## LESESAAL

6929

## Die bildende Kunit

der Gegenwart
Ein Büळlein für jedermann von Jojef Strzygomski


> Derlag von Quelle \& meyer $\therefore$ Leipzig 1907

Der Eehreridaft, im bejonderen meinen freunden den Eehrern
Dr. (1)to don (brequerz und
Euije potpejønigg

## Dorwort.

$\mathbb{E}$s gibt heute Stimmen, die behaupten, die Beiten der Kunft wären vorüber. Die Nenjḑheit riḑte ih̨r Interefie auf das $\mathfrak{L}$ 亿übliḑe und Zweckmäßige, gehe der ungeidminkten $\mathfrak{W a h r}=$ heit nad und gerate immer mehr in das willenidhaftliche fahr= waffer. Und dabei denke man nur an die Beften; die Maffe erfticke alles edlere, künftlerijḑe Bedürfnis in der Jagd nad $\mathfrak{E u r u s}$ und $\mathfrak{U n t e r h a l t u n g . ~ M a n ~ k o ̈ n n e ~ d i e j e n ~ N i e d e r g a n g ~ u n = ~}$ widerlegbar auch an dem Ureiben der Künjtler lelbjt be= obaçten; fie lebten von Einfällen, verjuçten heute das und morgen jenes, befhenkten uns mit verrückten ફ̧ausfaffaden, unbrauçbaren NöbeIn und Bildern, bei denen man nidqt wille, was oben und unten, redts oder links fei. Die grofen
 blick zum jonnigen Zenit des (broben, und was auf Befehl des deutichen Kaijers ausgefüh̆rt werde, der doç frei mäḩlen könne, jei audd nidt danad, der Kunjt die நerzen $3 \boldsymbol{u}$ erobern.
(bewiß̂, alles das trifft $\mathfrak{z u}$. Und dazu hat fiḑ um die einzelnen (bruppen von $\mathfrak{N a l e r n , ~ \mathfrak { T u } \text { gkünjtlern, Architekten und }}$ was fie jonjt jein mögen, aud nod je ein Ring won fein=
 unergründlid genial ausgibt, dafür aber weiolid, über alle außerhalb des Ringes Sdれaffenden \{dimpft, fo dak niemand mehr weif̂, woran eigentlid er fich zu halten habe. Was
 der eine Kritiker für bedeutend und bemunderungsmürסig an= erkenne, reipe der andere mit wegwerfendem Spott herunter. Es fei am bejten, man kümmere fiḑ gar niḑt meḩr um das Ђezänke, die Kunjt habe ohnehin ausgejpielt und diene höch= ftens unnüłen familiengliedern зum Zeitvertreib.

ITun, gar jo [ळlimm fteht das Konto der Kunjt denn doch niあt. Es gibt idhon now einige, die glauben, dab die Kunjt ebenjomenig wie das, was wir Religion und Siebe nennen, je ausiterben oder aud nur andauernd jo herunterfommen fönne, wie man jid das, jtolz auf die hiftorij币hen und naturwiffenidhaft= liḑen Errungenidhaften des XIX. Jahrrhunderts, denft. Die
 merden: je unbarmherziger das gejdieḩt, dejto unbändiger fordert das Nemidhengemüt peine nie verjährenden Reḑte. Es will eine Erflärung des Welträtjels, wenn fie aud zehn= mal ungewib, ia falidy ijt, es will liebend glauben und wenn iḩm hundertmal gejagt wird, alle Eiebesideale murzelten im (beideledtstriebe. $2 \mathfrak{l n d}$ jo fordert das ©emüt aud die Kunit; denn dieje entwicfelt fid nidt allein mit dem Drange $3 u r$ freizügigen form, fondern vor allem mit dem tiefen Bedürfnis, die ideale Welt, die நelden, Priefter, frauen und hauptjäळlid wir lelbit uns voripiegeln, vollfommen vor Augen $3 \boldsymbol{u}$ rehen. Die Wirflidfeit mit ihren pozialen pflidten bindet auf die Dauer zu frreng.

Don der Befriedigung diejes Ausठructsbedürfnijןes ijt סie moderne Kunjt unendlid weit entfernt. Ulnjere Durdidnnitts= maler hajden nad Illujionen, die von der Natur jelbjt in un= erreidbarer fülle geboten merden. Die Arçiteften \{tehen ein= ander in 3 wei $\mathfrak{\Sigma a g e r n}$ gegenüber; die einen denfen in NTaterial und Cechnif, die anderen deforatio in der fläđ̧e. Statt VI
 getragen pon einem grobzügigen Drange nach dem ந̧ödjten зu freeben und alle Künjte in ihren Bann $3 \boldsymbol{j}$ idlagen，beugen
 viel des（bejuकtten anbieten，dáb die Empfindung für das ©e＝ junde fid kaum ourdjegen kann．Unjerer Kunjt fehit der rechte Boden，der grobe，das Individuum mitreifende 3 ug ， ein einheitlid aus aller Menidheit nad Gusoruct ringender Inḩalt．Jeder einzelne muß lid auf eigene fauft jeinen Weg bahnen，die Bejten bleiben unverjtanden．Neuerdings ift gar die Partei der＂，2Taler＂mit ihrem Wortfüḩrer am Werke，die beredptigte Dorliebe der deutichen Nation für den einzig grofen Künftler，den das XIX．Jahrদqundert hervorgebraøれt hat，für unjeren Böcklin 3 u untergraben．Er foll angeblid in einer perjon alle Sünden der Deutidhen gegen die Eogik der Kunft vereinen．Ein fanatijd vorgetragenes Ertrem，entgegengejégt demjenigen ©oljtois，magt es da das Deutidtum，das zur Aufriø̧tung des neuen Reiḑs gefüh̨rt hat，mit den armieligen waffen der Genufmeniden von heute anzugreifen．Böcklin muß erft vom Auslande entoeckt werden，bevor die in Paris idmarogenden＂，Mater＂jidh ihm beugen werden．

Urołs foldher Guswüdple bei ihren Wortführern darf man die moderne Kunit niøt mizađten．Joeale werden blifgartig geboren，und habt Jhr－Jhr das Publikum，die Menid $=$ heit－erjt wieder etmas，an das fiđ币 Fuer（Ђemüt hängt，סann haben auळூ die Künftler mieder freie Bahn，viellei币t auf Jahrhunderte hinaus．Es ift meine überjeugung，dab die moderne Kunjt iḩr Pfund mit einer Selbjtberleugnung haütet， סie nie סagewejen ift．Obroohl jie nidits $j^{\prime}$ jagen und nie＝ mandem $3 u$ dienen hat－die überlieferten Jdeale find alt und kraftlos geworden－arbeitet fie mit unverwüftlider Aus＝ ठauer סaran，fid in allen Qualitäten über Wafier und alle Mittel bereit $з u$ halten，um \｛币lagfertig eingreifen $3 \boldsymbol{u}$ können， wenn dem Ђ઼emüt der neue Erlöfer und damit der Kunjt ein neuer allgemein gültiger Inhalt erftanden ijt．

So fafie id die moderne Kunjt．Jaf vermifle viel，be＝ wundere aber ebenjoviel．Und vor allem，id gehe und ringe mit den künjtlern，hoffe mit ihnen．In der ungeheuren Shar von §änden，die ins Eeere greifen，lehe id einige，die
 סurch Ruhe und қqaltung verraten，dáb fie riḑtig zugreifen werben，wenn der Augenbliá da ift．Id für meine Derjon glaube，dáß unfere Jeit bereits Künftler hervorgebracht hat， die Propheten der Jufunft maren，o．h．eine Weltanjidauung 3u geftalten wubten，die，ohne den tätigen fortichritt der Nenidheit 3u hemmen，fidh wie Baljam auf das Sehnen des （bemütes legt．

Das vorliegende Büあllein ift eine（belegenheitsfdarift．Die Deranitalter der öfterreidifḑen Univerfitäts＝ferialfuruje für Eeḩrer luden mid 1905 ein，in Innsbrudi über die Nethode der Kunjtbetra屯tung， 1906 in Bieliţ über moderne Kunjt 34 lejen．J®h bedauere heute，dáß id den in übungsform $\mathfrak{a b}=$ gehaltenen Innsbrudfer Kurs nid̨t in Druct Iegte，und möḑte niđ九t，dáb mir ein gleiḑer Dormurf auđ bezüglid der Bielizer Dorträge ermachie．Deshalb nahm id den Doridilag der Derlagsbudhanolung Quelle \＆Nener，fie oructen 3u lafien， gern an．Die Sdpwierigfeit war nur，oáj meine Ausführungen beim Spreḑen an etwa 15－20 Sfioptifonbilder für die Stunde anfnüpften，eine $\{0$ reide Illu\｛tration aber niḑt möglidh mar， da dies Bü屯̧lein für jedermann fäuflid werden follte．Sḑon für die wenigen Abbildungen，die id gebe，fonnte die Repro＝ VIII
duftionserlaubnis bisweilen nur im Wege recht langwieriger

 wirken，als，von der Anjchauung ausgehend，Die Worte lediglid verbindenठ einzufügen．Ausठrüdflid lei bemerft，ठẩ id mir， wie früher als ظörer，fo jegt als $\mathfrak{L e j e r}$ ein publifum ohne Łৃodichulbildung סente．Dadurd follen bie afademijd（be＝ bildeten nidqt etwa aus dem $\mathfrak{E e j e r f r e t s}$ ausgejdloffen werden， das Büøllein will vielmehr für jedermann lesbar fein．Wenn id hie und da aus der Rolle fallen follte，möge man das dem auf orientalijḑem（bebiete［d̨wer Arbeitenden zugute halten．Die engeren fachgenofien mö屯̧te id bitten，zu beachten，daf im Derlaufe der Daritellung einige willeniḑaftlide fragen von prinzipieller Bedeutung aufgeworfen werden，für deren ge＝ nauere Durdführung mir leider bei meiner Stuסienridqtung feine Zeit übrig bleibt．Die ganze Grbeit ift zur Erbolung in der Nube des Sommers 1906 entitanden und mödte jede Art Eefer ourd die freimuitige Gusiprađe über Dinge an＝ regen，die für gewöb̨nlid nur allzu vogelfrei dem Alltags＝ treiben der（brobitadt ausgeliefert bleiben．

Was idf an Kamen und Siteratur nenne，ift nidt gerade $a b=$ fidtlid ausgewäblt．Mandes und manあer wird feblen，die in einer injtematijकhen Arbeit ihren Plaģ hätten finden müfjen． Was id biete，war mir in meinem bejdeidenen Winfel gerade gegenmärtig oder jonit 弓ugängliḍ．für die Abbildungen habe id mit Abjidit allgemein betannte Kunitmerfe lieber aus＝ gewäḩlt，als folḑe，an die fid der £ejer erjt gewöhnen müßte． Mitr liegt daran，am（bemohnten 3 z zeigen，worauf es eigent＝ liḑ anfommt．Auç muğte id damit reḑnen，dáb סiejem Büぁlein nur fleine Klij币ees beigegeben würben，es alfo er＝
 münjஹ̧t fein dürfte, auf Naterial gemiejen зu werden, das man in größerem format in all den unzähligen Eieferungs= werfen der Wegenwart wie dem, „Mupeum", den Neijter= bildern des "Kunftmart" uif. leid̨t miederfinden wird. Und vor allem: id habe nidqt nur gute, jondern auch ichlectite oder Duł̧enסbeifpiele abgebildet, wenn fie nur oas für die bildende Kunft der Gegenmart ©npijकe aufpeijen. Das Dollfommene eriḑeint gewöhnlid to einfach und jelbjtverjtändlid, dáß es zur feftftellung deffen, was in einer 3eit gärt, bisweilen weniger gute Dienjte leiftet, wie der Marft des Tages.

3um Sḑluffe möḑte id nod denjenigen herzlid danfen, סie mir in liebenswürdiger Weife Abbiloungen ihrer Werfe für die Reproduftion zur Derfügung jtellten, ebenio dem Der= Iage Quelle \& Nener für alle Nä̈he, סie er an diejes Büølein wandte. Mit Bewilligung der §interbliebenen Böflins darf dem Eejer gleid auf dem von Prof. ferdinand Damberger entworfenen $\mathfrak{U m}$ idhlage der ©eift des groben Neijters ent= gegenleud̆ten, unter deffen flagge dieje Blätter fegeln. Nrödte fiah Börflins würbig erweijen, was id mir hier nom Gerzen [dqreibe.
(5ra3, Anfang ©ktober 1906.
Joief Strangomsti.

## Inhุaltsverjeid̨nis.

Geite
Bormort ..... V
Baufunit I: Monumentaler Raumbau ..... 1
" II: Denflmalbau ..... 26
, III: Privatbau ..... 45
Suntitgewerbe ..... 61
Drnament ..... 75
Bilohauerei ..... 95
Зeid)nung I: (5riffelfunit ..... 116
" II: 5andzeidnung, Зeidenunterridt und fönitilerijae Exr зieந)ung (Jัntermezzo) ..... 132
Malerei: Einleitung ..... 154
, I: Mibadtung des Gegenfandes ..... 157
" II: Malerei für Freinidmeder ..... 176
,, III: Lantojळaft ..... 195
, IV: Jntalt ..... 209
, V: MonumentaImalerei ..... 226
, VI: Bödin und (5vethes Malm an die Matur ..... 246
$\mathfrak{A n b a n g}:$ תunititreit, Reidstag und Liebermant ..... 260

## Derzeidnnis der Abbildungen．

Geite
 nabme von Dr．Bubinia．） ..... 5
$\mathfrak{H b b}$ ．2．Wallot，Reidustagsgebäude in Berlin．（Mac）Dr．Stoedtriers ..... 6 Diapojitio Mr．16137．）
 ..... 7
$\mathfrak{2 b b}$ ．4．Sidit，Meues Rathaus in Eeipzig，mit Dem alten ßleiben＝ turm．（शa币 झోotographie．）． ..... 9
 OUswabl der beadtenswerteiten Neubauten moderner Ridutung a．Deutid）Iano u．Difterreid），Gerie II，Taf．4．） ..... 12
$\mathfrak{2 b b}$ ．6．Jriebrid）\＆Sduröter，（5ejdäftshaus in Sannover．（Eben＝ Daber．） ..... 13
 Neue 2 rafiteltur Serie I Taf．30．） ..... 14
$\mathfrak{2 b b}$ ．8．Dtto Wagner，Empfangspavillon der Wiener Staotbahn für Sめönbrumn．（शad）『hotographie．） ..... 15
2bbb．9．Derj．，Eafe des Mittelrijalits am Pojtiparfajienamt in Wien．（Маб झुotographie．） ..... 16
$\mathfrak{A b b}$ ．10．Deri．，Suppel Der niederölterreidifif）en $\mathfrak{L a n d e s}=$ Seil $=$ und  ..... 17
$\mathfrak{A b b}$ ．11．Ban De Belbe， $\mathfrak{A r c}$ idefturdetail int Folfwang＝Mujeum des Serrn Dithaus in Sagen i．W．（Mad Photographie．） ..... 19
$\mathfrak{Y b b}$ ．12．Derjelbe，ebenda ..... 20
 Whotograpjie．） ..... 21
$\mathfrak{A b b}$ 14．\＆．M．Cordonnier，ßreisgefrönter Entwurf des Friedens＝ palajtes in Saag．（Berlag von J．J．Weber，\＆eipzig．）． ..... 23
2bbb．15．Max Slinger，Beethoven．（Mad）Bhotographie．Berlag von（E． $\mathfrak{A}$ ．Seemant，Leipzig．） ..... 29
$\mathfrak{A b b}$ 16．Leopold Bauer， $\mathfrak{A r d i t e f t u r p h a n t a f i e ~ , ~ T r a u e r " . ~ ( \Re a c ) ~}$ einem Entwurfe Des תüntiters．）． ..... 31
曰日曰日 日 日 Berzeidnis ber $\mathfrak{A b b i l}$－ungen
Geite
 ..... 35
 graphie．） ..... 36
 graphie．） ..... 37
2øb．20．Lederer \＆S（）aubt，Bismardoenfimal in Samburg．（5e＝  ..... 39
ホbb．21．Berlin，Flag vor Dem Reidstagsgebäube mit dem $\mathfrak{B i s =}$  ..... 43
 Neue ßrivatbauten aus Deutidland u．Diferreid）Serie I Tafel 40．） ..... 49
$\mathfrak{A b b}$ ．23．תaluf ibn $\mathfrak{A b b a l l a b . ~ J n d j d e ~ M i n a r e l i = M i d d e e ~ i n ~ S o n i a . ~}$ （গaぁ）Whotograpђie．）
$\mathfrak{A b b}$ ．24．Saluf ibn $\mathfrak{A b d a l l a \hbar . ~ M o j d e e ~ a m ~} \mathcal{L a r e n d a = T o r ~ i n ~ S o n i a . ~}$ ..... 51
（शad）Sarre，Denfmäler perfificer Baufunit．Berlag von E．Wasmuth，Berlitr．） ..... 53
$\mathfrak{H b b}$ 25．Joj．Sopmann，Stubien zur Deforativen 2 fusgeitaltung eines Sauseinganges．（9ad）Ber jacrum I，14） ..... 55
શbb．26．Waul Soppe，Wohnhaus in Berlin．（Mad）„Hus der Fraxis＂a．a．D．Serie I Tafel 2．） ..... 57
$\mathfrak{2 b b} .27$ ．Jr．von Dieß，（5ijelajäle in §loridsdorf bei Wien．（Mad）  ..... 59
$\mathfrak{T b b}$ ．28．Ban de Belde，Muififimmer im Folfwang＝Mujeum des Serrt Djthaus in Sagen i．W．（গad Photographie．） ..... 69
2ธbb．29．Dtto Cufmann，Motiv Des zornigen Sぁwanes．（Mad） Dtto Efimant，Neue Formen Taf．8．Berlag von Max Spielmeyer Berlin．） ..... 83
அЪb．30．Deri．，Wanomalerei ঞuberiportlide Bereinigung Wifing （ $\mathfrak{\text { act }}$ Der Berliner $\mathfrak{A r d i t e f t u r w e l t . ~ B e r l a g ~ v o n ~ E r n i t ~}$ Basmuth，Berlin．） ..... 83
शъb．31．Deri．，Wanoteppid）．（গad）Deutide Sunit und Defo＝ ration B．1．） ..... 84
 ..... 85
 ..... 87
$\mathfrak{2 b b}$ 34．Deri．，Fajiade eines Wohntaujes in Wien．（Mad）Whoto＝ graphie．） ..... 88
 gebenten Woŋnhauies．（शad）Whotographie．） ..... 89
 （शad）アhotographie．） ..... 91
XIV
日曰日 日 日－Werzeidnis der 2tbbiloungen
Geite
शbb．37．アbidias，Sog．Thejeus vom Partbenon．（Mad）Photo＝ graphie der Werlagsanitalt $\mathfrak{F}$ ．Bruămant，Münden．） ..... 96
Яbb．38．Rodin，Der Denfer．（Mad）Pbotographie．） ..... 99
$\mathfrak{A b b}$ 39．Slinger，Drama．Rüđjeite．（ञa币 Shotographie．Berlag von ©． $\mathfrak{A}$ ．Seemant，Leipzig．） ..... 100
$\mathfrak{2 b b} .40$. Derj．，Drama．Borderanjid）t．（গad）Whotographie．Ber＝ lag von E．શ．Seemant，Leipzig．） ..... 101
$\mathfrak{A b b} .41$ ．Erneito Biondi，Saturnalia，Bronzegruppe in Rom． （Яac）अbotographie．） ..... 104
9bbb．42．WhiDias，（5rabrelief Der Segejo．（Mad）Photographie Der Berlagsanjtart $\mathfrak{F}$ ．Bruafmant，Mündent．） ..... 105
$\mathfrak{T b b}$ 43．Meunier，Mäher．Bronzeftatuette．（ञad）Whotographie． $\mathfrak{B e n n o ~ u . ~ B a u l ~ C a j j i r e r , ~ S u m i t = \& ~ B e r l a g s a n j t a l t , ~ B e r l i n . ) ~}$ ..... 109
9็b．44．Ban be Belde und Minne，Salle im Folfoang＝Mujeum  ..... 113
$\mathfrak{2 b b} .45$ ．Jerd．Sodler，Tafelbild．（Mad）Seliogravure．Berlag Der（5alerie Miethte，Wien．） ..... 119
அbb．46．Max Slinger，Bergpredigt，Radierung I．（2us dem Slinger Werf von $\mathfrak{F r a n z} \mathfrak{5 a n f i t a e n g l}$ in Münden） ..... 120
2bb．47．Dasjelbe Radierung II（ebendaber） ..... 121
$\mathfrak{A b b}$ 48．Sorin，תafemono，Shofi darjtellend．（Mad） $\mathfrak{B i n g}, \mathfrak{J} a=$ panijder Formenjøaj，IV．23，Tafel BBH．） ..... 124
 ..... 125
 ..... 127
 ほ．શ．Seemant，£eipzig．） ..... 147
 ment \＆Co．） ..... 164
9®bb．53．§rib von Ufbde，somm Serr Jejus jei unjer（5ajt．（Mit （5enebmigung des Sunjtoerlages ঞub．Sduiter，Berlin．） ..... 173
9bb．54．Sans Thoma，（5roßmutter und Enfel．（Mit（5enebmi＝ gung ber photographijぁen（5ejelljdaft，Berlin．） ..... 186
26b．55．Menzel，Garbine im Morgenwind．（Berlagsanitalt  ..... 193
$\mathfrak{2 b b} .56$ ．Sats Thoma，Dämmerung im Buđ）enwald．（Pboto＝ graphieverlag von Franz Sanfitaengl in Mänden．） ..... 200
$\mathfrak{A} \mathrm{tb}$ ．57．Leilifow，Deforative Landid）aft．（Mad）Whotographie．） ..... 203
 ..... 205
 Sein Seben und jein Werf．Berlag（5erlad）\＆Wiedling Witn．） ..... 207＊
曰 日 日 日－Berzeidnis Der Mbbildungen ..... $\square$，
$\mathfrak{A b b}$ 60．Lubwig von $\mathfrak{5}$ ofmant，Babende．（গad）Fhotographie． $\mathfrak{B e r l a g}$ von $\mathfrak{J}$ ．J．Weber，Leipzig．） ..... 219
$\mathfrak{A b b}$ 61．Böctin，Bantider Sぁredfen．（அaぁ）5elingravure．Ber＝ lagsanjtalt $\mathfrak{F}$ ．Brudimann $\mathfrak{A}$ ．$=(\mathfrak{5}$ ．in $\mathfrak{M u ̈ n d e n . ) ~}$ ..... 222
அbb．62．Bödlin，Spiel der Wellen．（ßhotographieverlag von Franz 5 Sanfitaengl in Mündeen．） ..... 224
$\mathfrak{2 b b}$ 63．Wuvis De Cbavannes，Der Sommer．Wßabdbild im Sypel De $\mathfrak{B i l l e}$ in $\mathfrak{P a r i s . ~ ( \Re a d ) ~ W h o t o g r a p h i e . ) ~}$ ..... 229
$\mathfrak{A b b}, 64,5$ ．von Marées．Monumentale Sompopition．Sand＝ зеidnung．（Яаあ）dem vou $\Omega$ ．Fiebler berausgegebenen Tafelwerfe．） ..... 231
$\mathfrak{A b b}$ ．65．Slinger，Chrijtus im Dinmp．（Copyright 1897 by Jranz Sanfitaengl in Münden．） ..... 237
$\mathfrak{H b b}$ 66．（5ujtav Slimt，Der Srieg．Detail aus bom Beethoven＝ گries．（शad）ßhotographie．Berlag der（5alerie Miethfe， $\mathfrak{W i e n}$ ．） ..... 240
$\mathfrak{A b b}$ 67．Böalin，Ioteninjel．Tafetbilo in Leipzig．（9ad）5．М． Sぁmidt，\｛rnold Böálin Bo．IV．Fhotographiide $\mathfrak{U}$（nion in $W_{\text {üntuen．）}}$ ..... 243
शbb．68．Böfiin，Ruine am Meer．（Mad Whotographie．Whoto＝  ..... 252

