

#  

（13．November 1862．）

## 

Gedicht von Ludwig Uhland．

Boxt liegt bex 马äntgex auf bex Zోahxe，
 Gss kxänzen Baphrtes falbe saaxe Bie Gfixue，sie nidpts mehr exfunt．

Bann legt futifin in fctuntient ziollent Bie lebtent siedex，sie ex fang； Sie Seiex，sie fo hell exfthollent， Siegt $\mathfrak{i g m}$ int Armen，fondext giang．

So idflummexf ex ben fiefen gdifunntex； Sein Sied ummeßf nod jedes ©hx， Bocti nähxf es flets dent Gexben Gummtex， Baf man ben ssextictien vextor．
 Snpxeffen wutfifu $\mathfrak{t m}$ fein（sxab； Die fenten god fo herb empfution， Bie fanken alle felbit binab．

Bocty wie dex gitithfirg miederkehxet るatit frifchex Graft $\mathfrak{t n \delta}$ 己Regfantieit， \＄o mandelt jeł̧t verjithat，vertiäxet Bex Ggärgex in לex metten Beit．

Gr iff den Sebenden pereint，
Jom sauth des grabes keire Spur ； Bie Dormelt，sie ifin tot gemeinet， gebt felbit in feinem giede mut．
（玉edidftet am 10．21aň3 1815．）

# Zu Iludwig Obbland＇s 50．Todestage． 

Dir mücht＇ich bieje Sieder reeigen （Heliebtez beutiches Baterlanb， Denn bir，bem neuerfand＇nen freien， Sit all＇mein Sinnen zugemandt．
（Ludwig Uhland．）
 gefunden haben，„foweit die beutide 马unge flinst und cott im simmel Sieder fingt＂，am meiten aber feinen idmäbijifen $\mathfrak{E}$ andslenten fum then： ren，trea gebegten Bemeingut geworben find，diefer wadere Sdiwabe， ebenio addungsiverth als menid，als Diann mid Bürger，wie als Bes Yeljrter und Didter，ward am 26．शpril 1787 zu Sübingen geboren als Sprößling eines angefebenen und 耳odyebildeten，altidyäbiid）en ehren． baften Bejdlechtes．


Razmig Klylumb．
Die Lanioidaftlide ©（f）onbeit ber Sübinger Begend mit dent reizenden seafiarthal und ber entjüfenden शusiidyt auf bie $\mathfrak{b l a m e}$ ©（f）wabenalp，der Meid）＝ thum an geidjid）tlithen und Gagengaften Erimmerungen，wie fieşobentaibingen，S（b）wärglod）， die $\mathfrak{B}$ urmbinger Sapelle，bas शmmerthal und andere $\mathfrak{P}$ untte darbizten，mögen baju beige tragen baben，in bem jugend $=$ lithen，in gewiffen Simn ewig jung gebliebenen Geilfe bes hodjbegabten 厅（jülere und Stu＝ benten jenen Satur＝und Be． ［（d）iatsfinin zu weclen，ber fich jo Gerrlide Dentmale gefelst hat．－Eiefen（Eimbruct madyte alif Sez Ruaben empfängliftes Gemiity der Religionzonterridft


 Momantif erid）loffen：alte Folianten，in S（d）weinsleder gebumben，Werfe mit jeltjamen Bildern，Ebronifen，शeifecdilderungen bon Qänbern， deren $\mathfrak{B e w o h n e r ~ b a l d ~ R i e j e n : ~ b a l d ~ S w e r g g e i t a l t e n ~ z e i g t e n . ~}$

Dit weilte er träumend anf dem Tübinger Sdjlós und gedadte der alten $\mathfrak{P}$ falzgrafenberrlid）feit，Dder lagerte er fid mit einem 引itterroman von（Sramer oder Spié im $\mathfrak{y}$ eidefrant des boben Defterbergs，wo er Stadt und Sdllon，ふecfar，und Steinladthal tief unter fitit，den blauen simmel über fid，reime，f（barfte $\mathbb{Q u f t e} u m$ fid），feinen poetifd）en Eräumen fid） hingab．Dort hat el das muntere＂Dez Rnaben Berglied＂gedid）tet：

> , $\mathfrak{J c h}$ bin vom $\mathfrak{B e r g}$ der §ittenfinab, Seb' auf bie ভchlöfier all herab; Die Sonne frabit ain erften biex, $\mathfrak{g l}$ längiten weilet fie bei mir.
> §ch bin ber sinab vom Berge!" $2 c$.

Seine Borliebe für（Befdidute ber Spradie，Did）tung und Sange erwectle das $\mathfrak{B e r f a n g e n ~ i n ~ i b n , ~ e i n ~ S t u b i u m ~ z u ~ e r w a ̈ b l e n ; ~ d a s ~ i h m ~ c i n . ~}$
 Da nber ein Broditudium gewählt werden mupte，weldjes zu vorhandenen Nemtern und zu fidjerem 距ensunterbalt fübrte，jo erifictied er fidg für
 feines $\mathfrak{B a t e r}$ ，der jelbit Jurisprubenz ftubirt batte，theils einer ©tiftung （Stipendium）wegen，deren Ertrag nur cinem Iurifen oder $\mathfrak{I b}$ eologen zufallen jollte．

So wird er dentr als $1 t$ ，jäbriger \＆ateinf（büler，der aber die beften Seugnifie mitbradite，in die Matrifel ber llniverfität als stud．juris eins getragen．Stwar war er zu gewifienbaft，uil bas nunmefy erwäblte ofad zu bernadjläfigen；aber fein serz und feine seigung war bei den fogen． ＂allgemein bildenden＂sBiffenidnaften，wie alte Spradjen und Sdjrift， Itefler，WBelt＝und Riteraturgefdid）te；aud in ben neueren Spraden，beren Remutnif für feine Stubien unerlaßlid）war，bat er burd）Srivatfleiß ungemeine Fortid）ritte gemad）t．

Æeiden（Gewimu bot ibm die grembidaft mit Stubirenden von edler， idenler ©efinnuig，literatif（）er und poetifiber Begabung．E8 waren die8 Suftimus Siemer，iputer Buitav Sdınab，Sarl झrayer，ber alit wïrtt． Stantsrath berforbeme Rarl Mofer，eine Seitlang aud ber belannte S（briftiteller Barnfagen v．（Enje，endlid）die päteren इbermedinalräth， Georg Jäger und Ş．תojtlin．Diefe talentwomen Sünglinge gaben fogar
 was jegt in Den Sammlungen der llbland＇id）en，Sdwab＇iden uns Serner． ichen $\mathfrak{B e}$ erfe ftebt．Trok diejer seben und Privatitubien hatte übrigens unjer junger Poet in bem Medytsitubium folde Fortidgritte gemadbt，daß er im Sabre 1808 feine $\supsetneqq \mathbf{r i f}$ fuig mit gutem exfolge beitand und zwei
 Doctor juris freirt werben fonnte．

Sum war bem Broditubiam（Genïge gejdef）en；jegt forderte bie Serzensneigung ifr Med）t：סie Difftungen bes bentid）en，englifdjen，fran． züfijd）en 24tertbums，die Bolesjagen und Bolfzpoefieen，an benen das Mittelalter jo reid war，und bie in zahllojen sandid）riften in Rlofter＝， Stabt－und Sofbibliothefen verbreitet waren－dieje alle an der Quelle fu fubiren，das war fein inniaites Berlangen．Wo aber waren foldje mittelalterlidjen Şandidriften beifammen fu finden？Bor allem in ßariz． So reifte er Semn in 乌れai 1810 nad $\mathfrak{F}$ aris．Dort foridte und judte er fleipig und mit（Erfolg，erwarb aud）auf dem Trödlermarlt und bei sen Ratiquaren manden alten Moman，wie bie vier Saimonsfinder，die Be－ ¡änge von Rarl dem（Broken und von Sönig TBilhelm von England，oder altfranzöfidye Didtungen．Slus diefer Bejchäfigung ift ein groper Theil feimer altfranzüficden，altenglif（d）en und altipanijchen Didatungen bervor＝ gegangen，bie in feiner edyt poetijd）en Bearbeitung io tiefen ©indruif auf ben Sejer madjen，der für bas Momantifdye Simu und Berftandnif bat．

In Wariz befuct）te Uhland andifleißig die beriibute（Semäldegallerie



 frangöfiid）e 马uftände，Sitten und（Gebräudje gewäbrten．

SWas Uhland＇s perfönlidhe entwidlung betrifft，io ward er feit der
 veridloffener und idweigiamer．Sdjale Tagesgefpräd）e zogen ibn nidt an，buber er fict）in（sejellfdaft meifens jtille verbielt；mur bedentende Stoffe and gebaltwolle Mienialu veranlapten ihn，ben Mand aufzuthun．
$\Im_{m}$ Jabre 1811 finden wir ben 24 ＝jährigen gorider wieder in §iibingen．Sonig griedrid）batte igm feinen weiteren Urlanb getwährt， ohgleid）ligland diefe Sleije ganz anf eigene Rojten unternommen batte und nod）in feinerlei amtlit）ent Berbältnif $z^{\prime \prime}$ der württ．Fiegierung fand．

Hebertafdend mo idmerlid willfommen war ilm die（finemung zum gweiten Sefretär im Iuftizminifterium，weld）e ibm（Ende bes Subres 1812 zufam；am 16．Dezember fiebelte er banll nad Stuttgart $̈$ iber．Nadbdem er feine Stelle 16 Monate ohne Bebali berfegen batte，nabm er feinen פibidied und ließ fid）alz Novofat in Stuttgart nieder．Dieje W3ahl oer． fprad）igm lluabbängigfeit，Mupe für feine geidid）tliden und poetifden Stubien．WBas damals einen Sidtitrabl in feinen bebringten Lebenzgang －jeine ©itern mipbilligten jemen $2 \mathfrak{l u}$ tritt ans dem Stantzoienit und
feine＂（f）rofibeit＂，wie man feine © Garafterfeftigtent zu betiteln liebte－ warf，war die gMittheifung，dás Budfbänder（s ofta den frïber abge＝
 Gabe．－So eridjien denn llytandes Genidtfanmilung，die lange einen Berleger nidt finden fonute，erftuals in Sabre 1815；mur langian fand
 reifer und felbitthätiger wurbe，lernte es and ben id）wäbifden Did）ter ber
 den Golen pretificen uno uationalen $\mathfrak{B g e r t h}$ diejer mannigfaltigen Didy ${ }^{3}$ tungen wiirdigen．
 Infifen wollte，eine nene Berfafinng zu oftroniren，freilid）unter $\mathfrak{Z}$ nfbebung
 Rand aufregende ©treit um bas ，，gite alte Becht．＂Das veramlajte Hhland，als politifller Didfter aufoutreten．Seine ，＂vaterländifd）en（se－ did）te＂ipraden in treffender $\mathfrak{F s}$ eife ans，was die（Ebelfen ber Mation unter denl Druite empfanden mio begebrten．

Saddoen llgfand in ben Sahren 1815－19 mit Ried und Sdryift an den Berfaffurgsfämpfen fid）betheiligt hatte，warb or won dem Bearifee Tübingen zum Randaggabgeorbueten getwählt und nobnte am 11．Iuli
 mals wurbe im softheater zu Gtuttart bas von llyland verfakte Drama ＂fserzog（frnit bon Sdiwaben＂mit einem gleidf）allz，bon ifme gedid）teten




 Sabren ein gern gefebener（Gajt mar．21m 29．Mai 1819 wurbe biefer §erzensbund feierlid）befiegelt．2tber e8 gab jehr unrubige $\mathfrak{F}$ litterwodjen． Deun als \｛übinger 2bgeorbueter batte er dem 2．Sandtag beizuwobnen，
 bot，in freibeitlidem Simue fïr bas $\mathfrak{B r g h t}$ feines $\mathfrak{B a t e r l a n d e 8}$ gu wirfen．

Was jein ehelides \＆eben befonder8 veridjante，war das tiefe Wer．
 Theifnabme an feinen Beitrebungen and 2 trbeiten，beionders an feinen Reifen，die feinem didterifden Sinu und wifienidafatliden goridhen ftets
 Sd）weiz．Saturidünbeiten wio Bibliothefidäge waren e8，bie ihn bort vorzugqweife anzogen und beidaftigten．

