stöhnte auch der Hofprediger Stoecker über den innern Zwiespalt des Protestantismus. *Die kirchlich gesinnte Obrigkeita, so klagte er, *beruft radikale Leugner aller Heilstatsachen auf die Lehrstühle: das ist der Weg zum Abgrund; aber man sieht ihn nicht. \& Die freien protestantischen Theologen zerfallen wieder unter sich in verschiedene, stark verfeindete Richtungen. Hier die Protestantenvereinler, Traub, Fischer, dort der Bremer Radikalismus der Richtung Kalt-hoff-Steudel. Und mit beispielloser Heftigkeit stürmen Katholiken und Protestanten gegen cinander an. Fanatische Protestanten sehen in den Katholiken fast eine minderwertige Menschenspezies, die auf allen Kulturgebieten zurückgeblieben ist, sie betrachten sie als knechtische Fetischanbeter, rückständige Götzenverehrer und kindische Bilderverehrer. Fanatische Katholiken wiederum zetern über die moralisch korrupten Grundsätze des Protestantismus. Da schreibt zum Beispiel der Jesuitenpater Nilkes in seinen Schuts- und Truiswaffen: Wenn Katholiken gut sind, so sind sie gut, weil sic ihrer Religion gemäß leben; wenn Protestanten gut sind, so sind sie es, weil sie besser sind als ihre Lehre. Den Protestanten der Richtung Harnack sagt Nilkes eine wahre Indianerreligion nach. Er betont, die *allgemeine natürliche Religion, die Harnack als das Wesen des Christentums bezeichneta, sei snicht wesentlich von der Religion cines Indianers verschieden, der zul dem großen Geist betet, wie Harnack zum Vatera.

Werden sanft liberale Protestanten wie Harnack schon als Glaubensgenossen wilder, jagd- und raublustiger Rothäute behandelt, so rangieren bei Nilkes die Anhänger freireligiöser und atheistischer Bekenntnisse moralisch fast unter die Pferdediebe. sDas ist die Kunst, ohne Religion und Offenbarung rechtschaffen zu lebenc, so schreibt Pater Nilkes. $\quad$ Solche Rechtschaffene streifen mit dem Armel gar oft das Zuchthaus und beobahiten von den zehn Geboten Gottes amt gewissenhaftesten das elfte Laß dich nicht erwischen/a Und den Verehrern der Humanitätsreligion wird das Wort Hettingers entgegengedonnert: *Humanität ohne Divinität ist Bestialität.* Die Verkünder der Humanitätsreligion sind natürlich in den Augen des Jesuitenpaters Nilkes krasse Egoisten *und tief unglïckliche Menschens, Und die Farben für seine Karikaturen der sKoryphäen des Humanismusa entnimmt der Pater den temperamentvollen, in Unmutsstim-
mungen eingegebenen brieflichen Xußerungen dieser Mäuner: $\triangleright$ Wie ungtücklich die bloße Humanität den Menschen macht, zeigen unter anderm dic Ausspriiche ihrer Verehrer. Gocthe gesteht, daß er in seinen 75 Jahren keine + Wochen cigentliches Behagen gehabt habe. Schiller klagt, wie die Ehre ilnn kalt und unglücklich lasse, und wie seine schönsten Hoffnuggen anf Glück wie Soifenblasen platzen. Nexander von Humboldt seufzt: whemn man nur wiifte, wozu man lebt! Am besten wäre es als Flachkopf geboren zu sein.s Und aus diesen beweiskraftigen Dokumenten sieht dann der Jesuitenpater den Schluß: »Kein Licht, kein Glick, keine Wärme, außer in Christus und dem Christentum.* Das pantheistische Glaubensbekenntnis des Goethe-Faust ist nach dem Pater Nilkes eigentlich nur noch vom Standpunkt eines erotiscla uberhitzten und deshalb halb unzurechuungsfähigen Frauenzimmers genießbar. »Sie erwarten von mir gewißx, so schreibt er, weine andere Antwort als von dem naiven umnebelten Gretclen, das alles dieses recht schön und gut oder wenigstens noch leidlich findet. Fïr einen denkenden Menschen ist die nebelhaft pantheistische Gefühlsreligion Goethes ganz unleidlich hohl und unvernünftig.a Die pantheistische Idee wird überhaupt von den fanatischen Klerikalen mit solchen Schimpfworten verlästert, die kein Freidenker je uiber die katholische Transubstantiationslelre, aber die Lehre von der Verwandlung von Wein und Brot in Fleiseh mod Blut Christi, geschweige denn uber die Gottesidee katholischer und protestantischer Religionsbekenner ungestraft gebrauchen dürfte. Da schreibt der Jesuitenpater Roh in seinen Grundirftümern unserer Zeil: Am Tag, wo sie [dic Pantheisten] zu Göttern geboren werden, weinen und jammern sie, als wenn ihnen das größte Unglück passiert wäre. Wie viele Götter und mit wic vieler Mühe müssen sie an diesen Götterchen herumputzen und herausbilden! Und wemu der Gott endlich fertig ist, damn geht der Jammer erst recht los. Um ihn herum welef cin Stoßen, Konkurrieren, Treten, Beneiden, Verleumden, Zerstampfen zwischen ihm und den anderen Parzellen der Gottheit. Und das Ende all dieser Herrlichkeit? Ein elendes Fieber stölt den Götzen in die Grube, den Würmern aur Speise.к
Der flammende Dogmenfanatismus, der heute noch in den führenden Köpfen der groden Religionsgemeinschaften lodert, wirkt meist wie ein in Massenansammlungen hineingeworfener Feuerbrand: er treibt bereits Vereinte jäh auseinander. Die herrschenden Religionsbekenntnisse entwickeln heute in seltenen Fällen cin lebendiges, die konfessionellen Schranken durchbrechendes Gemeinschaftsgefühl, eine wirklich schöpferische soziale Empfindung. Da, wo sich das Organisationsprinzip heute ein christlich-religiöses Mäntelchen umhängt, cint es die Menschen nicht sondern zerfasert meist bereits bestehende soziale !ande. Das mächtige soziale Gestaltungsvermögen des tief-religiösen Menschen geht aber auch heute dem Sozialismus nicht verloren, weun dieser sich nur den religiösen Fragen gegeniiber völlig neutral verhält; demn der religiöse Mensch ist in seinem tiefsten Wesen tolerant und gibt sich ribeksichtslos sozial aus. In diesem Punkt muß das sozialistische Programm immer in dem Gerlanken vollHommener religiöser Toleranz wurzeln, damit auch der Religiöse ini Rahmen der sozialen Demokratie ruistig formen und bauen kann.
Wir halten es für die größte Kulturtat des Marxsehen Sozialismus, dab er nicht den religiösen, nicht den philosophischen sondern den ökonomisch-sozialen Menschen ergriff, daß er das ökonomische Interesse, das im Protestanten, Katholiken und Julen gleich lebendig ist, in den Mittelpunkt’seiner großzügigen
sozialistischen Propaganda stellte. Hier packte er in der Tat das große sozial einigende Moment, das alle konfessionelle Schranken sieghaft ibberwindende Moment. Für den geistigen Entwickelungsgang Karl Marx' ist es sehr bezeichnend, daß er das philosophische Geplänkel mit Feuerbach und den (jebrüdern Bauer sehr bald einstellte und als eigentliche Seele der modernen Zeit das ökonomisch-politische Ringen der sozialen Klassen erfabte. Schon in den Dentsch-französische'n Jahrbüchern schreibt Marx den Gedanken nieder: »Das Verhältnis der Industrie, überhaupt der Welt des Reichtums atu der politischen Welt ist ein Hauptproblem der neuen Zeit.* Und nun widmet er sein ganzes Denkerlehen der Ergriundung des soziabökonomischen Prinzips der Zeit, der Kritik der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Aber mit dem Denker verschmilzt ja Marx in sich restlos den Kämpfer. Und sein Kämpferleben gehört der Überwindung des herrschenden bürgerlich-kapitalistischen Prinzips. Nieht philosophische und freireligiöse Traktätchen verfabt Marx sondern cine grumblegende Kritik der politischen Okonomic, das Kapital, und zahireiche flammende sozial-ökonomische Flugschriften zur Ergründung der sozialen Klassenkämpfe. Uud dieser sozial-ökonomische Wirklichkeitsgeist arbeitet hente noch vollkräftig in der Sozialdemokratic.
Das ökonomisch-politische Moment, das die ganze geistige Persönlichkeit Karl Marx' erfülle, trennte ihn gerade von dem Mitbegründer des Anarchismus: von Bakumin. Marx will in seiner Internationalen Arbeiterassowiation einen pro-letarisch-sozialen Verband gründen, in dem sich die Bekenner aller Konfessionen zusammenfinden, Bakunin will die Konfessionen als solche durch die Verbreitung cines atheistisch-revolutionären Programms negieren. Baknmir ruft die Nationen zu einer Alliance internationale de la démocratic socialiste \%usammen, die, wie sein Biograph Max Netlau ausführt, *als Körperschaft dev Internationalen Arbeiterassoziation beitreten, aber neben dem Progrannm jener ihr eigenes atheistisch-anarchistisch-revolutionäres Programm und ihre eigene internationale Organisation (Zentralbureatu in Genf) haben solltex. duf die Beseitigung des ökonomisch-politischen Knechtschaftsprinzips, auf die wirtschaftliche Befreiung der Arbeiterklasse konzentriert Marx dic ganze Tätigkeit tes Proletariats. Bakunin dagegen läuft gegen alle auch gegen vermeintliche Knechtschaftsverhältuisse Sturm. Auch dort, wo der Herrschaftsgedanke noeh eine historische Berechtigung hat, verneint ihn Bakunin grumdsätzlich mul gestaltet folgerichtig den Gedanken der Herrschaftslosigkeit, der Anarehie, aus. Kein Anknüpfen an die historischen Kampfesbedingungen des Proletariats, an das Ringen der Massen um die politische und wirtschaftliclie Demokratie kennt Bakunin sondern strikte Negation jeder Herrschaft. Bakwnin wird Verkünder einer atheistischen Weltanschatung und stempelt den Kampf gegen Gott direki zu einem Programmpunkt seiner anarchistisch-sozialistischen Bewegung. Oberall wittert er das verhabte Herschaftsprinzip, in der Demokratic, in der Religion. Kein Herr, kein Goll! wird sein Fcklgeschrei. Und in vollständiger Ver\%errung des Herrschaftsgedankens ruft er in seiner Filugschrift Goll und der Shat in die Welt hinaus: Die Gottesidee hedingt das Abdanken der menschlichen Vermunft und Gerechtigkeit, sie ist die entschiedenste Negation menschlicher lireiheit und endetnotwendigerweisemit der Verknechtung der Menschheit in Theorie und Praxis.* Bei Bakunin erhält die Gottesidee sofort eine politische Färbung. Gott ist diesem Anarchisten nur die schärfste Zuspitzung des Autoritätsprinzips, die gröDte Autorität. Welch Widerspiel bildet dieser Revolutionär \%u seinẹ!
grofen atarchistischen Landsmamn Tolstoj. der gerade aus seinem erlebten Gottesgedanken zur konsequenten Bekämpfung jeder Autorität, zum Anarchismuts gelangt. Aber beide Mänuer setzten ihr Leben an eine Idee, die sich nicht verstandesmäßig beweisen läßt: der Ciotteskiunder gerade so wic der Gottesleugrer.

Wemn auch Mar. cimmal im Kapidal meint, daß der gesellschaftliche Lebensprozefl dereinst den mystisch-religiösen Nebelschleier abstreifen werde, so überließ er doch wenigstens dieses Abstreifen dem aukïnftigen gesellschaftlichen Lebensproze日 und forderte selhst nie zu einem revolutionären Kirchensturm auf. Ganz. ambers dagegen die Junger Michael Bakunins. Joham Most, dem der Anarchismus Bakunins durch Dave vermittelt wurde, wirft zahllose antireligiöse FlugWläter und Flugschriften in die Massen: man schate uur einmal in die Mostsche Iutcrnational, Bibliothek hincin, un sich von dieser Tatsache zu überzengen. Der spätere unabhängige Sowialisunts, der ebenfalls starke Auregungen von Bakunin, Most erhält, durchstreicht dick die Forderung des Erfurter Programms Religion isf Prizalsache. Die nachfolgende anarchosozialistische Bewegung proklamiert chenfalls cine atheistische Weltanschanming. Dr. Friedeberg, der theoretische Kopf dieser Beweging, kritisiert den Gottesgedanken als eine starke Fessel der persönlichen Freiheit. Friedeberg ruft am Schlnß seiner Kritik mit Emphase: w Vemn unser Endeiel die persönliche Freiheit ist, dann können wir keme Religion gebranchen.

Vierale wie die Verbreitung der Ideen religiöser Fanatiker so würsk anch die Fropaganda eines unduldsamen Atheismns ein zersetzendes Moment in die ökonomisch-sozial geeinte Arbeitersehaft hineintragen. Sollte die soziale Unfruchtharkeit des Bakuninschen Anarchismus nicht aum Teil auf seiner Verständnislosigkeit für das Religiöse im Menschen zurückzuführen sein? Der fanatische Atheismus stößt eben die religiös gesinnten Elemente zurück, die ihre aufbatenden Kräfte im Sozialismus entfalten sollen. Im Interesse der Gestaltung eines sozialistischen Gemeinwesens ist aber die organisntorische Zusammenfassugg aller Kräfte, vor allem der sozial schöpferischen, von einer idealen, selbstlosen Lebensaufassung geleiteten Kräfe geboten. Aus diesem Grund iiberwand die Internalionale Arbeiterassomiation alle trenmenden nationalen und konfessionellen Schranken, und ihre Statuten forderten strikt, dab walle ilır ant gehörigen Gesellschaften und Individuen Wahrheit. Recht und Sitte als die Grundlage ihres Betragens unter cinander und gegen alle ihre Mitnenschen ohme Rücksicht anf Farbe, Bekemmons oder Nationalität amzuerkemmens sich verpflichteten.

Das ökonomisch-sozialistische Prinzip, das Marx dank semes sozalen Schaneas und limplïdens atus den realen Weltkämpfen gewamn, wirkt sich heute melr und mehr in der 'Theorie und 'raktik der Soziaklemokratie aller Länder aus, Die Sozialdemokratie will ein Stizek sozialer Wirtschaft selbst gestalten, und an dem erhöhten Wohlstand dieser Wirtschaft sind Jule, Christ und Atheist gleichmäßig innerlich interessiert. In dieser sozialistisch-genossenschaftlichen Wirtschaft ist ein die Hekemer aller Konfessionen einigendes Moment gegeben. Dieses Moment bescelt das sozialdemokratiscles Programm, in dem sich auch keine Spur eitur atheistischen oder anch nur antikirchlichen Weltansehatnung findet.

## KURT EISNER • DER DRAMATIKER DER REVO. LUTION

 N tatenlosen Zeiten revolutioniert man clic Literatur, in Epochen des Kampfes revolutioniert man durch die Literatur. Der handelnde Poet hat keine Laune neue Schulen zu gründen. Die Welt wird umgestürzt, aber das Drama des Umsturzes verharrt in der klassizistischen Uberliefermg. Während in der politisch sozialen Wirklichkeit die Pforte der Vergangenheit verriegelt und dic Vergangenheit vergessen wird, damit neue Geschichte gan\% von Grund aus erzeugt werde, schlendern die inhaltlich aufreizenden Alexandriner inll gewohnten Trott. Dev Dichter aber, der in vulkanischen Zeiten sellst alıf der Schaubühne der Wirklichkeit agiert, der ummittclbar auf die Gestaltung des Daseins einwirkt; wird dann auch als Poet von der Zeit aufgezehrt, in deren Dienst er dichtete. Der lebendige Kampf ist der Regisseur, der die Werke bescelt. Ist der Kampf zur geschichtlichen Erinnerung verblichen, so sinken dic dichterischen Schöpfungen, die cinst die Menschen im Innersten aufgewiihlt, wesenlos \%ụammen. Man vermag nicht mehr sic zu schatuen, sie zu empfinden.
Ist solch Schicksal die notwendige Tragik der Poeten, die in Versen Politik treiben, in geschichtlichen Dramen Geschichte machen wollen? Oder war es nur die unzulängliche Kraft, die verirrte dramatische Theoric Marie Joseph Chéniers, die ihn in dem Augenblick erledigt werden ließ, in dem die Ereignisse weggespült waren, deren Blat seine Diehtungen gewaltig wirkendes Leben trinken ließ? Das Geschick der beiden Brüder Chénjer scheint die Frage ungünstig für die Bekenmer des Glablens zu beantworten, daß die höchste Leistung der Kunst aus der Einheit des handelnden und phantasierenden Menschen erwachse. André, der mitten in den Stürmen geschichtlichen Werdens griechische Idyllen träunte, der nur wit weiblichen Gestalten von Fleisch und Blut koste und keiner Buhlschaft mit diesem abstrakten und vertrackten Frauenzimmer, der angebeteten (iöttin der lireiheit Maric Josephs, frönen mochte, büßte es awar mit seinem Kops, daß er dic Schreckensherrschaft Robespierres als Störung seiner zarten und zärtlichen Idyllen empiand und die jakobinischen Störenfriede zornig anklagte, aber seine zeitverachtenden Verse sind lebendig geblieben, und atts dem blatigen Korb, den die Guillotine speiste, wuchs üppig rankend der ewig junge Lorbeer um das abgehackte Hapt. Der Bruder Jakobiner aber, Marie Joseph, der bratusende Stürmer des Lebens, der auf der Bühne wie im Konvent der Revolution diente, überlebte die Guillotine wie die Staatsstreiche Napoléons. Doch als er anf der Möle des Weltaaisertums, ein ungebeugter Jakobiner, gerade deshalb anch ein wenig der Narr der verschollenen und endgültig für tot erklärten Revolution, müde, zerbrochen, hoffnungslos und überflüssig in friedliehen Beth starb, hatte er seinen Kuhm bereits überlebt, und er ist niemals wieder auferstanden. Seine Dramen verschwanden von der Bühne für immer, und es wäre vergeblich sie ernenern an wollen. Und liest man sie heute, so weekt kaum noch ein Vers Teilnahue, und kaum eine Szene erhebt sich in dramatischer Bewegung. Marie Joseph hinterlieB keine Erbschaft, er hatte alles seiner Zeit hingegeben. Ihm war cin grobes Leben gewährt, er bedurfte keiner Unsterblichkeit mehr. Seine literarischen Koffer stehen in irgend cincm verstaubten Güterschuppen der Literatur, und wer sic aufschließt und dhrehstöbert, hat keinen Gewinn von dem toten

Papier, aus dem der Mensch, der es beschrieb, keine Farbe gewinnt. Marie Joseph Chénier bleibt tot als Verfasser seiner Werke, aber er bleibt lebendig als Verfasser seines Lebens, demu bei diesem Werk hatte or den gwaltigsten Mitarbeiter: die Revolution. Wer sich in das Dasein des Dramatikers der Revolution versenkt, dem rauschen alle Brumnen einer erhabenen Zeit, die widerhallte von dem jauchzenden Geklirr gesprengter und an Boden sinkender Ketten.
In Marie Joseph Chénier verkürpert sich eine tieic Stimmung der groben Revolution: die strenge Römertugend, die sich griechisch klarer und heiterer Menschlichkeit gattet. In Chéniers Gestalt offenbart sich, wic echt und wahr dieses Gefühl war. Chénier schrieb für cin Geschlecht von Spartanern tapfere und nackte Werke; cine große Politik und eine einiache Handhung waren sein Ideal; so bemerkte in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts der einzige französische Literarhistoriker, der sich gründlicher mit Marie Joseph beschäftigt hat. In einem Widmungsbrief an seinen Bruder, der seinem Drama Brutus and Cossius vorangeschickt ist, entwickelt er seine Theorie das politische Drama in seiner erhabenen Einfachleit aui dem Theater aufzurichten. Er stellt die Hindernisse dar, die sich diesem Beginuen entgegenstellen:
wDie Liebe lat sich aussellieblich der framzösischen Biilhe benächtigt. Es wurde schon gesagt, aber man muß es nochmals wiederholen: Diese bisweilen so tragische Leidenschaft ist bei unseren besten Dichtern zur Galanteric entartet. Noch melir: Sie haben große Persönlichkeiten erniedrigt, tam den lange verweibischten Hofgesclmack zin befriedigen; und der Gesclmack des Hofes war der Geschmack Frankreichs.a
Die Helden seien zu läherlichen Liebhabern entwürdigt worden, selbst bei Corneille und in den ersten Werken Voltaires. Der Tod Caesurs ist das erste Drama, wo er seinen Gegenstand nicht zu entnerven wagte. Der »Engländer Shakespeares ist für Marie Ioseph nur ein unwissender Barbar, und die deutschen Trauerspiele seiner Zeit erscheinen ihan als tacherliche Albernheiten. In der Tat, in den Dramen Chéniers gibt es keine Lieheshandel, es gibt aber auch keine Handlungen, uad gana und gar keine Mensehen. Es sind Konventreden in dramatischer Form. Da das Leben in Shakespearischer Buntheit und Wildheit schäunte, war das Drama kahı und ohne Handlung. Da die entzäumte Zeit Menschen von verschwenderischer Eigenart in unerschöpflicher Fülle erzeugte, waren die ligguren des eigentlichen Dramatikers der Revolution wallend redende Togafalten. Da die Welt täglich von neuen bremenden Farben erfült war, findet die heroische Büme der Zeit nicht cimmal etwas farbige Schminke des Daseins; cine marmorweiBe Rethorik ersetzt alle Charakteristik. In dieser crfüllten Zeit täuscht die Literatur nicht eine Praxis vor, die inm Leben nur als leere Theorie flattert. Viehuchr wird ungekehrt das Drama zur dürren Theorie einer ungestünen Praxis des wirklichen Daseins.
Chénier ist der bewußte Schüler der philosophischen Dramatik Voltaires. Aber glïeklicher als sein Meister prophezeit er in scinen Dramen uicht mur die kommende Revolution, sondern er begleitet sie mit seimen Versen. Er ist der Prophet des Giegenwartigen. Er votiert der Welt die Freiheir in seinen Dramen, er fülirt Krieg gegen das französische Künigtum, gegen die vereinigten Herrscher Furopas; ats idealistiseher Apostel der Freiheit lehnt sich der radikale Jakobiner gegen Robespierres Gewaltherrschait anf, wie or am Ende des Daseins Napoléon mit seinen Versen der Freiheit crdolcht. Er ist revolttionär gegen alle pressenden Machthaber vor, während und nach der Revolution. Immer aber erscheint dieser Mam, der mur dem Tag und der Zeit diente, inn ge-
schichtichen Gewand. Eine Epoche, die sich bewußt gegen alles geschichtlich Gewordene allflehute, holt doch die Theatergatderobe aus der geschichtlichen Vergangenheit. Der Dramatiker der Revolution hat keine Szeme der Revolution gestaltet sondern nur revolutionaire Worte versifiziert.
Ein ironisches Geschick fügte es, daß der Dramatiker der Freiheit von Beginn bis zum Ende seiner Iatufbahn unablässig von neuem um die Freiheit seiner Kunst kimpfen multe. Die Bastille mußte fallen, ehe Chénier seinen dramatischen Erstling Karl IX, auf der Bühne sehen durfte. Während der Jakobinerherrschaft wurden die Dramen des Jakobiners verboten, weil sie den Machthabern in ihrem feierlichen Kult der Humanität die revolutionäre Energie der Masse an schw:̈chen schienen; seine kühne Anklage gegen Robespierre konnte erst nach dessen Sturz veröffentlicht werden, und als er sie niederschrieb, schwebte er in der Gefahr das Schicksal seines lyrischen Bruders zut teilen. Zu Zeiten Napoléons, der für Chénier schon deshalb cin günstiges Vorurteil haben mulite, weil er den gleichen dramatischen Geschmack hatte, ließ sich Chénier wohl zuerst zu einer merkwürdigen Hukdigung verleiten, in der er dem als Cyrus verkleideten Imperator die schönsten revolutionären Lelıren erteifte. Dann aber hielt Chénier dem Kaiser den Spiegel des Tiberius vor, und als Talma ihm das Drama vorlas, fragte Napoléon, ob er toll sei daran zu denken, daß dergleichen aufgeführt werden könne. Immerhin fand Napoléon, der den Dichter \%um Generalinspektor des Unterrichtswesens gemacht hatte, diese hartnäckigen Fortsetzungen der höchst unzeitgemäß gewordenen Reimpolemik gegen die Tyrannei so bedenklich, daß er ihn aus seinem Amt entfernte. Er störte die Kreise seiner Politik, auch dadureh, daß er gelegentlich iuber die Fretuden des Paradieses spottete, während doch die kaiserliche Politik mit der Religion arbeitete.

