

giabrgang 7. St. Louis, Mo., April 1908.
มไummex 5.

#  

Von Ludwig Schefers.
(16s fraktet sie Somte, es fithilfzet ber getinee, Bas Sex ilt befreit von bes zwinters aveli; Dsas gelfern rody fitief in Ses srabes ditactit马ift beute zu neutm geben exwarbit But feiern bas belt dex diebe.
 Gss glänzet sie Qutlfe in filbernent sauf, Ituf
Bes gititirgs Bfoten. Fie batent iff dieft But feiern sas gifl bex siebe.


Zlno kolenbe siiffe unt perlender Efant sboldiflige gitgent auf formiger Bit,
 Zht bort in ber sanbe eir glitdilidees 马ian gie feiernt das gill der diebe.
 aront Bome sie glockien, lie getien uts fumb, Bas ©literfelt naket, sie soffintg zielit eir, \$ction gritern die ¥feilctien vom natien zain gie feient bas gill dex ziebe.

Dsie träumt es licti SxatBen io lelig, fo warm,

 zair feiern bas gill dex siebe.
 Boct nettes Leben ber Buribling beicheert, ght bolder givente die zsangen erglition



# Der launiscbe Epril. 





Ueber die fluren nah und ferne
Strent der frühling blinfende Sterne.
Golbbliamlein føimmern aus Bras und Klee,
Und auf fie nieder fällt Blï thenjdnee.

Inter allen mpo naten Dess Saljeez ijt der Whril ciner ber unbelichtejten, bem fcin unbèt ändiger Wisettercharafter ber= idergt ifm felbit den Letiten seift menf(t)= Lid)er (8unit. Shaleid) idfon eine ganjesteibe bon Eagen feit der verhei Bungsuollen Oriublinges=, age unto 9iadtygleidy werfloiien find und bic fremins lid)e ,"fönigin des Eages" bereits po hodf in ben Senith binaufs gefiticgen itt, Dan wir idfon jekt cinen beuts lidfen Borgeid)mact Der nathenden Conts merlige befonmer, To erinuert uns wicher im $\mathfrak{Y u}$ ein cifiger wint, Der die unvermeidlidfen Styneffocten bor fiid) berbeitidit, an Den geftrengen gisinter, der feine golle noty immer nidh ausgeipielt bat. Itho Dodi) - es laifien fidy bieiem itürrif(den (Befellen mildernde llaftände zubilligen. Man hat näm= lidy ehemals ben fo werboblyten Boeläufer bes wonniglitfen Matumos in jene balo längere "Ilebergangiperiode" verlegt, die mit erbitter= ten Rämpfen zwifchen Dem abzictenden SBinter und ..bent herannabenden Sommer ausgefuillt wird. SMit Becflt läßt balyer aud) (Goctl)e auf Dem Diteripaziergange fauit zu \$3agner fagen:

Som Eife befreit fint strom und suăche
Durcth Des $\mathfrak{F r u ̈ h l i n g s ~ h o l r e n , ~ b e t e b e n d e n ~} \mathfrak{B G i t t}$,

Der afte 23 inter in feiner Sertwäffe
3og jich in rauthe Berge suruitt.
Bon: borther fenbet er flichenb mur,

§n Streifen itber die grüne Flur.
$\mathfrak{I a}$, bieje leibigen ©dyuter vermögen uns troks ibrer gebrodfenen Madt bie freude am antred)en=
 in wenigen Minuten vollzielenoe Rsedyel zmi= fden olendenden Somuenidecin uno werdunfes furg Des simmels burd) fothere gsolfenuaffen,

 athmigen ofribling gaveittern fann nid)t mur unfere (sejundheit erbeblid) gefährocn, fondern aud) ber jeckit anbebenden auterbejtellung und Dbitbaumblithe wird baburd) oft unberedern= barer Edhbert jugefiugt. Bunädgit ift unfer "tiictioder Gejell" ber Ietionben Memidubeit nid)t ungefabrlid), wic er ia benn autch ftatititif(l)er Berecthung gemäj zablreide sirantheits $=$ und Sterbefälle berbeifuibt. Miandyer firante ober S(b)wad)e, ber ben frengen wsinter überitanden,
 tigen Opril" hiinter fidf) Lat. Sa, felbit ge= jumbe Rente haben wäbrent peiner wetterwends fiden siegierurg manderlei llupäplidffecten aus= zuftelen. Wan fiiblt fist) in bicien Eagen idhlaffer uns träger als fonjt zu itgend weldjer anderen Sahresseit, with MGendes früber miide und nerppürt bei ben übliden Spajiergängen cince madhaltigere siörpereridlaffung als jelbit in ber größten Sommengluth.
TSas mun dic sflanzenvelt anbectrift, folicht ja ber biebere Eanbmann nadf dem troctenen Mrärz - defien Etaub betanutlidf lothmecife mit einem blanfen Dufaten genoerthet wirb - einen feudften, naijen qpril, bem da dic Begetation um biefe Beit nody feine fonberlidfen zort fibritte gemad)t lyat, bürfte in den meifen (Gegenden Deufflands nodid nidyt wiel zu verberben fein. Der ©panier fagt: „ฐm Mpril gibt es vich Siegen - Doch die SEaifer idanden nid)t. - Gott der sierr fobict fie zum Segen - bafi die Sant die şiille bridet." Scll bodl bus latemiaide Wiort , Aprilis", - abgeleitet bon aperire, b. b. öfnen - bas unausbleiblide sisicderaufleben bon ,"(5ras, Bimum, Qanb unto Sirat", bic iiberall walbrnelybure Quferitelumg Der 2iatur
 hatb gaub, hatb (sras̊ bringen", wide eine alte Banerntegel philofophirt:
glpril verjünget alle wiselt
luto ift bie Reit, die moblgefält.

Die ©omn' ervörmut mid marht firth gro

Dnés tomut anjeko an den $\mathfrak{z a g}$.
Suber, feinesivegs barf fich bic zarte pflan= zentwelt jekt „ju griint matfen", bemu die winter=
 himmeg", who mit gecht behouptet ein älterer Ralender:

> Sun mert - dex 厅cluce rausiterzt;
$\mathfrak{D e r}$ ghpril - madftes twie er wiff;
Der Mronat Wai - ift auth niidt fret.
 wie man in mittelalterlityen sanen fidmon meinte. Wisenn ber fomige Misonnemono an's Siuber fomut, dam bat der winterlithe Sacty= zügler abgecwirthichaftet, barum fingen fran=


2lpril, fliefe ficturell!
Der Mai ift zur ভtell,
Damit er aleeidy Den sopp Dir fegt
Und §roit und \%icgen niederifflăgt.
Ihugatarte Mencicien baben mun sie ipridy $=$ wörtlidye Qauncnhaftigfeit und $_{\text {Beränderlidhfeit }}$ unferes vierten Monats̊ auf mannigfade gicije in nafe $\mathfrak{b e}$ getbung zur bolien weiblidfet ges bradht, wie aus veridiedenen giedensarten beuts falen (Bepräges hervorgebt. „Tprilwetter und Siseibertren - bas ift immer cinerlci" - wird nidft minber gäufig gemeint als: „frauentieb mivi 9ojenbläter - wedfoeln wie 2tprilwetter" oder ,"शpril uno Sseiberwill - ändert fid) iel)r bato und viel". Siemut man bodif bier und da
 Gegriindet biefe nectif(d) Wezeid)nung wobt mit Dent unzarten Bersiden: ,2tprilwetter und oftauenfinn - fino veränderlidy bun Thbegim". Dod) aud bie angeblid) durafterîète mämers welt ift midit ganz von fiducidfelfaften Ber= glecifeen mit bent unteitändigen Sprit verifigut
 Mofenblatter, serren= unb grauengunit vergetyen wie Faud uno (Dunit". ©in äbulidees Foem will wicherum wifien, bap:

Fintitenguıit. Gprilwetter,
Frauenlog uno \%ofenblätter,
W3 йrferppel uno siatenglăct
23ectifern ieben ghigenbliti.

## John Klag <br> CARRIAGES Buggies and Wagons

 2611 LACLEDE AVE. 2612 MARKET ST.Phone: Kinloch, Central 8122

Kinloch, Victor 497. Bell. Sidney $88:$
GEO. E. KRAPF, M. D.
3407 S. Jefferson Ave. ST. LOUIS, MO.
Office Hours :
9 A. M. to 1 P. M
$6 \mathrm{P} . \mathrm{M} . \operatorname{to~} 8 \mathrm{~F} . \mathrm{M}$.

Ph. Morlang, 722 S. 4te Strasse -liefert-
Druckarbeit guter Art
gut und billig.

Ilnter ben Sprifmonaten mio vormelmen §etren follen $̈$ brigens bon zwölfen mindeftens zelin trügerif（i）fein，boct）：

> Der tyrannifthen (benalt Des̉ gprilen warn und falt Werben beibe nicht gar alt --.
（ Gibt es fomit eine ganze Dicibe bon itid）hat＝ tigen Gründen，bie ben Spril zunt wantel＝ muithigiten Rinde des Safres ftempeln，fo barf Dod aud）nidft itberfehen merden，dajs die menf（d）＝ lidfe Gemüthsuerfafiunz bei ber cinfdlägigen Beurtheilung gleidjfam bon ber＂Barteibrille＂ beeinflust wirb，bie befanntlid）Eleine lluarten in iibertriebener Geftaltung zeigt．Sad）ber langen falten Babreszeit ift ber viefgeplagte Bewohner ber nörblidjen gemäßigten Sone， überhaupt dex＂gemöちntiche geitteleuropäce＂， wintermiiide，und da bie lid）ten इage fidon von erbeblidfer ®änge finb，fo fdeeint uns ber＂holbe Qenz＂mit jeinen linden Quften und buftenden Blüthen niçt frïfzeitig genug eimzuziehen． Folgt bann nad einigen f（d）önen Sagen ber leidfterflärlid）e Wisetterumidflag，io mad th diefer unliebjame＂शiicefall＂der Satur einen weit größeren（s，indornce anf unfer（sebrüt und ose miith，als in anderen Sabreszeiten，wo eine 2bfiithlutg umt wenige（srabe nid）t gleid bon Fsloctenfiel，Sturmgebraus uno Braupelidflag begleitet wird．תeineswegs dürfen wir jedod） bei foldjen meteorologifden（x．fd）einungen un＊ luftig oder griesgrämig werbell，Dem：

Durfib ber $2 s i n d e$ und ber 28 offen Spiel Fliegt ein（benie，es heipt Mpril ；
geigt fich ben 8 rübern，weint und lacht ；
Ex hat＇s ja immer jo gemarft，
$\mathfrak{F r i f i c h}$ auf，ifx Mienichen，zaget nicht！
Durb Sturn zum 2enz，burcf Sacht zum Richt！
 reim ber Siicderlanfis mit ben Worten：

$\mathfrak{W e m}$ Dir was ber sueve getht，
 Sidth und ichroar geichrieben ftegt； कute reint＇s und ichucit＇s，daj es puft，
Morgen han wir tlare $\mathfrak{L} u f t$ ．

Qsill jedocl）aud biefe Mabmung uns nidt mit Dem unguverlafifigen Bortänfer Des Mai beftemmen，mun，bam iift bocl）nod）ein legter unt jüßer sroft geblieben：
 unt $\mathfrak{D e n t i f h e n ~ b l e i b i t ~} \mathfrak{D u}$ immerbar geweift：
$\mathfrak{D e r} \mathfrak{D} \mathfrak{H}$ in träger，iamutervolter 3eit Un马 einft Den ঞecten Bismart haft gegeben！

## Bux $\mathfrak{z i i d j f i g f t e f f u n g . ~}$

Bezäglid）dees uns won einem Eejer zugejanden mit in ber Märzmummer erjd）ienenen（Gebict）tes： ＂Bergept bie beutidle Spradbe nidyt＂baben wir nadjetelende 8 uid rift erbalten：
（5．）Mfort，ミergas，16．März 1908. Beefrter seer Seafel！