## Baukunit I: ITonumentaler Raumbau.

Es ift eine befannte Sadhe, dab der Baufunit feit dem enormen Alufdiwunge der Induitrie ganz neue Aufgaben ermadjen find. Die Neniden leben rajder als früher und die äuberen Eebensanforderungen find im Durdjannitt io ;prunghaft geftiegen, סáb Angebot und Nađffrage auf ganz neue (brundlagen geitellt erjdeinen. Der Derfehr wädjit uns geradezu über den Kopf, wir bauen Baḩnḧ̈fe, die waḩre Ungetüme an Ausbehnung find ; die neuen Poitgebäude werden nidht nod einmal, fondern gleid zehnmal jo grổ als früher genommen und die fotels felbjt der fleineren Städte erhalten Dimenfionen, die nod vor wenigen Jahren jedem, bejonders
 wären. $\mathfrak{U l n}$ n nidht anders ift es mit den ©ebäuden, die dem Gandel dienen, der Börje und den Banfen. Die modernen Warenhäu|er entwidéeln fiđd allmäḩlid $\mathfrak{z u}$ fleinen Stadtvierteln, die in den Städten liegenden fabrifen und die Bentralen für $\mathfrak{W a j f e r}=$, Eleftrizität= und Wärmeabgabe neh̨men momumentale formen an. Mit der Entlajtung, die die Maldhine gebraḑt hat, mehren fich auळ die Bedürfnifie nad币 weiträumigen Der= \{ammlungsorten. Was im ausgehenden Altertum die Bäder waren, find jégt die ungefunden ©aféhäufer und Bierhallen; allmählid gewinnt iḩnen gegenüber glücelliherweije das Sportshaus an Boden. Die Theater werden eher fleiner, סafür zaל̧Ireiḑer. Neben iḩnen ent|teḩen Dereinsh̨äujer, $\mathrm{Bi}=$ bliothefen, $\mathfrak{n t u j i f =}$ und Kunjthallen. Die Sḑulen entwideln

[^0]fid $3 u$ gutgelüfteten，hellen Dalä｜ten，die hodjiduulen zu Fleinen StäOten．

Tlan ergänze dieje Eifte und frage fid dann：ift es diejer impofanten Entfaltung neuer Aufgaben gegenüber nidft ver＝ wunderlid，daß unjer MTomumentalbau im Cbrunde genommen immer nod in feiner alten 耳aut \｛tecit？Daf̧ man nod immer mit der griedifden Säule und dem（biebel，der Renaifiance＝ oder Barocffafiade baut？Es ift wahr，die Baufunjt，joweit fie auf Schulen gelehrt wird，hat nur im Kreife des Kergebrach＝ ten Boden unter den füfen und begibt fid auf Glatteis，fobald fie ihn verläßt．Wäre es aber niḑt סoळ̆ an der 3eit，סáb man anfinge，mehr die allgemeinen（brundjäfe des もürltlerifchen Baugejtaltens in den Dordergrund 3 化jieben und das gewohn＝ heitsmäßige Durḑfauen der überlieferten Stile etwas jurüd＝ 3uftellen？Und weiter：Jit es redht，סáb סie moderne Kunjt niḑt ebenjo injtematijक vorgeführt wird，wie die alte？Die profefforen verübeln es den jungen seuten womöglid，wenn fie，ftatt antife Kapitelle und Scれulaufgaben in allen Stil＝ arten zeidnnen $\mathfrak{z u}$ müljen，verlangen，in den Kampf der modernen Anforderungen eingeführt $\mathfrak{z}^{\mathfrak{u}}$ werden， $\mathfrak{z u e r j t} 3 \mathfrak{u}$ Iernen，wie
 entwičéfn hat，ftatt mit den Stilen anzufangen und momög＝
 des Bauganzen eingeführt $\mathfrak{3}^{\mathbf{u}}$ werden． $\mathfrak{U n t e r}$ folḑen $\mathfrak{U} \mathfrak{m}=$ ftänden find dann freilid Auswüajle unvermeiolid．© Ђanz allgemein fann gejagt werden：die Baufüntler find dem Strome der Jeit niḑt gewadjen．Der Ingenieur，das ift der moderne Mann，nidht der Grøjiteft．Er，der Konjtrufteur，muß wollen， der Künftler fann ausweidzen．Und er hat das bis heute getan aus einem fehr einfachen（brunde：weil iḥm nidhts den neuen Anforderungen recht Entiprechendes einfällt und er gern mit dem Stil anfängt，ftatt mit der funftion，der alle Bau＝ form dienen foll．Erzwingen läß̂t fid da niçts，Kunft er＝ fordert ©enie und ift unberechenbar；der Ingenieur סagegen fann，was er tut，es mag nody fo füḅn jein，mathematijd im
voraus fidherftellen. Das mag eine Entidhuldigung fein für die veraltete Masfe, die fidf unjer moderner $\mathfrak{N}$ Tonumentalbau vor das (bejid\}t hält.

Gand in Gand mit den neuen Aufgaben geht die Tat= jache, dáb die Perion des Bejtellers heute eine andere ijt, als nod im XIX. Jaḩrhundert. fürft, Adel und Kirche treten als Bauḩerren zurüá. Das Dolf, fei es im Dege des parlamentes, fei es סurch Bejḑluf fonftiger auf iḩre Unabhängigfeit und Madt ftolzer Derbände, fei es endlid perjonifiziert in einer einzelnen, סurd überragende Kraft und Arbeit bedeutenden Perjönlidfeit ftellt und bezaḩlt fiḑ feine Glufgaben jelbjt und trägt die mittelalterliche, von einer überlebten Łierarchie jurijti= [ḑer Beamten geid?miedete feffel der Bebormundung nur fo lange, als der unvernünftige parteihader jede freiheitliche Regung grojen Stiles hintanhält. ظ̧eute find es nidht meḩr fürfteniøןlöffer, Adelspalä|te oder Kirḑen, naḑ denen man die Sdpritte der Kunftentwicklung zäḩit. Dieje bleiben als Idealprogramme auf dem Papier oder \{piegeln den willen der Befteller, nidgt das Ringen der modernen Kunjt wieder. Dafür ftehen die vor aller Ø̈ffentli屯feit vergebenen und für das Gemeinmohl beftimmten Bauten im Dordergrunde.

Da hielt nor einigen Jahren ein der deutichen Nation סienendes Reiḑstagsgebäude alle Welt in Atem, dann ein neuer Juitizpalaft, dann wieder ein neuer Bahnhof oder ein Waren= haus, nidt felten auḑ eine unter beftimmten (bejidtspunften veranjtaltete Gusjtellung. Die fonjervativen Elemente, der $\ddagger o f$, der groke, adelige $\mathfrak{E a n o w i r t}$ mit feinem Stadthaus, die fird\}= lidhen Behörden treten 弓urüư, die breite flut der neuen jozialen, wilienidaftliden, induitriellen und merfantilen forderungen Iäuft felbjt den in grofem Stil auftretenden ftaatlidhen Bauten den Rang $a b$; ganz befonders in Eändern, wo Bauämter allen Wettbewerb unterbinden. Ihre Aufgabe follte eine rein beratende und fonjervierende jein. Weg mit foldjen bureau= fratiod funftionierenden Stellen in allen Injtanzen, foweit $\mathfrak{R e}$ ubauten ins Spiel fommen! Wie oie Kunftidqulen зurü̆f́=
 treten müfien hinter dem einzelnen Künftler，jo auç dieje gewöhnlid im Derborgenen arbeitenden amtliden Baubureaus vor der freien Konfurrenz oder dem vertrauenswoll por aller $\ddot{\text { Offentlidféfit gewählten Baumeijter．}}$

Endliḑ find in die moderne Baufunit ganz neue Mate＝ rialien und Tedthifen eingedrungen．Juerit war es das Eijen， das eine $\mathfrak{U}$ mwälzung hervorbraḑte．Dadurd in erjter Einie wurde der Grchiteft vom Ingenieur verdrängt．Was da bereits im überdedfen weiter Spannungen geleijtet worden ift，［pottet jeder Bejøreibung．Eifel hat ferner in feinem đurm den $\mathrm{Be}=$ weis erbradht，daf man，was heute nod wenige zugeben，in reiner Eijenfonjtruftion auch idön bauen fann，und manḑe Brücfe diejer Art befriedigt das Auge mehr，als ihre $\mathfrak{N a} \nmid b a r i n$ in Stein mit Statuen und Eömen．Dagegen zeigen grobe Innenräume älterer Jeit，wie סie Krijtallpaläfte in Eondon und Münḑen，dás folḑe Bauten ohne irgendwelḑe maffigen Teile， wie Widerlager aus Stein $\mathfrak{u}$ ．ogI．，in Eifen allein niḑt fünjt＝ Ierijd wirflam find．Keueroings hat fidh dem Eijen nod， Beton gejellt，und was da zutage fommt，mag 弓u überrajdend Ieiḑtem Bauen führen，verleitet aber zugleid aud zum ge＝ ¡ømadilojen Kajtenbau，wie jonjt fein anderes Naterial．

Das rajend idnelle Bauen，dem Uneingeweihten fajt un＝ begreiflidz，hat $\mathfrak{3}$ einem überitürzen 仙werwiegender Ent＝ ¡ぁlüfle geführt，das allmählid anfing，dem fünjtlerifकृen und hiftorijchen Bejtande würठiger，alter Stäठte gefäb̨rlid $3^{u}$ werden．Der ärgite，aller Sđünheit bare feind von Kunjt und Altertum，der von den Bauämtern mit Dorliebe zur An＝ mendung gebraḑte Stadtrajter，Iief allmäbliđh vergeffen，daf auch der Städtebau an fid in das（bebiet der Kunjt gehört．Ein bejonders abjdrecfendes Beijpiel fand id fürzlid－übrigens hat idon Sitte darauf hingewiejen－in dem jo \｛đ孔ön gelegenen Triejt．Dort wurbe jehr frïh f出on bei Anlage der neuen oder Therefienitadt（ihr Jentrum ift der malerifde Canal grande mit S．Antonio nuovo）das Eineal angelegt und das Strafenneţ re屯ttwinfelig vorgezeidgnet．Die Grenze bildete
 ein Baळbbett, das die Natur Ieioer niḑt diejen Koordinaten entiprechend, jondern im Winfel gebaḩnt hatte. Auf dem Reißbrett entjtanden oaher oreiectige Rejte, den (brundriß eines foldaen zeigt $\mathfrak{A b b}$. 1, die Piazza S. Giovanni. Unten mündet der Therefianijde, oben beginnt ein ganz neuer Stadt= rajter, entiprechend dem alten Ba屯bett. Das nennt man nun einen Plaf. In Wirflidfeit ift es ein zugiger, unbehaglideer

$\mathfrak{2 t b}$. 1. Beiipiel eines зwifiden zwei aneinanderitokenden Rajterinjtemen übriggebliebenen $\mathfrak{F l a \xi r e i t e s ~ ( ~ T r i e i t , ~ P i a z z a ~}$ §. (5ibvanni).

Kreuzweg. Neuerdings hat ein genialer Künjtler, $\mathfrak{A}$. $\mathfrak{L a f o r e t}$ aus $\mathfrak{M a i l a n d}$, ein Derdi=Denfmal in die Mitte gefegt und ver= fuaft סurch einen mäळtigen ganz ungegliederten Würfel als Pojtament einen feften நalt in diejen Strafenmirbel zu bringen.

Es bedarf der lebhafteften Propaganda durd Dereine und Jeitidれriften, immer wieder mülfen Notidareie von fünftlerijd̨er und wifienidaftlider Seite erhoben werden, um ",modern" ge= finnte Beh̆öden daran $\mathfrak{z}$ erinnern, dáb die Schönheit einer


ஊŁb．2．Wallot，Reidsstag in Berlin．
（Mađ）Dr．Stoedtners Diapojitio 9r．16137．）
Stadt von der ridttigen Gusnułung der Iandjḑaftliḑen Dor＝ bedingungen und der momumentalen Bauten，d．h．von der Art abḩängt，wie die Strajen und pläge geriḑtet，geöffnet und gefdglofen werden．Die Würbe einer Stadt fpriat fich ferner nidat zulegt in der Aḑtung aus，die fie für die Dent＝ mäler der Dorzeit hegt．Giftorifあe Denf̈mäler find unantajt＝ bare，סurd feinerlei mittel 3 erjegende Sdaüje．Als der gefährlidjte feind des Alten müffen leider סiejenigen afa $=$ demijd gründid gejdulten Arđiteften bezeidnet werden， die fíh bei ihrer genauen Kenntnis der Stile einbilden，mit einem hijtorijchen Denfimal－idh ermäḩe nur den Dom $\mathfrak{z}^{4}$ Spener und den friedriḑsbau des 乌̧eidelberger Sdlofies－ umipringen $\mathfrak{3}$ 孔önnen，wie es ihr reftaurationslüfterner Wille ihnen gut erjdecinen Iäß̆t．©raurig，wenn die Denfmalhüter felbit Iavieren，ftatt energijd naḑ dem für fie einzig $3^{u}=$ Iäfligen Sḑlagworte：Erhalten，niḑt ergänzen！vor弓ugehen． Die eigentlid modernen Künftler \｛tehen oa auf einem andern Standpunfte．©tto Wagner 3．B．erbot fid，an die berïhmte gotildhe Stephanstirche in Wien lieber eine völlig moderne faflade zu bauen，als dáb er fiø dazu hergegeben hätte，das alte romanijche Riejentor umzugeitalten．Man vergleiḑe damit， was heute nach $z^{\text {weijähriger }} \mathfrak{U}$ nterbrechung wieder im Aache＝

$\mathfrak{H b b}$ 3．Sanien，ßarlament in Wien．
（ Ма木 अhotographie．）
ner Dome gejdieḩt．＊）Nun，wir jeḩen von dem neueften 3 weige der Baufunit，der Reftauration alter Denfímäler，ab und fragen， weldhe Ridhtungen find im heutigen Monumentalbau，wenn er aud nidts redpt Teues bringt，geltend？

Da ift зunäぁjit die S¢ule der eigentliḑen Grditeften．Sie gehen von der Antife als einem Dogma aus，ftudieren alle von ihr abhängigen Stile auf das genauejte，reifen viel，be＝ fonders in Italien，und bauen heute wie früher vorwiegend von auken naḑ innen．In ib̨ren ந̧änden liegen nađ̨ wie vor die eigentliぁhen INomumentalbauten．Immerhin lafien fie fi九қ in zwei Gruppen \｛deioen．Die einen halten daran feit，dáb
 aufbauen müfie．Sie ftellen alfo gejकाloflene fronten vor uns hin und frönen das 历anze durd eine zentrale Kuppel．Die moderne Riatung unteridneidet fidh von der älteren dadurch， dáb diefe Kuppel über einem zentralen Eidpthofe oder＝faale， nidft mehr über der faflade figt．Sie ift aud nidgt jo hod gebaut wie früher，fondern geh̨t mehr in die Breite，genau To wie der Bau als Garzes，bei dem auch mehr die Wudtt der Iajtenden NTaffe als das Aufitreben betont ift．Was id

[^1]日日曰日曰日日 Momumentaler Raumbau 日 日 日 日 日 日 日
an diejen Bauten ldfäje，ift gerade diejes $\mathfrak{M a j f i g e}$ entidflofien Schwere．耳ৃauptbeifipiel dürfte das Reidstagsgebäude non Wallot jein（ $f . \mathfrak{A b b} .2$ ）．NTan jehe，wie fid bas breit hin＝ Iagert，die Kuppel gerade nur die Nitte betont und die Tempelfaffade vorn gefdॉloflen heraushebt．Dann in den flügeln eine Seitenbewegung，der in den Exfitüden Einhalt geboten ift；die niedrigen Auffäge wirfen lediglia beidmerend． Intereffant ijt ein Dergleid mit நaanjens Wiener Parlament． Da ift（ Abb .3 ）alles zart und feingliedrig，in der Breite an＝ mutig hingelagert und harmoniidh ausflingend，bei Wallot überall gebändigte Kraft，form und Dimenfion muळ̧tig，סie Breite im Kampf mit der ந̄öhe erzwungen．Es ift der Gegen＝ jafg deffen，mas wir uns gemöhnt haben，mit Renaiffance und Barod̉ 弓u bezeidnnen．Unjere Beit orängt mehr $\mathfrak{z u}$ Ieğterem． Die $\mathfrak{J u f t i z p a l a ̈ f t e ~ i n ~ M r u ̈ n ̧ e n ~ u n d ~} \mathfrak{E e i p z i g}$ ，die einen Dorläufer im Jujtizpalajt in Brüfiel haben，gehören зu סiejer（bruppe，
 die Regierungsgebäude in Straßburg．Werden auch im großen und ganzen die Gntife und die von ihr abgeleiteten Stile feft＝ gehalten，jo juøt der Arditeft dod im einzelnen modern zu $^{\text {u }}$ зи fein．An Wallots Reiḑstagsgebäude 3．B．find in unmittel＝ barer Nähe Ornamente zu jehen，die ganz der päter nod


