

12. G1ä゙r 1948

## LUDWIG QUESSEL • RUSSLAND UND DER ANGEL. SÄCHSISCHE WIRTSCHAFTSKRIEG

等AS jedenn, der die Entwickelung der Dinge in Rußland seit der Novemberherrschaft der Bolschewiki aufmerksam verfolgt hat, and dem das Wesen des bolschewistischen Doktrinarismus nicht fremd ist, von vornherein unheimlich klar war, hat sich jetzt aller Welt gezeigt: Die bolschewistische Politik hat das Riesenreich vorabergehend in einen Zustand militärischer und wirtschaftlicher Hilflosigkeit gebracht, so daß ihm nichts anderes übrigblieb als die Bedingungen anzunehmen, die ihm von seinem Kriegsgegner diktiert wurden. Betrachtet man indessen ohne Vorurteil, den Blick auf die Dinge selbst, nicht auf die Formulierung gerichtet, die Neuordnung im Osten, die am 3. März in Brest Litowsk zu Papier gebracht wurde, so ergibt sich, daß alles, was zurzeit gegenüber einem wehrlosen Rußland durchgesetzt werden konnte, keine endgültige Lösung darstellt. Wie über das Schicksal des deutschen Kolonialreichs, so wird auch über das Schicksal des russischen Imperiums erst der allgemeine Frieden wirklich entscheiden. Die okkupierten Gebiete bleiben nach wie vor besetzt, ein eigenes staatliches Leben kann sich dort nicht entwickeln, alles bleibt nur ein Regulativ für eine spätere Zukunft, genau so wie die Polenproklamation vom 5. November 1916, und mit genau so ungewissem Schicksal wie deren Ausführung. Der gegenwärtige Zustand im Osten unterscheidet sich gegenüber dem frühern nur darin, daß nunmehr der militärische Druck, den Rußland auf uns auszuüben vermochte, und der ja auch schon vor dem Friedensschluß nahezu ausgeschaltet war, jetzt so ziemlich auf den Nullpunkt gesunken ist. Die politische Entscheidung aber wird erst das Eade des Weltkriegs überhaupt bringen. Daraus folgt, daß auch die endgültige außenpolitische Orientierung Deutschlands erst zu diesem Zeitpunkt erfolgen kann. Eine Bindung durch Vorwegnahme eines Teils aus dem Gesamthomplex des Weltkriegs hat immer nur cine sehr bedingte Gültigkeit; das hat uns gerade der Verlauf der Ereignisse in Polen gezeigt. Wir werden gut daran tun die gesamten Ostprobleme unter diesem Gesichtspunkt zu betrackten und daran zu denken, daß es für das Betreten eines neuen Weges nie zu spät ist, wenn sich der bisher eingeschlagene als ungangbar erwiesen kat.

Die Machtlosigkeit Rußlands wird derjenige, der gewöhnt ist die potentiellen Kräte des Volkes als das Entscheidende zu betrachten, natürlich
nicht als einen Dauerzustand ansehen. Man wird Harden recht geben müssen, der in der Zukunft vom 2. März 1918 schrieb: $\begin{aligned} \\ \text { Ein Land, in dem so }\end{aligned}$ hohe Kunstwunder gediehen, mit so heiliger Inbrunst den Rätseln des Weltgefüges die Lösung gesucht wird, ist nicht am Ende seiner Lebenskraft. Ihm wiederholt sich, wie, nach Goethes Meinung, genialen Naturen, die Pubertät; und deren Krämpfe nimmt Kurzsicht für die Zeichen unaufhaltsamen Verfalles.« Das russische Imperium wird unter neuer und wirklicher Leitung wieder auferstehen und das Werk der Revolution vollenden, das durch bolschewistische Engsichtigkeit beinahe zerstört und verschüttet war. Von einer dauernden Zerstückelung Rußlands kann, wenn die schaffenden Kräfte der Völker Rußlands sich erst wieder regen, keine Rede sein. Unser Interesse gebietet es uns nun dafür zu sorgen, daß die Neueinigung Rußlands sich nicht unter dem Zeichen des Hasses und der unversöhnlichen Feindschaft gegen Deutschland vollzieht. Wir müssen uns darüber klar sein: Eine antirussische, auf die dauernde Verstümmelung Rußlands gerichtete Politik der Zentralmächte treibt das sich neuaufbauende Russische Reich in die Arme Englands, England und Amerika werden bestrebt sein im Osten den größtmöglichen Einfluß zu gewinnen; sie werden die Erneuerung der russischen Volkswirtschaft und Wehrfähigkeit mit allen Kräften fördern, um sich selber in Rußland festzusetzen und so die Umklammerung Deutschlands zin verewigen. ${ }^{1}$ ) Wollen wir dem begegnen, so können wir dies nur, wenn wir uns bemühen Rußland so schnell wie möglich dazu zu verhelfen wieder ein Staat zu werden, der über sein Schicksal selbst bestimmt und in der auswärtigen Politik nach eigener Entscheidung mitsprechen kann. Deutschland und ÔsterreichUngarn können dies Ziel nur auf dem Boden wirklicher Freundschaft mit dem russischen Volk, nicht durch eine illusionäre Randvölkerpolitik gegen Rußland erreichen. Und sie müssen die Freundschaft Rußlands erwerben, weil nur diese ihnen die Sicherheit gibt sich in einem Wirtschaftskrieg mit dem Angelsachsentum behaupten zu können.


O sehr auch in Deutschland die Neigung vorhanden ist die Dinge nach dem Krieg in optimistischer Weise zu beurteilen, so wird doch die Überzeugung, daß wir uns für die Kriegsfolgezeit auf einen offenen oder versteckten Wirtschaftskrieg mit den angelsächsischen Reichen einzurichten haben, immer tiefer und allgemeiner. Theoretisch werden wir, sobald der Friedenszustand wieder hergestellt ist, in den angelsächsischen Produktionsgebieten alle Rohstoffe kaufen können, die wir für industrielle Zwecke brauchen. Praktisch wird freilich unser Bemühen uns auf den von den Angelsachsen kontrollierten Rohstoffmärkten Australiens, Asiens, Afrikas und Anerikas zu versorgen auf riesengroße Schwierigkeiten stoßen. Da einerseits die Vorräte an Rohstoffen überall gering sind, und andrerseits die angelsächsischen Staatsmänner erklärt haben, daß durch das Mittel langfristiger Lieferungsverträge ausreichende Vorsorge getroffen seí, daß sofort nach dem Friedensschluß der breite Strom der Rohstoffproduktion der Neuländer und Kolonieen sich vornehmlich nach den angelsächsischen Industriegebieten ergießen wird, so
:werden wir mit der Tatsache rechnen müssen, da $B$ das für uns mit dem Friedenszustand wieder auferstandene Recht überall Rohstoffe zu kaufen, wo solche produziert werden, für die von den Angelsachsen kontrollierten Rohstoffmärkte praktisch von geringer Bedeutung sein wird. ${ }^{2}$ ) Um so bedeutungsvoller werden für die Kriegsfolgezeit für uns natürlich diejenigen Rohstoffgebiete sein, die der angelsächsischen Kontrolle noch nicht unterliegen. Und unter diesen, deren Zahl übrigens recht beschränkt ist, nimmt das russische Rohstoffgebiet eine ganz hervorragende Stellung ein. Man hört nun neuerdings in Deutschland immer häufiger die Meinung vertreten, die dann unkritisch von allen nachgesprochen wird: von dem russischen Reich sei nur die Ukraine wirtschaftlich für uns von Wichtigkeit; hätten wir feste Wirtschaftsbeziehungen zu dieser, so könnte uns das sonstige Rußland, das Rußland der Großrussen, ziemlich gieichgültig sein. Nun ist es ja ohnehin eine überaus naive Vorstellung, da $B$ die Ukraine dauernd von dem übrigen Rußland getrennt bleiben. wird. Doch davon ganz abgesehen: Der riesige Reichtum der Ukraine in der Lebensmittelerzeugung kann sicherlich als wertvolle Ergänzung unserer heimischen landwirtschaftlichen Produkte für das deutsche Volk von Bedeutung sein. Wichtiger aber noch als diese Erhöhung unseres Konsums, ohne die wir zur Not ja schlieBlich auch auskommen können, ist die Sicherung der Rohstoffe für unsere Industrie, olne die diese überhaupt nicht bestehen kann. Für diese aber ist gerade, was merkwürdigerweise bis jetzt noch durchweg übersehen worden ist, Großrußland entscheidend. Der Beweis hierfür ist leicht zu erbringen, wenn wir systematisch untersuchen, mit welchen Rohstoffen uns Ackerbau, Forstwirtschaft und Viehzucht Großrußlands bisher versorgi haben, und in welchem Umfang sich diese Versorgung bei einem angelsächsischen Wirtschaftskrieg gegen Deutschland noch vergrößern lassen würde.


ANGEN wir mit dem groBrussischen Ackerbau an, so muß zunächst betont werden, daß dieser im Gegensatz zu dem fast ausschließlich Nahrungsmittel produzierenden ukrainischen Ackerbau noch sehr stark an der Hervorbringung von Kohstoffen für die Industrie beteiligt ist. Die wichtigsten Rohstoffe, von denen der großrussische Ackerbau eine Massenproduktion aufzuweisen hat, und deren Hervorbringung GroBrußland zu einem der ersten Rohstoffgebiete der Welt macht, sind Flachs, Hanf und Leinsamen. Bekannt ist, daß der groBrussische Flachs zur Herstellung sehr haltbarer Leinengewebe dient, die in den Haushaltungen als Leib-, Bett- und Hauswäsche Verwendung finden, während der großrussische Hanf hauptsächlich zur Produktion von besseren Sack- und Packstoffen, weiter aber auch zur Herstellung von Bindfaden, Netz- und Schiffstauwerk unentbehrlich ist. Für den, der. von deuf-
${ }^{2}$ ) Nnch einer weitverbreiteten Anschauung. die publizistisch am naivsten vom Abguordneten Gothenn vertreten worden ist, warten die angelsächsischen Rohstoffgebiete sehnsüchtig auf die deutschen Käufer. Demgegenüber aei hervorgehoben. daß in England. Australien, Amerika und Japan während des Krieges zahlreiche Werke großen Stils zur Verarbeitung von Robstoffen entstanden sind, die, ausgerdetet mit dea vollkommensten maschinellen Vorrichtungen, auch nach dem Krieg thre Produktion forisetzen und ala Kaufes großer Masaon von Rohstoffen nuitreten werden. Solche neuc Verbrauchskapazitaten sind namentlich for Haute und Felle, far Baumwolle und Zink durch Errichtung grober Gesbereien. Spinnereien und Zinkschmelzercien in England, Australien. Aworika und Japan in groDer Zahl erstanden. Gegenwirtig machen die Regierungen dieser Lander die allergrobten Anstrengungen, um diesen W/erken die Kufuhr ron Rohstoffen unter Ausachluß dor deutschen Käuferkonkurrenz für die nachsien Jahrzehnte aach dem Krieg zu sichera. Siche darüber E. St. Künflige deutoche Weltwirtachaft, in der Europaischen Stants. mad
schen Erfahrungen ausgehend, Neigung zeigt im Ackerbau keine Rohstoffproduktion sondern nur eine Form der Lebensmittelgewinnung zu sehen, wird es vielleicht eine Ubberraschung sein zu hören, daß der großrussische Ackerbau im Jahr 1913 eine ebenso gewaltige Menge von Flachs produzieren kconnte wie Deutschland in diesem Jahr aus den angelsächsischen Produktionsgebieten Baumwolle einführte. Da aus Flachs hergestellte Leirengewebe die Baumwollgewebe an Haltbarkeit übertreffen, so ergibt sich, daß das deutsche Volk, wenn es von dem Angelsachsentum von den Baumwollmärkten der Welt ausgespertt werden sollte, von einem befreundeten Rußland aus den großrussischen Landesteilen immerhin so viel Flachs erhalten könnte, um die deutsche Bevölkerung wenigstens für den eigenen Bedarf mit Leinengeweben aller Art zu versorgen. ${ }^{3}$ ) Zu den Gebieten, die sich mit dem Anbau von Flachs beschäftigen, also im wesentlichen denjenigen, die, außerhalb der Schwarzerdezone liegend, das eigentliche Großrußland bilden, gehören die Gouvernements Smolensk, Twer, Wjatka, Pskow, Witebsk, Wladimir, Perm, Kostroma, Jaroslaw, Nischnij-Nowgorod, Minsk, Mohilew, Nowgorod, Wologda; Wilna, Kaluga, Moskau, Grodno, Petersburg, Olonez, Archangelsk, Tomsk und Tobolsk. Die Ukraine, die hervorragend an der Erzeugung von Nahrungsmitteln beteiligt ist, kommt für die Hervorbringung von Rohstoffen fast gar nicht in Frage. Das Rußland der land- und forstwirtschaftlichen Rohstoffproduktion beginnt erst an der Grenze der Ukraine und dehnt sich über 27 Gouvernements nach Norden zu bis zur Polargrenze des Getreidebaus und der Forstwirtschaft aus.

Welch überragende Stelle der großrussische Ackerbau nun bei der Weltproduktion von Flachs einnimmt, zeigt folgende Tabelle über Anbaufläche und Ernte von Flachs in Rußland und in anderen Ländern der Erde im Jahr 19134):

| Land | Anbaufläche <br> Hektar | Geerntete Faser <br> Doppelzentner | Hektarertrag <br> Doppelzentner |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Rußland | 1658000 | 8353000 | 5,1 |
| Deutschland | 15000 | 76000 | 5,1 |
| Osterreich-Ungarn | 36000 | 223000 | 6,2 |
| Belgien | 23000 | 179000 | 7,7 |
| GroBbritannien | 24000 | 129000 | 5,4 |
| Niederlande | 15000 | 75000 | 5,1 |
| Italien | 18000 | 26000 | 1,4 |
| Rumänien | 27000 | 22000 | 6,8 |
| Japan | 10000 | 42000 | 4,2 |
| zusammen | 1826000 | 9125000 | $6,0$. |

[^0]Der Anteil Großrußlands an der Weltproduktion von Flachs ist so gewaltig, daß die Erträge der übrigen Länder gegenüber der großrussischen Hervorbringung fast verschwinden. Allerdings werden in Argentinien, Britisch Indien und Nordamerika noch zirka 5 Millionen Hektar jährlich zum Anbau von Flachs verwandl, jedoch nicht zur Faser- sondern ausschlieBlich zur Samengewinmung. Natürlich spielt in Rußland beim Flachsanbau neben der Fasergewinnung auch die Samenernte eine groBe Rolle. Die grolrussische Leinsamenernte ist fast sc groß wie die Nordamerikas und wird nur vor der Leinsamenernte Argentiniens übertroffen. Im Jahr 1913 wurden in Rußland 6,8 Millionen Doppelzentner Leinsamen geerntet. Das aus Leinsame gewonnere ofl wird in Friedenszeiten viel zu industriellen Zwecken verwendet, vornehmlich zur Herstellung von Leinölfirnis und Linoleum. Das kalt geschlagene öl dient bisweiler als Speiseöl, hat jedoch, wenn nicht ganz frisch, einen unangenehmen Beigeschmack. Während des Krieges ist es indes gelungen aus Leinsamen gewonnenes oll zur Herstellung von besonders wohlschmeckender Margarine zu verwenden. Bei einem Wirtschaftskrieg mit den angelsächsischen Reichen könnte GroßruBland mit seiner riesigen Leinsamenernie den Fettmangel in Deutschland außerordentlich mildern und geradezu die Rettung für unsere Margarineindustrie werden.

Wie bei der Weltproduktion von Flachs, so spielt GroBrußland auch bei der Hervorbringung von Hanf in der Weltwirtschaft eine erste Rolle, wobei jedoch zu bemerken ist, daß die hauptsächlich zu Sackleinwand, Packstoffen, Netzen und Schiffstauwerk verwendete Hanffaser in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr durch koloniale Faserpflanzen tropischer Provenienz verdrängt wurde. Immerhin, für Qualitätsware ist die russische Hanffaser der Weltwirischaft noch unentbehrlich, und so erklärt es sich, daB, während in den anderen Ländern unter dem Einfluß der Juteeinfuhr der Hanfbau zurückgegangen ist, er in Rußland sich noch eine ansehnliche Stelluag erhalten hat. So ist Rußland in den letzten Jahren für echte Hanfe geradezu das Hauptproduktionsland der Weltwirtschaft geworden. Die wichtigsten Produhtionsgebiete für Hanf liegen im russischen Reich wie beim Flachs aulerhalb des Schwarzerdegebiets, also in GroB- und WeiBrußland. Nach Großrußland hommt bei der Hervorbringung von echten Hanfen gleich Italien. Die Anbaufläche wird in Rußland etwa 80000 bis 90000 , in Italien 60000 bis 70000 Hekiar betragen. Von der russischen Ausfuhr gelangte 1913 etwa die Hälfe 1344000 Doppelzentner im Wert von 21 Millionen Mark) nach Deutschland. Aus Italien gingen uns 195000 Doppelzentner ime Wert vor 16 Millionen Mark zu. Bei einem Wirtschaftskrieg könnte uns also der Ackerban Großrußlands bis zu einem sehr erheblichen Grad durch seine Zufuhren von Flachs und Hanf die Spinn- und Faserpflanzen ersetzen, die wir bisher aus Amerika und den Kolonieen der Ententeländer bezogen. ${ }^{3}$ ) Wie steigerungsfähig die russischen Zufuhren für uns noch sind, ergibe sich daraus, dak wir 1913 von der russischen Gesamtausfuhr von Flachs im Betrag

[^1]von 2,4 Millionen Doppelzentnern nur 729500 Doppelzentner, also noch nicht den dritten Teil, und von der Gesamtausfuhr von Hanf noch nicht die Hälfte erhielten. Bei Flachs wäre also in einem Wirtschaftskrieg mit England und Amerika eine Verdreifachung, bei Hanf eine Verdoppelung der russischen Ausfuhr nach Deutschland denkbar, wenn ein uns eng befreundetes Großrußland ein politisches Interesse daran hätte, daß Deutschland vom Angelsachsentum nicht aus der Reihe der Großmächte gestrichen wird. UCH die Rohstofferzeugung des großrussischen Waldes ist bisher in Deutschland wenig erkannt und gewürdigt worden. 4 Gruppen von Rohstoffen sind es, mit denen die gro3russische Forstwirtschaft uns im Fall eines Wirtschaftskriegs mit dem Angelsachsentum, der über das Sein oder Nichtsein Deutschlands als Großmacht die Entscheidung bringen müßte, versorgen könnte: 1. Nutzholz und Holzmasse, 2. Felle zu Pelzwerk, 3. Gerbholz und Gerbholzrinden, 4. Harze.
Was zunächst unsere Holzzufuhr aus Großrußland in der Vorkriegszeit betrifft, so kommt für uns, wenn wir von unseren östlichen Grenzbezirken, die viel Brennholz aus Rußland erhielien, absehen, russisches Holz vornehmlich als industrieller Rohstoff in Betracht. Nachfolgende Tabelle gibt Aufschluß über Art, Menge und Wert des Holzes, das wir 1913 aus Rußland erhielten ${ }^{6}$ ):

| Holzart | Rauminhalt <br> Tonnen | Wert <br> Mark |
| :--- | ---: | ---: |
| Eichenholz, nicht oder leicht bearbeitet | 86408 | 5876000 |
| Nußbaum-, Buchen- und anderes hartes Holz, | 26793 |  |
| nicht oder leicht bearbeitet | 1475000 |  |
| Weiches Laubholz, nicht oder leicht bearbeitet | 152728 | 7026000 |
| Nadelholz, nicht oder leicht bearbeitet | 1692963 | 57561000 |
| Grubenholz | 74887 | 2020000 |
| Hartes Holz, Iängsbeschlagen usw. | 14328 | 1245000 |
| Nadelholz, längsbeschlagen usw. | 119256 | 6082000 |
| Eichenholz, längsgesägt, nicht gehobelt usw, | 13432 | 1746000 |
| Weiches Laubholz, längsgesägt, nicht gehobelt usw. | 47389 | 4265000 |
| Nadelholz, längsgesägt, nicht gehobelt usw, | 412774 | 28894000 |
| Eisenbahnschwellen aus Holz | 161113 | 7352000 |
| Faßholz von Eichenholz, ungefärbt, nicht gehobelt | 20408 | 3878000 |
| Holz zu Holzmasse, Holzschliff, Zellstoff | 1021777 | 31675000 |
| zusammen | 3844256 | 159095000 |

Zusammen mit den in obiger Aufstellung nicht angeführten Holzarten, von denen nur kleinere Mengen eingeführt wurden, betrug unsere Holzeiufuhr aus RuBland 1913 dem Wert nach 190 Millionen Mark, das ist mehr als die Hälfte unserer gesamten Holzeinfuhr, Die Zufuhr von Holz und Holzmasse aus den anderen Produktionsgebieten stellt sich wie folgt: aus Schweden für 34,9 Millionen Mark, aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika für 46 Millionen Mark, aus Osterreich-Ungarn für 83 Millionen Mark. Nach der russischen Statistik gelangten von der gesamten russischen Holzausfuhr irr. Wert von 163 Millionen Rubel für 73 Millionen Rubel nach Deutschland.'). Nach dieser Angabe wäre also die Möglichkeit vorhanden auf die Holzzufuhr aus den Vereinigten Staaten ganz zu verzichten und dafür russisches;

[^2]Holz zu verwenden, wenn von den angelsächsischen Reichen der Wirtschaftskrieg gegen Deutschland nach Einstellung der Feindseligkeiten fortgesetzt werden sollte.

Zu den Erzeugnissen der Forstwirtschaft rechnet man auch die durch Jagd gewonnenen Felle zu Pelzwerk. Die Zahl der Pelztiere, die alljährlich in Deutschland erlegt wird, ist nicht gering, aber sie reicht für unsern Bedarf bei weitem nicht aus. Nach Konsul E. Braß liefert Deutschland jährlich etwa 250000 Füchse, 100000 Steinmafder, 20000 Baummarder, 60000 Iltisse, 8000 Fischottern, 150000 Wildkatzen, 2 Millionen Hamster und je nach der Mode 50000 bis 1 Million Maulwurfsfelle. Der Gesamtwert dieser Pelze im Durchschnitt der letzten Jahre ist etwa 8 Millionen Mark. Eingeführt wurden Felle zu Pelzwerk im Wert von rund 80 Millionen Mark, davon für 25 Millionen Mark aus Rußland. Nach der russischen Statistik führte Rußland 1913 für 16,8 Millionen Rubel Felle zu Pelzwerk aus, so daß sich auch bei dieser Warengatung die Einfuhr nach Deutschland in Zukunft nicht unerheblich steigern ließe, falls die Vereinigten Staaten, die unsere Hauptlieferanten für Felle zu Pelzwerk waren, ihre Ausfuhr nach Deutschland einstellen sollten.

Einigermaßen überraschend ist es, daß die 170 Millionen Hektar Wald, über die Rußland verfügt, der Weltwirtschaft bisher nur geringe Mengen von Gerbstoffen und Harzen lieferten. Von den Harzen der russischen Wälder gelangten 1913 nur 76000 Doppelzentner in Form von Terpentin im Wert von 3 Millionen Mark zur Ausfuhr. Gerbrinden kamen überhaupt nicht in nennenswerter Menge auf den ausländischen Markt. Wie groß der russische Inlandskonsum an heimischen Gerbstoffen und Harzen ist, entzieht sich der Berechnugg. Man wird aus dieser Erscheinung jedoch nicht schließen dürfen, daß im Fall eines Wirtschaftskriegs mit den angelsächsischen Reichen die ungeheuren Waldungen Großrußlands uns keine Gerbstoffe und Harze liefern köraten. Die Gerbstoff- und Harzgewinnung ist nicht nur in Rußland sondern auch in allen anderen Ländern Europas zurückgegangen, weil die zumeist im Raubbau gewonnenen kolonialen Gerbstoffe und Harze sich billiger stellten und die europäischen auch der Qualität nach vielfach übertrafen. Zu höheren Preisen als vor dem Krieg würde uns der russische Wald zweifellos auch gröBere Mengen Gerbstoffe und Harze liefern können. Wie die deutsche Forstwirtschaft in der Kriegszeit sich der Gewinnung von Gerbstoffen und Harzen mit Erfolg wieder zuwandte, so würde auch die großrussische Forstwirtschaft große Massen dieser Rohstoffe wiedergewnnen und nach Deutschland ausführen können, wenn eine solche Unterstützung der deutschen Volkswirtschaft in einem wirtschaftlichen Daseinskampf mit den angelsächsischen Mächten im Interesse Rußlands läge. Jedenfalls stellt der russische Wald für unsere Holz, Felle zu Pelzwerk, Gerbstoffe und Harze verarbeitenden Industrieen ein ungeheures Reservoir von Rohstoffen dar, das bei Bedingungen, wie sie ein Wirtschaftskrieg mit den angelsächsischen Rolstoffproduzenten schaffen müßte, gewaltige Rohstoffmengen für unsere Industrieen abgeben könnte.

## Zu beachten aber bleibt, daß die russischen Rohstoffquellen nicht im Süden Rußlands (U\&raine) sondern ganz vorwiegend im Norden liegen. Die populäre Vorstellung, wir brauchten nur Frieden mit Südrußland zu haben, un

alle Rohstoffe, die die russische Volkswirtschaft überhaupt liefern kann, zu erhalten, ist eben gänzlich irreführend. Flachs und Flachswerg, Hanf und Hanfwerg, Leinsamen und Leinöl, Holz, Felle zu Pelzwerk, Gerbstoffe und Harze sind sämtlich Rohstoffe, mit denen uns lediglich die nordrussische Land- und Forstwirtschaft versorgen kann, da für ihre Gewinnung im Süden Rublands die natürlichen und sozialen Voraussetzungen fehlen.