Sn ber beutjchen Prefie biejes Eanbez madit gegenwärtig ein（Gebid）t bic 9iunde：，Bergept Die bentiche Spractue nidyt＂．Maŗ Rlöppel wird als Berfafier genannt．शud）＂Das Deutidye Sied＂bradtete in der März＝2nummer bas（Gedid）t unter Slöppel＇s samen．Der Berfaffer bes （Gesid）tes ift Thenonr Müller．©s cridfien zu＝ erit 1858 in ber ，＂Mew Sorfer Seiturg＂．Sef） id）rieb es ab 1870 aus der Serie Deutict）er $\mathbb{Z e j e}=$
 herausgegeben wurbe．श1\＄ 1896 die शnfiede lung ofriedrid）surg，seraz，ihr $50=$ jühriges Gründungsfeit feierte，wurbe bas（sedid）t auf bemt peftplake verlejen und eime 25 odfe jpäter unter bes Didters stamen im friedrid）sburger

 1898 wurte es in der（Gediditfanmlung ，＂Dent： icher Sprad）e ebrenfrans＂anfgenommen，bie in bem Berlage bes ，2fflgemeinen beutjden Spradibereing＂erfdecint．
（8．8 ift wabrbaft zu bebauern，baja beutid）＝ amerifanifde Did）ter auf biefe Wecije ber Sruidete ibres（Geiftes beranbt werient．Die Beraubung ift feine abfictltidle．Dbmogl die Deutidhen bier felten bie 9 Berfe iffer Didyter faufen，io entbalten bodi）viele 58 odfenzeitungen Nufforberung zur Beröfentlid）ung bezeidneter

Gedidyte．Die Beitung crbält jobann aus ibrem Qefefreis bas gewiunichte Gedid）t sugcjandt und ber ©imfenter feist argloz femen Samen ba＝ runter，ber bam als Berfaffer mit bem（Bedid）t neroffentlid）t wird．Sal felber bin bas Dpfer eines foldjen Srrthums geworben．

Sil meiner F̌lugid）rift：＂Die beutithe Sproche＂itelyt als（sinteitung zu dem Sapitel： ＂Deuticl）in ber framilie＂bas（sedid）t：＂Yln Die Deutiflen im शuslande＂，mit Seren qubert Blanfenburg，Sntiterbam，als Berfafier．St entuahm das（Sebid）t ben，＂Fäbugogif cten Mo：$=$ natsbeften＂，bie es 1902 in ber Sowember＝ Summer beroffentlidten．Der wabre Berfaffer Des（Geoid）tes ift Sheodor Siredgoff．Sch fand es lebten Sommer in feinem Bucie ，＂sermann＂ auf Eeiten 417－418．

Die beutichen Blätter bier jollten ef fictl zur Segel madjen，fein won einem Qefer eingefanstes （Gedid）t abzubruden，wenn ber Same bes פer＝ fafers nid）beftimut bezeid）net ift．Shur fo ift es möglidy，grobe Srethümer zu vermeiden ober wenigitens eimzuid）ränfen．

Sodiadtung
ว．§． $8 \circ \mathfrak{m a n n}$ ．

## 

Der für bas näçitiährig̣e Sängerfeit bes ，Sorbiftlid）en Sängerbunbeg＂in Sew 勆 ore in Susficl）genommene Saiferpreis＝© tumbend or iit entgültig abgetban，unb grriebe，botber Friede berridt wieber im süngerthum．Stber Dent Bewerbern unt ben filbernen 9 Pimefünger wird ber Sampf barum faum leid）ter gemadt， Dent had）Demt bom Bundes＝Direftorium in Phitadelphia gefapten Bejchluffe mito bas 2 oos erit bei bem fepite zu enticheiden haben，welder （sbor aus dem feftiederbud）e bon ben faifer＝ preis＝Bewerbern neben bem obligatorifden Saijerpreisliede gejungen werden foll．Diez benöthigt bon bornbercin sin genaues（sinftubi－ ren aller Feitdoore，und dies Stubium mus naturgemäß ben Mafiendoren bei den Feitton＝ zerten zugute fommen．Die Gejammtzaly ber bon ben einzelnen Bercinen mit beiben Riebern erêielten 『unfte entideciset über das（sejc）ide ber Statue．

索

liodacks und alle photographischen Materialien． W．SCHILLER \＆Co．， 13 S．Broadway． ST．LOUIS，MO．
Instruktionen frei！
 Every sip a delight＂Belle of Nelson＂Nelson Distilling Co．
if it is Sole Distributers

WM．PRUFROCK， 406 North 4th Street．

Wollt $\mathfrak{J h r}$ exptefajfige

zu billigen $\mathfrak{B r e i j e n , ~ b a n u ~ g e h t ~ z u ~ W M . ~ P R ~ U F R O C K . ~}$
Wix empjeglen unjer reichbaltiges $\mathfrak{Z a g e r}$ von

 （Sejchmact find bei uns ju finden uno garantieren toir bolle 3ufriedenfeit．

## Musik in St．Louis．

M位 bem Wagner＝Mbend am 26．März （d）LoE Die Sonzertreibe De Gymphonie－Srdeiters für biejen Winter．Ein allerleßtee תonzert， bei dem Reiter und Muifer ihre Diente bereit＝ willigit zur Berfiigung ftellten und einige be $=$ beutende mufifalija）Talente aus ber（Gejells f（t）aft mitwirtten，galt als ein Seid）en allge $=$ meiner $\mathfrak{A n}$ ertemmang und Eeilnabme an den Bejtrebungen ber Symphonie＝（Bejellid）aft．

Ein Wagner＝Ronzert in St．Rouis－Das war in mancher Seinfict）ein getwagtes Unter＝ nelmen，das jedod）von ©riolg gefrönt war， vorau®̊gejeş，wir geben bie Berectytigung zu，
 dramen zufammenhangloz im תonjertfaal aui＝ zuführen．

EB war ein Wagniß，einer Suförerictuft， beren allergeringiter Teil wobl（Gelegenbeit ge＝ babt hatte，eine Wsagner＝Sper zu hören，Die fid）alfo nid）t bie（eefijebniffe aus ber estinne＝ rung dazu ictaffen＊onnte，gleid）fam diefe Minfit an fich foiten zu laffen，obue die Mithülfe bez Auges in $\mathfrak{A l n j p r u d}$ zu nebmen．Das $25 a g n i \xi$ gelang，bent uan war aud）für baz wenige dantbar，ba mis sie gülle faum je geboten wird．
（58 war aud）cin Wsagnif für bas Drdjeiter， Das bei diefer Gelegenheit erft recht zeigen fornte， wie jefr es an（sleid）maj，an Innerlicf）Eeit，an Feinbeit unter ber rubigen，vorfichtigen \＆eitung Serm Sact＇z gewomen bat．Sod ein Binter fold gewiffenhafter Grbeit und vermebrter Wroben，unt Der §err Rapellmeifter witb cinex gelegentlidgen fräftigen Steigerung，einem ipon＝ tanen Roslafien des Semperaments nidyt melb ängitlided aus dem SBege zu geben brauden．WSir werben bann in St．Bouis ein Sudeiter befiben， bas fict an bie grope funft wagen barf，won der wir in Diejem SSinter eigentlich nur bas Bor＝ fpiel zu Gören befamen．
$\mathfrak{N} u$ d）unjer $\mathfrak{B u b l i f u n t ~ h a t ~ b i e l ~ g e l e r n t . ~ ( 5 ) ~}$ hat Bejclumad uno Serjtandonis für idfuere Mufif befommen und geft nidyt hauptiädide mehr in＇s Ronzert，um Diejen ober jenen be＝ rübmen Soliften ；u jeben．

Darin if es aud）biefen WBinter nidy gerabe verwöhnt worden．Wir haben stwei bedentende Geiger zu bören befonmen，einen werbenten， den jungen sic．Millan und einen fïnjtlerijd hochitebenden，unjern ausgezeiclueten Sonjert＝ meifter šugo DIf ；zwei vortreffliche Silavier＝ fünfler，Die feine，temperamentoolle（Fnglän＝ berin Satlerine（Gaodion，und ben exniten， gropen Sthweizer：Sünjtler Pubolph Banz．Der vortrefflide Sienerfänger（blart hatte leider das Ungliace，Fict）Durd）eine Wbagner＝Fartie mit $\mathfrak{R l a b i e r b e g l e i t u n g ~ e i n f u ̈ b r e n ~ z u ~ m u ̈ f e n , ~}$ was ibm offenbar bie Eaune für ben Jeĭt des Nbends verborben batte．So fang er zwar feine
 es bei einem joldgen sünitler nidat anderz $z^{4}$ erwarten ift，aber bod nidit jo mit ganzer seele， mit bem Sdimel ${ }_{3}$ ，wie wir es fonit an ibm gewohnt find．Siür bie übrigen Sonjerte hatten fich unjere groben אiunftler in diejem Sahue fern gehalten．
Sur ©rziehung bes Wublifums，wie ber 9 亿u fifer，haben in bedeutendem Make bie Sonzerte Des Shomas＝Drdefters beigetragen．（S8 gibt in unjerer Stabt Mufiffreunbe，bie von Qotat＝ Watriotizmus exfüllt，in den Sonzerten des （5）icagoer Dothefters eine תonfurtenz für untere eigenen erbliden．Int Begenteil－unjere
 Deutung jener תünjtler einen Majitab für ibre eigenen Reiftungen $z^{4}$ finden，und die Subürer werden burd ben Bergleid）die fleißige शrbeit unt fo eber erfemen und zu würoigen wifien．

Der feinere，anf Dieje weije herangezogene Gejd）mad jollte aber nidyt burd）gar jul ieid）te Roft in ben Somntags＝Sonzerten wieder ver $=$ borben werden．（Es gibt genug gute Somwerfe， Die aud）ein naives $\mathfrak{P}$ bblitum begreifen kann， ohne zu ben Ssaljern aus der＂Euftigen SBitwe＂， ober $3^{4}$ seerberts banalitem Sperettengedudel feine Suflud）t nebmen zu müпе．Das muibjelig ertungene：bie mujifalijde Bertiejung burd） alle Solfidften ber Bewölferung，follte nid）t wieder leidtfuntị auf＇s Spiel gejegt werben．

Es ift falidh，zu jagen：bas Wublifum will es fo，man mup ifm mad）geben．（8）ift eine labme entichuldigung für bie eigene geiftige Srägheit．Das ஒublifum ift cin grobes תind， bas fith zu（Sutem und zu S（f）lectem erizetjen läßt．

Jebes $\mathfrak{B o l f}$ hat die 乌egierung，die es ber＝ dient，citieren wir gern．If es nid）t umge＝ febrt？§at nidyt bie siegierung das פolk，das fie verbient？－llno wenben wirs auf unjer geiftiges Reben an：fei es Sheater，Wufif， Sbilderidymuct，fei es Beitungowejen und öfent． lidfe Sergnïgungen－fie alle baben ons Wubli＝ fum，das fie berbienen，weil fie es fo ergagen baben．

Die（Gemolnheit it bie groke Seerricherin，fie． zmingt uns ； 4 Dem（Guten und © Sionen io gut， wie zu Dem falfden und Säpliclen．

W3ir fonmen an diejer Stefle nur bon jenen mufitalifchen Unternelymugen ipredien，bie fid） an eine allgemeine Subarerichaft wenden．Die beriduiedenen gejalofienen（sejelljafaften，bie namentlid）im（5yorgejang Bedentendes anitre． ben und leifen，entziehen fich bier unjerer Betractituig．

Swei（sintid）tungen jedod）find biejen SBinter ins Seben getreten，bie mijere mufifalifden Feinid）meder mit freuben begrüßt baben，das Dle：©treid）quartett und bie Sonatenabende der Damen Sorden umb（sray）．
Sange haben wix gedarbt an Sammermufit， Diejer intimiten，reinften Sunit．Dajs Serr Dik es unternommen hat，mit unfern bortreffliden Sünjtlern SBäditler，2hton und Sielsmeier bieje Qüde auszufüllen，berdient ihm ben Dant afler Wufiffreumbe，den fie boffentlid）Durd）regen Bepud） 2 （usbruct geben werden．
 Sonatenfpielerimen，fräulein Sorbea ant Rlabier，Fräulein（s ray）mit ber Geige，haben an bem（friolg gefelen，wie febr bieje feinfte 9）Rufif gefdaßt wirb．
Suffentlid）werben Dieje Mrbenoe bes Suartetts und ber Sonaten fum Beitano in unjerm Mッfielebent．