Eine eigene Gruppe bilden die Erbauer der in den legten Jahren neuerriø̧teten Ratநäujer．Sie beborzugen die deutidne Renailfance，Iölen den Bauförper malerifd auf，ftofen nad $\mathfrak{N}$ Iöglidfeit die Snmmetrie über den 耳qaufen und ftellen die耳auptwirfung gern auf einen mäあtigen，irgendmo auber der Gdjfe ftehenden Turm．Id halte diejes Dorgehen，das man überfidtlid in den Baufonfurrenzen ftubieren fann，für vor＝ зüglid̆ geeignet，den Städten eigenartige und in iḩren Raḩmen pafiende Repräjentantenhäujer zu geben，nur follte－und

 man（wie in（braz etra）pollfommen landfrembes，auf den

日曰日日日曰日 Momumentaler Raumbau
Effefit 3ulammengejtelltes Jeug зu einem NTonumentalbau aufeinandertürmt．Ohne nationale und Kirø̧turmromantif verliert die ganze（bruppe ihren natürlidhen Reiz．

Ein vorzügliḑes Beifpiel diejer im Ortsgeijt murzelnden Baufunft hat 3．B．£iḑt beim NTeubau des Rathaules in Eeipzig geliefert．In unjerer Aufnahme（Abb．4）\｛teht der im Dolfs＝ munde ，＂Pleifenturm＂genannte Rundturm etwa im Nittellot． Er ift im XVI．Jahrhundert von Sotter $\delta$ ．ält．，gemeinjam mit feinem Sohne und dem $\mathfrak{V}$ Türnberger $\mathfrak{N e}$ i＝ fter Paul Budjener er＝ baut．Um ihn herum jdieben fid Bauför＝ per verjळiedemiter Art $3^{u}$ einer majfigen （bruppe зujammen， alle mit den đ̧araf＝ terijtijकृen deutidhen （biebeln und 『ürm＝ あen．

Dieje neue ro＝ mantijde Ridptung icheint mun auch in



2bb．4．Lidt，গeues Rathaus in Leipzig mit dem alten ßleipenturm． fiø̨t für סie Jufunft von Bedeutung．Sie wurde，wenn id re屯t fehe，uriprünglid．mehr 3ufällig angeregt סurç Begründung des $\mathfrak{l u ̈ r n b e r g e r ~ ( b e r m a n i = ~}$ ichen Nu ueums in einem alten Karthäujerflojter，dem 弓ur Dergröberung ein jüngeres Augujtinerflojter angefügt murठe． Diefe Art prägte fid mit dem Nupeumsbejtand als gut deutich ein und verwob fid mit den malerifden（Gruppenarditefturen alter Städte．Beim Römer in franlfurt ift die Reitauration bemubt mit diejem Ziel durdgeführt worden，und das $\mathfrak{V a t i o n a l}=$ muleum in $\mathfrak{N}$ ündenen ift völlig unter dem Einflup diefer zum Drimip erhobenen Dorliebe neugebaut．Jal fann niat jagen，

סáß id die Mifdqung der Stilarten daran gerade bejonders geidnmadivoll finde，für die Architefturentwidellung ift da hoffent＝ lid，nidts Dorbildlidjes geleiftet．Die modernen Rathäujer
 als bei einem derartigen $\mathfrak{N u j e u m , ~ \delta a s ~ f d y o n ~ i m ~ a ̈ u b e r e n ~ e i n ~}$ hiftorijdes Sammelfurium fein mill．Die Bedeutung diejer ganzen Riḑtung jdeint mir nun darin zu liegen，daff fie das Prinzip der freien Rhntţmen，das bisher in Baugruppen meḩr 3ufällig auftauḑte，als bewubte Gnoromung in die Architeftur einführt．Das aber decft fi屯 mit der im Rab̧men der MTalerei ¡päter noç ausführliḑ 弓u bejpreḑenden Bebor弓ugung der $\mathfrak{L a n d =}$
 teften erft einmal bewubt，dáb die bedeutenditen Dorbilder für derartige malerijde und dock bedeutend，ia gropartig wirfende S๗iebungen der Maffen in der Eandjdaft $\mathfrak{z u}$ finden find， dann werden wir neben der malerijhen（bruppierung nach Art mittelalterlidher Bauten jehpr bald auch gebaute Dolomiten oder Eisberge，wie fie Borifloff malt， 3 亿 jehen befommen．An diejem Punft mürde fiḑ die Entmictung dann ftarf berühren mit der Betonung impofanter Maffen，movon in dem Abjdnitte über Denffäler $z^{2}$ reden fein mird．

Der Gruppe der Klafiiziften und Romantifer，den eigent＝ Iiđ̨en＂Arø̧iteften＂，ठ．乌．＂Künjtlern＂gegenüber jteḩt eine зweite Gruppe－man fönnte fie \｛dlechtweg die der Ingenieure nennen－die，mitten im modernen Betriebsleben［daffend，in erfter Sinie auf eine zwedfentipredzende Konftruftion der meiten Innenräume fieht，und fiđ nid，idheut，diejes Geriift auळ im Äugeren deutlid 3 u madjen．Gottfried Semper hat ähnlid gefunde Prinzipien verfolgt，als er，auf fnappe Nittel ge＝ wiejen，das Banreuther feftipielhaus erbaute：juerit das nom 3 weaf theforderte，dann allmählid，aus der funftion entipringend，die fünjtlerijक̧e form．Ђ̧eute ftehen wir im Jeidjen des jtruftiven Rohbaues，die ₹üntlerijdhe Gus＝ geftaltung beginnt eben erjt in die neuen Wege ein＝ ̧ulenfen．

曰日曰日日曰日 Momumentaler Raumbau 日曰日日日曰日
Don den סrei（broßmäđten der Arçiteftur：Orient，Antife und（botif，decitt fich die lejtere am eheften mit den（brund＝ \｛ägen diejer Gruppe．Auđ da handelt es fiḑ darum，mit Streben und Rippen einen Innenraum zu umgrenzen，ohne ih̨n durch Nauern vom ©bejamtraum und dem Eidht abzuldliejen． Die Streben in Stein find geblieben，die Ђewölberippen jedod， סurch Eijenfonjtruftion erjegt．Es gibt moderne Bauten，wie die parijer Pojt，die，völlig gotija in der Konjtruftion，jedod mit modernem Material erbaut find．Wie überflüfijig bei folden Bauten Mauern jein fönnen，zeigen die faffaden moder＝ ner Bureau＝und Warenhäuler，die ni內ts anders als verglafte Konitruftionen darftellen．So ift der ältere Teil des Waren＝ haujes Wertheim in Berlin von Neeffel gotijd ohne Wände in der faffade gebaut，freilid mit franjöfifidem Renaifiance＝ ictmuč．Da durdhoringt den Aufbau boch noch fünjtleriideer Geift．Aber es gibt Bureaufaffaben，die aller logijhen Anforderungen ipotten．So überipannt 3．B．an einem © $e=$
 idfmale Ђ̧austüre hin ein Eijenbalfen，fo dab ein grobes recht＝ edfiges $\mathfrak{Z}$ od ohne jede $\mathfrak{U n t e r t e i l u n g ~ e n t i t e h ̨ t . ~ U n d ~ d a r u ̈ b e r ~ e r = ~}$ hebt fide als $\mathfrak{N i t t e l l o t}$ ein mit Erfern anjegender Mittelteil， der eine $\mathfrak{U n t e r f a n g u n g ~ b i s ~ i n ~ d i e ~ f u n d a m e n t e ~ f o r d e r n ~ w u ̈ r d e . ~}$ Dabei ift die ganze falfade in form einer flajde gebaut． In §annover fteht ein Bau（Abb．6），deffen ganze untere ந̧älfte Euft ift；ein Sduhmacherladen tauđt dort im Tiefendunfel hinter den Derglafungen auf und ein \｛tarfer Eijenträger über＝ jpannt סieje rechtectige ©̈ffnung ：er trägt die eigentliḑe falfade， die mit einem von Dertifalen durdjégten §ufeijenbogen［ḑliegt． An unfünjtlerifd durchgeführter Jwectimäßigfeit mird \｛o nid̨t felten mit völliger Gufridtigfeit das abjtobendjte geleijtet． Aud das fainn id niḑt gutheiben，menn，analog 3．B．dem Portal zum Depeiḑenjaal der Wiener „，3eit＂＊）ganze faffaden

[^2]

96b．5．Sänjel，（5ej币äftsbaus in Leipzig．

зu einem Reflameidjild ge＝ madit werden．Soldhe Plafat＝ fafladen ruinieren alle fünftle＝ riid đe Gefinnung．Derartige⿹\zh26ei $\ddagger$ क̈ftspiertel－man fand fie früher nur in Eondon－ find reine Sđllupfwinfel für Menidien，die fid eine Jeit＝ lang vergefien und $3 \mathbf{u}$ reinen Arbeitsmajdinen werden wol＝ Ien．Was Kunft，was Stadt＝ verfdぁ̈̈nerung！heift es da：
 Strajen folite fíd niemand perlieren，der zu allen Zeiten und unter allen $\mathfrak{U t m j}$ tänden das Auge offen halten will．

Das Gefdimadiolofite Iei＝ ften in diefer Bejiehung be＝ fanntlid die Amerifaner mit ihren Wolfenfrajern．Der un＝ würoige Zellenbau der ftädti＝ iden Mietsfajernen wird als felbitberftänolid hingenommen und in einer Wheife übertrieben， die die Menjiden in den ober＝ ften Eöḑern ganz vergefien Iä́bt，was $\mathfrak{H a t u r}$ ift und dáb es nod．eine ©rde gibt，bon der man fide nidgt ungeftraft los＝ löjen darf．Dazu fommt die frafie Empfindungslofigł̌eit für alle ந̧armonie．Stehen da in den Stragen palaftartige Riefen＝ bauten，die an fidh făon weit über jenes Máb hinauswadjen， das die Strafenbreite verträgt，und daneben gleid to ein wolfenfrajer，der den Bliaf plöglid，ganz unvermittelt in die Ђ̆̈̈he reibt，der Ieibhaftige Miißton unjeres haltlojen $\mathfrak{G r o f}=$ 12

\｛tadtoajeins．Die NTetropo＝ litan £ife Injurance ©om＝ pany in $\mathfrak{H e u \eta o r f}$ wird mit ihrem 48 Stocímerfe hohen Woḩnturm von 658 fub马öhe den Dogel abj凶ieben．

Jđ möđte gleid neben סiejen Beifpielen der Äuß̧e＝
 ¡丸äftsgeijtes den Dertreter einer §öfung jtellen，die man für eine ähnliche Auf＝ gabe in einer der fünjtle＝ rij币 feinfüḩligiten Stäठte Europas gefunden hat．In Dresden handelte es fid סarum，סen prädtigen Plag zwifden 3 winger und $\mathbb{E l b e}$ ， F̧oftirḑe und Schauipie厂＝ haus in einer $\mathbb{F}$ afe durd ein den Bedürfnifien des KgI． Sctlofjes juiammen mit den genannten Bauten genügen＝ des fernheizwerf $\mathfrak{f u}$ ergän＝ zen．Es waren allo Keflel anzulegen，und bazu be＝ ourfte es aud eines Sdŋlo＝

 （6eldäftshaus in Sannover． tes．Man denfe fid einen fabrifsjḑlot im Reigen won Bauten，die Semper［einerzeit benutgen wollte，um ein forum zuitande $\mathfrak{z u}$ bringen！Die amerifanijden Dolfenfrager find nađ̆ dem Derhältnis iḩrer Dimenfionen－ aud nidts anderes in ihrer Erjøpeinung als jolḑe Sđflote．In Dresden mun hat man feine Koften gefdeht，um aus der Hot eine Tugend 弓u madhen．Nebenjtehende Abbildung zeigt das von ber Kgl．Bauleitung nad den Entwürfen der Grditeften Eoffow



அ๖b. 7. Lojpow \& Biehweger, Fernbeizwerf in Dresden.
und Diehweger hergeitellte ©ebäude. Der Rauøffang fteht auf der Kreuzung der überhöḩten Mittelgebäude, erjdeint wie der ©urm mittelalterliḑer Kirḑen über ihrer Dierung aufragend. Er ift oben סurd あalerien masfiert, die, mittelit ©reppen in den vier hohen $\mathfrak{l i f}$ dhen zugänglid, mohl als feuerwadhe 0.0 gl . dienen. Man jehe, meldhe enft moderne, durd ein robuites Äub̧ere monumental angehaudte Zwectiform סer Bau im übri= gen hat, und wird jagen, hier ift einmal etwas ந̧oḑmodernes in fünjtlerijdher form geleiftet worden. ( $(\mathrm{Abb} .7$.)


Жbb. 8. Dtto Wagner, Empfangspavillon ber Wienter Stadtbabn für Sđjönbrurn.
für einen der tüdtigiten Arḑiteften סiejer Art halte id Otto Wagner. Er hat in der Wiener Stadtbah̆n einen Mittel= weg zwildhen rein praftildher forderung und fünitlerijकृer Durchbildung gefunden, die befriedigen muß. Die formen find oft frei ihrer funftion entipreḑend eridjaffen, vom Alten nur das genommen, was in den modernen Rahmen taugt. Id, bilde als Beifpiel den Empfangspavillon für Sđŋ̈nbrunn $\mathfrak{a b}$ (Abb.8). Die Kuppel mag an die Zeiten filder von Erlachs anflingen - man bedenfe die Nähe des faijerliden $\mathfrak{E u j t =}$ iकhlofes - die Details davon find dod wie der ganze übrige Bau und die โḑmiedeeiferne $\mathfrak{U n t e r f a h r t ~ d u r d h a u s ~ m o d e r n ~ b e = ~}$ handelt. Aus diejer Sdjaffensperiode des Neijters rührt die Sdrift "Moderne Architeftur" her, die id der Beaḑtung empfehle. Dagner ift heute als Raumfungtler faum $\mathfrak{z}^{2}$ über=



Leiften, das viele befriedigt, aber feine Sdẹöpfung fönnte unter $\mathfrak{U m i t a ̈ n}$ den bahnbrechend wirfen. Seine Riळ̧tung birgt die für סie Entwiďlung einer modernen Arçiteftur notwendigen Keime in fid. "Die Baufunjt unjerer Zeit judft," jagt er in einer feiner Sdyriften,*) „form und Motive aus 3wedf, Kon= jtrultion und Material herauszubilden. Sie mub, foll fie unjer


Gbb. 9. Dtto Wagner, Cde Des Mittelrijalits am Fojtiparfajienamt in Wien.

Empfinden flar zum Ausbruá bringen, aud möglidjt einfaḑ jein. Dieje einfachen formen find jorgfältig untereinander $a b=$弓umägen, um [ḑäne Derhältnilie зu erzielen, auf melḑen bei= nahe allein die Wirfung won werfen ,unjerer Baufunjt ${ }^{\circ}$ beruḩt."

[^3]
Die monumentalen Raumbauten, die Wagner bis jefft auszuführen hatte, find im Grundrif non überzeugender 3 weet $=$ mäßigfeit. Was die Ausitattung des Äuberen anbelangt, 0 geh̆t iḩnen m. E. סas Pacfende phantafienoller Kunfticöpfun= gen ab. Wagner bleibt ftarf in Material und Cednnif befangen. Er ift Derfleioungsfünjtler, o. 乌. jeine Bauten liegen im


96b. 10. Dtto Wagner, תuppel ber niederöfterreiđijiden Landes= $\mathfrak{S e i l}=$ und $\mathfrak{P}$ flegeanitalt bei Wien.

Äugern nid̨t in iḩrem fruftiven Naterial blob, fondern find mit Sdpmudiplatten überzogen. für oas eben fertig gewor= dene poitiparfaffenamt in Wien ift als 乌auptausführungs= material des $\mathfrak{N}$ Tauerwerfes zum größten $\mathbb{C}$ eile gut gebrannter Ziegel verwendet, der nad aufen 34 mit 10 cm \{tarfen ( $b r a n i t=$ platten im Unterbau, an den faffadenfläḑen aber mit 2 cm ftarfen Sterzinger Marmorplatten verfleidet ijt. Die MTarmor= platten find im Wittel geloøt und mit 4 cm ftarfen und 2 Strangowsti, Bitberbe sunit.

12 cm Iangen Steinzeugzapfen an das Mauerwerf befeftigt. An dem von der Ringjtrabe fídtbaren $\mathfrak{M i t t e l b a u}$ find die platten am Gauptgejimie u\{w. סurd Aluminiuminfruitation belebt. Abb. 9 zeigt die Befrönung an der Eafie diejes Rijalits linfs. Man erfernt die mit Aluminiumföppen befeftigten weiben und linfs um die Dađ̧lufen herum \{dpmarzen Platten. Id habe - allerdings an einem trüben Wintertage - nid? den Einoruct ourdjalagender Wirfung gehabt. Diellei币ht ge= Ђört Sonne dazu. J夭¢ bringe die Abbildung meḩr um der übri= gen Sdmucformen: wie bas Dadhgefims in Eifenfonjtruftion gebildet und die Attifa hinter der Aluminumnif glatt geome= trijd aufgebaut ift, immer ausgeftattet in der bejdriebenen Befleidungstednif. Die weiteren Einzetheiten mag man der Abbiloung jelbjt entnehmen.

Die in $\mathcal{A b b} 10$ dargeftellte Kuppel rüḩrt von der Kirche der niederöfterreidijdhen $\mathfrak{E}$ andes $=$ §eil $=$ und Pflegeanjtalten bei Wien her. Wagner bleibt hier nidat ganz feinen gefunden Prinzipien treu. Dieje Kuppel dient nidft der Weitung des Innenraums, jondern ijt rein deforatio über das zentrale Ђbe= wölbe gejegt. Die Begründung dafür gibt die $\$ .16$ zitierte Sdrift.
,,Da die Dimenfionierung der Kirche feine grofe ift, bleibt eine $\mathfrak{D e r j t a ̈ r f u n g ~ d e r ~ a ̈ f t h e t i j d ̧ e n ~ A b j i d h t , ~ ס i e ~ K i r c h e ~ a l s ~ ظ a u p t = ~}$ mittelpunft erjdjeinen $\mathfrak{z}^{4}$ laffen, notwendig. Diejer $\mathfrak{L I m j t a n d}$
 form hin." Wagner nah̆m eine J̧alblugel mit $\mathfrak{L a t e r n e}$, die er beide in eigenartiger Weife vergoldete, um dem Bejdauer von jedem beliebigen Stanopunfte aus einen Glanzitreifen zu zeigen,
 tigten Wirfung beizutragen. Im übrigen find die formen denen des poitiparfajienamtes vermandt.

In der Erfindung rein teftonijder Weitalten hat van de Delde Beađtenswertes geleijtet. Iđ verweile auf bas folf= wang $=$ Nujeum für Kunit und Wilienidaft in Gagen i. wo.
 18

Möbeln und in der Innendeforation leiten, wovon noct 34 jpreḑen jein wird, bisweilen aud hinreidhen zur Bildung arḑi=
 Eifenbeton ausgeführt, war iḩm im Roh̨bau zur Innenaus= jtattung übergeben. Er hat an Kapitell und Bajis der Stüjen ourdhaus moderne (bejtalten angebradft. An den Bogenenden 3. B. Gebilde, die das 耳erabfommen und Sidj=Stauen beim Gegendrudí verförpern, unten über den Sockeln aber das Dor=


2bbb. 11. Ban be Belde, Mrditeftoniijxe Details vom Folfwang=Mujeum in Sagen $\mathfrak{i}$. $\mathfrak{W}$.
quellen der $\{$ traffen Pfeilerlajt ( $\uparrow$. Abb. 11 und 12). Freilid find durdhaus befriedigende Eöfungen, wie fie Otto Wagner an der Wiener Stadtbahn geliefert hat, jelten. Dan de Delde jelbjt ijt darin niø̧t immer glüčlid.