Эim Эafre 1829 wurbe ihm auf deu Boriddag des Iniverfitätsfenats die Brofefinur oer dentiden Riteratur zu T übiugen übertrogen．Die Megierenden thaten es ungern，weil ibnen der geradiunige $\mathfrak{B o l f s}$ mann ein
 bie（Ebe ift finderlos geblieben－von Stuttgart mad）Eiibingen uiber．

Dod nur furz wäbrte feime，iibrigens für viele Stubierende höd，t
 Stuttgart ben Manu ofne furdht und Tadel zum landitändijdjen Mbge－ ordneten wählte，סa veriweigerte der Minijiter dem（Gefürd）teten den lutanb
 legte fein 2 2mt，obgleidy es ibm fehr lieb gewordent war，nieber und folgre dem Яuf in den salbuondiana des ©tändebanies．

Nun folgte in der（Sefdidf）te des unentwegten Sümpier8 fiir SSabrheit mid Bectit eine lange Weriode bes Exillebens，ber Didftung，ben Etu．

 ment mitgetagt bis zu beffen tefiten Stunden，on das Mumpiparlament
 getreben wurde．
（Ein fremblidfer \＆efensabend ift dem vielbetwährten Mame getworden．
 lefut jid）and Den Deiterberg；（Barten und weinberg zog fid）baran binauf； Dort weilte er didtent und finnend an liebiten．以ündidif）er und idgrift－
 （Einfamfeit．Er bajdte niddt，wie fo viele beutige Beriilmtheiten，nad） Beifall und 2 nerlennung feitenz des groken $\mathfrak{P u b l i f u m s ; ~ i m ~ ( B e g e n t h e i l , ~}$ gropartig augclegten ફुuldigungen ging er ftetz auß bem 乌iseg ober ver＝
 Dabei erwies er fid）als einen（sharafter boll gefunder Meligiöfität，fitt＝
 Bedirfnip und ciner feiner feligiten Benuifie．

Nim 13．Movember 1862 ＂verließ＂，wie feine Wittme in itrem （djönen Budl über ihren unvergésliden（Batten fagt，„fein wabrbaft unfterblidfer Geift bie miibe şïlle．＂Ilnvergänglidfer als die Denfmate von Ctein und Exz，bie dem Bollenbeten aflerorten erriditet werben，ift Då Mionument，Das er fid）Felhit atz Mienich mid Batriot，alz Biirger und Gelefrter，wor allem alz Didfer geiegt hat，und zwar als Boles＝ didyter，biefes Wbort in feinem edeliten Siune genommen．Denn feiner Didturgsmerfe ift ein ganz bejonders volfsthümlidjes（sepräge eigen．Dies gilt nidt mur von ben（Gedid）ten，die förmlid）zu Solesliedern geworben Find，wie：＂Sid hatt＇eimen Sameraben＂，＂Der SBitthin Töd）terlein＂ ＂Die Sapelle＂（Droben fithet סie Rapelle，idjanet tief in＇s Thal hinab）， ＂©duïfers Somutagslied＂（Das iit ber Tag des yerrn！），＂Des Rnaben Berglied＂，＂Der ভdymied＂（Эdy hür＇meinen ©daak，den fammuer er fatminget ac．ac．），＂fous uni（Grete＂；bie berrliden，bielyefungenen


Die linden Qüfte find erwardt，
Sie \｛äujeln und tweben $\mathfrak{T}$ g und Marft，
Sie fchaffen an allen Enden．
D frifther Duft，o nener Slang！
Sun，armeß §erze，fei nifht bang！
Man mub fich allez，alles wenden．

## 8ata numprnstr nud huste（brarhäft fiir <br>  <br>  grazitrstärkr mud Iquprmataren

 Эch robne in eigenen geim，zahle leine Miethe，meine תunben haben ben Bortheil babon．

## LOUIS ONIMUS， 3127 S．Grand Ave．

Dab elegantefte Schimm－Бcichäft in 21merila． Eagle Trading Stamps gegeben und eingelöst．
Meine S．hixme verben fetz hochgehalten．－Эih übersiethe und repariere．－


ED．GOEHRUNG

# Importirte Weine，Whiskey＇s und Cigarren． 

Ausgezeichneter Merchants Lunch． siidofl－Eake gefferfon Avenue und atafi strafe．
 geo．Withum＇s Bar，
Nordwest Ecke 4te und Franklin Ave．，－．St．Louis，Mc

Unter ben $\mathcal{B a n d e r l i e d e r n ~ f e n u t ~ T e d e r m a n n ~ d i e ~ " श t h r e i f e " , ~ f e r n e r ~ b a s ~}$ findifd fröglidje＂Einfefr＂（Bei einem Wixthe mundermito，on war id jüngit zu（Bafte 2c．）；סas סuftig zarte ，＂Theelied＂und das befaglid derbe ＂Meeseljuppenlied＂．

Diefen lyrifden Gedid）ten，worin ber Didfer eigenen（Befïhten，wie Riebe，Wein，Ratur，Reid und in empfindungsoollen，fingbaren，allge－
 der epidden $\mathfrak{B}$ vefie，die erzäblent idildert und malt，die Balladen und刃omangen an，weldje unfern Didfter einem（Göthe und ©difler gleidfitellen． Man leje oder－nod befier－man lafie fiid vorlefen：Die vier „3thapio． dien＂auf ebertard den Manfdebart（Lleberfafl im WBildbad；die brei תönige zu કૃeimfen ；die ©dladt bei פeutlingen ；bie Düffinger Sdjladt ； die Gumorvolle＂Édmäbijdhe Sunbe＂und＂Der ©dent von Qimburg＂， vor allem，＂Bertrain be Born＂，worin aufz ergreifendite ber ©influs bes ©efangs auf bus menfolide Sjers，＂Des Sängers glucti＂，worin die Strafe geidildert wirb，welde den emitfeindididen Quraumen triff；＂Der


 nectifidjer ẙumor zu Gebot tithen，bus erfiegt man aus＂Unitern＂（Unjtern， diefem guten Jungen，hat es feltfom fid）geidiift $2 c$ ．），＂Bon den fieben Sedibriibern＂（8ie das gsafier hafien，aber，in Somuenglut werirtt，froh find，ans einer Sisaldquelle ben bremenden Durit sil fillen）und die ＂Beifterfelter．＂

Qud）als Dramatifer（Didfer，ber Sgnudungen，Begebenbeiten als

 $\mathfrak{T}$ rauerfiel in 5 gften，worin bie Trene ber beiben selben（Fruft und

 gegebene WBort riifht und fur Theilung der Bewalt mit dem einitigen $\mathfrak{I}$ ugendfreunde treibt．
 größeren und eleineren Didtungen erwägnen，ourd）weede llgland feinem $\mathfrak{B o l f e}$ unvergeplidy gemorden ift．Man ehrt den Didhter ambeften，wenn


## Uhland．




 Bie gonnenfralilen，sie katht sichit verbreitert．

Kein $\mathfrak{Z i e \delta}$ ，kein sout ertönt megx；int dem meitent Gemöbten zixunkfaal，bex fction kalb zexfallen， Des Z Etur grto idjallt，wie grut pexgangener Beiten．
 Gits weite Sant，anf gaatfeld，griute Buten； Gss lactit bie gilix im exten Bixithfingsglanze．

 Zind Sixt and Sixne fatwingen fidf int ganze．
ine Didftungen lieft，erfagt und anf fid）witfen läßt．So berevigen wir ign und driilfen am mirffamiten die salme der luiterblidfeit auf die Stime biefes edgt dentidgen Didfers，von dem ein Beiftesvermandter， © manuel Beibel，mit reedy fingt：
＂Wohr © Brößere preift man umier eigen，
um beren Stirnen ewig grün
§m Siranz，getuebt aus ©ichenztweigen，
Die Lorbeer＇n ber ફellener blith＇n；
Doch teiner fang in unirer Mitte，
Der fo，wie Er，unwandelfar
Ein Spiegel vaterländ＇fcher Sitte，
（Fin ほerold beutifier efhren war．＂

## 

## EXCURSIONEN

via Pere Marquette R．R． nach DUBLIN，Michigan．

Dublin ift eine bex amichüiten gelegenen Drticfaften im Mittelpuntte bon Midfigan＇s berühmten Fruchtarm＝Diftrift；nur Dreibiertel Stunde bom Qafe Michigan．Da bie Bobenverthe riefig fteigen，bringen wir bor näthites


## Bauftelfen in Dublin，midhigan，

 P．M．R．R．，ßojt，Telegraph und Expref＝Dffice，ießt unt $\$ 40.00$ und auf＝ wärtz．－巨xtta große Fabrifplảße an ben Beleifen ber P．M．R．R．，$\$ 75.00$ und aufwärts．－§efibenz＝Baupläße gegenüber Bart，nidyt weit von 2 Seen


## Einc fichere，gewinnbringende Geld．2inlage．

$\$ 5.00$ 2nrablung，$\$ 4.00$ monatlich．Sauft eine Bauftelle für jebez Mit＝
 für（Becchäftateute．Stauft fünf Bauftellen und ibr hetommt cine frei．

## agenten gewiinicht．

 Bentroater，Mich．，ßoteau，DE1，und anderen ichneff wachlenden Stäbten．

Schreibt für $\mathfrak{B u c h}$ und（eirtular mit 30 Mbbildungen，sarte，Wreiz． Qifte zc．an bie Eigentbümer．

H．Krause \＆Co．，
607 Marquette Bldg．，CHICAGO，ILL．

Яrbeiter．§aupt＝Quartier．Strift Unipn－ゆalle zu vermiethen KINLOCH TELEPHONE．Central 4919.


## Herman Starck， <br> Hardware and Paint Co．， 3001 Arsenal Strasse，

 Corner of Gravols Avenue．We carry a complete line of Buil－ ders＇，Hardware and Contractors＇ Supplies．－Also Lawn Mowers， Rubberhose，Washmachines，Screen material；Roofing；Poultry netting； Paints；Glass etc．

Give us a Call．
Phones，Sidney 2486．Victor， 1056.

## Thatzurt Ix

## 

Das Ronzert bes ©ängerbezirte St．Eoniz am ©omutag sadymittag，dell 27．Ditober， hätte foum einen it gejanglidjer und mufitaliz ider Beziebung erfolgreidjeren Berlauf nebmen ＊önten，als dies thatiädlid der poll war． Sowohl die eföre wie bie Solonummern wur． ben in vorzüylider Weije zu Bebör gebradyt． （5）Gat wohl feimen einfigen unter den Sejudhern diefes Ronzertes gegeben，ber nidyt mit dem aufrid）tigen $\$ 3$ mid da $\mathfrak{D}$ deon berlafien bätte，万áp ber Sängerbezirt ©t．Rouis berartige $\mathfrak{R o n}$ ： jerte zu ciner ftändigen（Einridftung madhe：und Dape er bei bem nächiften Sängerfejt bess stord＝ amerifanijकth Sängerbundes in \＆onisville， Sy．，mit einer Solonmmmer an dem ofeitpro gramm betbeiligt fein möge．Dás er baz Ma． terial dazu hat und aud）die nöthige \＆eiftungs＝ fäbigleit befigt，ift nad）bem，was man von geljört und gejeben，ïber allen 及weifel erbaben．
 mit bem Mufiffomite des Sängerbezirts bou Der s̊injuzielung eines größeren Juftrumental． ＊örpers，der bei 凹affentior－Wuffübrungen ge wögnlid）einen seauptaftor bilbet，abgefegen und ben a capella－©hören，den Solfor und volfsthümlidfen siedern，das wohlverdiente $\mathfrak{B o r r e d}$ t cingeräumt．©iejem Hmitand it －$\quad$ gne Sweifel mit der groke exfolg zu berdanfen， den bas Ronzert ergielte．Seugo $\mathfrak{A n j}(\mathrm{d}) \mathrm{iiz}$ hat fith als ein greifter leines fadjes bewiefen，ber es ansgezeid）net veritebt，das ifm zur $\mathfrak{B e r}=$ fiigung ftehende Material in der wirlungswollften Weije zu verwerthen．
Duerruers fraftoolle Sompofition＂Sturm＝ beif）wörung＂leitete bas gejangliche Srogramm ein．Dann folgte ber ergreifenbe＂Sdipttifde Barbendor＂bon Fr．Sildher．Später fam Wohlgemuth＇s gemiithoolle Bertonung von $\mathfrak{P}=$ （50tnelius＇afferliebjtem Siedchen ，＂Wie＇s dabeim