IE bei der Hervorbringung pflanzlicher Rohstoffe, so nimmi der Norden Rußlands auch bei dem Export von Rohstoffem, die Erzeugnisse der Viehzucht sind, eine hervorragende Stellung ein. Allerdings weisen die 26 Gouvernements der Schwarzerdezone wesentlich höhere Ziffern der Tierhaltung auf als die 24 Gouvernements der Nichtschwarzerdezone. Aus dieser Tatsache darf man jedoch keine falschen Schlußfolgerungen für den Export ziehen. Wer auf Grund irreführender Angaben geographischer Lehrbücher, die keinen hinreicherden Unterschied zwischen den einzelnen Zonen Rußlands machen, zu der Auffassung gelangt ist, daß Rußland noch ein dünn besiedeltes Land sei, ist geradezu erstaunt, wenn er auf einer Reise durch Rußland Gelegenheit erlangt sich ein selbständiges Urteil über die Dichtheit der russischen Siedelung zu verschaffen. Die Schwarzerdezone muß geradezu aik ein übervölkertes Gebiet bezeichnet werden, denn sie weist vielfach eine dichtere Bevölkerung auf als die unserer agrarischen Provinzen. Im Norden, wo der Landmann von der Viehzucht, Forstwirtschaft und holzverarbeitenden Hausindustrie lebt, wo der Ackerbau gegenüber diesen Erwerbszweigen wegen Ungunst des Klimas zurücktritt, ist die Bevölkerung naturgemäß reeht dínn. Dadurch erlangt aber die Viehzucht im Norden einen andern Charakter als im Sũden. In der Schwarzerdezone ist die Schafzucht auf die Gewinnung von Fleisch und Fett eingestellt, im Norden dagegen in erster Linic auf die Gewinnung von Wolle. Der Verbrauch von Wolle in RuBland ist wahrscheinlich geringer als in den anderen nördlichen Ländern, weil der russische Bauer auch im Winter unter seinem Schafspelz zumeist baumwollene oder leinene Kleidung trägt. An der russischen Wollerzeugung ist matirlich auch Sibirien, Zentralasien und der Kaukasus stark beteiligt, whe aus folgender Ubersicht über den Schafbestand in ganz Rußland (nach der Zählung vom Jahr 1910) zu ersehen ist ${ }^{8}$ ):

| Landesteil | Anzahl der insgesamt | Schafe auf ie 100 Einwohser |
| :---: | :---: | :---: |
| Europäisches Rußland | 40733269 | 33,8 |
| Polen | 1050274 | 8,4 |
| Kaukssus | 13228507 | 111,2 |
| Sibirien | 5469803 | 63,1 |
| Zentralasien | 20008097 | 207,2 |
| zusammen | 80489950 | 49.3 |

Von den rund 40 Millionen Schafen, die 1910 in den 50 Gouvermements des Europäischen Rußlands gezählt wurden, entfielen etwa 29 Millionen auf 26 Gouvernements der Schwarzerdezone und 11 Millionen auf 24 Gouvernements der Nichtschwarzerdezone. Der Norden hat demnach cimen gerim-

[^3]gern Schafbestand als der Süden. Da nun aber die Schafzucht im Norden mehr auf die Gewinnung von Wolle eingestellt ist, so ist GroBruBland stärker an der Wollerzeugung beteiligt als dies nach den Ziffern der Viehzählung scheinen tünnte. Ungeachtet des großen Umfangs der russischen Schafzucht war jedoch die russische Wollausfuhr gering. Wir erhielten 1913 aus RuBland ledighich 20650 Doppelzentner Kreuzzuchtwolle im Wert von 3,5 Millionen Mark. Der geringe Wollexport Rußlands gegenüber dem großen Schalbesiand muß aber als Beweis dafür angesehen werden, daß dieser bei günstiger Parktlage, wie sie für Wolle selbst ohne Wirtschaftskrieg nach dem Friedensschluß zu verzeichnen sein wird, jedenfalls noch sehr entwickelungsfähig jst. Soweit sich jedoch der russische Wcollexport entwickeln läßt. werden hierfür in erster Linie die dünn besiedelten großrussischen Gebiete, woza auch Sibirien gezählt werden muß, in Frage kommen.

Wenden wir uns nun der Rindviehzucht zu, so ergibt sich auch hierbei, daB für den Export tierischer Rohstoffe die nördlichen Gebiete Rußlands bedeutungsvolłer sind als die südlichen. Territorial weist die russische Rindviehzucht nach der Viehzählung von 19 T0 folgendes Bild auf:

|  | Anzahl der Rinder <br> insgesamt |  |
| :--- | ---: | ---: |
|  | Lauf je 100 Einwohner |  |
| Schwarzerdezone | 18481212 | 24,5 |
| Nichtschwarzerdezone | 12833397 | 28,4 |
| Polen | 2301106 | 18.5 |
| Kaukasus | 6183706 | 52,0 |
| Sibirien | 5970814 | 69,1 |
| Zentralasien | 5633555 | 58,3 |
| Zusammen | 51403790 | 31,5 |

Sieht man vom Kaukasus und von Zentralasien mit ihrer nichtslawisches Bevölherung und ihren besonderen Produktionsverhalltnissen (Gebirgs-, Steppen- und Oasenwirtschaft) ab, so sind es die großrussischen Gebiets. die, zwar nicht absolut, aber, was besonders für den Export ausschlagetemend ist, im Verhältnis zur Bevölkerung die stärıste Rindviehzucht aufweisen. Obwohl sich aus der russischen Statistik der Beweis dafür nicht unmittelbar erbringen laßt, ist es doch zweifellos, daß die großrussische Zone und Sibirien wohl die meisten Häute und Felle zur Lederbereitung für den Export liefern. Die-sussische Gesamtausfuhr von Häuten und Fellen zur Lederherstellung tetrug in dem Zeitraum 1909 bis 1913 durchschnittlich im Jahr 412296 Doppelzentner im Wert von zirka 100 Millionen Mark. Wieviel davon nach Deutschland ging, erhellt aus den folgenden Zahlen für das Jahr f913:

| Fellart | Ausfuhr nach <br> Doppelzentner |  |
| :--- | :--- | ---: |
|  | Datk |  |
| Kalbfelle | 48480 | 16691000 |
| Rindshäute | 96590 | 15853000 |
| Lammfelle | 2080 | 687000 |
| Schaffelle | 14590 | 4377000 |
| Ziedenfelle | 16290 | 5051000 |
| zusammen | 178030 | 42659000 |

Abgeschen von Häuten und Fellen zur Lederfabrikation lieferie uns Ruß-
land 1913 von tierischen Rohstoffen noch für 4,3 Millionen Pferde- und andere Tierhaare zu Polsterungszwecken, für 3,4 Millionen Mark Bettfedern. und für 18,9 Millionen Mark Borsten.


AS Gesamtbild der land- und forstwirtschaftlichen Rohstoffproduktion Rußlands ergibt ungefähr folgendes: Flachs könnte uns die russische Landwirtschaft so viel liefern, daB wir imstande wären uns für unsere Eigenversorgung mit Leib-, Bettund Hauswäsche und leichter Sommerkleidung von der Baumwollzufuhr aus den angelsächsischen Reichen unabhängig zu macher. Natürlich gilt dies nur für unsere Eigenversorgung, nicht für den Export. Für unsere Eigenversorgung gleichfalls ausreichend würden die russischen Zu fuhren von Hanf sein, die wir benötigen, um für unsern Bedarf Packstoffe, Netze und Schiffstauwerk herzustellen. Ebenfalls könnten wir von Rußland für unsern eigenen Bedarf viel vegetabilisches öl für industrielle Zwecke und für die Margarineherstellung erhalten, da die russische Eeinsamenernteaußerordentlich groß ist. Was die Holzzufuhr betrifft, so wäre es hier überhaupt möglich die angelsächsischen Zufuhren durch russische zut ersetzen. Allerdings würde dies den Verzicht auf eine Reihe wertvoller Luxushölzer in sich schließen. Mit Fellen zu Pelzwerk könnte uns die russische Forstwirtschaft auch für den eigenen Bedarf ausreichend versorgen. Ebenso würde uns die russische Forstwirtschaft viel Gerbstoffe und Harze liefern können, wenn bei Großrußland neben dem wirtschaftlichen noch ein politisches Interesse mitspielen würde diese Produktionszweige zugunsten Deutschlands zu entwickeln. Was die Rohstoffe tierischer Herkunft anlangt, so würden die Wollmengen, die wir zurzeit aus Großrußland beziehen könnten, allerdings nicht sehr groß, in Zukunft aber recht steigerungsfähig sein. Auch die großrussischen Zufuhren von Häuten und Fellen zur Ledererzeugung müßten noch eine erhebliche Steigerung erfahren, wenn sie zusammen mit unserer heimischen Hervorbringung zur Eigenversorgung völlig ausreichen sollten.
Ina ganzen würden also bei einem Wirtschaftskrieg mit den angelsächsischen Reichen folgende Industrieen an der großrussischen Rohstoffzufuhr einen starken Rückhalt finden: Textilindustrie (Flachs), Packstoffherstellung und Seilerei (Hanf), Margarine-, Olfirnis- und Linoleumfabrikation (Leinöl), Seifenindustrie (Leinöl und Harze), Schreinerei und Bauindustrie (Bau- und Nutzholz), Papierindustrie (Holzmasse und Harze), Kürschnerei (Felle zu: Pelzwerk), Wollweberei (Wolle), Lederfabrikation (Häute, Felle und Gerbstoffe), Polsterungsgewerbe (Pferde- und andere Tierhaare). Herstellung von Betten (Bettfedern) usw. Da eine Reihe von Rohstoffen, wie Holz, Harze, Ol und Verpackungsstoffe, von vielen Industrieen $z u$ den verschiedensten Zwecken benëtigt werden, würde es wohl kaum einen einzigen Industriezweig in Deutschland geben, dem die großrussischen Rohstoffzufuhren in einem Wirtschafiskrieg mit England und Amerika nicht das Durchhalten erleichtern könnten.

Wer sich über die wirtschaftliche Lage Deutschlands nach dem Krieg keinen Illusionen hingibt, wird zugeben müssen, daß in dem großen Daseinskampf auf wirtschaftlichem Gebiet, der nach dem Friedensschluß entbrennen wird, Deutschland nur dann begründete Aussicht hat sich gegenüber dem fast alle

Rohstoffmärkte Amerikas, Australiens, Afrikas und Asiens direkt oder indirekt kontrollierenden Angelsachsentum zu behaupten, wenn es ein eng verbündetes und befreundetes Rußland neben sich hat. Verliert die deutsche Politik das große Ziel einer freundschaftlichen Verständigung mit Rußland aus dem Auge, so wird Deutschland, wie immer auch die Dinge sich gestalten mögen, die Stellung in der Weltwirtschaft niemals mehr zurückgewinnen können, die es vor dem Krieg innehatte.

## HERMAN KRANOLD. DIE ZUKUNFT PALÄSTINAS

 M Orient haben sich in den letzten Monaten Eraignisse zuasetragen, die Geschichte machen werden. Die Engländer habein in stetig fortschreitender strategischer Offensive den ganzen Siden Palästinas bis weit über die geographische Breite und Länge von Jerusalem hinaus in planmäBigem Zusammenwirken von Landheer und Seemacht eingenommen. Und gleichzeitig haben die anglo-amerikanischen Regierungen den zionistischen Organisationen versprochen. daß ste nach Kräften dazu beitragen würden die Errichtung eines jüdischen Gememwesens in Palästina auf der Grundlage international garantierter Neutraluat zu fördern. Hierauf haben auch türkische und deutsche Regierungsstellen Versprechungen abgegeben, die ein Entgegenkommen an die nationaljutischen Hoffnungen und Wünsche bedeuten. Der türkische Großwesir Talaat Pascha hat einem Zeitungskorrespondenten dargelegt, wie er sich die $\bar{Z} u$ kunft der jüdischen Einwanderung in Palästina denkt. Nach seinen Außerungen gewinnt man im ganzen den Eindruck, daß die türkische Regierung in Zukunft der jüdischen Neukolonisation Palästinas mehr entgegenzukommen gedenke. Betonte doch Talaat, man wisse in der Türkei rdas, was in Palästina von den Juden auf wirtschaftlichem Gebietc geleistet worden ist. sehr wohl zu schätzen«. Freilich wird dieses Entgegenkommen faktısch durch die Einschränkung verringert: es verstehe sich von selbst, »daß jede Einwanderung sich in den natürlichen Grenzen der derzeitigen Aufnahmefähigkeit des Landes halten muß, und es wäre unmöglich, wenn etwa mit einemmal Hunderttausende nach Palästina einwandern wollten; diese könnte das Land ja heute gar nicht ernährenđ. (Über die Möglichkeit in Palästina Hunderttausende, ja Millionen zu ernähren kann man, und wohl mit Recht. heute ganz anders denken; es sei nur an die Berechnungen Ballods erinnert'), die, mag man sie auch für zu optimistisch halten, doch jedenfalls als regulative Prinzipien kaum angefochten werden können.) Auch in der Frage der nationalkulturellen Autonomie für die Juden in Palästina drückte sich Talaat sehr zurückhaltend aus. Er sagte, die türkische Gesetzgebung kenne ja bereits ein ziemlich weitgehendes Selbstbestimmungsrecht der Gemeindena, und sie beabsichtige shierin noch weiter zu gehena; ein neurr Gesetzentwurf liege gerade jetzt dem Parlament vor. $>$ In diesem Rahmene, meinte Talaat abschließend, swerden meines Erachtens auch alle berechtigters Wünsche der Juden in Palästina ihre Erfüllung finden könnene Damit ist für die jüdische Kolonisation und nationale Entwickelung in Palästina noch nicht alles gesichert. Aber es ist doch zweifellos ein großer Schritt in dieser Richtung getan. Die programmatische Bedeutung dieser Kundgebung erhellt ${ }^{\text {1) }}$ Siehe Ballod Das Ostjudenproblem und dio Frago seiner Losang durch den Zionismus, in der Euro-

aber vor allem daraus, da $\beta$ der Stellvertreter des Staatssekretärs des deutschen Auswärtigen Amts Freiherr von dem Buṣsche-Haddenhausen sie noch ausdrücklich unterstrichen und die Zustimmung Deutschlands zu ihr festgestellt hat. Von Bedeutung war es auch, daß er den Zusammenhang der europäischen Ostjudenfrage mit der Zukunft Palästinas hervorhob und für das nationale Eigenleben der Juden auch in Europa Verständnis zeigte. Denn er sagte zu Vertretern des Zionistischen Aktionskomitees und des Komitees für den Osten: »Wir würdigen die auf Entwickelung ihrer kultureilen Eigenart gerichteten Wünsche der jüdischen Minderheit in den Ländern, in denen sie ein scharf entwickeltes Eigenleben haben, bringen ihnen volles Verständnis entgegen und sind zu einer wohlwollenden Unterstützung ihrer diesbezüglichen Bestrebungen bereit. Hinsichtlich der von der Judenheit, insbesondere von den Zionisten, verfolgten Bestrebungen in Palästina begrüßen wir daher die Erklärung, die der Großwesir Talaat Pascha kürzlich abgegeben hat, insbesondere die Absicht der Kaiserlich osmanischen Kegierung gemäß ihrer den Juden stots bewiesenen freundschattichen Haltung die aufblühenden Siedelungen in Palästina durch Gewährung von freier Einwanderung und Niederlassung in den Grenzen der Aufnahmelahigkeit des Landes, von örtlicher Selbstverwaltung, entsprechend dem Landbesitz, und von freier Entwickelung ihrer kulturellen Eigenart zu fördern.*
Es wäre sicherlich besser gewesen, wenn von seiten der Zentralnächte eine solche Stellungnahme früher erfolgt wäre. Immerhin ist es auch jetzt noch nicht zu spät. Aus diesen Erklärungen ist deutlich zu sehen, dal die Frage der Zukunft Palästinas in ein entscheidendes Stadium getreten ist, so daß auch die deutsche Sozialdemokratie allen Anlab hat mit ihr sich eingehend, und gewissenhaft zu beschäftigen, damit sie nichi dank eigener Versäumnis eines Tages plötzlich vor vollendeten Tatsachen stehe, auf die sie dann heinen Einlluß mehr hat. Die Sozialistischen Monatshefte haben die Aufhlärung unserer Partei über die jüdischnationalen Angelegenheiten seit jeher als wichtige Aufgabe angesehen und ihr viele Beiträge gewidmeet. Auch diesmal ist es geboten nicht zu schweigen sondern auf diejenigen Gesichtspunkte, auf die es sozialistischen Politikern ankommen sollte, wiederun mit aller Eindringlichkeit hinzuweisen.

Das Problem der jüdischen Kolonisation Palästinas zerfällt in trandsätzliche Erwägungen und in solche der Opportunität. Nehmen wir diese voran, so haben wir zuerst darauf hinzuweisen, daß die Zukunft Palăstinas schon aus weltpolitischen Gründen den Deutschen nicht gleichgültig sein kann. Palästina bildet den östlichen Abschluß des Landrings, der das Mittelmeer einschließt. Es ist gleichzeitig mit seinen südlichen Gebieten das Ubergangsland von Afrika nach Vorderasien, mit seinen nördlichen Gebieten die Verbindung zwischen Mesopotamien und dem Mittelländischen Meer. Mit der tiefen Grabensenke des Jordan, die es in fast genau nordsüdlicher Richtung durchfurcht, bildet es gleichzeitig seit den ältesten Zeiten das gegebene Ubergangsland zwischen Afrika einerseits und Kleinasien, Armenien und Kurdistan andrerseits. Der Besitz dieses Landes, wenn auch in noch so Josen Formen, bedeutet deshalb immer ein Stück Weltherrschaft. Die Loslösung dieses Gebiets aus dem mehr oder weniger geeinigten europäischvorderasiatischen Kontinent ist daher auch ein wichtiges britiscles Kriegsziel. Man hofft nun in England, daß ein neutralisierter jüdischer Staat
wegen seiner Abhängigkeit von der Sicherheit der Schiffsverbindungen durch das Mittelländische Meer ein englischer Brückenkopf auf dem vorderasiatischen Festland werden könnte. Ob man sich in dieser Hoffnung nicht täuscht, bleibe dahingestellt. Es könnte sehr wohl sein, daB das jüdische Volk in seimem eigenen Land auch eigene Wege gehen würde, die geistig und damit auch politisch in eine ganz andere Richtung führen als in die des britischen Imperialismus. Immerhin, einstweilen hätten England und Amerika in Palăstina die Vorhand. Und damit ist schon zugleich gesagt, daB für diejenigen Mächte, die <zum guten Teil freilich ohne bewuBtes Streben und mit allzu vielen Fehlern> das gemeinsame Interesse des festländischen Europas gegen die britischen Weltherrschaftsansprüche vertreten, eine solche Regelung der Palästinafrage ein schwerer Schlag wäre. Für die Türkei bedeutete sie insbesondere völlige Abtrennung der südarabischen Küstengebiete vom ürigen Reichskõrper.

Wichtiger noch als diese Seite der Sache ist uns, daB, so wie die Dinge einmal heute liegen, die Frage der wirtschaftlichen Aufwärtsentwickelung der Türkei nit der jüdischen Besiedelung steht und fällt. Es ist hier bereits ausgefährt worden, daß zur wirtschaftlichen Aufwärtsentwickelung der Türkei in exster Linie es notwendig ist ihre Bevölkerung in bestimmten Ge bieten, die sich dafür besonders eignen, ziemlich schnell beträchtlich zu erhöhen. ${ }^{3}$ Jede Erweiterung der Produktion im tïrkischen Gebiet ist unlöslich daral gebunden, daB es gelingt der Wasserversorgung mehr System und gleichzeitig giößere Ausdehnung zu verleihen. Das kann aber nur erreicht werden, wenn einmal für die dazu notwendigen Bauten, zweitens aber für die Aasnutzung des auf diese Weise erschlossenen Bodens Menschenmassen zur Verfügung gestellt werden, die die Türkei bei den derzeitigen, für die nächsle Zukunft wohl noch weiter bestehenden Gesundheitsverhältnissen aus ilhrem eigenen Geburtenstock nicht liefern kann. Zu diesem Zweck ist es vielmehr nötig, daß wenigstens die Gebiete, die von außen her bald besiedelt werden können, auch besiedelt werden; daß also diese Besiedelung nicht gehemmt sondern ganz entschieden gefördert werde. Deshalb sind die erwähnten Regierungserklärungen als ein Anfang zur Besserung zu begrüßen. Deshalb ist aber zu fordern und mit allem Nachdruck darauf hinzuwirken, daß es dabei nicht bleibt, sondern daß positive Erleichterungen der jüdischen Ansiedlung bald und mit größter Weitherzigkeit in die Wege geleitet werden. Denn es kommt nicht darauf an lediglich das englischamerikanische Projekt zu verhindern, sondern es muß dafür Sorge getragen werden, daß der wertvolle Bestandteil dieses Plans gerettet wird. Dieser wertvolle Bestandteil ist die Schaffung eines jüdischen Gemeinwesens in Palästina. Und hier beginnt nun die Frage das Gebiet der Opportunitat zu verlassen und gewinnt allgemeinmenschliche, grundsätzliche Bedeutung.

[^4]derlanden, im alten Deutschen Reich, namentlich aber in Polen und in Rußland: überall war es eine durch Intelligenz und Bildung hervorragende Minderheit, der die herrschenden Nationen oder Regierungen stets sobald wie möglich weitgehende Beschränkungen auferlegten. Die Machtquelle dieser Herrschernationen war der Besitz von Grund und Boden; ihren eigentlichen Ausdruck fand deshalb diese Herrschermacht auch in der Ausbildung siner feudalen Aristokratie. Diese und die, je länger desto mehr, aus ihr sich rekrutierende Beamtenklasse jüdischer Beeinflussung und jüdischer Besitznahme ein für allemal zu entziehen war daher überall der gemeinsame Grundzug der gegen die Juden befolgten Politik. Praktisch hieß das, daß die Juden vom Besitz landwirtschaftlichen Bodens und von der Führung landwirtschaftlicher Betriebe durch Macht und positives Recht ausgeschlossen wurden. Sie, die als Städter gekommen waren, wurden dadurch von der Ausbreitung auf das platte Land abgehalten. Im Judentum baben wir infolgedessen eine Nation vor uns, die den Zusammenhang mit der Bearbeitung des Erdbodens zum größten Teil verloren hat: nicht durch Mangel an Eignung sondern nur durch die Übermacht derer, die einen solchen Zusammenhang nicht zuließen.
Die Kolonisation Palästinas kann demgegenüber für die Juden eine große Bedeutung erlangen, wenn sie den ungeheuren Aufgaben, vor die sie da gestellt werden, gerecht zu werden vermögen. Palästina ist ja für sie das Land der Verheißung. Daran hält der Zionismus heute noch genau so fest, wie das gläubige Judentum seit Jahrtausenden daran festhält. Die Legitimation solchen Anspruchs kann aber nicht in der Vergangenheit sondern nur in der Zukunft liegen: nämlich in der Erfüllung einer produktiven Aufgabe. Das Judentum ist nun schon seit einer Reihe von Jahren daran Palästina zu kolonisieren. Es hat ganz außerordentliche Schwierigkeiten zu überwinden gehabt. Die. Herren des Landes haben ihm mancherlei Hindernisse in den Weg gelegt. Die arabische Bevölkerung, die den Hauptteil der Einwohnerschaft Palästinas bildet, belästigt und bedroht es, wo sie nur kann. Gleichzeitig sind die natürlichen Schwierigkeiten der Besiedelung nicht gering, weil das dem Verkehr bequem zugängliche landwirtschaftlich nutzbare Gebiet im allgemeinen knapp genug ist. Schließlich bedarf man auch beträchtlicher Kapitalien, um Juden in größerm Maßstab in Palästina anzusiedeln. Einen recht guten Ưberblick darüber gewährt die Berechnung des Palästina genau kennenden Agronomen Jakob Oettinger, der ausgerechnet hat, daB für die Begründung von 76000 Bauernstellen mit Reserveland für Steigerung auf 100000 , also für die Ansiedlung von etwa $1 / 2$ Million jüdischer Bauern in Palästina, ein Kapital von etwa 2 Milliarden Francs erforderlich wäre, "In dieser Summe werden die Aufwendungen für den Bodenkauf, die Errichtung der Baulichkeiten, kulturtechnische Maßnahmen (Entwässerung und Bewässerung usw.), das Betriebskapital und die sonstigen Bedürfnisse der einzelnen Wirtschaften miteinbegriffen sein. Aber auch die Erstellungskosten der öffentlichen und kulturellen Einrichtungen und die Unterhaltung der Gemeindeanstalten im Laufe einer Periode von einigen Jahren werden darin enthalten sein. $\boldsymbol{c}^{3}$ )
Die Aufgaben, die hier zu lösen sind, werden dadurch kompliziert, daß mit der Besiedelung des unbebauten Landes gleichzeitig die weitere allgemeine
${ }^{2}$ ) Siene $O$ eftinger Methoden und Kapltalbedarf jadischer Kolonisation in Palastina/Haag 1916/, Seite 105.

Aufgabe verquickt ist im Orient die bereits vorhandenen Wirtschaftselemente zu rationalisieren. Genau so wie dies im übrigen Orient nur unter äußerster Schonung der Produktivkräfte erfolgen darf, weil sonst einer kurzen vorübergehenden Blüte bald ein erschreckend tiefer Absturz folgen würde, ist es auch hier. Sicherlich ist es erwünscht den jüdischen Kolonisten in Palästina große Geldsummen zum Ankauf von Grund und Boden für die Zwecke der Kolonisation zur Verfügung zu stellen; ja, es ist nicht nur erwünscht sondern unumgänglich notwendig. Aber durchaus zu fordern ist, daß nicht eine privatkapitalistische Wirtschaft mit diesem Geld getrieben werde, wie sie in West- und Mitteleuropa üblich ist. Ein Teil der jüdischen Kolonisationsbewegung, und zwar, wie man ruhig sagen darf, der zukunftsreichste, hat das auch ganz richtig herausgefunden. Er will deshalb an dem zu erwerbenden Grund und Boden ein Obereigentum der jüdischen Nation begründen, um auf diese Weise alle Spekulation mit Kolonieboden auszuschalten. Dieser Weg muß weiter beschritten werden. Gewiß muß man, wenn man darauf rechnen will juidische Kolonisten in größerer Zahl als Dauersiedler für Palästina zu gewinnen, versuchen ihnen möglichst viel europäische Kulturgüter zugängig zu machen. Aber man wird sich bei der Auswahl dieser Güter streng auf diejenigen beschränken, die wirklichen Kulturwert haben, und außerdem darauf Rücksicht nehmen müssen, daB die Einiuhr solcher Güter nicht in einem Umfang und in Formen erfolgt, durch die die Produktivität der Türkei gefährdet werden könnte. Aber nicht nur das ist wichtig. Einer der großen Mängel, unter denen die Wirtschaft der Türkei leidet, ist die geringe Entwickelung der Akkumulation von Kapital. Es würde zu weit führen hier auseinanderzusetzen, woher diese kommt. In den letzten Jahren, mit der fortschreitenden Europäisierung der Verwaltung in der Türkei, insbesondere mit der Beseitigung des Steuerpächterwesens und sonstiger sozialer Auswirkungen des Despotentums, ist Kapitalakkumulation allmählich möglich geworden. Diese gilt es auszubauen. Wenn aber durch billige europäische Lieferung der türkische Mittel- und Bauernstand in die Lage versetzt werden ihrem Verlangen nach gesellschaftlicher Anerkennung durch Aufwand für äußere Lebensgüter regellos zu folgen, so wird dadurch die ansetzende Kapitalakkumulation stark behindert, damit aber gleichzeitig auch ein Aufwachsen der türkischen W'irtschaft als cine von der eigenen Produktivkraft getragene Wirtschaftseinheit. Daran, daß das nicht geschieht, hängt schließlich auch das Gelingen des iüdischen Kolonisationswerks in Palästina; denn dieses ist mit dena wirtschaftlichen Gedeihen der ganzen Türkei eng verbunden.
Alle diese Schwierigkeiten sind, wie gesagt, nicht gering; aber gerade ihre Größe zeigt, wie wünschenswert es ist, daß alles daran gesetzt wird sie zu besiegen. Um so mehr, als trotz allen diesen Schwierigkeiten in den Anfängen des Kolonisationswerks bereits Bedeutendes geleistet wurde. Dic jüdische Kolonisation Palästinas hat bewiesen, daß es möglich ist dic Juden wieder aufs Land zu verpflanzen, und daß Palästina Raum und natürliche Gaben genug besitzt, um viele Tausende jüdischer Landwirtschaftsbetriebe aufzunehmen. Sie hat aber gleichzeitig bewiesen, daß diese Wiederherstellung der Vollständigkeit des wirtschaftlichen Körpers auch auf das SelbstbewaBtscin und das Kulturleben des jüdischen Volkes befreiend und befruchtend $z u$ wirken vermag. Fähigkeiten, die in vielen Jahrhunderten
kontinuierlicher jüdischer Kulturentwickelung brachlagen oder gar verschüttet waren, leben jugendkräftig wieder auf; Strebungen, deren man sich entwöhnt hatte, entfalten sich zu neuer Kraft. Die jüdische Geistigkeit <die: sich selbst beschränkt und in ihrer Einseitigkeit Großes für den Zusammenhalt des Volkes geleistet, auch der Menschheit Unersetzliches gegeben hatte> strebt auf neue Gebiete, um altes Erbgut wiederzuerlangen, neyes Gut zu schaffen. Noch ist dieser ProzeB in seinen Anfängen. Dieses Werden ist von besonderm Reiz für den Zuschauer, von entscheidender Bedeutung aber für das Volk selbst. Die Uberwindung der Hindernisse, die nicht nur im Außen liegen, zeigt, daß wir es hier mit einem lebensfähigen und wertyollen Beginnen zu tun haben.