Ia wende mid nun der oritten (bruppe moderner Arçi= teften $3 \mathfrak{u}$, die Wege geht, weldhe für neu gelten und es im Augenbliá tat|äḑlia aud find. Die prinzipien aber, nad denen dieje Ђbruppe von Baufünjtlern vorgeḩt, ¢ぁеinen mir trokdem uralt. Ja möฝ̧te dieje oritte Riḑtung neben jener $2^{*}$
der Architeften und Ingenieure die der Deforateure nenmen． für dieje（bruppe handelt es fidh darum，die fruttiv gegebene faffade als eine fläche $3 \boldsymbol{u}$ nehmen und frei nad rein defora＝ tiven（bejiḑtspunften，aljo unabhängig von aller teftonijden
 effiert uns von Sdöpfungen diejer（Gattung nur der Nomu＝ mentalbau．Und gerade da läß́t fid perfolgen，dáß bei ©nt＝ würfen diejer Art der Naḑorucí folgeridtig auf ein Motio gelegt mird，das von altersher in aller deforativen Baufurit grofen Stiles die 乌qauptrolle geppielt hat：auf das Portal．

Es wird gut jein，wenn


2tbb．12．Wan De $\mathfrak{B e l d e}$ ， $\mathfrak{T r d j i t e f t o n i = ~}$ ides Detail vom foltwang $=$ Mujeum in $\mathfrak{5 a g e n} \mathfrak{i}$ ． $\mathfrak{B}$ ． wir in diejer Bejiehung hijtorijक Umidhau halten． Ift die Antife den Arcii＝ teften，die 南otif，furz ge＝ fagt，den Ingenieuren un＝ ter den modernen Bau＝ meiltern Dorbild，jo haben auḑ die Deforateure einen bisher merflwürdigerweije wenig beadteten Boden， auf dem fie für ihre Art Stubien maḑen fönnen und der zum mindeften die Bereḑtigung iḩrer Riḑtung hiftorija erweift：das ijt der Orient，und zwar für das Cormotio Dorderafien．INan darf סabei zunädjft nid̨t an die afinrijd＝babทุlonijḑe Kunjt denfen；von der wifien wir bezügliḑ der arditeftonifden（bejamterjheinung ihrer Bauten nod $z^{4}$ wenig．Was aber im（Drient nod weit und breit in den herrlidjfen Denfimälern aufreḑt fteht，oas find die Noodpeen der $\mathfrak{M o h a m m e d a n e r . ~ J a h ~ m e i n e ~ n i d ! ~ g e r a d e ~}$ die in Konjtantinopel；fie find fünftlerija lange niḑt auf der நöhe defien，was man im Innern Kleinafiens，in perfien， Snrien und Kairo an deforativer Grchiteftur findet．ひ̈berall herridhen da oiejelben（brundjäge：die fajfade geht ganz

auf in einem Riejenportal undijtimüb= rigenreinde= foratio nach dem Prinzip vonRaḩmen undfüllung, Streifen und fläđhe ge= ¡વ̆müčt.

Im@rient aljo ijt der portalbau, die "நдоһе Pforte", зu Ђаule; un= fere moderne Kunit mird in diejem Punfte in Dorderafien die reidyte Amregung finden. Bis= her volljieफ̆t fid die Wonen $^{\text {en }}$ סung 3 ur Torfafiade bei uns ganz unabந̧ängig davon. In England hat Comnjend anderwhite=

$\mathfrak{2 b b}$ 13. Townjent, Wbitecぁapel $\mathfrak{A r t =}$ GaIlery, $\mathfrak{I}$ London.

 ( $\mathfrak{〔 b b} .13$ ). Nan fieht unten den grojen Torbogen, der jid nad innen eingieḩt und einfađ̧ ourd fantige Rippen radial geidumüát ijt. Darüber liegt ein horizontalitreifen mit einer fenjterreihe, und der ganze obere Teil ift als Aufiaj gedaḑt: zwilhen turm= artigen Eačpfeilern eine breite flädhe, die Walter $\mathbb{C r a n e}$ mit einem $\mathfrak{N T o j a i f}$ \{ḑmürfen foll. Aljo farbe zwijdhen glatten, nur
 (banze eigentliḑ meḩr eine $\mathfrak{U}$ mraḩmung und ein Austlingen des zentralen Portalmotios. *) - Ein zweites Beifpiel hat Townjend in der Dolfsbibliothef in Bijdhopsgate $3^{2}$ Eondon gegeben. Ein drittes ift in Deutideland allgemein befannt. Es ift das der Eingang zur erften Darmitädter Gusftellung non Olbrid. Dem Core, das die ganze ந̧öhe der freilia niedrigen faffade einnimmt, treten da menidlide (bejtalten vor, ein Motiv, das der Islam natürlid niḑt fennt, das aber in den afinrijḑ= babyllonijden fafiaden jeine Dorläufer hat. In Wien hat (Dtto Wagner eine ähnliḑe fafiade für den Bau einer modernen Galerie im Sinn.

Die moderne deforative Architeftur hat mit jener des Islam nur diejes Tormotio gemein, niḑt aud das Ornament. Sie hat fidh, joviel id weij, bis jegt nie befreundet mit geometrijiden Muptern ohne Ende ober der ganz frei über die fläde ausgebreiteten, jedem Naturvorbilde fern bleibenden palmettenrante, o. i. Der Arabesfe. Jhre Kraft liegt vielmehr gerade in der Ausnüłung der Anregungen, סie von der $\mathfrak{N a t u r}$, bejonders der Pflanzenwelt, ausgehen. führer auf diejem Dege ift ihr eine andere orientalijde Kunitmadit erjten Ranges geworden: Japan. Es empfieḩlt fidh, סiejer Er= jø̨einung erjt jpäter im Pribatbau nad̉zugehen, wo die ganze

[^4]
Strömung fīø freier ausleben fann，als im（bebiet des monu＝ mentalen Raumbaues．
 tungen wom Standpunfte der modernen Aufgaben aus 3 u
 Romantifer alle vom Mittelalter ererbten und jegt nod immer


ホ৮b．14．Corbonnier，ફreisgefrönter Entwurf Des Eriedenspalajtes in Saag．
wie felbjtverftänolidy waltenden Nädte anzuehen find．So vor allem die Kirdhe．Jhr fundament bilden in der Eehre סie heiligen Büher，in der Kunjt jene Altertümer，in denen der あurijtlidęe（bedanfe あeftalt angenommen hat．Ein（botteshaus in einer zügellos indiviठuellen NTanier erbaut，entzieḩt der Kirdhe meḩr von ihrem Boden，als Faedels Welträtfel．Denn Iegtere wenden fid an die Ђbebildeten，die ohnehin niあt zu den Stügen der Tradition，ס．乌．der Kirḑe gehören，fondern nad̆
neuen Wegen juthen. Eine Kirdhe aber ift für סie breite Naffe jener ©bläubigen bejtimmt, welḑe die Bibel nie im Geijte Niegidjes lejen werden, für die vielmehr das Althergebradte der feite Boden ift, in dem fie murzeln und an den fie fian flammern, um in סie Illuffion des (כuten, Gerechten und Ewigen über den Alltag நinausgehenden verjefgt $з u$ werden. Im Sinne der orthodoren Kirche follte alfo ohne Bedenfen am Glten feitgehalten werden. Der Künjtler mû́, tritt er in ihren Dienjt, fid aud ihren forberungen fügen.

Anders der Baufünjtler, der vom Jwecfimäbigen ausgeht, alfo vor allem die (bruppe der ,, Ingenieure". In ihren ந̧änden liegt, wenn fie die Kunjt ernjt neḩmen, die Jufunft. Sie find die $\mathbb{T r a ̈ g e r}$ moderner Gedanfen, und man follte ibnen freie Bah̨n lajjen, wenn es fid, um ganz neue, monumentale Raum= bauten handelt. Jđ weif niḑt, ob oas 3. B. bei Entj币eiסung der Konfurrenz für den friedenspalajt im Ђ̧aag geidhehen ift. Es wird von hödjfem Intereffe jein, den preisgefrönten Ent= murf von Cordonnier ( $\uparrow\llcorner 6.14$ ) mit der grojen 3 aḩI der ande $=$ ren eingelaufenen Projefte $3^{4}$ vergleidgen. Diejes auf inter= nationalem Boden erwadjende Bauwerf follte ein dauerndes Wahrzeiden der Kunjt am Gnfange des XX. Jahrhundert werden. Den führenden Neijtern idweben Raumgejtalten vor, סie nidれts mit mittelalterliḑen đürmen, (biebeln u. dergl. Äußerlidfeiten зu tun haben. Dem modernen Gedanfen des friedenspalajtes follte etwas Neues entiprechen. Ja finde, das bietet der preisgefrönte Entmurf nidqt.

Man leje, was an bedeutungswollem Sudjen in dem Auf= jabe ftecit, den ein NTann wie Theodor fijder legthin im "Kunjtmart" (XX, 57) veröffentliat hat. "Was idh bauen möøte", ift der Titel: "Keine Sdule, fein Ntujeum, feine Kirche, fein Konzerthaus, fein Gubitorium!- Und von allen diejen dod etwas, und augerdem nod etwas anderes! Das Ђaus, wenn es in einer mittleren Staot erbaut würde, \{ähe etroa jo aus: der Dorraum \{tattlid, aber jehr einfad\}; vor= bereitend, fider nidt verblüffend. Don Stil - aud dem

allermodernften - feine Rede! (Der Teufel hole die Stilo= manen!) Kleiderablagen für befondere fälle feftliḑer Grt find vorgefehen; für gewöhnnlid aber geḩt jeder Mann und jede frau ${ }^{\circ} \mathrm{o}$, wie fie auf der Strafen wandeln, hinein. Wern's dem Arḑiteften nidit gelingt, allein mit der Stimmung jeines Raumes den Nann zu zwingen, den $\mathfrak{H}$ a abzunebmen, und die frau, die Stimme $z^{u}$ зügefn, ift er für dieje Glufgabe nicht ge= ¡haffen" uff. Man fieht, wie hochgejpannt die forderungen unjerer führer find. Sie erreiक̨en, heipt, eine der größten, bahnbredhenditen Taten zuitande bringen.

Die oritte Gruppe der Deforateure wird nie ausfterben. Sie bietet der Maffe ein Dentil, fid $3 \boldsymbol{u}$ betätigen. Iḑ werde ihr etwas näher treten in den $A b j$ nnitten $^{\text {über den pribatbau }}$ S. 45 f . und das Ornament S. 75 f .

## Baukunjt II：Denkmalbau．

Dem monumentalen Raumbau nahe verwandt ift der reine
 bei jenem der Nachoruct auf der für den Derfehr beftimmten Derteilung grober Innenräume liegt，das Denffal dagegen vormiegend Aufenbau ift，ja zumeift eines Innenraumes über＝ haupt entbehrt．So ift，was $3 u$ menig beachtet mird，der antife Tempel im Grunde genommen ein Denfmal．Er dient niđft der Anjammlung von Meniden，fondern lediglid der Auf＝ ftellung des あötterbildes．Bezeidquend ijt，dafj wir iḥn immer nur als Aufenbau vorftellen，und das mit gutem Reatt．Das Säulenjळhirmoad，das ihm als 耳auptidmuaf dient，hat，［0＝ bald es um das ganze bebäube herumgeführt ift，nur noch Denfmalwert；die innere Beftimmung und Raumperteilung， die uriprünglid an das volfstümliḑe 乌̧aus anfnüpft，ift gänz＝ lidy in den Fintergrund getreten．Es ift daher ungefund， die antife Grditeftur ohne Beaぁtung diejes $\mathfrak{U m j}$ tandes rund＝ weg in unjeren monumentalen Raumbau herüberzuneh̨men．
$\mathfrak{W i r}$ jollten，nadjoem dieje Sadflage erfannt ift，anfangen， uns wieder mehr mit dem Dentmalbau an jid，den $3 u$ ihm gehörigen Aufgaben und jeinen（brundjägen zu beldäftigen． Die rituell $\mathfrak{G l a ̈ u b i g e n ~ h a b e n ~ d e m ~ ( b o t t e s j o h ̨ n e ~ u n z a ̈ h ̧ l i g e ~ K i r c h e n ~}$ gebaut．Wir，Die Suchenden，follten endlid anfangen，Chriftus Tempel $3^{4}$ erriḑten，Denfmalbauten，סie im Inhalt ihrer Form gejtalteten，was jeine Seele diejer Welt $\mathfrak{U n} n$ jterbliḑes gejdenft hat．In ©hriftus werben fid heute nod Gläubige
 3 ujammenftrömen in einem Nationalheiligtum，das die Eng＝ Iänder Shafejpeare，wir Deutj̧hen Goethe errid̨teten．Die

Schweiz follte nidat $\mathfrak{u}$ Iange mit iḩrem Böclintempel warten． Id denfe mir iநnn in einem நaain，von tiefer Stille um＝ ¡ぁlofien，auf einer Seite geöffnet nad einem See，deffen $\mathfrak{U}$ fer jeder Jaḩreszeit eine Entfaltung zu voller，typijø户er Kraft geftatten．Und oraufen im See cine Grt Toteniniel，zqpreffen＝ umrauidt，mit den jterblidhen Rejten des Shäpfers der ，，Bilder зum ©räumen＂．Im ©empel aber，vereinigt an Werfen，was den ewigen Pulsjdlag leiner Kunit ausmaḑen wird．

Das find Phantafien，entiprungen aus der Andacht im Betradten und Gufneh̨men deffen，was uns unjere Grojen hinterlajien haben．Kürzlid ift ein folḑer $\mathbb{C r a u m}$ halb und halb jur Wirflidfeit geworden－vorübergehend leider nur． Eine Künjtlergemeinde weih̨te iḩren bejdeidenen Tempel für furze 3eit einem unjerer $\mathfrak{G e r o e n}$ ．Nan hat in Wien Wochen hindurch 34 Beethoden wallfahrten fönnen．Es war freilid Stüdwert，denn es feḩte die Ђ̧auptjache：man vergab， Beethonens Werfe lebendig zu maḑen，und denen，die den Tempel betraten，von vornherein in des Neifters Sprache Andant 3 u gebieten．Die Wiener ftrömten neugierig herein， ab̧nungslos．
$\mathfrak{U l n}$ dow hat Wien，hat die iegt gelöfte Dereinigung bil＝ dender Künjtler Öfterreiḑs das Derסienjt，den erjten Sḑritt getan $3 u$ haben in einer Riḑtung，oie weiteren Kreijen vor＝ erft wieder ein Stüłpunft der Betätigung höherer（bejinnung im Kultus unjerer grojen ©eijter werden fönnte．Sie hat ein Beijpiel oafür gegeben－bewuft oder unbewupt，idf weib das nid̨t－，in weldhe äufere formen etwa diejer Kult
 die Grt，wie die Wiener Sezefion Klingers Beethoven in ihrem Feim gehuldigt hat．Damit trat etwas in Erjcheinung，das in ähnlider Art der Anjabs $\boldsymbol{z}^{2}$ etwas $\mathfrak{H e u e m}$ war，mie Wagners feitipielhaus auf dem 耳ügel bei Banreuth．Was diejer Seher wollte，war，das Wejentliḑe feiner Kunjt，den סramatijकृen Stil in der Mtujif，por der hergebradten Opernart retten． Nan erridte eine mujifalifめe Weihejtätte，wie fie fiđ Wagner
 geodatht hat, gebe ihr die Ridhtung auf die wahrung des Stiles der Beethovenijhen Sinmphonie und baue hinter das Orcheiter ein Denfmal, worin Klingers Beethoven \{teht, und - oas erfte moderne 耳eiligtum wird vor uns \{tehen. Die neue Eeipziger Aufitellung bringt die Statue $3^{u}$ würdiger Geltung, nügt fie aber niḑt für einen neuen あedanfen aus.

Klingers Beethoven (Abb. 15) ijt niđt nad den frengen (bejegen der Bildhauerei gejđaffen - bavon jpäter -, jondern als der plaitiidhe Brempunft eines Denfimalbaues 3 u denfen. Er fetgt einen Raum voraus, der ausjefliéflia 3 и feiner $\mathfrak{I n}=$ izenierung dient, allo ein Dentmal in ber Art etma eines antifen Tempels, aber naturlid in moderner ©eptalt. Die
 den Keros auf feinem mundervollen Thron; als Dermiftler
 jofredfend vor Diefer göttlidenen Energie und Sdẹpferfraft. Man muf Kingers Beethoven juerit von diejer Seite jehen, und der Raum, in dem er, er allein, als Dominante aufgeftellt ift, mub einladen, nadhoem man bei diejem Anbliaf peine Andadt ver= ridtret hat, leije um das Bildwerf herumzuidqreiten und die Wunder зu geniépen, die Meifter Klinger am ©hron por uns ausgebreitet hat. In Wien famen zu dem zentralen Saale
 Was (bujtav Klimt damals in feinem fries geleijtet hat, bleibt ihm unvergeffen. Jd fomme darauf ppäter in bem Abjønitte über ITonumentalmalerei zurüč. Das Dentmal, das, Beethoven geweiht, in dem Klingeriळen Kultbilde jeinen Inhalt fände, ift nod 3 и idaffen.

Soldhe Bauten, unjeren ظeroen oder den groben aus der Mafle auftaudenden Ideen als haltbietende Wahrzeid̨en erriḑ= tet, hätten in fünflerifळூer қimjiḑt eines vor den monumentalen Raumbauten voraus, סie Einheit der form als vorwiegender Mafiengejtalt und סie Klarheit des inhaltliḑen Dorwurfs. Es ift denn aud कharafteriftijळ, סáß Entwürfe סiejer Art pon modernen Arçiteften, wie Rieth, Sd̨̨itg oder Sç̧umađ̧er,
fiaf von vornherein in der Ridhtung foldher Programme be= wegen. उळ nehme als Beifpiel סie Architefturphantafie ( Abb . 16) von Eeopold Bauer in Wien, einem Wagner=


Mbb. 15. Max Mlinger, Beethoven. gad ฒbotographie. Berlag von c. શ. Geemant, Leipzig.
¢क्वüler. Auf einem felsgipfel erhebt fidf über dem Stufen= focfel ein mädtiger Quaderbau. Wir lehen die majfig in die Breite gehenden Mauern und das idwoere ungegliederte Daç. Eine endoloje ©reppe und die Kleinheit der Menidien darauf verrät die folofialen Dimenfionen des (banzen. Zweei
mäđ̧tige Obelisfen nehmen einen Torbogen in die Mitte，der mit fenftern und einer ©ür in moderner あejtaltung gefüllt ijt． Das あanze ift offenfundig in der Maffe fomponiert，und was die 乌̧auptache ift，die Gbjidht des Künjtlers geḩt auf einen bejtimmten Inhalt los，der aus jeiner Phantajie jprechen foll：unter dem ©anzen fteht die Beijdrift＂Erauer＂．Das Denffal ijt aljo von der Art des Monument des morts von Bartholomé auf dem Père Sachaije zu Paris．Diejer Bild＝ hauer hat den Inhalt ourch figurengruppen angedeutet und für den Aufbau zu der majfigen（Gejtalt altägnptifdeer fafiaben gegriffen．Der Architeft Bauer סagegen סrüăt，was er will， in Bauformen aus，denflt fid nur nebenbei auf den Obelisfen Crauerfränze und an ihrer Bajis cinen majfig jtilifierten fries Eeiotragender．

In der $\mathbb{C} a t$ bilden eine நauptgruppe des Dentmalbaues einmal die $\mathfrak{N a u j o l e e n}$ in ihrer mehr arçiteftonij¢hen，und dann die Grabmäler in einer meh̨r plajtijḑen Gejtalt．NTan halte das Campojanto won Nleapel und das von Genua etwa nebeneinander，סann hat man beide あattungen in §aupt＝ vertretern beifammen．Guf unjeren frieठhöfen erideinen gern beide Grten nebeneinander．Jeder weib，welde fülle von
 find ganz der privaten Willfür preisgegeben，und aud wenn fie fertig vor die ש̈ffentliぁfeit fommen，muß pietät das offene $\mathfrak{U r t e i l}$ zurüǎhalten．Auf diefem（bebiete wird fiad daher das Gejunde der modernen Bewegung am \｛dpweriten ourdjegen．

Es empfiehlt fich aljo，eingehender lieber bei der 3 weiten Kauptgruppe unjerer Denfrmäler zu verweilen：bei den Dent＝ mälern［ḑlechtweg，wie wir die auf unjeren Pläjen jtehenden Statuen zu nennen belieben．Dafß es jid dabei niḑt eigent＝ lid um Denfimäler，fondern um im freien und anjpruđ̧sooll auf Sockel geftellte Porträtjtatuen handelt，ift in leģter 3eit oft genug hervorgehoben worden．Mit der Bezeidnnung ，，Dent＝ mal＂wirdjegt überhaupt nidt Ma ás gehalten．So ift es modern， von Taturdenfimälern ebenjo jelbjtver\｛tänठlid wie von Kunjt＝


denflmälern 34 jprechen．Die Saḑe ift niḑt ganz unmiḑtig． Ein Denfimal muj dem Kopfe eines Nenidhen entiprungen，es mub von feinen Gänden aufgeridtet fein．Was wir in der Natur jehen，ift alles，wie der Nenid felbjt，gewadjen．Der ridtige Ausbruat＂ITaturgebilde＂hat daher wohl nur aus
 müfien；was die 乌jerren mit Naturdentmal meinen，find be＝ deutende Naturgebirde，das $\mathfrak{N u}$ fter eines alten，mäçtig ent＝ mideelten Baumes，eine auffallend eigenartig oder tnpijक ent＝ widfelte felsbiloung u．ogl．Eher ift die Bezeidnnung $\mathfrak{N a t u r}=$ denfimal noch zuläffig für Pflanzungen von Neenjdenhand，wie bei der Pineta von Pifa oder Ravenna．－Itun find mandie jog．Katurdenfmäler allerdings uriprünglid Dorbilder für
 die Tafelberge ©berägnptens und Nubiens nadh，in denen man einjt，wie ppäter im Totental bei Theben，die Könige beijegte．Aud סie ந̧ünengräber find den natürliden naç＝ geaḩte fünjtliḑe 耳ügel，oder fie find aus Riejenjteinen auf＝ geridtet，wie man dergleiden auch in der Natur in giganti＝ faen Naffen aufgetürmt jehen fam．

Dieje der Steinzeit angeḩ̈rigen Denf́mäler mirfen סurd die Eigenart，in der die Naffe vorgeführt wird．Die Pnramide ift ein Kriltall，der Fiügel ein Kegel，das Steinmal eine $3 u=$ jammenjtellung formlojer，georungener Thafjen．Alle סieje Bildungen lagern idweer auf dem Boden und find undurd）＝ oringlid für den Blicf；findet fidh einmal，wie bei Stein＝ mälern，eine Durḑbreçung，dann ift fie im Derhältnis ju der im übrigen gefdlofienen Mafie faum von Belang．Immer＝ hin fommt es auch auf oie（bröbe，ood niḑt auf dieje allein an．耳auptiache bleibt die Inalfigleit，das Weidjlofene der Wirfung．Man fieḩt folḑe Denfämäler vom Stanopunft der Kunit gern über die Achjel an－зum Sdaaden der Dent＝ malfunjt．Durd mehr als zwei Jahrtaujende ijt jo das Wid）＝ tigite in der Denfimalbaufunjt，die Anmendung der Naffe um ihrer felbjt willen，vernaḑläffigt worden．Nlan glaubte，alles
durḑ die ©eftalt erreiḑen $3 \mathfrak{\text { fönnen }}$ und hatte סafür immer ein grofes Dorbild nor Alugen, das der Grieden.