＂Mäbele，rudt，ruct＂in \＆．©brgott＇\＆Beat： beitung．Den शbidluf der Männertbore bils Deten $\mathfrak{F}$ ．Boigt＇s Rompofition＂Mutterliebe＂ und Breu＇s，＂friibling am Shein＂．

Der ans bem Damentior der Freien（Be－ meinde bon Rord St．Souis und dem Dament


なとugo 21nichity．Dirigent．
dior dee Siroutlal Diedertafel in Bellebille ges bildete gramendior hatte zwei stummern iuber． nommen．Suerit jang er $\mathfrak{R}$ ．Qi．toner＇s hiibjches Tomwerf＂Water Lilies＂uno liés diejem dann das berïlimite शat＇idhe＂शve Maria＂folgen， bei vel（t）em die Solopartic von §rau A．J． ©pjtein，eimer ber Soliften des Ronzertes，ge．
fungen wurbe．Beibe Borträge erzielten einen Dur（d）idfagenden（erfolg und trugen ben Sän． gerimen begeifterten sheifall ein．

श18 Soliften wirtten die ruibmadidit befante St．\＆ouifer Sopran＝Sängerin $\mathfrak{F}$ ：an $\mathfrak{A}$ ． $\mathfrak{S}^{( }$ Epjitein und der Baritonfänger Cbriftian Boofs mit．Fran Epplein fang ©riegs＂（Ein §raum＂， Balafirevs＂PBelde＇ein Bauber＂und 刃ites， ＂Die blanen friiblingsaugen＂．Soerr Boots wartete mit ber 9 lrie：＂Honor and Arms＂ans Sändel̊＂Samion＂auf．Später fangen bue beiben Süntler © S．Berdi’ß＂O Saluiaris＂ats Duett für ©opran und Bariton．Frau Epptein bewäbrte fid）wieder mal als eine Sängerin，auf bie St．Rouiz folz fein fann，und in Seern Boof lemten wir einen $\mathfrak{B a r i t o n}$ Eemen，deffen Stimme trok aller תraft，die fie zu entfalten vermag，einen angenebmen Schmelz hat，ber ganz romberbar an die 3 ubörer appellirt．Frau ©pitein wurbe burct lleberreid）ung eines riefigen Strauke prädtiger（shryjanthemen nod）bez jonders geehrt．

Den muifatijenen Theil des Ronzertprogram＝ mes bradite গ．B．Anton＇\＆Streidj） getoobnter Brillanz zur 24 bfïhrung．©s er öfnete das Ronjert mit Eorbings Dubertïre ＂Ilnoine＂und ipielte jpäter Svendjens Mo． mange fïr Biolin：Solo，bei bem fich Morris Barnett als ein Birtuofe auf ber Beige erivies， von bem man fich noth mantifen Sunitgenus ver．
 ＂M2muetto＂，eine Hugarijdje Mihapiodie von ＂Sobani uno＂（5in Gebet＂bon Strobl．Die legitere Sompofition gab $\mathfrak{P r o f e f f o r ~ 2 n t o n ~ e i n e ~}$ Gelegenbeit，feine Birtuofität als（bellijt eine glänzende $\mathfrak{P}$ robe beftelen zu lafien．

Der bei dem תonsert benubte Fliigel wurbe von dem befannten Wianofabrifanten geary Det mex zur $\mathfrak{B e r f u ̈ g}$ ung geftellt．

# Tax bills for 1912，as well as special bills for sprinkling streets，are payable on or before DECEMBER 31， 1912. <br> Interest and penalties accure after January lst，according 

# Das Deutsche Lied， <br> herausgegeben monatlich von der Eerman Musical and Literary Dublishing Company． offizielles Organ des ETorbamerikaniicden \＄ärger $\mathfrak{t m b e s}$ ． <br> <br> Abonnements－Preis $\$ 1.00$ per Jahr． <br> <br> Abonnements－Preis $\$ 1.00$ per Jahr． <br> Entpred at the Post Office at St．Louis，Mo．，es seocnd－class matter，December 20th， 1001. <br> ```ADAM YINOK``` <br>  <br> Befぁäft $=$＝ ff fice： <br> No． 2929 Virginia Avenue． ST．LOUIS，MO． 

## Bie Rieligion im siede．

Suf dem gropen beutidell Sängerfeite in Süruberg ift nud）mandiber ernfte Sang exflungen，ber vom tiefiten（Befïgtateben des nad）häberem Bliat verlangenden ykenichen 马engniß gab，und da ward eq gans won
 denes Singen fïr die Sänger felbit und für die danfbar fid）hingebenden Bubürer wabrbaft berzergebend wirfen funn．S（bon bas id）lidete Bolfs： lied mit feinen eimfadien Betradftungen iuber menfalidees 夕ofien und Bangen，Eieben und Eeiben löft weigevolte Stimmungen ans，und ant Ende ift grabe biejes Untomplizierte，Ingetünitelte in Wort und Melobie bas eigentlidge（seheimuiz das bleibenben Erfolges．Se mandjes Ried， das in ernit getragenen und dod，froben wio freien Tönen vom wunder＝ bollen Beben und Walten der shatur redet，oder das die grope，herrlidye （remeinfamfeit bes פaterlandes preit，es wendet fitt）ebenfalls an ein Iefites und Beites in der Menidenbruit，zumal eben，wenn es jenen bolpsthümlidjell allgemeill ewị！＝menidylidjen（Einidylag bat．（stwas
 fölides，religiofer seben，voll praftijder शnid）aulid）feit und findid） fröblidjer（Blänbigleit．Sad）ber（Eyoral hat oft etwas von jener froben， unrefleftierten Troftgewibheit，die io purfend nins imberten Simue erbanlid） wirlt．Sidyt fulegt find es bie תirdenlieder eines Quther und eines Fanl Berbarbt，benen man ein perfänliffes ertebtlaben abfublt，und die
 Stande noth hente tief innerlid）bewegen und erbeben．＂Dajs geiftid）e Sieder fingen gut und（sott angenel）m fei＂，jo jagt Sutber in bem bon ihin शume 1524 heransgegebenen＂（seiftlid）ea Befangbüd，lein＂，＂adt）t id，fei feimem（5hriten verborgen，dieweil jedermann nid）t allein bas
 und Slingen，mit Did）ten und allerlei Saitenipiel（Sott gelobt Gaben）， jondern and foldjer Braud），fonberlid mit Wiamen，gemeiner（Shriften： heit von 2lnfang fund ift．＂Der wivelid）e geiflidge Siederdidter wird ber Gefahe einer fiijlid），weidflidfen lleberientimentalität forglid）ans bem
 und（Gejund eit cine grope şauptrolle find．
（„Zeipziger Meuefte Machrichten＂．）

21m 13．©itober feictte nulier verebrter zundes spräfident，Eere chas．G．Schmidt in cincinnati，jeinell 61．Beburtotag．Da an dem Tage bie erjte Maffenprobe ber＂Beremigten Sänger＂zu dem am 17 Sovember in ber dortigen Muniflante abzubaltenden jährliden gropen Siederfonzerte fattiano，verfammelten jid）bie Sänger nad）ber ßrobe anf
 （Beburtstaggfeier शucl）wir gratulieren！

Der ，，2toctipring Sängerbuns＂von St．Souis bat jeine nemerbate， eigene fanlle begogen und feitlid）eingeweibt．Siur wenịe（sejanguereme unferer Stadt fömen ein gleiffer，wenn and beflyeidenes seem ibr eigen nemmen．Bom＂Bodipring Sängerbund＂fömen fie lernen，wie man



Euswig Ubland war trots ieines zuridethattenden，veridefofienen
 Beranfaltungen ber（sefanguereine．Wis ein frommer Seer Paftor fict） mit aller（Entidiebentheit gegen die nenen，＂Dieberfeite＂als eine $z^{4}$ welt $=$
 ftarren Sheologen：„丹un io mag er and）die $\mathfrak{B l a ̈ t t e r}$ von ben $\mathfrak{B a ̈ u m e n}$ reißen und $\mathfrak{B i b e l i p r i i d}$ ）baran büngen！＂
，＂Jeder ©on der Stimme ift mar toter Kiang，wenll igm nid）t bas Seerz Zeben und WBürme ertheilt．Jeber（efang，woran nid）t das serz Sheil nimme，Gat wenig ober gar fein Jutereffe．Wer felbit nid）ts fiiblt，
 fich ja nie zum Sangmeifter anf．＂

Christian Fr．Dan．Schubart（1739－1791．） ＊＊＊
Dic St．Couis Spmphonie＝（fefellichaft bat befatofien，ons Drdeiter anf 80 Man！zu veritürfe！．Damit wird einem $\mathfrak{B u n i d}$ entiproden， der id）on jeit 马abren gebegt worben und defien（Erfuillung affgemein frell： dig begriifst wernen bürfte Der Simphonie（ Bejellidaft entfehen baourd） natïrlid bedentende פlebrtoiten；fie hofft aber，bajs das aflgemeine $\mathfrak{B u}$ ．

 Die Solifen，weldje engagient wurben，fuid die beriilgmte beutidje ©än， gerin Mme．Schuman！＝Seinf，Die Bianiftin Sina Qeener，ber Zenorift
 tnoje（5arl Webjer，der Biolinift Simbalift，Mar ßaner，der Rlavier＝ $\mathfrak{B i r t u p f e}$（G）do：vz̊i，der Bariton，Sänger（Sarl Sartwright，Bermaine
 Lolländiche Miezzo＝Sopranfängerin．－Die תonzert．Saion beginnt am freitag，dell 8 ．Sovermber．

Das Ronjert des St．Couis Sängerbezirts am Sountag 2tachmittag ben 27．Sttober in ber gropen Sonzertlantle bes＂Obeon＂ift glanzuoll verlanfen．（5．s hat bewicien，daj durd）eimmitiges Sufammentwirfen miter einer tiid）tigen Eeitung（sute geleiftet werden Rom，und bat abnen lajen，was erft erreid）t werben fömute，wenl alle dentic）en Männergejang． bereine mijerer Stabt iid）miter einen sint bringen laffen wollten，uno als wirtlid），＂bereinigte＂Sänger für den fortheitand mid für bas fiegs reidye WSeiterftreben des dentid）en Qiedes und WSortes in die Sdyranfen träten．शflle Pdotumg und Danfbarkeit jei ber＂fronthat－Siedertafel＂ von Belleville und deren Damendjor，fowie ber＂，sarmonie＂von §ighland
 nabme der anderen $\mathfrak{B e}$ gitequereine nur nominell oder－gar feine．Das bringt uns auf＇s neue zu ber lleterzeng＇mgung，סaja unfere Begirfs．

 Sünger＝Pidende u．f．w．）veranftaltet werben mïfen，bingegen größere gefanglidge 2uffübrungen nur ben größeren Stäbten überlaffen werben
 rejp．Nuffibrungen mup bem freien WBilfen der Bejirtz，Bereine nberlafien bleiben，benn man funn weder ben answärtigen eingelnen Säns
 fïr mehrere Sanut ：Froben in der feftifad und bas Ronzert zu tragen．－
 Gejanguereine bon ©t．Souis cine mbebingte $s^{2}$ otwenbigleit ift und alle
 （fortbaner unjeres ！ieben dentid）en \＆iedes eintreten miifien．

Der，„Indianayolis Elederfranz＂hat ein 50 䧲uß breites und 200
 Dit Waibington Straje gelegen，fänflid）ermorben und gedenft auf dem WInße ipäterbin ein impojantes s̊allengebände zu errid）ten．Durd）das fo
 ber Sänger nadj einem eigenen 5 eim verwirlidt werben．

# ,,Tralten githet dite TKaprelle". 

Eitue Gutuix. $\ddagger \mathfrak{B o n}$ sim. Sange.