Eかna fern．

Abonnirt auf das Deutsche Lied
．

99THE WHISKEY THAT MADE KENTucky famous
Nolson Distilling Co．sole

Koermer＇s
PHONES：
Bell，Main 2354.
Kinloch，A－913．
Restaurant and Opster IDouse， Ladies＇Restaurant Up－Stairs．

Merchant＇s

## Catering Co．

Formerly Grand Cafe，
408 valasbington Fivenue， St．Louis，Mo．


##  $\mathfrak{i n}$ St．Timiz．

（5in Sonzert exfen Mange planen brei ber eifrigiten Streiter des deutfon Qiedes：der Sorb St．\＆ouiz Bundesifor，Frcicr Miämer＝ djor und Mpollo（Gejanguercin．Sämmetid）find im nürdicyen Sheil bon St．Souis anfäfig． Daz תonzert ift auf den 23．April feitgeiegt und wird im Ddeon abgelfalten．Die Eeitums von（5．jor und Dedefter liegt felbituerftaniblich in ben fundesficteren seanden bes serrn sugo शnjçüb，welder bei biejen Bercinen mit anper orbentlichem Erfolg als Dirigent fungirt．

Gerabe biejem（6xfolge，ben Serr Whidüb al\＆Dirigent von Mämerd）ören erzielt bat，ift es zusujdreiben，das jict die genament Bereine entid）loffen，cin Sonzert grögeren llmfanges fu geben．－Die（Brundidee felbit ift mun nidft etion，legteres burd）einen finanziellen Erfolg gefrönt zu wiffen，ncin，Sbed wno Siel ift in （Gemeinid）aft，in Werbriiderung bem deutid）en SEorte，bem bentichen Sicie neue Sriumphe zu＝ zufübren．Wer Belegenbrit gebabt，Semutnís Der zu biefem Sonzert getroffenen $\mathfrak{B o b b e r e i t u n =}$ gen zu nehmen，ber muß bon bem hödfiten

Snterefie，ben größten erwartungen exfüll fein． Serr शhichïb bat，wie bas Programm zeigh， mit feinem（Sefchmad Lebzeres berart zujammen－ geftell，bás ben ©rforbernifien won Bornelyt heit und N（bwed）felung in reid）fem Mape Alect）＝ nung getragen ift． $\mathfrak{H}(8$ Soliften find bie anc： fant beiten bon St．Louis gewomen worden－

> frau M. S. ©pitcin, Gopran.
> ferr ferb. Saczer, Bation.

Nußer ber freund．Mitwitfung ofe ebenio beliebten wie tüd）tigen Damendorez Der freien Gemeinde bon Sord St．Soutis itehen fünfzig ber beiten Sräfte des St．Sonis Symphonic＝ Drdefterz zur Werfügung．Qeckteren wird gleid） im（eingange bees Sonzertes（selegenbeit geboten， fich im beiten Didyte zu zeigen und zwar im jog． ＂Mafruf＂，Borfpiel fiur Drefleter．

Dicie Sompofition，weld）e ba fpeziefl für Dicjes Souzert geffuriehen，nod）ben Meiz der Seubeit birgt，wird burch Driginalität（bas jog．Sängernotio liegt ify su（Brumbe）unt geniale Durdfiubrung bas gropte Sntereffe
erwecfen，und ben aufmerfiamen sërer bald in bie für ben ganzen Rbend würbige Stimmung verjetzen．

Das bollftänoige Brogramm lautet：
1．„थ1fruf＂ $\qquad$ Dr．Mlbert Modf Boripiel für Drchetter；fomponixt $\mathfrak{\text { pesiell }}$
 freundichft getwidmet．
2．„Ditermvargen＂－．．．．．．．．．．Ebtoin Sthut op． 15 Männerchor mit Bariton＝©olo und Drchefter．
3．Zieder für Sopran $\qquad$ Simon $\mathfrak{B}$ a．＂Sonntag ift＇s zr Silche
b．„2ebe woht＂．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．§r．Silcher c．＂Qüßow＇క rilde Jagd＂．．．．．．．©．M．ท．Weber Mスännerchüre a capella．
5．Drefefter
．＂Friuilfing und ভommer＂． $\qquad$ c．9ttenhofer （Fin Sängergruß für gemifdten ©hor． Sopran＝Solo und Drtheiter． Damenthor und なreier Männercfor．
7．„Waldeinfanteit＂．．．．．．．．．．©．F．Rotrbect op． 51 Frauenchor mit Waritonfolo und Stabierbegl．
8．，，Impromptu－Rococco＂．．．．．．．『d．ভchuett op． 58 （fïr bwei slabiere．）

9．Drcheiter
10．＂Dem あenius ber Töne＂ $\qquad$ f．Miohr op． 34 Santate für ©opran＝Sblo，Männerchor， Sold ：Suintett und Drcheitex．
11．Qieder für Bariton $\qquad$ （．．．Sreminer
12．＂Danfleebet＂ $\qquad$
 großen gemitichten Chor，Drgel und Drchefter．）

## 낙（t）

# Girosses Giala－Konzert 

－gegeben vom－

> Antul St．Timtit Thuntsihnr， Ifreipr Alatunerthr，

> Apulla（brsanguerein， unt unter gefälliger mitwitfung ses
 yun Antil St．Timtig． －im

## ODEON，Grand and Finney Ave．

 Donnerftag，den 23．Aprif 1908.
goprant golo：gixat IT．A．Epriteit．
Bariton＝Golo：Sberx giex ．gäger．
QSbox ant excheffex untex Bixefition wont Serrn Sbtgo ㄱinldiuts．
Tiffets bei jämmtlichen Mitgliebern obiger shgure zu haben，fowie bom 13．Gpril an bei Bollmann Bros．， 1120 Dline ©trafe，todjelbit auch bic Tiffets gegen referbirte Sike umzutaufhen find ；ebenio auth am Mkend bez ふomzertes an ber תaffe De马＂DDevn＂．



## Đünger $=\|$ liute！

$\mathfrak{B o m} 1$ ．Mai ab find diejetben zu haben． Ebenio empefflen wix unjer grobes $\mathfrak{E a g e r}$ bon

Schwarting \＆Keck Clothing Co． MERCHANT TAILORS
3601 and 3603 N．Broadway
ST．LOUIS．


Bell Telephone，Mair 1272－A
Kinloch Telephone，s－782

## HDOLPH MEYER <br> LIVERY AND UNDERTAKING CO．

Office： 601 and 603 Park Avenue，．．．．St，Louis，Mas
J．H．Brockmeyer，Secr．\＆Treas．

# Das Deutsche Lied， <br> herausgegeben monatlich von der German Musical and Literary Dublishing Company．  <br> Abonnements－Preis $\$ 1.00$ per Jahr． <br> Entered at the Post Office at St．Louis，Mo．，as seecnd－class matter，December 20th， 1801. <br> Geschäftsleiter $\left\{\begin{array}{l}\text { Chas LeIbnitz，Präsiden } \\ \text { AdAM LINCK．Sekretär．}\end{array}\right.$ <br> （3efな） <br> Fherattion： <br> No． 1722 Preston Place， <br> ST．LOUIS，MO． <br> HANS HACIKEI，Nedakteur． 

## Apotijeofe der deutffijen spradie．


 wir nur zu febr geneigt fint，bie cigene Spracte über Borb zu werfen und in frember Bunge zu rabebredsen，wäbrend bod unfer ganzes Denten und Fublen in beuticher Sprade geidhielyt．Diefe ift unjer bödjites（sut，bajs wir mangetaitet 14 jelbjt crbalten und unverfurgt unjeren simbern übermadjen pollten．
（Sis ift bie Spradte，in weldjer ber gemaltigite sefoengefang bes beutiden Solfes，ja bielleid）t ber gefammen Weltliteratur，bas sibe＝ lungentied，geiderieben warde．
（Es ift bie Epract）e des leuctenden Dreigeftirns ber Minnefänger， Deren füfe Stimme und liederreidher Menno burd）bas ganze Mittelalter flingt，seintid＇s von Dfterbingen，SEolfram＇s von（Efdenbad）uno Walther＇s von Der Bogelweioe．
（5．3 ift bie Spracte des mortgewaltigen Quther，ben id）als ben bot＊ nebmiten uno mädftigiten Mainzichläger und Brägemeifter bes bertlid）en beutichen Sprachichaß̧es rügmen und preijen mödhte．
（Es ift Die Sprad）e，in welder ber rulumgetronte Balybredjer einer
 feinen＂STathan，Der SEeife＂，ichenlte．

Es ift bie Spradje，in weld）er Sclifler fithrieb，＂Der im Gejan！die Freibeit id）uf＂，Schiller，bon weldhent gelit Dabn firgt：
„Wbie einen Saifermantel，prächtig，foblögt er bie Sprache um firf）her，

（s）ift bie Sprad）e，in weld）er Boethe ofu uns renete；Goethe，bee intelleftuelle शatotrat einer SSelt，ber Meller Serzen bannt und jwingt； Goetbe，ber majeftatific）Diympier，ber einer bewundernden Mit＝Mnd Sadmelt die Signatur feines Simutels und Erbe umfaflenden Siejen＝ geiftes auforïcte．
（Es ift Die Spracte cines Secintid）dexine，des größten Syrifers bes rebten Sabrbunderts．
 wenn wir bem Maniden ber SEogen bes bentiden Miceres lanithen，went Die beutid）Sinde fäufelt，wem ber raitlos wandernde Dünenfand Eniftert und bie gebeimmifuollen Stimmen bes deutithen Waldes fliitern und rounen．
 gewaltiger Bewitteriturm，der bie ragenden תronen ber foljeften（Eidjen＝ itämme zerjamettert．
©S ift die Spradie，weld）für die ebelften und remiten（fmpfinoungen ber Menichemjeete ben crbabenfen Nusbruct unb bie feujdejten Serzens＝ tone findet．
（ES ift bie Gpratile，weld）e bem gebanfentiefen Forfd）er und（Gelebrten
 und Jirnen menidylider wijienidaft erbell mos erleudtet．
\＆8 ift die Spradie，weld）e bie groken Sünjter unjeres Bolfes ju freudigem Sdlafien entflammt und beqeiftert．

E．8 ift bic Spracte，weldie uns bieht，cine 9 Bolfe am Firmament bei Tage unt cime lobernise feucräle bei sadt，zu den fermitn Qündern unt Balferit．

Dic paitoren der Evangelifaty Eynode baben energiofll gegen bie Semperenjbewegung ©telluig genommen．Solde Bumbesgenoffen laffen wix uns gefallen．

Dic cinc Soliftin des fommenden Sängerfeites，Frau Marie §appold， bat ibre eriten $\mathcal{E}$ orbeeren als 3 itivirkende bei bentiden Beremstonjerten erworben．Der Brooflymer＂2lrion＂Lat fie＂entbect＂．

Levmant Eicber，，Der Water des Denticlen Lianies in Zusianapolis＂， bat uns in feinem Sorbild bas fonnite（Erbtheil hinterlafien．Shim nadjutuifern heipt feiner würoig zu fein．
 ＂die folledten Sciten＂vermögen ifm nid）ts anjuhaben．

Jedes groize 2tnternelymen，Felbit bas uncigennïgigite und verbienit＝
 aud）bei der Beranitalturg von Sängerfeiter niemals anjer gdit gelaffen werben．（5in theurer＂Beep＊Ngent＂mag ein＂notymendiges llebel＂ fein，nothoendig ift er auf jeben fall．