Die Grieḑen haben von allem Anfang an darauf hin= gearbeitet, die Maffe als joldee aus der Kunft $3 u$ verdrängen und dafür die Gejtalt oder figur zur geradezu ausjdpliepliden Weltung ju bringen. Jhre beften Werfe find die, in denen diejes Jiel noch nidat völlig erreiḑt ift. Unbewuft ftellen mir die now in der NTafie befangenen Werfe der älteren 3eit bis herab auf die unnadhah̨mliden Schöpfungen des phidias höher, als diejenigen des prariteles. Mit £njipp fiegt die figur volljtändig über die frijtallinijḑe NTafle, das griediidue Relief hat von da $a b$ jeine zauberhafte Stille verloren. Immerhin madte erjt die Neuzeit jenen tollen Sdpritt, סie Bedeutung der Mafle für den Denffmalbau ganz zu leugnen und in die Mitte grofer pläge Nlänno̧en auf poitamenten $3 u$ itellen. Es ift bezeidnnend für das völlige Nißperftehen der Aufgabe, dáb man fiøh am Anfang des vorigen Jahrrhunderts, darum ftreiten fonnte, ob ein joldhes Männlein $50 j e n$ anḩaben dürfe oder in antifem Koftüm gegeben fein müßte. Darauf fommt es bei einem Denfmal wahrhaftig niđht an. Niđht, wie eine joldhe auf einem poitament im freien jtehende Statue angezogen ift und wie der Dargeftellte fid räufpert und \{puft, mađ币t
 Dingen darf das Wejentliḑe, die סurḑjølagende Bedeutung des Nafienaufbaues nidit vergeffen werden.

Es ift eine grobe Täujఝung, wenn man glaubt, den Nangel an Maffigfeit ourdh gigantijḑe Größe erjegen $3 u$ Fönnen. Der Kolós von Rhodos wird ebenjowenig wie die Renaiffancegiganten in florenz und Denedig, die Bavaria bei Münden oder die Statue der freiheit in Neunorf fünftlerifd. befriedigt haben. Das maren findijḑe Derjuche, das ver= lorene Dejen des Denfmalbaues dur币 Dergrößerung der ©e= ftalt wieder $3^{4}$ gewinnen. Den wahren Saplüflel $3^{u}$ diejer Kunjtgattung hat erjt die allermodernjte Kunjt wiederentoedt,
 werfen nidft unter dem Abjdunitt Bildhauerei behandle，fie vielmehr ihr eigenes Kapitel unmittelbar nach dem Monu＝ mentalbau und mögliaft meit wee von der plaftif befommt： Das Publifum fann nidt eindringlia genug auf den modernen $\mathfrak{U l m}$ dhwung in der Auffafiung deffen，was ein Denf́mal jein joll，hingewiejen werden，und den Dugendfünjtlern fann das aud nidt jdaden．Ђoffentlid lejen diejes Büぁlein aud Mit＝ glieder bon allerhand Denfmalfomitees und Iaffen jidh oas （bejagte etwas durd den Kopf gehen．Jd habe jedenfalls bei der Sḑeioung NTomumental＝und Denfmalbau meḩr סieje Klä＝ rung auf dem（bebiete der Bildhauerei im Auge，als die prin＝ зipielle Unteriḑeioung zweier Architef̌turgattungen．

Als tnpijकes Beifpiel defien，mas während des XIX．Jahr＝ hunderts und heute noch gang und gäbe ift，bilde id © Eber＝ Leins（boethe＝Denfimal in Rom ab（Abb．17）．Der Eejer lafie die ihm befannten Denf́mäler，friedrid den Grofen von Raud， die zahllojen Reiterftatuen Withelms I．und allerhand Statuen berühmter Männer an jeinem Ђeijt vorüberjiehen，auç oie ¡ぁönen Wiener Denfimäler von Jumbuid，feinen Beethoven und die prädtige $\mathfrak{n a r i a}$ Therefia zwijぁen den நofmujeen－ immer ift das prinjip des Aufbaues dasjelbe：die Statue wird ourch einen hohen Sodfel herausgehoben，um den herum figuren gruppiert find．früher haben fie mehr oben am Sockel jelbjt gejtanden，bei Eberlein und den Nodernen liegen，figen und ftehen fie auf den breit ausladenden Stufen unten herum，treten dem Bejळқаuer auf Dugiuß handgreiflid nahe und erjdeinen überlebensgrof unmittelbar vor feiner $\mathfrak{N a j e}$ ，ih̨ zwingend， jie von allen Seiten zu bejdnüffeln．Das wirlt alles im freien，ohne den Schuts des Intimen der Menge ausgeliefert， ganz anders，als im Nujeum oder einem Innemraum．Am Goethedentmal bieten Mignon und gegemüber die Römerin ithre idpmellenden formen dem Bliaf jo auforinglia dar，daß id den Durdjidnittsmeniden jehen mödte，der über ihren jinnliden Reiz hinweg auđ̆ nur die Spur fünjtlerijden Emp＝ findens aufbringen fann．Nan fieht oann aud den Garfner

$\mathfrak{2 l b b}$ 17. Eberlein, Goethe=Dentimal in Rom.
lints, die fauitgruppe rüctwärts und die männlidge ந̄eftalt rechts bei dem Rundgang um סiefen ©oethe herum mehr darauf an, ob fie der Wirfligfeit entiprewhen, als auf ihre fünjtlerildge form hin. Der Goethe oben über dem Kapitell ${ }^{3 *}$
 ift dann auch nodh da, won einer Einheit des Ganzen fann niđht die Rede fein.

Genau 10 hat es Eberlein bei dem Berliner Dagner= denfmal gemaḑt. Da tritt Wolfram von Efhenbad als fejt= fänger an das Denfimal heran und bliakt afflamierend 34 Wagner auf, Cannhäujer wirft fiळh ohnmäळtig auf oie Stufen, Brünnhilde hat fidh in pojitur geftellt mit dem Eeidnam Siegfrieds vor fid, und Alberid hocit mit feinem Raube in fluten, die mit einer der Rheintöđhter über die Stufen herab=
 theater in Stein. Aber derartige Gefdymaflofigfeiten find [化lieflid im Gebiete der Plajtif jo allgemein üblid, dáb nod auf lange hinaus 3 u tauben (Dhren predigt, wer folḑe Sdüpfun= gen völlig unfünftlerijḑe, verfteinerte Wirfliḑfeit nennt. für uns handelt es fid im Augenblide darum: ift das Goethe=


அbb. 18. $\Re$. Begas, Bismarddentmal in $\mathfrak{B e r l i n}$. dentimal Kunjt, und modurch märe dieje erreiḑt?

Der Ђegen= ftand, das leben= de Bilo iit daran neben einer raffi= nierten Cectnif alles, mit ihm die (beftalten in ihrer die llatur momög= lid übertrump= fenden Wahrheit. Die eigentliden formprobleme, die der plajtif an= Stehende Jurüct= haltung in der Raumbildung, die Sammlung von

โiḑt= und Schattengruppen $з и$ bedeutenden Kontrajten uif.
 Dor allem aber läß̉t er un= beadhtet, dáb die zeit der figurenmirtjanaft in der Dent= malplajtif vorüber ift und $\delta \mathfrak{\beta}$ wir endlidh 3ur Einficht fom= men: monumentale Dirfun= gen f̈rnen niḑt ourch die (Wejtalt, fie müffen ourd die lnaffe errei屯t werden. Alle Welt hat die lebenden $\mathrm{Bil}=$ der und mehr nod die ein= zeInen armjeligen ManndeIn, die auf unjeren Pläłen her= umitehen, fatt. Was wir ver= langen, find Denfimäler, oie in


શbb. 19. 5ugo Lederer, $\mathfrak{B i s m a r f ́}$ in 5 amburg. einem Derhältnis 34 der fie umgebenden Architeftur oder der Eandidhaft Itehen. Was da
 lidhen (Ђeftalt, auch niḑt ourch allerhand architeftonijकृe Gus= geitaltung erreiden, fondern nur burd $\mathfrak{U l n t e r o r b m u n g ~ d e r ~}$ Einzelgejtalt unter die Ђejamtwirfung der gejळloffenen $\mathfrak{N T a}\{\mathrm{fe}$.

Iकh \{telle, um redit deutlid $3 u$ maḑen, um was es fid handelt, zwei moderne Bismarďdenfimäler nebeneinander. $\mathrm{Ab}=$ bildung 18 zeigt die befannten Bronzefiguren auf (branitjocteln vor dem Reiḑstagsgebäude in Berlin. Was ift das eigentlid für ein Derein, diejer Mann oa oben mit dem Atlanten vor, dem Sdimied hinter feinem Sočel und den frauen, die feitlid auf Tierleibern figen bzw. [tehen: foll das vielleiḑt eine monu= mentale (bruppe fein? Nein, dieje grofen figürdeen haben fünjt= lerijळ nidats miteinander gemein, man múb den Zujammen= hang im Wege recht fnifflider Gusdeutung juø̧en. ©rog des vorneh̨men Gufmandes an praकtbollem Material ift die Mafie
als foldhe gar nidht vorhanden，fie zerflattert in alle Winde， und der gute Bismará felbjt mit feinen gejpreizten fingern und dem voriḑriftsmäß̋ig ausgeftatteten Säbelḑen ftellt meḩr ein vielen nod von jeinen ©lanztagen her erinnerlidees leben＝ des Bild，wie man es in Wadzsfigurenfabinetten $3^{u}$ jehen
 wäre．Dem Bildhauer，Reinhold Begas，fiqmebte vielleiḑt bei der Kompofition des Ganzen vor，dẩ er die figuren entiprechend der dahinter liegenden fajfade in orei Gliedern bringen molle，$\delta$ ．h．er überlién diejer fintergrundfulifle die einigende Wirfung．Jđ habe nidt gefunden，oab der Erfolg dieje Dorausjetgung erfüllt；für midh ilt das Original noch unerträgliḑer，als die fleine Naळbildung in Photographie． Die Konjequenzen der Begasjळen Willfur，סie immerhin noch den Stempel \｛elbjtbemußter Kühnheit an fid trägt，fann man am Bismardonfimal in Dresden u．a．beobađten．

Die zweite Abbiloung 19／20 führt das neue，jüng｜t ent＝ Ђüllte Bismardidentimal von 乌ugo Eederer und Schaubt in Kam＝ burg vor．Id fafle zuerjt die Wejtalt des 耳eros felbjt ins Auge． So hat ihn idpwerlid jemand dajtehen jehen，סie 耳ände über dem Reidssidwert gefaltet，in Panzer und Sdultermantel， begleitet von zwei adlern．Dabei barhaupt．Diejer Bismará ift freilid 14,80 Neter how，alfo ein Riefe；aber was mirft， find niḑt dieje Dimenfionen allein．Es ift bezeidnend，dáb die＂Statue＂auch in der fleinften Abbildung－übrigens wie manḑer NTeunier oder Böaflin－den Eindrudi des Kolofialen weatit．Sie ftellt nidt Bismartín irgend einer NTomentaufnab̨me
 fafjung jo überzeugend $3 u$ geben，wie er nur irgend in unjerer Phantafie leben mag．Die 乌auptiadhe ift，diejes Bildwerf nimmt die gegebene ©ejtalt nur zum Gnlab，daran fünjt＝
 eingegangen werben．Sederer war von vornherein darauf bedaøt，ein grobdeforatives Dentimal zu idhaffen．Dabei fommt es auf die fernwirfung an，und das ift nun jenes（bebiet，in 38
 dem man mit der Maffe allein, niḑt mit der Wejtalt wirfen fann. Bismará tritt uns in 耳amburg, fönnte man jagen, frijtallifiert entgegen, er bildet, im Grunde genommen, nur die Spige eines riefigen $\mathfrak{U}$ nterbaues, über dem er fidh in зwei Stufen - den adlern und Sdqultern - зu dem verhältnis= mäß̧ig fleinen, aber deshalb feineswegs ungenügend betonten


शЬb. 20. Sederer und G币audt, Bismardoential in 5amburg.

Kopfe verjüngt. An fidi ift diejes Gaupt nidqts meiter als eine Art Knauf über der Spije eines fraff auffteigenden Obe= listen; man beadite, wie die hohe Eotredte des Sdpwertes diejes Aufragen unterjtügt und zugleid durd die Betonung der Wagrechten im poitament, den Adler*öpfen, Armen und Schultern der Eindruad des Sdpweren ver[tärlt wird, das $\mathfrak{z u =}$ gleid maflig wirft, weil man nirgends zwijajen den Armen und Beinen ins Eeere hindurdbbliafen fant. Das ment man
grobjügige Najfenanoronung．Der Künjtler war fi¢ wohl bemuft，ठaß er feine für oie Nahjiḑt gebildete Einzeljtatue nadh Art der Griechen $3 u$ idaffen hatte，jondern eben ein im freien aufzultellendes Denfmal．Nan jehe audy，wie er den adler ganz in den Dienjt der fünflerifden Aufgabe zieht：ein 3oologe oder Ђ̧eraldifer wird freilid allerhand oaran auszu＝ fefen finden．

Und nun erjt das＂Dojtament＂，auf dem diejer Bismardí fteht．Das ift nidht mehr ein deforativer $\mathfrak{U n t e r}\left\{\mathrm{a}_{\mathfrak{g}}\right.$ ，der die Statue zur Geltung bringen foll，fein Sockel zur Gufitellung pon etwas Beliebigem，fondern ein ridtiger Denfimalbau，der als（banzes aufgefabt und beurteilt jein will．Es ift unjerer 3eit，glaube id， $3 \mathfrak{u}$ menig bewubt，סáb die antife Kunit der＝ gleidhen auf dem あebiete des Grabbaues und der Siegesdent＝ mäler fannte．Bei den Griechen waren das eben feine $\mathrm{Gr}=$ beiten für Bildhauer，auch der Architeft allein fonnte joldhe Aufgaben nid̨t löjen，fondern da muß es，弓um mindejten feit Ђellas mit dem Orient in alerandrinijder 3eit in engere Be＝ rührung fam，eine eigene（battung von Künjtlern gegeben haben，deren Gufgabe die Denffmalbaufunjt an fid war．Jhre Werfe find untergegangen bis auf die ITaujoleen，unter denen dasjenige von 耳alifarnáb－auf griediijhem Boden－，wie es icheint，als bahnbrechendes prototyp auftritt．Ic｜lehe davon ab，hier genauer darauf einzugehen，und neh̨me als Beifpiel lieber die befannten Uriumphbogen vor．

Wodurd miryt eine folḑe Strab̧enüberjefjung：סurd den einen Bogen，den die Strafe mie ein ©or durळ̧läuft？Dder סie drei Bogen，in die der Derféhr zerteilt mird？Doer durch den Relief＝und Statueniḑmuč，die faijerliḑe Quadriga obenauf？ Oder durd die Injdrift？©ewiß durd feines von allen diejen Dingen．Nan nehme auch die Triumphalläulen：Kam es dabei vielleidt auf die Reliefs an，die doch niemand jehen fonnte？ Tein，bei סiejen Dentmälern handelt es fid in erjter Einie um oie Auffälligfeit der Majfe．Ein đriumphbogen wirft gar niđht，wenn nur die orei Bogen da ftehen und die Grditeftur 40 nod jo idjön ijt. Es fommt auf die Maffigfeit der Pfeiler an, zwijden denen die Bogen eriḑeinen, auf die Wudt deffen, mas über den Bogen liegt; diefe felbjt müflen als Durch)= brechungen einer Mafie, nidt freiftehend für fidh wirfen.

Nerfwürbig ift, oáb Sdauot bei feinem Entwurf einem Denfmal jeḩr nahe gefommen ijt, das die gelehrten Kreije jeit etwa zeh̨n Jahren bejぁäftigt. Es ijt das Tropaeum Trajani in der Dobrudjøa, das feinem eingelnen Gelden, fondern ganz allgemein einem Siege galt. Auch oa ift ein runder $\mathfrak{U n t e r b a u}$ mit figureniḑmut genommen und eine fonijd̨e
 In Æ̧amburg ift nur der plaj unenolid viel mirfiamer ge= wäḩlt: das Denffmal frönt einen ந̧ügel und hebt fidf für den die grofe Ureppe Guffteigenden mädtig über den Eqorizont hinaus. Jegt mirft der Sodiel nodh zu ichwer; find erit die figurenreliefs daran ausgeführt, wird das (Fanze, wie der Ent=


Diejes Bismardonfanal ijt nidht etma die erjte moderne Scüpfung auf dem bebiete des Denflmalbaues, die ourch ma\{figen Gufbau zu wirfen fucht. Man fann vielmeḥr jagen, ठáb סieje gejunde Rid̨tung jeģt glüčliḑerweije iḑrittweife an Boden gewinnt. Die groben nationalen Dentmäler am Rhein und das im Bau begriffene Dölferidflantoentmal bei Eeipzig 3. B. bewegen fid bereits mit aller Entidlofienheit in diejer Ridatung. Id habe nur vereinzelt, etwa in Koblenz den Eindruá gehabt, dáb in der 耳auptgeftalt nod zu viel figürlidhes ftectit und das naturwahre Detail im Reiter der impojanten Najfigfeit des (bejamtwurfes $з u$ jehr wideripridt. Darin geht das Gamburger Dentmal als gutes Beifpiel einer monumentalen Einheit meitaus voran.

Man bilde fid aber ja niḑt ein, dafo die rohe malle an fich ein Dentimal bedeutet. Eryt die fünitlerijhe form, die idf der Malfe gebe, maḑt fie dazu. Ein felsbloci, und er mag noch jo grob fein, bleibt immer ein toter Stein; ihin für ein Dentmal benuģen - um damit Bildhauerfoiten 3 u
jparen - bleibt immer ein philijtröjer Míggriff. Daß auch ein grober Künftler in einer iḩm fremben Gufgabe irren fann, mag das in einer Jeitjørift*) abgebildete Modell eines $\mathfrak{E i j} \mathfrak{j} t=$ denfimals von Germann ©brijt beweifen. Man fieht in der Dorderanjidit ein Prisma, in סeffen Kante oben fidh Lijzts (beijt nad fpiritijtijder Art manifeftiert. In der Seitenanfidft zeigt fith rüctwoarts ein feljengej币iebe, welḑes den armen Spirit derart in angitwolle Enge preft, dáß er verzweifelt das (befidqt verzerrt. Solḑe Einfälle bleiben befier in den Nlappen. Nub denn alles gleid in den Kunftzeitjdriften abgebildet werden?