So war Chénier während seines ganzen Lebens gezwungen anch um seine persönliche Freiheit zu ringen. Aber ann Anfang seines Wirkens rann sein persönliches Streben mit den der Nation zusammen. Aus der gleichen gesprengten Kerkertür drang sein Ruhm wie die nette französische Nation hervor. Unmittelbar vor dem Ausbruch der Revolution hatte er sein erstes Drama, Karl IX. oder die Bartholomä̈ssuacht, verfabt. Der mit den Greneln der Bartholomäusnacht besudelte König erscheint ihn noch ganz als der gutartige, aber schwache Fürst, als der anfangs Ludwig XVI. angesehen wurde, cin Opfer böser Finflüsse. Dieser König Kanl ist cin prachtvolles Objekt Chénierscher Rethorik; denn scine schwankende Natur wird dadurch gezeichnet, daß er immer dic Meinung dessen hat, der zuletzt anf ihn einredet. Noch ist Chénier kein grundsät»licher Gegner des Königitums. Nach dem Bastillesturm fügt der umbekannte Literat einige Verse cin, die das Vreignis prophezeien. Sie finden sich in der ersten Szene des 3. Akts, in dem Dialog \%wischen dem edlen Kanzler, dem Rhetor des guten, und dem Kardinal, dem Vertreter des bösen Prinzips: ${ }^{1}$ )
*DER KANZLER: Der Menschen Tugend ist nicht glauben sondern tum. Wer hat den Sterblichen das Recht gegeben im Namen des Himmels uns ein heilig Joch aufzutIegen? Wer wagt's der Denkkraft Grenzen zat setzen . . ,?
DER KARDINAL: . . . Ein König kann alles, was er will.
DER KANZLER: Welch fürchterlicher Grundsatz! . . . Wenn aber plötzlich der Tag der Rache hereinbricht, der ihr Haupt vor der Gotheit Gericht stelit, der 'Tag,

[^1]der alle Schmeichler entiernt und allen falschen Wahn zernichtet: dann deckt ein ewiger Schimpf sic im Dunkel der Kluft; ein schrecklicher Fluch begleitet die Trauer, und oft segnen die Völker im Stillen unter dem Totenpomp den Tod ihrer Herrscher ... Iaft uns dic Zeit erwarten, und aut des Thrones Herrlichkeit wird des Reiches Herrlichkeit crfolgen. Das Volk wird plötzlich dann seinen Glanz wiedernehmen, der alten Vorurteile Gaukelei mit FiiBen treten und in die Urrechte der Natur sich setzen. Sein Gilïck wird aus dem Schof seines Unglïcks sprossen, dieser Türme Kerker von Mlat mad Trïnen stets gewaschen, diese Gräber für die Lebendigen, diese scheublichen Bastillen werden unter edlen Retters Händen niedersinken: Einst werden unsere Enkel, stolzer als ihre Vïter, dem König und den Bürgern ihre Pflichten vorschreiben und alli inmer der Gewalt Grenzen bestimmen, sie werden OberHänpter, aber keine lieherrseher erkemen; sie werden glieklich sein unter einem Monarchen, der die Gerechtigkeit liebt, der der Gesetze und der Freiheit Wiederhersteller ist."
Solche Sätze wagte man atuch mach dem Fall der Bastille zuazachst noch nicht auf der Bühne zu sprechen. Es war am 19. August 1789 . Im Théatre Fronçais gab man irgend ein abgeschmacktes Schauspiel. Vor dem Beginn des Stücks ergoß sich plötzlich aus den Logen' cin Regen von weiBen Zetteln, anf denen zu lesen war:
"Franzosen, das Theater der Nation ist lange genng Werken ausgeliefert worden, voll Fadheit und Knechtschaft. Dic burleske Autoritat der Zensoren hatte den Genius der dramatischen Diehter entarten lassen; besonders bieten ihre nationalen Stucke nur Vorbilder der Sklaverei. Es gibt cine wahrhaft politisele, wahrhaft patriotische Tragödie; sie ist bei der Comŕdie Prancaise angenommen worden, sie ist betitelt Karl IX. oder die Bartholomüusnachi. Der Verfasser ist Herr von Chénicr. Dieses Werk atmet den HaB gegen Fanatismus, mud Despotismus, gegen die Aristokratie und die Bürgerkriege. Dic Feinde Neckers, dieses groBen Ministers, dieses Retters Frankreichs, fürchten die Almlichkeit, die man unfehbar owischen ihm und dem Kanzler de L'Hopital, einer der Personen des Stücks, finden würde. Die Schauspieler wagen das Drama in diesem Augenblick nicht za spielen. Wemn ihr glatiot, ein soleher Gegenstand sei wïrdig euch in den ersten Tagen der französischen Freiheit auf der Bühne zu beSchäftigen, so gebihirt es nicht mehr den Herren der Verwaltung den Schatspielerm Weisungen au geben, das Recht ist bei euch."
Aus dem so vorbereiteten Saal erhob sich nach Schlud des Stizckes dann eine dröhnende Stimme, die den Schauspielern zurief: >Warum spielen Sie nicht Kurl IX ? © Der Schanspieler Fleury erwiderte: $>$ Wir haben keine Erlanbinis. Das Publikum erhob sich und schrie: $>$ Wir branchen keine Erlanbmise Aber die Demonstration genügt noch nicht, un die Widerstände zu überwinden. Die Nationalversammlung berät äber die Aufführung. Das Werk wird für eine Giefahr erklïrt. Da wendet sich Chénier selbst - darüber ist der 20. Oktober gekonmen - in einem Aufruf an die Go Bezirke von Paris, in dem er die Auffülırung seines Werkes rechtfertigt; er huldigt Ladwig XVI., dem zweiten Vater des Volks. dem Wiederhersteller der französischen Freiheit. Endlich ann 4. November 1780 wird die erste Vorstellung möglich. Der Bastillesturm wiederholt sich abl dem 'Theater. Man empfindet den Anbruch cines neuen Zeitalters anch in der Kunst. Kenl/X. gilt als das erste Nationaldrama. Hei den Versen, die den Bastillesturm weissagen:

> Phes tombeaus des vivants, ces bastilles atireuses,
> S' eroukeront un jour sous des mains generensese
erhebt sich das l'ublikum und verlangt die Wiederholung der Verse, als vernähme es eine schöne Arie. Als der Kardinal die Schwerter zum Mord segnet, unterbrechen leidenschaftliche Knudgebungen zehn Minuten lang die Fortsetzung des Spiels. Danton änßert beim Verlassen des Theaters: $\rightarrow$ Figaro hat den Adel getötet, Karl IX, wird das Königtum töten.« Von Camille Desmoulins wirl der Ausruf verzeichnet: >Dieses Stück fördert die Sache mehr als die

Oktobertage. © Die erste Aufführung bringt cine Einnahme von 5018 Livres, die ersten 33 Wiederholungen, die rasch auf einander folgen, 128 ooo Livres. Am Tag nach der Erstaufführomg ändert Chénier den Untertitel des Dramas. der nun halls drohend halb mahnend Dic Schule der Könige lautet.

Ohne die mitspielende Zeit läßt sich dieser Erfolg nicht begreifen. Schon der deutsche Obersetzer von 1790 ist sich darüber klar, daß das Werk von der französischen Revolution lebt. In seinem Vorbericht meint er:

- Ich crwarte nicht, daB die Bartholomäusnacht in Berlin, in Prag, in Wien so erschüttern soll wie in Paris; ich schmeichle mir nicht, daß das Parterre zu Leipzig der Medicis ins Gesicht fluchen, daB das Schluchzen der Weiber die Sturmglocke ïberschreien, und der Segen des Kardinals dic Zuschauer in stille zitternde Wut setzen soll. Das kann es nur in Paris, auf der Stelle, wo das Protestantenblut einst floB. Glicklich das Volk, das Nationalstücke hat, das in scinen Schauplätzen seine edlen Bürger von Calais segnen, den Bartholomäusınördern fluchen kann, das dort mit Freudentränen oder mit Tränen des Abscheus die T'aten sciner Väter richtet.«
Glücklich das Volk: So könnte ein Deutscher noch am 100. Todestag Chéniers melancholisch ausrufen. Es bleibt etwas Großes um Nationaldramen, die mit der Zeit leben und sterben. Gerade in diesem Unewigkeitswert liegt ihre Größe. Schon 1790 hörte die Wirkung an den Grenzen der Revolution auf. Und der damalige Ubersetzer konnte ebenso nüchtern wie zutreffend die Sparsamkeit der Handlung rügen, die durchgehends herrschende Kälte, die Menge der Reflexionen, dic den Gang der Empfindung hemmen und die Leidenschaften durchwässern, die unbegreifliche Mattigkeit der Gefühle, die die leiseste Regung des Herzens in lange mischmackhafte Worte ausspinnt. In der Tat lohen nur in ciner cinzigen Szene dramatische Flammen, deren Glat auch der späte Leser zu fühlen vermag. Es ist der 6. Nuftritt des 4. Aufzugs: die Schwertersegnung, Die Giocke schlägt dreimal langsam an. Der Herzog von Guise kniet mit den Höflingen niever, ihre Degen über cinander krenzend. Und der Kardinal spricht den Segen:
DIch demütiges und folgsames Kind der glorreichen Kirche, und durch ihre Hand zum Priester des lebendigen Gottes gewählt, ich vermag den heiligen Wille, Gottes :a deuten. Wenn eure Seele, von cinem bremenden Eifer entziindet, sich ganz und ohne Rückhalt der Sache des Himmels weiht, wem ihr \% dem Mord mit christichem Herzen hingeht, so geht, ibr vollendet ein herrliches Werk, welches der Nachwelt Jahrhunderte uns mibgönnen werden. Latuft und dienet dem Gott, der die Welten beherseht; und nehmet hin seinen Segen: Seine Gerechtigkeit fülirt ench hier seine Schlachtopier an, und dafïr vergibt er auch im $1 / \mathrm{immel}$ cure Sündenschulden Wascht ench von den Sünden rein mit dem Blat der Firevler, umd wer in dieser heiligen Handlung von euch stirbt, der hat im Paradies die Märtyrerkrone.s
Das Gehenl der Sturmglocke bricht in die Szene herein, aber voln der Bartholo. mäusnacht selbst hören wir dam im letzten Nkt nur durch einen Botenbericht. Die triumphierenden Vorstellungen des Dramas wuten im Mai 700 plötzlieh abgebrochen. Ein Teil der Sehauspieler weigerle sich das königsfeindliche Drama weiter all spiclen; die Truppe spaltete sich, und unter Talmas Führung entstand cin newes Theater, eine Bühe Chéniers. Hier erscheint scin zweites Werk, Heinrich VIII. oder die Tyramei. Hier wird die Monarchic selbst schon z : Tode gespielt:

> Bie Wrbarmungsles sind Fïrsten.
> Wie Würde gal) der Himmel, dic befreit Von Tugend sie, von Liebe, Dankbarkeit.*

1791 folgt Calas oder die Schule der Richter. Einc dramatische Parlamentsdebatte ïber das Thema Der Fanatismus crsengt alle Verbrechen:

> - Weist fern von euch die blutbegierigen Priester, Die euch der Brüder Tod begehren lassen, Die, hochmuttrunken, Demut predigen, Im Schoß von Gut und Gold die Armut segnen, Die, stets die Erde täuschend und verwüstend, Jür ihren Gott des Friedens Kriege führen.a

Die Religion der Menschlichkeit wird verkündet. Jeder Sterbliche, der Gutes tut, ist ein Priester des Himmels:

wie Menschen lieben und dem Elend helfen<br>Ist Religion, des Rechtes Ein und All,<br>Das heilige Gebot, das Gott gelehrt:<br>Wahrhaftger Gottesdienst ist Menschendienst. *

In einer Predigt der Toleranz klingt das Drama ans. Diese Tendenz verstärkt sich noch im Fénélon, einem Erzichungsdrama. Für die neuen Gesetze bedars es neuer Menschen. Mit diesem Stück wird der Dichter Robespierre verdächtig. Es wird allzuviel von Menschlichkeit geredet, wo die Zeit der rauhea harten Tat bedarf. Auch Gaius Gracchus, das erste seiner Römerdramen, wurde nebst allen zukünftigen Stïcken verboten, obwohl es sieh gegen die Politik der Gemäßigten wandte. Als bei der Erstaufführung der Schauspicler die Worte Gesetze, wicht Blut! sprach, unterhrach man ihm ans dem Publikum mit dem Rut Bhut, nicht Gisctia! Und doch wühh in dem Drama cin teidenschattichec Hal gegen die Aristokratie, die Gott mad Gesetz, Priester und Richter für die Unterdrückung des Volkes miblraucht. Nichts mehr von einer volksfreundichen Monarchie. Die Republik allein ist Freiheit und Reichtum. Dic Adelsherrschaft hat die Armut erzeugt. In der Republik aber sind, so feiert sie die Mutter der Gracehen, alle Menschen fuir das Vaterland geloren; sie sind mit ihim bis zum letzten Tag verbunden, mit allen ihren Fähigkeiten, ihrer Arbeit. mit ihrent leben.

Das nächste Stück, Timoléon, bedari wieder cines revolutionaren Ereignisses, umn den Weg zur Offentlichkeit zu finden. Hier rechnet Chénier gleichermaben mit dem Königtun wie der Schreckensherrschaft ah. Er verherrlicht den Tyramemmord, aher er widerspricht auch der Lehre, dals die Freiheit durch den Schrecken herrschem muß: Das ist die gemeine Sprache aller Unterdrücker. Der Schrecken unterdrüekt den ehrenhaften Menschen, läßt die Menschtichkeit verdorren, die Tugend sehweigen. Die Tyramei malt sich schanlos den Namen Frcikeit an. Gesetze, Sittlichkeit sind notwendig, nicht Blutopfer. Das Gesetz flöße den Bösewichten cine heilsame Angst ein. Das Verbrechen erbleiche und falle unter das Gesetz, aber der Unschukdige soll ruhig schlummern kömuen, und der Ungtiekliche ein Asyl finden. Niemand soll sich vor dem Auge' des mürderischen Richters und vor dem feigen Angeber fürehten brathen. Der Sehrecken macht nur Sklaven, ohne Mensehlichkeit gibt es keine Gerechtigkeit und keine Freilecit. Das Stïck, das solehe Worte wagte, wurde nicht nur verboten; auch das Manuskript mußte verbrannt werden. Nur cin Zufall hat cine Abschrift erthalten. Erst nach dem Sturz Robespiertes wurde der Timolion aufgefälet. Aher num bemutzten Chéniers Feinde diese Tragödie der feindlichen Briuder zu der Verleumdung, daß Marie Joseph ander Hinrichtung seines Braders Audré mitgewirkt habe. So grol der Gegensatz der Charaktere und der politischen Auffassungen der Brïder war, Marie Joseph konnte mit Recht diese Verleumdung zurückweisen. Es ist michts Wahres daran. In der Zeit, da André fiel, war auch Maric Josephs Leben gefalirdet.

Mit den Timoléon waren die Bühuenerfolge zu Ende. Die reiferen und künstlerisch wertvolleren Werke der nächsten Jahre vermochten in ihrer unveränderten Gesinnung die veränderte Zeit nicht mehr zu bewegen. Mit dem Zusammenbruch der Revolution cudete ja auch das literarische Zeitalter der Aufklärung, die Romantik trat ihre Herrschaft an, die cinem voltairianischen Geist wie Chénier aufs äußerste auwider sein mußte. Fïr Chénier war das Genie auch der Kunst nur verfeinerte Vermunft. Chénier forderte von dem guten Dramatiker: das Talent Verse in cinfacher kraftvoller and rührender Wärde zu schreiben; das beharrliche Studium des menschlichen Herzens; cine ticfe Kemutnis der Geschichte, der Moral, der Politik; den Haß gegen Vorurteile; dic Liebe zur Wahrheit; den mbeirrbaren Wunsch und das Recht seiner Sache zu dienen. Lauter Grundsätze, in denen die Romantik den Tod aller Poesic sah. Marie Joseph war nicht nur der Dramatiker, sondern auch der jakobinische Lyriker der Revolution. Und in diesen pathetischen Gelegenheitsgedichten, mit denen Chénier die Gedenktage der Freiheit verherrlichte und die Kämpfer der Republik in die Kriege gegen das vereinigte Europa geleitete, fühlt man noch heute mehr von dem Oberschwang jener herrlichen Zeit als in den Dramen. In *er Orle über den Krieg der Freiheit /1792/ wird den Königen, den oblutigen Feinden des Menschengeschlechtsa, die Vernichtung verkündet. Der Soldat der Republik trägt den Sehrecken in dic Paläste der Reichen, den Frieden in die Hütten der Armen. Chéniers Chant dit Départ war das volkstümlichste Hied nehen der Marseillaise:

> as singt der Sieg und offinet mus die Schranken,
> Die Freiheit leited unsern Schritt."

Als Mitglied des Konvents, in dem er für den Tod des Königs gestimmt hat er begleitete sein Votum mit Worten edlen Freimuts -, wirkte er für die ofientliche Eraichung. Es war einer seiner lieblingsgedanken, daß aus den öffentlichen Sitten die Gesetze erwachsen miabten. So war er bemiilit diese newe firundlage geläuterter Sitten im lewultsein und Teben des Volkes zu schaffen. Dentlich schwebt ihm das Bildungsideal der Griechen vor, die Vereinigung des Guten und Schönen: die lintwickelung des Verstandes, der Sittlichkeit (die politische Tugend ist die (irundlage der Gesellschaft), des Körpers dureh gymnastische Obungen. Solche harmonische lirziehumg zur Freiheit zu ermöglichen dienten ihm vornehmlich jene grofien Nationalfeste der Revolution, deren Organisator er war. Die deste sollten die Volkssitte bilden. Wieder wat ren es griechische Ideale, die seine liestgedanken bestimmten. Eine Vercinigung aller Künste. Architektur, Bildhaterei. Materei, Meredsamkeit, Poesie, Musik und '「an\%, sollte diesen Vesten Stil, larbe, Würde und Freule gehen.

Die lireiheit tanzt. Man glawh das Blat der anmmtigen, lebensstarken und geistig beweglichen griechischen Mutter des Dichters \%u spüren, die in cinem mmtern Jrief eimmal die Tanzfreilecit der griechischen Sitten gegen die framzösische Prürleric verteidigt hat:
In Paris tanat man nicht mehr mit 30 Jahren. Ist dis cin Gesetzit Wer hat es befohlen? Die Jugend? Man hat wenig Zcit jung zu scin, und lange Zeit es nicht mehr zu sein. Schlieblich, ich verlange nicht, daB alle Welt tanzen soll; aber ich wünschte, das jeder die Freiheit hätte \%u tanzen, ohne genötigt zu sein seinen Taufschein vorzureigen.a.
In den Festspielen des revolutionären Sohnes tanzt etwas wie diese mütterliche Melodie. Wir besitzen cines aus dem Jahr 1793, dessen Szene das Kriegslager gegeniber den Prenlen ist. In heiter spottendem Wechselgesang wird der
selbe Chorrefrain bald den Preußen und Emigranten, bald als Antwort den Kriegern der Freiheit in den Mund gelegt:

Si vous aimez la danse. Vencz, accourez tous, Boire du vin de firance. LEt danser avee nons.:
Am Schluß aber singt der Chor:
© Chantons, dansons, la patrie est contente: bartout ses braves défenseurs Ont frapue les rois d'épouvante.
I:a République est triomphante:
Chantons, dansons, nos frères sont winqueurs.
In diesen Versen atmet die grobe, freie, reine und tapfere Heiterkeit, die in dem Seelengrund der blutigen \%eit whehs, zuweilen verborgen, niemals erstickt. Und das möchte die Lösung des Problems dieses Diehterwerks sein: Der Dichter war nicht zu klein, aber die Zeit war zu grob fïr die Gestaltung ewiger Kunst. Vor dem gigantischen Kunstwerk des Lebens trat der Künstler bescheiden zurïck, und anl linde war sein methodischer Irrtum, der kalte und leere Klassi\%ismus, doch die notwendige Form dieser \%eitknnst, deren höchste Aufgabe nicht: anderes sein konnte als die feierliche, weckende, anklagende, aufreizende Beredsamkeit über die Handlungen des Lebens. Sicher lebt in den Versen Maric Joseph Chéniers nicht die in Ungeheuren ansrasende Ferscheinung der Revolution, wohl aber der reinste und edelste Tramin ihrer Seele. Chéniers Ruhur wurzelte allein in der Revolution. Nber der Poet hat dankbar nun atheh den Ruhm der Revolution. die Ewigkeit ihres Ideals in seinen Poesicen bewahrt. Wer sein Ohr tiefer und williger auf die kalte Pathetik des idealistisehen Jakobiners neigt, der hört schließlich doch die echte Sprache und den innersten Rhythmus jener Zeit der Menschwerdung, während ein Shakespeare der Revolution uns in der Füle der Gesichte vielleicht gerade den Geist des erhabenen Weltdramas verdlakelt hätte.

## LUDWIG QUESSEL • DAS ZWEIKINDERSYSTEM <br> IN BERLIN

■NTER den Nationadakonomen. die amimerksam die Bevölkerungserscheinungen der Gegenwart verfolgen, wäehst die Zahl derjenigen, die voller Uuruhe das rapide Wachstum der deutschen Bevölkerung betrachten. Man weist darauf hin, dab aut dem hentigen Reichsgebiet, wo 1800 nur 20 Millionen Mensehen lebten, im Jahr 1905 bereits 60 Millionen zu finden waren, und daB, wenn der in den letzten 8 Jaliren durchschnittlich zu verzeichuende Geburtenïberschuß von $1,4 \%$ noch weiterhin anhält, die deutsche Bevölkerung nach so Jahren gegen 130 Millionen zählen wird, da nach der Eulerschen Tabelle ein Geburtenüberschuß von $1,4 \%$ oder $14 \%$ die Verdoppelung der Vevölkerung in 5 Jahrzehnten nach sich zieht. Was aber zu besonderer Beunruhigung Veranlassung gibt, ist der Uustand, daß trotz des Rückgangs der Geburtenaiffer, das heißt der Zahl der Geburten, die auf je 1000 Einwohner entfallen, uni $3,6 \%$ yon 188 i bis 1908 , ler Geburtenüberschul infolge des Rückgangs der Sterbeziffer ein ständiges Wachstum aufweist. Nach dem Statistischen Jahobuch für 1910 kamen auf 1000 Einwohner durchschnittlich jährlich:

| Zeitraum | Geborene | Verstorbene | Geburtenüberschuß |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| I88I bis 1890 | 38,2 | 26,5 | 111,7 |
| 1891 bis 1900 | 37,4 | 23,5 | 13,9 |
| 1901 bis 1908 | 34,6 | 20,2 | 14,4 |

Das machtvolle Anwachsen des Geburtenübersehusses macht es begreiflich, daß die Vertreter der Nationalökonomic dic Obervölkerung Dentschlands drohend am Horizont der Zeiten aufsteigen sehen. Schmoller kommt am Schluß seiner grïndlichen Untersuchung über die natürlichen und wirtschaftlichen Schranken der Bevölkerungsverdichtung zu dem Resultat, daß die der menschlichen Kultur zugänglichen Gebiete längst reichlich besetzt sind, und der Trost, erst ein Viertel der Erde sei angebaut, nicht sehr weit her ist. Er bezeichnet es ferner als eine *gänzliche Täuschung, wenn Optimisten auf das 1 \% der Erdoberfläche mit 8000 Seelen und melır pro Geviertmeile hinweisen und sagen,. die übrigen $99 \%$ der Erde sollten das nachmachen. Ein bedentender Teil der Kulturlander fäft schon hente keine Vermehrung der Bevölkerung um 100 bis $200 \%$ mehr 21 , wenn nicht die Technik uns lehrt Brot und Fleisch chemisch, statt auf dem Umweg durch die Landwirtschaft herzustellene. Da Schmoller mit dem baldigen Eintritt eines solehen Wunders nicht rechnet und Deutschland zu den Gebieten zählt, die ein Wachstum der Bevölkerung um 100 bis $200 \%$ nicht mehr zulassen, so schlägt er vor für einen reichlichen Abfluß der deutschen Bevölkerung zu sorgen und die proletarischen, überfrühen Ehen mit zul zahlreichen schwächlichen Kindern und übergroßer Kindersterblichkeit zu mindern. Die unteren Klassen sollten die Sitten des Mittelstands, was Ehe tund Kinder anlangt, annelmmen. Schmoller glaubt, daß man dies erreichen könne, indem man die Arbeiterklasse durch richtige soziale Reformen geistig, moralisch und wirtschaftlich hebt. ${ }^{1}$ ) So wenig wie Schmoller ist anch Lexis, dem Engels in der Vorrede zum 3. Band des Kapitals bekanntlich das Lob zollt, er sei ein agescheiter Kopf* und seine Erklärung des Kapitalprofits wäre im Grunde anur eine Umschreibung der Marxschens, irgendwic geneigt das Bevölkerungsproblem optimistisch aufzufassen. In seiner jüngst erschienenen Allgemcinen Volkszuirtschaftslehre betont er, daß die Bevölkerungsstatistik der Gegenwart xeinen dunkeln Schatten auf dic Zukunft der Menschheit wirft, wenn angenommen werden muß, daß dic Menschenzahl unausgesetzt, wemn auch nur in mäßiger Progression, anwachsen werde. . . Die außerordentliche Vervollkommnung' der Transportmittel hat es eben möglich gemacht den Boden der noch wenig bevölkerten überseeischen Länder für die Befriedigung des steigenden Nahrungsbedürfnisses des alten Europa in unerwartet großen MaB zu Hilfe zu nehmen. Aber diese Zufuhr wird in einigen Jahrzehnten aufhören, wenn die Volkszahl jener Länder in dem bisherigen Tempo fortschreitets. ${ }^{2}$ ) Wie Wilhelm Lexis, so sicht auch eine andere Autorität auf dem Gebiet des Bevölkermingwesens, Regierungsrat Elster, in den Zahlen der dentschen Bevölkerungsstatistik ein ernstes Warnungssigual, das von allen, denen der kulturelle Aufstieg des deutschen Volkes am Herzen liegt, gar nicht ernst genug beachtet werden kann:
$\star$ Wenn wir nun auch gegenwärtig über das starke Anwachsen der Bevölkerung Deutschlands nicht in Sorge zu sein brauchen, so werden wir doch zugestehen

[^2]müssen, daß es so wie in den letzten Jahrzehnten allif die Datuer nicht weitergehen kann." ${ }^{3}$ )
Am schärfsten geht aber mit den Optimisten der Bevölkerungstheoric, die sich mit dem Trost begnügen, dab mehr Menschen auch mehr Arbeit und Reichtum bedeuten, Professor Haushofer ins Gericht. Er weist daranf hin, daß im alten Europa der Zuwachs an netuen Arbeitskräiten uur Beschäftigung finden kann, Wemn man die alten Arbeitsfelder inmer mehr auspreßt. Nit diesem Auspressen mub aber die Eirwerbstatigkeit immer sorgenvoller, immer hastiger und immer unfrendiger werden.
Und wemn sich auch die lebenshaltung der (iesamtbevökerung in auisteigender Linie bewegt, wenn atheh die Bin- und Ausfuhr von Waren zunimme, wenn auch Kapital und Konsumtion wichtiger Cebranelnggegenstande steigen, ist trotzdem das Gefiihl der Beengtheit nicht mehr wegzuschaffen . . . . In einem großen Teil der ellropäischen Kulturvölker ist das Gefühl der Ubervölkerung heute schon vorhanden. Nur äuBert es sich nicht mit allen Schrecknissen der präventiven und repressiven Gegentendenzen. Der Gegendruck macht sich eben durch die Zivilisation gemildert geltend und tritt in verschiedenen Formen zutage. Wenn Europa jährlich 100000 bis 200000 Auswanderer an atndere Volker abgibt; wean jede heiratsfähige Person später in die l:he tritt als sie eigentlich möchte; weun die Zahl der freiwilligen Zölibatäre einen groben Bruchteil der Devölkerung ausmacht; wenn in ärmeren, kinderreichen Familien die Kindersterblichkeit eine unnatürlich grobe ist; wenn die Lebensdauer iles Kulturmenschen geringer ist als sie nach den Naturgesetzen sein könnte, sind dies latur solche Gegenwirkungen gegen tbervölkerung. Und alle diejenigen, die durch diese Gegenwirkungen ans dem Land oder aus dem Leben gedrängt werden, weichen eben einem groben geheimen Gesetz, das sich gegen die Hervölkerung richtet. Sie weichen diesem Gegendruck, ohne ihn au sehen und ohne ihn zut erkennen. Er ist eine Macht, die nur leise mahnend, aber kräftig und unmiterbrochen und immer allgemeiner wirkt."')