ER Sozialismus hat allen Grund einen solchen Prozeß zu fördern. Wir wollen ganz davon absehen, daß von einer Steigerung der Produktivität der palästinensischen Wirtschaft auch die Türkei, die Bundesgenossin Deutschlands, Vorteil hat. Wir lassen auch beiseite, daß die deutsche Arbeiterschaft ein breanendes Interesse daran hat den Ausgang dieses großartigen Versuchs eine während vieler Jahrhunderte verstädterte Bevölkerung wieder auf das Land zu verpflanzen zu erfahren. Das sind alles Vorteile, die allein bereits gewichtig genug sind. Wichtiger aber und für sich schon entscheidend ist, daß die jüdische Kolonisation in Palästina aus einem durch die Ungunst der Verhältnisse in seiner Schaffenskraft geminderten Volk wieder ein in vollem Umfang wertvolles Glied der menschlichen Geselfschaft zu machen vermag. Die Wiederherstellung des vollen Menschentums im Juden, wie die Erfüllung der zionistischen Wünsche sie zweifellos darstellt, schließt gleichzeitig eine so bedeutende Steigeruog der Produktivität menschlichen Strebens und Erlebens in sich, ohne da $B$ irgendjemand sonst dadurch in seinen berechtigten Interessen gekränkt würde, ohne daß irgendein wirklicher Wert geopfert werden müßte, daß es einfache sozialistische Pflicht ist diese Entwickelung mit allen Kräften zu fördera. Di¿ Steigerung der Produktivität der menschaichen Arbeit ist ja das eigentliche wirtschaftliche Problem des Sozialismus. Gewiß besteht sein vornehmstes Ziel auch darin, daß die vorbandenen Güter gerecht verteilt werden. Allem voran aber steht sozialistische Pflicht dafür $z \mathfrak{u}$ sorgen, daß immer mehr Güter vorhanden seien, die gerecht vurteilt werden können. Das ist der eigentliche Sinn des Kommunismus, daß er durch die gleichheitliche Verteilung des Vorhandenen wie durch seine anderen reformatorischen Maßnahmen es möglich machen will, daß der Ertrag der menschlichen Arbeit um das Vielfache gesteigert werde. Deshalb wollen wir die Produktionsmittel sozialisieren, weil wir glauben dadurch die Vergeudung von Arbeitskraft, die die Privatwirtschaft mit sich bringt, beseitigen zu können. Deshalb treten die Sozialisten für den technischen Fortschritt ein, obwohl sie die Gefahren für das höhere Kulturbewußtsein, die aus ihm erwachsen können, sehr wohl erkennen. Wenn so die Pflicht zur Produktivität es ist, die den Sozialismus bei allem, was er tut, beseelen sollte, so ist das auch der ausschlaggebende Gesichtspunkt für die Beurteilung der jüdischen Kolonisation Palästinas.
Deshalb soll sich der Sozialist für die Verwirklichung der zionistischen Bestrebungen nicht allein aus Klugheitsgründen einsetzen, nicht allein deshalb,
weil die Politik des eigenen Landes damit gefördert wird, daB man dem Kriegsgegner nicht das moralische Ansehen überläßl, das mit dieser Idee verknüpft ist. Sondern er soll es in voller Erkenntnis und Befolgung seiner sozialistischen Grundsätze tun, die das «jetzt zu Schlagwortzwecken mißbrauchte, zur Farce erniedrigte) Selbstbestimmungsrecht der Völker im Sinn einer Pflicht zu schaffender Arbeit, im Sinn einer Entwickelung zu hohen Menschheitszielen begreifen.

## PAUL MÜLLER - EIN SOZIALPOLITISCHES EXPE- RIMENT

 EKANNTLICH bietet die Reichsversicherungsordnung den Arbeitern oder den Unfallversicherten keine Möglichkeit in irgendeiner Form an der Verwaltung der Berufsgenossenschaften teilzunehmen. Die Berufsgenossenschaften sind alleinige Träger der Unfallversicherung; die aus dieser erwachsenden Lasten werden ausschließlich von den in den Berufsgenossenschaften organisierten Arbeitgebern durch Beitragsleistungen auf dem Weg des Umlageverfahrens getragen. Die unfallversicherten Arbeitnehmer sind von jeder Beitragspllicht befreit. Ob mit Recht oder Unrecht, jedenfalls waren auf Grund dieser Tatsache die Unfallversicherten bisher von der Teilnahme an der Verwaltung der Berufsgenossenschaften ausgeschlossen, im Gegensatz zu ihrer Beteiligung an der Verwaltung aller übrigen Zweige der deutschen Sozialversicherung. Ebensowenig werden sie offiziell irgendwie zur Betriebskontrolle und zur Durchführung der Unfallverhütungsvorschriften wie aller sonstigen, zum Schutz für Leben und Gesundheit der Unfallversicherten getroffenen Maßnahmen unmittelbar herangezogen. Wohl sind ihre Vertreter aus der sozialen Gerichtsbarkeit an der Schaffung der Unfallverhütungsvorschriften gutachtlich und beschließend mit tätig, aber einen unmittelbaren Einfluß auf deren Ausführung haben auch sie nicht.
Gegen diese zweifelhaften Rechtsverhältnisse hat die deutsche Arbeiterschaft, ohne Unterschied der politischen und gewerkschaftlichen Richtung, seit vielen Jahren in Wort und Schrift nachdrücklichst Einspruch erhoben. Thre parlamentarischen Vertreter wie die Arbeiterorganisationen haben wiederholt, namentlich bei der Beratung der heutigen Reichsversicherungsordnung, gefordert, daB auch den Unfallversicherten die Teilnahme an der Verwaltung der Berufsgenossenschaften, bei dem Rentenfestsetzungsverfahren und der Durchführung der Unfallverhütungsvorschriften garantiert werde. Bisher sind diese Forderungen zurückgẹwiesen worden. Entscheidend für die ablehnende Haltung der Gesetzgebung war wohl das Argument der Berufsgenossenschaften, nur der die Versicherungslasten tragende Unternehmer könne auch die rechtliche Befugnis zur Verwaltung, zur Festsetzung der Renten und Unfallverhütungsvorschriften (Betriebskontrolle usw.) haben. Ein Standpunkt, der zwar dem Buchstaben des Gesetzes von heute entspricht, mir aber aus allgemein sozialen Erwägungen heraus mehr als bedenklich erscheint. Wir haben es hier aber mit der Tatsache zu tun, daB die Berufsgenossenschaften heute die gesamte Verwaltungsmacht allein und fest in ihrer Hand halten. Jedenfalls sind sie zu irgendwelchen Konzessionen an die Unfallversicherten nicht verpflichtet. Ich halte es nicht für
ausgeschlossen, wenn auch nicht für absolut sicher, daß die nach dem Krieg bestimmt zu erwartende Revision der Reichsversicherungsordnung hierin Wandel schaffen wird. Voraussetzung dafür dürfte aber die Heranziehung der Unfallversicherten zur Beitragsleistung an die Berufsgenossenschaften sein. Eine Bedingung, die mir nicht unbillig erscheint, die sich jedoch durch einen Kompromiß umgehen ließe.

Diesen Weg des Kompromisses zwischen idealen Forderungen und realen Möglichkeiten haben der Vorstand der Seeberufsgenossenschaft und die freigewerkschaftliche seemännische Organisation in Deutschland beschritten und damit ein heiß umstrittenes sozialpolitisches Experiment gemacht, das hier Gegenstand kritischer Erörterung sein soll.

Der Vorstand der Seeberufsgenossenschaft beschloß einstimmig am 24. Oktober 1917 für die Genossenschaft die Stellung eines seemännischen Beirats zu schaffen. Ich möchte nicht unterlassen darauf hinzuweisen, daß das Reichsversicherungsamt als die der Berufsgenossenschaft übergeordnete Reichsbehörde nicht nur keinen Einwand gegen die Schaffung dieser Beiratsstelle erhoben sondern sogar regen Anteil daran genommen hat. Die Seeberufsgenossenschaft führte bisher unstreitig die umfassendste und nachdrücklichste Betriebskontrolle im deutschen Schiffahrtsbetrieb durch und wandte für diesen Zweck alljährlich nicht unerhebliche Mittel auf. Neben ihren eigenen nautischen und technischen Aufsichtsbeamten und Vertrauensmännern stand ihr dabei der Germanische Lloyd, Deutschlands größte Klassifikationsgesellschaft, als technischer Beirat ständig zu Diensten. Dagegen verfügte sie bisher nicht über einen seemännischen Beirat aus seemännischen Arbeiterkreisen, der in erster Linie das Vertrauen der seemännischen Arbeiter besaß. Diesem Mangel, der in gleicher Weise von der Seeberufsgenossenschaft und von allen Chargen der deutschen Seeleute empfunden wurde, soll durch die Schaffung des seemännischen Beirats begegret werden.

Dieser neue Beirat stellt keine selbständige kollegiale Körperschaft dar. Vom Vorstand der Seeberufsgenossenschaft soll nur jemand ernannt werden, der dem Forstand der Genossenschaft nicht als Mitglied angehört, aber in ständiger Fühlung mit ihm und seinen Organen steht. Der seemännische Beirat soll dem Genossenschaftsvorstand und im Einvernehmen mit ihm den Genossenschaftsorganen, unter Umständen auch den für die Seeschiffairt ausschlaggebenden Behörden, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Er soll sich ferner, in Gemeinschaft mit dem Genossenschaftsvorstand und seinen ausführenden Organen, auf dem Feld der Unfallversicherung, der Unfallverhütung, der Uberwachung der Sicherheitseinrichtungen und aller sonstigens in dieses Gebiet schlagenden Fragen betätigen. Also in allen Fragen des Schutzes für Leben und Gesundheit der deutschen Seeleute. Der Beirat der Seeberufsgenossenschaft ist ermächtigt Klagen und Wünsche der Schiffsmannschaften entgegenzunehmen, so weit sie sich auf Sicherheits- und sanitäre Einrichtungen sowie auf die Durchführung der Unfallverhütungsvorschriften an Bord der Schiffe beziehen. Er hat in Gemeinschaft mit den zuständigen Organen der Seeberufsgenossenschaft die Berechtigung dieser Klagen und Wuinsche, die Notwendigkeit und Möglichkeit ihrer Berücksichtigung zu prüfen und sich gegenüber dem Genossen-
schaftsvorstand gutachtlich darüber zu äußern. Die Entscheidung über seine Vorschläge liegt dann selbstverständlich dern Vorstand ob.
Es hieBe aber den Wert und die Bedeutung dieses Beirats herabdrücken, wollte man ihn nur auf die Entgegennahme und Prüfung solcher Klagea und Wünsche der Seeleute beschränken. Eine seiner Aufgaben (und nicht die unwesentlichste) soll es auch sein an die Genossenschaft mit eigenen Arregungen heranzutreten, die dem weitern Ausbau des deutschen Seemannsschutzes förderlich sein könnten. Auch hier liegt die Entscheidung dem Genossenschaftsvorstand ob, der die Vorschläge dann wieder den ihrs gemäß der Reichsversicherungsordnung übergeordneten behördlichen Orga-

Es braucht kaum besonders hervorgehoben $z u$ werden, daB sich die Tätigkeit des seemännischen Beirats nur im Rahmen der für die Genossenschaft verbindlichen Gesetze und Verordnungen bewegen und sich nicht gegen die Verfassung und den Bestand der Genossenschaft wenden darf. Diese selbstverständliche Rücksicht soll natürlich nicht die Funktionen des Beirats irgendwie einengen oder gar stören, braucht dies auch nicht im mindesten zu tun. Solche Einengung ist auch weder Wunsch noch Absicht der Seeberufsgenossenschaft; es liegt nicht der geringste Anlaß vor daran zu
zweifeln.
Die erste Voraussetzung jeder ersprießlichen Wirksamkeit des Beirats ist natürlich vor allem ein unerschütterliches Vertrauen aller beteiligten Kreise unter einander. Mag MiBtrauen sonst eine demolratische Tugend sein, hier würde es nur Unheil bringen. Der Beirat soll in allen hier berührtea Fragen als Dolmetsch zwischen Seeberufsgenossenschaft und Seeleuten fungieren; das kann mit Erfolg nur geschehen, wenn er sich nicht allein auf seine dienstlichen Befugnisse sondern in erster Linie auch auf das unbedingte Vertrauen der deutschen Reeder und Seeleute stützen, seine Autorität, seinen Einfluß und damit auch seine Schaffensmöglichkeit darauf gründen kann. Die Seeberufsgenossenschaft hatte nun Umschau nach einer diesen Anforderungen entsprechenden Persönlichleit gehalten, die sie natürlich nur unter den Führern der freigewerkschaftlich organisierten Seeleute finden konnte. Der erste Arbeiterbeirat einer deutschen Berufsgenossenschaft ist deshalb ein führender Gewerkschafter, zum ersten seemännischen Beirat der Seeberufsgenossenschaft bin ich selbst ernennt, der ich seit mehr als 20 Jahren in Wort und Schrift die Notwendigkeit der Schaffung eines solchen, oder ähnlichen Postens verfochten habe. Ich betone aber, daß meine Ernennung nicht gegen den Willen meiner organisierten Berufskollegen erlicher Zustimmung der seemännischen Gewerkschaft auf Vorschlag der Seeschaft delegierter Vertrauensmann der seemännischen Organisation. Der seemännische Beirat besitzt laut Vertrag für die Betätigung seiner politischen und gewerkschaftlichen Uberzeugung die weitestgehenden Rechte, er ist darin volikommen ungebunden, soweit sich diese öffentliche Tätigkeit mit seinen dienstlichen Obliegenheiten vereinbaren la8t. Auf der andern Seite wird es als selbstverständlich angesehen, dab er sich der strengstea Objektivitat und Neutralität gegenäber den Reedern, Vorgesetzten und See-
leuten befleißigt, gleichviel welcher politischen und gewerkschaftlichen Richtung die einzelnen angehören. Dadurch kann seine Position nur gefestigt und sein Einfluß erhöht werden. Wie ich auch der Überzeugung bin, daB der Beirat nur mit viel Takt und Umsicht erfolgreich seines Amtes walten kann.
Es dürfte auch den Absichten der Begründer dieser neuen und bis jetzt einzigartigen Beiratsstelle entsprechen, wenn dieser Beirat die Funktionen, sagen wir: eines Instruments zur Förderung der sozialen Verständigung, in gewissen Grenzen und in beiderseitigem Einvernehmen ausübt. Wie immer sich auch die Zukunft der deutschen Handelsmarine und Seeschifffahrt gestalten mag, eines steht für mich schon heute fest: sie wird einen schweren Stand haben und einen harten Konkurrenzkampf mit der gesamten Weltschiffahrt bestehen müssen. Und bitter not wird es ihr deshalb tun innere Ruhe zu einer gesunden Neuorganisation und Fortentwickelung auch über den Friedensschluß hinaus durch einen möglichst ununterbrochenen gewerblichen Frieden zu finden. Dazu muß dauernd eine Verständigungsmöglichkeit vorhanden sein, es muß eine stete Fühlungnahme zwischen Reedern und Seeleuten stattfinden. Hier kann und wind der seemännische Beirat segensreich wirken, die Wogen des wirtschaftlichen Kampfes glätten, ohne die Interessen der deutschen Seeleute zu beeinträchtigen,
Wir haben es hier nach alledem mit einer neuartigen Institution zu tun, die sehr große Anforderüngen an ihren Träger stellt und starke Verantwortung auf seine Schultern wälzt, von der aber die deutschen Seeleute mit Recht eine fruchtbringende Wirksamkeit erwarten. Aus eigenem Antrieb, in freier Entschließung, ohne jeden gesetzlichen Zwang wurde sie seinerzeit von der Seeberufsgenossenschaft geschaffen, da die Gesetzgebung das Amt sicherlich in absehbarer Zeit nicht eingerichtet hätte. Durfte ich zusammen mit den freigewerkschaftlich organisierten Seeleuten also die Annahme dieses Amtes ablehnen, nur weil die Seeberufsgenossenschaft die Kosten dieser Einrichtung trägt und weil es mit gewissen, nicht geringen Verantwortlichkeiten verbunden ist? Ich sage: Nein. Fordern wir die Schaffung solcher Amter, so dürfen wir vor der Ubernahme derartiger Funktionen und ihrer Verantwortlichkeiten auf keinen Fall zurückscheuen; hier verpflichtet die Forderung schon ihre Verfechter. In diesem Fall um so mehr, als ich mich der Hoffnung hingebe, daß diese segensreiche Beiratsstelle der Seeberufsgenossenschaft auch für die übrigen Berufsgenossenschaften vorbildlich sein kann und wird. Und damit auch für unsere spätere Sozialgesetzgebung.
Von diesem Standpunkt aus muß dieses sozialpolitische Experiment der Seeberufsgenossenschaft von allen sozialpolitisch fortgeschrittenen Kreisen begrüßt werden. Auf Bekrittelungen will ich im Rahmen dieser sachlichen Erörterungen nicht eingehen. Mit grundsätzlicher Negation und beweislosen Nörgeleien treibt man keine ersprießliche Realpolitik. Wir müssen mit der Zeitentwickelung, die ihre eigene Logik hat, voranmarschieren, statt polternd und negierend nebenher zu laufen, wo alles ständig im Fluß dahineilt. Wir haben die Pflicht uiberall einen Ausgleich zwischen Ideal und Realităt zus suchen. Wir müssen den nötigen Mut zur Konsequenz und Mitverantwortlichkeit aufbringen, wollen wir als gewerkschaftliche Sozialpolitiker unsere Aufgabe erfüllen. Hier ist jede Halbheit vom Ubel.

## RAPHAEL SELIGMANN.DER RUSSISCHE SCHRIFTSTELLER

## ALLGEMEINES

 ST die russische Intelligenz das Sensorium der Gesamtheit, so ist der russische Schriftsteller das Sensorium der Intelligenz, der aufmerksame und ahnungsvolle Interpret aller Tendenzen and Aspirationen, die sich in den Gemütstiefen der Intelligenz regen, der feinsinnige Belauscher ihres intimen Seelenlebens, der alles Werdende und Keimende mit seinen Fühlhörnern aufspürt und festhält, der gewissenhafte Schilderer und Darsieller ihrer Gedankengänge und Vorstellungsverbindungen, der allem noch Unklaren und Unfertigen den mehr oder minder beredten Ausdruck verleiht, die mehr oder minder prägnante Formulierung gibt. Kurzum, der russische Schriftsteller ist der geistige Vertreter der russischen Intelligenz und vermittelst dieser auch der Gesellschaft und der Gesamtheit überhaupt, in des Wortes vollster und bester Bedeutung. Die Bezeichnung Schriftsteller, die ich in Ermangelung eines besser angebrachten Auserucks hier gebrauchen muß, paßt auch in diesem Fall genau so wenig auf jenes Bild, das sich die russische Gesellschaft von dem geistigen Repräsentanten der Gesamtheit macht, wie die Benennung Intellektuelle auf jene soziale Kategorie, die das russische Publikum als Intelligenz charakterisiert. Der russische Schriftsteller von echtem Schrot und Korn, jener Schriftsteller der alltern Formation, den wir aus der russischen Literatur der vorrevolutionären Epoche kennen, ist kein Berufsmensch, der zur Unterhaltung und Belustigung oder auch zur Information auf irgendwelchem Gebiet schreibt, kein vielschreibender Bücherverfasser, der beliebige und zufällige Themen der Leserwelt vorsetzt, kein wissenschaftlicher und philosophischer Fachmann, der diesen oder jenen Wissensbezirk bearbeitet, kein eigenbrötlerischer Ästhet, der unter künstlicher Begeisterung und aufs Geratewohl unermüdlich fabuliert, konstruiert, spintisiert, und in zweck- und fruchtloser Zeitvergeudung allerhand stilistische Floskeln drechselt. Der russische Schriftsteller von echtem Schrot und Korn ist vor allem ein Mensch, der in stillschweigendem Auftrag der Gesellschaft und des Volkes in mehr oder weniger naivem Vertrauen auf seine eigenen geistigen Kräfte es getrost auf sich nimmt irgendwelche neuen Pfade im Gewirr der sozialen Verhältnisse ausfindig zu machen, irgendwelche Linien des moralischen Verhaltens vorzuzeichnen oder irgendwelches belebende und aufmunternde Wort zu sagen: kurzum, irgendetwas zu leisten, was die Gesamtheit von ihm fordert und wofür er sich verantwortlich macht. Ob der russische Schriftsteller diesem stillschweigenden Auftrag auch immer gerecht wird, und ob er den gesellschaftlichen Anforderungen immer Genüge leistet, mag einstweilen dahingestellt bleiben; aber er weiß sich mit allen Fasern seines geistigen Wesens in den tiefsten Tiefen der Volksseele verwurzelt und verankert, er spürt auf jedem Schritt den starken und ermunternden Pulsschlag einer zu ihm aufschauenden und ihm vertrauenden Gesamtheit, er fühlt sich in seinem geistigen Schaffen von den mächsiged Wellen einer breiten und mitfühlenden Offentlichkeit getragen und gehoben. und jeder seiner Gedanken, jedes seiner Worte findé einen lauten Widerhall im Resonanzboden einer Gesellschaft, für die der Gedante <wofern
er ihr zugänglich ist〉 noch etwas bedeutet und die von dem Wort <mit Recht oder Unrechit) noch etwas erwartet.
Der russische Schriftsteller hat in der Regel ein recht klares und präzises Bild von der Leserwelt, die er sich immer vor Augen hallt, und mit der ihn unzerreiBbare Bande geistiger Intimität verknüpfen. Der Leser ist dem russischen Schriftsteller kein Abseitsstehender, der mit halb zerstreuter, halb geringschätziger Miene die Worte des Schreibenden an șich vorübergleiten läBt, sondern vor allem cin Suchender und Aufhorchender, der das Gesagte mit ungeheucheltem Interesse verfolgt, mitunter aber auch ein aufrichtiger Freund, der die inneren Kämpfe des Schreibenden mitmacht und sich seiner Erfolge freut. Gegen Rußland gehalten ist der Literat, wie man ihn in Deutschland kennt, mit seiner entwurzelten Existenz und inmitten einer teils blasierten und tiefindifferenten teils unempfänglichen und hoffnungslos vermaterialisierten Leserwelt eine recht erbärmliche, reciht klägliche Erscheinung.
Das Bewußtsein einer leitenden Rolle, das in der Seele des russischen Schriftstellers lebt, führt mitunter zu komischen und unerfreulichen Erscheinungen. Manch junger und aufstrebender Autor, der sich einige Erfolge in der Offentlichkeit errungen hat, beginnt mit einemmal sich in Positur zu setzen und zu orakeln, da er sich gewissermaBen für verpflichtet hält jenes neue Wort zu sagen, das man von ihm erwartet. Nicht selten geschieht es, daß ein besonders gelungener und temperamentvoll geschriebener Aufsatz aktuellen Inhalts in einem verbreiteten PreBorgan an allen Bcken und Enden des weiten Reiches lebhaftes Aufsehen erregt und vom Verfasser überall reden macht. Nicht selten mag es auch der Fall sein, dal der Verfasser irgendeines packenden, erfolggekrönten Stückes Briefe erhält, in denen der Schreibende von ihm Anweisungen zu einem makellosen, glückseligen Leben erbittet. Dies alles gibt, wie gesagt, zu mancher komischen, unerquicklichen Erscheinung AnlaB. Aber dies alles steigert zu gleicher Zeit das BewuBtsein des Schriftstellers in einem im westlichen Eluropa ungeahnten Grad und erteilt ihm einen Schwung, der ihn beständig. in Spannung hält. Mit der Aufgabe wächst der Wille, und mit dem Willen die Kraft. Der russische Schriftsteller, der vom lesenden Publikum ernst genommen wird, beginnt auch seinerseits sich selber und die Dinge ernst zu nehmen. Davon rührt der groBe Zug her, der der russischen Belletristik anhaftet. Wenn die russische Belletristik ältern Datums die unergrindlichen Probleme des menschlichen Lebens mit einer in der Geschichte der Literatur noch nie dagewesenen Kraft vor unseren Augen aufrollt, wenn sie den Tiefen des menschlichen Gemüts ungeahnte Geheimnisse entlockt und wunderbare Gestalten von beispielloser Feinheit und Größe hervorzaubert, wenn sie in schroffem Gegensatz zu der westeuropäischen schönien Eiteratur ihr Interesse nicht dem Anelodotenhaften und Episodisches, sondern dem Bedeutenden, Schicksalsschwangern und Monumental-Typiechen zuwendet, so hat es der russische Künstler nicht sowohl einer exzeptionellen Begabung und Inspiration als vielmehr dem Bewußtsein einer großen Aufsabe zu verdanken. Dieses BewuBtsein ist es, das seinen Blick nach dent verborgenen Zusammenhängen des individuellen und gesellschaftlichen Daseins lenkt. Als Kunstler ist der russische Novellisi und Romandichter vielleicht seinem deutschen und englischen Kollegen, nicht aber dem Fran-
zosen und Skandinavier überlegen. Was er aber allen insgesamt voraus hat, das ist der groBe Ernst, mit dem er an die Dinge seiner Umgebung herantritt, ist gewissermaßen das Gefühl einer Mission, die zu erfüllen er sich berufen fühlt. Als Tschechow die ersten Bändchen seiner talentvollen Erzählungen und Humoresken im Druck erscheinen ließ, warf ihm der russische Publizist und Kritiker jener Zeit Michajlowskij die Vorliebe für das Anekdotenhafte vor und verglich ihn verächtlich mit einem herumreisenden Photographen, der seinen Kodak überall mit sich herumträgt und funktionieren läßt. Michajlowskij hat sich entschieden geirrt. Tschechow war nicht jener Kodakmensch, mit dem ihn der russische Kritiker verglich. In seinen harmlosen Anekdoten steckte oft ein recht bedeutender Inhalt. Aber der Vorwurf ist typisch. Er zeigt, daß man an den Künstler in Rußland moralische Anforderungen stellt, und da $B$ man ihn vor allem ernst nimmt.