Id fürchte, Klingers neueftes Werf̂, ein Braḥmsdenf́mal, wird ähnlid beunruhigend mirfen. Der Künjtler läft die Büjte des Meifters in einem faltenmurf verfinfen, aus dem dann nur unten, wie bei ägnptijden Bilowerfen, die fübe herbor= treten. $\mathfrak{U l}$ m dieje verjdwommene Naffe ranfen fidf allerhand weibliḑe phantafiegeftalten. ITöglia, dáb id mid über סie Wirfung täujकe. Rodin hat auf dem Webiete des Denfmal= baues fürøterlidhes geleiftet; felbit Meunier verfagt in dem Entrourf des Denfimales der Grbeit. Ein Bildhauer ift eben nod lange fein Denffalbaufünjtler. Es wäre an der Jeit, daf dies allgemein erfannt mürde. Es genügt aud nidft, menn der Bildhauer fid mit dem Arçiteften zujammentut, der eine die menjकliden, der andere die arditeftonijकhen Wejtalten
 jammen. Das Entidneidende aber ift die NTafie, und die muß Einer $\delta u r d$ fomponieren, figuren und Ardqiteftur laffen fid dann leid̨t vereinigen.

Saḑe reiflider überlegung muß auđ immer bleiben, wie man die Denfrmäler mit ihrer $\mathfrak{l l m g e b u n g ~ z u \{ a m m e n r e i m t . ~ D a ~}$ liegt nođ ein Ђbebiet, das ein genialer Künftler bebauen müßte. Es geḩört ein grobes Dermögen von Abftraftion oder \{tumpfes Allesgewöhntjein סazu, eine Statue von dem நintergrund einer banalen Nietsfajerne ober vor einem leeren, groben Raum=

[^5]乌orizont，סann hebt es fid jelbjt über alles Alltäglidhe heraus， oder es mird durd maffigen，in den Dimenfionen gleidpertigen Pflanzenwuめ̧s im gehörigen $⿴ 囗 十$ bjtand würdig umfangen，oder endlid，סie hinter iḩm eriḑeinende Arditeftur nimmt von

 $\mathfrak{B i s m a r a x b e n t i m a l . ~}$
 nod lange nidqt．

Jeder monumentale Raumbau ift．zugleid nađ außen Denfimalbau，liefje fid daher dem Wejen nad，follte man meinen，mit einem unmittelbar vor feiner falfade angeorbneten Denfinal in eine Einheit zuiammen fomponieren．Jđh gebe Abb． 21 eine Anjidt des deutidjen Reiḑstagsgebäudes mit dem davor ftehenden Bismardidenfmal．Doer man neḩme das Kaijer friedrid＝$=$ Hupeum in Berlin mit dem Denfimal
 friedriḑs III. davor auf der Spitge der Spreeiniel, oder das Denfmal wilhetms des Siegreiḑen oor dem fönigliḑen Sdllob in feiner fürchterlidhen Enge: warum follte fid bei ent= jpredjenden $\mathfrak{H e u b a u t e n}$ nidt faffade und Denflmal in eine Einheit bringen lafien? 乌ätte man dergleidhen beim Reidstag von vornherein im Auge gehabt, dann hätte Begas jeinen Bismaraf im Relieffitil fomponieren oder ber arditeftonifden eine plajtijche NTajie vorjegen mülfen. In beiden fällen wäre vielleint etroas Rechtes zultande gefommen.

## Baukunjt III: Privatbau.

$\mathbb{E}$s gibt heute faum nod eine in lebter 3eit umgebaute
 wieje. In den Dororten, wo der Baubetrieb reger ift, wimmelt es von foldhen faffaden. Und geht man erjt über die Stadt= grenze hinaus in die Dillenviertel, סie in den legten Jahren wie Pilze in (6ruppen aus dem Boden \{d,offen, dann bietet fid dem Wanderer foviel des Neuen, dá̧ er nidht imptande ift, in diejer Mannigfaltigfeit jene gemeinjamen Mertmale heraus= 3ufinden, die ihm ermöglidhten, das Wejen diejer modernen Strömung zu verjtehen. Diele Eeute madhen fidh lujtig über das, was ihnen da als "Baufunjt" aufgetijat wirb; jie glauben damit folḑe Erjoheinungen ridtig bewertet $3 \boldsymbol{u}$ haben.

Im Sime der Antife, der Renaifjance und des Baroat, jagen wir der Gfademie, find dieje Neubauten freilid über= haupt feine arditeftonijḑen Eöfungen. Don diejem Stand= punft aus wird verlangt, dáb die innere Raumaufteilung auben סurd eine ganz jelbjtändig fünjtlerij币 wirffame, ,Arđ̧i= teftur" abgelölt werbe. Es mülfen Säulen oder Pilajter gerade Arçitrave oder Bogen tragen, die fenjter in [đ̧̈ner Reihe auf= maridieren, die 匹ür fidj dem Snjtem der ganzen faffade proportional unterorbnen uff., dann ift die Sadhe in Oromung. Nan denfe nur: das alles wird von நqunderten von Wohn= Қäujern, niḑt etwa von einem einzeInen überragenden Baue verlangt. Die Arçiteften müffen fid im Rahmen des afa= demijd Ђergebrađten überbieten, um den நausbejigern, ob fie mun Rentner oder moderne Ђejdäftsmeniden find, etwas vor= zublenden, etwas, wofür die Mehrzah̨ diejer Befteller feine

Ahnung von Derjtänonis hat. Was da bis vor furzem für alle Welt gebaut wurde, entiprad uriprünglid griedifidem Geijt und war dem italienifकen Abel zuerit, dann dem nordi= סijḑen auf den Leib gemefien. Es paß̧t gar niđht meḩr in unjere Derhältnifie und ift nur ein Beweis gedanfenarmer
 obenauf, und diejen wird allmählidg alles beffer als das ver= altete Dornehmtun gefallen.

Die zweite (bruppe der modernen Baumeitter, die fon= jtruftio denfenden Ingenieure, haben fid mit den befdecioenen Aufgaben des 乌ausbaues nur injofern bejøafftigt, als fie naturgemäß auf eine zwedímäßige ©ruppierung der Innen= räume ohne Rücflicht auf die faliade hinarbeiten. Das muß in der Tat der Ausgangspunft einer gejunden Zufunftsent= wiactung jein und ihr fommt entgegen, was aud in dem abjdyitt über das Kunitgewerbe hervorzuheben fein wird, dáb das dem individuellen Bedürfnis entipreḑende familien= haus auberhalb der Stadtgrenze, danf den modernen Der= fehrsmöglidfeiten, immer mehr зum modernen Woh̨nhaus ¡币leđtpeg wird. Das ift der Boden, auf dem die neuen Kompojitionen von Raum und Nafie, Eidht und farbe am freieften gedeihen ₹önnen. Und mas fid da ohne Rüđffidt auf das äubere im Innern ourdigejegt und $\mathfrak{3}$ g ganz neuen Derteilungen der Baumaffen geführt hat, das muß nun zum Gusgangspunft für die (bejtaltung der faffaden und des Äuß̧eren überhaupt gemađ̧t werden. Da heif̧t es eben, aus der Not eine Tugend madhen. Soldhe 3 wangslagen fönnen dann leiḑt der Keim neuer, rein fünjtlerifider Jdeen werden.

Bilde id im Innern eine halle und orone id die um= liegenden Wohnräume in ungleiḑer Ђöhe an, dann hört $\mathfrak{\mathfrak { u } =}$ nädjt cinmal der alte, immer wieder wie jelbitveritändita angewendete Stoctwert́bau auf.*) Die faffade mûß dann damit

[^6]re屯̧nen, oaf aud die fenjter in ganz veriḑiedenem Niveau auftauchen. Und dazu gefellt fid ein anderes. Sdiebe id die fenfter im eingelnen Jimmer, ftatt fie $3 \mathfrak{u}$ zweien oder oreien in die $\mathfrak{W}$ Titte der $\mathfrak{W a n d}$ nebeneinander $\mathfrak{3}$ reihen, $\mathfrak{u}$ einer einjigen grogen ש̈ffnung jujammen, lege id dieje überdies breit oben gegen die Decfe oder quer in eine Effe oder jonjt irgend wie es mir beliebt, jo ift natürlid alle hergebradte propor=
 dem alten Rezept des $\mathfrak{L e o n}$ Battifta Glberti durch Säulen oder pilajter zerlegten NTaueritreifen unmöglid.

Der oritten Gruppe, den Radifat=NTodernen, die uns die Thafien lezeffionijtijder, oder, wie man fie gern aud nennt, im Jugendjtil gejdrmüafter fafjaben vor Augen \{tellen, ift die Baufunjt im Crunde genommen völlig gleidgälttig. Dieje Defo= rateure fümmern fid gar nidht um die Raumperteilung des Innern; für fie ijt die fafiade etwas Gegebenes, eine flähe mit jo und $\{0$ verteilten ©ür= und fenjteröffnungen (wie fid (1)tto Wagner ausgedrüǵt hat, ein "Kas mit £öḑern"), סie auf irgendeine Art $\mathfrak{u}$ \{dmmüden $\mathrm{i}[\mathrm{t}$. Je individueller der Einfall, defto moderner die Deforation. Dajb auf diefem Wege un= geheure Gefahren Iiegen, Iteht außer Jweifel. Die Einheit des Bauwerfies múb dabei völlig зum Teufel gehen. Der un= fünjtlerijḑen Willfür ift ©ür und ©or geöffnet, und jđlieflid füh̆lt fid jeder dilettierende Stümper berufen, den Rohbau einer
 Simmermaler auf diejes neue bebiet verfallen; man fann fiḑ denfen, was in ihren Ģänden aus diejer modernen Art von
 dürfte es an der Zeit jein, dáb fid das publifum, o. h. סie Auftraggeber niḑt länger der Pfliḑt entziehen, dem $\mathfrak{D e j e n}^{\text {en }}$ diejer ganzen Bewegung nadjzufinnen und herausjuerfennen, worauf es anfommt. Sie müfien lernen gut und jø̨leḑt unter= ideciben und felbjt einen Standpunft geminnen.

Jeder wird begreifen, daj́z es beredtigt ijt, wenn die jungen Architeften jagen: wir haben die hergebraळ̧t afa=
demijdje Grt jatt，und wollen von jegt ab bauen，wie wir es vermögen，nad eigenen（bedanfen und auf eigenen füben jtehend．Sieber foll uns vieles migglücten，als dág wir unjer Eeben lang nad einem angelernten Sф̧ema arbeiten．S风lieb＝ lid wird dod einer fommen，der einen neuen，reaten Weg findet，was unmöglid ift，folange wir niḑt den Mtut haben， uns auf eigene faujt зu verjuchen．Id muß mir im Nadぁ＝ folgenden verjagen，die bunte Reihe der fo nad dem Neuen Sturm Eaufenden vorzuführen，mú̆ mid vielmehr an den all＝ mählid zutage tretenden Durdj¢ळnitt halten．Dabei berücti＝ fidtige id in oiejem Abjdnitt zunädjit nur die immerhin nod im Rahmen des Ceftonijden bleibenden Eöfungen und gehe erjt in dem Kapitel über das Ornament auf die ertremiten fälle über．

Im allgemeinen haben fidid im modernen fafiadenbau folgende Wirfungsmittel bereits grundjäblid eingebürgert：

1．Das Kranzgejims mird nidt einfach nad Art der flo $=$ rentiner Paläfte als horizontale fluçt bejḑattend über die vertifale Wand gelegt；man ift fid vielmehr bemubt ge＝
 Bogen und tiefe Sđjattenmaffen $\mathfrak{3}$ energijher Auffälligfeit gebraḑt werden fanm．So aufgefabt，darf der Dadjrand meitaus als das fräftigite Wirfungsmittel im modernen Bau＝ betriebe überhaupt gelten．Die Stadthäujer bringen dafür eine $\mathfrak{U n z a h l}$ von £öfungsverjuçen．Die banalite Art ift der Drei＝ viertelbogen zwilḑen idflanfen 『ürmden，dann der flaḑe Segmentbogen zwifden horizontalen Anjäjen；die freiejte Eöfung ift das wellenförmige Anjteigen der Dachlinie in der Nitte upm．Jda gebe als Beifpiel（ $(\mathfrak{b b} .22)$ ）den oberen Teil eines Pribathaujes in Wien（Ђenggajie 11）vom Architeften £udmig Jab̧fa．＊）Das Derhältnis von 耳öhe und Breite fommt סabei nidt in Betradt．Das horizontal anjegende Dad bridft in einen flaḑen Bogen um，erhält aber סurch den あegendruaf

[^7] einer Baluitrade und ein überragendes pultdaç fräftige Span= nung. Die Sdpwierigf̌eit bei jolḑen Eölungen wird immer jein, wie die teftonijḑen Sdrmudiglieder, hier Eifenen, mit dem Bogen in Einflang gebraḑt werden. Jagfa zerbrid̨t fid da nimt den Kopf, £ifene und Konjolen ftofen eben irgendwie зujammen. NTan beante an diejer falfade, wie fich der Dadbbogen allmäל̧liđ̨ im £i= niemid!mứ der fenjterraḅmen vorbereitet, und wie einfad und gut die fenjter verteilt find. In den Einzel引eiten ftecfen magoolle Kӥ̆ŋnそеiten.
(bemöhุnlid wird das ourd jeine (beftalt und die S¢hattenmo= dellierung wirf= jame Dactumotio noch bef. geḩoben durd eine grobe,

 im Tiefendunfel formal auffällig hervortretende Öffnung darunter. NTan gibt iḩr einen rh̨tthmifd mit dem Einienidhwung des Dachrandes 3ujammenflingenden $\mathfrak{U m r i n}$, und es entjtehen jo fajfaden, die eigentlid nur infolge diejer Befrönung Einorud maḑen. Das Gusfunftsmittel, mit dem Dach auffällige Wirfun= gen зu ergielen, ift nid̨t neu. Der antife Giebel bewegt fíh bereits in diejer Baḩn. Ganz im modernen Sinn aber haben
 hier eine fafjade $\mathfrak{a b}$, die das Werf eines Neifters Kaluf, Sohn des Abdallah, ift, und im Jahre 1258 ca. vor die Indjdje Minareli=Mojdee in Konia gebaut murde (Abb.23*). Da foll einer \{agen, סáb Kaluf fein ",Arøiteft" im modernen Sinne war. Er hatte es freilid einerfeits einfacher, weil feine $\mathfrak{U n z a h l}$ fenjter ihm jede freie Beweglidféfeit raubte, andererjeits [ḑwerer, weil er in der ganzen Riejenfläche nur eine fleine ©ür als 3 medimotio gegeben hatte. Sofort aber jchuf er fich in einer hohen flactniid.e ein zentrales, grobzügig in Siḑt und Sdatten modelliertes Motio und ergänzte die Wirfung des für feine $\mathfrak{Z e i t}$ ganz eigenartigen flaçbogens ourd den idnweren $\mathfrak{W u l j t}$, der von oben inmitten eines Rundbogenfriefes herabhängt. Eeider fehlt der obere Abjøluf und damit vielleiøt ein midtiges MTittel der ©efamtwirfung. Die in der füdlidhen Sonne tieffdpwarz wirfenden Sdatten diejes Behanges ziehen den Bliaf durd die Kontrajtwirfung auf jid, und jo erfüllt das jelbjt im Raḥmen des Islamijden auffallend individuelle Notiv vollitändig jeinen Jwedf: die đornijdhe oben ausdrudisvoll abjuidliefen. Don den Ornamenten jehe id hier nod ab. Jd meine, wenn moderne fajfaden=Deforateure erjt einmal entoecten, oan fie im Oriente Dorläufer haben, dann wird die ganze moderne Bewegung einen โalt mehr gewinnen und vielleidht befonnener vorgehen.

Das problem der Daळbbildung ift auch im Dillenbau vorherrichend, nur hilft man fíd oa zumeift auf ganz andere Art, als bei den ftädtijąen Mietfajernen. Das Dadt fommt oft derart zur beltung, dáb es ausjieḩt, als habe fiđ̧ das
 fann Dächer jehen, die faft bis an die Erde herabreidhen, andere, die durd mannigfaçe S风iebungen eine ganze fütle anheimeln= der (bejtaltungen aufweijen. früher wies derartige Bildungen

[^8]

das Bauernhaus auf. Geute mifien fid die Bauern nid̨t genug 3u tun mit der Nadjahmung jtädtijぁer Sdalheiten, während die Städter allmählid anfangen, wieder vernünftig $z^{\prime}$ werden.
2. Die fenfter, bisher gewöhnlid überhöht, rechtectig oder oben rund gebildet, follen wie das Dach niḑt länger an ${ }^{4 *}$
die jenfredit aufeinander ftehenden Geraden gebunden fein, fondern einen Einienidumung annehmen, der mit der Dadj) furve in eine fdäne Einheit zulammentlingt. Der reḑtectige
 gehen; um jo meh̨ merden neue Redhtecigeitalten, o. h. Ђöhe und Breite in ungewohnten $\mathcal{J u j a m m e n}\left\{\right.$ tellungen verjucht, und, $^{\text {und }}$ was die Gauptjache ift, um das rehtminflige fenjter wird ein Rahmen gelegt, der über die (beradlinigfeit der feniter= öffnung felbjt himmegtäujdhen foll. Man ipart die faffaden, die in Jiegeln hergeftellt find, diefe um die fenfter im Kreis= oder §ufeijenbogen oder jonjt einer Whejtalt rot in dem weipen Bewurf aus, und jeder wird auf den erjten Bliaf glauben, er habe runde fenfter oder foldqe im Dreibiertelbogen vor fid. Es fommt natürlid nid, auf jo plumpe "Meuerungen" an, jondern auf fünfllerifde feinheiten in der Sinienführung, wie etwa in dem Interieur bei van de Delde, pon dem S. 69 f. nody 3 u reden fein wird. Dabei fönnen die (bitter, in weldpe die Sdeiben eingejdnitten werden, den Sinienjdwung auf= neḩmen, ähnlid, wie wir es bei der ©ürbiloung in Innen= räumen jehen werden.

Id fann mir nidht verjagen, hier nod eine zweite falfabe des Kaluf ibn abdallah abzubilden. Sie ift fidher datiert, 1258 n . ©hr., und \{dmü̈gt die Noidee am Larendator von Konia*) ( $\ddagger b b .24$ ). In gegebenen fall hätte der Künjtier leidqt neben dem mittleren 『ürfelde mit jeiner grofen Stalat= titennifde jeitlid unter den Minarets nod vier fenjter unter= bringen fönnen. Jwei unten an Stelle der Brumnennijdpen, zwei darüber im ipigbogigen Mittelfelde des quabratijden Ornamentes mit den tief \{币attenden Bandveridflingungen. Nan beante die zwifden diejen beiden Motiven leer ge= bliebere fläde, gebildet ourd oas einjpringende, reid pro= filierte Dertifalband, das unten in eine Dolute umbiegt und jedenfalls oben einft ein ftarfichattendes Kranzgejims zwijden den jeitlidhen Minarets gebildet hat.

[^9]


அЬb. 24. Saluf ibn Жb১allab, Mojぁee am Larenba=Ior in Sonia.