Droben stehet die Kapelle, Schauet still in's Thal hinab; Drunten singt bei Wies' und Quelle Froh und hell der Hirtenknab'.

Traurig tönt das Glöcklein nieder. Schauerlich der Leichenchor; Stille sind die frohen Lieder, Und der Knabe lauscht empor.

Droben bringt man sie zu Grabe, Die sich freuten in dem Thal. Hirtenknabe, Hirtenknabe, Dir auch singt man dort einmal.
ift fie wefomit mind viel genamt, demn gar oft hat fie in ber Befdidite Wsiuttembergs eine grope $\mathfrak{M o l l e}$ gefpielt. Durd) die berrlidje Eage und Den fdünen llmbliaf bildete die vielbejungene Bergfapelle mit den in dem Thale gelegenen Dörfern WSurmlingen mos Weeilheim das beliebte Wanders ziel der Touriften ans \{ubbingen mid anderen benad)barten Stäbten. Die

 vor $\mathfrak{S}$ urmlingen in Die ©bene abfält und zum Theil mit Weinbergen bepflang iit. Das ans friiljeren Ialurhuberten itammende Sirdlein ift in
 Sirchböfe, von denen der obere ben unteren wie ein $\operatorname{Bajtion}$ überragt, um
 Säbe hinanftragen, umi fie dort zur leaten ßube zu betten. Beim Be= gräbnis wird anf ber sapelle geläutet mo in berjelben von dem fatholis lifd)en Stiefter ber Reid)en, ( Gottesbienit gebalten, was genau fimmit zur
 breiten fid wejentlidy Wiefenthäler ans und erböben den lieblidjen land. id)aftidjen (bharafter ber (begend. - llyland madjte fehr oft in Begleitung jeiner ibn in Tilbugen bejudjenden fremnde Spaziergange in bie
 beim. So fam eş, oná Didter mie Suftimus Serner, (Guitav ©(f)wab, Sifolans Remat, Maber, Smapp witi mande ? (ndere, gingerifien bon bemt ent tïxtenden \&nblict, „bas Sirdflein auf iteiler Bergestybl)" in ibren Riedern befangen. Remau, der 1831 Wgland's Baft war, didetete Dort bas befunute ,, Die SEurmlinger Sinpelle": "Enftig wie ein leid)ter Sultu" n. f. w. RH\& Renau geiftes. Pranf in der Srrenanitalt wimuenthat bei ©tuttgart war, ox imrieb ibur libland im Rovember 1844: „(Die Stuvejenbeit beines ©(f)wager8 (Whton ©d)urz) benugten wir, ign mit der biefigen Begend befannt $z^{u}$ madjen, and der uns mandees liefe 2ndenfen Deinter friiljeren Befude haftet. Tizir zeigten ihm, wenn aud) nur aus det æerne, die Berg= fapefle, wo $\mathfrak{D} u$ in der atbenditille ons iduöne \&ied didteteit, befien SEorte fiid and an Dir erfïllen
 leio wie ein triiber Duft zerflofien."

Man onri woht mit Gewifbeit
 (Gedid) : „Ein Rirdflein ftegt inn Blauen auf fteiler Bergezböb'" (Mänerdor von B. (E. Beder) und תarl Breidenitein's: „YBa8 f(d)im= mert bort auf bem Berge fo idfün?" (Rreulger's C-dur-Sapefle) bie viel


Das untheilbringende Efobeben, weldes am 16. Sovember 1911
 Sapelle verbängnizvoll ; Dem alten (Gemäuer brobte ber Ěiniturz, Denu es
 Iu!gen, bie geffeiligte stätte nod fiunftigen (Senerationen zu erbalten.
(Somradin Srenker, einer Der frudthariten Romponiften, middt allein auf bem (sebiete bes Mäluctgejanges, hat nidt weniger als 41 Rieder
 (chören zeigt er fiid) aui dem (Sebiete am größten. "(Ein verwandte8 poetiid) angelegtez̀ (Semuit, hat er überall den redten $\mathcal{L}$ on gefunden zu den Didftungen feine§ gropen $\mathfrak{L a n d}$ mannes. Gerabe weil hier die herrlidifte
$\qquad$

## Dordamerikanischer Sängerbund．

©incinuati，D．，1．Wowember 1912.

## An div 解untrgurrint ！

Den Bereinen zux gefl．Machricht，dan bie Feitlieder für

彐venue，St． $\mathfrak{L o u i a}$ ，Mo．，zu beziehen find．Der Preis für bie dadatitur ijt $\$ 1.00$ ；jedes Stimmljeft 50 ©ts．Die Sefte enthalten folgenbe zefn Rieder：

| ，＂Tannhäuser－Marsch und Chor＂ | Wagner． |
| :---: | :---: |
|  | Baldamus． |
| ，＂Die Allmacht＂．．．．．．．．．．．．．．． | ert－Liszt． |
| ＂Das Deutsche Lied＂ | Schneider． |
| ＂Im Wald＂ | Leu． |
| ＂，Sonntag ist＇s＂ | Breu． |
| ，＂Verlassen＂． | Koschat． |
| ，＂An die Heimat＂（Portugiesisches Volkslied．） | Jüngst |
| ，＂My Old Kentucky Home＂． | Foster． |
| ，Dixie＂ | Ehrgott． |

Die folgenden 6 Sieder，welche auch gejungen werben， find im Bundesliederbuch enthalten．Die Bereine，weldye diejes Buch nock nidyt baben，oder noch meyr brauchen， ＊ỏnnen dafielbe ebenfant durch）den Sefretär beziehen und Der $\mathfrak{B r e i}$ der $\mathfrak{P a r t i t u r}$ ift $\$ 2.50$ ，Stimmbuch $\$ 1.00$ ．

Dieje jech
，，Frühling am Rhein＂ Breu．
＂，Beim Liebchen zu Haus＂ $\qquad$ Pfeil．

„Jetzt gang i an＇s Brünnele＂．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Silcher．
＂Aennchen von Tharau＂ Silcher．
＂Wohin mit der Freud＂ Silcher．
Jeber $\mathfrak{B e j t e l l} \mathfrak{n g}$ muß unbedingt ber ßeitrag bei＝ gefügt jein，wemn diejelbe berïcffichtigt weroen joll．

Reflamationen für fehlende Moten ober Jrrthümer in
 §mpfang der Noten gemacht werben，da biejelben ipäter $\mathfrak{u n b e r u ̈ c f i c h t i g t ~ b l e i b e n . ~}$

D Die Bereine，welche ifre jährlicte תopfiteuer von 25 Sent马 für jeben aftiven Sänger noch nicht bezablt haben， find erjucht，diez umgebend zu thun und die volle 3 aht ihter Sänger anzugeben．

Mit Sängergruf
Glis．（G．Sdjmiot，Bumbespräfident， 2000 Sentral $\mathfrak{A}$ loe．，Cincinnati， $\mathfrak{D}$ ．
didam sind， $\mathfrak{B u n d e s f e f r e t a ̈ r , ~}$ 2929 Birginia $\mathfrak{A}$ טe．，St．Souiß，Mo
$\mathfrak{F r u c f t}$ in goldener S（f）ale，weil bier in Celtener Sufammenftimmung bie reinfte，bertlätefte Ferle in Sbort und slang geboten ift，erbeben fict）bie
 gern Dargebrad）te（Gabe und tragen in ihrem doppelten 以serthe die Bitrg． fithaft in fich，daj fie leben werden，io lange und to weit bentidjer Männergejang ertönt．＂（民っben．）


## The Home of the＂A＂and the Eagle

Here visitors are cordially welcomed and are shown the result of over fifty years unswerving loyalty to the highest ideals of Quality and Purity．Here they learn the reasons why

## ＂The Old Reliable＂



## King of all Bottled Beers

stands alone at the top of the world＇s best brews．Its mildness and exquisite taste remains always the same，because it is brewed only from the cream of each year＇s Barley crop and from the most costly Saazer Hops grown．

Bottled only at the
Anheuser－Busch Brewery
St．Louis，Mo．

Bell，Main 4452. Kinloch，Central 1639.

## BRUNO FROEHLICH，

 BUFFET
## N．W．Ecke 6．und Chestnut Strasse．

 （frilber in mount ative，glls．）Der Sammelplaß ber Deutichen und bejonders ber Sänger．૬iefige

gearlt BENDER＇S BUFFET
CHAS．F．BENDER，Eigenthümer． Sefretär des ，，St．COUis Sänger＊ 3 ezirts＇${ }^{\prime}$ ．
 Bell Phone－Olive 1350． 9 th und St．Charles．

Abonnirt auf ，，Das deutsche Lied＂．

#  3．Љundes＂von St．Couis． 

Sux Eroffung feiner meuen fomucten salle， So． 4225 （shoutean 2venue，am Mittwod， ben 30．Detober，bielt ber Podfpring Sänger． bund eine überans gut bejudte geier ab，bie
 $\mathfrak{B e r g n i ̈ g e n ~ b e i t a n d . ~}$

Rluguit Bollmers Drdeiter eröffuete bas feft， programm mit einem feitmarid）und einer Duvertüre．Sieraf trug ber Nocfpring Sän－ gerbund daz feierliche Ried：＂Das ift her Tag des sexern＂und cillen feitgefang des Rempo． niten（B．Balbamus vor．Serr Rtbolf Suenide ergriff hierauf das $\mathfrak{S B o r t}$ zur fejtrebe，in ber er auf bie Miliben und Sorgen bes Mot Spring－ Sängerbundes himbieæ，fid）ein eigenes §eim su i（f）affen，und feine freube bariiber ausiprati， daf bieje Mëlben endlid ourd die Dpferwillig． feit der Gäuger von einem fo＇flönen（Exfolg getrout worden fei．
 gleithe（seift des frottid）ritts und der Einigfeit aud）in Sufunft bie Sänger bejeelen möge，denn nur boburd）Fönt auf cinen（Erfolg und anf Die 2lufred）terlyaltung des beutichen Riedes im fremben Rande gebaut werden．

Sadtom ber giedner unter allgemeinem Bei fall gejiblofien batte，bradde der＂Dentidie Damendior＂oas sied：＂Mein Spanien＂，in wunderbar anjprecthender SSeife 弓u（Behör．＂Das Möstein im SBalde＂bildete ben Bortrag beß

Şarmonie Mämerdyor®，§err §ermann 刃ettecte trug unter gropem Beifall ein $\mathfrak{E}$ oupiet bor，und Das Sめumamu＝Suartett gab jeinem alten Rufe alle（Fbre burct）den Bortrag emes Bejanges． Des weiteren betheiligten fid）an bem Sonjerte der＂S（f）weizer Mtännerd）or＂mit © borgefängen，


## ，，2ioctipring＝Sängerbund＂＝よalle．

Der＂Soziale Sängerd）or＂mit bem attentyofer．
 delet Sängerbund mit einem $\mathfrak{B o l f r l i e d}$ und der （5）gouteau Balley Mä̈nerdyor mit einem ©hor＝ gefang．Banz bejonderen Mnflang fand bas bumoriftijdje $\mathfrak{T e r g e t t , ~ d a s ~ a u s ~ d e n ~ S ̧ e r v e n : ~} \mathfrak{B}$ ．
 Mit cinem Bortrage bes Dutheiters fand diejer Theil peinen शbjeflufo．
 Speife mio sranf geitartt batte，beganin in dem präthtig deforirten Saale das sanzuer． guïgen．－Die freier zeigte wiederum，baj̉ dentidjer Sang und bentidle Gemuithlid）feit bie eimbuen faftoren find，bie einemt berartigen Feit den ridtigen ©haralter geben，weil fie bas Sufammengebörigfeitsgefïbl ftärfen．

Bejonderen Dant gebüfrt dem Nrrangement $=$ תomite：Die ferren Georg Sauerbrei，Borz fiker；© 5 gaz．Schmidt，Wim．Sdimio，©haz． Staite， $\mathfrak{A}$ uguit Bollmer jr．，Wim．Sodit und そribs Bärtner．