2utäj；lich des 60：jäţxigen Jubiläums des St．Couifer，„sojiaten＂ follte sallen＝Wrojeft wieder etwas mehe in den Bordergrund gebradt
 und Spibel nid）t jo leid）t Eingang finden．

Zein 2lmt，gamj gleict it wedder organifation，fann fo wenig einen Sedjel in ber Berfon vertragen，wie das des Sefretärs，Der länger $\mathfrak{a l z}$ ein anderer braud）t，fid）in feine Stellung gründlid）einjuarbeiten， bamt aber and，wenn er es mit jeiner Mafgabe ernit nimmt，fof）wer－ mand mal überboupt nid）t－zu erfegen ijt．
frau Schumant＝5ecinf hat nidyt mut durdy itpe Stimme，fondern aucl）Dutd igre תimber（＇s find unjeres shifen jogar Stieftinder barunter） Sarriere gemadt．＇Se Eluge oran！
went cin wirth＇te Bummlyeit begebt，bamt wird fie alf den ganzen Stanb abgelaben．Şat ein＂§rommer＂gefünoigt，io ift er mur ber Berjudung des fleiflees erlegen．

Daij das amerifanifaye volf in cogif ${ }^{*}$ nicntats gerabe farf war， ift eine alte（Gejchid）te；wie aber won unferen setsapoteln mit ifren ＂Borausichurgen，Behauptungen und Beweifen＂Der gefunde Meniden＝ beritand malträtirt wird，das ift doch noth nidit dagewejen．

##  <br> Gesammelte Scbriften Edna Fern <br> Bd．I．Thts entex andexn DJuelt． <br> Geschichten und Märchen． <br> Bd．II．Gentlentant Goxdont <br> und andere Geschichten． <br> Bd．III．Dex Gelblfiextlicte <br> und andere Geschichten． <br> Bd．IV．Seben－Siebe－Geffalten． Dichtungen． <br> Verlag von Tb．Schröter，Leipzig－Zürich． Preis pro Band $\$ 1.00$ ． <br> zu beziehen von der Vertasserin． <br> 2424 South 18 th Street，ST．LOUIS，MO． <br> क中卩

#  GNu官 


fram 2ttaric zaypols，Eopraniftin．

A© Feft Behorbe fiut bas Sndianapolis＇er Sängerfet lyat nummeht bie Brogramme für bie verjdicoenen Sonjerte befannt gemad）t， poweit fie bazu im Stande war．Das 32. Sängerfeit bes Morbantrifanifden Sänger＝ bundes nimut am Wittwod，ben 17．Suni， 2bendz，femen Mnfang，und swar wiro an Diefem N（bens）bic fefttant Gelegenbeit haben， barguthun，in meldent Umjang ibr bie 马ffege ber idfönen Sünite zu eigen ift．Im eriten Sheil bes（srofinungs＝Sonjertes fini mebrere fleinere Stummern Des Damrofd＝Dedefters，fowie ber Wortrag Des（5hors＂Balolied＂bon Mangold， burd bie Ser．Sänger bon Snbianapolis，des
 Die Ber．Gänger bon Eincinnati，ferner eine Colo－Mummer ber frau sappold bon der Meetroprlitan＝Dper berzeidnet．（Bleid）zeitig begrïßt die feititadt ifre（Gäfte，wno an diejem Siedenftuz werben fid ber Bize $=$ Wräpioent ber Ser．Staaten，Serr Fairbants，ber Bouver＝ neur des Stantes，ber Bürgermeifter ber Stant mind ber Fräfident ber Feftehorbe，Serr शuguit 92．Suln，betbeiligen．Brofefor 9．Sianno Deiler，ber Sräfibent bes storbamerifanij（）en Sängerbunbes，beantwortet ben SSillfonm， und ber Brafibent bes vormaligen St．Eonifer Feltes，Stto $\mathfrak{F}$ ．Stifel，übergiebt bie Bundes－ falue bem Sedube ber Śtabt Snbianapolis．
Der zueite Theil Des（sröfnumbs＝Sonzertes wirb bon bem Feftefor ber Etabt Sindianapolis，
cinem gemifdten（6hor won 400 Stimmen，ans gefiil）rt，ber bas（ 5 horwert：＂Fencrferus＂non Max Brudh，mit Solo und Sedejter，aufjïher．

Der zueite Say，Dommertay，ben 18．Suni， bringt zuei Somzerte．Sadfmittags fini der Männedjor bon Soleso，D．，ferner ber Steder frans bon èt．Souis，mod auferdent ift frau
 zeiduct．Satürlid）find aud bem Dedlefter widere mebrere shummern zugemiejen，Dod bat Sere SSalter Dautroid Dic Drdefter－9hummern fïr Das peif nodf nidt befomet gegeben．

In ben erften sauptfonzert am शbend jingt ber 2500 mann farke Wumberchor，fum sheil
 Saeger＇s ，＂Nnafrentifaler Feftgefan！＂；Boigt＇s ＂Moutterlicbe＂；bic Solfsweije：，siserzel，was Fräntt bicl＂；Mendelfohn＇s，＂Wer loat bid），ou fatuer SEald＂；Siallimoda＇s：＂Das beutict，
 Sänger von（6）icago， 700 Etimmen，fowie ber Waritonift sere Mquelfmam witfen in biefem Ronzert mit．Nuch am Schluptag bes Feftes， Ereitag，ben 19．Suni，finben zuei fonzerte fatt．Machmittag fingt ber Mänuerd）or bou Milwanfee，frau sappols bat cine शrie und cin mebrbunbertitimmiger Simberchor fübrt bie Benoit＇iche Simber＝Santate：„3n bic 2selt bituen＂auf．

Sut zuciten soupt fionzert ant Mbent trägt
 Sildyer＇s：＂Eorelei＂；Mohr＇s：＂Dem（Benius Der Söne＂；Setb），＂SEm man bom Biebten
 und Boobertsfy＇，＂Rotbart＂bor．Nuberbem mirfen oran Sappolb，jowie bie Ber．Sänger bon Et．Eouis， 400 Etimmen，in biejum Sbluf＝fonzert mit．

Sod cenen anberen widftigen Sadritt bat bie Feitbebörbe gethan．Fräfibent Subn hat nün＝ lid）ben Sontraft mit ber itnatliden Siderbau＝ behöre für Beniblung bes Solofeums auf bent Qusitellungsplats unter；eichuet．Die geithe börbe begabit als entgeld $\$ 2500$ ，alfo faum mely als einen nomiliellen foreis，und bafür verpflidftet fict bie Etantsbebörbe zur शulage won eleftrifdeer Beleudtung，bie fïr bue foniti＝ gen Swecte ber vilustellunge sjalle nid）t bon Sötben getwelen wäre．Die Shafichten fïr ein erfolgreiches gett find bie gïntioften．Die Bcid）mugen zum fonds lajfen nidyts zu wïn＝ flen übrig mio bie（simlaptarten für bie Sons zerte finden willige Mmabme．

fran Sxfumant＝Ḷcinf，Mtiftin．
（Sion muferem Epesial：Reridteritater．）
 （Gemüthlidffeit ber Bereine nidyt mebt biel jagen miltoe；aber es gebt nidyt anders．

Die Sndianapolijer arbeiten feit．Sact）ber benfwiubsigen Sibung ser feftheborde，in melder Dicjelbe in einer balber Stunde unter fith）über 5000 Dollars aufbraiften，Lat bas Finamz＝ （5．omite gute fortid）ritte gemad）t．Senan，wie weit fie find，weip id nicht，ba die Qiften berauz find，aber ber Borfituer bes शusidurse lädelt，
 ideeint，wenn man ifn fragt．Visem man den Wräfibenten fragt，wie＇s gelyt，lacht er über＇s ganze（Sefidt tud ipridet bon 300 Sungfrauen， Die bein Empfangs＝Ronzert fingen werben． Der Sorfiker bes Mrujitecomites hat mit aller＝ Lei ghifragen su thun bejüglid）ber 新ufungen， Quswahl bon Soliten ac．Der Bolfofept＝
 der grobartigen feier im Germania＝Wart am Samitag uad bem pegt．So jajien Mallez eitel
 Sefretär Sis ílfing kant．Da ging＇s los：
＂Eo，alfo Sie find ber Sertreter bes beut＝
，＂ithen Ziebes？Soollen Eie bamit jagen，
＂Daß id Sic als Wertreter ber bentiduen ＂（Bejang̣bereine ausuieben habe？！＂

Tun $\mathfrak{b i n}$ id im $\mathfrak{A}$ agemeinen nidt furdtiam und füble aud), baf id) in gemiifem (Grade die Gefangvereine $\mathfrak{A m e r i f a}$ 's vertrete, aber es war (Etwas in den Sugen des fragejteller8, was mid) frieren madte. © $\mathfrak{E}$ ine $\mathfrak{B i f i o n}$ bujdte vorbei: S(b) fah mid aui hobem תatafale aufgebabrt, und härte leife, leite, wie von 2 teolgharien, die Töne des פecquiems. So muß ber Tod bes Erfrierens fein! -

Mit anitrengung (d)ütelte id) bic grauie (furcht ab und iduric: "Rein, neint, nidft bie Gejangvereine!"
 Spannung zu lojen, alz er fagte: „3ta, viel= Ieidyt erleben wit's nodi) Beide - buß Gänger $=$ feft nümlidy."

Dann zeigte er mir verfoliciene saufen $\mathfrak{B r i e f e}$, Biather ze. und erflärte mix, dák un= gefähr cin Drittel der Bereine nod fein Duar: tier belegt, baja aber ielgt nodf ganz maio Bereine bom 2 nmelden jpredfen, die nadd feinen Wifernig Ropjitener eingefand baben; furz es war eine Borlefung gegen die eine (Garbinen= predigt das ©dimeidely verbeipender Riebe ift.

Wie er er:dlid) durd) war, ginget wir (id) hatte gerade Shren (6.hect für mein fonorar in Der Tajdie) $z^{4}$ Gdfueter's TBeinitube und fomen $z^{4}$ dem ©dflufie, Dás bie Bercine, die fid) um Midits fiummern, ibren Summer idyon beim Seite erleben muirden, wenn fie nidft mifien, wo fie die müben ફ゙aupier hintegen follen. Ind weil bie folgen diefer ©ilkung mir nod in ben תnoden liegen, mús id) jeģt (dfließen.

## Arhturu, 䝛äruprfrgter!

## Tiptzte Autturdrrumg

1. Sdjidt die fragetiogen iofort ein.
2. Belegt jofort Suartier, fowcit joldes nod) $z^{\prime \prime}$ baber.
3. Senbet fofort die zweite Mate ber Ropifteuer.
Seine Sicuanmeltungen werben angenommen.
(Eine volfitandige $\mathfrak{Q i f t e}$ fümutlidjer $\mathfrak{B e r e i n e , ~}$ welde bis jelit (auartiere belegt baben

LOUISVILLE, Ky.
Socialer Männerchor. - Imperial. Gesangverein Concordia-Columbia Hall

ST. LOUIS, Mo.
Apollo Gesang - Verein. - Hotel Grand. Freier Männerchor. - Hotel Grand. Liederkranz Club. - Claypool.
Harmonie Sängerbund. - Morton.
Nord St. Louis Bundeschor.- Hotel Grand. Rockspring Sängerbund.-New Commercial Schwäbischer Sängerbund. - Smiths. Socialer Sängerchor. - Hotel Oneida. Siid St. Louis Bundeschor.-New Comercial

BUFFALO, N. Y.
Teutonia Liederkranz. - Hotel Dennison. Harugari Frohsinn, - Lorraina.

CINCINNATI, 0 .
Bairischer Männerchor. - English. Clifton Heights Gesangverein-Imperial. Goodtellow Sängerchor. - Hotel Marion. Hudepohl Sängerrunde - Hotel Grand. Cincinnati Liederkranz. - Hotel Grand. Odd Fellows Sängerchor. - Majestic. Pionier Sängerchor. - Edwards.
West End Männerchor. - Hazelton.