Es fragt sich nun, ob eine mbefangene Prüfung der bevölkerungsstatistischen Tatsachen dies Urteil der Nationalökonomie bestaitigt. Nun läbt es sich nicht leugnen, dall die Aussicht auf cinen wesentlichen Rückgang des Geburtenüber. schusses noch in weiter Ferne liegt. Wenn es auch als sicher angesehen werden kann, daß die Geburtenziffer in Deutschand weiter langsam zurückgehen wird, so muß man auf der andern Seite aber anch damit rechnen, daß die fortschreitende Säuglingsfürsorge und andere hygienische MaBnahmen die Sterbeziffer weiter herabdrücken werden, so dall das Mehr der Geburten gegenüber fen Todesfällen, von dem das Jempo der Bevölkerungszunahme abhängt, in dien nächsten Jahrzehnten noch keine wesentliche Minderung erfahren dürfte. Diese Erkenntnis ist auch für den - Politiker von höchster Bedeutung. Denn wenn wir es auch nicht nötig haben uns den Kopf darüber zu zerbrechen, wie es unseren Enkeln nach 90 oder 100 Jahren gehen wird, so können wir doch bei unseren wirtschaftspolitischen MaBnahmen nicht umhin mit einem Zeitraum von 3 bis 4 Jahrzehnten zut rechnen. Es wäre nun aber ein törichter Optimismus auzunchmen, daß die Versorgung von too Millionen Menschen mit Nahrungsmitteln, insbesondere mit tierischen Produkten sich ebenso leicht vollziehen ließe wie die Ernährung von 65 Millionen. Nach der Gröbe des Geburtenüberschusses der letzten 3 Jahrzehnte müssen wir bestimmt damit rechnen, daß nach 3 lis 4 Jabrzehnten zirka 40 Millionen Menschen mehr als jetzt mit Lebensmitteln zu versorgen sein werden. Schon jetzt zeigt sich

[^3]aber, daß die Versorgung der zurzeit vorhandenen Bevölkerung von 65 Millionen mit tierischen Produkten keine einfache Sache ist. Ganz besonders ist hier auf den Mangel an Milch zu verweisen, die das unentbehrliche und durch nichts anderes ersetzbare Nahrungsmittel der ersten Kindheit ist. Zu betonen ist dabei, daß der Milchmangel, der in steigenden Preisen zunn Ausdruck kommt, nicht durch die Agrarzölle hervorgerufen worden ist, da Mileh bisher in beliebigen Mengen zollfrei nach Deutschand eingeführt werden konnte. Die geringe Quantität der aus dem Ausland eingeführten Milch zeigt uns aber, daß unsere Nachbarstaaten als Milchlieferanten schon jetzt nicht mehr ernsthaft in Frage kommen, und dies bei wachsender Bevälkerung spater naturgemäß noch weniger der Fall sein kam. Der Wert der deutschen Milehproduktion ist in einer Denkschrift des dentschen Landwirtschaftsrats wom Jahr 1905 auf 1882 Millionen Mark geschätat worden, walhreud der Wert der vom Ausland zolffrei eingeführten Milch rgog ganze s Millionen Mark betrug. Trotz der zweifellos außerordentlichen Steigerung, die gerade die Milchproduktion in Dentschland aufzuweisen hat, kamn sich \%urzeit die Versorgung der Städe mit frischer Wilch nur noch auf Kosten der Bevölkerning des flachen Landes vollziehen. Alle Kemer der tandlichen Verhälnisse stimnen darin uberein, daß die landwirtschaftiche Bevölkerung sich der Mileh in einem beängstigenden Maß immer mehr entäußert. Suf einer von der Zentralstelle: fiir Volkswohlfahrt gemeinsam mit dem Dentschen Vercin fïr länalliche Wohlfahrtspflege cinberufenen Konferenz, die newlich im hygienischen Institut zu Berlin tagte, whrde allgemein anerkame, daß es anf dem Land dort, wo Molkereien sind, hänfig umoğglich ist selbst für Kranke Mileh zu bekommen. Dab schon jetzt der starke Verbranch von Milch mad Molkerejprodukten in den Städen eine ernste Gefahr für die ländiche Beväkertung darstelt, tehrt die Tatsache, dall in den Kantonen der Schwei\%, die die meiste Bilch amm Verkauf bringen, sich auch die stärkste Abnahme der Heerestauglichkeit weigt. Ahuliche Erscheinungen sind aber auch in Deutschand beobachtet worden. Daraus ist leicht zun ersehen, daß jede Stellungnahme zu den agrar- und handelspolitisclen Problemen der Gegenwart olme ausreichende Berücksichtigung der zukünftigen (iestaltung der deutschen Volkszahl an gefährlichen Irrungen führen mull.

Es ist nicht zu viel gesagt, daß mis, wenn wir von Berlin und Elsalk-Lothringen absehen, die Tendenz zur Obervälkerung mehr oder weniger stark atisgeprägt in allen Gebieten Deutschlands entgegentritt. Am stärksten macht sich diese Tendenz in Westfaten bemerkbar. Ganze Buicherreihen sind geschrieben worden, um die angebliche Absurditit der Malthussehen Berechnung darzutun, daß die Bevölkerung unter günstigen Umständen sich schon in 30 Jahren verdoppeln könne. Ein Blick anf die Bevölkerwngserselacinungen in der Provin\% Westfalen kam aber jetza jeden davon überzengen, daß Malthus auch in diesem Punkt recht hatte, und in der Tat unter besonderen Umstanden ein solch erstaunlicher Grad menschlicher Fruchtharkeit müglich ist. In WestGalen entfielen im Jahr 1908 auf 1000 Einwohner 40,6 Geburten und 18,1 Todesfälle, was cinem (ieburtenüberschuß von 22,5 bedingt. Unter den Flottenenthusiasten, die eine kriegerische Weltpolitik grolen Stils inauguricren möchten, gibt es nicht wenige, die jede Beschränkung der natürlichen Fruchtbarkeit durch präventive Mittel als nationalen Verrat brandmarken und es gern
sehen würden, wem ganz Deutschland einen solch großen Geburtenüberschuß aufwiese. Es ist daher nicht ohne Reiz sich zu vergegenwärtigen, wie sich die künftige Gestaltung der deutschen Volkszahl ausnehmen wïrde, wenn der Traum unserer Keimlinge in Erfüllung ginge. Bei einem Geburtenäberschuß von $22,5 \%$, wie er zurzeit in Westfalen zu verzeichnen ist, miußte sich die Entwickelung der deutschen Volkszalıl wie folgt gestalten: im Jahr $19106_{5}$ Millionen, 1940130 Millionen, 1970260 Millionen und im Jahr 2000520 Millionen. Wenn heute aus der Tiefe des Ozeans ein ganzer Welteil von der Größe und Beschaffenheit Anerikas emporstiege, würde er doch nicht ausreichen, um den deutschen Bevölkerungszuwachs der nächsten 9 Jahrzehnte aufzunehmen, wenn der Geburtenüberschuß Westfalens typisch für ganz Deutschland werden sollte. Es liegt nun zum Glück gar kein Grund vor die Bevölkerung Westfalens gewissermaßen als Barometer für die übrige deutsche Bevölkerung anzusehen. Wenn auch die Tendenz zur Ubervölkerung in fast allen Gauen Deutschlands zu konstatieren ist, so tritt sie doch in den übrigen Gebieten weit schwächer zutage. So verleuguet zum Beispiel Elsaß-Lothringen auch in diesem Punkt nicht seinen Zusammenhang mit der französischen Kultur und Sitte. Während Westfalen einen Geburtenüberschul3 von $22,5 \%$ anfweist, beträgt dieser in Elsal-Lothringen nur $8,9 \%$.
Zu den interessantesten Erscheinungen der deutschen Bevölkerungsbewegung ist aber zweifellos die Tatsache zu zählen, daß die Tendenz zum Zweikindersystem, das heißt zu einem Beharrungszustand der Volkszahl, sich weit ausgeprägter als in den Reichslanden in der Hauptstadt des Reichs zeigt. Im Stadtkreis Berlin weist die Geburtenziffer von 1876 bis 1905 cinen Rüchgang von 44 auf $26,7 \%$ auf. Der Grund dieser Erscheinung kann nun entweder in der ausgedehntern Ehelosigkeit der Berliner Bevölkerung oder in der geringern Fruchtbarkeit ihrer Ehen liegen. $\mathrm{Daß}$ die starke Abnahme der Berliner Geburtenziffer nicht auf die Zunahme der Ehelosigkeit zurückzufïhren ist, zeigt folgende Gegeniiberstellung der Heirats- und Geburtenziffer. Auf 1000 Einwohner kamen in Berlin:

| Zeitraum | Heiratende | Geburten |
| :--- | :--- | :--- |
| 1886 bis 1880 | 21,1 | 44,0 |
| 1881 bis 1885 | 20,7 | 37,7 |
| 188 bis 1890 | 22,2 | 34,3 |
| 1891 bis 1895 | 21,1 | 31,4 |
| 1896 bis 1900 | 22,1 | 28,6 |
| 1901 bis 1905 | 21,2 | 26,7 |

Bei ziemlich gleichbleibender Heiratsziffer ist also in Berlin im Verlauf von 3 Jahrzelinten ein Rückgang der Geburtenziffer zu konstatieren, der nicht weniger als 39,3 \% beträgt. Dieser rapide Rückgang der Geburtenziffer im Stadtkreis Berlin läbt sich, da die Ehelosigkeit nicht gröber geworden ist, nur durch eine geringere Fruchtbarkeit der Berliner Ehen erklären. In Berlin wie auch in den meisten anderen Grobstäden sind die mittleren, zeugungsfähigen Altersklassen infolge des Zuzugs gewöhnlich übermäßig besetzt, wodurch die Fruchtbarkeit höher erscheint als sie tatsächlich ist. Die Tendenz der Berliner Ehen zum Zweikindersystem muB daher noch sehärfer hervortreten, wenn wir die Geborenen nur auf dic Anzahl der im gebärfähigen Alter stehenden Frauen beziehen. Nach dieser verfeinerten statistischen Methode
ist die Fruchtbarkeitsziffer für Berlin vom preußischen statistischen Landes. amt für dic Zeit von 1876 bis 1905 neu berechnct worden.") Danach entfielen im Stadtkreis Berlin auf 1000 weibliche, im Alter von 15 bis 45 Jahren stehende Personen im Jahresdurchschnitt 1876 bis 1880 149,21 Lebendgeborene, 1881 bis $1890 \quad 119,59,1891$ bis $1895106,23,1896$ bis 190096,73 und 1901 bis 190588,78 Lebendgeborene. Während nach der ersten, groben Methode der Fruchtbarkeitsberechnung der Räckgang der Geburtenziffer von " 1876 bis 1905 $39,3 \%$ ausmacht, beträgt er nach der letztern, verfeinerten Methode 42,2 \% . Es kann daher keinem Zweifel unterliegen, daß die Bevölkerung des Stadtkreises Berlin bereits beim Zweikindersystem angelangt ist. In Frankreich kamen im Jahr 1908 auf 1000 Einwohner 20,2 , im Stadtkreis Berlin im selben Jahr 23,9 Geburten, wobei aber zu berücksichtigen ist, dab diese nach der üblichen, groben Methode gewomene Geburtenziffer die Fruchtbarkcit der Berliner Ehen etwas höher erscheinen läßt als sie tatsächlich ist. Wemm man trotzdem die Berliner Bevölkerung den erheblichen Geburtenüberschuß von $7,9 \%$ aufweist, während Frankreich nur einen solchen von $1 ; 2 \%$ zut verzeichnen hat, so liegt dies daran, daß die Zahl der Sterbefälle in Berlin unt $3 \%$ geringer ist als in Frankreich.

Wie ist nun aber dieser rapide Rückgang der Berliner Geburtenziffer zu erklären? Im Grund kommen hier nur zwei Möglichkeiten in Frage: Entweder zerstört das Berliner Leben die Zetugungskraft oder den Zeugungs willen der Bevölkerung. Da die Annahme, daß cine geheimnisvolle Kraft dic Ber liner Fratuen mit Unfruchtbarkeit und ihre Männer mit Impotenz schlägt, wohl als absurd von der Hand gewiesen werden kam, bleibt uns nur übrig diese Erscheinung durch die Abnahme des Zetugungswillens zu erklären. Der Wille der Menschen wird nun aber nicht nur durch Natur- sondern auch im hohen Grad durch Kultureinflüsse, unter denen die wirtschaftlichen Einwirkungen tonangebend sind, gelenkt und bestinmi. Das soziale Leben der Reichshauptstadt ist nun zweifellos besonders dazu angetan den wirtschaftlichen Druck, dee durch das rapide Anwachsen der deutschen Bevölkerung unf fast 900000 Personen jährlich erzeugt wird, jedem cinzelnen energisclı zum Bewußtsein zu bringen. An einem Verdichtungszentrum der Bevölkerung, das so gänzlich von Naturschätzen entblößt ist, wo Kohle und Eisen, diese physischen Grundlagen industrieller Betätigung, mit hohen Kosten herbeigeschafft werden miissen, wo alljährlich ein erheblicher Teil der äberschüssigen Hevölkerung der östlichen. Provinzen hinströnt und das Angebot von Händen auf dem Arbeitsmarkt sprunghaft vermehrt, miassen sich natürlich die Wirkungen der rapiden Bevölkerungszunahme am schärfisten fühlbar machen. Dic Anhäufung von Millionen auf einer engen Fläche, die zumeist nur durch cine intensivere Ausnutzang der vorhandencn Arheitsfelder Beschaifigung finden kömen, bewirkt aber auch, dalb die städtische Grundrente ins Ungemessene steigt. Steigende Wohnungsmietspreise und größere Ausgaben für die Fabiten von und zur Arbeitsstelle sind die ökonomischen Folgen dieser Erscheinang, denen sich keiner entziehen kann. Dazu kommt die wachsende Unsicherheit der Existenz für altere Personen, hervorgerufen durel das massenhafte Angebot zugezogener jugendlicher Arbeitskräfte, das nirgends schärfer in die Ersciscinumy tritt als in der Reichshauptstadt und eine zahlreiche Familie als etwas wenig

[^4]Wünschenswertes ja sogar Bedrohliches erscheinen läßt. Diese ökonomischen Momente reichten freilich für sich noch nicht aus die rapide Abnahme de; Zeugungswillens im Stadtkreis Berlin zu erklären, wemn nicht noch eine Reihe apsychischer l'aktoren hinzukäme. In seiner Junggesellenzeit gewöhnt sic̣h der Arbeiter Theater, Konzerte und andere öffentliche Veranstaltungen zu besuchen, worauf er auch in der Ehe nicht ganz verzichten will. Das ist freilich nur möglich, wemn er die Kinderzahl besclıränkt. Die religiösen Bedenken, die dem entgegenstehen, brechen aber nirgendwo schueller zusammen als in dem antidogmatischen Milieu einer Millionenstadt. Ein Arbeiter, der Anteil au den Gïtern der Kultur hat, entschließt sich leicht lieber eine Minderung der Lustgefühle im ehelichen Verkehr durch Anwendung präventiver Mittel hinzunehmen als seine höhere Lebenshaltung durch eine groBe Kinderzahl zu zerstören. Ferner kommt hiazu, daß das geistige Leben einer Millionenstadt wie Berlin besonders geeignet ist das Selbständigkeitsgefühl der proletarischen Frau zu heben, die Ansprüche, die sie an das Leben stellt, zu steigern. So wirken neben den ökonomischen auch psychische Kräfte auf Frau und Mana sin, die die Zeugung von den Schauern religiöser Romantik entkleiden und die Neigung hervorrufen die Kinderzahl dem Einkommen und anderen Verhältnissen des Haushalts anzupassen.

Aus diesen Darlegungen ergibt sich aber auch, daß das Zweikindersystem im Stadtkreis Berlin wohl noch lange inn Deutschen Reich eine isolierte Erscheinung bleiben wird. Inmerhin ist damit 21 rechnen, daß auch in den übrigen Teilen Deutschlands die Gegenwirkungen der beginnenden Ubervölkerung in cinem verstärkten Rückgang der Geburtenziffer zum Ausdruck kommen werden. Die nachgerade chronisch werdende Fleischnot wie auch die zunehmend: Milchknappheit wirken beide in der Richtung auch der deutschen Bevölkerung außerhalb Berlins die Erkenntnis beizubringen, daß es *so nicht weiter gehen kamne, wemn der kulturelle Aufstieg des deutsehen Volkes nicht ernsthaft in Frage gestellt werden soll. Immer deutlicher zeigt es sich, daß die Hoffnung auif die Unerschöpflichkeit der amerikaniselen und australischen Fleischproduktion durchaus irrig ist ; immer kleiner wird das Gebiet extensiver Viehzucht. das Europa zul'reisen, die für die Arbeiter erschwinglich sind, mit tierischen Produkten versorgen kömute. Der Eintritt der amerikanischen Union in die Reihe der Staaten, die auf Fleischzufuhr angewiesen sind, zeigt uns, daß der Fleischmangel eine internationale, über Europa hinausreichende Erscheinung geworden ist. Ganz ausgeschlossen ist es aber, daß uns irgend ein Land für den. bis 1950 an erwartenden Zuwachs von 40 Millionen das unentbehrliche Nahrangsmittel der ersten Kindheit, die frische Mileh, liefern könnte. Schon jetzt haben ather die Molkereiprodukte eine Preishöhe erreicht, bei der Butter aut dem proletarisehen Familientisch nur noch des Sonntags erscheinen kamn. Auch die Beseitigung des Butterzolls würde an diesem Zustand nicht viel ändern, da dadureh das Pfund Butter nur um 10 Pfemig verbilligt werden könute. Ein Znwaths der dentschen Bevölkerung von amaähernd to Millionen in 4 Jahrzelhnten, mit dem wir rechmen miissen, wenn der Geburtenïberschuß nicht eine erhebliche Reduktion erfährt, mulb ferner eine bedentende Steigerung der städtischen und ländlichen Grundrente herbeiführen, die einen starken Druck auf die lebbenshaltung der arbeitenden Revölkerung ausibben wird. Alles dieses spricht dafür, daß ähulich wie im Stadtkreis Berlin auch in den äbrigen Ge-
bieten Deutschlands die Gegenwirkungen der Ubervölkerung nicht ausbleiben können, wenn sich auch dort die Zeitverhältnisse, die die Bewegung der Bevölkerung beeinflussen, viel zögernder und schwächer bemerkbar machen werden. Es ist daher wohl nicht unrichtig anzunehmen, daß die Einwohnerschaft des Stadtkreises Berlin das Barometer für dic übrige deutsche Bevölkerung ist und schon jetzt Zustände zeigt, die bei jener erst in der Zukunft zu erwarten sind. $\times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times$ AUGUST ERDMANN - ROM UND DIE CHRIST. LICHEN GEWERKSCHAFTEN


UCH durch die Romreise des Kölner Erzbischofs ist der Streit um die christlichen Gewerkschaften, der die kirchlichen wie die politischen Kreise des deutschen Klerikalismus, den Episkopat wie das Zentrum, in $\mathbf{z w e i}$ Lager teilt, nicht entschieden worden. Kardinal Fischer hat über die Ergebnisse seiner Verhandlungen mit Pius X. in einem Hirtenbrief vom 4. Dezember 1910 berichtet. Danach denkt der Papst gar nicht an irgendwelche Verurteilung irgend einer Organisation der deutschen Katholiken, und mit Entschiedenheit habe Seine Heiligkeit erklärt, daß er in der sogenannten Gewerkschaftsfrage nach wie vor den bisherigen. Standpunkt einnehme, nämlich daß er den beiden Richtungen, die in dieser Hinsicht in Deutschland bestehen (christliche Gewerkschaften und katholische Fachabteilungen), gleichmäßig neutral gegenüberstehe.
So ähnlich hat sich allerdings schon früher der Papst ausgedrückt. Im Januar 1906 brachte der Osservatore Romano eine Note, worin das vatikanische Amtsblatt zu dem Streit zwischen den christlichen Gewerkschaften und den katholischen Fachabteilungen in höherm Auftrag erklärte, >daß der Papst mit gleichem Wohlwollen die einen wie die anderen lobt und ermutigt, da er sehr wohl weiB, daß die besonderen Bedürfnisse der verschiedenen Diözesen und Provinzen Deutschlands dahin wirken können den Gewerkschaften vor den Fachabteilungen den Vorzug zu gebens. Aus den letzten Worten ergibt sich, daß ungeachtet aller Neutralität, mit der man in Rom den beiden Richtungen gegenübersteht, dennoch die katholischen Berufsorganisationen als die Regel angeschen werden; nur wo die sbesonderen Bedürfnissea es erfordern, darf den ehristlichen Gewerkschaften der Vorzug gegeben werden. Ob diese *besonderen Bedürfnisse* vorliegen, das zu beurteilen ist Sache des Bischofs. In diesem Sinn hat sich, wie Kardinal Fischer bei einer frühern Gelegenheit, im Januar 1910, mitteilte, der Papst wiederholt ihm gegenüber geäußert: es sei Sache der Bischöfe, je nach Lage der örtlichen Verhältnisse zu beurteilen, ob gemischte oder konfessionelle Vereinigungen am Platze seien.
Drei Punkte sind es, durch die die ehristlichen Gewerkschaften mit den Grundsätzen, die Rom in der Arbeiterfrage vertritt, in Widerspruch geraten: die Interkonfessionalität; der im Programm $z$ war abgelehnte, in der Praxis aber (durch den Streik) ausgeübte Klassenkampf; die der Kirche gegenüber lieanspruchte Selbständigkeit in wirtschaftlichen und sozialpolitischen Dingen. Dieser letzte Punkt: die Selbständigkeit der christlichen Gewerkschaften gegenüber der kirchlichen Autorität, ist es namentlich, worauf die genannten Organisationen ebenso entschieden bestehen, wie Rom sich dagegen auflehnt. Wo die Kirche zu der sozialen Frage Stellung genommen hat, da hat sie stets her-
vorgehoben, daß deren Lösung nur auf Grund der Lehren des Christentums und im engsten Zusammenhang mit der Kirche erfolgen könne. Und wo sie sich über Arbeiterorganisationen geäußert hat, da stets nur in dem Sinn, daß die Religion ihre Gruadlage; bilden und ihre Bestrebungen unter Aufsicht und Leitung der Kirche bléiben inuiBten. So ist es in der Enzyklika Rerum novarum, der sogenannten Arbeitercnzyklika Leos XIII. von Jahr i891 20 lesen; namentlich aber ist in dieser Beziehung die Enzyklika Graves de Communi, Leos XIII. Erlaß über die christliche Demokratie, vom Jahr 1901 von Wichtigkeit. Die christliche Demokratic in Italien ist ihrem Wesen nach mit den sozialen Bestrebungen Yes deutschen Klerikalismus, wie sie im Volksiverein fiir das katholische Deffschland zusammengefaßt sind, auf eine Stuie zu stellen, und mit den christlichen Gewerkschaften hat sie den Anspruch gemein, daß die Kirché sich des Aufsichts- und Einspruchsrechts über die wirtschaftlichen: Bestrebungen katholisch-sozialer Organisationen zu enthalten hathe. Z.u diesein Punkt heißt es in der letzgenamiten Enzyklika:
sMit Absicht haben wir eben die pflichtmälige Betätigung von Tugend und Religion erwähnt. Verschiedentlich wird nämlich dic Anschauung gehegt, die auch Verbreitung erlangt hat, die sogenamte sosiale Prage habe nur wirtschafliche Bedentung, während doch im Gegenteil sicher ist, daß sie vor allem moralischer und religiöser Art ist und darum vor allem nach dem Sittengesetz und den bestimmungen der Religion gelöst werden muß . . . Darum haben wir niemals katholische Manner auigefordert Vereine fïr die Hebung des Volkes und andere abmliche Eintichtungen ins t.eben zu rufen, ohne daB wir gleichzeitig verlangt häten, daß dies im lieist der Religion, unter ihrem Geleit und mit ither Beihilfe geschehe.x
Am Schlub des päpstlichen Rundschreibens wird dann noch die odringende Mahmung* erneuert xeinzelne wie Vereine möchten bei all ilren Restrebungen auf diesem Gebiet nicht vergessen, daß man durchaus der Amoritat der Bischöfe folgen mußa. Und der Fürsorge und Autorität der Bischöte wird vertraut, sie möge mä̈ßigend, einschränkend, zuriuckhaltend darauf hinarbeiten, daß nicht unter dem Sehein dem Guten zu dienen die Kraft der kirchlichen Disziplin gemindert und die von Christus fiir seine Kirche gesetzte Ordlung gestört werdes.
Pius X., hat danu die sich auf die soziale Frage beziehenden Erlasse noch einmal wieder in seinem Motu proprio vom 18 . Dezember 1903 zusammengefaßt, worin er es als seinen Willen erklart, adaB diese sehr weisen Grundsätze ge:aute und volle Beachtung finden, und niemand wage sich von ihuen auch nur ein wenig zu entfernens. In den dort angeführten Leitsätzen wird von der wehristlichen Volksaktione oder von der sehristlichen Demokraties ansgesagt, daß sie die $\Rightarrow$ Prinzipien der katholischen Giaubens- oder Sittentehre zur Grundlage haben, die besonders jede Verletzung des manatastbaren Rechtes des Privatcigentums zurïckweist . . . In der Ausübung ihrer Tätigkeit hat die christliche Demokratie die strengste Pflicht der geistlichen Behürde sich zu unterwerfen, indem sie den Bischöfen und ihren Vertretern volle Unterwürfigkeit und Gehorsam zeigt. Es zeugt von keinem verdienstlichen Eifer noch von wahrer Prömmigkeit, wean schöne und an sich gute Dinge unternommen werden, die von dem eigenen Hirten nielt gebilligt worden sinde.
In detu beiden hier näher crörterten päpstlichen lirlassen ist 2 war nur von der schristlichen Demokratice die Rede, wad da wir in Deutschland cine Bewegung dieses Namens nicht haben, so hahen umsere Zentrumsblatter sich die Schlua-
folgerung gestattet, daß infolgedessen auch jene Erlasse nicht auf deutsche Verhältnisse Bezug haben und für diese gelten könnten. Haben wir indessen auch keine christliche Demokratie, so doch eine Bewegung, die sich ihrem Wesen nach mit der christlichen Demokratie deckt: die christliche Gewerkschaftshewegung, die vor allem wie jene den Anspruch erhebt, auf dessen Zurückweisung die vorstehenden Erlasse es in erster Linie abgeschen haben: die Selbständigkeit der wirtschaftlichen und sozialen Aktion gegenïber der Kirche. Wer deutschen Zentrumspresse mochten jene Erlasse, namentich das Mohr proprio, schon deshalb arg in die Glieder fahren, weil sie Bestimmungen ubber die katholischen Zeitungen und katholischen Schriftsteller enthielten, die diese in allem, was nur entfernt in Verbindung mit der Kirche und dem christlichen Sittengesetz gebracht werden kominte, ebenfalls unter dic Vormumdschaft der Bischöfe stellte. Aber der Papst hat keinen Zweifel darüber gelassen, daß die Brlasse in Sachen der christlichen Demokratie Geltung für alle Länder und alle sozialen Bestrebungen der Katholiken haben. Die dentsche Zentrumspresse bestreitet heute demn auch die Gültigkeit der beiden Erlasse für alle Katholiken nicht mehr. Es wäre auch vergebliche Mühe. Denn wer zweifelt, daß folgende Sätze aus dem Schreiben Pius X. an Kardinal Swampa vom 1. März 1905 ebensowohl auf die christlichen Demokraten in Italien wie auf die christlichen Gewerkschaften in Deutschland zielen:
"Wemes der Grïnde bedïrfte, um zu beweisen, daß solche I.eute durch die logische Entwickelung ilurer Prinzipien absolut zu Rebellen gegen dic Autorititt der Kirche werden, so fände man solche zur Genüge bei ibren Versammiungen, wo sic sich als unabhängig bezeichnen; in ihren Blätterń und Zeitschriften, worin sic ihr Werk auscinatatersetzen und ihr Schaffen an reehtfertigen versuchen; damn endlich in ihren Antworten an die Prälaten, denen sie erwidern, ein derartiges Verbot beriilire ibre Gemenschaft und ihre Mitglieder nicht, oder indem sie verkïnden, der Papst und die Bischöfe hätten wohl das Recht in Sachen des Glaubens und der Moral sich zun Richter aufzuwerfen, nicht aber dic sozziale Bewegung zu leiten.巛
sUnglückliche Jünglinges nennt der Papst solche Leute, und als solehe unglücklichen Jünglinge gebärdeten sich in Dentschand die elhristlichen Gewerkschaftsführer, dic 1908 auf ciner internationalen Konferenz dem Papst und den Bischöfen ein Bis hierher und nicht zueiter! zuriefen und sich das Hincinregieren kirchlicher Kreise in die Gewerkschaftshewegung verbaten: *Rehellen wider die Autorität der Kirche«, wie der Papst es nemnt. Pius X. ist entschiedener Gegner eines verwischten Christentams, wie es die christlichen Gewerkschaften für ihre Zwecke konstruiert haben. Im Jahr 1909 trat der Priisident des Wirtschaftlichen Vercins in Italien, eines 7weiges der sozialen Aktion der italienischen Katholiken, an den Papst mit der Bitte um cine Entscheidung darüber heran, ol, dem Generalsekretariat für die dem Verein angeschlossenen Gewerkschaften auch solche Organisationen angegliedert werden dürften, die zwar nicht ausgesprochen katholisch seien, aber an den Grundsätzen der christlichen Gerechtigkeit festhielten. Der Papst sprach sich eutschieden dagegen aus; er empfahl dem Verein mutig die katholische Fahne hochzuhaltens und nannte es sweder loyal noch vornehm das katholische Bekenntnis unter falscher Flagge segelt zul lassen, als ob es eine Ramseh- oder Schmuggelware seic.
Der Kommentar, den der vatikanische Osservatore Romano au dem Schreiben des Papstes gab, ließ keinen Zweifel darüber, dafl hier eine Entscheidung von allgemeiner Bedcutung ausgesprochen war. Democh meinte die Germumin,