## DER DICHTER

 IE hervorragendste Stellung unter den Schriftstellern nimmt der Dichter oder Künstler ein. Er steht im Vordergrund des Interesses und erfreut sich der besondern Aufmerksamkeit und der besonderen Sympathieen des lesenden Publikums. Auf ihn konzentrieren sich alle Blicke, ihm schlagen alle Herzen entgegen, von ihm erwartet man neue Offenbarungen und Losungen, von ihm vermutet man, daß er den Schlüssel zu den Mysterien des Daseins in Händen habe, ihm schreibt man das Wissen um jene Zauberformel zu, zuf deren Machtspruch hin das menschliche Leben sein Inneres erschließen mub. Der Durchschnittsrusse lebt noch ganz in der naiven Vorstellung, daB der Dichter vermöge irgendwelcher angeborenen Intuition die wunderbare Gabe besitzt dem menschlichen Dasein den verborgenen Sinn abzulauschen; eine Vorstellung, die in einer industrialisierten Epoche mit ausgedehntem Büchermarkt und vielverzweigtem Verlagswesen längst zu einer kindischen geworden ist, die aber in einem Land von vorwiegend agrarischer Beschaffenheit und unter gesellschaftlichen Umständen, die einen gewissen patriarchalischen Charakter nicht ganz abgestreift haben, wenigstens einen Schein von Berechtigung an sich hat.Was verlangt also das russische Publikum vom Dichter? Denn das russische lesende Publikum verlangt etwas vom dichtenden Künstler, es stellt gewisse Anforderungen an den Menschen des Wortes, und das ist es, was die russische Leserwelt zum Unterschied von der westeuropäischen, zumal in gewissen Ländern des westlichen Europas, zu einem Publikum par excellence, will sagen zu einer über allen Kreisen, Schichten und Parteiungen stehenden Gemeinschaft macht.
Es verlangt vom Dichter vor allem, daß dieser ihm den Spiegel vorhalte, ihm ein möglichst getreues Bild von den geistigen Zuständen der Gesellschaft gebe, es verlangt, daB ihm der Dichter alle Schwankungen und Wandlungen innerhalb diever Gesellschaft, alles noch Unfertige und im Entstehen Begriffene, alles, was in den Tiefen der Volksseele gärt und nach Ausdruck ringt, alles, was sich im Geist der Gesamtheit in zaghafter Bewegung regt und in tastenden Versuchen ergeht: daß der Dichter dies alles in prägnanten Zägen fixiere und in lebendigen Gestalten verkörpere. Das Publikum nutet also seinem dichtenden Künstler einen ungewohnlichen Scharfblick zu und ver-
langt von ihm das Vermögen des innern Schauens in einem Grad, der dem gewöhnlichen Sterblichen für immer versagt bleibt. Und man muß sagen. daB der russische Dichter dieser Forderung in einem bedeutenden Maß gerecht wird. Der russische Dichter ist vornehmlich ein schauender; selbstverständlich nicht, weil es das Publikum von ihm verlangt, sondern weil es in seiner Natur liegt. Der russische Dichter älterer Formation ist ein Schauender schlechthin; er saugt nicht seine Inspirationen aus dem Finger, er entwirft nicht in seinem Geist gewisse Lebenslagen nach bestimmten Schablonen und schneidet nicht seine handelnden Personen nach ersonnenen Konstruktionen zu , er geht nicht auf die Jagd nach mehr oder minder interessanten, mehr oder minder spannenden Anekdoten aus, sondern er sieht unbefangen dem Treiben der Menschen um sich herum zu, fängt alles Charakteristische, Typische und Bedeutungsvolle an ihnen auf und verewigt es in greifbaren Gestalten. Daher die Lebensfrische, die die Schilderungen der russischen Dichter atmen. Sieht man von einer Anzahl offensichtlicher Tendenzromane ab, insbesondere in der Periode der sechziger und achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts (Michajlow-Scheller, Omulewskij, Slatowratskij, Petropawlowskij-Karonin, Stanjukowitsch, Sassodimskij und andere), so zeigt die russische Literatur bis in das letzte Dezennium vor dem Krieg hinein den ausgeprägten Charakter des unmittelbar Erschauten, Erlauschten und Erlebten. Im letzten Dezennium vor dem Krieg änderte sich allerdings die Situation merklich, als die sogenannte dekadente Richtung sich in Rußland Eingang verschaffte und Wurzel faßte und der russische Novellendichter nach mehr oder minder schauerlichen Vorfällen und Begebenheiten zu fahnden begann. Es war dies die Zeit. der Balmont und Brjussow, der Alexander Block und Max Woloschijn, der Wjatscheslaw Iwanow und Sergius Gorodetskij, der Andrej Bjelyj und Sinaida Gyppius, der Arzybaschew, Kuprin, Sergejew-Zenskij und ähnlicher, die unter dem starken Einfluß westeuropäischer Muster sich teilweise auf das Spintisieren und Konstruieren verlegten teilweise dem Anekdotenwesen besondere Pflege angedeihen ließen. Aber auch in dieser Periode fehlte es nicht an hervorragenden Künstlernaturen, wie Fiodor Sologub und Boris Saitzew, die in das menschliche Leben wirklich tiefe Einblicke taten.

Die klassische russische Literatur hat, ohne es direkt zu beabsichtigen, einen tiefgreifenden und nachhaltigen Einfluß auf das gesamte politisch-soziale Leben des Landes gewonnen und ist mit der Zeit zu einem mächtigen Faktor in der revolutionären Bewegung der russischen Gesellschaft wie des russischen Volkes geworden. Durch seine unsterblichen Schilderungen des Bureaukratenwesens und dessen Verewigung in monumentalen Gestalten von bleibender Bedeutung hat bereits der in den vierziger Jahren des verfiossenen Jahrhunderts lebende geniale Humorist Gogol dem absolutistischen Staatskörper unheilbare Wunden geschlagen. Nicht minder verheerend wirkte in ähnlicher Richtung der in den sechziger Jahren des verstrichenen Jahrhunderts lebende große Satyriker Saltykow-Stschedrin, der seine Aufmerksamkeit vornehmlich dem Satrapenwesen unter dem alten Regime widmete, Der Schriftsteller Grigorowitsch aus den vierziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts weckte zuerst das Interesse der gebildeten Gesellschaft jener Zeit für das Leben des russischen Landvolks, und von Turgenjew erzählt man, daß er durch seine Memoiren eines Jägers zu der Bauern-
befreiung unter dem Zaren Alexander II. nicht wenig beigetragen hat. Dies sind nur ein paar Beispiele aus einer Menge von Belegen. Im Grunde war fast die gesamte russische Literatur am sozialen und politischen Leben des Landes auf diese oder jene Weise beteiligt.

## KATHARINA LAESSIG - NACHRUF AUF HEDWIG LACHMANN

 ENN ein Mensch uns verlassen hat, der uns nahestand, dann tauchen nach der ersten Betäubung alle die feinen, wundervollen Züge seines Wesens in so überquellendem Reichtum aus dem Gedächtnis empor, daß noch einmal der Tod als der Bringer höchsten Lebens erscheint. Jede verhaltene Bewegung des geliebten Menschen, jede Stimmung der Natur, die man in seiner Gegenwart erlebte, sagt zu unserm Herzen: Dieses war die Kostbarkeit des zersprungenen Gefäßes. Und niemals erscheint die Ohnmacht der Worte größer als in solchem Augenblick. Aber da eine Frau plötzlich in die Ewigkeit eingegangen ist, deren Geist in den erlösten Zukunftstagen der von Sklavenketten befreiten Menschheit !eben wird, will ich doch versuchen das Beispiel ihrer Wirkung zu geben.
Der künstlerische Mensch ist selber ein Kunstwerk. Seine Produktion isi wohl von den Wirrnissen des Tageslaufes nicht unabhängiğ, immer fühlt man jedoch das rastlose Weben der geistigen Materie in seiner Seele. So geschah es auch in dieser unvergeßlich zarten Gestalt Hedwig Lachmanns. der Dichterin, die am 21. Februar 1918 einer kurzen Lungenentzündung erlegen ist.

Vor einem Jahr fast habe ich sie zuletzt gesehen, bevor sie von Hermsdorf bei Berlin in das Städtchen Krumbach nach Süddeutschland äbersiedelte, um dort mit ihrer Familie dem größten Druck hoffnungsloser Friedenssehnsucht entzogen zu sein. In ihrem schönen, dunkelblauen Arbeitszimmer saßen wir, das der reizvollste Hintergrund ihrer silbernen Haare war; nicht in der gleichen, gewohnten Ruhe, denn der Aufbruch warf schon seine Schatten. So vermischt sich die Erinnerung an dieses letzte Mal für mich mit den vielen Bildern der Vergangenheit, Spaziergängen zum Waldsee, bei denen sich ihr Inneres aufschloß und von Plänen und Erlebnissen die Rede war. Je beseelter cine Frau, überhaupt ein Mensch gewesen ist, um so weniger gelingt es die Besonderheiten ihrer Natur auszudrücken. Wer Hedwig Lachmann gekannt hat, wie sie mit der tiefen Musik ihrer Sprache die eigenen oder von ihr übertragenen Gedichte vortrug, oder in leidenschaftlicher Bewegtheit an den traurigen Ereignissen der gegenwärtigen Zeit teilnahm, oder auch nur stiil in den Vorträgen Gustav Landauers, des Sozialisten, dessen Lebensgefährtin sie war, in Ergriffenheit zuweilen eine verstohlene Träne von den Augen wischte, dem werden die urgründigen Mittel verständlich sein, die aus ihren Arbeiten sprechen. Sie tragen das innere Feuer der Überzeugung in sich, die reine Flamme der Liebe und des Mitleidens gegenüber dem Märtyrertum, den Gefesselten und Unglücklichen.
Eine außerordentlich begabte Ubersetzerin fremder Dichtungen ist mit ihr dahingegangen: Sie begann mit Liedern aus dem Ungarischen und wandte
sich dann mach einigen nordischen Sachen groBen Werken Frankreichs und: dex englischen Literatur zu .
Nun hat sie in dem ihr vertrauten Schwabenland die letzte Ruhestätte gefunden, sie, die noch gern geblieben wäre bei ihren Kindern und dem, was: sie uns noch za speaden hatte. Auch ihr Dasein war eine Sekunde vor der Ewigkeit, In welcher Vollendung sie es lebte, zeigt wie ein Symbol $\mathrm{Har}^{-}$ Gedicht Ein Tag:
„Von dem Glanz, der auf dem Morgen lag, Gring mein Herz in fretrdfgerem Schlag.
Von der Wolke, die am Mittag kam,
Ward es überschattet, wie mit Gram.
Von dem Licht, das aus dem Abend quoll, Ward es bis zu Tränen schwermutsvol..

Von dem Schimmer, der die Nacht umwand, Wand es still und selig bis zum Rand.*

## RUNDSCHAU

## OFFENTLICHES LEBEN <br> Wirtsehait / Jemes KaHski

Frankrich wiod Die Politik, die eine AnDentuchland ofliederung der besetzten Gebiete van Briey und Longwy fordert, slaukt weitsichtis und kraftvoil zur seins. Sie ist aber in Wirklichkeit mur eine Gelegenheitspolitik, die durch die Aufrählung aller Gründe, die für eitre Stärkunts unserer Erzbasis im Interesse der künftigen Entwickelung unserer Eiserindustrie sprechen, nicht besser und \&röber wird Wiederholt ist hiver die Frage Londwy-Briey im Zusammenhang mit unserer weltpolitischen Lage behardelt wonden (siehe diese Rundschart, 1917 III, Seite 1077 f. und 1185 \&.). Eime Abtnennung französiecher Gebiete whirde Frankreich dauerod an England ketten, ein Zuabarur, den zu hindern eine Notwerdigkeit iot, den bewust $z u$ bewirken selbstmörderisch wäre. Vermögen wir umsere Unabhängigkeit geden England durch Lrontinentaleuropäischen ZussammenschluB zu wahren, dann wird unsere Erzversorgung durch keine feindliche Macht unterbunden werden können, auch wenn wir auf Zu fuhren aus dem Aualand andewiesea puletiben.
Atrch der Besifz von Briey-Longwy wirnde uns der Bertige yon Auslamdiserzen nicht entheben. In der Wirtschaftszeitung der Zentralmigehte vom 1. März 1918 wisd in einer Polemik gegen Murfihrmifen dee Geschultoführeer das Varefirs Deatacher Eisen- und Staml.
industriedler Reichert darauf hingewiesen, daB wir nach seinen Angaben zwarin den letzten 5 Friedensjahren unterZugrumd'elegung des Eisengehalts $58,7 \%$ der mutzbaren Erze einfiihren muBten, unter Zugrumdelegung des Kaufprefiges: sogar 62,7 \% unseres Gesamitverbrazachs, dal aber erst eine Spezialisierung derEinfuht ein richtiges Bild von dem Went dieser Ziffern gibt: \#Nach der AuBenhandelsstatistik des Jahres 1913 stelitesich die Gesamteinfuhr an Erzen nach Deutschland auf 14024 Millionen Tonnen mit einem Werte von 227 Millionen Mark. Davon stammten 3,810 Milbionen Tonmen mit einem Werte von $24,7 \mathrm{Mil}$ lionen Mark aus Frankreich. Sohon der Menge nach ist dieser Anteil also nicht ausschlagsebend, und in seinem Wertewird er weit übertroffen durch den der Einfuhren aus Spanien (72,0 Midtionen Mark) und Schweden (86,7 Millionen Mark). Denn dem Eisengehaite nach spielt die Einfushr an Brieyerzen nur eine wesentlich deringere Rolle als dieaus amderen Erajlindern. . Mit diesen: Festatellungen soll keineswegs der Wert der Brieyerze für unsere deutsche, besomders lothrindixche Eis enindustrie her-abgemindert wexden, wohl aber wird dunch sie dargetan, daß in der Reichertsoben Beweisflihrung eine Uberschätzung: dieser Erze liegt, cofern damit bewiesen werden soll, daB durch den Besitz des Brieybeckens die deutache Eiseninduatrie sozumgen unabhiadie vom, Ausalande gemmcht werden kann Oualiintserze, wie sie eipe hochentwickelte.

Eisenindustrie unbedingt braucht, werden wir nach wie vor weiter hauptsächlich aus Schwreden, Spanien und Rußlands einftihren müssen, und von der Aufrechterhaltung dieser Einfuhren wind die Zu kurft unserer Eisenindustrie in weit höherm Grade abhängen als von dem Erwerb des Brieyreviers."
Frankreich, dessen Industrialisierung wir schon deshalb zu wünschen haben, weil es sonst sich an England anlehnen muibte, um seine Lebenshaltung aufrechterhaiten zu känven, besitzt nur wenig Kahlen. Den Hinweis, daB uns Frankreich Erze liefern wünde, um von uns Kohlon und' Kaks zu bekommen, versuchat man mit dem Einwand abzutum, da8 Englanid als Kohlen- und Koksliefecant am ursere Stelle treten wind. Dasegen wind mit Recht ins Feld geführt, daB England mit seiner Kokserzeugung waftrend des Knieges auch seine Eisenerzeukssig gesteirgert hat, also stärkere Eigenbedurfnisse an Koks zu decken hat. Doch die gleichzeitige Behandlung der Kohlen- und Erzfrage führt noch zu ganz anderen Schlissen. Vor allem stützi sich die Forderung der Angliederung von Briey auf Berechnungen, daß unsere Erzvorräte in etwa 50 Jahren erschöpft sein könnten, wenn wir lediglich auf unsere heinnischen Erze angewiesen wären. Der Hejdelbenger Professor Eberhard Gothein, der aus diesen Erwägungen Briey durch Kauf oder Tausch von Deutschhand erworben wissen will, schreibt in der Vossischen Zeitung vom 5. Februar 1918: aDeutschland ist überreich an Kohle. Wenn auch der Braumkohle die glänzende RoMe, die sie rasch erreicht hat, nur vorübengehend beschieden ist, was eine dringende Aufforderung in sich schleeBt ihr, solange sie reicht, den hochsten Nutzen abzugewinnen, so wind umserer Steinkohle spálestens in einem Jahrhundert, wenn es mit der englisohen auf die Neige seht. die emdgiltige Versorgung Europas und mit ihr auch die industrielle Vormundschaft über dieses zufallen. Auch ietzt schon wird sie in steidendem Mabe der engitirchen die Spitze bieten konnerna Jede planmäßige Produktionspolitik wind gerade im Besitz so reicher Kohlenschitze leicht die Wege für cine ausreichende Zufuhr von Auslandserzen zu fimden imstande sein. Man muß eben wirkliche Produlstionspolitik traiben und nicht, wie die Vertreter des Arspruchs aus Aufbiederung von Briey, Wegnehmungspolitik. Wise man bei uns cimen Tefl des Pranzozischen Erereviers annelstierean will, so verlangen französische

Annexionisten einen Teil des deutschen Kablerrevjers. Das moraliscie Recht befider Fonderungen steht auf der gleichen Stufe. Sie sind aber auch beide von weftwirtschaftlicher und weltpotitischer Einsicht weit entferat und erweisen sich als engsichtige Lokalpohitik. Dem Tieferdenkenden wird gerade die Gegenseitigkeit der Ansprüche den richtigen Weg zeigen: Die Bildumg eines kontinentaleuropaischen Wirtschaftsimperiums, dessen Herzstück der wirtschaftliche Ausgleich und ZusammenschluB Deutschlands und Frankreichs bilden müBte, wünde beiden Nationen die Möglichkeit geben die zur Enttalturg illrer Krafte notwendigen Stoffe im Sinn wirtschaftlich-produktiver Gerechtigkeit zu verteilen und zu mutzen und so den höchstmöglichen Grad der $G e$ samt produktivitat zu erreichen. Wäh. rend jede einsertige Wegnahme doch nur ein $T$ eil ergebnis hätte, gleichzeitig aber durch die Herabdrückung und Unfruchtbarmachung des andern Teils die Gesamtentwickelung in einem solchen MaB unterbinden würde, daB der lokale Erfol\& einer Gruppe mit einer Schảdigung, ja einer davernden Niederhaltung der Gesamtschaffenskraft erkauft wăre.

Handelsilotte Der im Gesetz über die Wiederherstellung der deutschen Handelsflotte vorgesehene Reichsausschu18, dex dem Reiohskanzler Vorschlăge für die Gewahrung deer Beihilien zu machen hat, ist manmehr durch den Bundesrat ernannt worden. Den Vorsitz führt der Direktor im Reichowintschaltsamt von Jonquieres. Weiter sind in den Réchsausschord berufen der Vortragende Rat im Reichsschatzamt Mühler, der Admirabitãtarat im Reichsmarineamt Warne-Pichelmayer, der baynische Bexiskshauptmann Bittinger, den Dinektor des Germanischen Lloyds Pagel, der frühere Direktor der Hamburng -Sídamerikanischen Dasapfschiffabrtajesellischaft Alfred Jarke und der seemännische Beisat des Vorstands der Seeberufrgenassenschaft Genosse Paul Müller.
Durch 3 Bundesnatsverordnungen vom 17. Januar 1918 sind dire Bestimmungen über die Veräulerungen von Kautahrteischiffen, Binneuschiffen und Altion ader sanstigen Geschaftsanteilen deutscher See- und Binmenschififahrtsgesellschafters ans Auslamd ergänal warden. Neu ist das Verbot der Veräuberung von Alkien uod sonstisen Geschaftsorticiler deutscher Binnenschifiahotegesellschalten, dis in dieser Beziehang musmahr
rden deutschen Seeschiffahrtsgesellschaften gleichgestellt sind. Ferner sind die bisherigen Vorschriften über die Veräußerung von Kauffahrteischiffen und Binnenschiffen dahin ergänzt worden, daß nicht nur der Verkauf an Ausländer verboten ist, sondern auch der Verkauf an Deutsche, die nicht im Deutschen Reich wohnen oder ihren dauernden Aulenthalt haben, sowie an Gesellischaften, die ihren Sitz im Ausland haben oder deren Kapital zum größern Teil Ausländern zusteht.
Fimindustrie-
konzentratton
Mit einem Aktienkapital von 25 Millionen Mark ist vor kurzem die Filmaktiengesellschaft Universum in Berlin gegründet worden. Die Gesellschaft erwarb die sämtlichen deutschen Unternehmunfen der Nondischen Filmkompanie in Kopenhagen, das sind alle Berliner Uniontheater, sowie die von ihr gefürten Theater im Reich und ihr in Deutschland unterhaltener umfangreicher Verleihbetrieb. Ferner wunden dem neuen Konzern einverleibt die Olivergesellschaft und die gesamten Betriebe der Meßterschen Filmgesellschaft cinschließlich des Mozartsaals und des Hansafilmverleihs. Auf die Projektionsaktiengesellschaft Union hat der Konzern durch Ubernahme des größten Teils der Aktien einen so entscheidenden Einfluß gewonnen, daß man auch diese Gesellschaft in den Wirkungskreis des neuen Unternehmens stellen muß. Zuletat erwarb die Universumgesellschaft sämtliche Anteile der Mayfilmgesellschaft. Nicht uninteressant ist die Zusammenselzung des ersten Aufsichtsrats. Ihm gehören an: der Dircktor der Deutschen Bank Emil Georg von Stauß als Vorsitzender, der ehemalige Landrat Gerlach und Robert Bosch als stellvertretende Vorsitzende, der Direktor der Dresdner Bank Herbert M. Gutmann, Max von Wassermann von der Berlinín, Firma A. E. Wassermann, Paul Mamroth von der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft, Hermann Frenkel von der Berliner Fimma Jaquier \& Securius, Cuno von der Hamburg-Amerika-Linie, Stimming vom Norddeutschen Iloyd, Jacob Goldschmidt von der Firma Schwarx, Goldschmidt \& Co., Konsul A. Marx von der Aktiengesellischaft Carl Lindström, Carl Bratz yom Kriegsaus~ schuß des deutschen Jutegroßhandels, und der stellvertretenude Direktor der Deutschen Bank Kiehl.
Der ungemein starken Ausbreitung des Kinotheaters in Deutschland entsprach
die Entwickelung der Filmindustrie keineswess. Erst mit der Gründung der Universumgesellschaft ist in Deutschland das erste finanzstarke Filmunternehmen geschaffen worden. Vor Ausbruch des Krieges nahmen die französischen Firmen Pathé und Gaumont auf dem deutschen Filmmarkt eine herrschende Stellung ein; nach der Sperrung der Grenzen ging ein erheblicher Teil des Einflusses auf die Nordische Filmkompanie über. In der Friedenszeit blieben die Konkurrenzkämpfe auf dem Filmmarkt auf deutscher Seite ohne Unterstützung des Bankkapitals, das sich vom Filmund Kinowesen fernhielt. An Konzentrationsbestrebungen fehlte es indessen unter den deutschen Film- und Kinofirmen auch in den letzten Jahren vor dem Krieg nicht. Allendings liefen alle Pläne darauf hinaus das Filmverleihgeschäft zu monopolisieren. Die größeren Filmgesellschaften bauten oder finanzierten eigene Theater. Doch die wichtigsten Abnehmer der Filmfabriken waren und sind die Verleiher, die am wenifsten von den Gesellschaften entbehrt werden können, die nicht imstande sind den Theatern dauernd ein volles Programm an Films zu liefern. Die früheren Monopolisierungspläne beruhten auf der Úbernahme von General. vertretungen gerade der großen ausländischen Filmfabniken; sie hätten bei der damaligen Lage des deutschen Filmmarktes einen starken Aufstieg einer eigenen Filmindustrie schwer gehindert, wenn nicht unterbunden. Nicht nur die Entwickelung einer jungen und wichtigen Industrie kam dabei in Frage; viel wesentlicher noch war bei diesen Bestrebungen der Sohutz geistiger und kultureller Güter gegen die Willkür einer lediglich auf hohe Provisionen eingestelliten Kapitalsgruppe. So notwendig auf wirtschaftlichem Gebiet die Konzentration aller Kräfte ist, auf geistigem Gebiet ist der Konzentrationsprozeß nach durchaus anderen Faktoren zu beurteilen.
Aus der Griündung und Tätigkeit der Universumgesellschaft ist die Gefahr einer Monopolisierung unseres Film. und Kinowesens weit wenigrer zu befürchten. Nach dem Krieg wird nicht nur der intemationale Wettbewerb auf dem Filmmarkt wieder beginnen, auch der nationale Wettbewerb hört mit der Erriohtung dieser Gesellschaft nicht auf; denn es sind bereits mehrere, gleichfalls finanzstarke Gründungen ähnlicher Ant vollzagen oder vorbereitet.

Börse
In den ersten Kriegstagen wurde die amtliche Kursnotierung eingestellt, sodann erging das Verbot der Verbreitung von Kursen aus dem freien Verkehr. Ziemilich rasch begann indessen eine allgemeine Belebung geschäftlicher Tatiogkeit und anch ohne offizielle Form entwickelte sich ein zeitweise sogar übermälig lebhaftes Börsengeschäft. Seit dem 1. Dezember 1917 ist nun die Kursberichterstattung wieder zugelassen worden; die Bankiers erhalten die amtlichen Kursfeststellungen, die von ihnen nicht unbeschränkt weitergegeben werden sollen, aber den Kunden auf Anfragen mitgeteilt werden können. In der Praxis erweist sich dieses Verfahren zur Orientierung aller Interessenten als ausreichend, wer ingendwie die Kurse erfahren will, wird es leicht ermöglichen dauernd über die Kursbewegung unterrichtet zu wenden. Von der Regierung is! mit der Zulassung der Kursberichterstattung lange geeögert worden; sie fürchtete durch die Verbreitung der Kurse zu einer gewiß nicht erwuinschten weitern Verstärkung der Teilnahme an der Börsenspekulation anzureizen. Diese Bedenken haben sich als grundlos erwiesen. Die Bekanntrgabe von amtlich festgestellten Kunsen zeigt sich im Gegenteil als ein brauchbares Mittel gegen Ausschreitungen der Spekulation. Vor allem sind die früher sehr häufigen sprunghaften Kursveränderungen, die nur markttechnisch begründet waren und von der Spekulation weidlich ausgenutzt wunden, doch wesentlich eingeschränkt worden Im allgemeinen hat das hohe Kursniveau sich unbeschadet aller politischen Schwankungen behauptet.