Das நauptmotio der groboeforativen Abjidhten des orien＝ talijḑen Ardjiteften ijt die Nijøhe．Er verwendet fie in der Mitte und in zwei $\mathfrak{G b j t u f u n g e n ~ j e i t l i d . ~ J u m e i f t ~ w i r d ~ f i e ~ v o n ~}$ Säulen，die in סie Eaffen gejtellt find，begleitet；hinter ihnen erjt ipringt oas tieffinattende Raumgebilde ein．Wir ift nidit befannt，dab die moderne faffadendeforationsfunit fid diejes mertbolle Wirfungsmittel bereits $\mathfrak{z u}$ eigen gemant hätte．Wit dem fenjter verbunden，liejen fich $\partial a \operatorname{Nij}$ dhengruppen $g e=$ jtalten，die im Aufbau zu impojanter Majenentfaltung ge＝ brađt werden fönnten，während das femjter felbjt，im 『iefen＝ ounfel liegend，einen von vornherein $\mathfrak{3}$ farbiger Ausgeftal＝ tung einladenden deforativen flef bildete．Anregende Bei＝ ipiele folder ©ejtaltungen gibt es im Drient genug，wir mülien nur endlid anfangen，auch das Jslamijḑe，ähnlid wie die oftajiatiface Kunit，für ein Gebiet zu nehmen，das unjerer modernen Kunft bei ihrer deforativen Tendenz wertbolle நilfen liefern fann．Man biete daher Künjtlern und（belehrten סie nötigen Mittel，die ©riginale auffuchen und nad $\mathfrak{M}$ Iaterial und đeḑnif genau aufneל̨men зu Fönnen．Direfte Naḑaל̨mung bleibt unmöglid，weil unjer Sonnenliḑt eben niøt das bes Südens ift．

3．In derfelben Art，wie das fenfter，fann natürlid， aud um die 耳austüre，unbejøれadet des redhtectigen 『ürftocfes， ein von iđjöngeidpungenen Einien umrahmes feld ausge＝ ppart werden．Nan geht dann aber gern weiter und madat， bejonders bei Dillen，portale，die ganz frei etwa unter dem Gejidtspunft entftanden find，daß der Eingang fich dem Nahenden entgegenmeiten und bereit zeigen joll，ihn aufzu＝ neh̨men．Jø bilde hier Studien（ $\uparrow$ ．Абъ．25）zur deforativen Ausgeftaltung eines §auseinganges von dem Wiener Arçi＝ teften Jojef Eofmann ab（Ver sacrum I，14）．Man finne nad，wie einem vernünftigen Menjaen Derartiges einfallen fann．Das Rofofo，Jejaias Nitlon 3．B．，war bereits auf äḩnliḑe Ioeen verfallen：©eptalten oh̨ne gegenftändliḑe $\mathrm{Be}_{\mathrm{e}}=$ deutung $3^{\prime}$ iळaffen．Damals handelte es fīt um rein
 ornamentalen Sdqmucf, heute foll das Ornament der Aus= orucf für einen bejtimmten Inhalt fein, im gegebenen fall für das eintadend Entgegenfommende und зum furzen $\mathrm{Be}=$

finnen vor der Sdroelle Anre= gende. Gegen= ftänolich ge= nommen, müß̧te da ein Diener ftehen und mit நandbewegung und Büć̛ling зum Eintritt einladen, und einzweiteretwa müßte einen Stuh̆l zum Der= weilen bereit=


શbb.25. Ioj. 5ofmann, Studien 3ur Deforativen $\mathfrak{H u s g e f t a l t u n g ~}$ eines 5 auseinganges. abjtraften (bejtalten in der bildenden Kumit etwas 3 u denfen, ihnen Empfindungswerte beizulegen; es erwartet $\mathfrak{z u}$ ge= woh̨nḩeitsmäbig, dáb ein Tor mit Säulen oder Atlanten ge=
 fijḑrachen oder ein Draḑenmaul zum Tormotiv nimmt, als eine jo feltjam vergeiftigte Gusbructsweife, wie fie Jojef ḩof= mann in jeiner Sturm= und Drangperiode verjuate. Soldhe Bildungen idlagen etwas in das problem, bas Mar Klinger für סie "Raumfunit" aufgejtellt hat. Sie \{deinen wie vor die fallade gejtellte Bäume, Kri引talle o. ogl. zwifḑen Natur und Bauwerf $\mathfrak{z}$ и vermitteln.

Der Orient hatte für alle fälle, allo auch für das dor, die Kijaze bereit; die beiden falfaden des Kaluf ibn Abdallah zeigen, סak fidh auch in diejem Raḩmen jehr wertvolle Dari= anten anbringen liefen. Man jehe fiḑ daneben nur gelegent= lid auch andere jaffanidijd̨e und armenijche, fowie die damit verwandten romanijdien und gotijden portale an und wird Anregungen in நiülle und fülle finden.
4. 3 u Dad, fenjter und ©ür gejellen fid an der faffade als gegebene Motive oft Erfer, Balfone und Terrafien. Bei der Dilla fann id damit ganz malerijd frei umipringen, nidgt jo bei dem in Reih und ©blied Stehenden Stadthaule. Auch da werden moderne Eöfungen gejuळt. Man muß bei Be= urteilung folḑer Derjuche als Mabjtab nehmen, ob ourch derartige Dor $=$ und Einbauten den Innenräumen niăt zuviel Eidyt entzogen wird. Als ein tnpifdes Beippiel bilde id, hier ein 乌̧aus des Architeften paul நoppe in Berlin, ©homas= \{trafe $26 a b .{ }^{*}$ ) Das Dach ift fleinlidh modern, die [dhwere
 verdirbt. Aber in der söfung der falfade jelbjt, in ibren Gauptpartien, [tecit moderne Küḩnheit, die am Plage ift, wenn nur auch die Zimmer genügend Eidat befommen. In der Mitte ein flađ̧er Wandjtreifen, feitliḑ โdpwere Balfonprismen ausladend, daneben im \{charfen Kontrajt einjpringend Balfone, alle Motive ganz \{ymmetrijd verteilt: das ift die Bewegung der fläđhen. Daburd fommen jeitlid fernige Sdhattenmafien, dann ein nad fläden in Sidq und Sdatten wedjelnder Kon=

[^10]trajt heraus，oazu in der Mitte die glatte fläđ̧e．Nan be＝ adte die Derteilung der fenfter，ihre（bröße und Gejtalt； dann den flachen Korbbogen der Balfone，dem ähnliḍ，den Kalut an einer peiner faffaden benubt hat．probleme，wie fie hier－der faffadentŋpus tauđ̧t jeģt jiemliḑ häufig auf＊）－ange＝ gangen find，be＝ ¡かäftigen viele moderne Arç̧itet＝ ten．Man lerne das Brauఝbare vom füh̨nen Der＝ ¡uçunteriḑeiden． （bewötznlid）ver＝ jagt סie £öjung unter dem Dacty． Wie läf̂t man Balfone neben Erfern und ge＝ raden Wandflä＝ chen nach oben austlingen？Im gegebenen falle juḑt fich der $\mathrm{Ar}=$ あiteft durあflact＝ bogige fenjter 3 u helfen und jeft in die mitte den


26b．26．ßaul Soppe，Wobntaus in Berlin． Dreiviertelbogen．

5．Dadurd̆，סág jid der moderne Arçiteft völlig von aller（bewohnheit losgebunden fühlt und jeinen Aufgaben ganz mit dem Empfinden entgegentritt，dáß ihm das Sdaffen，wenn der Erfolg nur bem Jweaf entipridit，zwanglos freigegeben

[^11] an die Lölung fünitlerijder probleme zu denfen. So liegt es jeft in der $\mathfrak{E u f t}$, fid won dem hergebradten feniterrajter, dem Streumuiter von fläḑe und Durdbrectang, freizu= madjen. Das fann dadurd gejdehen, dab man die fenfter möglidfit in eine (bruppe \{ammelt und fie betont gegenüber der ebenfalls naḑ $\mathfrak{N}$ öglidfecit in eine gejølofiene $\mathfrak{N a j f e}$ зujammen= gezogenen Wand. Solche Kompofitionen find natürlid im
 find die bölen, in Stodwerfen gereihten fenjter fajt niḑt $\mathfrak{z u}$ umgehen. Am eheften nod bei Exthäujern und Innenhöfen. $\mathfrak{U m}$ ein Beifpiel foldher Bauart ( $\mathfrak{1}$. Abb. 27) зu geben, ver= weife id auf die (bijelajäle in floridsborf bei Wien,*) wo der Arçiteft friedrid von Dieg fenjter und Türen eines Konzert= faales in der Mitte \{ammelt und jeitlid durd Nauern ein= fant, denen burch den Samuaf etwas Mafiives, Kraftoolles gegeben ift. Die Mauerpfeiler veriüngen fid nad oben, laden aber fֹheinbar feitlid in Doluten aus, modurd feḩ ein= fad etmas mie gebändigte Kraft zum Gusbruff fommt. Da= bei ift jehr auffallend Rücffiḑt genommen auf einen harmoni= iden Einienafford; bezeidhnend dafür, wie die mittleren fenfter= pfeiler aus dem Sockel hervormachjen.
6. Man beachte an diejer Abbildung, oaf der Bau einfad verpugt ift und die Illufion des Kraftnollen u. a. hervor= gerufen wird ourch federnde Sinienjüge, die ohne jeden baroden Gufmand sdlidt in den Bewurf gerift find. Äfnlid) ent= ipreḑen der Derpubtednifí die parallel geführten Dertifalen an den unteren Pfeilerteilen, ourch die ein Straffen der (blieder ergielt wird. Es fann aljo gejagt merden, dieje Ornamente jeien dem Material entiprediend erdadit und werden diejem nidqt aufgedrungen, wie es an flajifiden failaden nur 3 oft der fall ijt. Werade für den Iandesüblidhen Derpug hat fid die Ntoderne eine mirffame Art zurentgelegt, indem fie gerauhte und glatte

[^12]

МЬb. 27. Fr. von Dieg, Gijelajäle in Floridsoorf.
flächen wedjeln läf̧t, jo dấb die ausgejparten hellen flädhen ebenio zur Wirfung beitragen, wie die in Sidt und Sdatten durdimodellierten rauhen. Nan betradhte daraufhin nodimals oben Abb. 27, wie wirkjam da der Wectjel in der Derpubtednnik zur beltung fommt. Iad fenne eine Dilla in Karlsruhe, da bejteht der ganze ornamentale Sdymuaf in zwei gejdumeiften Einien unter einem Eaferfer, jonjt mird Iediglid der Thegen= ¡at ldpwerer Rujtifa unten mit den Derpugfiäḑen oben zur Wirfung herangezogen.

Das Denfen im Naterial, das im modernen Kunitgewerbe eine jo groje Rolle \{pielt, beherridit alfo aud, und zwar jehr ftarfi, den deforativen faffadenbau. Man führt neue Materia= lien ein und ergielt damit, indem man fid in ihren Grenzen hält, gute Erfolge. So eignet fidh für die Großjtaot vor= jüglidg gebrannter und emaillierter ©on. Strafgenjtaub und Rup laffen fid, davon leidqt abwajdhen, und es bietet fich 3 ugleid Anlab zur Wiedereinführung reider farbenfompojitionen in unfere öden Strajenfluøten. Dann wird fehr glüction mit Einzelheiten in Metallbronze, Eifen, Kupfer u. OgI. gewirt=

 die Knöpfe unter dem Daad, an denen der Dorhang hängend vorgeitellt werden foll, in Netall ausgeführt gedadft find. Bronge auf Stein, in den farben ridtig ausgegliden, gibt eine fehr elegante Wirfung.

Alle diele Dinge gelten in nod erhöhtem Nage für die Dilla, auf die idh hier nidht eingehen will. Sie ift wie das Grabmal im Gebiete des Denfmalbaues zu jehr der perjön= lidenen Willtür preisgegeben. Sobalo die Bauvoridariften ein=
 fällt. Daß̉ Rüđffiḑt $3 u$ nehmen ift auf die umgebende Itatur, Dillengruppen irgendwie harmonij币 3 ujammenjtimmen jollten und es j凶ןliejlia für allen Eigenwillen ©renzen gibt, wird oft genug mißadfet. Ein Ausweg bleibt immer: daj man fein heim innen ausbaut, wie die individuellen Anjprüche es verlangen, ohne jede Rücflidt auf das äubere, und es der gütigen NTutter Natur überläßbt, ein Weinblatt über das 3u breiten, was dem Bliá beffer mitleidig entzogen bleibt. Dillen, סie im Ђrün des emporranfenden Laubes veriduminden, find bejonders in England beliebt.

## Kunitgewerbe.

Die beiden $\mathfrak{N T a}$ bbarorte, in Denen id diefe Dorträge hielt (Bielitg - Biala), find bedeutende Induitrieftädte. Die Bevölferung juđt in der Kunjt Jeritreuung und erblia̛t in ihr gern das $\mathfrak{M i t t e l}$ зur Entwifélung eines dem geid ăftsmännild Brauç entipreḑenden \{urus. Die Kunft ift hier niḑt boden= ftändig, jondern \{uø̧t Sdqritt gu halten mit der herridjenden Thode des Reidsjentrums $\mathfrak{w i e n . ~ W i l l ~ j e m a n d ~ g a n z ~ f i d i d e r ~}$ gehen, dann läft er fein Ђaus von einem Wiener Arçiteften bauen, nod häufiger bejieḩt er feine Möbel aus Wien. Und die am ©rte felbjt tätigen Baumeifter, Möbeltij¢ḑer und Defo= rateure müfien, wollen fie auffommen, ftets auf dem Eaufen= den des $\mathfrak{W}$ iener $\mathfrak{G e j}$ idmaded jein; fie verjorgen jid daher wo $=$ möglid mit நiilfsfräften, die an der Donau herangebildet wurben. Welingt es, eine $\mathfrak{H e u j}$ döpfung in einem Wiener Blatte, oder gar in einer Kunitzeitidqrift zur Spradhe zu bringen, dann iift alle Welt einig in dem Urteile, daf da etwas Bebeutendes geleiitet worden fei.

Diefe Art der Befriedigung des Kunitbedürfniifes wird wohl nod an feht vielen ©rten tnpilid 3 finden fein, be= fonders da, wo der gefamte öfonomilḑe Betrieb won der zentralen Börle, den Banten und dem (broß̄handel abhängig ift. Wehe dem Künjtler, der fid an folḑen (Orten niederläf̆t und verfuct, in feiner Per[önlidfteit die würbe der Kun\{t zu vertörpern. Er wird hohnlachend begraben. Iur der Sadma= roger fann da gedeihen oder zur $\mathfrak{H o t}$ jemand, der nid̆t darauf
 angewiefen ift，von feiner ந̧ände Arbeit ju leben．＊）－ $\mathfrak{D b}$ in foldgen Stäoten wohl ein Wandel einträte，wenn der Bedöl＝
 modern iit？Worauf wir heute mit allen Mitteln hinarbeiten， das ift gerade die Entwertung alles 作lavilid $\mathfrak{H}$ addgemaḍten， das Wedfen indibiduelter Eigenart und fei es aud um den Preis der weitgehenditen Beidqränfung．Wir verlangen mon der modernen Stadt，wie vom modernen Menidhen，daj fie fiid des Redtes eigener Jdeen und formen bewußt fei und jedes Bemühen，foldhe zu finden，mit der wärmiten Anteil＝ naḩme unteritü̆ge．Wie fid überall das Intereffe für die ge｜dぁidttiden Dorausjefungen der Gemeinden regt，io muß als nädjiter Sdritt ein gewififer Stolz auf die heimildhe Art folgen， das Bemühen alle bodenftändigen Keime nad Kräften 3 и för＝ dern und $3 u$ pflegen．

Mit der Kunft ift es mun freilidy eine eigene Sadhe．Was wird uns da gerade in unferen Tagen nidat alles als indivi＝
 auf die 体amlofefte fremheit im $\mathfrak{w i e d e r f a ̈ u e n ~ v e r b l u ̈ f f e n d e r ~}$ Effette heraus！Dem ungeheuren Andrange des Künfiter＝ proletariates und feinen Ieeren Einfällen gegenüber，ift das publifum döllig ratlos．Und doç ift die $\mathfrak{E}$ öfung naheliegend． In diefem Durcheinander von menig Gutem und viel Sdŋleḑtem fann nur das Bemuftwerden eines Majitabes Rettung und （befundung bringen，eines majitabes，der nidit erft gefunt 3u werden braudit，fondern won den führern längit ausgerufen und angenommen ift：möglidite Einfadheit auf der（brund＝

[^13] nis und die von Stunde zu Stunde wadjende Sdar frühreifer Genieabenteurer wirb wie Waḑs am warmen Sidhte in die Breite fliefon, es wird von ihr faum eine Erhöhung übrig= bleiben.

Der feldruf nad dem Einfadeen und Zwecimäfigen bringt es mit fich, dáb heute wieder, wie an den Uranfängen jeder Kunjtentwićlung das Kunitgewerbe die führung hat. Wollen wir einfach und zwedfimäfig jein, dann müfjen wir eben beim allernädjiten zweaf́ beginnen, 3. B. bei dem Stuhl, auf dem wir jifgen. Und da gibt es nun zwei Wege, das Entjprechende zu finden. Der eine liegt im Auffuchen deffen, was durd Ђebrauch und überlieferung bewäḩt, aber von allerhand $\mathfrak{M}$ Todeftimmungen entftellt oder in den Æientergrund gedrängt worden ift. Mandie der englifden Modernen find gern folden Spuren nadugegangen. Man nehme nur einen Speife= zimmerftuhl von Walter Crane: vier vertifale Pfoften, durch horizontale Spreizen und den Sis verbunden, zugleid die Eehnen bildend und im Rüafen unten סurch Strohgeflecht, oben סurch lotrechte Eatten gefüllt. Man mödte glauben, der Künjtler habe diejen Stuhl in der Urväter ந̧ausrat entoectt. Soldhe Dinge jollten auf allen (bebieten die Eotalmujeen jam= meln; da würden mehr gefunde Anregungen zutage fommen, als in dem Wetteifer, fix gegenjeitig an fojtbarem internatio= nalem Kunitbejitg зu überbieten. Der praftijøe Aufbau eines landesübliḑen 『ifḑes oder Bettes fömnte fid, leid̨ $\mathfrak{z u} \mathfrak{a l l}=$ gemeiner Anerkennung ourdajegen. Freilid lajien fidf jolḑe hiftorifd gewordene, won feinem Einzelnen erfundene 1 To= tive nidht patentieren.

Anders das aus der Beobađtung des praftijdien $\mathrm{Be}=$ dürfnifles heraus דejdhaffene. Darin find unter führung der groben englijchen Bahnbrecher ©hippendale und Sheraton, van de Delde und unjere tonangebenden deutiden Neifter grof. Nan neh̨me die Nöbel eines Wohnzimmers von Riemer= i出mied. Quer vom Ende des Dorderfufes zum oberen $\mathrm{Ab}=$
化lub ziehen fich zwifden den lotredten Pfoften diagonale Seitenteile，in der Wirfung verftärft durch Spreizen，die ithen im Winfel entgegenjtreben．

Ein einfad und praftijd gebautes möbel ift nun freilid noç fein Kunitwerł．Es mülfen jum mindejten gewifie $\mathfrak{D}_{\text {or }}=$ ausjełjungen erfüllt，Derhältniswerte beobaḑtet werden，die abhängig find von den ins Spiel fommenden Kräften und funtionen，ähnlid wie jie ja aud die latur in ihren あewächen gejeģmäßig innehält．Nan nennt ein joldhes Nöbel dann äthetija gebaut．Jum Künjtlerifden gehören nod gewifie Eigenmerte，von denen \｛päter $\mathfrak{z}^{u}$ reden fein wird．

Was oa unter unjeren Augen gejdieht，ift eine fehr be＝ deutungsvolle wendung in der あejdidate des Nöbetbaues． NTan vergegenmärtige fith nur，wie die Entwidflung bisher vor fiak ging．Nehmen mir mieder den Stuh̆l．Seit Jahryunderten ift er im Aufbau immer der gleide geblieben．Die Änderungen bezogen fid faft ausjdjlieflid darauf，ob man die einzelnen Teile gerabe ließ oder jo und jo idpeeifte，hauptfäçlich aber darauf，mit welḑen Ornamenten man das überlieferte Gerült ¡d̨müđte．So wurde der Stuhl ein wahrer Stilzeiger：heute überzog man ihn mit fđ̈ön geidqwungenen Renaifance＝，mor＝ gen mit fわperen Barodiverjierungen，dann löfte man ihn ganz in Rofotofdnörfel auf，und als die Ernüøterung ein＝ trat，bradte man wieder die einfachen antifen Notive an． Das XIX．Jahrhundert hat dann，peinem hiftorifierenden Grunddarafter entiprechend，alle סieje nach fämtliden Stil＝ perioden abgewandelten Stühle momöglid in ein und dem＝ felben उimmer zuiammengejtellt．

Seit einigen Jahren hat fid das Blatt nun endid gründ＝ lid gemendet．Nan entfernt zunädjt eimmal all bas mu＝ dernde Ornament und［tellt fidh jo wieder vor die uranfäng＝ lidpe Aufgabe felbit：wie foll man einen Stuhl vernünftig bauen？Es ift，wie wenn nad Ianger Kranflyeit und Quad＝ jalberei der erjte Sḑritt zur rid̨tigen Behandlung gemađ̧t würठe．Juerft das 3 wedimäßige，und dann alles übrige！