Bestimmtes über die Tragweite des päpsthchen Schreibens für atu?eritalienische Verhältnisse sei weder in dem Schreiben noch in dem Kommentar des Osservatore Romano enthalten. Xur eins sei sicher und allgemein gältig für die gamze Christenheit:
„Der Papst zieht das ausdrückliehe Vekenntuis zu Christus jedem Erfolg vor. Aber damit ist noch keine allgemeine Verurteilung der christlichen Gewerkschaften gegeben, denn es gibt ja Ausnahmezustande, atuf die der allgemeine Satz keine Anwendung findet.a
Von diesem Gesichtspunkt hat man - und darin trifit das Zentrumsblatt das Richtige - die Stellng der kirchlichen Autorität ath der Gewerkschaftsfrage aufzufassen. Katholische Organisationen und deren Unterordnung unter Papit und Bischöfe: das ist Roms grundsätzliche Auffassung. Die christlichen Gewerkschaften sind als Ausnahune und auf Widerruf aus Rücksicht aui das Zentrum geduldel, das in gewissen Gegenden, wo es sich einer starken Sozialdemokratie gegenübersicht, der christlichen Gewerkschaften politisch bedarf. Als im Jahr a 899 auf der Generalversammhong des Angustinuswereins sur Piloge der kutholischen Presse Dr, Julius Bachem, der politische Leiter der Kölnischen Volksseihung, seine Kollegen ermahnte sich der Förderang der christlichen Gewerkschaftsbewegung anzunchumen, da gab er auch in folgendem den Grund an, weshalb das nötig sei:
"Wenn darin nicht ein Mehreres geschieht, dam wird die politische Stelhng der Zentrumspartei dadureh mamentlich in den groBen Stadten anf die Dauer sehr erschwert Werden. . Das ist die eberzeugung der politischen Führer in Köln und anderswo. Welche Bedentung es aber für die Zentrumspartei hat, daß wir gerade die großen stadtischen Wahlkreise behaupten, brauche ich nicht :uszuführen. Das ist etwas, was die anderen Parteien uns nicht nachmachen können; hier ruht zum Teil das Geheimnis des Einflusses der Zentrumspartei.*
Und diesem weheimnise zuliebe duldet Rom als eme Ausnahme die ehristlichen Gewerksehaften da, wo der Bischof der Meinung ist, daB sie dem Zentrum im Kampf gegen den gemeinsamen Feind, die Soaialdemokratie, von Nutzen sein künnten. Es cluldet sie, ohne Verzicht auf sein grundsätzlich behauptetes Rechl jene Organisationen zu beatufsichtigen und zu leiten. Der Papst hat den christlichen Gewerkschaften befohlen Frieden zu halten mit den katholischen Gewerkschaften, was ein Eingriff in ihre grundsätzliche und taktische Haltung ist. Und die christhehen Gewerkschaften vergessen, dab sie 1908 der kirchliehen Autoritia cin Bis hicher und micht aciler! zugernfen haben; sie haben sich böblich unterworien und mmarmen die Streikbrecher, die Mundsfötter, die geacerkschajtichen Brumbenworgifter, und als was sie sonst die liachabteiler au bezeichent pflegten, als ihre Brider.

Die christlichen Geworkschaften müssen damkhar sein, daf Rom sie wenigstens als Ausnalume und auf Widerrui duhlet, weil die Zentrumspartei doch ihrer bedarf. Im Programm und in Resolutionen betonen sie ihre Selbstïndigkeit, mod doch mässen sie gestatten, datb ihre grumdsätzliche wad praktische Haltung von der Kirche hestinme wid. Und hei alledem sind sie ihres Daseins nicht sicher; sie genieben ihr Leben als cine Gialgenfrist. Kundige Leute wuBten mach Kardinal Fischers Rommeise zu melden, daß beim Papst eine Enzyklika mit dem Verbol der christlichen Gewerkschaften bereits fertig gelegen habe, Ind dall nur, weil von cinflumreicher Stelle anf die Reichstagswahlen und die lage des Zentruns hingewiesen wurde, ein Hinausschub der MaBregel erreicht worden sei. Wie den auch sei, das Schicksal der christlichen Gewerk-
schaftsbewegung ist völlig in die Hände Roms gegeben, und wir haben die merkwürdige Tatsache zu verzeichnen, daß sich am Anfang des 20 . Jahrhunderts in Deutschland 300000 Arbeiter finden, die sich ihr gewerkschaftliches Programm und ihr Verhalten in dem großen sozialen Kampf der Gegenwart von dem römischen Bischof diktieren lassen, der nie der Arbeiterbewegung nahegestanden hat, der Deutschland nie gesehen und nie ein Wort mit einem deutschen Arbeiter in dessen Sprache geredet hat. Und das Allermerkwürdigste ist, daß sich in diesen von Rom aus kommandierten Organisationen auch noch Tausende von evangelischen Arbeitern finden.

## ${ }^{1}$ RUNDSCHAU

## OFFENTLICHES LEBEN

Polltik / Max Schippel
Wertzuwachs. Wenn jemals cin guter und steuer in seiner Art populărer Gedanke durch unerquickliche parlanentarische Parteiverhältnisse um allen Kredit gebracht worden ist, so trifft dies auf die Forderung einer Wertoumachsstener und ihr Schicksal in Reichstag zu (siehe die Rubrik Stautssozialismus, pag. 273 ff.). Die Sozialdemokratic hat in frülieren Jahren den Grundgedanken mit zum Durchbruch in der öffentlichen Meinung gebracht; sic hat grobe Gemeindeverwaltungen on entsprechenden praktischen Schritten drängen helfen; sie lehote aber die Verantwortung fiir das ungestalte Kompromißerzeugnis in Reiclisparlament ab und stimmte geschossen dagegen. Alle anderen l'arteien mit Ausnalıme der Nationalliberalen waren geteilt; aber selbst hier hat niemand rechte Freude an der Zustimmung, und niemand rühmt sich des vollbrachten Werkes, wie das sonst zil geschehen pflegt. Nicht einmal der finanzielle Virtrag, den die Regiertung und slie alte Finanzreformmehrheit erstrebte, wird erreicht, so clas der 1909 eingefülırte Umsatzstempel auf Girundsticke noch mindestens bis zum t. Juli 1914 forthestehen soll, während scinerzeit dic Heralssetzong auf die Jialfte, bei Einführung der Zuwachsstener, in Aussicht genommen war. Die Verteilung des Ertrags zwischen Reich, (iemeinden und Finzelstanten ist schlieblich in folgender Weise geregelt worden: $50 \%$ erhialt das Reich, $40 \%$ dic Gemeinde oder unter Umständen der Gemeindeverband, to \% beziehen die Rumdesstanten mals Entschädigung für die Verwaltung und Erhebunga. Doeh können die Gemeinden \%u dem ilnen ver-
bleibenden Anteil Zuschiäge bis zu $100 \%$, also nochmals bis zu $40 \%$ der Reichssteuer erleben, nur dürfen Reichssteuer und Zuschlag zusammen $30 \%$ der die Steuerpflicht begriandenden Werteriölung nicht übersteigen. Der Ertrag für das Reich wird im Beharrungszustand nuf etwa 25 bis 30 Millionen Mark geschätzt. Die entscheidende Abstimmung ergab 198 Abgeordnete fiir das Geset\%, 93 dagegen, während 20 sich der Stimme enthielten. Von den Konservativen stimmten unter anderen mit Nein Graf Kanitz, von Oldenburg-Januschau, der Reichstagspräsident Graf von SchwerinLöwitz. Von den Fortschrittlern erklärten sich 22 dagegenn, if dafïr, unter let\%teren die Abgeonineten Cuno, Dove, Neumamn-Hofer, Pfarrer Naumann. Die Nationalliberalen traten olne Ausuahme fiir das Gesetz cin, während vom Zentrum Trimhorn, Dr. Marcour, Fritzen-Rees, Dr. Sender ablelnten.
Nationallibe- Ober dic Beweggriinde, die
rale Partel
$\times$ rale Partel die Nationalliberalen 21 ihrer einmitigen Unterstiitaung des in wesentlichen klerikalkonservativen Werkes veranlabten, spricht sich Dr. Böttger sehr offen und lehrreich im Tug aus: ${ }^{\text {maktisch lag die Sache so, }}$ daß die Nationalliberalen an sich das Gesetz nicht zul Fall bringen konnten Aher viellecht, so kann man die Frage stellen, hätte es sich gelohnt die Verantwortung abzallemen und die Konservativen und das Zentrum diese Aufgabe allein lösen an lassen, mit der Devise Diesem Minisicrium, das sich auf jene Parteien stiltal, keinen Groschen! Warmm die Nationalliberalen bei dieser an sich volkstïmlichen Arbeit abseits stehen sollten, ist nicht einzusehen. Kein Minister und kein Reichskanzler lat das Re-
dïrfnis sich nur auf zwei Parteien 211 stützen, er $m \| B$ es aber tun, und er muB dafür jenen Parteien unter Umständen sehr grobe Freundlichkeiten und Zugeständnisse erweisen, wenn nur sie die Kontinuität der Regierung, Gesetzgebung und Verwaltung gewährleisten, Dell Konservativen und dem Zentrum noch mehr Finfluß zuzuschanzen, kann unmöglich im Interesse der Liberalen liegen.
Wenn nun aber kurz vorher von der Zentrumsseite aus den Nationalliberalen gut zugeredet worden war waus der selbst aufgesuchten Ecke herauszutretena und den mittelparteilich-konservativen Block dauernd verstärken zu helfen, so ist von dem Gelingen solcher Pläne noch recht wenig zu spitren. Im Gegenteil kam es am 14. Februar im prenßischen Abgeordnetenhaus zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen dem Nationalliberalen Schiffer und dem konservativen Führer von Heydebrand. Auch die Konservative Korrespomdenz kïndigte gleichreitig eine pgebiilurende Abrechmung mit unseren Gegnern, yon Bebel bis Bassermanne vor und bei den Wablen an. Oh man deswegen schon, wie linksliberale Blätter meinen, den Gedanken einer Politik der Sammlung als erledigt anschen darf, bleibe dahingestellt. Jedenfalls ist im dugenblick das trennende Wasser wieder cinmal sehr tief.
$\times$
Eleaf. Lothringen: Aneh die Behaudiung der

Verfassung elsab-lothringischen Verfassungsfrage (siehe die Rth brik Rechtswissenschaft in diesem Band, patg. 213 ff.) in der Reichstagskommission läuft einigen der am festesten eingewurzelten nationalliberalen Anschaumgen entgegen, nur dab die zentralistischen Nationalliberalen hierbei mehr in Gegensatz zum 7entrum geraten. Das Ideal der alten Unitarier war nicht ein newer Bumbesstaat neben den vielen alten Einzelstanten mit ihren ebenso zahircichen Souveränen, sondern cin Reidhsland mit dem Kaiser als Landesherrn: zwar mit Bundesratsstimmen, die aber vom Kaiser, nicht von Einzeiregierungen abhingen, die also Preußens einheitliche Michtstellung gegeniiber den vielfach zentrifugaten partikularstaatlichen Neigungen heben sollten. Der Bundesrat hat aus unschwer zat ahnenden Griunden cliese selbständige Vertretung EilsaßLothringens abgelehnt, oder richtiger: inn Entwurf nicht vorgesehen, denn auch

Preußen hat diesen Schein ciner gewollten Machtverschicbung erklärlicherweise zu vermeiden gesueht; der Entwurf kennt nur elsaß-lothringische K ommissare im Bundesrat. Was werden aber der Rumdesrat und Preuben tun, wema der Reichstag die abgelehute Lösung priisentiert, und wenn man ohne diese Beditgung ïberhaupt ïber dic elsab-lothringische Misere nicht hinwegkommt? Nach den, auf Zentrumsauregungen heruhenden, bisherigen Kommissionsbeschlitssen wiirde ElsaB-Lothringen als selbstindiger Bundesstaat des Deutschen Reiches 3 Stimmen im Rundesrat erhalten. Der Einfluß PreuBens hinge alsdann nach Ablehnung der von den Sozialdemokraten beantragten republikanishen Landesverfassung weiter davon ab, wie der regierende Stathalter ernannt und gegebenenfalls abberufen werden soll. Hier lautet der KommissionsbesichhB monächst: "An der Spitze des Bundesstaats steht ein Stathalter, der auf Vorschlag des Bundesrats vom Kaiser auf Lebenszeit ermant wird.a Das ist cin Versuch die gefürchtete, tatsächlich rein preubische Regiermugispitze $2 n$ vermeiden. Der Alsweg erscheint für den Beginn des nenen Regimes gar nicht so ungeschickt und maweckmaiBig; aber es hleibt alsdann die weitere Frage, was geschehen soll, wemn im Lanf der lebenslänglichen Statthalterschaft Landtag und Landesregent oder Reichspolitik und Landesregent zu weniger harmonischen Beziehnagen gelangen. Dis Zentrum verlangt hier die Möglichkeit der Absetzung durch den Bundesrat, und zwar mit den fïr Reichsverfassungsänderungen vorgesehenen Kautelen: Anträge gelten als abgelehnt, wemn sie im Dundesrat 14 von den 58 Stimmen gegen sich haben. Auch hier drang die Anschamung des Zentrums durch, veranlabie aber den Stantssekretär Delbrïck $7: 11$ der Erklärung, daB zunächst cine neue Stellonguahme des Bundesrats erforderlich sei. Die Reichstagskommission hat daranf auf unbestimmte 7eit ilire Reratungen überhaupt abgebrochen.
Vortanfig ist also alles im FhnB, aber vor eine der politisch wichtigsten Entscheidungen sind hier sowoll Reichstag wie Rundesrat restell, Irenf.n nel ea dem Reichsland selber dabei an der Spitze der in Frage kommenden Interessen. Die wichtigsten Anträge unserer Genossen gingen zunächst dahin: $\$$ 1. Die Staats-
gewalt in Elsa8-Lothringen iubt das el-sab-lothringische Volk durch die auf Grund dieses Gesetzes bernfenc Regierung aus. § 2. Die Regierungsgeschäfte werden durch einen vom Landtag aus seiner Mitte mit absoluter Mehrheit gewïhlten Regierungsausseluß besorgt.k Der elsa $\beta$-Intliringische LandesausschuB, atlerdings ein uberaus willkürliches Gebilde, dem zarzeit nicht ein einziger Soz: aldemokrat angehört, hat seine Wünsche - mit allen Stimmen gegen die eine des republikamischen Abgeordneten Blamenthal - dahin zusammengefaßt: vollständige Gleichstellung mit den Bundesstaaten, 3 Bundesratsstimmen, Volksvertretung auf Grund des allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrechts, Abstandnahme von der Errichtung einer Ersten Kammer, im Fall ihrer Einfïhrung aber ausschlieBliche 7 ,usammensetzung aus gewählten Mitgliedern. $\times$
KurzeChronik\%wischen den Regierungsvertretern von Kanada und den Vereinigten Staten ist ein Abkommen zur Her1)eifiuhrung eines freiern Verkelirs abgeschlossen worden, das namentlich der kamadischen Landwirtschaft beleutende Vorteile bringt (siehe den Artikel Hildebrands in diesem Band der Sozidlistischen Monatshefte, pag. 232 ff.). Das Repratsentantenhaus in Washington hat einen dem bedeutsamen Vertrag entsprechenden Gesetzentwurf am 15. Februar hereits mit 181 gegen 92 Stimmen angenommen. In Kanada beginnt sich eine von England beginnstigte Gegenströnung zul regen; doch sind die Vorteile für Kanada so beträchtlich, daB auch hier die Annahme gesichert erscheint. $\times$ lmenglischen Unterhaus ist cin Antrag gegen Honterule für Irland mit 326 gegen 213 Stimmen abgelehnt worden. $\times$ Zur Beratung der kommerziellen Vorbereitungen für dic Eröffnung des Panamakanals ist in Washington ein panamerikanischer Handelskongreß zusammengetreten. $X$ in einer vielbeaditeten Rede vor dem dentsclen Landwirtschaftstat erkliirte sich der Reichskanzler fïr Aufrechterialtung les bisherigen Agrarschutzes und für eine nachdriickliche imnere Kolonisation. $\times \ln$ Osterreich ist wieder eine Resistenzlewegung der Staitsbeamten veranstaltet worden, durch die (in) grober Teil der Post-, Telegriphenund Staitsbahnbetriele lahmgelegt wurde.

## Wirschaft / Rudolf Wissell

 schen Reichsregierung einverstanden sind, ist ein seltenes Ereignis. Dies zeigte sich jedoch am 11 . Februar im Reichstag bei der konservativen Interpellation über die Frage, was der Reichskanzler gegen die Uberschwemmung des deutschen Kapitalmarkts mit ausliandischen Werten zu tuin gedenke. Anlaß zu dieser Interpelliation gal) die Absicht der Berliner Handicsgesellschaft Aktien der Chicago-Mii-waukee-Bahn an der Berliner Börse cinzufiuhren. Diese Emissionsabsicht hatte im Himblick auf die Aufnalmefilligkeit des deutschen Geldmarkts in der Handel.spresse Anfechtung erfaliren, und sehlieBlich ließ auch der preußische Handelimimister, der Vorgesetzte der Zulassungsstelle der Berliner Börse, öffentich in der Norddeutschen . Allgemeinch Zoitm, erklären, daß bei der augenblicklichen Lage des, Geldmarkts die fraghiche Aktic oin für die Einfiil)rung ungecignetes :apier waire. Gegen diese Auffassung ist von keiner Seite Widerspruel crhoben worden, sie wurde im Gegenteil allyemein gehilligt. Dabei sind allell keine prinzipiellen Fimwände gegen die Anlage dentschen Gelves im Ausland geltend gemacht worden. Dic fïr cine solche Anlage sprechenden Griinde: dic Notwendigkeit fiir cin :uffairtsitrehendes Volk sich weltwirtechaftlich au betatigen, dic Gestaltung ciner mäglichst aktiven Zathlungsibifian, finanzielle Kriegshereitselhaft med endlich atuelh die Unmögliclikeit bei den unendlichen Ve:zweigungen des Geeldmarkts cine sondelie Betefiligung grumdsitzaich an verhintern. simd auch so maheliegend, dab selbst dic der Börse feindlichen Parteien prinzipielle Bedenken nicht $\%$ : $n u$ Bern wagten. Zwar selhen die Konservativen, wie ant; den Ausfiilirungen ihres Referenten, des Grafen Kanitz, zu entnchmen war, in dem Abfluß deutschen Geldes nach dem Ansland mit die Ursache, dials sich dio Zinssaiter für lecilkapital niclat verbilligen. Aher sie konnten sich dech beid dieser Interpellation daranf besclrianken auf die gegenwairtigen Marktyertialluissi hinzonveisen. Sie suchen sich als die mncigennützigen Förderer des Wirtschaftslebens aufanspielen und das unisomehr, als ja in der Tat die Emissionsabsicht der Berliner Hamdelsgesellschuft die Marktlage nicht bericksichtigte.

Das Frgelnis der Interpellation Iäßt sich vielleicht dahin zusammenfasson，dab nach übereinstimmender Ansicht des Reichstags die Schaffung ciner Auf－ sichtsstelle für die Bamken sich empfeh－ len wïrde，die dann auch bei der 7．11－ bassung ansländischer Werte cin ent－ scheidendes Wort mitzusprechen hätte． Wie die praktische Handhabong rer dann jeweils zu beachtenden Grundsätze sein wïrde，ist allerdings cine Frage，die den Banken Anlaß geben sollte die allgemeinen Interessen nicht gat \％ 71 sichten zuriuckzustellen．Fraglos ist das in der letzten Zeit mehrfach der Fall ye－ wesen．Die Grundsitize，die der Vor－ sitzende des Homsabunds，Fieheimrat RieBer，für die Einfïlirung fremder Wertpapiere aufgestellt hat，und die Giraf Kanitz in geschickter W＇eise an den seinen machte，sind nidht so beach－ tet wie sie es tatsaichlich verdienen．Sie gingen darauf himaus anshitudische Wert－ papiere nur nach voller Deckung des in－ lamblischen Kapitalbedarfs zuzulassen： internationale Geschaiftsbexiehungen und internationale fimissionen mur mitwir－ kend zur Erreichung mationaler Tiele in den Dienst der nationaten Arbeit an stel－ len und endlich auch，bei Vorhandensein dieser Voraussetzungen die größte Sorg－ falt anzuwenden und zwischen den ein－ zelnen I．ändern scharf \％u unterscheiden． Vielleicht lernen unsere großen Banken auch aus dieser Interpellation，dab es nicht gat ist den Bogen an überspamen． $\times$
Fuaionlerun．Schon mehrfach ist die Be－ gen fürchtung geäubert，ditb un－ sere großen Montamunter－ nehmungen sich dem Punkt nïhern，wo cine cinheitliche I eitung，wo der Uber． blick über die versehhungenen Geschäfts－ heaichungen von ciner Stelle ans nicht mehr müglich ist，und damit dic Coefahr fïr diese Betriehe heranriteke an der cigenen Gröbe zall kranken．Tnsheson－ dere ist dieses vom der Firma Feried－ rich Krupp gestugt worden．Wein man bedenkt，wie mmfangreidh und viel－ acitig die vielen Betriche dieses grobien deutschen Privatunternehmens sind，er－ scheint diese Annalme anch nicht unbe－ rechtiga．Anscheinend jedoch ist die Levitung dieses Betriebs anderer Mei－ mung．Das zeigt sich jetza wieder darin， da\＆sie das yröble deutsche Drahtwerk in ihre Interessensuhaire zieht．Anch in diesem Vorgehen doknmentiere sich die

Tendenz，die sich schon in all den vie－ fen nenen Unternehmungen dieser Firma oifenbarte：die Stahl－und Eisenfabri－ kation durch die Fertigfabrikation zu er－ geinzen．Man sucht die Rohwaren mög－ lichst selbst weiterzuverarbeiten，um alle Vorteile，die sich hierbei ergeben， ansanutzen．Auf dieses，bei fast allen unseren groben Unternchmungen zull be－ obachtende Bestreben ist es auch zurück－ zuïhloen，daB die Firma Krump jetzt wieder mit der Aktiengesellichaft $W$ est－ fälisch：Drahtindustric in Hamm einen Vertrag geschlosien hat．der dieses Unternchmen ou cinem festen Be－ standteil der Kruppwerke werden litist wie es die Gormaminacoft in Kiel， die Grusomourke in Magdehurg und viele andere atuch geworden sind．Die Firma Krupp ähernimmt 6 Millionen Mark men zu schaffende，nur bis zu + \％mit Vorrecht am Gewim teilneh－ mende Vorrechtsaktien der W＇estfalio－ sihen Druhtindustrie und hat sich vom 1．Iuli wou ab ani dic Daner you 30 respektive to Jahren den mabyebenden F：influß auf die Geschäftsführung der Gesellschaft gesichert．Dagegen garan－ tiert Krupp den Stammaktionären der W＇ostfälischen Druhtindustrie cine Divi－ dende von $5 \%$ ，die mit der Dividende der Firmal Krupp bis zar Höhe von $7 \%$ gleichmiaisig，dariuber hinaus um die Haifte der Dividende der Firma Krupp steige．Endlich ist der Firma Krupp das Redht cingeriamt die gesamten Ak－ tiva und Passiva der IV eslfälischen Drahtiodustric fïr 18 Goncon Mark $=$ tsa \％all erwerben，währent diese hei －Thamf des Vertrags die Walal hat das Geschaift fïr eigene Rechmme fortzi－ sotzen oder der Firma Kruon die gesam－ tun Nktiva und Passiva für 16000000 Mark mu überlasien．
I＇m die Wirkung dieses Vertrags voll zu verstehen，muB beachtet werden，daB die Firma K＇rupp der größte Hallozeugliefe－ rant les Dentschen Stahlicerkecrbands， wilheend andrerseits die Westfälische Drohtindustrie ciner der hauptsiachlich－ sten Halbzeugabmelmer des Verbands ist．Durch die lituigung dieser beiden Werke hat sich Krupp einen Abnehmer gan\％bedentemder Quantititen seines Halbzengs gesichert，der anf die Quoten－ aiffer Krupps heim Stahlwerksverband nicht in Anre⿻l一⿰幺幺⿲丶丶丶ng kommt．Dieser Abnehmer ist aber damit zugleich dem Stahlwerksverband verloren gegangen． Die Wirkump wird sich bei dessen kom－
mender Neugestaltung geltend machen. Die Position Krupps ist ganz wesentlich stärker geworden. Die Aktionäre vieler kleinen Werke werden mit sehr gemischten Gefühlen diese Fusionsnachricht gelesen haben. Für die kleinen Werke gestaltet sich die Zukunft recht wenig erfreulich.
$\times$
KurzeChronikZwischen den Vercinigten Staten und Kanada ist ein Handelsabkommen geschlossen, durch das der Payne-Aldrich-Tarif der Vercinigten Staaten zum erstenmal durchbrochen ist (siehe den Artikel Hiklebrands in diesem Band der Sozialistischen Monatshefte, pag. 232 ff.). $\times$ Das Einnahmeergebnis der deutschen Eisenbahnen stellt sich im Jahr 1910 aus dem Personenverkehr auf 77787794 m Mark (gegen das Vorjahr mehr 56940 66ı Mark), aus dem Giuterverkehr auf 1713419211 Mark (gegen das Vorjahr mehr 113689473 Mark). Die Gesamtsteigerung betrïgt $7.39 \%$, gegenüber einer Steigerung von 3,2 \% im Vorjahr. $\times$ Die Handelsblätter berichteten in den letzten Wochen, daB das Kohlenkontor da, wo es mit der ausländischen Konkurrenz rechnen mub, gan\% erhebliche Preisnachlässe 7.1 gewähren bereit ist. Einem großindustriellen Abnchmer von jährlich 20000 Waggons ist eine Ermäbigung von 25 Mark pro Waggon $=500000$ Mark pro Jahr gewaihrt worden. Bei einem andern kleinern Abnchmer betrug dic ErmäBigung io Mark pro Waggon. $X$ Die Kohlenversorgung Berlins und seiner Vororte stellte sich, abziiglich des Versands, im Jahr 1910 wie folgt: Steinkohlen, Koks und Briketts 3980 137, Braunkohlen und Briketts 1754987 Tonuen. Die Herkunft der Kohlen verteilt sich auf England mit 1416680 , Rheinland-Westfalen mit 467662 , Sachsen mit 10735 , Oberschlesien mit 1835675 und Niederschlesien mit 2583385 Tonnen. $\times$ Die Reichsbank hat am 6. Felbruar den Wechseldiskont auf $4^{1 / 2}$. \% crinäBigt. Die Bank von Eingland ist am 15. Februar nuf 3 ¹/2 $\%$ hinuntergegangen. $\times$ Der Chef des bekannten Wiener Bankhauses Rothschild, Baron Alfred Rothschild, ist ant it. Februar gestoben. $X$ Die in der letzaten 7eit auberordentlich hohen Wollpreise haben eine erhebliche Abschwächung erfahren. $X$ Auch die