## Barken

Die bisher veröffentlichten Großbankbilanzen für das Jahr 1917 sind sicherlich charakteristisch für die Gesamtlage der makigebenden Finanzinstitute. Bei erheblichen Mehrgewinnen können ohne weiteres Dividendenerhöhungen vorgenommen werden, nachdem zweifellos auber den ausgewiesenen Abschreibungen und Rückstellungen auch die inneren Reserven erheblich vermehrt worden sind. Alle Großbanken stehen im Zeichen eines ungestümen Zuflusses von Depositengeldern. Bei der Berliner Handelsgesellschaft, die ihre Dividende von 7 auf $8 \%$ enhäht, nahmen im letzten Jahr die fremden Gelder um 90 Mil lionen auf 439 Millionen Mark zu; sie betragen 176 Midlionen Mark mehr als 1914. Bej der Nationalbank, deren Di-
vidende um $11 / 2$ auf $6 \%$ erhöht wird, betrugen die fremden Gelider Entide 1917 453 Millionen Mark, gegen 283 Millionen Mark vor einem Jahr. Bei der Mitteldeutschen Kreditbank, die ihre Divixdende um $1,2 \%$ auf $7 \%$ heraufsetzt, stiegen die Kreditoren im Jahr 1917 um 1791/2 Milionen Mark; das ist ein Betrag, der ihre Gesamihöhe von 1914 übersteigt. Die wirtschaftliche Gestaltung während des Krieges hat die geschaftliche Führung :der Banken sehr vereinfacht. Die Möglichkeit der zinstragenden Anlage ihrer Gelder ist gleichmäßig ziemlich eng, da die Befriedigung der Kreditbedürfnisse des Handels und der Industrie gegenwärtig nur einen sehr kleinen Teil ihrer Tätigkeit in Anspruch nimmt. Bei der Anlage der flüssigen Mittel überwiegt die Ubernahme von Reichsschatzscheinen sowie die Gewährung von Darlehen an Kommunen oder andere öffentliche Körperschaften.

Kurse Cbronik Nach offiziellen Angaben betrugen Ende 1917 die amerikanischen Vorschüsse an England 245 Millionen Dollar, an Frankreich 585, an Italien 500, an Rußland 325, an Belgien 77 und an Serbien 4 Millionen Dollar. Wie weiter berichtet wird, erhielt Belgien einen neuen amerikanischen Vorschuß von 45 Millionen Francs, wodurch sich die Gesamtverpflichtungen Bejgiens gegenüber den Vereinigten Staaten auf 432 Millionen Francs erhöhen. $\diamond$ Der Pfandbriefumlauf der Hypothekenbanken hat im vergangenen Jahr eine Steigerung erfahren; er nahm im 2. Halbjahr 1917 um etwa 60 Mil . lionen Mark zu, nachdem er im 1. Halbjahr des salben Jahres um 6 Mil. lionen, im ganzen Jahr 1916 um 27 Milkionen, 1915 um 30 Millionen Mark gesunken war. Insgesamt waren Ende 1917 rund 11 Millianden Mark Hypothekenpfandbriefe im Umlauf. $\infty$ Eine Gruppe der Ziegelindustrie ist an die Regierung mit dem Ersuchen herangetreten ein Zwangssyndikat herbeizuführen. Die freien Syrdikatsverhavillungen, an denen die Vertreter der Regierung teilnehmen, ziehen sich schon lange him Auf Grund der Abschlüsse vom 30. Juni 1917 werden in der Papierzeitung die Ergebnisse von 29 Ahtiengesellschaften der Papier-und Papierstoflindustrie Deutschlands zusammengestellt. Die Gesellschaften haben auf ein Aktienkapital von 40,99 Millionen Mark $4,903 \mathrm{MiJ}$. liones Mark Dividende verteilt, was
einer Verzinsung von $11,96 \%$ entspricht. Im Geschäftsjahr 1915-1916 hatten gleichfalls 29 Gesellschaften mit 42,60 Millionen Mank Kapital mur 2,492 MilMionen Mark oder $5,85 \%$ an Dividende auggeschüttet. Die einzelnen für 19161917 zur Auszahlung gebrachten Dividenden getren bis zu $36 \%$. Durchschnittdich wurden $11,96 \%$ ausgeschattet; der Durchschnitt zeigte eine im allGemeinen auBerordentlich verbesserte Rentabilität. $\Delta$ Die schwedischen Staatsbahnen haben bei deutschen Werken 80000 Tonsien Stahlschienen mit Zubehör, lieferbar mit je einem Drittel von 1918 bis 1920 im Wext von 23 Millionen Kromen, bestellt. $\Delta$ Die spa--nische Einfuhr stellte sich im abgelaufenen Jahr auf 1323 Milliomen Pesetas, gegen 1280 Midlionen im Vorjahr. Die Ausfuhr hat 1303 Midlianen Pesetas, gegen 1377 Midlionen im Vorjahr betragen. $>$ Das Repräsentantenhaus der Vereinigtea Staaten hat der Ubernahme der Eisenbahnen durch die Urion nach dem Verlangen Wilsons mit grober Mehrheit zugestimmt.

## Franenbewegung / Dora Land6

Maurenbrecher In der letzten Februarwoche ist nach 8talgigem Kranksein Hulda Maurenbrecher dem Typhus eriegen, und zwei inher Kinder sind ifr im Tade gefolgt. In ihr verifieren whr eine Frau von schöp'ferischem Geist, die mit ilhrem unbedinsten Wahrheitsdrang und ihrem Gefühlsreichtum noch unendich viel Licht und Wärme hätte ausstrahlen und unser Erziehungswesen weiter hätte befruchtea können, Angenegt durch die Beobachtungen an thren eigenen Kindern, begann sie in einer Korrespondenz, die voon der Parteipresse abgedruckt wurde, einzelne pädagogische Probleme aus dem Leben heraus zu behandeln, um die proletarischen Muitter aufzuklären und ihr Veraniwortlichkeitsgefichl der Jugend gegenuber zu schärfen. Dann, je mehr sie einen Einblick in das Dasein dieser Frawen erhielt, desto deuthicher kam es ihr zum BewuDtsein, daB sie mit ihren Mahnungen und Belehrungen Unausfübrbares, Ungeheuerliches von ihnen forderte und nur dazu beitrus ihnen das Herz schwer zal machen. So gab sie das Bemuhen auf sie zu wirken, ja liberhaupt jedes Streben nach einer Gegenwartswirkung, wenigstens als Hauptzied ihrer Schriften auf. Zwar veröffentlichte sic disac in ibrer Lebensfrische entzlickenaden Aufstize gesammelt in einem um-
fangreichen Buch Wachstum und Schöpfung, newe Elterngesinnung und Kinderfühtung (siehe diese Rundschan, 1913 III, Seite 1648). Aber eher als proletarische Frauen, für die diese Aufklkrung ursprünglich bestimmt ist, werden büngerliche Frauen, flir die sie gewib ebenso nötiç ist, sie mit etwas Verstañdnis und gutem Willen in die Wirktichkeit umzusetzear vermögen. Eher, aber doch auch nur in gewissen Grenzen. Denn das war vor allem Maurenbrecher, die selbst eine Schar von Kindern aurizog und sich bestizebte ihven alle geistigen umd körpenlichen Kräfte zu widamen, mit der Zeit zum BewuBtseis gekammen: Für eine Mutter, die von hejliggem Verantwortlichkeitsgefühl beseelt ist, gibt es nur den eizien Gedanken. In einer Erziehung, wie unser Gewissen, unsere Zeit sie forderm muß, wbrauchen unsere Kinder mehr als ihre Mütter. Mehr aucin als bestgeschtilte, höchstgebildete und mit Zeit verschwemderisch versongte Mütter. Eine ganz neure Organisation der Jugenderziehung wird notwendig." Und so gelangt sie zu der Forderung des Tages- und Schulheims für alle Kinder von der zartestem Jugend an bis zum 18. Lebensjahr, zu der "weltlichen, modernen, freien Schule, wo die Kinder lernen, spielen, baden, Sport treiben, tagsüber essen, wo sic ihren Garten, dhre Bibliothek, ihre Werkstatten, ihre Tiere fraben, wo sie unter Gleichaltrigen soziale Eingliederung und Gesinnung ternen", und ewar unter Führung von nOnganisatoren. Psychologen, Krzten, Fachlehrern und Künstlern aller Art .. $\therefore$ wo sie in eine strenge, mach vorwärts geriohtete Kulturgesinnumg eingefuihrl werdenk. Damit ergibt sich ganz van selbst die Nutzanwendung auf dife Zukunft des weiblichen Geschlechts, iter weiblichen Erziehung. Nicht weil die Pflichten der Haugmutter durch unsere industrielle Entwickelung zusammengeschrumpft sixd, soll die Frau Berufsarbeiterin wenden, wie die Frauenrechtlerinnen argumentienen. Nein, weil unser geschärites Verantwortlichkeitspefïhl die Verpflichtungen der Mutter, Gattin und Hausirau als zu schwere, als unausführbare empfirdet. Dies ist der Inhalt des zweiten Buches Hulda Maurenbrechers Das Allzuweibliche, das auch in dieser Rundschau (1912 II, Seite 1009 ff.) ausführlich besprochen worden ist. Was sie hier fordert: das Tagesheim fuir Kinder bis zum 10. Lebensjahr, das Sahulbeim ffir die 10- bis $18 j a ̈ h n d e x$ und die Feierabendgemcinschaft für Eltern und Kinder im eigenen Heim, das
gedachte sie kurz vor Kriegsaushruch in der Umgebung von Darmstadt vorenst in kleinem Malistab zu scheffen. Und in der Tat hätte eine soiche Schopplung von großer prinzipialler Bedeutumg werden können. Denn das heutige Landerziehungsheim in seiner Abgeschisedenhizàt van der Stadt und mitt der völligen Entfernung der Kinder aus dem Elternhaus stellt dooh eben der allgemeimen Verbreiturg einer derartigen Gemeinschaftserziehang unüberwindliche Hemmmisse in den Wles. Gerade diejenigen Eltern, die im Gofühl der eigenen Unzulänglichkeit und der Unzuländlichkeit ibrer äußesen Verhalltrisse ihren Kindern eine Erriehung durch geschulte Padajagen in ländlicher Umgebung angedeihen lassen, sie empfinden es tief schmerzlich sich ganz und gar von ihren Kindern trennen zu müssen unid zu sehen, wie sie sich dadurch auch innerlich ihnen völlis entiremden. Für proletarische Kreise wird vielleicht der Krieg und seine Folgen sehr bald den Ansporm zur. Grümdung größerer Erziehungsgemeinschaften bitdea. Aber auch fär die bürserfliche Welt, deren Frauten durch Kriegsdienste vielfach zur Berufsarbeit gezwungen sein werden, wäre es dringend zu würschen, daB der Gedanke kleinerer Erziehungsgemeinschaften in der Nähe groBer Städte, wie er Hulda Maurenbrecher vorschwebte, von neuem auffenommen und in die Wirkhichkeit übertragen würde. Ansätze dazu bestehen ja hie und da schon in den Gartenstädten. Und im Interesse der Läsung unsener Bevalkerungsprobleme sollten auch der Staat und die Gemeinden derartige Gründungen fördern helfen. Die Frauenbewegung hat der mutigen und geistvollen Vorkāmpferin dieser Idee viel zu vendanken.
 spoieang die Bestrebungen Hulda Maurenbrechers gehen die Tendenzen auf Umgestaltung der Hauswirtschaft. Wer gewohnt ist tristorisch zu denken, kann unmöglich gerade das gegenwärtige Stadium unserer Hauswirtschaituführuang und unseres Familiendaseins als etwas Endgulltiges betrachten. Haben sich doch ia dea letzten beiden Menschenaltern vor unseren Augen die folgenschwersten hauswirtschaftich-technischen Umwälzungen vallzoren, die die Psycholosie der Familio slark beeinfluasen, Auch die rein bilusliche Kinderaulzucht ist vielfach cimer Erziekung in〈pripaten oder aucly gemeinnitzigen〉 Anstalten gewichen: Wenn ifa ibrige
ökonomische Veränderuagen sich Genarationen bindurch in gleicher Rictotuag vollziehon und die wirtschaftliche wie die geistige Verfassung einer Gesullschaft und damit auch der weiblicher Psyche von Grund aus umgestalten wio es die moderne weibliche Bersfsarbeit getan hat, so gebietet die Notwendigkeit sich endlich einmal von der Auffassura loszumachen, als sei diese gaaze Entwickelurg nur Notstamdsarbeit.
Familienhafte Nahrungsversorgurg ia Geschlossenem Einzelhaushalt, die in frühheron Epochen der Menschheitsgeschichte die individuelle Nahrungssuch des Naturanenschen ablöte und der Untengrund bildete, auf dem sich höhero Gesittumg aufbauen somnte, hat seit vielen Jahrbunderten an geistiger Bedeutung, in der Neuzeit auch an ökonomischer Berechtiguag eingebüßt. Deanoch Glaubt noch beute des größts Teil der bürgerlichen Gesellochaft, daB mit dem Verschwinden den Einzelküche der Familienzusammenhany und alles, was er uns an sittlichen, fulturellen und Ge mütrwerten gibt, zusammenstürzen müsse. Und wie stark auch der Krieg die Technik der Zentralisation der Nahruxgsversorgung gefördert hat, stärker sind vortäufig noch die Kräfte, die sich eimer daueraden Verwertung der errungean Fortschnitte, im Sisn einer neven Heimkultur der Masse des Volkes, in dea Wers stellen Freilich, ein Teil der Frauen sonnt sich in der Wertschätzuyg, die durch den Einfluß der Kriegsnöto ihres Hausfrauentugenden, verdient oder unverdient, zuteil wird. Der Mamn preist diese Tugenden in der Tat sehr hoch: unbewußt vielleicht mit dem Hintergedanken damit die Emanzipationsbestrebungen des weiblichen Geschlechts una so eher damplen zu Eännen. Jedenfalls bildet die Emanzipationsgegnerschaft dea psychologischen Untergrund für die neuerlichen übertriebenen Bestrebungem nach einer bessern Erziehung des weib. lichen Geschlechts zur Erfüllung ihrer haugfrautichen Plichten. Gewiß, für einen Teil der buirgerlichen Gesellschaft hat alles das zunächst allenfalls noch eine reale Bodeutung. Aber wenn man auch der proletarischen Frau immer wieder den Zusammenhang von häuslicher Kultur, voa Ethik des Familienlebens mit dem Einzelkochtopf und dem selbstbenceiteten Essen predist, so zeugt das von einer gänalichen. Unkenntnis der Lebensbedingungen, die enine immer weitere Ausbreitureg der weiblichen Borutsarbeait für dio proletarische Familia zur Folge haben mal.

Wie sehr es selbst denjenigen Kneisea； die sich seit Jahrzehnten．mit Problemen der Volksernährung beschäftigen，an einer vorurteilslosen Betrachtungsweise und an einem weitschauenden Blick für soziale Perspektiven mangelt，zeigt eine Beratung des Zentralvereins fïr das Wohl der arbeitenden Klassen，die zu Beginn des 2．Kriegsjahrs in Berlin stattgefunden hat und deren Bericht un－ ter dern Titel Volksernährung－Massen－ speisung im Buchhandel erschienen ist ／Berlin，Simion／．Neben Fragen der Organisation und der Praxis der Mas－ senspeisung behandelte diese Veranstal－ lung auch das Problem，ob man in dem heutigen Uberwiegen der Kleinbetriebe， der äußersten Zersplitterung auf dem Gebiet der Nahrungsversorgung viel－ leicht doch eine innere ökonomische Notwendigkeit zu erblicken habe．Ob der GroBbetrieb hier überhaupt so un－ bedingt rationell，praktisch und durch－ führbar sei：＂Wäre er uiberlegenc，meinte der Hauptreferent der Versammlung，der Stadtrat und Leiter der Gesellschaft für Wohlfahrtseinrichtungen in Frankfurt am Mains Stein，＂und könnten wir nachweisen，daß er das wäre，dann miibten wir unsere ganze Kraft darauf richten die Unsumme von zersplitterten Familien－und Wirtschaftsbetriaben durch konzentrierte Großbetriebe zu ersetzen．＂ Nun，schon die Existenz und die＜auch in Friedenszeiten〉，dauernde Neugrin－ dung von Speisehallen mit zentralisier－ ter und selbst mit dezentralisierter Ver－ wadtung，die keineswegs mehr den Cha－ cakter von Wohlitätigkeitsveranstaltun－ gen tragen sondern nichts anderes sein wollen als wirtschaftlich sicher gegriin－ dete，in kauimännischem Sinn qeleitete Großbetricbe und für gutes Geld gute Leistungen bieten，neugt jedenfalle da－ von，daß diese Eiarichtungen sich ren－ tieren．Und doch befindet sich diese sanze Bewegung nur erst im Zustand des Experimentierens．Auch die Refe－ rate der beiden Hauptredner jener Ta－ gung sind nachts als ein Loblied auf das Ginanzielle Gedeihen und die trotz der Kriegsteuerung vorzüglichen Leistungen derjenigen GrcBbetriebe，deren Entwicke－ lung und Verwaltung ihnen genau be－ kannt ist．Der Haupteinwand，den Stein dennoch gegen den Großbetrieb vor－ bringt：daß den beträchtlichen Erspar－ nissen im Einkauf，in der．Verwaltung， an Arbeitakräften，in der Zubereitung der Speisen auf der andern Seite Groß． verluste gegenliberstanden，so daß die Zeniralisation der Nahrangsversorgung micht zu vergleichen sei mit der Zen－
tralisation und Mechanisierung eines Fabrikbetriebs，wird doch durch die tatsächlich mögliohe Rentabilität hin－ fällig．Offenbar sind die Ersparnisse des Großbetriebs so enorm，daß sie die gro－ Ben Verluste wettmachen．
Inders，sellbst wenn eine zahillenmäBig nach－ zuweisende Verzimsung nicht vorkanden wäre，so brauchte damit noch keines． wegs ein ungeheurer allgemeiner volks－ wirtschaftlicher Nutzen，also wirklich eine große Uberlegenheit，ausgeschlossen zu sein．Und so wäre es selbst denk． bar，daß offentliche Organe，wie etwa Gemeinden oder Versicherungsanstalten， Organisationen zur zentralisierten Nah－ rungsversorgung ins Leben riefen oder fördenten In der Tat würden sich dem finanziellen Nutzen noch Riesengewinne an Frauenkraft，an besserer Erziehung der Jugend，an physischer und psychi－ scher Ertüchtigung zugesellen．Wenn man bedenkt，daß im Deutschen Reich schon vor dem Krieg alljährlich 200000 Kinder der Fürsargeerziehung überwie－ sen werden mußten，daß beispielsweise in Preußen nur 20 bis $25 \%$ aller Kin－ der beim Schuleintritt als normal ent－ wickelt befunden werden，so kann man ermessen，wie dringend die proletarische Frau zunächst einmal einer Entlastung von häuslichen Pflichten rein äußerlicher Natur bedarf，um sich desto ungestörter der Erfüllung wahrer Kulturauigaben widmen zu können，bis ihr diese eines Tages von größeren Gemeinschaften ab－ genommen werden können．Die Hemm－ nisse，die sich der praktischen Durch－ führung zentraler Betriebe entgegenstel－ len，und die Stein anführt：der Mangel an geschultem Personal，die Schwierig－ keit einer Verteilung an die einzelnen Maushaltungen，die Unmödlichkeit den Geschmack der großen Masse des Vol－ kes zu berücksichtigen，sind zum Teil nur Kinderknankheiten der Bewegung， von denen die beiden ensten schon hie und da überwunden sind．Das ersieht man besonders aus dem Referat des Landtagsabgeondneten Paul Liepmann über die großartige Entwickelung der Berliner Volkskaffee－und Speisehallen－ gesellschaft．Hier wird nicht nur die Rentabilität des ammer mehr zentrali－ sierten Großbetriebs zahlenmäßig dar－ felegt，sondern es werden auch 〈viel－ leicht unbeabsichtigt〉 sozialhygienische und soziale Schlußfolgerungen von sro－ Ber Tradweite ermöglicht．Vor allem zeint Liepmann，wie man in Berlin be－ atrebt ist den Verkauf über die Strabe ganz bewußt und konsequent zu siondern， um den Familtemzusammenhang nicht zu
lockern und der Familie, im eigenen Heim vereint, ein gutes, kräftiges Mahl zu bieten. Auch den Einwand, der so oft gegen den GroBbetrieb ins Feld gefuhrt wird: dab er den persönlichen Geschmack nicht berücksichtigen könne, eotkräftet Liepmann, indem er zeigt, daB man, so paradox es auch klingen mag, gerade durch gröBere Zentralisation imstande sei die Speisenauswahl immer mehr zu erweitern, dem Einzelgeschmack immer mehr Rechnung zu tragen. Wenn es schon den eirgenen Ausführungen Steins widerspricht, daß er alle Gedanken und Träume von einer Befreiung der Frau durch Zentralküchen, vom Einküchenhaus bis zu großen Volksküchen, als "Sanntagsnachmittagsplaudereien" hinstellt, so widerspricht es ganz gewib den streng sachilichen Ausführungen Liepmanns.
Die Diskussion, die sich an die beiden Vorträge anschloß, war insolern charakteristisch, als, wie bei so vielen derartigen Beratungen zum Wohl des Volkes, auch hier wieder eine unkritische Ubertragung bürgerlicher Ideale auf die proletarische Welt zutage trat. Nur einer der Diskussionsredner, Bornstein /Leiprig/, stellte sich rückhaltlos auf den Standpunkt der Gemeinschaftsküchen, wie sie jetzt in einer besondern Form, nämlich durch Heranziehung des Wintogewerbes, in Leipzid von der Gesellschaft für Sozialreform gefördert werden. Von einigen Rednern wurde belont, daB das Volk, besonders die höherstehenden Arbeiterschichten, eine Abnetigung gegen alle Massenspeisumgen hätten. Diese Abneigung dürfte wohl daher stammen, daB die Volksspeiseanstalten unspringlich karitative Zwecke verfalgten (wie auch jetzt wieder ein grogor Teil der Kniegsgründungen>, Könnte alko mit der Zeit verschwinden. Wichtig ist in dieser Hinsichr, was der katholische Arbeitersekretar Josef Becker anführie: daB diese Abneigung sofort aufhönt, wenn zwischen der Veranstaltung und den Besuchern ein geistiger Zu sammenhang besteht, wie in den katholischen Gesellenhäusern. Noch sicherer und schneller würde sie überwuaden werden, wenn das Prolefariat auch in der Zenaralisation der Nahrungsversorgung zur Selbsthilfe schritte und die Organisation und Verwaltung zentralisierter Betriebe in die Hand aähme. In dieser Richtung ist jedenfalls die ZuMunft der Nahrungsversorgung des Valkeich zu erblicken. Schan in den dreibiger Jakinen des voriden Jahrhiundents aahea die 'Bedrinder der ersten Bandenossen-
schaften, Huber und Lette, in den Wohngemeinschaften der Arbeiter den Keim, aus dem sich einst Erziehungs- smd Kulturgemeinschaften entwickeln solliten. Und newerdings entwirft Paul Natorp in seiner Sozialpädagơjik den Plan zu ahnlichen Organisationen auf der Basis der Selbsthilfe des Volkes. Alle derartigen Gemeinschaften setzen natürlich eine Gemeinsamkeit der Nahrungsversorgung voraus. Mit ihrer Hilfe wäre auch um so leichter das Ideal Mex Rubners und anderer Sozialhygieniker zu verwirklichen: nämlich eine zentrale Leitung des ganzen Volksernährungswesens auf wissenschaftlicher Grundlage.
Kurze Chronis Nachdem Anfang Dezember im englischen Unterhaus die Wahlrechtsvortage in 3. Lesung angenommen wordan war, die auch den Frauen vom 30. Lebensjahr aufwärts das Wahlrecht zubilligt, hat nun zu Berinn des neuen Jahres das Oberhaus mit 134 gegen 69 Stimmen diesem Teil der Gesetzesvorlage zugestimmt. Die Männer in England besitzen allerdings das Wahlrecht schon 7om vollendeten 21. Lebensjahr an. $\propto$ Kurz vor Weihnachten fand eine Versammlung der Großberliner Ortsgruppen für Frauenstimmrecht statt, in der zum erstenmal sozialdemokratische und büngerliche Frauen veseint für das gleiche Ziel eintraten. Die Hauptreferate hielten Wally Zepler, Regine Deutsch und Minna Cauer. Es wurde aine Resolution angenommen die dagegen protestierte, das in der Wahlrechtsvorlage für Preulen und bei der 1. Lesuag der Vorlage im Abgeordnetenhaus die Frauenfordermgen keine Beachtung gefunden hatten; auf Grund ihrer Arbeitsleistungen auf allen Gebieten de3 Wirtschaitstebens sollten den Frauen die gleichen Reahte wie den Männern eingeräum! werden $夂$ Eine nach Tausenden zählende Versammlung polnischer Frauen die am 8. Dezember 1917 in Warschau tagte, verlangte, daB im Interesse des polnischen Volkes und des Staates den Frauen vollständige politische Gleichberechtigung mit den Mänern gewährt werden solle. Ferner wurde beschlossen eine Organisation zu schaffen, um die Frauen zum politischen Kampl zusammenauschlieflen. Diese politischen Forderungen erhalten in Polen besondern Nachrdruch dusch die Tatsache, das sie in Rubland von der Repolution des Jahres 1917 sofort restlos vervirhticht wurden © Durch eine Verfigung des Reichspostamis ist vom 1. Jamar ab
die Anstellung der Post-undTelegraphengehilfinnen, die bisher nur auf Kündigung erfolgte, mach einer Gesamtdienstzeit von 15 Jahnen in eine unkündbare umgewandelt worden 〈bei Männern ist dies nach ungefähr 9 Jahren möglich). Dabei bleibt allerdings immer noch der Vorbehalt, daß im Fall der Verheiratung das Dienstverhälthis mit dem Tag der Eheschließung ohne weiteres seinen Abschluß findet. $\Delta$ Die Synode Basel Stadt hat den Frauen das Kirchenwahlrecht verliehen. $\boldsymbol{\infty}$ An der Mailänder Universität wurde eine Frau, Lavinia Mazzuchetti, ais Privatdozentin für deutsche Sprache und Litenatur zugelassen. $\Delta$ Die türkischen Frauen arbeiten gegenwärti§ überall neben den Männern in den Schulen, den Bureaus der Ministerien und den öffentliohen Instituten. Schrittweise haben sie sich den Weg zu den ihnen bisher verschlossenen Gebieten gebahnt. Nunmehr drat die Philosophische Fakultät der Universitat Konstantinopel beschlossen die öffentlichen Vorträge den Frauen zugänglich zu machen. $\Delta$ Ende November hat eine Eingabe an das preußische Abgeordnetenhaus die Gründung einer Kunstakademie für Frauen in Düsseldorf angeregt, and der Ausschuß hat sie nach einer Beratung der Regierung zur Berücksichtigung überwiesen. Mit der Gründung einer solchen Anstalt wäre der Zulassung der Frauen zu alilen Akademieen fürs erste ein Riegel vongeschoben.