2（m Mittwort），den 9．Detober，fand unter reger Betheiligung ber Mitglieber die Beneral． $\mathfrak{B e}$ fammlung und Beamtenvaly itatt，weldje das nadjolgende selultat batte：

アräfident，Llfrict $\mathfrak{B r u g g e r}$（wiedererwäglt．）
$\mathfrak{B i z e}$＝Wräfident，תarl かollenberg．
Prot．und ©urr．Gefr．，Эos．©hriftopher．
Finanz＝Sefretär，Bernhard sippe．
Sdabmeiter，©סmund S（）lop．
Erifer Siederivart，Jofenh Sdab．
Sweiter Riederwart，Rarl Menzinger．
Serwaltumgerath：（5 has．S（d）miot，2luguit
Bollmer，（5haz．Raufiendorf．
fabnenträger，frib Gärtner．
Standartenträger，Şerman！Denecte．
Dirigent， 53 m ．Lange．
Rolleftor，S3．Şagen．


# CONCORDA TURNER HALL， <div class="inline-tabular"><table id="tabular" data-type="subtable">
<tbody>
<tr style="border-top: none !important; border-bottom: none !important;">
<td style="text-align: center; border-left: none !important; border-bottom: none !important; border-top: none !important; width: auto; vertical-align: middle; ">Arsth and</td>
</tr>
<tr style="border-top: none !important; border-bottom: none !important;">
<td style="text-align: center; border-left: none !important; border-bottom: none !important; border-top: none !important; width: auto; vertical-align: middle; ">resal</td>
</tr>
<tr style="border-top: none !important; border-bottom: none !important;">
<td style="text-align: center; border-left: none !important; border-bottom-style: solid !important; border-bottom-width: 1px !important; border-top: none !important; width: auto; vertical-align: middle; ">sts</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table-markdown style="display: none">| Arsth and |
| :---: |
| resal |
| sts |</table-markdown></div> 

Saloon Open All Year Bowling Alleys
Halls for Entertainments，Concerts，Balls，Meetings，Etc． STRICTLY UNION SERVICE．
Kinloch，Victor 2729 HENRY KLUG，Mgr．Bell，Sidney 810

## Besucht Freund Joe！

 JOE ZOELLER， 3405 Gravois Av．
 Täglich warmer Lunch．－Stifel Bier an Zapf．

## Kaurfit

，＂Duke of Maya＂ $\qquad$ 10 c
，und ，，D＇Eans Havana＂ 5c



H．KARBERG，Distributor． 2710 S．GRAND AVENUE．

## JULIUS J．JOSIAS，

308－309 Fullerton Building， Residence， 5317 Goodfellow Place．
 Hersirhprutgrt，in len hegtet Comtpanipn．
Phones，Bell Olive 851.
Residence，Bell Monroe 1264 L．
Kirkwood，Bell 198－M
Kirkwood，Kinloch，133－L

> NISSEN AND HERZOG Saloon and Restaurant

## Chicken Dinner a Specialty

Picnic Grove，Dancing Hall and Fishing Resort．
15 Minutes walk from Manchester（Meramec Highlands Street Car．）
11 Mile House Manchester Road，Mo．

，„3tozart＝Gefanguerein＂von


Der Mozart－Befanguerein fann mit Redft ftolz fein anf fein grojes ex rofinungz．Sonzert nebft Ball，das all Dienitag，Den 29．Detober， in ber Bereinghalle fattjand $\mathfrak{D e r}$ Bereiii trug feine 3 ummern des interefianten $\mathfrak{F r o g r a m m s}$ unter ber kubigen Qeitung bes Bereinsbirix genten Seerm $\mathfrak{P r o f}$ ．S．M2．Sotpofey）in meifter． hafter W8eife vor mid ergielte mit ©（d）ulze＇s：
 das Banze frönte，und in weldgem Sexer शuguit Solte die Senor und sere（50 Sovitmann die Bariton＝Solopartie übernommen batten，einen riefigen © rfolg．（Fint（Bleiffes gilt bon bem faft vollzäblig erid）ienenen Beethoven＝（Gejanguerei：， der als（gajt unter \＆eitung jeine bewäbrten Dirigenten §errn $\mathfrak{P r o f e f f o r}$（50．Blmmenberg S（bulze＇s，＂Seeimatliebe＂vorgüglid，wiedergab． Die Soliften des 2bends saren fämutlid）den Sereinsereifen entummen mot matiten fid）und den Berein alle Ebre，jo bie Sopraniftin ofrl． Wbilma Sarpler，feer Nluguft sholte und ber junge $\mathfrak{B a j f i f t} 5$ ferr $5 \mathfrak{m}$ ．Blum，der cint viel veripred）endes ©ebut muchte．In ber unteren Solle ipielte nadi）bem Ronzert Stupp＇s Drctuejter fum Tanze auf，mobei bie populären Weifen， wie ，，Everybody＇s doin＇it＂＇sc．ertönien．In der oberell sialle lyerridite bie deutidye gidelitaz．

## 2Tord＝Chicago Sicdertranj．

Der＂Pord．Bhicago Siederfranz＂feierte am Somitag，bell 27．Difober，feill 26．Sonjeit und Ball in der Sociaten Surnhalle．Trots ibealem Wetter war leider ber Bejud）ein jebr f（b）wad）er，was wohl aud）an ber（Entfermung vom Sisobnbezire ber Mitglieder mo Befanten lag．Die wanfere eängerid）ant liej fith nidt entmuthigen und bradte ben＂Sängergraß＂
 jugendlide $\mathfrak{F r a n l e i n ~ g i r i a m ~ P r u z a n ~ m i t ~ i b u r e m ~}$
berrlicten Sapran bie Rlie aus＂Der idmuarje Dominu＂von 2 （uber．In bellevoeter Wiscife jong ber feftgebende Berein＂भheingruß＂von
 ift bie originelle Berionung des legsten Eiedes in einem \｛empo gelualten，was dem mit dem Inthalt peines berrlid）en Spgtes nid）t im（ein＝ Elang ftegt und vom 马ublieum als＂haftend＂ bejeidnet wurbe．Die Blanjummuer bildete ＂Der zauberif（d）e Spietmann＂von Sern mit Sopran＝ 5010 von fränlein Pruzan mid Drdeiter．Sier hatte ber $\mathfrak{D}$ irigent，Sex Şugo Edolmann bemiejen，daj man mit eijerner 2lubonter aus einer fleinen Sängerid）ant cine Brawourleiftung eriten Rangez dem Publifum bieten founte und reithlidjer Beifall wurbe ben Mitwirfenden gezollt．MIs fomifde Borträge fumen bas couplet＂Start mio Starter＂mid
 Dptifum in Berlin zur शuffilyrung．©in flotter Sall beid）lop bas ganz vorgüglid）ver： lamfene jeft．

## Echt deutsch．

Die vom nationalen Standpunkt gesehen so schmähliche und oft so lächerlich wirkende deutsche Vorliebe fuir ausländische Namen wird in der ，，Crefelder Zeitung＇＂im Anschluss an einen bezeichnenden Fall gegeisselt：，Wer zu Schiffe fahrend auf dem deutschesten der Ströme die Stelle erreicht，wo am Zusammen． flusse von Mosel und Rhein das ，，Deutsche Eck＇＂mit dem grossen Denkmal Kaiser Wil－ helms und die Provinzialstadt Coblenz liegen， dessen Blick wird durch eine riesige Reklame－ schrift gefesselt，die ein trauriges Zeichen für das nationale Empfinden ist，das gewissen Deutschen auch heute noch innewohnt．Ein Gasthof ist dort im Bau，und da er ersten Ranges seir soll，galt es natürlich，für ihn einen Namen zu suchen，der den Gipfel der

Vo：nehmheit bedeuten musste．Dafiir ist unsere deutsche Sprache natürlich so arm，wie unser deutsches Reisepublikum reich genug ist oder sein muss，um den Bestand dieses Gasthofes zu ermöglichen．，，Rheinhof＇， ，，Deutscher Hof＂，oder dergleichen wäre natürlich eine Entheiligung für dieses Wunder－ werk des Gasthofwesens．Dafür ist die deut－ sche Sprache eine zu plumpe Sprache．Die Herren Direktoren，oder wer die Berufenen oder U．．berufenen sonst waren，setzten sich darum angesichts der trotzigen Feste Ehren－ breitstein，am Eingange der schönsten Strecke des Rheinthales，deren anderes Ende das Nationaldenkmal ziert，hin，um nach einem Namen für einen Gasthof am deutschen Rhein zu suchen．Ihr Nachdenken war von cinem derartigen Erfolg gekıönt，dass einem guten Deutschen die Schamröthe ins Gesicht steigen muss．，Grand－Hotel－Esplanade－Bellevue＂， soll das Haus heisser．Hoffentlich zieht der， der deutsch fühlt，falls ihn in Zukunft der Weg nach Coblenz führt，daraus die Lehre，dass dieses Haus im Zeichen der vornehmen Fran－ zosen steht，er als schlichter，wenn auch noch so wohlha jender Deutscher，hier also nichts zu suchen hat．＂－Sehr richtig！
＊Aus dem Vereinsleben．－Beamter（der in eine kleine Stadt versetzt ist．zum Ein－ heimischen）：，，Ich spiele gern Skat und bin leidenschaftlicher Sänger ．．．．wo hat man denn hier Gelegenheit？＂－Einheimischer： ，，Wenn S＇gern Skat spielen，da treten S＇nur dem Gesangverein bei ．．．und singen können S＇am meisten bei den Kegelbrïdern．＂
＊E：n Weiblein in Indiana hat 17 geschla－ gene Stunden ohne Unterbrechung Walzer getanzt．Das Männlein，das neulich etliche 30 Stunden auf dem Piano herumhämmerte ist wohl Junggeselle．


## Bie Aoreffe des Bindes－马efretärs Roam siuk iff won jeftet ab <br> 2929 Virginia Avenue， <br> 2929 Virginia Avenue，



S
EINER＇S Mamamo and BadgeCo 820 Pine Street， ST LOUIS，MO． Vereins－ Abzeichen，

Saunger，Adifung ！
Ganj tene tafelförmige Pianos find ben befangbereinen beftens zu empfeglen．
HENRY DETMER， Ziano＝Biabxikant． CHICAGO ST．LOUIS
10 S．Wabarh Ave．
（And Floor） 1012 Olive Street
Sidney， $1295 . \quad$ Central， 2575.
JOHN STROEHER， －s Liquiliors and Cigars Choice Wines，Liquors and Cigars． 1832－1834 South Broadway，
Corner Geyer Avenue． ST．LOUIS，MO． Large and Elegant Hall for Lodges，Parties，Weddings，Etc．

## Silbertue sodizeitsfeier．

शim Nbend des 18．Detuber iiberrajd te eine
 meinen foffen＝Unteritukungz＝Bereinz＂ibren （5y．－Bräfibenten Serrn foenry $\mathfrak{A}$ of rbady und beffell（Gemablin durd）eine feiflidje Sere＝ nabe，umb bem beliebten（\＆bepant jur zejer ibrer filbernen ssoctizeit und aud）zur gliafeliden $\mathfrak{W}$ iedertehr vou igrer Deutjolandreife ju gratu． lieren．§err und fran $\mathfrak{A}$ obrbad batten beabfidytigt，ibres Subelfeites in aller ©tille $z^{u}$ gedenten，waren aber angenegnt iiberraid）t，als fie סurch die abendlidfe Stille bie תlänge einer Mufiefopelle vermabmen und vor igrem gaftlidget §auie， 3650 Mtrenal Strabe，fo viele befreun－ Dete Gratulanten erblidten．Nadjoem NHle willeommen gebeipen，hielt $\mathfrak{F r a ̈ j i b e n t ~} \mathfrak{E}$ ouis Selzer die slïfounid）＝Sede und über＝ reidte im slamen ber seffiid）en fremide und und $\mathcal{E n}$ noslente eill filbernes $\mathfrak{F}$ bee $=$ Service．
 Sobrbact und feiner（Gemablin，fowie der Söbne des Subelpaares in den unteren sänmen des
 geridetet，belaben mit dem Beiten，was Südje mid Reller bietet．Bei einem guten $\mathfrak{E}$ ropjen， beiteren शuiprachen，wuit und Gejang ber：

 mene Tramung Des Silberpaares．Die Mnvers
 unio Sdimager nebit deren（Battimen und Sin＝ Dern，fomie die Söfue und Tödter，Sdivieger－ töfter und Sdywiegeriöbue mabmen jelbituer． ftänolidy an bem gejte theil，and viele foitbare （Beddenfe murben dem Subelpaar überreidtt．
（Erit die früle Morgenitumbe mabrate bie（Biifte， die foiftliche Stunden erlebt hatten，zum $\mathfrak{M u f}=$ brud）．－Muper ungeiäyr 25 Mitgliederı bes Ђeffen＝Bereins und zablreidjen Damen waren folgende（5）beparre，die Berwanden und תinier des Subelpance，amweiend：（5，Diw．Nohrbad）， James 刃iley，şarry Mobrbach，Mobert Miller，
 Robrbady．