## CHICAGO, Ill.

Almira Gesangverein - Linden.
Ambrosius Männerchor. - Linden.
Arion Männerchor - Lorraine.
Concordia Männerchor. - Hotel Lorraine.
Freier Sängerbund.- , , St. Dennis.
Frohsinn - - , Grand.
Gesangverein Harmonie - Occidental.
Harugari Männerchor. - English.
Junger Männerchor - Lorraine.
Katholisches Casino. - Majestic.
Liedertafel Vorwärts. - Spencer.
Mozart Männerchor. - Curry.
Orpheus Männerchor. - Hotel English.
Schleswig Holstein G. V. Hotel Spence.
Schweizer Männerchor. - Englisch.
Senefelder Liederkranz. - Grand.
Teutonia Männerchor. - Hotel Edwards.
HAMILTON, O.
Sängerbund - Stubbins.
HIGHLAND. III.
Männerchor Harmonie. - Commercial,
LEBANON, IIl.
Lebanon Gesangverein - Edwards.
McKEES ROCKS, Pa.
Männerchor. - Smiths.

> MILLVALE, Pa.

Franz Abt Liederkranz. - Linden.
Gesangsekt. D. Militär-Verem - Hazelton
MILWAUKEE, Wisc.
Milwaukee Männerchor - Denison.
PITTSBURG, Pa.
Eintracht
WHEELING, Va.
Beethoven Gesangverein. - O. Keller's.
Unten fetyende Bereine haben biz ickt nodf feine Duartiere belegt:

## EVANSVILLE, Ind.

Germania Männerchor.
Liederkranz Männerchor.

## NEWPOR'T, Ky.

Arion Männerchor
NEW ORLEANS, La.
Quartett Club.
Gesang-Sektion Turnverein.
SAGINOW, Mich.
Germania Männerchor.

ST. LOUIS, Mo.
Aurora Sängerbund. -
Harugari Sängerbund. -
Harmonie Männerchor. -
Nord St. Louis Liederkranz. -
St. Louis Liedertafel. -
CINCINNATI, O.
Teutonia Männerchor. -
CLEVELAND, O.
Bairischer Männerchor.
Gesang - Verein Lyra.
Heights Männerchor.
COLUMBUS, O.
Männerchor. -
DAYTON, O.
Badische Sängerrunde.
Harugarie Liederkranz. TOLEDO, O.
Toledo Männerchor.
YOUNGSTOWN, O.
Männerchor,

## ALLEGHENY, PA.

Cäcilia Männerchor.
Koerner Männerchor.
Schwäbischer Sängerbund.
Teutonia Männerchor.
Druiden Sängerbund.
Gesangverein Arion.
BIRMINGHAM, Ala.
Männerchor.
MOBILE, Ala.
Frohsinn.
CAIRO, Ill.
Germania Männerchor.

## BELLEVILLE, Ill.

Kronthal Liedertafel -
CHICAGO, Ill.
Calumet Gesangverein. -
Nord Chicago Liederkranz. -
Schiller Liedertafel. -
PITTSBURG, Pa.
Beltzhoover Liederkranz.
Bloomfield Liedertafel.
Gesangverein Vorwärts.
Die folgenden Bercine haben fiaf) wegen Suartier gemeloet wio weroen wobl rädfifter Zage placient werben: Zoledo Meämerthor,
 Mämerdyor, ©t. Louis.

Qn alle anderen Bercine, foweit eben fein Solel angegeben ift, wolle man:
,,Indianapolis and Marion County, care of Mutter Green" adrcfiieren.


## An unfere wertifen Lefer．

Sachitelend finden Sie cine Whand Gejdaftslente ber Fefitabt Sndiannpolis，Sub．，welde ibre（Befchäfte anzeigen umb finnen wir biejelben allen unjeren wejern anf bas Befte empiehlen．Diejenigen Bercine，weldye ein seaptquartier juthen ober cin Eofal zum Rbbalten

 diejen firmen in Serbindug jeben und monigglid）Sontrafte abjeliefen． Diejes ift unbebingt nothwendig，indem bie freititaot von Sängern und Sdfladtenbummlern ：c．überiflwemme pein wird．

（Thriv．TRixs
germania gaffe 37 S．Defanaxe git． INDIANAPOLIS．
3mpertivte 2Vitc ant $\mathbf{3 r a n d i c s}$

Bercinshotal bes 3ndianuolis sicder＝ frams $^{2}$

Shauptounctier afler Santger und Gouptouartier Der drei Drphent＝Rer＝ eine won ©ficago，आM．，©leveland，D．， und Waterio，Dit．

New Phone 580，Old Main 4255.
Moঠerne 凡äume für 囚etcine．

## BISMARCK CAFE

F．J．Arens \＆Son Importivte zicre an §opi，2reftauration ，Dcuticte Kiüde＂
23－25 E．Pearl St．INDIANAPOLIS，IND． New Phone： 2672. Old Main： 2029.

## MONNINGER＇S CAFE

## Established 188

Smporteur von $\mathfrak{d i j e i n - 3 \Im c i n e n ~}$

42－46 W．Ohio St．（Turn Halle）
INI）IANAPOLIS，INI）．


## THE VICTOR BAR

 henry victor，Prop．
IMPORTED AND DOMESTIC
BEERS，WINES，LIQUORS and CIGARS
OI＇THE FINEST QUALITY．
SOUTH EASt cor．of mass．AVENUE and noble street． INDIANAPOLIS．


## Berliner Weisshier

furixt ben Mragen，beriagt alle sopp－ ichmerzen．Erbles ßerfiner Wrüu， beliebt bei §aifer und Wolf．
Mur in flaidert a 5 （6entis in allen $\mathfrak{B i t t b j}$ daften zu baben，
Des Saters Sammer，er ift verjagt，

The Jacob Metzger Company．
 INDIANAPOLIS，IND．
 fomplette 2Hzwaht bon weincin， Champaguter，โiquëren，zc．รи Dcn billigiten Wrciien．

Boft＝Beiftelfugen finden promp－ tefte $\mathscr{B}$ erücficicthtigung．


## MOELLER＇S HALLE

S．W．COR．MARKET AND NOBLE STREETS INDIANAPOLIS．INDIANA． छฺcrman 2nveller，Eigenthüme：
 vereinssiäume felen jur veriüghng．

Telephone Metw 5221.
（6attlixly Fentigarot
Feinste Weine and Brandies，Home Bier an Zapf马dënex Gomntexgarten．
North West Ecke Noble and Market Strasse， INDIANAPOLIS，IND．

White＇s Restaurant
ROB．KELLER \＆SONS，Prop．
33 SOUTH MERIDIAN STREET．
INDIANAPOLIS，IND．
New Phone： 667.
New Phone： 2599.
WM．BROMMER，Prop．
EIPE
38 VIRGINIA AVENUE．
（No． 6 PEMBROKE ARCADE）
Sbome＝Bitex und Batielob an Bapf．

> INIIIANAP(OLIS, IND.

## Established 1886．New Phone 685. <br> Joseph H．Schaub，

Wine，Beer，Billiard and Pool Hall， 138 East Washington Str．

INDIANAPOLIS，IND．







## ，„Ratfoofidajes Jinfino＂von Cljicago．

Der Befang＝Bercin：＂Satholiphes Safino＂ feiecte fein 35 ．Stiftungsfeit burch ein grobe Sonzert in ber Sorwärts＝Surnballe．Bon ben Grïndern find wobl beute miter ben aftiven Sän： gern feine mehr zu finden；um jo erfreulicher ift es besbalb，bajs gerade in diejemt Berein io viel junges Blut fu finden ift，bier geborene junge Deutiche，die mit Quft und Elebe bas deuticle Eied aufredt erbalten，und nid）t meniger aud）Dentiche Art und（Gebräudfe im Nilgemeinen．Das＂Safino＂ hat inmer grobes（Semidit auf ben Gefang gelegt， und es bat aud）faft nie an vortrefflidem Stimme material gefeblt．Seit mehreren Monaten it bie
 worben，Dem ausgezeidneten Tenoriften und griand $=$ lich gebildeten 以ufifer，wäbreno Sert Safob S dift als Sräfident bas Scepter ebenfalls in muftergilltiger Weeije fübrt．－Su bem Songerte murbe jowohl vont（5yor，wie aud）bon ben mit＝
wirlenden Soliten wirflid）herborrageno（Butes geboten．Sadybent zunädjit bas Drdefter cinige Sadjen fehe flott gejpielt batte，fang ber berein als erife Summer：＂（Dabeim，babeim lit bod babeim＂von（ 5 ．Suchnols，und gleid）bies war ene tabelloje Qeiftung．Das Sneinanderetingen ber Stimmen liep nid）ts ou wänjden übrig， fein Sctureien ober anbere llagegörigteiten waten $j^{4}$ bemerfen；man jab，daj fid）ber Dirigent und die Sänger trok ibtes verhältnibmiäßig furzen Sujammenmirfens wortrefflich verfeljen． Puth fpäter bei ber शsicoergabe bon ， 2 and Kemmug＂von（Grieg，wobei sermamn Scflitt
 don Senem，daf bas Safino einen hervorragens ben Blak unter ben beutjden（rejanguereinen （5）icago＇s einzunelyten hered）tigt ift．Won zwei fo nambaften Sängern，wie ben gerven semry Detmer und शoolple（erit，fominte man ja natür＝

Lid）cinen bejonberen Sumitgemmis erwarten， fie fangen bas Duett ans＂以Rartha＂，und wurben wobluerdienter siseipe mit gropent Beifall bebaddt．Seere Betmer war angeblid nidit ganz gut biaponirt，aber er bat ficid das nid）t aterfen laffen，aud）päter nid）t als er ＂Die foltefifden Bectler＂wou Deciffeger bril＝ lant zu（Gebjur bradte．grau Magbalena Safranef berbindet mit einer red）t fympathi＝ （d）en Sopranitimme aud cine febr anmutbige Erjdecimung，und es murde ibr cill leid）tes， fid）in bie feerzen ber Subörer bineinzufingen． Die Seeren Weter SBintler，Bal．Imlgof， $\mathfrak{F m}$ ．Stblitt und sierm．Sdylitt bewabrbei， teten es bollfommen，eines ber beffen Suar＝ tette in（5hicago zu bilden．Sunt Sduluf des Sonjerts gab es eine lujtige Dperette：，，2ift und Sicbe＂ober＂Wie Mrahrungamittel＝ Unterjud）ungs＝fommijfion＂mit folgender Mollenbejeling ：
Fäfle，wirtl）zur gotbenen Traube $\qquad$ ．．Winl．Fricbrich
马empel，Provijor SB．W3infler
2iburims，Stubent $\qquad$ 5．Felmeth
（3）regorines， 23m．Schlitt
Brimborius，＂ $\qquad$ 5．Shlitt
Sisutfe，Factotum $\qquad$ 5． $\mathfrak{\text { 5Binfler }}$
©fipr ber Stubenten．．．．．．．．．．．．．．Sathotijches Sajino


Die Sadle war tabellos einftudirt worden unb ging mu auch bödjit flott iiber bie Bïl）ne．©ine ganz famole figur eines als （Gerid）tzoiener werfleideten Stubenten f（b）uf §ert S．Felmetl）feiner ber Mitwifenben übertrieb in itgenowelder wseife，und bas （Sanze gefiel auperorbentlid）．

## Gentral ©lio ᄅbejirlis＝Sängerfef．

Wie folgenden Befanguercine des Bentral Ohio Süngerbejirg buben poweit ilfe Fejt＝ lieder für bus eantoner Sängerfeit beftellt

Drion，Eima．
Wrion，Santon．
Wrion，Mansficlo．
Nrion，Sanousfy．
Qiedertufel，Mfen．
Sarmonic，Mlliance．
Süngerbumb，乌ffron．
（Eintrad）t，（5lillicotbe．
Sängertunde，Mafiflton．
Nrion，Wigueling，SS．Ba．
Surner Männerd）or，©fevelant．
Germania Gejang bercin，Bolumbus．
Sducäbifd）er Süugerbumb，Dayton．
Sdiwäbifher Sängerbund，Springfielo
Germania Männerdor，Warfersburg， 28． $\mathfrak{E B a}$ ．
Der SBunid ber Feitbehörde ift，baj bie übrigen $\mathfrak{B e r c i n e}$ ibre Qieder jobalb als mög＝ lid）beltellen mideten．