Literatur
Daß im Grunde genommen die proletarische Frau trotz ihrer geringern Allgemeinbildung schon vor dem Kries mehr als die bürgertiche über die Probleme des Zusammenhangs der individuellen Hauswirtschaft mit der Volkswirtschaft aufteklant war, zeingt das kleine Buch des Bonner Professons Willy Wy godzinski Die Hausinau und die Volkswirtschaft /Tübingen, Mohr/. Sicher wird es der bïrgerlichen Hausfrau eine Fülle von Belehrung über ihre Pflichten als Verwalterin des Konsums während, des Krieges und in der kinfbigen Friedenszeit bringen, während die Frau der Arbeiterklasse idarin wenig Neues finden dirifte, da sie durch die konsumgenosserschaftliche Literatur sehr viel gründlicher über die Bedeatung der Fiahrung des Einzethausivalts mit Raicksicht auf Valleswirtschaft und Sozialpolitik unterrichtet ist. Sonderbár vor allem berührt es, daB in diesem Butchlein von 80 Seiten nur 4 bis 5 Seiten
den Konsumgenossenschaften gewidmet sind, obwohl diese doch zum größten Teil schon alle die dringenden Ausgaben erfüllen, die der Verfasser in den vorhiergehenden Abschnitten behandelt: zure Beispiel die Verbreitung der Warenkunde unter den Hausfnauen, die Zentralisierung der Lebensmitteluntersuchung, den Kampf gegen das Borgunwesen usw. In dem Abschnitt Die Organisation. der Hausfrauen hätten doch vor allem die Verdienste der Konsumgenossenschaften im Hinblick auf Einzelhaushalt, Volkswirtschaft und Sozialpolitik sehr viel energischer hervorgehoben werden müssen, zumal die bürgerliche Frauenbewegung über die Konsumgenossenschaftsbewegung sich noch in großer Unkenntnis befindet. Wenm der Verfasser selbst zugibt, daß sich die Tätigkeit der Konsumvereine währenid des Krieges in hellstem Licht gezeigt habe, so sollte er doch selbst dazu beitragen die bürgerkichen Hausfrauen dea Konsumgenossenschaften geneigter $2 u$ machen, anstatt zur Gründung neuer Organisationen anzuregen.

## WISSENSCHAFT

Biologle / Adoli Koelsch

> | Geachlachter- Die ideale Fonderung, daf |
| :--- | :--- |
| verhaltinis |
| auf 100 Männchen ebenso |
| viele Weibchen kommem. | scheint in der Natur ningends erfullt zu sein, zumeist aus Gründen, die wir nock in keiner Hinsioht durchschauen, Nur so viel scheint ausgemacht, daß weder der Männchen- noch der Weibchenüberschuß, wo res als refolmäßiges und bezeichnendes Merkmal bestimmter Artem erscheint, sich auf Ursachen zuriickführen läBt, die innerhalb der Gesamtlebewelt die nämlichen wären. Für Sardine und Schwein wurde bei vielen Zählungen immer wieder annähernd der gleiche Männcheauberschuß festgestellt; es kommen auf 100 Weibchen etwa 115 Männchen. Ebenso hat man bei Dorsch und Sperber einen regelmäBigen Weibchenüberschuß ausgezählt; es sind in Durchschnitt 75 Männchen auf 100 Weib. chen vorhanden. Aber es wäre irrig anzunchmen, dieses konstante Geschiechterverhältnis werde durch die selben Faktoren bewirikt. Die Lebenskreise von Sardine und Schwein auf der einen, Dorsch und Sperber auf der andern Seite, ihre Konstitution, ihre Umwelt, die Bedingungen, unter denen sie gezeugt werden und sich selbst wieder zur Fortpflanzungsarcife entwickeln, sind zu unvergleichbar, als daß sich ein gemein-,

sames, die Geschlechterzahl bestimmendes Gesetz ableiten oder nur ausdenken ließe. Dagegen ist die Vorstellung nicht abzuweisen, daß innerhalb einer gröfern Gruppe von ähnlicher Organisation und ähnlicher Lebensweise wohl auch die gleichen Einflüsse darüber entscheiden, ob eine bestimmte Art ihr Fortpflanzungsgeschäft regelmäßig mit einem Männchen- oder Weibchenüberschuß abschließt.
Eine solche Gruppe ist die der Vögel. Und für sie scheint nun tatsächlich von dem bekannten deutschen Vogelforscher Otto Freiherrn von Lucanus etwas wie ein Prinzip entdeckt worden zu sein, das uas numerische Verhältnis der Geschlechter in seinen sehr extremen AusmaBen regelt. In der Natur hat man bisher recht verschiedene, für die einzelnen Arten aber ziemlich feststehende Zahlenwerte gefunden. Zum Beispiel hat man bemerkt, daB bei der Waldohreule auf 100 Weibehen durchschnittlich 115 Männchen vorhanden sind. Beim Mäusebussard wurden 125, beim Eichelhäher 157 Mãnnchen auf 100 Weibchen gezählt. Bei Habicht, Sperber, Milon und Wanderfalke dagegen schlägt das Verhaltnis in sein Gegenteil um, indem regelmäßig mehr Weibchen als Männchen eingebracht werden, während von Lerche und Turmfalke der Idealzustand von zahlenmäßiger Geschlechtergleichheit annähernd vollkommen verwirklicht ist. Freiherr von Lucanus hat nun, wie er im Journal für Ornithologie mitteilt, bei Untersuchung einer größern Anzahl von vollzähligen Bruten einheimischer Kleinvögel und Speohte die Beobachtung gemacht, daß in Nestern enster Brut das Geschlechterverhältnis ein ganz anderes ist als in solchen zweiter Brut, und zwar bei den gleichen Tieren. Nachkommenschaften enster Brut wiesen eine Mehrzahl von Weibchen auf oder bestainden überhaupt nur aus Weibchen, Nachkommenschaften zweiter Brut hatten die Männchen in Uberzahl. Was mag schuld daran sein, daB sich von der ersten zur zweiten Brut das Geschlechterverhältnis so sehr zugunsten der Männchen verschiebt?
Lucanus macht darauf aufmerksam, da $\Omega$ nach den neuesten Befunden der Biologen anscheinend bei allen Tieren zweierlei. Arten von Eizellen und Samenfädenhervargebracht werden, von denen die eine im Zellkern eine sogenannte Chrobegitza. Aus dem reicher aursgestatteten Keimzelientypus gehon weibliche, aus dem ärmer ausgestałteten männliche

Tiere hervor. Zur Erzeugung weiblicher Nachkommenschaft, meint Lucanus; gehöre also offenbar mehr Kraft und Stofe als zum Aufbeu des mänalichen Typus, man könne daher woh annehmen, das die Körperbeschaffenheit der Elter nicht ohne Einfluß auf das Geschlecht der Nachkommenschaft sei, und zwar ia dem Sinn, daB von den physisch kräftigsten Tieren auch die größere Weibchenzahl hervorgebracht werde. Nun ist das gleich bekanntlich auch schon von anderer Seite behauptet worden. Aber kann man denn wirklich mit gutem Gewissen sagen, daB im Frühling, went zur Anlage der ersten Bruten geschritten wird, die Vogelkörper sich auf dens Höhepunkt physischer Kraftentfaltung befinden? Doch wohl kaum. Die Vögel haben entweder die lange nordische Winterszeit hinter sich, die für sie allo eine Zeit der Entbehrung bedeutet, oder sie kehren auf langen Wanderungen aus wänmeren Gebieten zurück. Sie sind, wie jeder Jäger bestätigen kann, daher auch im Frühjahr im Fleisch ziemlich leicht, viel leichter als etwa im Herbst; man braucht nur einmal Tauben, Enten oder Schnepfen geschossen zu haber, um das zu wissen. Von einem Habepunkt der allgemeinen physischen Kräfte im Frühjahr zu sprechen ist also keineswegs angebracht. Dagegen wird man mit Vergnügen zugeben, daB die erotischo Kraft und das subjektive Lebensgefühl nie stärker sind als im Lenz, wenn di Tiere zur Paarung und ersten Begattung schreiten. Diese erotische Kraft mag später herabgesetzt sein, und diese Herabsetzung mag mit den Anstrengungen, denen der Vogelkörper durch das Brutgeschäft und die Aufzucht der Jungea ausgesetzt ist, zusammenwirken, daB bei der zweiten Brut die weibliche Tendenz der Keimzellen gegenüber der mänalichen in Nachteil gerät. Jedenfalls müBten, wenn die erotische Kraft, mit der die Eliern zur Zeugung schreiten, nur den geringsten Einfluß auf die Ge. schlechtsbestimmung besitzen kann, VoGelarten, die nur einmal im Jahr brïten, eine crhebliche Weibchenüberzahl gegenüber den 2. oder gar 3mal brütenden Arten aufweisen. Merkwürdigerweise stimml das für viele Arten, über deres Geschlechterverhältais in der freien Natur wis unterrichtet sind. Habicht, Sperber, Milan und Wanderialke, die Einmalbruiter, haben uberzählige Weibchen. Turmialke, Mäusebussard und Lerche, die Tiere mit überschüssigen Mannchen oder Geschlechtergleichzahl, ziehen gewöhnlich 2 Eruten groß, während der

Eichelhäher nebst anderen Zweimalbrütern seinen beträchtlichen Männohenüherschu ${ }^{1}$ vielleicht dem Umstand verdankt, daß die ersten Gelege vielfach der Vernichtung durch Raxber oder Wetterungunst verfallen. Danach würde also doch in der Theorie des genannten Vogelforsohers oine Hypothese vorlieten, mit der sich anscheinend arbeiten laßt, wenn man an passender Stelle die nötigen Korrekturen anbringt.

> Erdgeruch

Aus frischgepflügtem Ackerland und frischumgegrabenem Gartenboden schlägt uns, besonders nach ergiebiger Benetzung des vorher besonnten Bodens, ein warmer, lieblicher, schwerer, ein wenig säuerlicher und aufreizender Duft entgegen, den jeder Landbewohner unter dem Namen Erdgeruch kennt. In âlteren Werken der Agrikulturchemie konnte man lesen, is rühre von langsam verwesenden Bodensubstanzen her, von gewissen schwer definierbaren Verbindunsen, die beim Fäulnisprozeß in Berührung mit der mineralischen Ackererde entstehen. Durch Lockerung des Bodens würden sie heraufgeschafft und begännen zu riechen, sobald sie sich im Dunstkreis der feuchtigkeitsgesäitigten Luft verlüchtigen können. Nach neueren Untersuchungen von Rullmann, Jensen und Münter, die in den Naturwissenschaften angezcigt werden, stimmt das aber nicht. Weder der Boden, noch die in ihm zerfallenden Substanzen organischer Herkunft produzieren den Erdgenuch, sondern seine Erzeuger sind gewisse Bodenpilze aus der Gruppe der Fadenbakterien, und es sind besonders zwei Arten, Streptothrix odorifera und alba, durch deren Tätigkeit er entsteht. Der sichere Nachweis wurde dadurch erbracht, $\mathrm{da}_{\mathrm{a}} \mathrm{B}$ gelang die betreffenden Kleinorganismen aus dem Erdboden zu isolieren und im Laboratorium auf den verschiedenartigsten unmineralischen Nährböden zu züchten. Sie bauten alle diese Stoffe (Erbsenbrei, Fleischbrühe, Milch usw.) umter Entwickelung des typischen' Endgeruchs ab. Der Riechstoff konnte in flüssigen Formgewonnemwerden.

## Tetenliste

Im Feld verstarb der auberordentliche Profescor für Geolonje und Palaontologie an der Universitalt Freiburg Karl $\mathrm{De}_{\mathrm{e}}$ ninger. Er ist 40 Jahre alt geworden. Der ehemalige Profenzor für Geographie Johann Justus Rein ist 83jahrig in Bonn geatorben, wo er uber in Mensalhenalter an det Univeratitat dewtrkt
hat. Aus Mittelschullehrerkreisen hervorgegangen, Hesse von Gebuirt, veröffentlichte er nach einer im Auftras der preußischen Regierung $z$ wischen 1873 und 1875 unternommenen Studienneise ein sehr bedeutendes Werk über Japans Handel, Industrie und Kunstgewerbe. Später brachte er Arbeiten zur allgemeinen Erdkunde heraus. Für Scobels Geographisches Handbuch bearbeiteteer Asien. In Stuttgart starb Mitte Januar der Professor Kurt Lampest, Vorstand der staatlichen Naturaliensammlung, im A1ter von 59 Jahren. Sein volkstümliches Buch über die Lebewelt des Süßwassers ist in viele Hände gelangt.
Im Alter von 52 Jahren starb in Wien der Direktor der Tierphysiologischem Versuchsstation der Universität Budapest Professor FranzTangl. Seiz Hauptarbeitssebiet war das Studium der Leistungsweise der inneren Drísen. Der Ordinarius der Anatomie in Leipzig Karl Rabl, der April dieses Jahres von seinem Lehramt zurücktreten wollte. ist nach längerm Leiden in seinem 64. Lebensjahr gestorben. Sein Forschunissgebiet war voraehmlich die Entwickelungogeschichte der Bedingungen und Er scheinumgsformen der Tiere. Auch taber die Entwickelung einzelner Organe stellte er vergleichende Untersuchungen an.

## Kurze Chronil Aus dem Nachlaß des vor 2 Jahren verstorbenen Pres-

 lauer Anthropologen $\mathrm{Her}_{-}$ mannK1aatsch (siehe diese Rumdschau, 1916 I. Seite 235 £.) werden demnächst ein großes Reisewerk über Australien und eine Arbeit über die Schädelknochen des fossilen Menschen vom Hohlen $\mathrm{Fel}_{s}$ herausgebracht wenden, $\Delta \mathrm{D}_{\mathrm{a}}$ : Fische, ohne selbst Schaden zu neimen. zur Herberge von Typhus-, Cholera- umd Pestbazillen werden können, ist seit dee. Untersuchungen Fürths bekannt. Fis ch. genuß kann unter diesen Umstanckn auch zur Ubertragung jener Krankheiten: aui den Menscien führea, jedoch nux, wie von Kister und Goethgens nomerdings in den Blattern fuir Volksgesundheitspflege mitgeteilt wird, wenn dieTiere einem ungenügenden Koch- oder BackprozeB unterworfen werden Aus genügend gekochten oder gebratemed Fischen waren in keinem Fall lebende Keime mehr zu erhalten. $\sigma$ lis der. Minchener Medizinischen Wochensclvif berichtete der Brestauer Chirurg H. Kattarer uiber geluadene Verplianuunys. versuche von Afionknochen im Menachenleiber und ihre charmi de Einheiluné in den Körper:Literafur
Von Richard Demoll, der kürzlich ein sehr aufschluBreiches Buch über die Sinnesorgane der Arthropoden veroffentlicht hat /Braunschweig, Vieweg/, wunde im Biologischen Zentrallblatt die Fhage zu beantworten versucht, warum denn viele Insekten zwar regelmäßig irs Licht, nicht aber in die Sonne fliegex. Auf Grund seiner Versuche kommt Tlemoll zu der Uberzeugung, daß Vorbedingung für einen normalen Flug, bei dem das Tier sich bewegen kann wohin es will, die Fähigkeit ist die Umgebung, ir der es sich befindet, überhaupt zu erkemnen. Das ist nicht mehr der Fall, wemn ein Schmetterling ader eines jener zahlireichen anderen Insekten, die man nachts bis zur Erschöpfung um Lampen herarntanzen oder sich auch regelrecht ins Feuer stürzen sieht, durch Zufall dem licht so nahe gekommen sind, daß sie geblendet werden. Ihr Sehsinnesorgan ist dann derart geschädigt, daß sie jedes Unterscheidungsvermögen für ihre Umgebang verlieren, sie und alles in ihr liegt für sie völlig im Dunkel, und sie wenden sich instiniktgemä $B$ dem einzigen Ort zu, wo es noch hell für sie ist, eben dem Licht, von dem sie nicht mehr lostomamen können. In Ubereinstiminung danit zeigen Schmetterlinge der selben firt, die in einem Dunkelzimmer mit Larape losidelăssen werden, ein sehr verschiedenes Verhalten. Sie zerstreuen sich im Zimmer und sitzen irgendwo ob. Diejenigen Tiere aber, die man vorher ans Licht gebracht and gezwungen hat eine Weile thinein zu sehen, stürzen sofort auf die Lampe zu, und es gelingt ithen nicht mehr sich von ihr zu entfernen. Damit ist auch erklät, warum sie aicht in die Somne fliegen. Ihre Umgetamy Liegt ja im günstigsten Licht, im stärksten Licht, das sie uberhaupt haben kana und die Sonne hat für sie infol. gedessen so wenik Anziehungskraft wie eine'sehr helle elektrische Lampe, die in eirrem tachellen Zimmer breant.

## 

 seriater Rochi Vereimidyung, die Deutoche Gesellischaft fir soriales Recht, ins Leben getreten. Ihr Prodraman ist in dem Grandungsaufruf zidederge fegt, der mit folgenden Wortes besinat: WDie Rechtawesen ith won den grofen Yiefitititen Strömunfen der letzten Jrolico zohefe im wecentichen unberalist ge-
 Sehwerpunkt iberall von dea begriff.
lichen Zusammenhängen in das Geschehen seiber verschob, den Triebkrafften der Rechtsentwickelung bis in die jüngste Zeit verständnislos gegenüber. Erst das grofe Erleben der Gegenwart hat auch hier die Macht der Tatsachen zum Bewußtsein gebrachi. Damit ist die Rechtsreform aus einem Gegenstande juristischer Kleinarbeit zu der sozialen Auffabe ausgewachsen: die immanenten Gesetze des Rechtslebens selber in dea Staatsgesetzen und ihrer Anwendung zum Ausdmuck zu bringen."
Hier stocke ich schon. Ist es wirklich die Hinneigung zur begrifflich-konstruktiven Methode gewesen, die unsere Ge setzgebung daran gehinderit hat die im Volk lebenden sozialen Gedanken zu verwirklichen? Ganz gewiß nicht. Die Gesetzgebung stand diesen Gedanken nicht verständnislos, sondern bewubt feindlich gegenüber, sie wollte diese Forderungen nicht verwirklichen, weil sie den vermeintlichen Interessen der besitzenden Klassen nachteiligs sind. Nehmen wir ein Beispiel. Auf dem die Lebenshaltung des größten Teils des deutschen Volkes regelnden Gebiet des Arbeitsvertrags steht unsere Gesetzgebung noch immer auf dem Standpunkt des individuellen Arbeitsveitrags. Für sie gibt es auch heute mur noch den alten patriarchalischen Meizter, der mit seinen Gesellen dea auf individuelle Verhăltnisse zugeschnittenen Arbeitsvertrag schließt. Dieser regelt sich aus. schlieBlich nach den Grumdsätzen des Privatrechts. Ob A. mit Börsenpapierea spekuliert oder sich ein Haus kault oder einen Arpeiter in Dienst nimmt, verschlägt nichts. Die geheiligten Normen des Privatnechts firdea Anwendung. Daß es im gewerblichen Gro\&betrieb in Wahrheint keinen individuellen Arbeitsvertrag gibt, daß die gesellschaftlichen Verhähnisse es sind, die seinen Inhalt unabhangis, vor dem Willen der einzelsen bestimmen, weib unsene Gesetzgebung nicht. Diese Unkenntris aber ist nur scheinbar. Unsere Gesetzkebung war nicht so naiv, wie dies die Gesel!schaft für somiales Recht ammimmt, daB sie den Wald des wirklichen Lebess vor lauter Dogmen aich sah. Sie fürchtete vielmehr die nateriellen Grundlagen der heutizen Gesellschaftsondauag zu zer. stören, wenn sie dea Gedanken des kollektiven Arbeitsvertrags anerkanate und daraus die Kansequenzen zos. Hieraus resultierte die Abneigung gegen den Ta nifvertrag der Yersuch durch Geiftegnisgtralen den gewerkschaftlich ongami-
sierten Arbeitern Ehr- uad SolidaritätsKefich auszutreiben, die scharfe Scheidung zwischen privat- und öffentlichrechtlichen Normen usw. Unsere Gesetzgebung ist sich durchaus klar darüber gewesen, daß die Lehre des historischen Materialismus vom juristischen Úberbau, der sich über den Praduktionsverhăltnissen erhebt, nur eine Seite des Prablems esklänt, daß auf der andera Seite Bestehen und Gestaltung eines Gesetzes oft selbst wieder die Ursachen ösonomischer Enscheinungen sind, und daB das stabile, Änderungen nur schwer zugängliche staatliche Recht vielfach den Hemmschuh für das längst darüber hinausgewachsene soziale Recht billdet. Weil man nun die Verwirklichung dieses sozialen Rechts wie das Feuer scheute, bediente man sich des staatlichen Rechts ganz konsequent und bewuBt, um das äkonomische Leben nach bestimmter Richtung hin zu beeinmussen.
Daher ist es auch weiter grundfalsch, wenn die Deatsche Gesellschaft für soziales Recht von der Verwirklichung ihrer Grundsätze »die energische Betäticung des Volkes an der Gesetzgebung" erhofft. Die Verhandlumgen der zurzeit tagenden Wablrechtskommission des Preußischen Abgeordnetenhauses beweisen wohl zur Geniige, daB es rein politische Gesichtspunkte und Machtfragen sind, die darüber entscheiden, ob das Volk an der Gesetzgebung mitarbeiten darf oder nicht. Der Jurist als solcher ccheidet hier vollkommen aus. Und rein politische Machtfragen sind es, die darüber entscheiden werden, ob die Tatsachen und Erfahmungen des Weltkriegs eine Umgestaltumg der Gesetzgebung erzwingen werden. Die juristische Neuorientierung vermag darauf auch nícht den geringsten Einfluß zu üben.
Weiter wender sich der Aufruf an den Richter. Hier heiBt es: "Dem Richter werden in dem lebendigen Rechte und selnen - Entwickeluagstendenzen neue Erkenntnisquellen enschjossen sein, die ihn auf die unmiţelbare Gemeinschaftsarbeit mit dem Volke in den Richterkollegien hinweisen. Solche Aufgaben bedingen eine aus dem praktischen Rechtrfében aifgebraute Vorbildung der Juristen. Endlich wind sich ausch das Prozeßìerfahren vereinfachen, wenn der Blick iberall auf das Praktische sich rschtet "und wean damit die Unwintaclíbtlichkét "uller "edidich formalen Artut zum Bewiuttićn konimics


Gesellschaft, der Bielefelder Richter Alfred Bozi, jüngst eingeherd in den Sozialistischen Monatsheften behandelt (Justizreform von innen heraus, 1917 III, Seite 1228 ff.). Er wuinscht, dab der Richter neben dem Gesetz aus dem le. benden Recht als einer Rechtsquelle unmittelbar schöpfe oder, wie es die schweizerische Jurisprudenz fordert, daB das Gesetz nicht aus der Zeit seines Erlasses sondern seiner Anwendung auszulegen sei. Diesen Gedanken muß ich aber bekämpien.' Ohne weiteres wird man der Gesellschaft für soziales Recht darin beistimmen, daB das juristische Studium aus einem formal juristischen in ein sozialwissenschaftliches umzabilden sei. Wenn diese Methode die Persönlichkeiten unserer Richter vollkommen verändert hat, so werden wir dem Postulat der Gesellschaft gern zustimmen. Solange dies aber nicht der Fall ist, brauchen wir lediglich den gesetzestreuen Richter und können nicht dulden, daß die Freiheit des Bürgers unter dem schillernden Schlagwort der Erweiterung des richterlichen Ermessens begraben werde. Auf absehbare Zeit hinaus wird das bindende Gesetz der Widlkür, in welcher Form sie auch immer auftritt, vorzuziehen sein. Und auch die strengen Formen des Gesetzes haberr ihren sehr guten Sinn. Denn in den meisten Fällen wind ein Fehler im Verfahren auch materiell ein ungerechtes Urieil im Gefolge haben. Werfen wir nur einen kurzen Blick auf das Grund'recht der arbeitenden Bevolkerung: das Koalitionsrecht. Der von Bozi gepricsene Grundsatz der schwsizerischen Jurisprudenz, daß daš Gesetz nicht aus der Zeit seines Erlasses sondern seiner Anwendung auszulegen sei, war es, der das Koalitionsrecht der Árbeiter illusorisch gemacht hat. Man folgerte, daß der Gesetzgeber, als er den Nötiafungs: paragraphen schuf, nur an den Zwang von Person zu Person gedacht habe; während der eigentliche wirtschaftliche Zwang heute von dem in Verbinden und Organisationen sich verkorpernden Gesamtwillen der Berufagenossen asageuibi' werde. Dieser Entwickelung misse das Gesetz, wenn es richtig ausgefegt werde; folgen. Daher die mab- und ziellose Ausdehnung des Erpreasungs-, des Groben Uniugs-Paragraphen, des S. 825. des Bürgérlichen Gesetzbuchs aut den, Boykott, des $f$ i53 der Gewerbeordnupe. der aich sejocm Wortlaut prach nur adf. eizep kontreten Streife bezicht, puf, dit.

so sagen unsere Genichte, der § 153 nur von Verabredungen, nicht von Vereinigungen, aber offenbar habe der Geseizgeber dieses Wort hinzuzufügen nur vergessen, und die Zeit der Anwendung des Gesetzes mache es notwendig dieses Vergessene machzuholen. Damit ist in Wahrheit ein neues Strafgesetz geschaffen und der Eckstein der büngerlichen Freiheit, der auch durch die Verfassungeurkunden gewährleistete Grundsatz „Keine Strafe ohne Gesetz" außer Kraft gesetzt. Diese Spuren sohrecken umd, so sehr wir mit der Deutschen Gesellschaft für soziales Recht in der Forderung einer bessern sozialen Vorbildung der Richter einverstanden sind, die daraus von der Gesellschaft gezogenen Konsequenzen wollen wir vertagen, bis dereinst mach vielen Jahrzehnten diese nützliche Erziehungsanbeit vollendet ist. Völlig zugestimmt wenden muß dem, was die Gesellschaft an unserer Rechtswissenschaft tadelt. Sie soll sich aus einer Wissenschaft der Rechisregeln $2 u$ einer Sozialwissenschaft ausbilden, die $2 n$ dem Maßstab des Rechtslebens die Gesetze auf ihre Abänderungsbedürftigkeit hin nachprüft und dem Gesetzgeber aufkeimende Rechtsgedanken in juristischer Formulierung darbietet. In der Tat liegt bei uns die Rechtswissenschaft erschreckend darnieder. Sie sieht ihre einzige Aufgabe in der Erfassung und Durchdrimgung desjenigen Rechtsstoffs, der seinen Niederschlag bereits in dem Druckbogen des Reichsgesetzblatts gefunden hat und sie versagt, wo es gilt die nechtlichen Formen für die vorwärts strebenden sozialen Gedanken des modernen Lebens zu entwickeln. Selbstverständlich ist diese Erscheinung kein Zufall. Sie hängi mit unserm ganzen politischen Sein zusammen. Die Obrigkeitsregierung bestimmt nach ihrem wéisen Ermessen die Struktur des Gemeindebens. Diesen hernschenden Willen zu erforschen und ihm sodann zu gehorchen genügt für den zukünitigen korrekten Beamten. Deshalb geht, wie Sinzheimer in seiner neuesten Schrift über den Tarifvertrag (Ein ArbeitstarifSesetz / Leipzig, Duncker \& Humblot/, 1916, Seite 4 und 5) treffend sast, "die Welt. des Juristen in dem Bilde auf, welches das bestehende Recht entwisft. Dieser Anschaurng ist das spaziale Leben kein Problem mit eigenen' Wegen rur LJesung.' Soweit es einmal Problem war. hat, es in der bestebenden Ordnuag soinc Cosituig gefunden, die za erkennea die énize Aulgabe ibt Udid das Be-
dauerliche ist, daB der juristische Professor sich dieser seiner Beschränktheit nicht einmal bewubt ist. Seine Bormertheit erscheint ihm als Tugend, und er glaubt eine echt wissenschaftliche Tat vollführt zu haben, wemn er die Rechtspolitik aus dem Tempel der Wissenschaft hinausjagt. Es ist natürlich, daß das soziale Leben über diese hochmütige Impotenz lächelnd hinweggeschritten ist. Verzichtet die Rechtswissenschaft darauf sich an der rechtlichen Gestaltung neuer Lebensformen zu beteiligen, so störte man sie in dieser selbstgewählten Entsagung nicht. Die sozialen Kräfte bahnten sich selbst ihren Weg.
Das Programm der neuen Gesellschaft nennt zum Schiuß eine Reihe von Einzelforderungen, so die Einführung von Schlichtungsämtern und Schiedogerichten, um Prozesse $3 u$ vermeiden und $a b$ zukürzen, ein Gedanke, vor dessen Uberspannung juingst Geheimrat Heilberg /Breslaw/ in der Berliser Juristischen Gesellschaft mit treffsichersten Argumenten gewarnt hat. Ferner wird Er. sctzung von Strafmabregeln in einem weitern Umfang durch Erziehungsmaßregeln verlangt, eine Maßnahme, die gut ist, immerhin einige beklagenswerte Symptome beseitigen kann. seit Jahrzehnten von der Internationalen kriminalistischen Vereinigung unter Sammlung und Sichtung des ganzen in Frage kommenden Materials vertreten wurde und daher wissenschaftlich wohl als erledigt angesehen werden kann.