## Inbiantulis $\mathfrak{L i c b e r f r a n る . ~}$

Der＂Sndianapolis Biederfrans＂eröfinete am 20．Detober feine Saifon mit einem in jeder Beziehung erfolgeeid）nerlanfenen תonzerte．

Miller＇s Drefeiter，weldges ben Mbend ein－ leitete，pielte vortrefflid），wie immer，und die eilugelnen Stumutern fanden reidjen $\mathfrak{N p p l a n z}$ ．

Der gefanglidye Theil des $\mathfrak{R}$ ouzertes turbe vom＂Siederfranz＂mit bem Döring＇iden Eiede
 Dirigent und Sänger leifteten ift Beîtes，und Daß－bie 3 uhärer die geinnglidye Eeiftung wür＊ digten，bewies der ranid）ende $\mathfrak{M p p l a n s}$ ．

Fiquez＇＂2luf der Ba！l im Dämmerf（jein＂， סas zlweite bom Qiederfranz zu Behür gebrad）t．
 ant．Dirigent frifg Srull und das Frogramm． Somitee bat and）in diejem Stüre eine änjerit gute WSabl getroffen，und der Becein liefs der Rompofition wofle Geredftigfeit widerfahren．

Sere Frans Sdjäfer，der Solift bes Mbendz， ergielte mit Gagpaty＇s：＂Das Nbendlied ber Stadtigall＂nidft endenvollenden Beifall．Sjerr Sdjärer verfügt äber einen vortrefflidien，flang． vollen \＄chor und er verfeht eq ein Lied int

Siume der Rompofition borzutragen．Wit bem （5hor＂Daheim ift bod）Dabeim＂fant ber erfte Theil bes Programmes zum शat（bluß．शlud）in diejer stummer erntete der Siederfranz reidjen Beifall．

Der glueite Seil beã gejanglictjen Frogramms wurde mit bem ge id）fie geliebt！＂eingeleitet．Die 乡uffajiung des Eiedzs und ber शusiruct，mit weld）em es fum Bortrage gelangte，waren mmiterbaft，und der Beifall war in reidjfem Mabe berdient．

Şere Dtto Wbeipmann briflirte in emem （5．ornet－Solo unio er erjielte mit pener geties genell virtubien Qeifturg berartigen \＆riolg，bap er zur Dreingabe gejunngen war．
＂Wiohin mit der freno＇？＂eime vom，＂Sieier＝ Pranz＂vorgetragene Sild）er＇id）e Rompojition， ríb gleid）falla zu Beifallopulven bin．Tas Senor＝Solo des seern franz Sduäer：„Jn biejer Stmode，mar cine ber Blanglejftumen des ？ icten Ruplans．

Mit Rittentyofer，＂M2argareth ant Sbore＂， wom Riederfranz gejungen，fan bas vortreff，


Der＂Indiamapolis \＆iederfran3＂bat jeine Sonzertifaifon in verdienfuoller SBeife eräfinet， und Dirigent，Sänger und Soliten fönnen mit Stolz auf den Rbend zurücebliten．