#  

In dem 彐ercinstofale dez，，harugari froh＝ finn＂von $\mathfrak{B u f f a l o , 9 . 2 . 2 , ~ a n ~ ( B e n e f e r ~ u n d ~}$ ©pring ©trafe fant am 1．आärz eine（Gesüd）t nifferer fïr ben bor fünf Sabren verftorbenct Langiäbrigen Dirigenten Iobannes Gelbte ftatt．Iroks dez elenden SBetters fanden bie Bercins̊nitglieder mid freunde aus anderen Bereinen fidy febr zablreid）mit ibren ©amen
 war．－And be：Diticite ber sialle mar cine Mebnerbiithe erridtet worben，bie mit \＄almen und anderen Pflanzen hübjid）gef（b）miutt sar， wägrend die mit den orei $\mathfrak{B e r e i n s f a h n e n ~ b r a p i r t e ~}$ ginterwand unter einer §ૂulle dic cinjuweibende $\mathfrak{B u i f t e}$ des $\mathfrak{B e r i t o r b e n e n ~ e n t h i c l t . ~}$

Unter $\mathbb{Q}$ eitung von ferrn ©rwin Büttner， Den gegenvärtigen Dirigenten des，＂民̂robfinu＂， Lieken Defien QPtive zunädfit Den＂Sängergrap＂ erijhallen，worauf Fräfitent Ga\＆par Baloauf

 voritellte，einen Imgjälurigen freund bon Soh． $\mathfrak{G e l b f e}$ und Ebyenmitglied des Bereins̃．Yiedner wibmete bem 彐ndenfen an ben Beritorbenen， mit dem er viel zufammengearbeitet，berslidye Worte ber © fimmerung ；er wies auf bas hin， was Belbke als Dirigent und Somponift für den $\mathfrak{B e r c i n}$ und den Männergefang geleiftet，und
 alten Baterlande wie in Buffalo．Mit ber Mahnung，dáp jein plaítiches（fbenbito，defien §fülle in biefem slugenblite fiel，die Gänger ftet B begeijtern，fie in ber Riebe ；um Befange und zur Mufit iblertaupt fturfen und ibnen ein Snjporn fein mäge，dos Befte liefert zu wollen， was ber Männergefang überboupt zu leititen vermag，foblop er jeine beifällig aufgenommene giede．

Die Buïte，weldele leider etwor hod ange＝ bradft ift unt bei ber Belenditurg，bie eine Menge Sreuzidatten verurjadte，wenig sur （Gelturg fam，ift eine fehr lebenzmalyre ©（b）： piung bes Secrin（Emil Rippid），Mitglied Deß Berwaltungsrathes des Bercins．Sierr Rippid） Gat den beritorbenen nidht perfönlid）gefannt，
 Photographien angewiefen，bon denten feine cin Profil war．Daz erf（f）werte feine Mrbeit natiir＝ lid）ganz bebeutend，aber jein sisert ift igm trogbent gar trefflid）gelungen，unt her ，（zroh＝ finn＂fann foto jein，．nun imt＇Beiils einer foldd＇ fdjönen ©rinnerung an feinen friiferen Diti＊ genten $z^{\text {u }}$ jein．
Fiedt amelybar brachte bain ber © Cbor dez ，＂§arugari ofrobfian＂Sildjer＇z ewig fayones： ＂Stumm idfläft der Sänger zum Bortrage．

शlls zweiter Redner des ミages wurbe nun Dr．©．M．şikel，Bräfibent des Deutidy＝2 2meris Kanifden Werbantes，der Berfammlung vorge＝ ftellt，bee fidh res eangeren über ，＂Das bentidle

Ried＂austieß und zeigte，wie diefes，ipeziell bas Bollsficd，ein widtiges Bindemittel fiir bie Deutiden in Smerifa gevecen ift und bleiben wird．शud）ifm ward reider Beifall zu इheil．
Beridjiedene befrembete Bercine，Deren 2ttive fiid）in corpore einge fumben batten，lieppen fid） nun in Eingelvorträgen bören，fo der „Buffalo Sängerbund＂，Der auth mebrere Sahre witer dem Beritorbenen gefungen，unter Qeitung von Dirigent Dr．©arl © SBinning，Der＂（Cd）wï＝ biide Eängerbuno＂unter Seitung bon＂Sbarleß Яiveid und ber ，＂èerwegl）Männerdyor＂unter Qeitung von Erwin Büttner．Den Sdlub der （Einzeldgüre madjte ber＂ईorugnti frobfinu＂ mit einer（Gelbefe＇iden Sompofition：＂Der alte，
 Beffer herriitht．Wie शuffafiung bicfes idjönch Qiedes midj）zwar von der bes fomponiften be＝ Deutend ab，doct war beim（ehore wie beim Soliften Der gute sisilfe unverfembar．

Sere \＄ism．©．刃itter，einter ber eifrigiten
 Wiorte an bag ${ }^{3}$ Bublifum，erflärte，wie man auf bic $\mathfrak{I d e e}$ der ©dyäbfung ciner foldfen Buifte gefommen，bie er im Mamen des Gervaltung $=$ ratbes ben：Berein zum（Bef（bent uiberreid）te， wid wie man zu dem ©ntiddulife gelangt wäre， die（Eintweibung $\mathfrak{q}$ eftlidfeit zu einer alfgemeinen Sängeraffaire zu maden．Wisie er ridftig be＝ merft，hat Der veritorbene Sohannes（Selbee
 Bereine，die unter feiner \＆eiturg geiungen， gearbeitet，fondern für den Mänuergefang über＝ haupt durd feine fdubnen Sompofitionen gevirft． Deshalb babe ber Berwaltungsrath gemeint－ und bie Auwejenden fitimuten der Sidee obne （Einfdrüntung bei－es miific（Ebrenpflid）alfer Sänger Buffato＇s jein，auf bem（Batabe bes Dabingefidiedenen，das jelgt nur burd einen einfachen Reidfenfein bejeidnet ift，ein iciner WBerfe und jeiner Bebeuturg wurdiges Dentmal fall $^{n}$ erridyten．Diefe Soce foll mun ben üfrigen Gefangbereinen in der ©tadt unterbreitet wer＝ den，wid wir zweifeln midet daran，Dáp fie Dort groken Entlang finden wirb．
Sum Sdyluf Der offizieflen fecier fangen alle anwejenden Gänger unter Qeitung bon serern Büttner（selbfe＇s populärite fompopition： ＂פ̧eimath＂，dic heute wobl überall gefungen witr，wo man bas deutidfe lied pifegt．

Eby bie Werjaumlung fich trennte，ergriff
 3 weig der beutifien（Bciellfdaft vertrat，nod） die fänne Belegenbeit，cinige WBorte an die Yanvefenden zu ridften．

## 

## Abonnirt auf das Deutsche Lied．



## Sängerfeffidifes aus $\mathfrak{t e x a s}$ ．

$\Im_{n}$ einer fehr enthufinsmirten $\mathfrak{B e r j a m m b u n g ~}$ der＂Eluftin Sangervinde＂beidglós bicielbe
 Das Deutid（d）＝さeraniitche ©ängevfeit nid）t um ein Sabr aufzuidhicben．Der（Bründe，weldye bie Gängervulde daju veranlafte，find jehr mannig． facte．Eriten\＆hat bic（Grobloge des $\mathfrak{D}$ ．D．
 Die meiften der Dedensbriuber find aud）（Bejanyg＝ briiber und amgefelyrt．Da mun Ricmand zreci serren zu gleidfer 3eit biente fann，io wiirbe die eine Begebenbeit auf lufoiten der anberen itattfinden miififen．Smbem nun die Groplogen＝ fitbungen und bic ©ängerfete alle zwei Sabre itattfinden，fo wäre burcly bas cimmalige Bus fammentreffen diefer Drganifationen Dem；；u， fiumfigen Bujanmentreffen Boridubb geleiftet， twas weder int wabren Sntereife ber（Sroploge nod）ben des（Bejangsbundes liegen fann．

Ferner eradyten bie Ruftin Sünger bie ange＝ gebene finangiellen Griunte matht für fitidhalteno． Die Wisuth der Elemente zeritorte am 7．Wpril
 lidfit befounten Damm ber Stabt Aufin，etwa um diefelbe ふeit，wo das Sängerieit itattjinden jollte．Finitemin berridyte，Eein Qidbt，Eein Wafier－uno ber Beift ber Entmutbigung flatterte iiber stuitin．Nber es währte mur ein paar $\mathfrak{Z}$ age．MRit boppelter © frergie ging man an＇s Wiserf．In einer Wodhe war trols Des envornen $\mathfrak{B e r l u f t e s}$ an ©igenthum－mit bem Damu gingen fait $\$ 2,000,000$ in die इiefen dez （5olorado－trog Des frors der ₹rauer，ber fich iiber Nuftin wegen der batingeraffter Menidens leben gefenft，bas alte guitin wieder im alten （Selcife und bas Gängerfeft wurbe nad）einem
 balter．

Die brüdenden finanziellen Berbältniffe follten mun Sicmano nieberbergen，am wenigiten untere Sangesfriiber，wit wir find übergelugt， Galveiton hat Mäner in jeiner Mitte，bie energifd genug find，fleinen Unannelynlidffeiten die Gpike zu bieten．Tede Sdantenfeite hat aber aud iffe widyteeite．Wielleid）t ift bie herrfdende（seldfnappheit gerade dazu angethan， die Gängerberrlidfpeit in sie urfpriinglidfer ©renzen zuriutbuweifen．शutbörtige Sänger und Mufifcorps fint gropartige Sdjaugepränge， Die bie 反opten cines Sängerfeites unnöthig anfawellen．Sic wurben hauptiädlidid beran， gejogen，um ben anglosameritanifden Mitbiur＝ gerin Bewunderung abzuringen；aber aud ein jebes Süngerfeit fudbte das vorbergebende zu übertreffell． $\mathcal{L a}$ fien wir ab von bicier einges rilifenen Mode und feiern wir bas geit unter แutz，aub Luit und Liebe zum（sefange，aus
 Gedanken zu befeftigen．§fierbon wito und fant uns feine finanziclle Slemme abhalten und goffentlid）wirb ber Borort in Gafveiton den Winidden fo vieler Sanger nadféommen，R．

## Rundscbau in unseren Vereinen．


#### Abstract

$\sqrt[4]{10}$ Die Bexren ģekrefäxe $\mathfrak{t i t \delta}$ fontlige $\mathfrak{B r i t =}$    bititig an ben Ziedaktentix sonis Backei，1722 


Eint gentlixeidtex Rbents．
（Finen wirflid）gemupreid）en 2theno bereitete fiurglid）Der（scjanguerein ＂Ma゙nnerd）or＂von Memplis， Ienn．，feinen MRitgliedern nebit Freunden．Der Bejud）war gut und trug jidif）er viel bagu bei，die Stimmung ber Sänger zu erboblen， bie unter der Leitung ibres Dirigen＝ ten \＄erru 5．Sdy ulze mebrere Qieder redit brat zu Gehär bradten und dafür teblaften Beifall ernteten． （Eine präd）tige \＆eiftung war f̧ervin §．Srumtinger＇s Bariton＝Solo： ＂Wanderlied＂，von $\%$ ．©dumam． Seine Etimume ift weid）und bieg＝ fam and entbelint and nidyt ber Sraft ；Dabei weip er fie gut $z^{3}$ controlliren．Şerr I．Riftuer， Basso profundi，ber ，＂In ber Msalo＝ idente＂，bon $\%$ ．Sinton jang，be＝ figet einen fänuen Baj，in ber ક̧öhe wie in der ఇiefe craiebig．
Die Batme des Mbenbs gebuilite §eerrn §rumtünger mit feiner tragi＝ fomifden sifitorie：＂（Die verun＝ gluidte s．odjzeitsreife＂，von sobert Seidel．Seit Sabren butte man Fold（d）＇gelungenen Bortrag feiner 2trt nidit zat bären befommen mé es tar
 Suh）arer ganz voller Epannung was ren unt bei manden Etellen cine unbändige Eadluit an ben Eag legten．Seler Srumtiinger bewies bei Der（Belegentheit，baj́j er nidft mur eine buibitle Stimme，fonbern aud）gar f（bönes Bortrage，ja jduan： jpielerijches Salent ¿befibt，bas der ，＂M2änterdfor＂red）t gut gebraudern fann ；beme es find gerabe berartige و（bwed）stungen in Srogramm，wel－ dee unfer \＄ublitum mirroigt unt es inmer wieder auf＇s seue antort．