Stralirechts- Eins der hervorragendsten
reform reform Mitglieder der Strafrechtshommission, der Ministerialrat K. Meyer / München/, schreibl in der Deutschen Juristenzeitung vom 1. Januar 1918, dab der Stralgesetzent. wurf nach dem Krieg überprift werden müsse: »Die Erfahrungen des Krieges sind in Betracht zu zieben, die politischen Tatbestände darauf zu prüfen, ab sie in Voraussetzung und Gestaltung den veränderten politischen Verhaltnissen noch entsprechen.к Jedach werde sofart nach dem Friedensschluß erworgen werden müssen, was von den Vorschlagen der Strafrechtskammission, die viel edles Metall enthielten, in das neue Straigesetzbuch zu übernehmen sei. Der Verfasser schließt mit dea Worten: vIch möchte sicht, daB unsere Arbeit verlorene Liebesmuble gewesen ist, dal dar Entwurf veralteten und schätžbares Materjal z̀ur felegerilichen qegetz̈teberischeh Aùsbeufe wierden würde. Er ist
von allen Strafgesetzentwürfen der modernste; er muß nur den Kriegsereignissen und den Verhältnissen der Zwischenzeit, insbesondere der Kriegsgesetzgebung möglichst angeglichen werden. Es wind damn verhuitet, daß der Reformentwurf gewissermaßen in der Vorbereitung veraltet und unser Volk noch viele Jahre auf ein neues, den neuzeitlichen Errungenschaften entspr.echendes Strafgesetzbuch warten muß."
Diesen Worten ist auf das schärfste zu widersprechen. Der Strafgesetzentwurf ist ein so durch und durch reaktionäres, kleinlich-bureaukratisches, volksfeindliches, sozialpolitisch verständnisloses Werk, daß dieses trübste Bild eines gesetzgeberischen Dilettantismus für immer aus der Erinnerung des deutschen Volkes verschwinden sollte. Für das deutsche Volk ist es sehr viel ersprießlicher noch lange auf ein neues Strafgesetzbuch zu warten, als diesen Entwurf der Neuschöpfung zugrunde zu legen.

Mietsrecht
Das Kammergericht hat den praktisch sehr wichtigen Rechtssatz aufgestellt, daß eine Kriegerfran, auch wenn sie allein einen Mietsventrag geschlossen hat, zur Räumung der Wohnung nicht gezwungen werden kann, solange nieht auch der Ehemann zur Räumung verurteilt ist. Aus den. Gründen dieser schwerwiegenden Entscheidung ist folgerdes hervorzuheben: nDer Ehemann als Haushaltungsvorstand ist Inhaber dar von ihm gemieteten Wohnung. In seiner Abwesenheit ist die Ehefrau als seine Besitzdienverin im Sinne des \& 855 des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzusehen. Deshalb bedeutet die Vollstreckung eines gegen die Ehefrau erwirkten Urtzils auf Räumung der Wohnung gleichzeitig, auch eine Vollstreokugg gegen den Ehemann, der damit aus dem Besitze der Wohnung gesetzt wird. Eine solche Vollstreckung gegen den Ehemann ist aber nur zulässig, wenn gegen ihn ein Schuldtitel vorliegt, in dem er zur Räumung verurteint wind. Ein solcher Schuldtitel wird vorliegend auch micht deshalb entbehrlich, weil die Schuldnerin die Mietswohnumg, die sie und ihr Ehemann, der Bachwerdefuhrer innegehabt hatten, als dieser zu den Fahnen einberufeip wurde, inzwischen verdagsen und die streitige Wohnung bezosen hat, nachdem de den dicse betreffenden Mietovertras mit der Glapuiderin in Abwerenheit des Ehemarim alfia und in 'eignem, Námen
abgeschlossen hatte. Im Zweifel ist anzunehmen - und' etwas anderes ist von der Gläubigerin nicht dargelegt $\rangle$, daß die Schuldnerin bezüglich dieser neuen Wohnung das selbe tatsäohliche Verhältnis herstellen wollte, wie es bei der frühern bestanden hatte, daß sie auch bei dieser Wohnung den Beschwerdeführer, der Besitzer der frühern Wohnung gewesen ist und ein Recht zum Besitze auch hinsichtlich der neuen Wohnung nach $\$ 1373$ des Bürgerlichen Gesetzbuchs hat, zum Besitzer machen wollte, daß sie den Besitz der neuen Wohnung aur engriffen hat, um ihn für ihren Ehemann auszuüben, und daß deshalb der Beschwerdeführer durch sie als Besitzdienerin den Besitz gemäß $\$ 855$ des Bürgerlichen Gesetzbuchs erworben hat, Ubrigens ist der Beschwerdeführer, wie sich aus seiner Erinnerung ergibt, im März 1917, als der Gerichtswollzieher das Urteil gegen die Schuldnerin vollstrecken wollte, persönlich in dieser gewesen; er bat also auch selbst Besitz von ihr ergniffen. Deshalb würde ihm sein Besitz an dieser Wohnung entzogen werden, wenn das Räumungsurteil gegen die Schuldnemin vollstreckbar wünde. Dies ist nicht angängig, da ein den Beschwerdeführer zur Räumung verurteilender Schuldtitel unstreitig nicht vorliegt. Die von der Gläubigerin beabsichtigte Zwangsvollstreckung ist daher nicht zulässig, und mit Unrecht ist der Gerichtsvollzieher zur Vornahme derselben von dem.Landgericht angewiesen worden."

## Tatenlisie

Am 8. November ist in Genf Louis Rehfous, der hervorragendste Vertreter des Handelsrechts an der Genfer Universitat , im Alter von 60 Jahren gestorben. Wie viele welsch-schweizerische Gelehrte hatte Rehfous auch in Deutschland, und zwar in Heidelberg, studiert.
In Kopenhagen starb im Dezember, 83 Jahre alt, der Professor der Rechitswissenschaft Karl Goos. Schon mit 26 Jahren war er Universitätslehrer geworden; sein 5bändiges Werk uber Strafrecht machte ihn in den Fachkreisen der ganzen Welt bekannt. In den achtziger Jahren bateiligte sich Goos am politischen Leben; in zwei Ministerien id er Justizminister gewesen.
Der Senior der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultat $H$ u 80 von Burckhard ist im Januar in Wirzburs im Alter von 79 Jahren icotorbeṇ. Auber viner Monorraphic iber Aadreas

Gail verfaBte er eime Reihe fachwissenschaftlicher Schriften, unter denen seine Untersuchungen über die Cautio damni infiectif, die Fragmenta Vaticana und verschiedene Abhandlungen über die Be deutung der Schenkung im römisohen und̃ deutschen Recht zu erwätnen sind.
Kurze Chronk Das türkische Eherecht soll jetzt von Grund auf geändert werden. Bisher eim Stück der Religion, wird es in die Rechtssphäre gerückt. Durch die Ministerialverfügung vom 31. Oktober 1917 ist die Eheschließung aus der Hand des Geistlichen in die des weltlicken Richters übergegangen. Die kirchliche Trauung darf erst erfolgen, nachdem die Zivilehe vor dem welthichen Richter geschlossen ist. Die Vielehe bleibt erlaubt. Der Mann kann bis zu 4 Frauen heiraten. Jedoch steht der Frau das Recht zu beim Eingehen der Ehe zu fordern, da3 sie keine Gefahrtin erhält. Während es bisher dem Mann freistand die Frau ohne Angabe von Gründen zu verstoBen, ist jetzt die Ehescheidung sehr erschwert. Uberhaupt wind der Frau eine weit gesichertere Rechtsstellung aingeräumt, sie erhält fest umschriebene Rechte. $\Delta$ Das russische Justizministerium ist reorganisiert worden. Die Leitung der Abteillung für Staatsrecht isit dem in Deutschland durch seine Vernehmung als Sachverständiger im Königaberger HochverratsprozeB bokannten Professor Michael von Reußner übertragen worden. Wer die Seiten 316 ff . der van Kurt Eismer herausgegebenen Schrift Der Geheimbund des Zaren /Berlin, Vorwarts/ liest, wird mir zustimmen, daß eive glicklichere Wahl nicht getroffen werden konnte. $\diamond$ Das Reichagericht hat ausgesprochen, da $B$ die Treuepllicht, die die Eheleute sich gegenseitig geboten haben, und die Achtung, die sie einander schulden, verlansien, daß sie während des Bestenhens der Ehe im Umgang mit Personen andern Geschlechts und in ihrem Benehmen diesen gegenibber alles vermeiden, was geeignet ist in dem einen Gatten Zweitel an der ehelichen Treue des andera zu
 der Ehe als der Verkorperung des hochstex Sittengesetzes berechtigen zur Erhobung der Ebencheidungsklage. $\Delta$ Ober die To deserkiaruag Kriegsyerectollener ist die folsende, praltisch Wheraul:wichtige. Verocumung ergangen: W/er ilt Soldat der deutemea oder emer
verbündeten Armee am Krieg teilgenommen hat ind vermißt wurde, kann durch Aufgebotsverfahren für tot erklärt werden, wenn von seinem Leben ein Jahr lang keine Nachricht eingegangen ist. Das gleiche gilt für andere Personen, die sich bei der Armee aufgehalten haben oder in die Gewalt des Feindes geraten sind. Wean sich der Verschollene wie. der einfindet, so kann er die Aufheburg der Todeserklärung beantragen. $\Delta$ Die Wach- und Schließgeselischaften legen vielfach die in ihren Verträgen sich fin. dende Vorschrift, bei Streik und Mobilmachung sei die Gesellschaft berechtigt die Bewachung bis zur Einstellung von Ersaizwächtern zu unterbrechen, dahin aus, daß sie berechtigt seien eine Dienstunterbrechung eintreten zu lassen, wenn im Lauf des Krieges Wächter einberufen werden. Das Reichsgericht hat diese Auslegung für falsch erklärt. Die Klausel wolle die Gesellschaft nur vor dem Schaden schützen, den ihr der unvorhergesehene Eintritt der Mobilmachung bringen könne. Von einem Recht in vorhersehbaren, vielleicht oft sich wiederholenden Fällen eine Unterbrechung eintreten zu lassen könne mit Rücksicht auf das Interesse des andern Vertragsteils keine Rede sein.

## KUNST

Bideande Kumst / Lisbeth Stera

| Trabaer | Wilhelm Trübner war aus <br> Heidelbergs <br> feburrtigr <br> In |
| :--- | :--- |
| seiner Ausbildung schatzte |  | er besonders den Unterricht in Kaxlsruhe bei seinem Lehrer Canon. Im Jahr 1869 sah Trübner in München die berühmte Ausstellung auff der zum erstenmal die impressionistischen Franzosen, besonders Courbet und Manet und auch die ihnen sich anschlicßenden Deutschen, in geschlossenen Reihen das Feld beherrschten. Der Eindruck, den diese Ausstellung, vor allem Courbet, auf Trübner machte, warf alles Bisherige um. 〈Bei diesem Sachverhalt ist es nar als Kriegsvarirrung zu enklären, wie Trübner sich im Jahr 1916 über dia französische Kunst äußera konrte (etehe dieso Rundschau, 1916 I Seite 239 R.) 7 Dazu kam, daß er in sebr nahe Beztehung zu Leibl trat; diesuas alles bewirate. daB bei Tribber mit citremmal ejne ganz verwandto Naturamscheuums sich 50 atts* 16 te, als wems sio bereits innestich wie unter der Decise hatte vollofandis reifen kőnmea. Fast tramitelker hrauf

entstanden seine reifsten Bilder, Aus den Jahren 1870 und 1871, also als er etwa 20jährig war, die besten; zum Beispiel die Fray auf dern Sopha vor der blumigen Tapete, die bei uns in der Nationalgalerie hängt. Aber bereits um 1876 ist diese Periode geschlossen, und die produktive Kraft erlahmt. Nie wieder haben seine späteren Werke diese wunderbare heitere Naivetät erreicht. Eine Naivetăt, die mit absoluter Selbstverständlichkeit sich ihre Technik schuf, eine breite, weiche und dünne Art der Pinselführung, lichthafte Fanbe und eine gute sinoliche Anpassung in der Technik an das Stoffliche, die sich besonders in seiner Wiedergabe des Fleisches zeigt. Diese Frische der Sinne muß wahl also an seiner Jugend gehangen haben; sie verblabte ganz unverhältnismäßig schnell. Seiner Technik fehlt nachher gerade das Gefühl für die Qualitüt des Stofflichen, und sie wirkt in ihrer Frische in vielen Fälen direkt roh, wenn sie zum Beispiel junges Fleisch in seiner Struktur genau so behandelt wie die Schichtung des Blätterlaubs. Sehr schön sind aus seinen letzten Jahren noch die Pferdeköpfe und seine kühlen grüngrauen Landschaften; wenn auch aus ihnen schon nicht mehr dieses unendlich naive Siegesgefühl spricht, das Trübners Arbeiten aus seinen jungen Jahren wie überhaupt die Kunst jener Zeit charakterisiert. Außerdem stammt noch von Trübner eine Reihe großer mythologischer Bilder, meist Amazonenkämpie, in denen er sich an Feuerbach anlehnt. In keinem der Bilder ist aber ein wirklich inneres Verhältnis zum Gegenstand, und sie wirken nicht besser als die übliche Akademiekunst.

Kismt
Gustav Klimt haben wir in Berlin nur wenig gekannt. Nur in den ersten Sezessionsausstellungen waren vercinzelte Porträts von ihm. Von seiden großen Kompositionen, die haupisächlich seinen Ruhm begrindeten, ist meines Wissens keine herdekommen. Ich kenne sie nur aus Wiedergaben und kann damit natirlich nur einen Teil ihres Wertes abschitzen. Aber jedenfalls sind sie mir im Innersten fremd, wenngleich sie geradexu frappiexen durch die ganz immense Beherrechund der Form. Die K8rpeín ind mit der denkbar leichtesten Sicherneft hingeceichnet; und auch in Kanippoition und Oracment bewext ersich trif aholuter Frolheit. Aber auth


stellten, Sein Zusammenhang mit der Welt ist nur anz lose und wie durch einen Schleier gesehen. In Klimt, dem Geistreichsten und Fähigsten seiner Zeit, kommt eben auch ihre Armut zutage. Alle Beziehungen zu den Dingen sind auf die Sinne basiert, und diese sind wieder während des ganzen verflossenen Jahrzehnts so sehr aus dem innern und lebendigen Komplex des ganzen Men. schen herausgerissen, daB sie keinen Zusammenhang von Wesen zu Wesen geben konnten. Alle Klarheit in sich und Gesetzmäßigkeit hatten sie verloren und waren erstwelchen Augenbildern ausgeliefert. Klimt und viele mit ihro verlangten innerhalb dieses Sinnlichen auch nach allerhand Geistigem; aber die so verwahrlosten Sinne blieben hierin unzulänglich, müssen es auch bleibea, wenn sie nicht rings im Menschen verwurzelt und verankert sind und ihre Speisung nicht von innen heraus beziehen. Erst dadurch können die Eindrücke von außen ihren Rhythmus und ihre Kraft bekommen, daB der innere Rhythmus sie in sich aufnimmt und ihnen dann ihr Gepräge gibt. Wenn aber Klimt, wie auch bei uns Strathsnann zum Beispiel, ausschließlich alles auf außere Sinnesempfindungen basieren wollten, dann mußte das schließlich den unangenehmen Nachgeschmack von Leere und vor allem von Prätention ergeben. Die Dinge selbst sind unkräftig geworden, und Limien und Ornament sollen ie nachdem Mystik, Ergebenheit oder Verführung ausdrücken. Das Ornament ist dann auch dementsprechend unzusammenhängend geworden. Farbfleoke und Tupfe sind die Ausdrucksmittel; sie zielen eigentlich aber nur wieder auf die Sinnesemp\{änglichkeit dessen ab, der sie anschaut, und tragen keine Innere Nötigung in sich. Lieber als dieser seelische Impressionismus, der dazu eine Nuance ins Salonhafte hat, ist mir an Klimt die Art, wise er seine Frauen mall. Dann und wann mit prätentiöser Symbolisierung, aber meist mit sehr lebendigem erotischen Gefühl, ein feinnervi\&er Fïrsprecher der eleganten Frawen Wiens.
$\begin{array}{ll}\text { Walthrogn- Es ist dieges eine Samm- } \\ \text { bachered } & \begin{array}{l}\text { lund von. Biichern und Bit- } \\ \text { dern; dic sanitlich auf den }\end{array}\end{array}$ Krieg Bezưg haben, nicht nur aus Deutechland sondern auch den feind:lichen 'und'den neutralen Ländern; Wás in "Berlint: in der alten Mu'thoch:schule : davon ausemtelle war; kotate
 sefys" Did "Ausemellurog int teiturn nut voh
sehr wenigen gesehen wonden; die Wirkung war hier wohl die stärkste und zersetzendste, und keine Propaganda gefen den Krieg in Wort und Schrift konnte diesem gedrängiten Nebeneinander von Ausdrücken des Hasses gleichkommen wie hier. Weniger kam dieses in den Plakaten zum Ausdruck als in der Sammlung der Illustrationen und Witzblätter. Die französischen und belgischen Blätter herrschen vor. Die Blatter sind fast alle aus dem ersten Jahr und beziehen sich größtenteils auf den belsischen Einfall. Ein Zyklus illustriert die französischen offiziellen Be richte über die belgischen Greuel. Nie sah ich einen so fortreiBenden, brenuenden Haß, und ich muß sagen: Wenn das französische Volk all die wüsten Barbareien wirklich glaubte, dann mußte es eben Krieg führen, und alle Achtung, daß es das tut. Aber hinwiederum, wenn die französische Regierung einen solchen Haß groligezogen haben sollte, um politischer Interessen willen, und wenn das mur ein Mittel des Chauvinismus wäre, dann schiene mir das ein furchtbar schweres Verbrechen. Doch wird man in Wahrheit hier schwerlich an kalte Berechmung denken können. Wenn man sich deasen erinnert, was in den ersten Kriegsmonaten bei uns von Greueln der Russen in Ostpreußen, der Franktireure in Belgien, von Brunnenvergiftungen und anderen Dingen erzählt und geglaubt wurde, dann wird man sich vorstellen können, wie solche Erzählungen in vielfacher Vengrößerung auf ein so leicht erregbares Volk wie die Franzosen wirken komoten. Damit soll nirgends etwas entschuldipt werden. Das soll uns aber davon abhalten ungerechte Urieile $2 u$ fällen oder unberechtigte Verallgemeinerungen vorzunehmen. (Wir wollen auch nicht vergessen. daß das selbe Volk, von dem wir solche Haßbilder sehen, auch die Dokumente tiefster, leidender Menschlichkeit, wie Barbusses Feuerbuch oder die Lettres d'un soldat, der Welt gegeben hat.) Vor allem aber maissen wir' uns davor huten falsche Sehhisse für die Zukunft zu ziehen. Namentlich Schdüsse politischer Art. Aus den Blatitern spriaht michts von politischem. Kampf, sondenn immer nur der Kampl geqen ingendwelche Schändung des Menschentums, dic jeden mitreiBen mul, wenn auch der Gedanke firchterlich ist, daB dergleichen uberhaupt als wattr angenommen wenden konnte. Es sind da in ergter Reihe die Bidder von Ratuaker, ein Totentanz; auch eine itaIfenticha, Zeitachift Padine di Srague.
war in dem Sinn charakteristisch. Blätter, außerlich in dem Stil unserer Simplicissimusbilder in Schwarz und Rot. Der deutsche Kaiser meist watend in einem Meer von Blut, und der rote Hintergrund ausgefüllt dichtgedrängt von Toten oder anklagenden Handen, und er wie getrieben von bösen Geistern, meistens das Zeichen Goites vor sich tragend. Diese antreibende Kraft des Hasses prägt sich auch rein künstlerisch in der freien und schnellen Art der Zeichnumg aus. Daneben wirker die Plakate und Inustrationen der anderen Länder alle ein wenig stagnierend. Sehr gern hätte ich neben dem allen auch gute Zeichnungen von hier gesehen. Des Raumes wegen waren von deutschen Kriegspamphleten nur einige ziemlich nichtssagende zotige Ansichtskarten ausgestellt, die hier vom Oberkommando verboten waren und die künstlerisch durchaus minderwertig und roh sind. Gute Schulzsche Blätter hătte man sehen mögen, aus denen der allgemeine Jammer des Krieges spricht, mit jener schönen, schlichten Sebnsucht nach neu aufwachender Menschenliebe.

Archipenko Bisher hatte ich von Archipenkos Kunst stets den Eindruck der wildesten schematischen Konstruktion gehabt. Jelzt zum erstenmal hat sie für mich Leben bekommen, und zwar dadurch, daB ich halb zufalligerweise seine Sachen sehr aus der Ferne sah. Die Verzerrungen, die von nah einfach sinnlos wirken, bekamen da ein anderes Gesicht. Unser Verhältnis zu der Form wird offenbar durch die Entfernung der Art nach anders. Es ist, als wenn wir sie nicht mehr in ihrer ganzen körperlichen Wirklichkeit durch unser Körpergelühl auffassen, sondern als wenn thre individuelle Form durch cin Geistiges aufgesogen wird, das wir dazu tun, ads wenn sie in uns durch gewisse einfache Grundformea aufgenommen würde, die vielleicht etwas mit Geometrischem zu tun haben. In dieser Vereinfachung werden dann die Formen in cinem andern Sinn wieder lebendist. Die Wirkung, die mir dan von Archipento ausging, war durchaus stark, Körpariorm und Bewegung waren lebensvoll, mit Ausnahme allerdings von ein paar danz zusammengewürfelten Plastiken aus der letzten Zeit. Viel Abteil an dieser Wirkung hat sicherlich auch die sehr betonte Schattenwintuag, mit der offenbar ganz bewubt gerechaet ist. Dadurch daf die vieliachen Krüramumen der.Fifache tordgelassen sind, ist akch der

Schatten zusammengehalten und tief, auch scheint mir des offern die Art der Form der Schattenwinkung angepaßt. Ich dachte dabei an Rodin, der gerade an der gotischen Plastik riihmt, daß sie mit diesen lebeadigen Schattenwirkungen, die in der Plastik ein ebenso wichtiger Faktor sind wie etwa Form und Material, ganz bewuli gerechnet und gearbeitet hat. Allerdings setzt eine solche Rücksichtnahme auf die Beleuchtung wohl immer voraus, daß die Plastik nicht all freistehende Vollplastik gedacht sondern in Ansicht und Beleuchtung bestimmt ist. DaB die gebrochenen Flächen, mit denen Archipenko meist arbeitet, sich mir so lebendig und eindrioglich zeigten, mag psychologisch bedingt sein. Die Wirkung von Ebemen, die uns frontal gegenüberstehen, ist immer viel eindeutiger und intensiver als die von gebogenen Flächen, und bei der Auffassung eines würfligen Gebildes stellen sich ganz von selbst die Hauptebenen immer in die Erontalebene $z u$ mir. So ist wohl die starke Wirkung damit in Zusammenhang, daB die gebo--genen Flächen seiner Körper in verschiedene Frontalebenen zerlegt sind und eine Auffassung in verschiedenen etwas abweichenden Ansichten ermöglichen. Ubrigens ist die kantige Abgrenzung dabei nicht durchaus wesentlich. Eintige Arbeiten Archipenkos sind, obschon gleich in der Grundauffassung. doch in abgerundeten Kanten gegeben.