Kaffecpreise, die von $34^{1 / 2}$ Pfennig pro $1 / 2$ Kilogramm im Juni 1910 auf zirka 60 Pfennig Mitte Januar 1911 gestiegen waren, sind wieder erheblich gefallen. Am 13. Februar stellte sich der Preis in Hamburg auf $501 / 2$ Pfennig.
$\underset{\text { Lilteratur }}{ }$ Yon dem Leitnerschen Werk Das Bankgeschäft und seine Technik ist vor einiger Zeit die 2. Auflage erschienen /Frankfurt, Sauerländer/. Es ist nicht die volkswirtschaftliche Seite der Frage, die Professor Leeitner behandelt; die Bankpolitik in ihrer weitesten Bedelltung, die Erörterung der Fragen, die die Stellung der Banken im volkswirtschaftlichen Organismus berïlhren, bleibt auBer Betracht. Lediglich die Betriebs- und Verkehrstechnik des Bankgeschäfts ist erlǐutert, um alle nicht im Bankgeschäft Tätigen über die Geschäfte der Ranken \%u orientieren. Durch eingehende Schilderung der verschiedenen Bankgeschäfte ist dieser Zweek gut erfüllt worden. Der Verfasser hat es verstanden das an und fiir sich trockenc Themat dem Iaien sehr interessant zul gestalten. Set\%t or naturgemäß gewisse Vorkenntnisse voraus, so ist doch seine Darstellungsweise leicht verständlich. Das gilt insbesondere atth von der Erläuterung der für die cinzelnen Zaveige des Bankgescläfts in Betracht kommenden gesetzlichen Restimmungen. Das Leitnersche Werk ist jedem, der sich mit der fraglichen Materie beschäftigen will, sehr zat empfehlen. $X$ Das 148. Heft der von Selmoller und Sering herausgegebenen Stants- und sosialuissenschafflichen Forschungen /Leipzig, Duncker \& Humblot/ bringt den 1 . Teil cines Beitrags von B. Brockhage Zur Entruickelung des preußischdeutselen Kapitalexporls. Dieser behandelt den Berliner Markt für ausländische Stantspapiere voll 1816 bis um 1840. Die recht breit angelegte Untersuchung kommt im wesentlichen zu dem Ergebnis, daB PreuBen in der fraglichen Zeit in der Hauptsache cin Gäabigerland gewesen sej. Im einzelnen bietet dic Auffassung des. Verfassers manche anfechtbaren Punkte. $X$ Die Grundlagen für die Eisenindustrie in Deuischland und in den Vercinigten Staaten werden von W. Neumeister in den Staats- und sosialzuissenschaftlichen Forschungen/Lecipzig, Duncker \& Humblot/ rum Gegenstand einer Besprechung gemacht. Was der Verfasser über las Steinkohlen-' Ind Erzvor-
kommen in Deutschland und den Vereinigten Staaten sagt, ist ganz interessant und schön. Doch scheint er mir die amerikanischen Eisensclätze ganz erheblich zu unterschätzen. Er meint, daB die Gunst der Verhältnisse kaum länger als eine Generation antdanern werde. Sicher hat der bisherige wüste Abbau den kommenden Zeiten in keiner Weise Rechnung getragen, aber es wird wohl noch recht lange Zeit dauern, ehe Deutsciniand und die Vercinigten Staaten gemeinsam ihren Erzledarf in Nordafrika und Skandinavien werden decken wollen. Dem heute noch üblichen rücksichtslosen Raubbau und der wüsten Verschwendung der Naturschätze der Vercinigten Staaten wird iiber kurz oder lang durch gesetzgeberische MaBnahmen ein Ende bereitet werden. Dic Zeichen dafür werden von Neumeister ja selbst angeführt. $X$ In durchats objektiv gehaltener, wenn auch nur kurz zusammengefaBter Darstellung gibt $P$. Damm-Eticnate (Das Hotelwesen in der Sammlung Aus Natur und Geisteswelt /Leipzig, Teubner/) eine Ubersicht über die Entwickelung und den gegenwärtigen Stand, über die betriebstechnischen, die Personalund über dic juristischen Fragen auf ciem Gebiet des Hotelwesens. In einem Punkt muß ich ilm widersprechen. Fr sagt, daB dic Hotelangestellten für ihre frühe Rerufsinvalidität in ihrem gröBern Einkommen, das freilich nur $2 u$ cinem kleinern Teil in einer festen Entlohnung bestehe, eine Entschädigung fäden. Diese Auffassung scheint mir viel zu optimistisch, Im übrigen ist das Büchlein durchaus objektiv gehalten und liest sich gut. $\times$ In Organisationsformell der Eisenindustrie und Textilindustric in Fingland whd Amerikn /Leipaig, Duncker \& Humblot/ unternimint Theodor Vogelstein den Versuch die Faktoren festaustellen und in ihrem Zusammenwirken an untersuchen, die fïr die Vereinigung aufeinarmlerfolgender Produktionsstufen in cinen einheitlichen Betrieb (Integration) orter fïr clas Gegenteil (Differenzierung), fïr das Maß von freier Konkurrenz oder monopolistischer Konzentration und endlich fïr die Größe der industriellen Einheiten (Betriehe und Unternehmungen) von entscheidender Bedentung sind. Der jetzt vorliegende 1 . Band dieser Stulien enthält Abhandlungen über die Ormanisation der britischen Eisenindustrie, über Organisations-
formen der englischen Textilindustric, uber die Entstchung der amerikanischen Industrie, über die Organisation der amerikanischen Textllindustrie und endlich uber die Richtlinien in der organisatorischen Entwickelung der amerikanischen Eisenindustrie. Diese Abhandlungen sollen gewissermaben konzentrierte Anmerkungen zum 2. Band sein und können daher auch erst im Zusammenhang mit diesem richtig bewertet werden. Ein albschlieBendes Urteil wird deshalb bis zumn Erscheinen des 2. Bandes vorbehalten bleiben müssen. $\times$ Im 102. Stück der Münchenter Volkstirischaftlichen Studien /Stuttgart, Cotta/ behandelt Dr. Ferdianad Abel Das Mithlengewerbe in Nassau, Hadamar und Dies. Der 1. Teil dieser Monographic gibt cinen rechtshistorischen Oberblick über die Entwickelung der Rechtslage des Mühlengewerbes zur Zeit der Gebundenheit, während der 2. Teil cine Schilderung der ökonomischen Lage der Müllerei zur gleichen Zeit darstellt. Es wäre falsch, wollte man annehmen, daB die Behandlung eines zeitlich und räumlich so engbegrenzten Wirtschaftsgebiets keinen Wert für die heutige Zeit hätte. Für die Erkenuung der Zusammenhänge, die die heutige Zeit und das heutige gewerbliche Leben mit der vergangenen 7eit und ihren gebundenen wirtschaftlichen Verhältnissen verknüpfen, sind solche Einzelstudien von großer Bedeutung. $\times$ In seiner Arbeit Die geschichtliche Entruickelung des Zinsfußes in Diutschland von 1895 bis 1908 /Leipzig, Duncker \& Humblot/ laBt Dr. Hermann Albert 3 Ursachen für die Fintwickelung des Zinsfubes maBgebend sein: die Gestaltung der Gewinnquote, die des internationalen Zinsfubes und der Grad der Elastizität des Geldumlauts. Mit vielen Tabellen und Diagrammen führt er den Nachweis hierfür. Steigt der Gewint im Produktionsmrozeß, so wird das L.cihkapital dem Produktionsmarkt auströmen, clas Angebot auf dem T.cihmarkt also vermindert und dadurch der Zinssatz steigen. Beim Sinken der Gewinnquote wird dann das Gegenteil eintreten. So ist es die GeWinnquote, die der ZinsfuBhewegung die Richtung vorzeichnef. Ihr gegenüber konmen die beiden anderen Ursachen nur sekmudar in Retracht. Alberts Darstellomg ist eine sehr flüssige und bilderreiche. So sagt er bei der Ubersicht ühar die geschichtliche Entwiekelung des. Zinsfubes, dab der Diskontsatz dem gro-

Ben Zeiger an der Uhr des allgemeinen Kapitalmarkts verglecichbar sei, der in rascher Bewegung an der Konjunkturskala auf- und absteige, und die geringsten Verschiebungen zwischen Angebot und Nachfrage anzeige. Der Wertpapierzinsfuß als kleiner Zeiger folge im bestimmten Albhängigkeitsverhalttnis nur langsam der Bewegung des großen nach und weise nur auf die groBen und wichtigen Verschiebungen hin. $\times$ In einer Broschüre Was haben wir am Hansabund? vertritt der Volkstercinsverlag in München-Gladbach die Anschauung, daB Mittelstand und Privatbeamte von der Politik des Hansabunds, in dem die Wünsche und Interessen des Großkapitals stets überwiegen wïrden, wenig zu erwarten hätten und ihre Parole deshalb nur Weg vom Hansabund! Treu dem Zentrum! lauten könne. $\times$ Ober die Teuerung in der Schuceiz hat der Schweizerische Gewerkschaftsbund einen recht umfangreichen und recht lesenswerten Beitrag herausgegeben. Als Mabregeln gegen die Teuerung werden gesetzgeberische Eingriffe und Organisation in Partei, Gewerkschaft und Genossenschaft empfohlen. $\times$ Unter dem Gesamttitel Mosclland und vestdentsche Eisenindustrie sind von der Vereinigung fiir staatsuissenschaftliche Fortbildung zu Berlin in 2 kleinen Binden eine Reihe yon Vortrïgen bei Duncker \& Humblot in Lecipzig herausgegeben, die zur Vorhereitung und bei der Durchfülrung einer Studienfahrt des volkswirtschaftlichen Seminars des Professor Sering in Berlin gehalten wurden. Yon diesen Vorträgen sind namentlich dic hervorzuheben. dic sich mit den wirtschaftlichen Fragen befassen. Den Notstand der Eifel, seine Ursachen und die Mabnahmen der Statatsegierung zu sciner Hebung erörtert der Präsident der königlichen Generalkommission zu Diisselforf, Franz Brïmmer, während Professor Dr. H. Schumacher die westleutsche Eisenindustrie und die Moselkanalisierung behandelt. Brimmer zeigt, wie durch nlanmäBige Arbeit der Regierung und Behörden die Wege geebnet werden können ein armes, entwaldetes unil dadurch won vielen MiBernten heimgesuchtes Gebirgsland zut einem zwar nicht reichen, so doch gesunden Kulturland au machen, das'für seine fernere Entwickelang nus eigener Kraft zat sorgen vermag.

## Gewerkschaftsbewegung / Heinrich Stahmer

 1910 Das verflossene Jaht hat, wie die Generalkommission mitteilt, den Gewerkschaften einen Zuwachs von meltr als 200000 Mitgliedern gebracht, so daB nunmelir die 2. Million übersclritten sein wird. Dic Generalkomimisfion hat ihre Angaben den zurzeit vorliegenden Berichten von 47 . Verbjigiden vom 3. respektive 2. Quartal 19to git zusammen 1937455 Mitgliedern entinommen; die 7 Gewerkschaften, deren'Ziffern noch fehlen, zählten im 3. Quartal 1909 III 024 Mitglieder. Von 1900 bis 1910 hat sich die Zahl der Mitglieder der Gewerkschaften verdrcifacht, die Eimnabmen und Ausgaben haben sich versechsfacht und dis Kassenbestände nahezu verachtfacht. Für Unterstützungen (ohne Streikunterstützung) wurden 1890 insgesamt 1,60 Millionen Mark, (fon 22,19 Millionen Mark aufgéwandt. ${ }^{\circ}$ Speziell fiir die Arbeitslosenfiirsorgè betrugen die Ausgaben damals $61800 \%$ Mark, 10 Jaire später 9,72 und im ganzen Jabrzehnt etwa 40,25 Millionen Mark. Man hat dieser gewaltigen Erfolge wegen dits letzte Jahrzehnt dias Jahrzehnt der Gezuerkschaften genannt.Durch dic Tarifvertrigspolitik gewinnen die Gewerkschaften immer mehr Einfluß auch 'auf dic unorganisierten Arbeitermassen. Diese vermügen sich der Organisation nicht daucrad zut entzielen. was natiirlich wiederum zur Folge hat, daE auch die Organisationen der Unternelmer noch erheblich wachsen und ausgebaut werden. DaB roro auch ein Jahr umfangreicher wirtschaftlicher Kämpfo war, darauf ist in dieser Rundschau bereits hingewiesen worden, woan vor allen dic Aussperrung inn Raugewerbund auf den Schiffswerften beigetragen hat. AuBerdem mögen hier noch der Ah. sehluß des Reichstarifs für das Malergeverhe und die zaillreichen Tarifibschlitisse der Holzarbeiter, Selmeider usw., die teils olme Komflikt teils mach kürzorm oder längerm Kampf ahgeschlossen wurden, erwaihnt werden. Vergleciclit mant damit die Ergelbisse der Gesetzgebung auf sozialpolitis-lum Go. bict fiir into, so faill der Vergleich seltr au deren Ungunsten aus.

##  cinem Vortrag im Hannburger Gewerksehaftshans

 nus, daß dic Massen hei den gmanen wirtschaftlichen Kämpen nicht immer umihre Meinung befragt werden könnten, sombern daB die groBen Gewerkschaften melir und mehr gezwungen sein wïrden ilme repräsentativen Einrichtungen besser anszubaten. Er verweist dabei auf die Bauarbeiteraussperrung, bei der die Vertreter der Maurer, Zimmerer und Billarbeiter zmal zusammentreten muBten. Daß dalee hinter verschlossenen 'Iüren verhandelt werden mïBte, sei selbstversttindlich; nur das Resultat könne öffentlich bekannt gegeben werden. Die Verhandlungen selbst könnten nur von wenigen gefährt werden, aber die Entscheidung missse von einer größern Atwahl von Arbeitervertretern gefailt werden. Es miibten Formen gefunden werden, durch die die Kenntnisse der Führer nutzbat gemacht werden, zugleich aber auch die Vertrauenspersonen der Arbeiter an Wort kommen könnten. Aber es müsse dem demokratischen Treiben cinzeiner Finhalt getan werden, die mit ilrer Massenverhimmelung die Massen zur Disziplinlosigkeit und damit zur Machtlosigkeit führten. Der Vortrag ist vielfach angefochten worden und hat zit den lebhaftesten Diskussionen AnlaB gegeben. Fine Anzahl Parteiblätter hat dann einen Artikel des Genossen Dr. Pannekock-Bremen gebracht, der den Gewerkschaftsbeamten die Schuld an den Kouflikten gab, die beim Abschlub größerer Kämpfe in cinzelnen Gewerkschaften entstanden sind. Dr. Pannekoek entdeckte dabei, daB die Gewerkseliaftsheamten nicht eines Geistes mit den Arbeitern seien und im Denken und Fühlen nicht völlig mit ihnen übereinstimmten. Das alte Lied wurde wieder cinntial angestimmt, daB die Masse der im Kampf voranstehenden Arbeiter rewhlutinnär sei, die Masse der Gewerkschaftsheamten dagegen leider von revisionistiseloer Gesinnung. In einem andern Artikel, Unteroffisicre betitelt, fand Dr. Panncknek dann heraus, dab die bessere Fathohnugg und die sichere und ruhigere I ehensstellung die Ursache dafiir sei, dab die Gewerkschaftsbeamten den Massen entfremidet wïrden. Auf diesio heiden Artikel antwortete dann das Korrespondensbluth der Gourrolkommis. sion". Es wies hei dieser Gelegenlacit mach, da $\beta$ der Mann, der den Giewerksehaftsheamten ihre bessere I.ehensistellung aum Vorwurf macht, cin weit gräBeres Einkommen lat als diese und infolgedessen awch hïhere Anspriiche im elas I.dien stellt. Dariuf finlgte cine Fïrwiderung des Genossen Dr. Pannekoek,
in der dem Korrespondenzblatt vorgeworfen wird durch Breittreten der persönhichen Lebensverhältnisse des Geguers die Reichsverbandsmethode in die Arbeiterbewegung eingefïhrt zu haben. Die Redaktion erwiderte hieranf, dab sie auch in Zukunft jeden ähnlichen Angriff auf ric erwäliten Vertreter der Gewerkschaften in der schärfsten Form, ohne jede Rücksicht allf Personen, zurückweisen werde. Auch die übrige Gewerkschaftspresse pariert derartige Angriffe gegen dic Gewerkschaftsiährer - die zutem häufig von Genossen her. rühren, die der Gewerkschaftspraxis gänzlich fernstehen - mit Entschiedenheit. Sie führt den Nachweis, daB die Meinumgsverschiedenheiten, die in besonders schwierigen Sithationen Z̈ber Forisetzung oder lieendigung von Kämpfen sehr wohl entstehen können, weder in der I ehenshaltung der Angestellen noci, in der Herrschaft einer Bureaukratic in den Gewerkschaften ihren Grund haben sondern in einer gröbern Verantwortlichkeit der als Vertratuensmänmer gewählten Personen.
In den Sosialistischen Monatsheften ist das Nötige an diesem Gegenstand in dem Artikel Schröders E.rtravagansen in der Demokratic, in diesem Band, nag. 93 ff., gesagt worden.
Osterreich: Im Anfane dieses $\times$ Konfektorne fim Amang dieses Jahres Kancelter Kampf in der Herrenkonfektion stattgefunden. Da die Konfektionïre die Forderungen der Zwischenmeister ablehnten, traten dic Stüickmeister der Herren- und Kinderkleiderkonfek. tion in den Streik, um cinen cinheit. lichen Tarif fïr gatzo Wien durchansetzen, der das gegenseitige Unterbieten der arbeitsuchenden Meister cinschränken sollte. Die bei den Zwischenmeistern arbeitenden Gehilfen waren nur zu geringem Teil im Schneiderverband organisiert; infolgedessen erhielten auch nur die Organisierten Unterstïtzing. Nach einigen Wochen gelang es den Stückmeistern mit den Konfektionären eine Vereinharmg zu erzielen, woran: die Stückmeister den bei ilnent heschätigten Arbeitern chenfalls folgende Z.ugestïndnisse machten: 1. die isstïndige Arbeitszcit; $2.10 \%$ I.dinerhölming; der Mindestwochenlohn muB jedoch betragen: nach ehen beendeter Lehrzeit 16 Kronen, cin Jahr darnuf 18, 2 Jahre darauf 21 Kronen; mach dieser 7.eit bleitht die Frstsetzing des J.ohus der freien

Vereinbarung zwischen Arbeiter und Stückmeister überlassen; 3. für Uberstunden werden $50 \%$ Lohnzuschlag gewährt; 4. Abschaffung des Logis- und Kostzwangs beim Meister; 5. die Stückarbeiter erhalten zwei Drittel vom Stücklohn des Zwischenmeisters und zwar als Mindestentlohnung. Der Vorschlag eine Aktion zur Errichtung von Werkstätten seitens der Unternehmer cinzuleiten sticß aber sofort auf den heftigsten Widerspruch der Zwischenmeister, weil diese auBer den Gesellen, dic sie beschäftigen, noch zahlreiche Lelorlinge ausbilden und sich dadurch billige Arbeitskräfte verschaffen.
Frankreich: In Havre war der SekreFrankreich: In Havre war der Sekre-
Fall Durand tä des Kohlenladersyndi. kats, Jules Durand, vom Schwurgericht zum Tod verurteilt worden, weil er angeblich zur Ermordong eines Streikbrechers aufgefordert haben sollte. Gegen dieses Urteil sind mehrere hundert Protestversammlungen von den Gewerkschaften organisiert worden, denen sich auch die Witwe des Getöteten anschlob. Das hatte zunächst zur Folge, da 8 Durand 2117 Jahren Zellengefängnis begnadigt wurde. Weiter aber ordnete der Justizminister die Eröffnung ciner neuen gerichtlichen Untersuchung zur Einleitung der Revision des Prozesses an. Für diese Revision und dic Freilassung des Durand sind auch viele Angehörige der Bourgeoisie, insbesondere Intellektuelle, cingetreten. Auber der Generalkommission der. Gewerkschaften Deutschlands, dic ebenfalls eine Kundgebung veröffentlichte, sind fast alle ausländischen gewerkschaftlichen Landeszentralen dem Protest der Confédéralion générale du Travail beigetreten.
$\begin{array}{ll}\text { Xercinigte } & \text { Die American Federation } \\ \text { Sienten } \\ & \text { of Labor hat ihre 30. Jah- } \\ & \text { resversammlung vom } 14 .\end{array}$ bis zum 26. November vorigen Jahres in Saint Louis abgchalten. Aus dem Bericht des Sckretärs Frank Morrison geht hervor, daß im Jahr 1910 für 1561151 Mitglicder volle Jalhresbeiträge gezahlt wurden. Die Mitgliederzahl ist seit 1003 nicht erheblich gestiegen; sic war 1004 und 1908 sogar höher als 1910. Úber 100000 Mitglieder haben 2 Verbände, nämlich die Bergarbeiter (Uniled Mine Workers) 233700 und dic Zim merer und Bautischler (Brotherhood of Carpenters and Joiners) 100400 ; dann kommen die Maler mit 63500 , die Ma-
schinenbatuer mit 56900 , die Konfektionsschneider mit 54 200, die Gießer mit 50000 , die Schriftsetzer mit 49 100, die Zigarrenmacher mit 43 200, die Bratuer und die Musiker mit je 40000 Mitglicdern. Zusammen haben diese 10 Verbände 82r 000 Mitglieder oder 53 \% aller in der Federation of Labor vereinigten Gewerkschaften. 80 Zentralverbände un:I einige Lokalvereine führten 827 Streiks mit 341448 beteiligten Arbeitern. Dic Kosten dafiir betrugen 3727277 Dollars. Durch die Streiks erreichten 502996 Arbeiter Vorteile. Verkürzangen der A1beitszeit setzten $2 I$ Verbände durch, Lolnnerhöhung 50 Verbände. An dem Streik der Blusenmacher, der vom 22. November 1909 bis zum 15 . Feliruas 1910 dauerte, waren insgesamt 30000 Personen beteiligt; die Höchstzahl der gleichzeitig Streikenden betrug jedoch nur 15000 . Die Unternehmer schlossen mit dem Verband der Frauenkleidermacher cinen Vertrag ab, der Lölme, Arbeitszeit usw: regelt. An dem Streik in der Mäntelindustric in New York, der am 1. Juli 1910 ausbrach und 9 Wochen währte, waren etwa 75000 , meist unorganisierte, Arbeiter und Arbeiterinnen beteiligt. Er endete mit cinem Vertragsabschlub, der unter anderen lie Bestimmung enthält, daß bai Neacinstellungen den Gewerkschaftsmitgliedern der Vorzug zu geben ist. Dic Mindestwochenlöhne schwanken zwischent to und 25 Dollars; außerdem sind Stücklöhne gegenscitig $\quad$.11 vereinbaren. Im kanzen schweben noch 3 Schadenersatzklagen gegen die Gewerkschaften, bei denen es sich um 220000,450000 umi 750000 Dollars handelt.
$\underset{\text { Jublaen }}{\times}$ Der Bötteherverband konnte am I. Januar auf cine 25 jälrige Tätigkeit zuriickblicken. Die Entwickelung war anfänglich langsam; nach ljährigem Bestehen zällte der Verband erst 1800 Mitglieder in 16 Zahlstellen. Heute zaihlt er in 160 Zahlstellen 8000 Mitglieder. Vorgänger dieser Organisation waren der am 23. Juni 1873 allf dem 1. Kongreß der deutschen Böttcher gegrûndete Bölfcher- und Kïfervercin, der nach 2 Jahren der Kra Tessendorf zum Opfer fiel, und der darauf am 3r. Dezember 1875 durch die Versammlung der Organisationsvertreter in I.cipaig gegründete Bund deutscher Böltcher, der 1878 aufgelöst wurde.

KurzeChronikDer am I. Oktober 1910 mit dem Bratuerverband verschmolzene Mühlenarbeiterverband hat seine Schlubabrechnuing veröffentlicht. Danach ergibt sich ein Uberschuß von 76649,68 Mark, der nummelr dem gemeinsamen Verband der Brauerei- und Mïhlenarbeiter zugefïhrt worden ist. $X$ Der Handlungsgehilfenverband ist im letzten Jahr von 9870 auf 12380 Mitglieder gestiegen, cin erfreuliches Zeichen dafür, daB der gewerkschaftliche Gedanke auch in den Kreisen der kalfmännischen Angestellten weitere Fortschritte macht. $\times$ Eine Aussperrung der Kürschner ist in Leipzig durch die Unternehmer der Rauchwarenzurichterei erfolgt. Der Grund zit dieser MaBregel diurfte einzig dastehen: Es wird nämlich die Viederaufnalme von 2 aus dern Kürschnerverband ausgeschlossenen Mitglicder verlangt. $\times$ In Finnland sind die Buchdrucker seit dem I. Januar im Ausstand, weil ïber die Tariferneuerung keine Einigung zu eraiclen war. $\times$ Die Generalatussperrung in der schwedischen Schuhwarenindustrie ist nach 4 wöchiger Dauer durch Vergleich beigelegt worden, wobei die Unternehmer einige wichtige Zugeständnisse gemacht haben. Der Reichstarif wurde auf 4 Jahre vereinhart.