## ，＂clifton Eqeiglys－（fefangucrein＂ volt ©incinnati．

Das lefte foujert bes，＂slifton
 bot bem Berein wilffonmenten ？n＝ La $\mathfrak{B}$ ，ein 3 ）$i t \mathrm{tg}$ lied，weldes fid）un

Feine förberung fely werbient ge＝ madt bat，in finniger TSecije zu $^{u}$ ebren．Şerr Mubalf इia）udi erlielt Das ©buentiplom bes＂，（flifton Seights＝（Befanguereins＂，＂weldfes ihn burd）Den \＄rä̈ibenten，Æ̧errn
 Iegenhect argepaften 2aipuade eiiber： reidyt wurbe．Der foldermaken （Geebrte，bem bic शuzzeid）mung an＝ （f）einend gatz unerwartet fam， Dantte in geriilyten $\mathfrak{W B o r t e n}$ mio gelobte，aud）in Sufunft bass Seinige thun zu wolfen，um bic Interciien

Das von den（Gefd）wiftern M1ma uni gluguit saufer，jr．，in treif＝ lidjer SEeife vorgetragene ，，Robin des Bois＂won $\mathfrak{F}$ ．B．Singetre erö̈̈ntete ben Æeigen ber झrogramm＝ Suntmern，bie natürlid）zum gröp＝ tell Wheile ber（5hor bes Bereins beitritt．Diejer bradte unter ber Qeitung feines̆ Dixigenten，şer＂n
 luit＂，＂Eängermarid！＂，＂，3apfen＝
 hiibiden vom Dirigenten Tiseis fom＝ ponirten（Sefang，zul Geljör unt eritete moblwerdienten Beifall，der ily zu biverien Sugaben veranlağte． Durch den Bortrag Des（coupletá： ＂Das it hod＇mal was 2tnberes＇＂ entefifilte seerr sjenry Minurer fitur＝ miidye seiterfeit，bie audt bei den fomiiden Borträgen der seceren： Satob Beter und Sulius Born an＝ bielt．Ər ränlein M1ma કૃaufer hatte burd）Den Bortrag bes reizenden Siedes：„（Sute Saddt，mein Qieb＇＂， （Gelegentheit zur Entfaltung ibrer anipredenden Sopranitimme．Nlis Solit bethätigte uno bewaibute fich aud）ferr Sos．Bact，befien fräf＝ tiger Baxiton iu bem afufticden Saale boll zur（Geltung fam．Şerr शuģuit şaufer，ir．，gatb auf ber Wioline＂Sdyubert＇s＂Etüntedfen＂ und das \＆oltsico＂Miädele ruct＂ zum Weiten unb erfreute burd）fein gefälliges ©piel und gute Eed）nif．

## ＂Belle of Nelson＂ <br> ＂QUEEN OF THE BOURBONS＂ NELSON DISTILLING CO，sole

## Flcbtung æänger！

Die ভüngerfunte find vom 1．Mai ab zu faben． Ebenio habe ich einen großen Borrath oon ©änger＝


GEO．J．SCHARLOTT，
2308－12 N．Market Str．
ST．LOUIS．
„S̈̈ St．Couis 3undeschor＇．
SSer eimmal cinem Bieber＝2beno bes ，＂Siid St．Souis Bundesidne＂ beigewohnt hat，wein，daja ibm nidht mux allerlei शmiijantes geboten wiro， fondern baf aud bie mufifalifden Qeitumgen，Dank ber Südtigfeit Des Dirigenten Э．Я．§ecimüller，red）t gute pind．Dic Solle de ©üd St． Qouis Turnvereins，in meld）er der Qiederabend fattfano，war，wie bei allen Feftlictepeiten bes beliebten Geianguereins，bis anf ben lebten Blak gefüllt．Die Jugendeapelle Des Siii St．\＆ouis Surnvereins unter Qeitung ibres fühigen Diri＝ genten Sexurid）（eemofe pröjfnete bas Wrogramm mit einer Muswabl auz Der Operette＂Wie Lujtige 2 Sittwe＂ von Franz Eebar．©s war eine Freube zu boren，weldhe（Geid）idelid）＝ feit fict Die Sungen auf ihren ber＝ ichiedente Snitrumenten angeeignet baben．Später gab ein Quartett der Sugendfapelle，beftebend aus 5）．अamus，Soe Schubert，（5．Swo： boba unto S8．Mingmald，nod）cin bübjches Solo zum Bejten，bas cime Der（Slanammmern Des शbends bilsete．serr ذermann §eitmanm fang mit befanter gertigfeit und borjüglidher Etimme sopme＇s unver＝ geplidte Ballade：＂Die Mbr＂und erntete reiden $\mathfrak{B e}$＂ifall．शud）ein （Sefangequartett bes Siio St．Eonis Surnbereins，bejtebend ans ben Wetiven D．Sitjdwib，श．Suengel， W5．Wiseber und \％．（Galle，zeidurte fict）ans．Die jungen Seute fangen ＂The Lost Cord＂uno ，，Lucky Jim＇．Fryl．श．M2ufler uno Diri＝ gent S．\％．Scimüller fpielten Sopdtat：＂（Ein Sonntag allf ber शlm＂anf bem ছiano，und zwat fehr exaft und ausbuctenoll．si）err Tribs Brill eqellirte mit cinem Lumo riftijchen Solo，baz jelbit den ärg＝ ften seypodponder zum（achen bätte reizen fömen．，Last not least＂ feien hier bie 以erträge bes Sïd St． Zouis Bunbesd ors erwähnt．，Dag deutiche Ried＂won תallumoda murde felten idbüner geinngen；aud）（5：Dm． Sdult＇s，Ditermorgen＂，Siserner＇s ＂Jaibenröslen＂mid Roct bon

fanden ungeleuren Beifall．Dei Qiederabend reibt fict ben anderen rübmlid）befannten $\mathfrak{B e}$ ergnügungen hes $\mathfrak{B e r e i n s}$ würdig an．

Das Nrangements $=$ comite bes fitand aus den seerren Dr．Johannes Demmier，Muton Grabits，Mnton Buecthel，Buttlieb Baitinger und （sultab Sex）．
（ Wegen Maummangels von ber legtea summer zuriutgeblieber．）
，，3aүcrifact 211änmerchor＇＂wot Cincinnati．
Der Baterifdje Männerdior gab in der ©entral＝ $\mathfrak{E} u r n h \mathfrak{l l f e}$ unter der Seitung des §errn Mar MEeis ein Ronzert，für weldfes das folgende Programm aufgeifellt war：
 Männerchor．
 $\qquad$ Branot
 ＂Єeine ভrbwiegermutter＂．．．．Inbefannt


## ＂以erbit am Mifein＂

$\qquad$
 Macht＂．．．．．．．．．．．．．．Ban Der §tudfen

＂Die jerren ૬oliten＂． ＂．．．．．．． Somitche ভcene：
Dixigent： $\mathfrak{T o s}$ ．Mreder．
1．Tenor：：33m．©trobn．
1． $\mathfrak{B} \mathfrak{\beta}$ ：©．Senum．
2．æа反：wism．қоїmann．
 Männerctyor．

 ＂Ein gebifoeter Trleifchermeifter＂
§eitere ভoto＝ऽzene．．．．．．．．．．．frieger

 Männerctior．
＂Der Semmelfranz＂．．．．．．．．．．．．．．．aurchito
Souplet：§err §okn תeim．
 §omitryes ©ouplet：
Яäuberfauptuann গialdini，9．greber Wemthen，ein \｛äthiificher Meifender W3m．©trohm．
，MM Mlännerctbor．

Zheanternacklen．
Der＂Ecutonia Männerctor＂bon शlleghent，Far，bielt am 19. März feme jährliche Beamtenwabl unt folgendent Sejultat： $\mathcal{F}$ räfiont， Ferbinand Debler ；Bize：Fräfiocnt， Securid）Brant ；Sefoctär，S．श． Better；Sdabmeifter，（5has．S． WSangler ；Rotr．Sefretär，secrm． Schmidt ；Sallen＝Pledivar，fiarl Fedter ；Direftoren：Ben．©ngel＝ harot，（5lyrift．Mälfer uno F．Mect．

Die＂Bloomfielo Siedertafel＂wou Fit tsburg $\mathfrak{F a}$ ．，erwäble in ibrer Generalberfammtung folgende newe Beanten：Wräfiocnt，M．Saupel； Bize＝Sraifinent，semry Thicl ；Wrot． Sefretär，Eerlari Dott；Tinant＝ Seftetär，Sobann Dott；Schab＝ meifter，Secinrid）Specht；Sruftee， Mobert SSalter（3 Sabre）；Dret＝ toren：Souiz Baumam，Fs．Saith， Geors Sauce，Souis Ilfielmanm， Sobn Saeger，Dtto Raucr，शuguit Weeibbecer，Soln Wender uno Sobn Fuerit；Sräger ber Ber．Statent Fabne，secimid）§hiel；Suäger ber Bercinsfabne，Erbard Dott；fourn träger，శrits sacter．
$\mathfrak{B i s}$ jetht baben fict zum Bejuch des $\mathfrak{B u}$ ubes＝Sätgerfeites fünfzị Mitglieder angemeldet．Sere donis Iheilig，ber jeit neun Sabren zur größten 2 ufriedenbeit Die．Stelle als seawmeifter betleibet，wurbe als folder cimftimmig wiedererwählt． Die＂Bloomficlo Liebertafel＂zäblt zur Beit 250 gutitehende s Mitglieder unt befinoet fict）lant Beridyt bes Sekrears in einem ercellenten finan＝ zieflen Buitant．

## Gdumübifder Gäugcrbund non St． 8 ouis

（6ine ebenjo gemütblid）e wie mohtgelungene abeni＝lluterbaltung batte ber Sclywäbifthe Sängerbun
int oberen Saale ber St．Eouis Suruballe veranitaltet．satürlich hatten fith bie Mitaliedee und
 milien zablreid）cimgefunden，umio＝ mebr als ber beliebte Dirigent $\$ 5$ in．
 grommi zuanmengeitellt batte．Be＝ －onders bic exeiftungen ber Eoliften murden durd）anbaltenden Beifall anzegetidnet，ber in jecom cinzelmen Fafle wohl verbient war．Der be
 Detmer fong 2bt＇s mandervolles
 cines Doppelquartetts．（Ex batte in bem Qiebe Gelegenbeit，feine idyonen Etimmmittel boll zur Geltung zu bringen，und fein umfangreider， reiner $\mathfrak{F a j}$ flang tief unb voll burd） ben Saal，ben Bubürern einen bertlid）en mufifalifthen（Genuis be＝ reitenb，der berflich anerfannt murbe．शukerdem fang Sir．Deturer mit ferm \％．Marguarot（Tenor） fuiammen ein buibidjes Duett ，Das cimiame Nibstein im Shale ${ }^{\prime \prime}$ bon Sermes．Beide Wortragenben gaben the Weites und errangen einen durd）$=$ follagenben Erfolg，Desgleid）en Sr． （enyen Sdmmit，Der sompeid）＇s ＂Siehe，ber fruibling mäbret nid）t lang＂mit iciner wobllantenden Senorftimme red）t ausbructisooll zum Bortran brad）te．Dic seren（60n＝ ftantin Deubler uno（f．Bect marte $=$ ten mit cinem humorifijid）en $\mathfrak{S u c t t}$ ＂Sie，bier bitrfen Sie nidt＂it edfer berlinideder Mimbort anf und errangen cinen hiibiduea seiterfeitss erfolg．staturlit）barf aud ber （6hor nid）t bergeffen werden，ber unter 25 m ．Zange＇s Qeitung wirt＝
 （5 jor Fang Jean \＄auli＇s，Dentidyes Qted＂，EDwin E゙duld＇s：，Dfter＝ morgen＂，9．Sengert＂，Sadetge＝ bet＂und bas soltalied，＂Soffe bas多efte＂．Sier 刃．Marquard er＝ freute bie 2 namefenden burd cin （50uplet：${ }^{\text {Sisem }}$ der रुrilbling fonme＂．Das elrangementofomite， Das Die hübide geytlidfecit geplant hatte，beitand aus den serren 28 m ． S（l）mio，शEm．（Brupp，Ё．Deubler， （E．Sdmidt，$\$ 5 \mathrm{~m}$ ．Silcin，Ken Dtt und S．Sinoll．Stolis Drafeiter trug mebrere gute shanmerin bor．