Totesiliste
Der Bildhauer Erast Herter ist am 21. Dezember in Berlin im Alter von 71 Jahren gestorben. Herter ist namentlich durch sein Heinedenkmal be"kanat greworden oder vielmehr. durch den Skandal, der um dieses Denkmal im dunkelsten Deutschland entstand. Das Denkmal war nämlich für Heines Geburtsort Diisseldorf bestimmt. Aber die Ohskuranten erhoben einen solchen Lärm, daß man die Aufstelliung nicht waste. Das Denkmal kam dann nach New York.
Am 21. Dezember starb auch Wi it elm Trubnerin Karlsruhe, an einer Herzlähmong. Er ist 51 Jahre alt geworden und war gerade im Begriff einem Ruf an die Beriner Akademie zu folgen. Der ordentliche Professor der Kunstreschichte an der Technischen Hochschule und Hönorarprofessor an der Uaiversitat ian Munchen Kas! Voll iot Ende Dezember im 51. Leberisjahr eestorben. Er warffilher Kuatos der Altén Pipakothek: Sein letztes Werk. isit eiñe 3 bün
dige Entwickelungsgeschichte der Materei. Auch ads Sammler graphischer Blätter ist Voll bekannt.
Der Älteste der Münchener Kunstgelehrten und Sammler Hyazinth Holland, ist am 7. Januar im 91. Leheasjahr gestorben. Aus persönlichen Exinnerungen, engänzt durch umfassende und gewissenhafte Forschung, hat Holland eine große Reihe von Lebensteschreibungen und Nekrologen Münchener Künstler verfaßt, die wertvolle Beiträge zur deutschen und Münchener Kunstgeschichte der beiden letzten Menschenalter liefern. Seine reiche Sammlung an literarischen Merkblättern, Zeitungs ausschnitten, Bildern usw. hat er der Hof- und Staatsbibliothek in München vermacht.
Am 6. Februar ist Gustav Klimt in Wien, 56 Jahre alt, gestorben. Er war der erste Präsident der im Jahr 1898 begrïndeten Wiener Sezession. Das Unterrichtsministerium ubertrusion. ihm setinerzeit die Ausmalung der Deckengemälde für den Festsaal der Universität. Als aber 1900 das erste dieser Gemälde, die Darstellung der Philosophie, ausgestellt wurde, wunde eime solché Agitation in der Offentlichkeit gegen ihn entfesselt, daß nach dem dritten Bild, der Jurisprudenz, der ministerielle Auftrag rückgängigg gemacht werden mußte. Wenige Tage nach Klimt starb auch ciner seiner treuesten Anhänger, Wil helm List, im Alter von 54 Jahren. Er war einer der 16 Sezessionisten, die sich 1905 zur Klimtorruppe vercinigten. Der Mader Hans O lde ist im. Februar in Weimar gestorben. Er war im Saifur 1855 im Holsteinischen geboren; verhältnismäBig spät, erst im Jahr 1912, kam er zu allgemeiner Beachtung. Spaiter wurde er auch an die Weimarer Hochschule berufen; doch blieb ihm Halstein stets die Heimat, auch tür seine Kunst. Seine Farben sind rein, klar und im Auftrags etwas pointillistisch.
Am 24. Februar ist Anna Pleho, 58 Jahre alt, gestorben. Uber ithre Arbeit und Pensönlichkeit hat hier Käthe Kollwitz (in diescm Band, Seite 272) cinige Worte gesagt. Die Veratorbene hat in den Jahren 1904 und 1905, 1908 und 1909 die Rundschau Bildende Kunst in den Sozialistisctien Monatshefter bearbeitet. Ein treues Ardenken wind ibr hier bewahrt wenden.

## Karze Chroplk Die Philosophische Falsuitht der Universitht Leipuid stellie folsende Preis-

aufgabe der Kumstatitung: oDie at-
chaische Kunst der Italiener, besonders der Etrusker, Architektur, Ornamentik und Bildmerei ist mit ihren Hauptquellen, der orientalischen und griechischen Kunst, durchzuvergleichen, die Einfluisse der verschiedenen griechischen Kunstgebiete nach Möglichkeit zu sondern und ihre zeitliche Folge festzustellen." $>$ Ein. Bund der Freunde deutscher Kunst hat sich in diesem Herbst in Leipzig zusammengetan. In seinem Aufrui heift es, er bezwecke in erster Linie eine »Würdigung deutscher Künstler, die allein schon vom nationalen Standpunkt aaus Ehrenpflicht sein mußu. $\Delta$ Der Kunstverein für Böhmen in Prag will jetat an seine Mitglieder im Hinblick aus eventuellen Kauf Bilder leihweise abgeben; eine Idee, die vielleicht auch in weiterm Ausbau unter Umständen selr fruchtbar sein könnte. $\langle$ Für dic Köriglichen Museen in Berlin ist aus Wiener Privatbesitz ein Bild Tizians, eine Rubende Venus, erworben worden. Das Werk ist im Kaiser Friedrich Museam der Offentlichkeit zugänglich gemacht worden. $>$ Im Berliner Kaiser Faiedrich Museum ist ein ganzes Lie bermannzimmer eingeriohtet worden, das einen Uberblick über die verschiedeaen Phasen der Entwickelung Liebermanns gibt. $\sigma$ In Amsterdam wurde ein neuentdecktes Jugendwerk Rembrandts ausgestellht. Es stellt den Apostel Paulus dar. o Zu Mitgliedern der Akademie des Künste sind dhe Maler Hans Thoma und Olaf Gulbransson, die Architekten Josef Schmitz und Hermann Jansen und' der Bildhauer August Kraus gewählt worden.

> Literatur

Der Delphinverlag in München hat unter seinen Kunstbüchern ein Bändchen über Alfred Rethel erscheinen lassen. Eine kurze, warm und gut feschriebene Einleitung des Herausgebers Kurt Ger:tenberg, dann Briefe Rethels. Seine Persönlichkeif ist sicher von auBerordentlicher künstlerischer Bedeutung. Wenn auch viele seiner Werke unter dem deutlichen Einfluß der damaligen Düsseldorfer Historienmalerei emtstanden sind, so ist doch innerhalib dieser Becinflurssung eine ernsthafte Gröfe, und Kraft unverkennbar. Wo er ganz selthst zum Wort hommt, ist sein Pathos sehr eigenartig und selbständig bis ins letzte hinein. Das trifft besonders auf seine Holzschnittblätter, den Totentanz von 48 und die 2 Blätter vom Tode.ilsifreund und als Feind zu. Seine Trankfretse darin ist so gtark und deut-
lich durch die Einfachheit der Empfindung und mit Rethels technischer Eigenart so restlos verknüpft, daß sie im eigentlichen Sinn volkstümlich sind, für das Volk und aus ihm heraus emplunden. Seine Briefe sind ganz und gar kindlich. Seine Kunst ist ihm sein einziger Lebensinhalt, den er auf naive Weise gegen aile Eingriffe schützt. Allerdings mit wenig Erfolg. Die Ausführung der Aachener Fresken mit den endlosen technischen Schwierigkeiten lähmi seine Schaffenskraft und lastet so sehr auf ihm, da日 er nach Italien flieht. Er heiratet, aber schon mit 35 Jairren verfäll er einer unheilbaren Geisteskrankheit und stirbt im 43. Jahr. Seine Kunst hat im Pathetischen entschieden Beziehungen $z u$ unserer gegenwartigen. $\bigcirc$ Zwei Arbeiten hat Béla Lázár in einem Heft zusammengefait (Studien zur Kunstgeschichte Wien, Schroll'). Die erste behandelt, im Anschlub an eine Reiterstatue in Prag von den Brüdern Koloszvari, die Geschichte der Legende des heiligen Georg. Legende und die bildliche Darstellung sind erst mit den Kreuzaügen aus dem Osten hierher gebracht, und sie hat lange byzantinisches Gepräge gehabt. Die zweite Arbeit weist nach, daß das Gemälde, das König Ladislaus mit seinen beiden Kindern darstell $t$, eine Neuerwerbung des Budapester Ernstmuseurns, von Bernhard Striegel herrührt. Das Heft ist mit sehr guten Bildern versehen.

## KULTUR

Kunstgewerbe / Panl Wertheim Qunlitat

Der Krieg in seinem weitern Verlauf wird zum orgiastischen Vernichter des Qualitätsgedankens. In den erstes Kriegsjahren schien es, als ob er für die breiten Massen ein Erzieher zu Qualitätsanspruichen werden körnte. Als Saldat crlebte man an jedem Ausriasturngsstück die hohe Bedeutung allerbesten Materials und varzüglichster Arbeit. Mit der Lange des Krieges kamen dans mit dern Mangel an Arbeitskrâtten die stetig wachsenden Rohstoffkalamitäten. Tausende von Hirnen strengten sich an für jegliche Art Stoffe Ersatzstoffe zu firden. Wir kamen $3 u$ jenem Surrogatwesen, zu Wäsche und Bindfaden aus Papier, $2 u$ Zisarren aus Buchenblatters und anderen Erzeusnissen mehr, die zusammen mit der Senkung der Volksmoral wohl auch ibler dre Kriestrootwendidkeiten hinaus za einer Schoud. produltion fabrten, die zu eimer ockure-
ren Last für die gesamte Bevölkerung werden muBte. Eine Last, die man wohl mit Kriegsende und der erneuten $\mathrm{Zu}^{-}$ fuhr (die man dann erhofft) der notwendigen Rohstoffe ab:ubürden hofft. Wahrscheinlich werden die Erfahrungen, die man mit der gegenwärtigen Schundproduktion gemacht hat, emd das Verlangen nach gediegener Ware die Gesamtwirtschaft wieder einmal zu einem Qualitätsniveau ähnlich dem der Vorkriegszeit zurückführen. Allendings wird man wohl kaum darauf hoffen dürfen, daB dieser Punkt bald schon erreicht werden wind. Man sieht wohl nicht zu pessimistisch, wenn man dafür nicht Jahne somdern Jahrzehnte annimmt. Die Rahstoffe aller Art dürften auch nach dem Krieg etwas sehr Kostbares sein. Man wird sie nach wie vor zu strecken und vor allem wieder durch minderwertigen Ersaiz zu strecken versuchen, Gewiß wenden die Produzenten auch das, was sie jetzt an Surrogatwirtschaft gelernt haben, so schnell und so gern nicht vergessen. Man hat mit der Lieferung minderwertisgster Ersatzmittel ein zu gutes Greschäft gemacht, und man wird bestnebt sein, soweit die Konkurrenzfähigkeit das überhaupt zuläßt, sich den Verdienst zu erhalten. Das heißt, für erhebliche Preise, als einen Luxus der Begütertsten, wird man etwas Qualitätsware herstellen, die Masse aber wird man wiederum auf so billige Art wie möglich und unter Verwendung der im Krieg erlangten Fälschertechaiken abzufinden versuchen. Es wird wohl so sein, wie es in Framkreich mit dem Zigarrenrauchen war, wo man für 2 oder 3 Francs die cigarre de luxe und sonst die elendesten Glimmstengel hatte. Man wind sich beim Einkauf von Stiefeln das Leder, von Wäsche das Leinen ausdricklich garantieren lassen müssen, umd man wird wie in den Gründerjahren wieder die Dinge abzuwehren haben, die viel hermachten und nfichts waren. Man denke an die wie Marmor angepinselten Holz- oder Stuckdekorationen zurück, an die beriichtigten Zinkornamente oder die Lederwanen aus Pappmaché.
Der Qualitätssturz ${ }^{*}$ durch die Industrialisierung im vorigen Jahrhundert war durch das Besehren der Industrie das Hamdwerk im Preis zu unterbieten verursacht. Es folgte' eine Ara der billisigen Waren, die, wie man weiB, die Qualitätsinstinkte der Massen vollstăndiog zerstönte. Ein riesengroßer, unermudlicher Kampf war notwendig, um nur ein领的maben wieder ein Qualitŭtsver-
langen zu wecken. Neun Zehatel degr Kämpfe um einen reuen Stil und ein neues Kunstgewerbe waren nichts anderes als das Verlangen Qualitätsanforderungen gleichzeitis beim Produzentea wie beim Konsumenten durchzusetzen. Der Erfolg wäre gering ger gewesen, wena die Industrie selbst nicht aus weltwiztschaftlichen Erwägungen Qualitätcarbeit als Notwendigkeit empfunden hätte, wenn sie micht zu der Erkenntnis gelangt wäre, daß schließlich nur nooh ein Export hochwertiger Waren rentabel wäre, und daß auf die Dareer mur diese ihr die Zahlung der in Deutschland gefonderten Arbeitsalöhne ermäglichem wür-, den.
Alle diese Bestnebungen sind durch die Länge des Krieges zunichte gemacht worden Es wird, auch wenn die Industrie von sich aus ein debhafteres Bediurnnis haben würde die Ersatzwirtschaft abzubauen, schwer sein mit Qưalitätsanforderungen vor die Massen zu treten; denn Qualität ist in gewissem Sinn auch Luxus. Es wird von denen, die in Zukunft wohl jede Ware mit nicht gringen Mehrbelastungen zu zahlen haben werden, noch ein Ereiwilliges Opfor für jedes Mehr an Qualitat gefordert. Qualitätsware ist nicht nur bessere, sie ist selbstverständlich auch teurere Ware. Das klingt wie alle Selbstverständlich: keiten banal, wird aber in jedem Haushalt, in dem gerechnet werden muB, zu einem ganz ernsten Problem. Jeder Einkauf mit einem Plus von $10 \%$ Qualitätsüberzeugung jeder Stuhu, jede Tapete, jedes Messer, jeder Vorhang mit einer so idealen Hypothek belastet, ist mehr als ganz große Volksschichten zu tragen vermögen. Höhnle man die Qualitätslosigkeit des Parvenutums der Gründeriahre, so war das vorwiegend ein Kampf gegen schlechte Instinkte und eine veriachtbiche Gesinnung. Wird man in Zukunft den Volksmassen von Käufenethik predigen, so wird über das Gefüh hinaus immer auch an das Portemonnaie appelliert. Und es wird die Frage sein, ab auch hier das Portemonmaie mit der bessern Einsicht mit kann. Es war auch vor dem Krieg schon so. Als in Berlin aus Gewerkschaftskreisen heraus die ldee eines anständigen und gediegenen Arbeiterhausrats auftauchte, da waren die damals veranstalteten offentlichen Vorsammlungen voll einer begeisterten Masse, die der Hoffnung war auf diese. Weise von íhren Schundmöbeln loszí:kommen. Als dann aber die Typen, aufs einfachste ausgefuhet, fertife vor-j lagen, stellte sich heraus, daB sie nur
für den gehobenen Arbeiter enschwinglich waren. Der größte Teil der Arbeiterschaft war bei den damaligen Lohnverhältnissen einfach nicht imstande für eine Einzimmerwohnung 600 und für eine Zweizimmerwohnung 900 Mark auszugeben. Billiger hieß sich aber bei einwandfreiem Material und anstanding gelohnter Arbeit in einer Stadt wie Berlin solcher Hausrat nicht herstellen. Wenn trotzdem diese Typen einigermalen Absatz gefunden haben, so ist das ein Beweis für die auch vor Opfern nicht zurückschreckende Qualitätssehnsucht der Massen.
Diese Sehnsucht wird nach all den bitteren Erfahrungen, die man auf allen Gebieten jetzt mit dem Surrogatschund gemacht hat, stärker als je geworden sein. Deshalb wäre es Aufgabe einer zielklaren Gewerbepolitik schon jetzt, gerade jetzt aufs neue die Bedeutung des Qusalitätsgedankens sowohl für die Produktion wie für den Konsum zu propagieren. Das wäre wohl wichtiger als neue Produktionsgebiete in einer deutschen Frauenmode und dergleichen zu suchen. Solange das Volk sich noch nicht stoisch in die Qualitatalosigkeit aller Produktion ergeben hat, solange es über diese Qualitätsverminderungen, die es tagein tagaus $z u$ verspüren hat, noch aus der Erinnerung an das Bessere entrïstet ist, sollte man mit aller Energie die Vorteile der Qualitätsarbeit ins Bewußtsein einhämmern , damit die- $^{\text {B }}$ jenigen, deren Schaffen aui hochwertige Arbeit eingestellt ist, nicht wieder wie nach 1870 Jahrzehnte brauchen, bis sie wieder einigermaßen auf Verständnis rechnen können.

Neddenburger
Rathaus
Die Stadt Köln hat das von Russen zerstörte Neidenburg als Patenstadt angenommen. Für den Neubau des Rathauses hat sie dem Patenkind zu Weihnachien 250000 Mark bewilligt. Wie hier bereits in der Rundschau Bildende Kunst (in diesem Band, Seite 61) mitgeteilt wurde, mußte die Stadt Köln sich damit einverstanden erklären, daß Bodo Ebhardit dieses Rathaus (und, wie es scheint, noch einiges andere mehr in Neidenbung) baut.
Es versteht sich, daß man in Köln sich nicht freiwillig für die Ebhardtsche Bauunkunst entschieden hat. Das Kölner Tayblatt, das sich zum. Wortfthrer der Mibstimmung gemacht hat, schreibt $2 u$ dem Fall: "Ebhardt, verwurzelt in der Varfaching und Stilentartung der letzlei. Jahrzehnte des vorigen Jahrhum-
derts, ist nie darüber hinausgekommen alte Baugedanken mit alten, überkommenen Formen zu verbrāmen, ein Meister und Routinier der architektonischen Kubisse. In dem neuen Deutschland, das wir erwarten und ersehnen, wird aber für die Kunst des architektonischen Kulissenzaubers kein Raum mehr sein.
Für uns Kölner, die wir die Mittel dazu hergeben, ist der Entwurf des Neidenburger Rathauses Sache des Vertrauens; zu Bodo Ebhardt können wir nach allem, was wir von ihm kennea, das Vertrauen nicht haben. .. Wir haben ein entschiedenes Interesse daran, daB auf dem Marktplatz in Neidenburg ein Bau errichtet werde, der dem künstlerischen Gedanken unserer Zeit entspricht und auch dem Kunstsinn der Pa tronatstadt alle Ehre machi." Die Ortsgruppe Köln des Bundes der deutschen Architekten erläBt einen 〈allerdings recht sammetpfötigen〉 Protest, in dem erklärt wird: "Der Fal! Neidenburg ist kein Ruhmesblatt der Kölner Kunstförderung." Das Rathaus aber wird von Bodo Ebhardt gebaut, weil der Stadt Köln nichts anderes iibrigblieb als dera Projekt zuzustimmen und das Gald zu bewilligen. Dem damaligen Oberpräsidenten von Ostpreußen hatte es gefallez Ebhardt mit dem Bau zu beauftragen. Wenigstens geht das aus einer Darstellung hervor, die Ebhardt selbst ubes den Fall, der sich wieder zu einer der bei uns beliebten Architekturaffären auswachsen mußte, in der Deutschen Bauzeitung gibt. Demnach sei der ehemalige Oberpräsident von OstpreuBen an Ebhandt herangetreten. Bei tbernahme des Auftrags habe Ebhardt dic Bedingung gestellt, daß ihm sowohl der Bebauungsplan der stark verwüsteten Stadt als auch der Aufbau von Kirche und Rathaus sowie die Planung oder Beeinflussung der bürgerlichen Bauten zugestanden werde. Eine Bedingung, die vom Oberpräsidenten auch an§̧nommen worden sei. Es ergab sich darn eine Reihe von Schwierigkeiten, cinmal durch den Wechsel im Oberpräsidium und ima Hauptbauberatungsaml, dann aber dadurch, daB der Oberpräsident Stadtbilder im Ordensbaustil verlangter, so da bereits im November die Zahl der von Ebhardt ansefertigten Vorentwürie nicht wemiger als 8 betrug. Als nun die Stadt Köln die Hergabe der Gelder zu beschlieden hatte, habe ein moralisches Anrecht von Ebhardt auf den Rathausbatu vorgelegen, und sie habe nichts anderes tun können als die 250000 Mark zu bewilligen.

Dieses moralische Anrecht Ebhardts mag nicht bestritten wenden; man kann auch zugesteben, daß die Stadt Köln sich in einer Zwangslage befunden hat. Ob die Stadt Köln, denen Bürger wohl auch kein geringes Grauen vor dem Ordensbaustil Bodo Ebhardts haben dürften, besonders froh ist in eine so vorbelastete Patenschaft hineingeraten zu sein, ob solche Verhältnisse, wie sie da zutage kommen, überhaupt geeignet sind die Gebefreudirgkeit im Reich für diese Zwecke zu erhöhen, mag dahingestellt bleiben. Nach Ebhardts Darlegung ruht die Verantwortung für die falsche und das ganze Siedelungswerk in Mißkredit bringende Aufiragserteilung bej dem Oberpräsidenten. Es ist leider nicht gesagt worden, ob die Aufforderung an Ebhardt bereits ergangen war, bevor das Hauptbauberatungsamt in Königsberg eingesetzt wurde, und (was für die Offentlichkeit noch wissenswerter wäre〉 wie denn diese Stelle, die für den gesamten Wiederaufbau schließlich die moralisch-künstlerische Verantworlung zu tragen hat, sich mit dieser Auftragserteilung an Ebhardt abgefunden hat. Wozu denn das ganze Bauberatungsamt, wozu die Bezirksarchitekten, wozu alle die Rickdinien und wer weiß was noch, wenn dann doch ingendeine beamtete Stelle nach Laume und Belieben schalten kann? Das alles wurde doch geschaffen, um Zufallsspiele des Ungeistes zu verhindern. Wir haben mehr als senug von jener öffentlichen Baukunst, die den Launen einzelner entsproß. Soll der üble Fall des Washingtoner Botschaftsbaus (wie man vor der breiten offentlichkeit die deutschen Baukiinstler zu einem Wettbewerb aufforderte und gleichzeitid binten herum mit Ihne vcrhandelte und von ihm sich schon ein Projekt machen lie $B$ ) in Ostpreußen etwa gar wiederholt werden?
urze Chronik Nachdem für die Kriegführund die Kirchenglocken eingeschmolzen sind, wirft Eurgen Kalkschmidt in der Frankfurter Zeilung erneut die Frage auf, wie es denn um die Denkmäler bestellt sej̇, von dernan so manches, das durch seine künotlerische Unzulänglichkeit nur Verunzierung des Stadtbildes ist, entbehrt werden kinnte, $\infty$ In einer in der Berliner Sezession gezeigten Kriegagräberausstellung wallte das österneichische Kriegsministerium einen Uberblick über die von den Baterseichicchea Hee-
resgruppen geleistete Gräberfürsorge.geben In Osterreich sind wie bei uns einheitliche Leitsätze auigestellt worden, die sich, der Ausstellung mach zu urteilen, durchaus bewährt haben. Die große Zahl der Toten, die auf den Krieǵsschauplätzen der Monarchie zu beendigen war, zwang von selbst zu vernünftigen Grumdsätzen der Schlichtheit.

## EINZELNES

Aus der 2sit
Pleha
Anna L. Plehn, die als Mitarbeiterin der Sozialistischen Monatshefte früher an dieser Stelle die Kunstbesprechungen schrieb, ist am 24. Februar gestorben.
In ihrer Jugend ausübende Malerin, wandte sich Anna Plehn später dem kunstgeschichtlichon Studium zu. Es erschienen außer zahlreichen Kunstbesprechungen in Zeitungen, in denen sie lebhaft, ja leidenschaftlich für damals noch werdende Talente kämpfte, zwei selbstständige kunstreschichtliche Arbeiten. Als erstes Die Figur im Raum, welches Buch Muther seiner Sammluang Die Kunst /Berlin, Marquardt/ eingefügt hat. Darauf im Jahr 1911 bei Heriz \& Mündel in StraBburg Farbensymmetrie und Farbenwechsel (143. Heft der Studien zur deutschen Kunstgeschichte). In diesem Buch weist Anna Plehn am einer groBen Zahl von Bildern nach, daß in Italien ein grundsätzlich anderer Stij der Verteilung von Farben aus der Bildfläche geherrscht hat als in Deutschland. Ist das leitende Prinzip in der italienischen Malerei ndie Symmetrie der Farbe gewesen, so in der deutschen der Wechsel der Farbe und die Regelmäßigkeit im Wechsel.
Seit Ausbruch des Krieges ruhten auch die kunstgeschichtlichen Arbeiten Anna Plehns. Von nun an stellte sie ibre Arbeitskraft der Allgemeinheit zur Verfügung und arbeitete im Nationaken Frauendienst. Im Herbst 1917 kehrte sie zach Berlin zurück, um die soziale Arbeit wieder aufzunehmen. Hier traf sie ein tückischer Unglücksfall. Einer schweren Gasvergiftung hielt ihr Körper nicht stand. Nach tapfer getragenem Leiden starb sie in Schierke im Harz.
Ihre Freunde verlieren in ihr einen warmtuhlenden tapfern Kameraden, auf dewsea schlichte Ebrlichkeit man wie aus einen Felsen bauen konnte,

Lathe Kollwitz:


[^0]:    ${ }^{2}$ ) Es mag hier darauf hingewienen werden, daß unsere Baumwollspinncreicn Flachs nicht als Eirsaiz fur Banmolle verwenden können, da die Flachafaser nicht ohne weiteres auf Baumwollmaschinen verspianbar ist. Die Verarbeitung der Flachsfaner au Leinengeweben atellt cinen besondern Zweig der Tertilisdustrie dar. Wharend des Kriegen ist es jedoch in Deutschland geglackt in der großen Brennensel (Urtien dioica) eine von den Baumwollmaschinen gut und lohnend verarbeitbare Faserpflanze zu gewinnen. Bai foldmaßiger Kultur Hefert zurzait cin Kektar eine Quantitkt von Neaselfasera, die zur Heratellung von 2500 Soldatenhemden ausveicht. Dabei iat dic Negeelfaser von so guter Qualitit. daß sie dic früher unerreichte Geyptische Baumwolle entbehrifich macht. Da nun dar feldmälige Anbau der Brennesael zur Fasergewinauge Eeine besonderen sebwierigkeiten biefet und in Rußliand aus fraherer Zeit her noch bekanat ist, so wirde der Ubergang vom Flachy- zum Neose'anbau aul keine Schwicrigkeiten im rusaischen Ackerbau atoBen. Ia dinem Wirtachafiskrieg mit den Angeleachsen konaten also der deutsche und der rusische Landwirt fur unsero Baumwollindustrie durch trbergang $2 u m$ Nesselambau die Arbeit dea Ieyptiachen, amerikaainchem und indischer Bauern erneixan.
    -) Siehe Scheite im Kofo Die Welterreurung von Lebenamittele und Rehntoffen/Berlin 1916/, Selte 76L.

[^1]:    5) Erwahnt ees Bler, tiaß os unscrer Kriegawirtachaft geluagen ist in der Faser des Kolbensehills (Trphe fatifolia und applustifolia) einen vollwertigen Ersatz fur Juto zu entdecken. Dieseo Kolbazochilf kopsat in ungeheuren Mengen auf deutschen und rusaischen Seen und seichten Fiubstellon vor: es ist leicht 2n ernten und sta trocknen, und acine Gewinnung ist bei cinem Preis ron etwa 4 Marks pro Zeastaer pehar loinnend. Eine grobiere Zufuhr von Kolbonachilffasern aus Rubland kסante uns aloo is Verbinduag nit dor heimischen Hervorbringung die angelsachaischon Jutelieforangen (xirke $11 / 2$ Millionen Doppalientaer iman Wert von 90 Millionea Mark jahrlieh) vollkommea eractecn. Siehe daraber von Hippol Dio Spteafeaserversorguse Deutachlande, in der Europliochen Staats- und Wirtochaftaxeltung, 1917, Seito 1017 f.
[^2]:    ๆ) Siohe Statiatisches Jahrbuch fir das Deutsche Reich $1915 / 8$ erlin 1915/, Seite 188 f.
    ) 'Siche Zuckormanan Der Warenauatausch zwischen RuBland und Deutachland /Berlin 1916/, Tabelle 90

[^3]:    6) Sieke Zuckermana Die landwistschaftiche Produktion RuDjands urid der deutsene Markt Berlia 1917/, Tahelle 6.
[^4]:    EIT seiner Vertreibung aus der alten Heimat hat das Judentum schwere Schicksale durchmachen müssen. Es ist im Lauf der Zeit heimatlos über die weite Welt zerstreut worden. Das Schlimmste an seinem Schicksal war aber, daß es, wohin es cam, obwohl in der Minderzahl, doch ursprünglich den kulturell uberlegenen Bevolkerungsteil darstellte. In Spanien, in den Nie-
    