## Staatssozialismus / Wilhelm Schröder

Wertzuwacho-Der Reichstag begann am
steuer. steuer. 16. Januar mit der 2. Beratung des Entwurfs eines Zuwachssteuergesetzes, nachdern er ihn ann 15. April vorigen Jahres einer Kommission von 28 Mitgliedern äberwiesen hatte. Aus den Händen der Kommission ist die Vorlage wesentlich verschlechtert hervorgegangen. Während ler $\$ 1$ urspriunglich einfach besagte, dab beim Uliergang des Eigentums von illländischen Gruudstücken usw. von dem Wertzuwaclis cine Abgabe erhoben werden soll, hielt die Kommissionsmehrheit es fïr angebracht gleich im I. Absats zan Lestimmen, daß die Steuer uur von dem Wertauwachs an erheben sei, der ohne Zutun des Eigentïmers entstanden wäre. Von diesem Zusatz hieB es in der Plenarberatung mit Recht, daB or sciner Auslegungsfähigkeit wegen in der Praxis undurchführbar sei. Weiter lautete der § I nach der Konumissionsfassung: "Beträgt der Verĭußerungspreis, und iun Fall einer Teilyerdußßerung der Wert des Gesamtgrundstïcks, hei bebauten Grund-
stücken nicht melor als 20000 Mark, bei umbebauten nicht unehr als 5000 Mark, so bleibt der Eigentumsiibergang von der Stener frei. Als unbebaut gelten atuch solche Grundstifcke, allf denen siti Gartenhäuser, Schuppen, Lagerstiitten und ähnliche zu voriibergehende: Zweeken dienende Baulichkeiten befinden. Die Steuerfreiheit tritt nur cin. wem weder der Veräuberer und sein Ehegatte im letzten Jalir ein Einkommen von melar als 2000 Mark gehabt haben, noch ciner von ihnen den Girundstiickshandel gewerbsmäBig betreibt. Wird festgestellt, daß die Veräußerum: für Rechnung eines Dritten erfolgt, :ist die Stenerfreiheit nur zu gewähren. wenn die Voraussetzungen für die Refreiung atheh in der berson ales Drittin vorliegen.«
. As steuerpflichtiger Wertzowachs sollte nach der Kommissionsfassung der Unterschied awischen dem Erwerbspreis und dem Veräußerungspreis gelten, wovon der Wert der Erzeugnisse des Grundstück: solange sie mit dem Boden zusammenhängen, sowie der Maschinen in Abzus 211 bringen ist. Dem Erwerbspreis wurden hinzugerechnet a) als Kosten des Erwerbs $4 \%$ des Erwerbspreises, wemm nicht der Veriuberer böhere Aufwendung nachweist, b) beim Erwerb in der Zwangsversteigeruug der Betrag, mi: dem der Ersteher ausgefallen ist, (C) die Aufwendung für Batten und datuernde Verbesserungen mit einem Zuschlag von 5 bis $15 \%$; die Bauten werden jedoch nur angerechmet, wenn sie noch vorhanden sind, d) Aufwendungen, Leistungen und Betrige für StraBenbanten, Kamalisiernug zuzüglich von $+\%$ Zinsen für 10 Jahre. Es kommen noch weitere Bestinumungen zugunsten der Kultivierung von Moorland ete, himzu. Liegt der Erwerb vor dem I. Jammar 1885, so ist nicht vom Erwerbspres somdern voul Wert imi I. Januar 1885 aluszugehen. Vom VeränBerungspreis kommen weiter dhe nachweislich entstandenen Kosten der VerianBerung einschließlich der üblichen Vermittelungsgebiilar in Abzug, sodaun fïr 15 zusammenhängende Jahre der Betrag, wim den der Ertrag hinter 3 \% des Erwerbspreises zurückbleibt. Der Stenersatz betrixt bei ciner Wertsteigerung his 211 to \% des Erwerbspreises $10 \%$, er steigt fïr je $20 \%$ Wertsteigerung mehr bis $290 \%$ un $1 \%$; Stenerbetrage unter 20 Mark werden nichit erhoben. Befreit von der Stener sind das Reich, die Bundesstanten sowie
gemeinü̈tzige Vereine für innere Kolonisation. Die Steuerfreiheit der Landesfürsten wurde von der Kommission und auch bei der 2. Plenarberatung gestrichen, bei der 3. Beratung im Plenum jedoch cinem Antrag der konservativen Partei gemäi wiederhergestellt. Erwähnt sci, daß in der namentlichen Abstimmung, dic diese Konzession mit 166 gegen 139 Stimmen bei 17 Stimmenthaltungen der Polen zuließ, die Arbeiterabgeordneten des Zentrums mit Ja stimmten, während dic Antisemiten Bindewald, Liebermann usw. sowic der christlichsoziale Abgeordnete Behrens sich der Linken anschlossen und mit Nein stimmten. Dic Verteilung des Steuerertrags setzte der Reichstag dem Entwurf entsprechend fest. Es erhalten danach das Reich $50 \%$, der Bundesstaat $10 \%$ und die Gemeinde $40 \%$ Mit Nachdruck, jedoch vergeblich, war die Sozialiemokratic fïr cine stärkere Beteiligung der Gemeinden am Ertrag eingetreten.
Der ursprünglichen Regierungsvorlage stand die soziakdemokratische Reichstagsfraktion durchweg sympathisch gegenïber. Eine Anzahl Durehöcherungen des Gesetzes, die dann noch in der 2. Plenarberatung durchgedrückt wurden, bewirkten jedoch, daB die Fraktion von ciner Zustimmung Abstand nahm. In den Ausführungen, mit denen der Abgeordncte Dr. Südekum diese Haltung begründete, warde als sokche Verschlechterung munaishst die Verlegung des Zeitpunkts, der fiir die Stenererhehung maßgebend scin soll, vom 12. April into auf den 1. Jamaar 1911 hervorgehoben, ferner kam die Weigerang für die Kriegsyeteranen ans dem Ertrag der Steuer die Stumme von 6 Millionen Mark jährlich festzulegen in Betracht sowie im Verhauf der Beratung dic vorhin erwilhnte Befreing der Landesfürsten. Ein Versuch der Fraktion in der 3. Lesung von dem lakraftereten des Ciesetzes die Aufhchung des Kiindwarenstenergesetzes abhängig \%u machen, Wurde von der Mehrheit vercitelt: nur dic fortschrittler stimmten fiir den sozialdemokratischen Antrag. In mamentlicher Abstimmung fand das Zuwachssteuergesetz schlicBlich am 1. Fehrmar mit 193 gegen 93 Stimmen der Sozialdemokraten und der Melirzahl der Fortselırittler Anmalune (siche dic Rubrik Polilik, pag. 264).
In der Reichstagssitzung vom j6. Januar erkliarte der sozialdemokratische Abge-
ordnete Göhre: "Ich möchte - darauf legen meine Parteifrcunde den größten Wert - aussprechen, daB wir Soziakicmokraten auch in diesem Augenblick das ernsteste Bestreben haben an dem Zustandekommen dieses Wertzuwachssteuergesetzes mitzuarbeiten. Wir wïnschen, daß ein solches Gesetz in die Reichssteuergesetze cingefügt wird, weil wir darin die Einführung eines neuen Steuerprinzips sehen, und weil wir gerade die Art der Vermögenskonfiskation, dic damit ausgedrückt und ermöglicht wird, begrißen.« Man sieht auch an diesen Worten, daß der Sozialdemokratic viel an dem Zustandekommen des Gesetzes gelegen war. Wenn die Reichstagsfraktion dennoch gegen die Vorlage stimmte, so kann man das mim der Sache willen bedanern, doch ihre Haltung aus der Situation heratus begreifen.
$\underset{\text { Privatue. Am } 16 . \text { Jannar ist der Ent- }}{\times}$ amtenver. slcherung wurf eines Versicherunge-
gesetzes für Angestellite veröffentlicht worden. Er will alle Angestellten in leitender Stellung, die Be tiebsbeamten, Werkmeister, Handlungigehilfen tum Lehrlinge, Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken, Bühnen- oder Orchestermitglieder ohne Rücksicht auf den Kunstwert ihrer Leistungen, Lehrer und Er\%ieher sowie endlich Schiffskapitäne und Offiziere, soweit sie nicht mehr als 5000 Mark Jahresarbeitsverdienst haben und beim Eintritt in die versicherungspflichtige Reschäftigung nicht aber bo Jahre alt sind, versicherungspilidhtig machen. Eine freivillige Fortsetzung der Versicherung ist gestattet. Gegenstand der Versicherung sind Ruliegeld und Jinterbliehenenrenten. Das Ruhegeld wird gewälort, went der Versicherte 65 Jahre alt ist oder dureh kïrperliche Gebrechen oder wegen Schwärhe seiner körperlichen mid geistigen Kräfte zur Ausïbung seines Berufs datternd unfähig ist. Witwenrente crhailt die Witwe nach dem Tod ihres Mimmes, Waisentente crhalten die chelichen Kinder unter 18 Jahren und nadi dem Tod einer Versicherten auch ihre wnehelichen Kinder unter 18 Jahren. Dic Wartezeit damert beim Ruhegeld fiir mimntiche Versicherte 120 Beitragsmonate, fïr weibliche Versicherte 60 Beitragsmonate. Dic Mittel fïr dic Versicherimg haben Arbeitgeler und Versicherte zil gleichen Teilen aufzubrin-
gen. In der ersten der 9 Gehaltsklassen, die bis zu 530 Mark Jahrescinkommen geht, stellt sich der Monatsbeitrag anf 1 , jo Mark, in der letzten für Versicherte mit einem Jahrescinkommen von 4000 bis 5000 Mark sind monatlich 20,00 Mark Beitratg an entrichten. Das Rohegeld betraigt mach Ablanf von 120 Heitragsmonaten ein Viertel des Wertes der in dieser Zoit entrichteten Beitriage und ein Achtel des Wertes der übrigen Beitrage; die Witwenrente betragt zwa Fünfel des Ruhegelds, das der Ernährer zur Zeit seines Todes bezog oder bei Berufsmiähigkeit berogen hätte. Waisen erhalten je cin biinftel, Doppelwaisen je cill Drittel des Beitrags der Witwenrente. Hiernach würde cin Angestellter mit cinem Jahresgelailt vom 1500 bis 2000 Mark, der gencinsam mit dem Arbeitgeber monatlich 0,60 Mark Beitrag sul zahlen hätte, mach to Jahren 152 Mark einge\%ahlt haben. Vir urhielte dam 288 Mark Rulacgehalt jahmlich; mach 20 Jahren wircle er man dis Hailfe mehr, also 4.32 Mark erhalten. Dic Rente für die Witwe cines Angestellen, der gemeinsan mit dem Untesnehmer monatlich 0,60 Mark gezahlt hïtte, betrige 172,8o Mark, die der Waise 34.56 Mark jahrlich, Das sind winzige Beträge. Sollte der Entworf, was wohl kium on erwarten ist, nicht schon in: lhmulesrat rerbessert werden, so hitte die Volkswertretung in dioser Minsich selhe erhebliche trheit on leisten. Allerdings ist kamm anzumehmen, daß der gegenwärtige Reichstag die Frage der Privatheantenversichernag mow zir latscheihnge bringen wird.
Elektrizitats- Di: liriolge des Kommulwerke nalsomialismms haben begreificherweise die Imbstriemagnaten micht ruhen lassen, und die von iluen getroffenen Abwehrmabmahmen verdienen hole Beachtung. Ans vielen Stellen Deutschlands versucht dib Großindustric namentich die Kommmmalisiorong der Versorgung mit elektrischer Energie dadureh on mierbinden, dabs sie ten Gemeimen günstige Bewngshedinsuugen dabbietef wimd daribuer himans sio dhreh Uherweismg von Aktien am Giedeihen der privaten Worke an interessieren suchl. Dies Vorhaben bleibt nicht ohate Erfolg. Die Verwaltung des Kreises 'Trltow' hat das vom Kreis auf Betreiben des Lamdrats von Stubenrauch ersichtete Elektrizitantswerk. ciner Privatgesellschaft äberantwortet. Beson-
ders verdienen aber dic Operationen des von den Grobindustriellen Stinnes in Essen gegründeten Rheinisch-Westfälischen l:lekirisitultstierks betrachtet za werden. Dies Werk versorgt nicht nur die groben Privatumternehmungen sondern auch eine ganze Anzahl Gemeinden mit elektrischer Kraft wil weist ihnen, ihrem Stromverhrauch entsprechend, gröBere oder kleinere Aktienbeträge zul. Der llimweis daranf, daß Herr Stinnes den Verbrauchern seine Bedingungen diktieren werde, wenn sem Monopol genügend ausgedehnt sei, schien ohne besondern Erfolg zu sein. Im Gegensatz zum Rheinisch-IF esifälischen Elektrisifialszocrk hatten mehrere kleinere Gemeinden das Elektrizititsuerk Wersfalen in Bochum gegrïndet, das jedoch anfänglich gegen die Ubermacht des Privatkapitals wenig ausrichten kounte. In November 1910 ist es diesem Gemeinde. maternelmen jedoch gelungen im Wuppertal wid im bergischen Land festen Fuß zu fassen. Man liat mit der Stade Barmen sinen Vertrag geschlossen, wonach diese Gemeinde mit dem Elehtriaititswerk IVestifolen cine netue grobe vektrishe Zentrale an der Ruht in der Naihe von Hattingen erbant. Es ist Aussicht anf Vereinbarung mit ciner Anzahl kleinerer Industriestande vorhanden, mal es stcht zu hoffen, daß nach Durchführang der jetzt beabsichtigten Kapitalserhöhung die veremigen Gemeinden der Privatuesellschaft mit gutem Erfolg die Spitze bieten und vor allem dessen weitere Ansdehmong verhindern kömen.
 ̈̈sterr November hat dis acerceichische Abgeorductenhaus cinstimmis eine (iesetgevorlage angenommen, wonach der Staat bis zum Betrag von 200 Millionen Kronen die Bürgschaft für Dantehen überainmt, die den Gemeinden oder gemeinnützigen Baugenossensehaften zur Errichtung billiger und gestander Volkswohnungen gewaihrt werden. Der Staat ermoglicht es dadurch den Sparkassen und anderen gemeinnitaigen Anstalten die von ibnen awigehänfen Kapitalien mur Gewahrung swher Darichen zu verwenden. X Fïr cin Zitndhol\%monopol suchen seit Bade des verikossenen Jahres die dent. schen Ziandholzfabrikanten Stimmung zu machen. Am 1.4. Dezember sion war cine Deputation dieser Unternchmer bei delll Staatssekretar des Reichsschatzants, unn ihn die ungünstige Lage zu
schildern, in die nach der Auflösung des Zündholzsyndikats die Mehrzahl der Zind ${ }^{2}$ lafabriken geraten sei. Die Herren empfahien die Besteuerume: aller Zïndholzersatzmittel und dann die Schaffung cines Monopols, an das die bislierigen Fabriken verpachtet werden sollen.
$\times$ Literatur $\quad \times$ zeugende Arbeit haben wir in dem Werk des Stantswissenschafters Heinrich Nic. luus Geschichte der englischen Bodenreformtheorieen /Leipzig, Hirschield/ vor uns. Der Verfasser gibt uns ein Bild der Umwälzungen, die in England durch die Propaganda bodenreformerischer Ideen herbeigefithrt worden sind, und führt uns dann in dic Gedankenwelt der Bodenreformer cin, die von den Naturrechtlern des 18. Jahrhunderts bis zu I Fenry George sich einen mehr oder minder beträchthichen Anhang wit verschaffen wuBten. Nichuus weib die verschiedenen Systeme der Nationalisten Spence, Ogilvic und Paine, der Physiokraten Grey, Hall und Ravenstone, der Chartisten O'Commor und O'brien sowie die Forderungen von Dove, Spencer und Wallace und endlich die Richtung Ricardo und ilhre Jünger mit ebensoviel Objektivität wie kritischem Scharfsimn \%u beleuchten, um, wie crwähnt, am Schluß ausführlich bei Heary Georges Reformideen zu verweilen. Die Bodenreformer werden wic folgt charakterisiert: "Das Bemerkenswerteste besteht wohl in dem zaihen Festhalten in den Grundlagen der bürgerlichen Gesell. schaftsordnung. Sie wollen die Gesellschaft, das heißt den Staat, nicht von Grund aus neu gestalten sondern nur die am Gesellschaftskörper entstandenen Auswichse entfernen. So begnügt sich $J$ James Mill mit cincr Besteverung des unverdienten Wertzowachses, waihrend Hall schon tiefer in den Statsorganismus cingreift, um den von den arbeitenden Klassen zu leistenden Mehrwert \% verringern. Grey und Ravenstone befïrworten cine Heranzichung des IBodens zu den Staatsausgaben. Sie nähern sich ditmit noch am weitesten den Forderungen der Physiokraten, denn dureh dic cinrige Steuer soll nicht der ganze Ifetrag der Grundrente für den Staat mutabar gemacht werden, In der Bestenerung des Rentenzuwachses gipfelt zwar auch die Forderung John Stuart Mills, scine lícgründung und Formulierung ist aber teilweise so scharf, daB schon agrarsoziali-
stische Gesichtspunkte hervortreten. Der bedeutendste dieser Richtung ist unbestreitbar Ogilvie, der neben seiner balnbrechenden theoretischen Untersuchung Richtlinien für cine groBzügige Agrarpolitik zieht. Eine ganz isolierte Stellung nimmt der Chartistenführer O'Connor ein, der auf dem Boden genossenschaftlicher Selbsthilfe eine planvolle I, andpolitik durchsetzen wollte, der nicht an die Staatsgewalt appelliert.a Der Autor ist recht weit davon entfernt sozialistisch den Grund und Boden in den Besitz der Gesamtheit, des Staates oder der Gemeinde uiherfïhren zu wollen. Scinc utopistische Hoffnung auf die Wiederkehr früherer Zustände in erneuter Gestalt tut der Vortrefflichkeit seiner Arbeit aber keinen Abbruch. Wir haben aus ihr ein Gebiet kennen gelernt, das bis dahin in Deutschland nur you wenigen genauer beschrieben worden ist. $X$ Als 3. Teil der forschungen zur Bodenteform hat Karl Polenske unter dem Titel Der Bangläubigerschutz im Mittelalter und in der Neureit /Jena, Gustav Fischer/ cine Abhandlung erselisinen lassen, dic mit einem groben Aufwand von Rechtsgelehrsamkeit die lintwickelung dieses Schutzes behandelt. Ober dic Bodenreformbewegung äuBert sich der Verfasser bei dieser Gelegenheit: "Der Nichthodenreformer und atuch mancher Mitläufer der Bewegung pflegt ihr kommmistische oler doch stantssozialistische Ziele zuzuschreiben. In Wahrheit ist ihr Ziel möglichste Selbstständigkeit des cinzelnen und freiester Wettbewerb der Schaffeuden. Damit verschlicht sie sich nicht etwa den selhlimmen Wirkungen des Manchesterthms. Aber sie sicht cinerseits die Ursnchen dieser Wirkungen in der wirtschaftlichen Freiheit nicht und andererseits in den inmer beliebter werdenden staatssozialistischen Versuchon sie zu beseitigen nur dic Setzang von Ursachen an nettel Mängelt."

## WISSENSCHAFT

Sozialwissenschaften / Conrad Schmidt
Oppenhel. Theoric der reinen und pomere dkono. litischen Okonomie nennt stem 3 . stem sich ein nenes dickleibiges Buch IIranz Oppenheimers /Berlin, Gcorg Reimer/, das vielfache Beachtung und Anerkennung gefunden hat. Ein Referent ill der Hilfe will sogar cine erstklassige theoretische Leistung darill sehen, die von programmatischer Beleutung fír den Revisionismus werden könnte, wenn dessen

Vertreter nur den Mut fänden mit aller Dogmenüberlieferung einmal gründlich aufzuräumen. Dic früheren Arbeiten Oppenheimers sind in den Sozidistischen Monalshefien Gegenstand zum Teil sehr eingehender Besprechungen gewesen. Es wird genügen die neue Publikation, die keine neuen Gesichtspunkte cinführt und jeden dentlichen Begriff von Problemstellung und Aufgabe einer theoretischen Nationalökonomic vermissen laift, durch einige charakteristische Zitate $2 \|$ beleuchten.
"Dic Sozialökonomik", heiBt es da, wist ihrer Natur nach in allem Vesentlichen deduktive Wissensechaft. Und zwar war bisher, wie ich es sche, alle somiatökonomische Theoretik durchaus Deduktion aus einem obersten Axiom, der Lehre von der ursprünglichen $A k k$, milation. Das ist die alte Anschanung, dalls die wirtschaftlichen Verschiedenheiten der Yermögen und Einkommen sich allmail)lich aus lediglich wirtsehaftlichen Beziehungen zwischen freien und gleichberechtigten Mitbürgern entwickelt haben, und daB daraus die sozialen Verschiedenheiten, sagen wir kura: die Klassen entstanden sind.u Audere Theoretiker, vor allem Reolbertus, Ciarey, Dühring wad Mars haiten im Gegensat: hierza den wahren Sacherhalt herausgehoben, dall naimlich wtie swiaten Klassenverschiedenheiten anerst gesetat worden seien dureh ank hökonomische Gewaltr, als politische Beziehungen zwischen wugleich Berechtigten, als dats Verhitenis von Herren und Untertanen; \%woek zugheich und Folge dieser Unterwerfung seien die wirtschaftlichen Versehiedenheiten der Einkommen und Vermögen. Dic kritische Aufgabe haitten jene in der Haptsache schon vollhrache. Nun aber gelte es die positive Leistung, nimblioh milas Systom der Okonomie ans denl neuen Axiom [also dem Asiom, daß die Klassemumerschiede atuf Girundinge pelitischer Macht und Gewaltsverhailthisise erwachsen simd] an deduzierena. Is ist dies veine Arbeit, die mit ihren Voraussetaungen steht und fillt.. . Und darumm, filhrt Oppenheimer fort, whate ich las gute Recht zon fordern, daB meine Kritiker illre erste tund ernsteste Anfmerksamkeit auf den strateyischen Schlïsse! meiner Stellung richten, inden sie die beiden entscheidenden Prayen heantworten: erstens ist die Lehre vell der ursprünglichen Akkumulation in der Tat das Axiom aller bisherigen bürgerlichen Okonomik? Und zweitens, wemn
dem so ist, ist sie walur oder unwaltr? Werden diese Fragen gegen mich entschieden, so ist alles verhăltnismäBig bedeutungslos, was die Arbeit vielleicht sonst noch an Neuem ind Brauchbarem enthalten möchte: und fält die Entscheidung für mich, so sind I rrtümer und Fehler in Einzelheiten . . . ohne viel Belang. Jede ernste Kritik, die diese beiden 1Fragen anfabt, werde ich mit höchster Dankbarkeit aufnehmen, auch dann, wenn sie mich widerlegt. . ." Und gleich inn selben - -temzug fährt or weiter fort: "Meine Gedanken knuipfen uberall unmittelbar an Adam Smith am, den wir fast alle . . alds den Meister über allen Meistem verelten. dlles, was vom Standpunkt der spätern Theoretik aus ats verwegeuste Paradoxie erscheinen könnte, steht in klaren Worten in seinem Wruld of Nistions.*
Eine Kritik der "Voraussetzongena, mit tenen mieh Oppenheimers Ansicht sein Werk "steht und fiilt", braucht nur die Hehauptung, die Iehre von der ursprïnglichen Akkumulation (als einer aus ledixlich wirtschaftichen Beziehungen zwischen freien und gleichberechtigten Mitbürgern erfolgenden) sei das Axiom aller: hisherigen Okonomic, mit dieser untmittelbar darauf folgenden Berufung auf Adam Smith, den Hauptrepräsentanten bürgerlicher Okonomik, zu konirontieren. Smith, in dessen Buch dic Auscinaudersetzung mit der merkantilistischen Zwangspolitik und dem Kolonialsystem cine solche Rolle spielt; der den Kapitalgewinn und die Grundrente mit diirren Worten aus der Mehrarbeit, zn der die Kapitalbesitzer ihre Arbeiter, die Hodeneigentïmer' die Bodenbebauer zujugen. herleitet; er, der in dem Kapitel Dic Entmutigung dis Ackerbawes in dim frïhorn Zustund Europas auf die Volkerwanderung, die es den »Häuptern und liührern jener Völkerschaftena ermöglichte vden größten Toil der Ländereien all sich zu reibenk, zuruickgeht, hat mit jenem Anmenntirchen, das Oppenheimer ohne Einschränkung als das Axiom und Deduktionsprinzip der bïr-gerlich-ökonomischen Theorie proklamiert, doch gewib nichls zat schaffen. Mutmablich crinnerte sich Oppenheimer bei seiner Erklärmg, daB er an Smith vankniip few, an diesen Sachverhalt. Aber es scheint ihm gar nicht beigefallen zu sein, dad dieser Sachverhalt, an den er sich erinatert, zu jener chen ausgesprochenen Haupthese, dab die Lehre von der ursprünglichen Akkumulation (in
jenem oben explizierten Sinn) Axiom aller bisherigen Okonomic sei, in greradezn groteskem Widerspruch steht, ihr Grund und Boden einschlägt. DaB jene These wirklich nichts als eine ungehenerliche Ubertreibung ist, kann jeder, der die ökonomischen Klassiker, den Adam Smith oder «lie Physiokraten (Ficardo gibt sich mit Fragen einer historischen Genesis der bürgerlichen Gesellschaft ïberhaupt nicht ab) auch nur flüchtig durchblittert, ohne weiteres konstatieren. Sie steht allf gleicher Höhe wie "dic in Oppenheimers vor Jahresfrist erschicnenen und in dieser Rundschau (1909, 2. Band, pag. 866 ff .) besprochenen Ricardobuch aufgestellte These, daß Ri cardo, der die Grundrente als cinen Ab\%ug am Profit der produktiv tätigen Kapitale darstellt, der prinzipielle Bekämpfer der Getrcidezölle, es bei einer ganzen Theoric in letzter Reihe anf cine naturrechtliche Erklärung und Verteidigung des Grundbesitzercinkommens abgesehen habe.
DaB der (irobgrundbesitz, die ökonomische Basis der feudalen Herjschaft, direkt und indirekt iuberall aus politischen Macht- und Gewaltsverhaltenissen erwachsen ist, das war, weis Gotl, doch niemals ein Geheimnis. Selbst unter den platten Apologeten valgär-ökonomischen Schlages, die den Kapitalgewinn in cinen Entbeltrungslohu, cine Prämic auf Sparsankeit und so weiter idyllisch moralisierend umdeuteten, dürlte es schwerlich vicle gegeben haben, die sich cinbildeten auch dic Entstehung: und Entwickelong der wirtschaftlichen Adelsmacht im Mittelalter in ein analoges Schema hincinpressen \%n könuen. Sie gingen solehen geschichtichen Problemen, yon denen sie wohl fïhlen mochten, dab sie, cinmal aufgerollt, auch ihren Lieblingskonstruktionen der kapitalistischen Gegenwart gefahrlich werden könnten, meist schweigend aus dem Weg und exemplifjuierten statt aul frühere historische Verhaltnisse lieber auf Robinson und Freitag. Ihren Gipfel aber arreicht die Kühnheit der aprioristischen Wissenschaftslehre Oppenheimers dann weiterhin mit der Behauptung, daß auch die netere historische Richtung in de: Okonomic salles Großvermögen durch rein ökonomische Bezichungen』 entstehen lïBt. Was heute jeder Junge üher die Latifundienbildung im alten Römerstaat, über die Entwickelong des Lehnswesens und des feudalen Grundhesitzes im Mittelalter auf der Schule schon zu
hören bekommt, das soll, so dekretiert er, jener Okonomistengruppe, die das Studium der Wirtschaftsgeschichte zul ihrer Spezialitat gemacht hat, trotz alledem entgangen sein.
Der wunderlichen Art, wie Tatbestände innerhalb der ökonomischen Literatur interpretiert werden, entspricht das auf solchen Grundlagen errichtete System. $7 / 11$ irgend cinem methodisch durchgeführten Versuch: nachzuweisen, inwiefern denn die bürgerliche ökonomische Theoric, sofern sie ernsthaft Theorie ist, also - wic bei Smith und Ricardo - cine in sich zusammenhängende Erkemntnis der bïrgerlich kapitalistischen Wirtschaftsweise anstrebt, bei ihrer Erklärung des Geldes, der l'reise, des Kapitalgewinns, der Girundrente usw. durch jenes angebliche Axiom auf Irwege gelockt ist, und welthe anderen richtigeren Lösungen sich aus der Widerlegung jenes Axioms und Deduktionsprinzips ergeben, fehlt jeder Ansatz. Natürlich. Audernfalls haitte sich ja dic Illusion, dies sei Ausgangspunkt und Deduktionsprinzip der biirgerlichen Theoricen, in ihrer ganzen Haltlosigkeit sofort herausgestellt. Was Oppenheimer seinerseits als Theoric entwickelt, ist nur cin Rückfall in ein utopistisch lecres Konstruieren und frappiert durch innere Wablverwandtschaft mit der vulgärökonomischen Apotheose der freien Konkurrenz alls des einzig wahren, die schönste Harmonic der Intercosen garantierenden Grundprinzips. Nur weil die biirgerliche Wirtschaft, als eine aus der feudalen entstandene, das dort church Gewalt und Macht angehänfte Grobgrundeigentum noch mit sich fortschleppt, nur darum hat mach Oppenheimer der freie Wetthewerh in unserer warenproduzierenden Gesellschaft das liallhorn seines Segens nichet voll ausschïtten können, our darum gibt es hier noch cine Ausbeutung. Indes, man höre ihn selber: "Ich• klage eine Institution an naturrechtswidrige Machtposition zul sein, die die Alten für eine naturrechtliche Bildung gehaiten haben, und fordere ihre Beseitigung. Diesc Machtposition ist die Aussperrung des Grund und Bodens gegen dic Siedhugsbedïrftigen durch das Großgrundeigentum. Sie allein hat die entrechtete Masse von ihrem I'roduktionsmiftel abgesperrl; olne sie wäre selbst heute noch für Jahrtausende freies Land vorhanden, jedent zugänglich, der es nutzen will.... L.öst die Bodensperse, indem ihr das