## ，，Jndianapolis Ricterframj＂．

Die fïrzlid）abgelgattene（senerat＝ Berfanmlung war für bie mitglie＝ Der eime auberordentlide widftige， murben bod Saj）ritte unternommen， welde das Frojeft einer eigenen shalle auf eine befinitive Bafis bradeter．

Sact reiflidece uno grünblither Heberlegung murbe bejchlofien，baj Der＂Snbiantapolis Siederfranz＂Fich ein eigenes Secim erbaut．
（Dicjer Weccllub war nidyt mur ein enthufiafticher，er war zaigleid）aud） cin cinftimmiger，mis ans dem plan＝ mäbigen Sorgeben bee Berinmmel＝ ten war erfict）tlid），bajb berfelbe reif＝ lid）überlegt，unt gruimblid）ourd）$=$ Dadyt，aud $\mathfrak{A}$（usfict）t auf balbige Sermirtliduung bat．Ein Bomite murbe aufgeftellt，weldes seittel untis Visege in Boridylag bringen foll，um eme seallenball＝（Befellichaft in＇s $\mathfrak{E c b e n}$ zu rufen．Dasjelbe be $=$ fele ants ben seerten freb．Sdyraber， （Gottlief Zeuctuarbt，Mbb．Sdiflin！， Feter Siehr，Miduacl Dobinius， David Braft，Guftab Dongus，Bel
 Dieles（50nte wito in ber nädjiten （seddäftoveriammlung jeinenBerid）t minterbreiten．
Die unterbreiteten Bläne ber nemen Salle，weldhe sum groften Sheile Die Socen ber pritglicder bes Qieder＝ franz in fid）folliefen，zeigen ein bueitactiges gropes Bebanime in Dentichent Stiele，mit geränmigent， balb verfentem（Exbgefidon，Probe＝ zimmer，Slubzimmer，Segelbabnen， gcräumige Bewirtbungslotale，（5nt＝ －fangşinmer für Damen u．¡．w． find inn（srgeiduffe min bem erften Stoctwerke untergebrad）t．Die groke Salle，in welder bie Romjerte mod Feftliche teiten itattinmen jollen，liegt im suciten Stoctwerfe．Selbituct＝ ftändlid）wersent bie Blane nod）ge＝ namer Durdfid）t unterworfen umb Wbänberumgen fleinerer Nrt werben wobl gemadt werben，ebe biciclben jur enogültigen शanabme gelangen．

aug．SChUERMANN，
Brattiider Detoratcur uon ballen，Cons ventiouen， $\mathfrak{g}$ adzfeiten，ভ币aumägen etr．
2837 Nord Grand Ave．，St．Louis，Mo，
 Siegel，Stempel，etc． Scficft für Mutter．

## （Eingejand．）

 port，lip．
Siemit benad）richtige Shre werthe Scitung won bem Rbleben unferes Frototoll $=$ Sefretärs，$\quad$ seorge fecilmann，weldher $3^{\prime \prime}$ prïl）ans miferer Mitte gerifien watoe and defien Soo bon unjeren Mitagliedern it aufrid）tigiter siseije bedauert wirb．Shn feine Stelle murbe seer George Raufmam als Sefretär crwäblt Nem 31．Mai feiert wir unjer filbernes Subilänm mis die Sorbereitungen find Seitens bes ofeit－（5．omites im bejten Bange．

2ldtungsuoll
（5．〇．Koed）en，శeft＝Seft．

## Euer Credit gut ！ <br> DieKaltwasserCarpetCo．

##  Qel：©ucke，Sinolents，马enter：Zioleatx， Sptzen：Gaxdinen，Eft． <br> Bell Phone，Sidney 700 <br> Kinloch Phone，Victor 1044

2349 und 2351 Sito D3roadway，nahe Barton Str． jecic Soubentrs fïr alke 3cfucter．

21äabige preife．


## HERMAN STARCK

－DEALER IN－－
Builders＇Hardware，she Carpenters and Bricklayers＇Tools， Oils，Paints and
Glass．
Rady Roofing
$\qquad$

Felt and Sheating．



# PHILLIP ZAPF， <br> 139 EAST MARKET STREET， 

 INDIANAPOLIS，IND．

## CIRCLE PARK HOTEL，

 MONUMENT PLACE，EMMINGER \＆AMIET，Prcprietors．
$\div \% \%$ EUROPEAN PLAN，CAFE AND BAR $\div \% \%$ INDIANAPOLIS．IND．


## Grablieder－Buch in Tassten－ Format

3wälf bee befanutciten und belichtejten（Sejänge in einem bequem unt reid）t mitzunchmenden sanobeftcten．
马ixeis 15 Ets．per B3ant．

## 

wic Mämerd）

## Kataloge werden portofret jugciandt．

## THE STOELTING MUSIC CO．

Musik Dealers．Publishers and Importers
2039 N．Marshfield Ave．CHICAGO，ILL．
Bei Beitellung bitte，，Bus ixuttrily Tifiri＂；il crwäbnen．

##  ฐ゙eterauen．

Der in Sängerferifen bon St．Qouis uno Inmgebing allbefante beliebte Sänger © has 92 a $n$ fel， 220.2821 nörot． 14 ．Strafe，ift an 27．Trebruar nadl langen id）weren Reiden aus dem wirb won der gejammen Єängerid）fit won ऽt． Qouis，beionders aber bom，，hatugari Sänger，
 lid）empfunbern．Demu als pflid）ttreucr Sanger felife Der Beritorbene faft in feiner Einghrobe und war ob jeines jovialen beiteren（semititles allbeliebt umb geadetet．Dem，mamgari Sängerbunt＂gelÿrte ©has．Manfel iiber 30 Sabre als aftives Mritglico an，unt war bie Legten 6 Sahre beiien 顺espräfibent，währent
 Ehrennaitọlicees befleiocte．

Die $2(d) t u n g$ und Eiebe，bic Der Beritorbene genoiz，zeigte iid burch allyencine \｛heilnahme bei der am 1．Miärz itattgefubenen Beerbigung． Gowobl in Trauerbanie wie bei ber Beifelbuty
 Serjog bout §arugari ©ütgerbund tief empfun： Dene，ben Berbienfen des Beritorbenen，als trener（Gatte mit Mater，wie al§ tapferen＇©än＝ ger gered）t berdende（Gedäd）tnipreden．（Ein oreifades 凤uartett des，，Sarugari Gängerburs Des＂wie des，，freien Männerthors＂，beide unter Qeitung ihrer Dirigenten sans sicintid），
 Den Beritorbenen im Litede ergreifenden Qluso Druct．Llater Den fitangen des won sharles Mianfel to oft mitgejungench Süngers Seitas ment：，Dgebt mit nod）als Qtbichiebsgraje cin Qied in＇s ©rab hincin＂，wölbte fith der © Wumens


Qorenz secill，

Tuerktbätige 円amen．
Die die Sänger bes，，Sozialen Männerdor＇， bon Bouisuille，Siy．，zur Gängerfaty Biefen Sommer nad）Sntianapoliza ruiften，io Gaben bie Damen beidflofien，bem Bercin ein bübides，nencs Bamer ju bejdaffen，und fie veranitalten baher am Somatag，Den 3．Mai， Sadmittags um 214 hr ，ein gropes Sonzert mit （Eud）re auf Phocnix sifl．© © foll dabei cime Эede unb cill Эeber mit cinem ॠreife bes badft werben．Selbit bie Beiftesbleroen，bie nur ben flajiiiffen Sfat ober cin Solo phiclen， twerden mit cinem fabuen Qugebinde ben alten
 Mämerdfor＂feine alte §ahne beinale ibler Dreifig Satre zu Dukenden won Gängerfeiten gefiilitt－zur 3 bealifitung idonerer u．remerer
 tanz Der Morgan＇s mit Yiodefeller＇s um Dás golbene Sialb．

Mississippi Valley TrustComp.
FOURTH AND PINE STREETS
Capital, Surplus and Profits
$\$ 8,500,000$

4\% on Time Certificates of Deposit<br>$3 \% \%$ on Saving Accounts $2 \%$ on Current Accounts

## OFFICERS

JULIUS S. WALSH, Chairman of the Board

Breckinridge Jones, Praestident
Samuel E. Hoffman, Vice-Praesident H. S. Ames, Asst. Executive Officer Crederick liering, Trust Officer Charles M. Polk, Ass't. Trust Otficer
Tom. W. Bennett, Real Estate Officer Heo. Kingsland. Ass't Real Estat Officer

James E .
Hugh E. Brock, Secretaer Hugh R. Lyle, Assistant Secretaer C. Hunt Turner. Jr., Ass't Secretaer Louls W. Fricke, Assistant Secretar William G. Lackey, Bond Officer Wm. Me C. Martin, Ass't Bond Offlce
C. W. Morath, Safe Deposit Offleer
DIREOTOREN - John I. Beggs, Wilbur F. Boyle, Murray Carleton, Charles Gehner, Samu N. Davis. John D. Davis, Auguste B. Ewing. David R. Francis, Acgast Nelson W. MeLeod, Saunders Norvell, RobertJ. O'Reilly, M. D., Wm D. Or Jwein, Henry W. Peters, H. Clay Pierce, J. Ramsey. Ir..James E. Smith August Schally,
Robert H. Stockton, Julius S. Walsh, Rolla Wells.

Anheuser-Busch Bottled Beers are without a peer-


Budweiser, "The Original"
Black \& Tan, "The American Porver"
Anheuser-Standard
The Faust
Michelob
Pale-Lager
Export Pale
Exquisite, "American Pilsener"
The materials used for these brews are the very best obtainable. "Not How Cheap; but How Good" is the motto of the
Anheuser-Busch BrewingAss'n St. Louis, U. S. A.
the famous food-drink that physicians recommend to nursing mothers, the convalescent the aged, the feeble, is made by this association

## 

## EMPIRE pancirin ano BottledBeer



ORDER FROM YOUR DEAL OR DIRECT FROM
EMPIRE BREWING CN

A ${ }^{10}$ die nevertren

 "G0LD * MEDAL" PIANOS.
prämiitt auf ber ©t. Bouis Meft=2usitclung
HENRY DETMER, Fabrififut. 259 Wabash Ave., Chicago, Illinois,
Fabrik: Ecke Ohio \& Paulina Strasse.
ale: 1522 Olive Strasse, ST. LOUIS, MO.
Spejiclle preife für گängerbriiscr. Sclpribt für Cataloge.
2nitglied mehrerce Chicagoer und St. Souifer Gejangucreinc.
Dुexeinsfokal sex D్xexeintgen Gängex.
Geo. Withum's Bar, 䲸感 dwest Ecke 4te und Franklin Ave., - - St. Louis, Mo.
The Magazine Cigar
ift die belte 100 Qigarixe im draxkt. ......
Chas. M. Lewis Cigar Co. porlar str .bonnirt auf ,,Das deutsche Lied".