##  DETMER PIANOS．

 （20 Jahre Garantie．）```
10 S. Wabash Avenue.
    (2nd Floor.)
［Bllversmith B＇ld＇g．］
```

CHICAGO，ILL．

1012 Olive Stroet， st．LOUIS，mo．

## 



Werden durch die Ferien－Unkosten Ihre pekuniären Einkünfte beeinträchtigt？
Verursacht Ihnen Weihnachten ebenfalls finanzielle Unaunehmlichkeiten？
Wäre es nicht eine gute Idee，gerade für derartige Ereignisse Vorkehrung zu treffen，indem Sie auf ein Mississippi Valley－Konto monatliche Einzahlungen machen．Wir zahlen Zirsen am 1．Juni und 1．Dezbr．

Drei und ein halb Prozent，zwei Mal im Jahr be－ rechnet，sowie unsere vorzüglichen Facilitäten werden das Wachsthum Ihres Kontos wesentlich fördern．

## Mississippi Valley Trust Co

Fourth and Pine Streets，ST．LOUIS，MO．

## Arhṭuఝ ヨäupr！

## 2as fajoufte

Weihnachtsgeschenk
ift und breibt boch ein
wie Jeder gerne bezeugen wird，dem einmal die Freude zu Theil wurde．mit einem Solchen beschenkt zu werden；und da dieselben auch auf monatliche Abzahlung verkanft werden und sogar
direkt vom Fabrikanten，
so kann fast jeder Familienvater seinen Angehörigen diese Freude bereiten．
Henry Detmer．
Fabrikant der DETMER
＂Gold Medal＂ pianos．


1012 Olive Str． ST．LOUIS，Mo． Fabrik： Le Moyne Str． nahe Western Av CHICAGO，ILL．
Kataloge werden frei versandt．Wir zahlen die Fracht nach igend einer Stadt bei Kauf eines DETMER－PIANOS．

# Vortragslebre． 

Qntuommen bent ziexkchen：，Dex eghorfängex＂．
Die Spradye beim Gefange fei unberfäfimes $\mathfrak{S o}$ didentid，frei von allen Wrobinzialismen und Dialeten．Um dies zu erreiden，verwende ber Sänger bie grö́te Sorgfaltanioie lautreine Briedergabeder $\mathfrak{B o f a l e : ~ a , ~ e , ~} \mathrm{i}$ ，o，u．

Das a wirb am wenigiten Sdiwierigfeiten bieten，סa es als foges nannter mittelwofal weder die ভañfe ber hellen Bufate e und i ，nod daß Stumpfe ber dunflen Bofate o und $u$ an fid trägt．
$\mathfrak{F o}$ e und i zu figigig zu werben oroben，muifien fie veritantenínvoll etwas abgedämpft werben，wie das o wno u bei an סüfterer hmiddleie－ rung etwas erbellt werben fönnen．（2ber $\mathfrak{B o r f i d t h}$ ，fonit entitegen neue 2eebler ！）
 nanute 及（wifdens，aud ßermittlungsiaute．
ä，aus a und e entitanden，verlangt als Manditellung nidt dic volle Deffnung bes a und nidyt die volle Berengung dees e，fondern bält die Mitte zwifden beiden．

Genau fo ift es bei ö zivifden o und e und bei ï zwifden $u$ und i ．

| Die Doppellaute ai，ei，au，äu eu find eigentlidy nur |
| :---: |
|  |  |

 laut fofort verivenden；anders ift es bei langen Roten und Baffagen ；$^{2}$ bei beiden leghteren wird der $\mathfrak{Z}$ manfag mit dem a begonnen（aber nimb
 iprodjen wito gefungen，alfo：

$$
\begin{aligned}
& \begin{array}{r}
\text { nidht } \mathfrak{R a}-\mathfrak{i}-b e, \\
\text { fondern } \mathfrak{a a}-\mathfrak{a i}-b e,
\end{array} \\
& \text { nidat } \mathfrak{I a}-\mathfrak{u}-\text { be, } \\
& \text { jondern } \mathfrak{x a} \text { - au - be, } \\
& \text { nidt } \mathfrak{R r a ̈} \text { - u - ter, } \\
& \text { ¡omberı §ra - äu - ter. }
\end{aligned}
$$

©ie Ronionanten，Mitlaute，tönen nur in Sereinigung mit den $\mathfrak{B o t a l e n}$ ，welden fie einen beftimmten Beillang berleiben．Die Romionanten müffen beitimmt artifuliert werben；bann tragen fie zur Deutlidgeeit ber 2aripradye gang weentlidy bei；trodoem büte man fith，

 Wuitte grobe Wortheile．

Der $\mathfrak{f}$ audilaut $h$ bildet fich Leidft durd）eill fanftes Musatmen bei offener Stimmrige．Feflerhaft ifte8，bei Mafiagen，wo viele Moten auf einem $\mathfrak{B o f a t e}$ zu fingen find，biefem e：n h vorangelen antafien，fo
 aud），ben ？trlaut h wegzulafien．
$b$ und $p$ find Lippenlante und bilden fich סurd Sufammendruct und


Der Eippenfaut merforbert Mafentefonang．
 ante bisher nidt genamuten Ronionanten find Sungeniante，welde fith
 $\mathrm{n}, \mathrm{l}$ ， r oder mittels des 3 ungenrïfens mie： $\mathrm{j}, \mathrm{g}, \mathrm{ch}, \mathrm{k}, \mathrm{x}$ ．

 （Magd，fragt）－nibt kd und kt－（Mafd，fraft）；g，in Berbinoung mit n （alfo ng）wird als satallaut gegeben und darf ：xemals wie nk
 n darf uie als borläfer fo gebrandyt werben：n＇Dant，n’oid）；ober n＇allein，n＇lugeffener für allein，Hngelener．
$\mathrm{Sp}_{\mathrm{p}}$ und st tönen als 2nlante etwag dumpf，als \％uslaute etwas Geller．Die Manier，sp und st al8 Mnlaut in sch und scht gul ver．$^{2}$ wanbeln，lyat łeine Beredftigung．

R darf nur סurd $\mathfrak{B i b r a t i o n}$ der Bungenfpize，nie mit ber Bungen－ murzel gebildet werben，meil in tegaten $\mathfrak{q}$ alle ein unangenefmer Surgelton entiftegt．

R muß rbleiben；es barf feint $\mathfrak{B o t a l e}$ annebmen wie f．B．： wi（e）r ober mi（a）r ；es darf feinen $\mathfrak{B o t a l a u s f a l l}$ geftatten，aljo nid）t Pet＇r，Brue＇r－fondern Peter，Bruber；es barf audi leine Bofat． äderung zulafien，alio nidt（Mutt（ä）r，fondern Mutter．
$\mathfrak{A n}$ e und eu，bemu fie gedelgnt find，ein i angultängen，ift ganz feblergaft ；子．B．Me（i）ben，ofren（i）de．
（Es mären nod viele $\mathfrak{H n}$ narten und iefler zu rügen，welde in Be． braude find ；aber die genanuten find dod）die ftörenditen Unholde．

Sach Beobadtung voritegenber 刃egeln wirb es im alfgemeinen nidyt bejonders idiver halten，für ein（Gefangsitiict aud）den entipred）ens ben Bortrag zu treffen．


 atmet in lleinen Säken am ভdylufie，bei größeren möglidft bei den Salg． $\mathfrak{A b j a n i t t e n . ~ D a d u r d ~ b l e i b t ~ b a s ~} \mathfrak{Z u f a n m e n g e b o ̈ r i g e ~ v e r e i n i g t ~ u n d ~ e r - ~}$ leibet feine finnitörenden Beränderungen．Die Sompofitionen felbft erleidetern gevölntidy das midtige（Beiduäft des atmens；Denn bernunft－ gemäß ridftet fict die Melodie nad dem Sinne des Ieftes und gliedert fith wie diejer durd die $\Re$ ßalien und verjdiedenen $\Re$ Rotengrappen und figuren in ebenfoldie Gruppen，bei welden fiid 马eit und Belegenbeit bietet，סa\＆ Itmen auf zwertbientidye Weife auszufïhren．

Iritt dazu nod die genaue Beobathtung der vorgeiduriebenen סyna， mifiden Seiden，fo wird der gelvünidte（Evfolg nid）t ausbleiben und ber Gänger in die angenegme Rage veriekg feint，Dáa feine Lieber Şerz und Sinu bes Bugörers feffieln．

## Aus Puccinis Lehr＝und Hungerjahren．

Puceini，ber fo fanell zur groper Berühmtheit gelangte italienifdie Opernfomponift，hat in feinen \＆ehriahren bitter mit der Sot des Dafeins zu fämpfen gebabt，und er fomite feine Studien am Mailänder Ronjer． vatorium nur abidliefen dant einer Penfion von 100 \＆ive im MRonat，bie igm ein römiface $\mathfrak{B}$ ohitbätigfeitsuerein ausgeich hatte．शber biefe 100
 Somponiften，in foufulla，bienten nidy fum Muterbalte be\＆jungen ©iacomo allein；Fuccini mubte mit diefen 100 Qire feinen $\operatorname{Braber}$ unt einen fleinen $\mathfrak{B e t t e r}$ miternäbren． 30 \＆ire im Monat veridtang das Bimmer，in dem das ßleeblatt baufte，und mit den übrigen fiebzig sire mußten nidft nur orei ftetz bungrige Magen befriedigt werben，es galt audj da\＆Brenngolz für den ßamin zu befdaffen，und Den Eabaf für סie Pfeife．Da Benienuıg nidt vorhanden war，mugte man wobl ober ïbel סus Sol $_{3}$ felbit gerbeifditeppen．Dann zog ber $\mathfrak{B r u b e r}$ Succini＇s eine Beifetajthe unter bem Bette hervor，um fo bem Bortier zu veriteljen $\boldsymbol{z}^{\prime}$
 Babnhof，bog aber bann bald in eine Geitengafie，und eine galbe Stunde


 diefe regelmäpig wieberfelyrenden $\mathfrak{2 l}$ \＆reifen mit der regelmäßigen eiligen Şeimfehr＂，fo erzä̆lte Wuccini jeinem శreunde，„wiederholten fid zu oft， um nid）t aufzufallen und Berbadit zu erregen．So mahm id）benn bie Wortier 8 frau beifeite und verriet ifr im Bertrauen，daf es eine barmiofe fire Soce von meinem $\mathfrak{B r u b e r}$ twäre，immerza verreifen gu miufifen，fie möge ign ja nidyt in feiner（finbildung ftören．＂（Fines Tages berridite wieder
 $\mathfrak{z}^{4}$ entragen．Wm Mad）mittag fiturt ber Better mit einem wilden Sieges．
 den Tifd．Er wollte erfabren Gaben，סáp man damit den Eabat bequem erfegen fönne．Die $\mathfrak{P f}$ fifen wourben geftopft und angeziindet，aber bald
 ，＂MBir farten uns an，freibebleid，im Magen begann es zu rumoren halbtot frodien wir aufs Bett und was folgte，war ichauberbaft ．．．＂

## Schwcijer 21annterder，St．Rouis．

Mit einer groken feptididfeit feierte $\mathfrak{a m} 26$. Ditober Der Sdfweizer Männerd）or fein viergig． ¿ähriges Beitelen in der $\mathfrak{I}$ ower（Brove $=\mathfrak{T u r n}$ galle．Der Befudy war eill fegr ftatler，dettit die Sdiweizer find für ifren Rorpsgeift befant．

WBenn ein Berein auf ein vierzigiähriges $\mathfrak{B e}$ ．
 geleiftet haben，und dies ift bei dem Sdiweizer Manmerdfor ber fall．Erols vieter llubilden Kat fiith der Berein immer wieber emporge． idfiwungen，bejonders in den leften zwanzig Sabren．Die Mitalieder Gaben trenzueimander gefalten und Eönnen jegt fitolz anf die errunge nen Erfolge zuriildflifen．（Die Subilaumbs， Ofeier twar in jeder grt und Beife vorgingtid．
（Eingeleitet wurbe סas Roujert．Frogramm Surd bie Duvertiire aus，＂Milbelm Tell＂，bie won einem ausgezeidyneten Drtheiter wiederge． geben wurbe．Dann jang ber feitgebende Berein Das befannte \＆ied：＂Edfueizer wifalm＂von Broyifig unter ber belwäbten seitung feines Dirigenten， Prof．马．Renzen．2h Diefes Ried， ona rauidenden Beifall erntete，；alós fid）bie §eitrebe，bon seern 2tbert झeter gebalten． Der §ebner wies auf die errfolge des Bereins Gin und er：magnte die guwe fenden in fernigen WBorten，weiter an bem Mufban bes ©chweizer． thums in ben Ber．©tanten zu arbeiten，babei aber bie（frtimerung an die alte foeimatl）nidat eillididummern zu Iafien．

Dann forgten in bunter Plb．vechslung ©hor． gefänge，vorgetragen vom Sdiveizer MR̈uner＝ djar und bom Sdjweizer Damendior．Uuter diefen ift befonders das Bied：＂Jaggerverben＂ von $\mathfrak{T u}$ lius $\mathfrak{G}$ engert zu eriwäbnen，mit dem der S（f）weizer Männerdyor auf dem Sängerfeit bes Sdiweizer Mmerifanijden ©entral $=$ Rational－ bunter in（f，乌icago diefes Jagr den zlueiten §reiz errung．
（Eine © $\operatorname{Blangmumut~war~Der~Bortrag~eines~}$ Bariton＝Golo von gerun fielury Detmer， סas dem befamuten ©änger raufdenden Beifall eintrug．

Das Bither－Trio，beitegend aus den serren Theo．§emberger，§ృermann ©tart und Martin erntete audy reiden Beifall und rief freudige
 Berge wieder wad）．
stad dem Ronzert fand ein grojes $\mathfrak{T a n g}$ ． früusclen fitatt，dem man fiid）wadi guter alter Sitte mit after Madyt bingab．

 Bereins find：

פogn $\mathfrak{L u b e r , ~ ß r a ̈ f i d e n t . ~}$
 （Emil Nobs，Seffretir．
2thert Melfitab，₹finan $=$ Seffetür． Sebaitian şug，ভdyameliter．
Shton gräfel，Bibliotgefar．
§̧ermann Badmam，Rolleftor．
$\mathfrak{P r o f}$ ．Sacob \＆enzen，Dirigent．

## Denticher Damenchor，St．Sohis．

Das fiunfte ミtiftungsfeit bes Deutiden Damentions，bas am 19．Dituber in tee（Son＝ cordia．Turnthalle，an ber 13．unt Mrjenal Strape，gefciert wurbe，geiftaltete fiid）in jeber Begieburg zu einem großartigen ©riolge．Der
 die gefangliden \＆eiftungen anbetrifft，io braud）t man dariuber eigentlid）fein Sisort zu verlieren， dernu ber Deutfice Damentidor ift idjon feit bem erifen Sabre feines Beitethens als einer der beiten Bejangvereine ber Stabt befant．Seine Dar． bietungen waren and wieder multergilttig，und סie ©ängerinuen beviefen，dás fie mit \＆uft uno \＆iebe ihre Qieder ftudiert und eingeïbt hatten． Ein groker Theil bes（Eriolges ift aud）bem Dirigenten，Feern wim．Lange，zuzuidureiben， ber mit unermüblidem ©ifer bie fabierigen Qieder eingeiibt batte，jodán alles bis in das Rleinite＂Elappte＂．

Quker beum Damendyor waren ber „אhoutenu $\mathfrak{B a l l e y}$－Mänuerd）or＂，ber „Modfipring Sänger． bunb＂und der＂Eoziale ©ängerdfor＂antwejend， die mithalfen，das Stiftungsfeit zu einem Denfluüroigen © E rignig in ber Gefdidite bes Bereins $z^{u}$ geftalten．

Das arrangements＝Rumite，bas bie geitlid． Heit vorbereitete，jegte filif）aus folgensen Damen

 ずrau（E．§ugger，ex－officio．

## 


 Ein unibevtreffictacs slut－Reinigungs，2ntitel．－Beriandt für
 International Herb Tea Co．， 4500 Alaska Ay，St，Louis，