GiroBgrundeigentum beseitigt, und auf unabsehbare Zeit hinaus kann es keine Arbeiterklasse und kein Kapitalverhältnis geben. Der Sozialismus ist Wirklichkeit geworden: cine Gesellschaftswirtschaft, in der es nur noch eine Einkommensform gibt, den Arbeitslohn, in der aber Grundrente und Profit bis anf geringfïgige Splitter verschwunden sind . . ., in der die volle Freiheit des wirtschaftlichen Wettbewerbs and des wirtschaftlichen Selbstinteresses allein die Marktbezielung regelt, und in der dennoch die volle Harmonie aller wirtschaftlichen Interessen besteht . . . Der Sozialismus ist erreicht auf dem Weg des Liberalismus.u Und diese Prognose stellt Oppenheimer unter ausdrucklicher Berufung anf Marx' historischen $>$ Prïistein jedes wissenschaftlichen Sozialismuse. Denn er habe dies sein System micht aus dem Kopf erfunden sondern hehaupte, daß es und awar (unter weltyeschichtlichem Aspekt) selr bald aus den immanenten Entwickelungstendenzen der kapitalistischen Wirtschaft selbst entstehen wird. Es reift in ihrem Schob nuh wird bald entbunden werden, ob wir Zcitgenossen num Geburtshilfe leisten oder nicht".
Zersehlagung des Grobyrundbesitzes, Batuerliche Kolomisation: es gilt genug Griande dergleichen zn wïnschen; und warum sollte es nicht möglich sein? . Wher welche grenzenlose therschwenglichkeit der Phantasie gehört \%u der Versicherung, daß damil die Harmonie der Intercssen hergestellt, die auf kapitalistischer Ausbeutung basierte Gesellwhaft in cine solehe mugewandelt sei, in der alles Einkommen, von geringfügigen Splittern abgeselren, Entgelt für the cigene Arbeit darstelle. Will Oppenlecimer etwa den Groblyrundbesitzern ilir l.and ohne Entschaidigung nehmen? Wenn nicht, dam mîssen doch wohl also die nen Angesideden an den Stant, der fïr den Ankanf cine Anleihe anfgenommon hat oder latufend Jahrestenten an die Ansgekanften zahlt, den Zins entrichten. Das arbeitslose Einkommen der (irobgrumdbesitzer hat folglieh mur Non Rechtstitel gewechselt. Darum könnten die Kolonisten sich jetat doeh inmer besser stehen als fribher als Landatheiter. Aher an Klassencharakter der Gesellschaft, dem Gegensatz der Klasseninteressen, dem loorbestand des arbeitslosen liankommens und damit der Ausboutung wird durch derartige Verschic-
hungen, wenn man nicht gerade an Wunder glauben will, kein wesentlicher Zug verändert. Und wie soll der Profit, der, wie der von Oppenheimer so hoch verchrte Adan Smith bereits unwiderlegbar nachgewiesen, als Einkommen, das der durchschnittlichen Tendenz nath mit der Gröbe des dem Unternehmer zur Verfïgung stehenden Kapitals variiert und durch diese Bexichung in prinzipiellen Gegensatz an allem Arbeitseinkommen tritt, das Mirakel vollbringen mun plötzlich in sein Gegenteil, in Arbeitseinkommen umzuschlagen? Oder wie sollte dadurch, daß die Batern gewordenen Landarbeiter mun den Bodenwert verzinsen miissen, der Zins bescitigt werden? Mehr unkritischen Optimismus als Oppenheimer bei seiner Verherrlichung der freien Konkurrenz in seinem vom Fremdkörper des GroBgrundeigentums befreiten Zukmifsstant zur Schau traigt, haben auch die cinstigen Manchesterleute bei ihrer Verherrlichung der freien Konkurrenz im kapitalistischen Gegenwartsstaat nicht gezeigt.
$\underset{\text { KurzeChronikDie alls dem Russischen }}{\times}$ übersetzte Broschiire Dia Grundprobleme des Marrismus von G. Plechanow/Sturtgart, Dietz/ legt von cinem seltsamen Beharrungsvermögen Zeugnis ab. Die Diskissionen der letzten 132 Jahrzehnte sind so gut wie spurlos an Plechanow vorïbergegangen. Jeder Gedanke stelt noch sauber und wohlverwahrt an seiner alten Stelle. So bekommt der Leser anch wiederum den Iobgesang auf die Dialckfik zu hören. Von ciner Auscinandersetzung mit kritischen Angriffen - zum Beispiel denen Max Adlers in scinem Aufsatz Mar. und die Diolektik - ist dabei nirgends die Rede. Noch immer figuriert Hegel. weil Marx die Dialektik von ihm haben soll, als Gipfel der Philosophie gegenüber dem unzuverlässigen Irrlicht Kant. Auf Seite 94 heibt es wörtlich: -Der Kantianismus ist keine Philosophie der Kämpfer, keine Philosophie der Tatmenschen. Er ist die Philosophie der Naturen, die nichts Halbes und nichts Ganzes sind, eine Philosophie des Kompromisses.a Das ge. nuigt. $\times$ Eine auregende, wenn auch in ihren raschen Generalisationen wohl vielfach anfechtbare Arbeit ist Waldemar Mitscherlichs Der suirtschuflliche Fortschritt, ssin Virlonf und scin Wesc" /l.eipzig, Hirschfeld/. Der Autor
meint den Nachweis führen zut können, dalB die Umgestaltung des Wirtschaftslebens mit der Entwickelung des Handels in den letzten Jahrhunderten eingesetzt habe, dann zum Gewerbe und von hier alls zur Landwirtschaft übergeGangen sei. Der theoretisierende SchluBteil bleibt freilich ziemlich unfruchtbar, vor allem darmm, weil auf die zentrale Frage, die Entwickelung und Entwickelungsbedingungen der Produktivkraft menschlicher Arbeit im Ralmmen der historiseh gegebenen Gesellschaftsordnung, nicht tiefer eingegangen wird. $X$ Eine Broschüre Erwerb und Eilkommen im Zunkunfisstaat von Perwolf /Wien, Konegen/ spinnt mittelständische Etopien aus. Durch staatlich festgesetzte Maximal und Mininaleinkommenssätze sollen die Ubel kapitalistischer Wirtschaft kuriert werden. $X$ Der englische Gelehrte Havelock Ellis hat den auch in Deutschland vielgelesenen s Bänden sciner Studien zur Psychologic ats Geschlechtslebens cinen letzten abschlicBenden Teil unter dem Titel Geschlecht und Gresellschaft, von Dr. Hans Kurella verdeutscht, folgen lassen /Vürzburg, Kabitzsch/. Das Werk bringt massenhaftes interessantes Material zu den verschiedenen Fragen und Problemen der Sexualitat. Die Themen folgen in bunter Reihe: Mutter und Kind, geschlechtliche Aufklärung, Wertung der Geschlechtsliebe, Sexualethik, J'rostitution, die Liebeskunst, Bekämpfung iler Geschlechtskrankheiten usw. Das ausführliche Sachregister erleichtert die Orienticrung.
$\underset{\text { Literatur }}{\times} \underset{ }{\times}$ hat die oft hier erwälunte, unter dem Titel Dic Gesellschafl erscheinende Sammlung sozialpsychologischer Monographieen /Frankfurt, Ruitten \& Loening/ durch ihr letztes Doppelbändchen, Die Arbeilerbewegung von Eduard Bernstein, erhalten. Eine Fülle geschichtlicher Tatsachen und Tendenzen ist in den Rahmen eines lichtvoll gruppierten Uberblicks, der auch, wo er Bekanntes bietet, in der Art der Darstellung durchgängig interessant bleibt, zusainmengedrängt. Nach einer Rückschau auf die Vorstadien der Arbeiterbewegung, die primitive religiöse und revolutionare Sckticrerei, wie auf die Anfänge der Assoziation und Koalition, beleuchtet der folgende Abschnitt Die enizvickellen Formen der Arbcilerbewegning, mit einer

Charakteristik des englischen Chartismus beginnend, den Zusammenschluß zur Partei, die modernen Gewerkschaften und die Betätigung im Rahmen der Verwaltung. Die zweite Halfte beschäftigt sich vorwiegend mit der Psychologic, den kulturellen 'Tendenzen, der demokratischen Ethik der modernen proletarischen Bewegung. Die Zäge fügen sich zu cinem cinheitlich geschlossenen Bild, das freilich mit dem vor mun 6 Jahrzelmten in dem genialen Kommunistischen Manifest vom jungen Marx und Engels gezejebneten wenig iibereinstimmt. Nachdrücklich wird die veränderte Stellung dem Staat gegeniiber betont. Die Arbeiterbewegung betätigt sich nach Bernstein zugleich als ein Erzicher der Arbeiter, aber queh der Unternehmer, der öffentlichen Meinung und der Regierenden. Sie wertet anders um als Nictzsches Phantasicen. „Sie wertet langsam um. Die Wertungen aber, die sic ihrer eigenen Natur, ihren eigenen Daseinsbestimmungen gemai 8 entwickelt, setzen sich mit immer stärkerer Kraft durch und halten Bestand, solange nicht gänzlich verschiedene Grundlagen des Gesellschaftslebens ausgebildet sind. Bis dahin sind sie yon allen Modebestimmungen unabhängig, sind sie unvergänglich." $\times$ Von $k$ atholischer Seite sind folgende Publikationen au nennen: Dr. Otto Schilling Die Staats- zund Soziallehre des heiligen Augustinus /Freiburg, Herder/, Dr. Franz Schaub Die katholische Caritas und ihre Gegner /Minn-chen-Gladbach, Volksverein/.

## KUNST

Buhnenkunst / Hans Winand
Odfous- Das mächtige runde Amauffitirung phitheater des Zirkus Schu- mann ist bis \%um let\%ten Sit\% gefïllt. In den wberen Rängen, in! Halbdunkel verschwimmen die Köpfe der Zuschatuer »11 cinem unüberschbaren schwarzen Meer von Menschen. Das niichterne Eisengeriust der Kuppelkonstruktion ist von weiten, bauschig herabhangenden Leinewandflachen verhïllt. Dort, wo sonst das schlanke Fräulein Schumann, wenn sic, im schwarzen Reitkleid, den ersten Gang der holien Schule vollendel hat, mit hochmiatiger Grazie für den Beifall dankt, türmen sich mächtige, fast meterhohe Bläcke 2 al einer imposanten Fireitreppe. Sie fiihrt hinauf zul der Pforte des Schlosses, hinter der König Olipus unschuldig-schuldig das Lager sei-
ner Mutter teilt. Gewaltige massige Dachin ragen empor und tragen das sen Wänden die Mie Mant zwischen desniaturen werden; Menschlein zu Miman ahmt, daB; ein Hatus, von dem einem furchtbaren nur errichtet wurde Langsam beginnen dic Schicksal zur Stätte. blassen. Durch den riesigen zu verkriecht lastend ein schwiules riesigen Raum ist nichts mehr zu selien als das blauliche Funkeln der Scheinwerfer. Atus unbekannten Fernen drölment unheimitich und langgezogen der Ton einer Fanfare: Fin düsterer, sehwermütiger Klang; man denkt an dic gestopten Hörner des
Trauermarscles aus der Göl rung. Dreimat bebt der GuheikiiadermeTon durch das Dunkel, und ess ist, dende die Tonwellen die Mache hitten die B ob des Zuschauers mit bangem Ahe Brust umschniren. W:as wird geschen an? Horch! aus der Ferne heran dräluthen? dumpfes unerkliirbires Raunschen. drönt cin breite, alles verschlingende Pomwore Wäzt sich langsam naiher: man sieht ing Geist, wie sich auf den Wugenkïmmen schaumige Gischt bildet: einzelne grelle Schreie steigen raketenhaft äber clas dumkle Brausen, und dia, da ist es endlich: wie von Furien geperitscht strömt, flatet, jagt und tost ein Heer von gelietzten Mensehen in den rumden Bannkreis des elektrischen Lichtes. Wilde Klagesiehreic selleinen sich an den Toren der Königsburg zu brechen. Drunten, dort vor den Stufen, die zum Haus des Odipus empor-
fiilren, recter ten veraweifelten Armen der von nackPforle entgegen, Armen der solmailen mad die Rettung crhoffen. sie das Heil Dits etwa waire crimoffen.
Prilludium, mit dem Rrandios antelegte Odipusatufführtmy cink Reithhardt seine phusauffiilhrung, die cimeitet; diese OdiGliaubigen heute als som Tamsenden von moderner Regiekunst gefeiert Lexistumg Wundert wird. Die Massen sind von der Hand cines phantasiassen sind von der wundervoll bewegt. Kein toter Puers entsteht in dem Am Kein toter Punkt stete Rewegung flotet durch das Fine inmitten der Mennee bilden dias Volk: Strudel, hier und dort selnint sich kleine setzen den cinen oxter dene andernatiilhrwakigen. In den ersten Auffïl zu yent, so wenigstens erzählte man mir runder Aufwand an Erzahle man mir, war ursh grüber, füll Körpern und Gliedern fuille im dichten $C$ die ganze Manege, lichen Zugänge Gedraing nuch dic seitendliche fortzusetzen. Bei sei sich ins Un-
4. Aufführung war die imposante Unzählbarkeit der Statisterie vom ökonomischen Sinn der Direktion bereits beschnitten. Das kleine Rund der Manege war kaum zur Hälfte gefüllt; um den Eindruck der Masse zu erwecken, legten sich die hinteren Reihen der Bewohner Thebens horizontal in den Sand. Und cloch, so glaube ich, war es kaum diese im Deutschen Theater zum Geschaiftsprinzip crfobenc Reschränkung der Mittel nach der Premiere, die mich der Massensuggestion Reinhardtscher Regiekunst nicht unterliegen lieB. Nach der Hamletaufführung im Deutschen Theater kan ich als Hoffender, beinahe als Glaubender. Der groß angelegte Auftakt. diese effektvolle Massenentfaltung zu Beginn des Dramas war eine echte Theaterwirkung, der wohl niemand widerstehen mag, der fïr Linie, Farbe, Form und Bewegung empfänglich ist. Doch dem I.ob muß unmittelbar angefügt werden, daB diese Odipusinszenierung von Max Reinhardt so ziembich die allerschlimmste Sunde wider den Geist ist, dic man bisher von Reinhardt kennen lernte. Man mitg ilm den Ruhm zuerkennen Sophokles ins Reinhardtsche übersetzt za haben.
Wer je in stiller Stunde vor dom machtvollen, herben und imposanten Bandicses griechischen Dramas erschauert ist. kann von der so viel verhimmelten Odipusauffïhrung nur bittere Erfahrungen mit nach Hause nelmen. Es ist gewil nicht die Schuld des heute vergötterten Regisseurs, wemn cinzelne Schanspieler vergebens nach dem groben Stil der Sophokleischen Dichtung tasteten. Wir wissen, daß Wegener ein Schauspieler von seltener Vielscitigkeit ist, der nur daran oft scheitert, das seine lutelligenz seine Phantasie ubberfligelt und doch nicht orfaBt, daß höchste Schlichtherit hiëchste Größe sein kam. Nicht alle Darsteller des 20. Jahrhunderts sind für den Koturn geboren: Matkowsky schlummert inn Westen Rerlins unter Marmor und Difen. Doch unverstandlich bleibt es, daß der Regisseur der prachtvollen Tilla Durieux nicht Zingel anlegte; ihr nicht klar zu machen wuBte, dab diese Iokiste des Sophokles von schlichterm und gröberm Geffilh beseelt ist als dem heimbichen Elirgeiz nach dem Ruf ciner groben Hetare. Was wir hier als die ungliickliche Gattin und Mutter des unsilueklichen Odipus salien, war der bewubte Gegensatz zun jenem erschütternden Urbild der Weiblichkeit, das des Schicksals dumkles Walten zum Opfer er-
koren. Tilla Durieux gab eine Iokaste, die mit der Salome verschwägert blieb: cine Griechenfrau, wie vielleicht Oscar Widde sie geschaffen, Hugo von Hofmannsthal sic erträumt hätte. Aus der sophokleischen lokaste formte cine begabte Schauspielerin in blindem MiBverstehen ein Mittelding zwischen moderner Atheistin und einem Weib, dem Sättigung der Sinneslust cinziger Inhalt des lebens geworden ist. Wo Iokaste, von der Ahnung furchtbaren Unheils gebeugt, als bebendes Weib verzweifelt klagt: "Sprecht mir nicht von den Götterne, erstarrt 'Tilla Durieux' Stimme zu äberlegenem intellektuellem Hochmut; sic wird zur Vorkämpferin des Monismus, der da zwischen Religion und Aberglaube allwissend lächelnd zu unterscheiden weiß. Wenn Odipus zurückbelst in eruster Ahnung der gratasamen Sehlingen des Schicksals, wenn er den furchtbaren Gedanken mit einer letzten Aufwallung von Lebenssehnsucht zuerst niederkämpft mod vor der sehreeklichen Fision der Walrscheinlichkeit bis ints Innerste erschüttert die Augen schlicken will, steht die lokaste des Sophokles zatgend und bangend vor diesem Ratsel. Sie will nichts anderes als zunächst den leidenden Geliebten trösten, will ihm Hilfe in seiner Seele Not bringen. Die Iokaste im Zirkus Schumann verschmäht diese einfach menschliche Regung; vielleicht, daß die Schauspicierin des Jahres 1911 den Reinhardtenthusiasten gleichen Jahrgangs eine Verbesserung des Sophokles bieten wollte: Wemn sic den Verzweifelten anredet, klingt aus ihrer Stimme dic herbe Verachtung des Mannweibs für die tragische IIifflosigkeit des unschuldig Schuldigen. Die Verzweiflung scheint ihr nichts weiter zul bedenten als cine Offenbarung männlicher Schwaiche. Ich weib nicht, welche Gedankengänge (ine sehlecht gezugelte Phantasic in der Seele der Darstellerin wirklich gespomen haben mag: Ich weis nur, welche Wirkung auf den Zuschauer ausging, der nicht der Suggestion eines entzïckend komponierten orangegelhen Kleides wnterlag. Diese Jokaste des Zirkus Sihuman" war die bewubte Sinderin, der cine schwache Kultur so gern den billigen Joorbeerkran: majesialischer inslinkle windet. Sie war dic bewuBte graße Sünderin, die alle Verschlingungen des Schicksals längst durchschaute, vor der Erkenntnis nicht zurückschreckt und in ihr, mit dem genieBenden Lätheln des lasters, hur eine netue ungewohnte und darum doppelt kostbare Steigerung des

Reizes kostet. Sic war die grobe Hetäre, die in atheistischer Naivetät die bequeme Pose der Gotteslästerin nicht verschmäht und der Empörung des Volkes, der Sitte und der Götter nichts anderes entgegensetzt als ein trotzig-kindliches Quand แลิ่แย.
Dies allein mußte in die klassische Harmonic des von Sophokles aufgeführten Dramenbaus cine Verzerrung tragen. Aus cinem der schönsten Werke griechischer Dichtkunst wurde cine aller Menschlichkeit bare Schatertragödic. Der Regisseur war bei diesem Walten Buadesgenosse.
Man kann die Frage allwerfen, ob cine Zeit, die der griechischen Vorstellung rom Schicksal sich entwunden hat, von der griechischen Tragölic noch unmittelbare menschliche Wirkungen erwarten kann. Doch darïber, ob Sophokles auf den deutschen Geschmack des Jahres 1911 z11 modernisieren ist, bleibt keine Diskussion möglich. Die Chöre, dic in der griechischen Tragödie Ruhepunkte der Fandlung bildeten, erhabene Reflektoren der in der Brust des Zuschaners erweekten Geffïhle mid zugleich Manifestation einer höhern gemeinsamen Einsicht, diese Chäre lassen sich fïr einen ratiomalistisch befangenen Hörer nicht realistisch rechtifertigen. Reinhardt mub aufangs dafïr auch ein Gefïhl gehabt haben, wenngleich mir die daraus gezogenen Konsequenzen verunglückt erscheinen. Der atus 12 (ireisen bestehende Chor, der in wallenden weiben Giewilldern mit hohen Stäben auftantht, zieht in wunderlich ex\%entrisehen rhythmisch hart skandierten Riesenschritten zum Schauplat\%. Die Greise sind alles andere als wïrdig, wem sie mit milititriseler Genauigkeit die Schenkel spreizen, um cinen möglichst 2 Meter langen Sprungsehritt an bewerkstelligen. Man sieht sie in dieser Stellung, die an Müllers treffliches System erimnern mag, 3 Sekunden ausharren: bis alle, wohl cinem geheimen Kommando folgend, mit einem Ruck dis andere Bein beiziehen. Vor dem Gieist des \%uschaners tanchen, je nath seinem Temperament, hastige onder gransige brimerungen an den Kasernenhof anf. Mant entsinnt sich der sehönen Zeiten, da man mit Milfe des langsamen Schrittes cine anschauliche Lehre von der Kompliziertheit des mensehlichen Körperbats crhiclt. Jmmerhin konnte in clieser respektablen gymnastischen I.eistung der Chorherren ein gesunder, vielleicht mur in der Ausführung mißglieckter Gedanke ohgewaltet haben: der Wunsch
den Chor durch besondere Form der Stilisierung aus dem Gang der Handlung herauszuheben. Doch bald gewahrt man mit wachsendem Staunen, daß dies nicht das erschnte Ziel des imposanten Eirimarsches gewesen scin mag. Der Regissewr häuft Widerspruch anf Widerspruch. Er zerlegt den Chor in cinzelne Stimmen, die den selben dusrui wiederholen. Also cine Schar von Greisen, die sich wundern. Bald aber schlicbt sich slieses seltsame Fugato wieder 20 cinem Unisono zusammen, dem dams wieder Wechselreden zwischen den Chorherren folgen. So steigt der Clur aus seiner Abgeschlossenheit in die Wirklichkeit hernieder. Er erniedrigt sich zu ciner Schay von alten Herren, die mit Stamen oder voll Entriistung oder mibbilligend die wunderlichen Geschemnisse des Dramis verfolgen. Und Hand in Hand mit dieser grotesken, in niederm Sinn maturalistischen Ausdeutung des Chorgedankens geht alles, was folgt. Das Streben des Regisseurs gipfelt in dem Ziel alle grausigen Stellen des Workes müglichst unmittelbar naturalistisch anf den Zuschatuer wirken an lassen. An SchmB, da Iokaste sich getütet hat, jagen die Mägde in grenzenloser Panik aus dem Taus und in miochtigen Sprïngen die Freitreppe hinunter. Ein gliicklicher Gedanke eines geschickten Regisseurs, denkt man; doch im gleichen Augenblick sieht man die selben Mägde, die das Fintsetzen aus dem Hans trieh, mit der gleichen Furcht wieder zur Stiate des Ciratens hinaufstürzen, wieder heraushanfen, wieder hinaufstürzen. Das wiederholt sich 3-, 4-, Smal. Am Ende hat man jenen bittern Geschmack im Mund, der sich leicht cinstellt, wenn jemand in Gesellschaft cinen kleinen guten Finfall Hullert, Lachen erntet und uun diesen kleinen guten Einfall ausspinnt und 7mal wiederholt.
So sei gebeichtet, daß ich ans dieser Odipusaufführung, die in allen Gamen unseres Vaterlands walire Orkame der llegeisterning entfacht, nichts davongeTragen habe als die bittere Erkenntnis, das Sophokles auf unsere Zeitgenossen :un tiefsten wirkt, wenn man seine Werke ins Oscar Wildesche übersetzt. Den Psychologen aber mag dieser rätselvolle Erfolg einer meines Erachtens mibglïckten Aufführung wertvolles Material bieten als ein Beispiel, wie mit der Masse der Zuschauer nuch deren Suggestibilität steigt. Es ware, so erwhhlte mir cine kunstfreundliche Dame, *efwas Grausiges; so mittendirin unter
allen diesen Pestkranken, als of man dazu gehörte. Man hatte ordentlich Angst vor Ansteckung. und fühle zugleich den ganzen Jammer mit.a Auch eine W'irkung. . .
Berlin: Klej. Im Klcinin Thewter spiclte
aes Theater nes Theater man Morit\% lleimanns kio mödic Joathim zon Brondt. die kurz vorher bei einer literarischen Matinee in Dresden ibre Bühnenfähigkeit hewiesen hatte. Dem Diehter, der spät, aber endlich doch mit sciner prächtig angelegten Charakterkomödic der größern Offontichkeit gegeuïhergestellt ist, mag in der Stille srimes Herzens vietleicht mit Wehmut miterlebt haden. wio gerade der 3 . Akt seines Werkes den frohesten Publikumsbeifill erntete: dieser 3. Akt, der im Ganzen der gehattvollen Dichtung in Grunde mur eine Abschweifung bedentet, cine lamige Exkursion in das Reich der Satire und der simmeichen politischen Anzüglichkeit. Wie war es möglich, dab cin scheinbar kmstfreudiges Publikum just diese saubere, lustige, hïbsche und graziöse Nebensäichlichkeit miBverstehen konnte als das Zentrum einer Dichtung, die mit hatteren Kunstmitteln ungleich höheren Ziclen, ungleich reineren, tieferen Werten zustrebt als der satirischen Ausminzung ciner Allerweltswalirheit? Vielleicht, daß Heimann noch nicht alle Verkzeuge beherrscht, um einen so wundervollent Stoff - der nur der sehenden Phantasio cines echten Dichters entiteigen konnte - dramatisch zu gestalten. Viclleidit. dab ${ }^{3}$ die Einzwängung eines tieisimigen Romanthemas in die Kunstform der Bühne schon von vornherein cin tollkiihnes Wagnis war. Fs ist immer miblich cin Werden und Wirken allmählicher Seelenwaudlung zur Ungewöhlichkeit der Optik des Schamhauses auszusetzen, wo die feinsten Päden umsichtbar werden. und mur das Eeho wunderlichen Tuns nachhallt, olne dab sein Entstehen die wirkenden Notwendigkeiten entichleiert. Vielleicht. Sicher aber bleibt, daB diese fleiBige Auffülorung dem Dichter Heimamn das Wesentliche schuldig blieb. Sicher, daß Abel in der Darstellung des frombierenden Junkers entwener eine falsche Richtung einschlug oder den regenbogenbunten philosophischen Sonnenschein der rechten nicht ertragen konnte. Er spielte einen Junker Joachim, der von der Gestalt Heimams nur die Worte borgte und deren Kurswert nicht aus den Tiefen des ungewöhulichen Seelenkonflikts ergrïndete
sonclern nach den trügerischen Umrissen der literarischen AuBenform bemaB. So konnte es kommen, daß der Held zwar die Augen auf sich zog, doch kein eigentliches Mitfühlen errang; so. konnte es kommen, dab jener Akt, in dem der arme Joachim fehlt, das Publikum am besten üherzeugte.
$\underset{\text { Kurze ClironikiVährend der Plan der Ber- }}{\times}$ liner Großen Oper gescheitert ist, steht die Verwirklichung einer andern Absicht unmittelbar bevor: Die Stadt Charlottenburg wird, wie wir bereits gemeldet, ein Opernhaus bauen, das ähnlich dem Schillertheafer sich vorwiegend auf Abonnements stützt und zul verhältnismäßig billigen Preisen künstlerisch abgerundete Opernaufführungen bieten soll. Der Magistrat hat zuvor ein Rundschreiben an Interessenten versandt. Die Beteiligung war so günstig, daß nun sofort zur Ausfülrung des Planes geschritten werden kamn. $\times$ An Stelle Raphael Löwenfelds hat Max Pategg, der langjährige Direktionsgehilfe des Verstorbenen, die Leitung des Berliner Schillertheater übernommen. $X$ Die Absicht Harry Waldens an Stelle des Dr. Zickel die Leitung des Berliner Lustspielhauses zu übernehmen, ist durch die Polizeibehörde in Frage geatellt; man hat Harry Walden die Konzession als Direktor cinstweilen verweigert.
Literatur
Der Theaterkalender auf das Jahr rert, von Dr. Hans Landsberg und Dr. Arthur Rundt herausgegeben /Berlin, Oesterheli/, riruckt unter der reichen Fïlle von Beiträgen den beachtenswerten Aufsatz Otto Brahms Freie Bïhne, der dic Geschichte der Entstelung der Freien Bühne und ihres Waltens bis \%um Jahr 1894 darstellt und bedeutendes theaterhistorisches Interesse beansprucht. Brahm zitiert in Erinnerung an jenc Kämpfe des damals aufstrebenden Naturalismus einen Satz von Pahir aus dem Jahr 1800 , der hereits über die Theorie des Naturalismus hinausstrebt: ${ }^{3}$ Dic Synthese von Naturalismus und Romantik ist die gegenwartige Aufgabe der Literatur, "Unds, fährt Prahms fort, wier Leiter der Freien Bühne, der hier das Wort nimmt nach langem Schweigen, und der als cin engbrüstiger Naturalist verrufen ist, fügte hinzu: $\quad$ EEine Anschatung dies, die ich von ganzer Secle teile.ka Dann verwihrt sich der Leiter des Lessingtheaters
gegen die alten Gegner, deren enger Sinn versucht habe wuns an dieses Kreuz des Zolaschen, des Arno Holzischen Naturalismus zu nagelnc. $\times$ Einen materialreichen Uberblick über den Werdegang des Deutschet Theaters in Reval, der zugleich ein Spiegel -der deutschen Schattspielgeschichte in den russischen Ostseeprovinzen ist, gibt die Baronesse Elisabeth Rosen in ciner stattlichen Festschrift Rückblicke auf die Pflege der Schauspielkunst in Reval/Melle, Haag/. Besonderes Interesse werden die Abschnitte finden, die auf breiter historischer Grundlage ein Bild von Kotzebues Wirken als Revaler Bühnenleiter vermitteln.

## KULTUR

## Landwirtschaft / Arthur Schulz

Abwanderung Mehrere Autoren
Hartung, Mulert,
Heiser-
meister und andere) habent in den letzten Jahren auf Grund eines freilich so beschränkten und lückenhaften Materials, wie es durch private Enqueten cben beschafft werden kann, über die noch sehr im Dunkeln liegende Berufswahl der ländlichen Jugend und die Ursachen ihres Abströmens in dic Städte ciniges Licht zu verbreiten gesucht. In die Reihe dieser Arbeiten stellt sich nun die Schrift des Generalsekretärs der Landwirtschaftskammer für dic Provinz Pommern Dr. M. von Stojentin Untersuchung ̈̈ber den Verbleib des Nachwuchses der kleinbäucrlichen Bevölkerung /Stettin, Pommersche Reichspost/. Im Speziellen will ler Verfasser die wiehtige und oft erörterte Frage klären, ob die innere Kolonisation cin Mittel darstellt die ländliche Jugend dem platten Land und der Iandiwirtschaft an erhalten. Zu diesem Zweck hat er mit Hilfe des Landrats won Kolberg-Körlin (des durch dic Ansiedlungsbewegung am meisten umgestalteten Kreises in Pommern) cine Erhebung veranstaltet, die 208 kleinbänerliche Wirtschaften aus 22 seit 1878 gebildeten Kolonicen und 194 Wirtschaften atus 20 älteren Batuerndörfern umfable. Als klrinbäuerlich wurde dabei jeder Betrieb angesehen, der weniger als 10 Hektar unter dem Pflug hatte. Es ergab sich als Resultat der methodisch sehr gewissenhaft durchgefïlirten und bearbeiteten Euquete, daB nur 31,8 respektive $32,6 \%$ der in diesen Betrieben aufgewachsenen über 14 Jabre alten Kolo-
nisten－und Bauernkinder abgewandert waren．Von diesen hatten 6,4 und $6,9 \%$ anderswo auf dem Lande cigenen land－ wirtschaftlichen Grundbesitz erworben； 3,3 respektive $2,8 \%$ suchten ständig，6，7 respektive $3,4 \%$ zeitweilig in der Fremde als landwirtschaftliche Arbeiter und Ge－ sinde ihr Durchkommen．In die Städte dagegen war kaum cin Fünftel abge－ wandert．Weitaus die meisten，nämlich 48,1 und $51, \mathrm{r} \%$ ，arbeiteten in der elter－ lichen Wirtschaft，weitere 9,1 respektive $5,8 \%$ in fremder Landwirtschaft oder im landlichen Gesindedienst an ihrem Heimatsort．Die Abwanderung aus den neueren Kolonicen wic aus den alteren bäuerlichen Gemeinden des Kreises Kol－ berg－Körlin ist also ganz erheblich ge－ ringer als aus den Gro日grundbesitz－ kreisen Pommerns．Nicht weniger be－ deutsam ist es in der Zeit beständig sich verschärfenden Landarbeitermangels，daB die Kolonieen $19 \%$ ihres Nachwuchses， $7 \%$ mehr als die älteren Banerndörfer， der Landwirtschaft als freie Arbeiter und Gesinde zur Verfügung stellten． Stojentin fabt das Ergebnis seiner Unter－ suchungen dalin ausammen：„Wenn auch nicht mit unumstöblicher Sicher－ heit，so doch mit sehr groBer GewiBheit ist nachgewiesen worden，daB der Ab－ gang aus den kleinen und kleinsten Wirt－ schaften des in Rede stehenden Bezirks ein relativ geringer gewesen ist，indem 73 bis etwa $79 \%$ der aus ihm erwach－ senen Nachkommenschaft dem landwirt－ schaftlichen Gewerbe trell geblieben sind， dab ferner nur ein verschwindend klei－ ner Teil derselben der Industrie anheim－ fiel，und daB endlich die große Mehr－ rahl der in andere Berufe übergegan－ genen Leute in der engern Heimat ge－ blieben ist，sei es，um in der Heimat oder in der Nachbarschaft ein Hand－ werk oder Gewerbe auszuïben sei es um als Bahnarbeiter oder städtisches Ge－ sinde sich au betiitigen．凶 Es kann nur gewünscht werdett，daß Stojentins De－ taihntersuchung，die Serings unten an－ gezeigte Arbeit cindrucksvoll ergänzt， dazu beitragen möge die Widerstände gegen dic innere Kolonisation in den Kreisen pommerscher GroBgrundhesitzer durch Relehrung zul überwinden．

[^5]zu nehmen，ist das von Professor Schmöle in Münster angeregte，zum größten Teil nach amtlichen Quellen be－ arbeitete Buch Dr．Kochs Das äffent－ liche．Meliorationswesen in Preußen；ein Uberblick mit besonderer Wiirdigung der Erfolge in Westfalen／Leipzig， Hirschfeld／gerade zur rechten Zeit er－ schienen．Koch behandelt in 3 Ab － schnitten das öffentliche Meliorations－ wesen in PreuBen，die hentige öffent－ liche Meliorationstätigkeit und das öffentliche Meliorationswesen in West－ falen．In dem mehr kursorisch gehal－ tenen I．Teil des Werks ist besonders wertvoll eine vom preuBischen Landwirt－ schaftsministerium mitgeteite Ubersicht äber sämtliche bis Ende 1907 in den cin－ zelnen Regierungsbezirken begründeten Ent－und Bewässerungs－und Flußregu－ lierungsgenossenschaften，Deichverbäude und Drainagegenossenschaften mit An－ gabe der Kosten der Anlagen und der Grüße der meliorierten Flächen．Im übrigen schöpft der Verfasser hier viel－ fach aus veralteten Quellen，so besonders aus dem schon 1866 veröffentlichten be－ kannten Werk Meitzens Der Boden und die landwirtschaftlichen Verhäl（nisse des preubischen Staates．Das ist zu be－ dauern；dem die Angaben Meitzens äber die meliorationsbediarftigen Fläcien in den cinzelnen preuBischen Provinzen waren sehon damals höclistens annähernd richtig und sind in letzter Zeit für meh－ rere Provinzen durch viel genauere Fest－ stellungen ersetzt worden．Auch in seinen dusfïhttugen über die Moorkultur stiitet sich der Verfasser auf ein nicht mehr ganz neues Quellenwerk，nämlich auf die von M．Fleischer schon 1899 verfabte Denkschrift des preuBischen Landwirt－ schaftsministeriums Uber den gegentrör－ tigen Stand der Moorkulinr whd der Moorbesiedelung in Preußin．Er hätte aher die Mäle nicht scheuen sollen aus den alljährlich veröffentlichten Proto－ kollen der preubischen Zentralmoorkom－ mission，der Fustschrift und den halbmo－ matlich erscheinenden Milteihungen des「ercius sur Förderung der Moorkultur den netesten Stand des Moormeliorationswe－ sens zul eruieren．Er hätte dann bei－ spielsweise gefunden，daB die preubische Domineuverwaltung und der preubische Forstfiskus cine melir als doppelt so groBe Flithe Niederungsmoor als die von ihun angegebene in Wiesen umge－ wandelt haben．Aluch die neuen Hoch－ moorkolonieen in Ostpreußen und Schles－ wig wären ilm damm nicht unbekannt．

Im 2. Teil sciner Arbeit gibt dagegen Koch cine wohlgegliederte, übersichtliche und, soviel ich sehe, atuch im einzelnen richtige Darstellung des preußischen Meliorationsrechts und der prenBischen Verwaltungspraxis in Meliorationssachen. Zum Vergleich mit dem geltenden Recht werden dabei öfters dic Bestimmungen des preußischen Wassergesetzentwurfs herangezogen und sachkundig beurteit. Als praktisch wichtig ist die Anregung hervorzuheben, es möge auch für Heileund Odlandkultivierungen die Bildung iffientlich-rechtlicher Genossenschaften nach Art der Deichverbände und der Entund Bewässerungsgenossenschaften orm"̈glicht werden; denn die bürgerlichrechtliche Gesellschaft - auf diese Rechtsform waren die Interessenten, wenn sich nicht ein Kommunalverband der Melioration annahm, bisher angewiesen - ist wegen der solidarischen Haftung der Geocllichafter fïr die Meliorationsschulden und infolge des Fehlens gesetzlicher Or gane, die dic Durchfïhrung und Unterhaltung der Anlagen zu überwachen haben, iiir Landesmeliorationen sehr ungeeignet. Am wertvollsten ist der 3. Teil des Buchs, der anf Grumd selor zuverlässigen und nahezu erschöpfenden Materials eine eingchende Schidderung des Umfangs, der Kosten und der Firfolge der öffentlichen Meliorationen in Westfalen gibt. Im Regicrungshezirk Arusberg bietet besonderes Interesse die Geschichte des bereits durch die Wiesenordnung vom Jahr 1.330 gercgelten Wiesenbans im Kreis Siegen und die Umwandhung der Fichenschailwaldbetriebe im Siegener Kreis teils in Fichten- und Fichenhochwald teils in Weidekämpe, die infolge der Konkurrenz des argentinischen Quehrachololzes nötig geworden war. Neben den landwirtschaftlichen werden atusführlieh die der Industric dienenden Latudesmeliorationen dargestellt, so dic 7 seit 1894 mit einem Kostenaufwand von 958 r noo Mark erbaten Talsperren in den Kreisen A1tena, Hagen und Schwelm und das gewaltige Werk der Emscherregulierung, das 38 Millionen Mark erforderte. Dic größle Ausdehnung und dic glänzendsten Erfolge hat das offentliche landwirtschaftliche Meliorationswesen in den Resiernugsbezirken Minden und Mäuster erreicht, besonders auf den Sandheiden der Senne und den Od- und Unlandflächen im Mïnsterschen Tieflandbusen. So hat die Meliorationssozictit Bockerheide *lurch ihre Berieselungsanlagen im Ver-
cin mit zweckmäBiger künstlicher Düngung des sehr phosphorsäurebedärftigen Bodens die Erträge weiter Flächen in den Kreisen Paderborn, Büren, Wicdenbriick, Lippstadt und dem Fürstentum Lippe-Detmold ganz auBerordentlich ge. steigert. Sie verzinst heute das I 893730 Mark betragende Meliorationskapital init 11,2 \%. Die nächst ihr bedentendste Genossenschaft, dic Rhadener Sozietät im Kreis Liilbbecke, verzinst das aufgewandte Meliorationskapital sogar mit $60,5 \%$. Auf der 10219 Hektar umfassenden, früher ertragslosen Meliorationsfläche dieser Genossenschaft wird jetzl ein jährlicher Durchschnittsertrag im Wert von 12,77000 Mark erzielt. Von großer Jedeutung fïr die Landeskultur und segensreich für dic Bevölkerung ist auch die Wasserversorgung der soge-' nannten trockenen Dörfer auf dem Sindfeld im Kreis Büren, für die seit 1900 9 kommunale Wasserleitungen mit einem Kostenatufwand von 721169 Mark augelegt wurden. Im Regierungsbezirk Mïnster, in dem 29566,45 Hektar genossenschaftlich melioriert sind, ergab sich nach Koch eine durchschnittliche Ertragssteigerung von 33 Zentnern, int Regierungsbezirk Minden, wo die genossenschaftliche Meliorationsflache 24790,47 Hektar mmfaBt, sogar von 40 Zentnern Wiesenhen pro Ifektar. Bei 6 Meliorationsunternchmungen im Regierungsbeairk Münster war der Wert des jahrlichen Mehrertugs größer als die gesanten Kosten der genossensehaftlichen Anlagen.
Von besonderer Wichtigkeit ist die Frage, ob und inwieweit dureh die Meliorationcn cine Vermehrung des Viehbestimals eingetreten ist. Zur Ergünzang der in meinem Artikel $/$ st cinc Steigerung der dentschen landzuirtschaftlichen Ti'rproduktion möglich? in diesem Band der Sozialistischin Monatshefte, pag. 174, angefülirten 'Tatsachen seien 211 dieser lirage cinige Zahlen aus Westfalen wiedergegehen. Auf cinem Gebiet von 1,4880 ) I Itektar, das zat 10 Kulturanlagen gehörte, waren vor der Melioration 4836 Stück Rindvich, also 0,32 pro Heklar, mach der Melioration aber 18 op 6 , alsn 1,32 pro Hektar vorhanden. Für den Schweinebestand liegen Zahlenaugaben aus 7 Anlagen vor, die cine litiche von $148_{33}$ Hektar umfassen. Anf diesem Gebiet wurden vor der Melisration 4272 Stick, mithin 0,28 pro Hektar, nach der Melioration 25428 , das sind 1,7 Stiick pro Hektar gehalten. In

Prozenten ist der Rimbichbestand vor und nach der Melioration fïr 8 Anlagen angegeben; die Vermehrung des Viestands betrug nach der Melioration 33,6 \%. Die Schweinchaltung vermehrte sieh nach Angaben aus 3 Meliorationsgebieten umr $32,6 \%$. Selbst atuf dem armen Boden der Kreise Bentheim. Lingen. Meppen mad Aschendorf sticg infolge der staatlichen Melioration von 1883 his 1807 der Bestand an Pferden um 12,2, an Rindivich um 21,6 an Schweinen um 74,8 , an Ziegen um $54.7 \%$.
Aluf Grund dieser Erfallongen in Westfalen kommt Koch zu dem Endergebnis, cs sei schr wahrscheinlich, daß Deutschlands Bedarf an Vich und Getreide durch Vornalme weiterer Meliorationsarbeiten in Moor unl Heide geleckt werden kiunne. Fir sollicBt mit den Worten: nfierade in umserer Zeit, wo das Nationalitatsprimzip, die Sicherung der nationalen Existenz und Unabhängigkeit auf wirtschaftlichem Gehict wieder ausswhlaggebend geworden ist, muB es Pflicht aller beteiligten Krcise scin die nötigen Geldmittel und Kräfte zur Verfigung z:u stellen, damit dieses Kulturwerk, das whs sicherlich in weitem Imfang vom Ausland unabhangig macht. aldahd in Angriff genommen wird.e

Tierleben handelt, rechtertigt die Anzeige des schönen Werks an dieser Stelle. Im Grunde hat sich die römische Campagna seit 1888 - aus diesem Ja!!r stammit die ihr gewidmete Schrift Warner Sombarts - nicht viel verändert. Noch immer teilen sich in den Besitz der etwa 204000 Hektar groben Flähe wenige Grobgruudherren, im ganzen zurzeit 204, darunter 8 eigentliche Latifundienbesitzer, denen zusammen fast die Halfte des weiten Gebiets gehört. Nosh immer üherlassen die Eigentümer die Bewirtschaftung des segenwärtig in 355 Pachtgüter (tomute) eingeteilten Landes kapitalistischen Großpächtern (mercanti di Campagna), die aber, wie schon der bezeichnende Name sagt, den Boden weniger latndwirtschaftlich nützen als kanimännisch ausbeuten. Nur ihre Zahl ist seit der Zeit der römischen Studien Somharts ron etwa too auf 169 gestiegen. Fïr die in der Stidt wohmenden Grobpächter betreibt cine zerstreute, spärliche Nomadenberölkerung, die in der Saison dureh weither angeworbene Wanderarbeiterschares verstarkt wird, eine rohe Steppenwirtschaft. Das Los dieser in Stroh- und Schilfhütten hausenden Opfer des I atifundiums und der Grobpachtung - in der Volkssprache werden sie stuilli, Lumpen genamut - hat sich in letzter Zeit nur insofern etwas geinstiger gestaltet als seit Herbst 1904 der römiscle loratenverein fïr die bisher ausschlieblich aus Amalphabeten bestehende L.andarbeiterbevölkerung Sonntagsschulen unterhailt und bis hente 736 Schüler, junge und alte, in 14 Schulen gesammelt hat. Der Aekerbau ist unbedeutend, unil much oit wird mit dem Hakenbaum, wie Versil iltu deschreibt, die harte Erde gepiluggt. Als bisher cinzige landwirtsehaftliche Maschine ist die Dreschmaschine eingeführt, atuch sie erst im letzen Jiahrzehnt. Nach der Getreidecrute werden dic Stoppeln abgebrannt, "und das so kedïngte Ackerland. Wird whe Ansatat dem natürlichen Pflanzenwhels überlassen. Aui der maabehbar weiten Weidefliche tummeln sich hatbwide Herden, Pferde, Rinder, in abgelegenen Winkeln anch noch Rüffel, vor allent etwa $1 / 2$ Million Schafe, die aber alls Mangel an Pflege und infolge der I:ntbehrungen der IVanderweidewirtschaft in ihrer Rasse heruntergekommen sind und pro Stiick jährlich nur etwa 1 his $1 / 42$ Kilo Wolle liefern, gegen 4 bis 6 Kilo tler deutschen Schafe.

All das ist nech Noack nicht Folge des Klimas oder der Bodenbeschaffienheit sondern ausschlieBlich der sozialen Zu stände, durch die das Latifundium konserviert wird. "Wieviele zufriedene, gesunde Bauern könnten in schmucken Dörfern auf der weiten Fläche des Agro Romano wohnen, wenn dieser im Kleinbesitz oder in Kleinpachtung intensiv hebaut würde." Bisher aber haben sich alle neueren Kolonisations- und Bonifikationsgesetze als wirkungslos erwiesen. Auch das Gesetz vom 13. Dezember 1903, das alles Land im Umkreis von io Kilometern vom Goldenen Meilenzeiger (dem 28 vor Christus von Augustus vor dem Saturntempel errichteten miliareum (uureum) der Zwangsmelioration, gegebenenfalls der Zwangsenteignung unterwarf und dic Bonifikation auBerhalb dieser Zone gelegenen Landes durch Steuererlcichterungen begünstigte, wir: der himmilischen W'ïstenei der Campagna nicht gefährlich. Man ist versucht südländischer Lethargic die Schuld zu geben. Aber überlassen wir Deutsche, aus Scheu vor den Kosten und Mühen der erstmaligen Urbarmachung, nicht eine smal größere Fläche, unsere Hochmoore, dem Birkhuhu und der Bekassine, obwolll die von Fleischer, Tacke, Salfeld und anderen ausgebildete sogenannte deutsche Hochmoorkulturmethode sich schoon seit länger als cinem Jahrzelint trefflich bewährt und cine ganze Anzah neuerer Kolonieen gelehrt hat, daß auf unserm Hochmoor eine vieltausendköpfige Bevolkerung ein zwar arbeitsreiches, aber sicheres und gutes Auskommen finden könnte?
$\times$
KurzeChronlkEs sind jetzt 25 Jahre her, seitem der Ingenieur Max Eyth, nach aljähriger Tätigkeit im Ausland nach Deutschland zurückgekelirt, nach dem Muster der Royal Agricultural Society unter viclen Schwierigkeiten die Deulsche Landwirtschaflsgesellschaft gegriundet hat. Frst langsam, dann rasch waclisend, hat diese inzwischen durch illre Mitgliederzahl wiegdurch ihre Leistungen das engliscle Vorbild weit übertroffen. Mit Recht dirite die Gesellschaft auf ilirer Jubilaumstagung inı Dezember vorigen Jahres mit Befriedigung auf die von ilir zur Förderung der landwirtsclaftlichen Produktionstechnik geleistete Arbeit zuriickblicken. $\times$ Unter den Veranstaltungen dér bevorstehenden Landwirtschafilichen Wioche
dürfte die Berliner Leser dieser Zeitschrift am meistencine vomVerein sur Förderung der Moorkullur in der letzten Februarwoche in das Rheingold einberufene öffentliche Versammlung interessieren, in der hervorragende Fachmänner, darunter der Leiter der Moorkulturanstalt Bremen Professor Tacke, Forstmeister Krahmer-Schmolsin, die Geheimen Oberregierungsraite Dr. Krohne, Dr. Fleischer und Dr. Ramm, dic Lciter ter ostprenBischen und oldenburgischen Moorkolonisation Gencralkonmissionspräsident vom Hove und Regierungsrat Dr. Buhlert und Freiherr von Wangenheim über die wirtschaftliche Dedeutung der dentschen Moore und Heiden und ihrer Besiedlung, zum Teil unter Vorfiihrung von Licithildern sprechen.
Llteratur Fine agrarpolitische Arbeit von ungewöhnlicher Bedeutung ist Professor Serings im preußischen Landesökonomiekollegium gehaltener und fïr den Druck erweiterter Vortrag Grundbesitsecrtcilung and Abwanderung vom Lande /Berlin, Unger/. Der Grundgedanke ist: Das westliche Deutschland erhält und vermehrt seine Landbevolkerung, weil es Bauernland ist, der Osten aber verliert seinen gesamten ländlichen Nachwuchs und sogar melir, er verringert den Stamm der Bevölkerung, weil dort der Großgrundbesit\% zol stark, der bäuerliche Familienbetrich \%n schwach vertreten ist. Diese These wird mit einem aus der Bevölkerungsstatistik des Zeitraums von 1870 bis 1905 gewonnenen erdrückenden Zahlenmaterial bewiesen. Dabei ist die Arbeit alles andere als eine trockene statistische Uniterstuchung. Unter groben Gesichtspunkten werden fiir alle Provin\%en und Landsclaften die Zusammenhänge durchleuchtet, die zwischen ter Grundbesitzverteilung und der mit ihr innig verbundenen ländlichen Arbeitsverfassung einerseits und der Bevölkerungsloewegung und -wollfahrt anderere scits bestelien. Serink schilieBt init einem Aufruf durch energisclic Innenkolonisation im deutschen Osten immer mehr nselhständige demnach fitr den Absatz produzierende, spann- und masclinenfähige Kleinbetriebex zut begründen. Ein cindringliches Studium der wertvollen Arbeit, atllf deren hier nur angedeuteten reichen Inhalt noch öfter zurückzukommen sein wird, kann niemandem erspatt werden, der über die agrarischen Fragen der Gegenwart sich Klarheit verschafien will.


[^0]:    1) Siche $S c h u l z$ Pralricvich - und Frosffeischeinfuhr oder Eigenflisthversorgung $f$ in diesem Band der Sosialistischen Monatsheftr, pag. g\& fi.
[^1]:    1) Jch ziticre, des Zeitgeruehs wegen, nach cinor deutsehen Prosaithersetaung. die im Jahr 1990 in Frankiust umi lecipnig erxelitien.
[^2]:    
    ๆ) Slehe Lexis Alisemaine Volksourtschafistohre / Leipaig 1910 h, pag. a3y $\boldsymbol{f}$.

[^3]:    
    2 Band, /Jena 8899 /, pag. 768.
    ? Stehe Haushofer Brosikernngsishre / Leipaig 1904 /, pag. 106 ff.

[^4]:    ${ }^{5}$ ) Siche hierther die Statistisch Korrespomdens, igto. Nummer io.

[^5]:    Mellorationn．Nachdem die prenBische Regierung sich endlich ent－ schlossen liat die Kultivie－ rung unserer ausgedehnten Moore und Heiden energischer als bisher in Angriff