## Paul Lorenz，

S．－W．－Ecke N．Market und Broadway．

## Serviert dent beften 20 Cents mittagsticth．

Zutr belte gutalität setränke．gseinte，gigaxixent uim． Benieß̄t Euer \＆eben．Erfrifict Euch in anregender Bejenfathat． Meu geftärlt arbeitet esิ fich leichter und beffer．

## Sichere Kapital＝Anlagen Besorgt L．R．OSTERHAUS，

Vertreter von P．W．BROOKS \＆CO．，New York．


Bell，Benton 157.
Kinloch，Marshal 193


## 

## Adolph Wallner，Prop．

Hotel，Restaurant and Cafe， Summer and Winter Garden．
6284－36 Clayton Avenue， Market Car to Graham，a Blocks South．

Phones－Main 2765．－Central 224．——Residence，Cabany 21.彞 Versichert durch 㟋 S．KEHRMANN，insurance AGENCY． EMPLOYERS＇lifABILITYY， and Burglar Insurance 112 North 4th Str．Suite 1421.

DYEING，CLEANING，REPAIRING AND PRESSING Sit．Kauis Cummerrial Cullege ghag．

## JOHN ZACH，Merchant Tailor

 Gerren－Eifeider auf gbefillung nadi zsaf． 3404 Ohio Ave．，Cor．Cherokee．St．Louis，Mo
## Schwäbicher Sängerbuns, St. Cohis

S(d)wäbiid)e (Gemiitlflidfeeit uibt bodf inmer
 Comnte, menn man am vbend bes 13. Dftbr. Die St. ©onis さurnballe betrat, wo der Scluir. bifthe Sängerbund einen jeiner beliebten fras milienabende verantaltete. Die salle war bis auf den lebten Blak gefüll mis jeder amilifite fich mad) Sierjensluit, dem muter ben Sdmaben ift ia immer (Gemuitl)lid)feit Erumpf.

Der Dirigent des Berein8, 5t. W8m. Eange, batte ein äuberit interefantes brogramm anf= geitellt, in dem fict © \&or mid Sologeiänge mit humbrificicten Borträgen auf bas Sajuite abwedfelten. Unter den bielen Sologejängen, die im Eanfe des $\mathfrak{M b e n d s}$ vorgetragen warden, find beqonders "Beim Wein", daz von Seren ©ugen Denbler geimge: burbe, und "Das
 Schmidt vortrug.

Die seerren sjenty TEinter mio sity. ©parrer forgten aber bafuir, dajb ber şumior bei ber Sadje nidyt ausblieb, benn ibre bimmoritiaden Borträge waren wirtlict vorzüglider shatur
$\mathfrak{B o n}$ den (Shorgefängen gefielen namentlid): ,Whorgenruf" bon Sul. Wengert; "P1n meiner
 "Denticlees Diciterliee" von Эlïbdemam mind "lluter den Rlepfelbänmen" von (S. Sromer.

## 2rbeiter = Scianguercin "Dorwärts"

 St. Luhis.Unter zaflecidjer Betbeiligung feimer Mits glieder und greunde feierte ant 26. Sftober ber 2lrbeiter : Befan!̣uerein, "Burwäts" in ber Stenen Slubballe, 13. Strabe mio (9Gontem guente, fein 24. Stiftungiait. Wußer bem "Borwäts" warell nod der "Siebenbiarger

Sadjfen - (Gefanguerein", der Gefany, und Bils Sungsucrein greifeit, der ફુerwegh ©ängerbumb und ber Sozialiftidde शibeiter : ©ängerbund mit ibren Dirggenten eridienen und trugen ibuen Theil zum Erpolge des geftes bei.
llater den Soli, die vorgetragen wurben, ift befonders ,,She alone charmeth my sadness"
 daz won ferrn 9. S3. Daviz, der über eine vorjüglidje Bapftimme verfügt, vorgetragen $^{\text {and }}$ mutbe. शu(i) die 9rvie alls, ,Nadeschda", bie
 mit woblgeichulter witftimme bortrug, erregte lebbaften Beifall, jodajz fid) die Sängerin beranlatit fab, mehrere Sulagen zu gebent. Rebulid ging es ifr aud uad Beendig̣uig des Sieder , Bright Star of Love" von Subandi, dus fie mit (5ello = Begleitung bortrug.

Beionderz bervorzubeben find die (s horgejänge des Bereins "Bormärts", die ein mur gutes马eugnif von Der Südtigteit des Stimmmate. rials und der guten S(julung ablegten. Mlles "flappte" unter ber fäbigen \&eitung bon Diri= gent 9 Or $\{$ d) bis anf die neringite Sleinigfeit, und wäbrend bes ganzen Mtbends war nidit eint ghíston zu vergeiduren.

Bropen Erfolg hatte aud ber Siebenbürger Sad) fen = (Befang berein burd) ben Bortrag von
 Qeitwig von Şerrn Marc (sunblad).

शud) bie andern Bereine, miter der Seitung iffer Dirigenten: Gandard, Srobn und siorid) Leifteten Borsïgliders.

## (0) effercichifater 2tpen : Sängerdior, von St. Souis.

Sn ber stenen Rlubjalle, 13. Strape und Ehoutean Mlvenue, hatten fid) am 19. Detober Sumberte von Deiterreidern mit iGren Damen
eingefunden, benn ber Defterreidifife atpen ज̈̈ngerdyor gab bort feine erfte ",Eiebertafel", mit weldfer Bezeidunitg eill grobes Sonzert gemeint if.

Die geräumige salle war bis anf benl leģten Blals gefüllt. - Die Sünger und Süngerinuen baren in sationaltradyt erjdienen mod boten סadurdi eill prädtigez $\mathfrak{B i l o}$.

Die Rieber, die zum Bortrag gebradit wur, סan, waren'mal etwas ganz nuberes, als man jonft gewöhntidf zu hören befommt. Befonders anteimelno flangen natïrlid) bie Sieder in öterreidificher Mundant und die Sirolerlieder mit ibren Sudern und der Sitherbegleitung. Wen Mitwirfenben und dem Dirigenten, 5errn (Eruit Srohn, lamu uur das bödjite Eob fïr bie Qeiftungen gezollt werben.

## Sid St. Couis 2undeschor.

Das ßrogramm fïr die $\mathfrak{B i n t e r}=$ Saijon beiteft ans fedis Muterbaltungen. Folgende


## Şermann şeitmann, Borfiger.

Dr. Tobames Denmiler, Sefretär. Futon Buedjel, S(f)ameifter.
Sarl Bender und Mobert Şuber.
Das vollitändige Winterprogramm lautet:
1912 - Donmeritag, 31. Ditober, Fommer8
 Qiederabend; Douneritag, ben 26. Dezember, WSeibuadtifeier; 1913 - Samitag, 8. Febr. ) Mastenball ; Domuerftag, 24. Spril, Sieber. Nbend. - Alte llnterbaltungen finden im $\mathfrak{B e r r i n s}=$ EoPal (Siid St. Rouis Eurnhalle, 10. unt (5arcoll Strape) ftatt.

Abonnirt auf Das Deutsche Lied

## 



## Drucksachen!

Alle Druckarbeiten (ixuturh und muliwrh)
werden prompt und geschmackvoll bei liberalen Preisen angefertigt.

Pilipp Morlang.
Daniel Morlang,
417 WALNUT STRASSE.
Bell Telephone, Main $1272 . \quad$ Telephone, Kinloch Central 2456. HDOLPH MEYER LIVERY AND UNDERTAKING CO.
Dffice : 691 and 603 Park Avenue, . . . . St. Louis, Ma. Adolph H. Mever, President. J. H. Brockmever. Secr. \& Treas.

## PETER'S Rheumatic Compound

Gat fith als bas erfotgreichite Mittel zur beilung von
ZЯ̧ermatismuts, gliexent und Z̧falenleiden ermiefen. $3 \boldsymbol{u}$ haben in allen $\mathfrak{A p o t h e f e n , ~ f o w i e ~ b e i ~ b e r ~}$
Mountain Herb Medicine Co., 2726 Arsenal St., St. Louis, Mo.
40. Stiftutngsfelt bes ,,Shouteant


In ber letaten $\mathfrak{F B o d j e}$ des grovember fanu der "(Sfouteau Balley Mämerdor" auf ein vierzig. ¡übriges Beitehen zuriutobliten. Эn diejen bieten Iahren hat der Berein wiel zur Pflege des beutidien Gefanges beigetragen, und bei bem beworitehenden Stifturgsfeite wird Der Chor bie $\mathfrak{F r}$ rid)te leiner $\mathfrak{H z b}$ eit zeigen.
Stm 3tittwod, den 27. Sovember (Dant: โagung = R(bent), findet onz s.aupteit in form cines gropartigen Songerts ftatt. Diefem Rom.
 Sdjon jeit Monaten ift man mit ben Borbe. reitungen für das feet, das in ber St. Sonis Turnhalle, 1508 ©houtean Nvenue, fattfinden joll, eifrig befdaftigt, wito ber EErfolg biejer Bemuilhungen fann nur ber gïntigite jein.

Das geit = Somite beitelyt aus den ferren:

 meiter ; frank Gonleitner, Gottfried Franb, 2uton Sieder, ©fy officio s. T. Sdjuitt, (Sugene Thomaz, Jof. Strauß, Sof. Beiter, (George Beilitein, Wim. Rippert mid Soiepl) Sonleiture.

Die gegenwärtigen Beamten des „(5fyoutenu Balley Mänuerdyor®" fiub :

Prafibent, fֻ. 3. ©(f)mitt. $\mathfrak{B i z e}$ - サräfibent, (Meorge Beilitein. Rovr. Sepretär, Wim. Rippert. Finang Sefretär, Finton Baur. Sdagmeiter, Mism. Mehm. $\mathfrak{B e r w a l t e r}, \mathfrak{J}$ feph Souleituer. Dirizent, Mar ( (undlad).

Seincidi Brmin Biattermant.
In Sincinnatifeierte om 14. Dttober Serr 5einrid) armin $\operatorname{sinttermann}$,
 Foridung, ভdriftiteller, Didjter, Somponit


2lu 14. Dttober 1832, dem Sterbejahre
 boren, fam sattermann idgon 1846 mit jeinen (EItern nad) ©incimuati, in die şotiburg des inmaligen Deutid.2tmerifanerthu:38. Matters mann ift im wahren Sinue bes gertes cill ,,Self-made-man". Unter Den größten © ${ }^{\text {diwie- }}$ rigfeiten tourbe anf feine ghregung im Sahre 1857 die "Deutidge ©egenjeitige $\mathfrak{B e r f i d j e r u n g}$. Gejelfichaft von Eincimati" ins \&eben gerufen, weldie jefint zu ben jolideiten (Gefellidaften im \&ande getyort. Mattermam hat ihe al\& Eepretär uiber $50 \Im$ Iahre gedient.

Der ©(f)werpult ber geiftigen Thätigfeit Mattermann's liegt in feinen foridumgen auf hitorif(d)em (Gebiet, bie er unter Seidenfififers ©influß un die Bsende der 60er Эabre aufuabu.
(Eine Rusleje jeiner Rebensarbeit bietet ber
 vö̈hiten SBerfen", ble auf etion 18 Bände bered) uet find unt von senen nummefr 11 vor. liegen.
Rattermann ift wieberholt bon tonangebenden Bejelliduaten aurgejeidunet worben; fo ift er u. श. Forrejpoubirende8 mitglied ber ,,New York Historical Society" und der ,,Historical Society of Wisconsin'". शulä́lid) feine 75. Beburtstages liés die Deutid). Omerifaniidue Siitorifide (Gejellidaft von Sllinois eine Matter-


## 

neis 2lit dem Begint bes menen Jahtgangs eriuchen wir alle riicts fändigen abommenten, den Betrag cinjuichiaten.


## 

1872 Grosses 1912
 40. Stiftungs-Fest „(Choutcan Maller Eltanner= © Chor" _ am _

## 

 - in der -

## St. Louis Turnhalle, 1508 Chouteau Avenue.

$\mathfrak{Z l n f e x}$ gefl. วritwirkurg kexvorragendex golifen, bes Beutifien Bamendfors unt


$$
\cdots-950=1
$$

3um Schturi ©amj. Grozes Orchelfer. eidets 25 Cents firr Eqervil und Dame. 2In der Liafic 25 cents dic perion.

Deutiffes gjorpitar non St. Louis. Dr. GEO. E. KRAPF, Superintendent.

## 2146 Lafayette Avenue.

TELEPHONE: Kinloch, Victor 361; Bell, Grand 30.

F. WILD'S Hydropathic Mechanopheropic Message lustitut

Die Wafferfur, Matur ober Sineip=sur ift die äteite und beite aller §eit= metyoden. Behandung in und außer bem jauie. Separate Frauen = whtheilung. Sluftärung bereitwilligit ertheilt. Briefe prompt beantwortet.

Phones - Lindell 1180.
Central 9555-R
1518 N. GRAND AVENUE.


## FRANZ WARNCKE,

EXPERT WATCHMAKER. - Dealer in Diamonds and fine Jewelry ROOM 503, FIFTH FLOOR
Mechanics - American National Bank Building, Entrance, 415 Locust Str ST. LOUIS, MO.

## Hamburg=America Linie.





 in Furopa, fowie über šoteis.
§rojpette und illufririte $\mathfrak{B r a d i r e n}$ merben gratis auf Berlangen zugefandt. Hamburg-America Linie, 902 Olive St., St. Louis

## ADOLF GRUEGER,

## Buchbinder $\overline{\text { St. Louis, }}$ Ro. <br> 631 S. 4. Strasse.

Empfiehlt sich zur Anfertigung für Bücher-Einbände aller Art. Lederund Sammet-Arbeiten; Goldpressung auf Leder, Papier und dergl. Staubdichte Einrahmung von Bildern.


## Old Govepnop Bap

Fred. Wiethuechter, Prop.

Cor. Lami Str. St. Louis, Mo Fine Wines, Liquors and Cigars.

BARGAINS in PHONOGRAPHEN
 wäfifen \&önnt
Doppelter Spring Motor; fielt drei Mecorbe alt einer SBinding; Größe $151 / 2$ Sull breit, $161 / 2$ Sull tief, $81 / 8$ goll hodf.
\$3 Anzahlung unu
 stlfe waaren tommen sirett aus dell fabritelt.


SSir find der einzige Metait- Laben in St. \&ouis, der ein vollitädiges Rager von deutidjen, böbmifdjen, ungarifd)en und rumänifden u. j. wo Seleftionen fülrt.

## HOME PHONOGRAPH CO.,

$180 \%$ süd ฏroadway. $180 \%$
zwifcten Safanette und Genex Invente.
 TELEPHONE: Kinloch, Central 6372 L.
Sendet $\Re_{\text {Diffarte }}$ ober telephonirt und unier Bertreter wixb Euch bejuthen.
für alle Zwecke, sowie Memoriam (Trauerbeschliuissen) in feinster Ausführung.

HENRY BAUMGARTNER, 2703 S. 13. STRASSE.


## Germans are the best Rice Farmers

Investigate what there industrious people are doing with a new indu try in
Arkansas anLouisiana
where land is low-priced, where crops are certain and where large profits are made from the soil than anywhere else in the United States Gend for Illustrated Book

## Rice Lands

MISSOURI PACIFIC IRON
MOUNTAIN

## C0.OPERATIVE PRINTERY <br> 966 CHOUTEAU AVENUE. Druckarbeiten

Deutsch und Englisch.
PHONES: CENTRAL 1577. OLIVE 4198


Griedridisdorfer Buiefadk ift ber am reichteften und beften verbaulictye
$\propto$ TOAST, $>$
(Empfohlen für Säuglinge und Leute mit ichrachem Mragen.
CHAS. SAUSSELE, Parisian Bakery, 3850 OLIVE STRASSE Phone : Lindell 929; Delmar 1551

Abonnirt auf Das Deutsche Lied.