Goffentlid intereffieren fidy für diefe Dinge bald audg Kreife，die der Derbefferung unjerer Gefundheitseinrid，tungen nadjdenfen．Dann dürfte der Umfang des Kawdifnnens über einen vernünftigen tünftlerif币币en Möbelbau nod viel gründ＝ lider ausgedehnt werden．Denn da mird man niḑt davor зuriüfjdrrečen，зu fragen，ob denn die überlieferten Möbel
 3u braudgen find．Jd würde glauben，wenn wir uns an＝ gewöhnten，weniger zu fighen，o．h．den Körper nidt \｛nite＝ matiid zulammenjuflappen，dafür aber die Glieder meḩr in ftraffe Anjpannung，wie beim Stehen，oder geeöftes Ruhen，wie beim Eiegen nach Grt der（briedhen，zu bringen，fo würden unjere Bureaufraten in allen Ämtern mit der Зeit weniger denffaul．Das zur Gewohnheit gewordene நocien por dem

mit foldjen Doridilägen ftofen wir nun freilid gleid auf die Widerftände，die fidy jeder Erneuerung unjeres gejamten Eebens entgegenjteflen，fobald man von der prüfung jḑein＝
 ausgeht．In mödhte den Bureautraten fehen，der fiid，ohne dafj es ihm unmittelbar ans \｛eben ginge，von feinen＂widid＝ tigen＂Alltagsgemoh̨nheiten abbringen liefge．Man mag ihm vernünftige und einfact făöne Nö̈bel bauen，to viel man will，er bleibt dod firgen．Und das gilt ganz allgemein．
 fein in dem Beftreben，nur das Gute und Einfache auf den martt zu bringen，das publifum läp̆t beide doळd im Stidg． Die $\mathfrak{H a}$ afrage ridttet fid immer nod in der mafle nadx Eurusmöbeln，die mit ©rnamenten überladen oder \｛onjt reid ausgeftattet jind．Es liegt allo zum guten 『eil am publifum felbft，wenn die ernften und tüchtigen Bemüḩungen unferer bahnbredjenden Meifter frugtlos bleiben und nur die auf allerhand Effefte hin gearbeiteten Möbel die herftellung lohnen．So mußten denn aucl die führenden $\mathfrak{I t u g t u ̈ n f t l e r , ~ w i e ~}$ panfof，Behrens u．a．，reide möbel bauen，wenn fie auf 5 Strzygomsti，Bilbente sunjt．

Abjaty rectinen wollten．Da fommen dann bisweilen aus den
 gefucht eridheinen．Jđh ermähne ein pult im Ehejdliejungs＝ zimmer in Defiau und eine Kommode pon Danfof，ausgeführt von den vereinigten Werfjtatten für Kungt im 马anowert in münđれen．Die folge foldqer $\mathfrak{l n}$ noinge ift eine in vieler Bejieḩung unheiloolle．Das Einfaçe und Jweecmänige ift zugleid das idiperite，fegt bei dem，der es fudit，den Kern genialer $\mathrm{Be}_{\mathrm{e}}=$ gabung，die Empfindung für das，worauf es in erfter Einie anfommt，voraus．Dirtuofen，die das Komplizierte und nad allen Ridtungen S內illernðe überraidend abzuwandeln wifien， gibt es unjählige．Die ftürzen fidid dann auf folthe 3．©．סurc die $\mathfrak{N o t}$ der ungefunden Nawfrage entfandene Effeftitüdfe； das Einfadhe，auf einen jehr vorneḩmen $\mathfrak{G e j d}$ maif Red，Rende bleibt unbeadtet．Das publifum wieder，das in der Mafie gar niḍt durあj［あaut，worin der gefunde Kern der modernen Bewegung liegt，nimmt die føliej lid herausfommenden Der＝ zerrungen für bare münze，weif gar niḑt，daj̉ ihgm da Bled jtatt des tatiäđlida vorhandenen ©oldes verabreidit wird．So ent｜teh̆t die falidhe Beurteilung der eigenen Zeit，das Wibeln und Spotten，die oberflädlidhe Art des Derfehrs mit Kunjt＝ werfen，die niemandem von Thugen ift，dafür aber gründlich allen lajadet．Es fehlt eben jeder Majiftab．Obrilt hat einmal den Doridjlag gemadt，man follte allerorten Stioptifon＝ vorträge veranitalten und סurch Anidhauung und Dergleidn hinarbeiten auf eine flare Scheioung guter und følemter Ware．Jad weif nidft，ob der Derjuct irgendwo mit Erfolg gemacht morden ift．SdeuItge＝flaumburg gibt derartige（万egen＝ überftellungen jeft im＂，Kunftwart＂．

Am näditen dürfte die（befahr der Entitellung liegen bei einer Art won Mröbeln，deren Entwerfen den feinften Øefidmad vorausfegt．Die Künjtter ridaten oabei ih̨r Augenmert auf das Geltendmachen der Sçönheit des Materials dura farbige Belebung．früher hat man beim $\mathrm{Fol}_{3}$ 3．B．wohl darauf ge＝ fehen，dem Auge die im Queridnitt 3 utage tretenden figuren 66
der $\mathfrak{W a n s t u m s j d i d i t e n ~ d a r j u b i e t e n , ~ h a t ~ f i d ~ a b e r ~ d a r a u f ~ b e = ~}$ ［dränft，die Majerung durd braune politur oder Beize zu heben．ந̧eute lauld$t$ man diefen figuren（Geheimnilile $\mathfrak{a b}$ ，die， wie an den（bemälden，die überlieferte „braune Sauce＂zu falle bringen und aud dem Itöbel allen mögliden hellen，farbigen Reiz zurüdferobern follen．Es［仙eint mir mit $\mathfrak{z u}$ ben feinjten
 ihren derben oder zarten，grofzügigen oder feingliedrigen $\mathrm{Bil}=$ dungen mit entiprechenden，in das $\mathrm{K}_{\mathrm{g}}^{\mathrm{O}} 3$ ，eingelafienen farben зu\｛ammenzureimen．Jø habe auf Ausitetlungen Möbel ge＝ fehen，die ganz einfad gebaut und jedes Ornamentes bar，nur um diefes ffiflen Einklanges von figur und farbe willen einen lebhaft befriedigenסen Einoruá madten．Das 仙einen
 daf fie nidht in den eriten beften Raum geftellt werben fönnen， diefer vielmehr für ih̨re Aufnaḩme zugeridtet fein muk． Damit fomme id auf das（bebiet des modernen Innenraumes．
$\mathfrak{w i r}$ find zunäあjit gemöhnt，unjere $\mathfrak{W}$ ohnnimmer als jtreng redtroinflig gejtaltete Raumfajten vor uns $3^{4}$ haben．Das hängt mit der möglidj｜t öfonomildhen Ausnubung des eng begrenzten Raumes der fitadtifden Mietfajernen zu\｛ammen， die bisher tonangebend waren．Die gerade Balfendeffe über den im Rafter verteilten 3immern，Das ift das Kergebraøte，nur die （Gruppierung wedfielt，je nad der Kopfjaht und den Anipriüden der mietenden partei．Auf diefe Grt fann jeder ipefulative Bauunterneḩmer fíd natürlid einen rein fabrifsmäbigen $\mathrm{Be}=$ trieb einridtten．耳̧eute ändert fiid die Situation etwas．Untjere $\mathfrak{H e r v e n}$ halten dem lärmenden haften der immer volfreider werbenden Städte nidgt mehr Stand，wir orängen aus dem（be＝
 haus ift，dant dem fortidgritt des Derfehrs und der Boden＝ reform，niḑt mehr das vielftödige Miethaus，beftimmt für eine $\mathfrak{U n}$ そah̆l von Parteien，jondern das Einfamilienhaus，wo＝ möglid freiltehend im（Warten：Die Dilla．Untjere Stäote wađjen nidgt meh̆r in die நïh̆，fondern dehnen fiid in die Breite．

Damit ift nun aud die Baḥn frei geworden für eine den individuellen $\mathfrak{l l e i g u n g e n ~ e n t i p r e d h e n d e ~ © e j t a l t u n g ~ d e r ~ W o h n = ~}$ räume. Beiteller und Grchiteft treffen fich in dem Wunidhe, dem Innenraum die ftarre geometrijde Kajtenform $\mathfrak{z u}$ nehmen, ihn malerijd durd Sdjiebwände, weite Glfoven, tiefe Erfer, vorjpringende Balfone und Terraffen $3 \boldsymbol{u}$ gliedern und $\mathfrak{z u}$ er= meitern, fonnige Sølafzimmer mit marmen Stuben für den Winter und fühlen Winfeln für den Sommer heimlid $a b=$
 räumigen 耳alle oder Diele einen Sammelpunft gu geben. $^{\text {gut }}$ gen Davon war 3. ©. bereits S. 46f. סie Rede. Fier intereffiert nur סie Alusitattung der Innenräume. Die moderne Kunjt unterzieht dieje Aufgabe in ihrer Gejamtheit einer Keuord= nung, fie bleibt nidt etwa bei Einführung eines neuen Wand= ¡dmưdes jtehen. In erjter Einie wird die Sidhtzufuhr nad der Bejtimmung des einzelnen Raumes und der lleigung des $\mathrm{Be}=$ wohners geregelt. Id werde die fenjter in meinem Sdlaf= zimmer anders anordnen, als im Wohnzimmer, und dieje wieder anders, als in meinem Arbeitszimmer. Dadurd be= fommt jedes Gemad jofort jeinen eigenen ©harafter. früher ging man von ber faffabe aus, die Innenräume mußten fid nur 3u $^{\text {oft dem Aubenbau unteroronen, die in Stoctwerfen }}$ rḩthmijd fortlaufende fenjterreihe war geradezu ausjølag= gebend. 耳eute baut man zoedimäßig von innen nad auken. Die fajiade muf fiø den imeren Raumberhältnifien und der wechjeInden Beleuchtung fügen.

Sind die Nöbel gefd?adivoll und die fenjter eigenartig
 eingeridteten Simmer fann eine in der alten Art belaffene Tür alle நarmonie zerftören. Dergleiden zeigt fid oft in ITietwohnungen, die mit modernen Nö̈beIn und Tapeten ausgejtattet wurden, während fenjter und Türen, fußboden und Decfe niđt berührt werden durften. Da ergibt fid dann deutlid, סáz die moderne Kunit eine Erneuerung von Grund aus verlangt und das halb Moderne mehr abftöß́t als das 68


9Ьb. 28. Want be Belde, Mujifzimmer im Folfwang $=$ Mujeum des $\mathfrak{G e r r n}$ Dithaus in 5 agen $i$. $\mathfrak{B}$.
 ganz Altmodijde. Inun denfe man fid nur einen Gausbejizer, der den parteien erlaubt, Erfer und Balfone auszubreḑen, neuartige fenjter und Türen einjulegen $\mathfrak{u}$. ogl. m. Da der moderne (bejdmatí von jedem einzelnen Bejteller Individuali= tät verlangt, wird der cine, weil er feine Wohnung von innen nad auben fomponiert, mitten in bie redftectigen fenjter= fluळ̧ten ø̈ffnungen im §ufeijenbogen einfügen und an Stellen nad auben durchbrechen, wo oben eine neue, auf den $\mathfrak{U n t e r b a u}$ reḑnende Konitruftion einiegt. Der andere mirठ ©üren in form von Aḑtern oder aufgefperrten Draあenmäulern fom= ponieren. Was fällt nid̨t alles einem jelbjtherrlidenen Dilettan= ten ein!

Abb. 28 zeigt das $\mathfrak{N u p i f z i m m e r}$ des Carl (1)thaus geḩörigen folfmang=llujeums in Gagen von van de Delde. Man be= trađ̧te zunäajt nur die ©üre. Sie zeigt, daß̉ man jehr gut bei der rechtectigen あejtalt bleiben und lediglid ourd die $\mathfrak{U m r a h ̧ m u n g ~ u n d ~ d i e ~ f u ̈ g u n g ~ d e r ~ f l u ̈ g e l ~ m o d e r n ~ w i r f e n ~ f a n n . ~}$ Dben legt fid ein Segmentbogen mit Dolutenanjägen an den Enden über den Cürjtoč, die Seitenränder laden am oberen Ende faum mertbar aus. Einfaher ift das Motin niaht зu denfen. Die ganze Wirfung ift auf den fitilen Einflang der Sinien und farben geitellt. Die rojagetbe Wand wird durch Türen und Möbel in Natureiḑe und ourch Bezüge in rotbraunem Delpet abgelölt; pon der Einienführung jpäter. Das nun find neben der malerifकृen Gruppierung der Raumformen und der Individualifierung der Eidţufubr die widtigiten Inittel, mit denen der moderne Raumfüntter arbeitet. Das (Drnament erjdheint ganz zurüafgedrängt. So 3. B. gleid bei dem Nufififimmer van de Deldes: fällt nidit jelbjt in der
 erjकeint, fie vielmeḩr ganz glatt gehalten find ?*)

Die moderne kunjt hat inbezug auf den mandjdmudi

[^14] eine faft jprunghafte Entwidflung hinter fich．Der im Augen＝ bliaf（1906）gültige 历ejdimáá jebte fid zuerjt auf den jog． jezefiioniftijden Kunjtausitellungen ourdi：jeder Raum follte eine farbenfompojition jein，ein Gediḑt，wie man fid gern ausdrüct，deffen farbenftimmung Sinne und Gemüt des $\mathrm{B}_{\mathrm{e}}=$ iduauers von vornherein gefangen nimmt．Die Ausitellungs＝ räume hörten endliđ einmal auf，Bildermagazine zu jein，die farben der（bemälde und Rahmen wurden mit den fie um＝
 dem Kunftwerf des Malers und Bildhauers fam die Sdれöpfung des Deforateurs auf halbem Wege entgegen．Dieje Art der Deranjtaltung von Ausitellungen hat fid jeft allgemein ein＝ gebürgert，＊）und，was das midtigjte ift，fie ift dem Prinjip nad auळ̧ auf סie Einriøtung unjerer Wohnräume übergegangen．

Man betrete，jagen wir，eine der Künjtlervillen auf der Mathildenhöhe bei Darmitadt：vom eriten Sdritt an umfangen uns farben und Einien als die eigentlid mafgebenden $\mathbb{E l e}=$ mente．Das beginnt idyon auf der Diele，bietet fid in immer neuen Gfforden in jedem der Räume des Erdgejdolfes dar und fordert in den intimen あemädhern des erjten Stocées erjt redft jein Ausflingen．Was man da an Eindrürfen empfängt， läpt fiđh niḑt mit morten beldreiben，das will in farben gejehen jein．

Wohl aber läft fid an Abbiloungen flar maḑen，was das heibt：Einienfompojition．Nan jieht in unjerem van de Delde＝3immer Abb .28 die leiḑt geidpweiften Einien des Tür＝ rahmens，die Eotreḑten der 3immerecten und dazu in wohl＝ tuendem Kontrajt die fäne Sapmingung im $\mathfrak{U}$ mrib der $\mathbb{C} a ̈ f e=$ lung und politerung der unteren Wandteile．Man beadte， wie diejer Einienidpwing von der 『ürfüllung aufgenommen

[^15]wird und aud in den Möbeln jede Diflonanz vermieden ift． Wie einfach find doch dieje sinienmerte zulammengebraळ̧t， wie ruhig flingen dieje Sdpwingungen und Kontrajte zujammen！ Das um den 『ürrahmen gelegte Bild ift，wie gejagt，jüngeren Datums；סagegen ift das ©berlidet in Tiffannglas mit dem Ganzen zuiammen von van de Delde fomponiert．

Das ift moderne Kunjt．Was einjt Eeonaroo in Abendmahl und der munderbaren Eondoner Grottenmadonna an 耳armonien auf dem（bebiete eines aud ethiid hoditehen＝ den figurenbildes hervorzuzaubern mujte，oas joll fich jegt wohlflingend ourd unjer Alltagsleben jdlingen．Man ahnt， was fid da als heranreifendes Merfmal unjerer hajtenden， wütend vorwärts ringenden Jeit ganz \｛till anfündigt：Die tiefe Sehnjucht nad！Ruhe und frieden，nad！ftillem Sein ftatt des ewig orängenden Werdens．Und in derjelben $\mathrm{Se}=$ funde，in der man diejes Symptom erfennt，wird auch flar： es €önnen vorläufig nur menige jein，die diejen labenden，uns von der Oberidiat unter den modernen Künitlern gebote＝ nen Quell für fid 3 u nügen wiflen．Die breite $\mathfrak{U n t e r j a i c h t ~}$ der＂Mhaler＂fann getrojt bei ihrem Sdreien und Stoben bleiben，das publifum ift dergleidjen oon der Weltbörje her зu lehr gemöhnt，als dab es jo leidt zum Gejunden befehrt
 dem entgegengejeften Ertrem zuneigen，ihren $\mathfrak{W}$ eg gehen： Der geborene Künjtler findet trozdem leinen $\mathfrak{D e g}_{\text {eg }}$ ．Nan be＝ traḑte daraufhin Bilder von Dalentin Seroff．

Sinien und farben：indem das moderne Kunitgemerbe auf jie und iḩre Wirfung in der fläळ̧e，die Einie ohne Raum＝， die farbe ohne Conmert jurüafgreift，ift fie bei den $\mathcal{H}$ relementen aller beforativen Wirfung angelangt und fann beginnen，die probleme des S币nmudes von brund auf neu durdzuarbeiten． In diejem Bejtreben mird fie von dem 乌auptpertreter in der
 Japan．Darauf fomme iđ nod zurüci．．

Waren dent aber Einien und farben niḑt immer die

Elemente der Deforation von Innerräumen？Gewiß．Wenn id naḑ Pompeji gehe，dann finde idh etwas，das der modernen Grt fern vermandt ijt．Das pompejanijde Rot，das tiefe Sdiwarz，das fatte Weif und helle Blau find aud Errungen＝
 mals aber hatte man fidh eben erft fo redit des Wandbildes auf diejer bunten theatralijd belebten Unterlage bemädtigt， und fo fam es，daf die Grditefturbilder，上andidaften und mịthologifden Daritellungen zur 乌auptiaḑe gemaḍt murben． §eute verzidftet man auf das alles．Die Einie foll niḑt in der Zeidnnung，die man im Wandjd̨muct fieht，fie foll vielmehr in der Anordnung der Möbel und deren Bildung liegen．Diejer Tatjache gegenüber fragt man：Woher die völlige Ausmerzung jedes in die Augen fallenden Nujters an unjeren Wänden， warum die Beidränfung auf ganz einfarbige flächen，höd $=$ jtens ein ganz unauffälliges Streumujter？

Im gegebenen falle liegt wohl zweifellos die äuferung eines uralten ©ntwidulungsgejeģes vor：man fällt bei über＝ jättigung aus dem einen Ertrem ins andre．耳auptbeippiel bleibt immer das $\mathfrak{U m j p r i n g e n ~ a u s ~ d e m ~ p o m p o ̈ j e n ~ B a r o d ~}$ Eouis XIV．in den zierliden Sctmuaf der Regence und das Rofoto．So aud in unieren Tagen．Es ift nod gar nidit lange her，oa jahen unjere Bimmer ourchweg aus，als wären die Wände mit idweren perifiden Seiden＝und Samtjtoffen behängt，freiliđh nidat im Original，fondern in nadhabmender Malerei und dapeten．Das waren jene zahllojen in der Diagonale fortlaufenden $\mathfrak{N T u j t e r , \text { meijt mit Palmettenmotiven }}$ gefüllt．Nan vergleide．mur im NTujeum maurijḑe Stoffe mit thren abendländijhen $\mathfrak{N a d} a \nmid m u n g e n$ und wird bald finden， wie \｛ehr fie die Dorbilder diejer Deforation，befonders das be＝ fannte Spigovalmuiter lieferten，aud in den farben．Dann fam die Zeit，wo man Neues an den Wänden wollte und grobe bunte Blumen＝und Pflanzenmotive japanijder Grt aufmalte oder＝flebte．Dieje auforingliden Blumenbeete an den Wänden find es wohl in erfter Sinie gewefen，die bei feinfühligen
 mentes herbeiführten. 耳̧eute jtimmt man aud die Wohnräume in wedjelnden farbenafforden und geht fo vor, bafb ber eigentlidgen Wandfläche entweder eine hohe Borte unten oder
 gegengefegt wirb.
 und neuerbings durd das Beliebtwerden des ©iijenbetonbaues eine Änderung erfahren. Man fombiniert gern die felder diefer Tednnif mit hetter, verdedter Beleudqtung, die dann nad unten weif wiederitrablen foll. Der fußboden ift im wefent= liḑen unverändert geblieben.

Das problem der Innendeforation beherridit geradezu unjer modernes Kunjitleben. Wie früher die unjäbligen Bilder= fäle, fo ermüden auf heutigen Ausitellungen die endlofen Reihen von $\mathfrak{I n n e n r a ̈ u m e n ~ a l l e r ~ A r t , ~ d i e ~ o h n e ~ n a t u ̈ r l i d g e ~ ( b r u p = ~}$ pierung und ©rennung wie die Zellen eines Bienenftodes ohne $\mathfrak{U n t e r b r e d} u n g$ aneinander gereiht eridдeinen. Auf der סritten deutjden Kunftgewerbeausftellung in Dresden 1906 warteten des Befuđhers über hundert derartiger Räume; es war eine
 wandern trō̧ der vernünftigen $\mathfrak{G e j a m t e i n t e i l u n g . ~ - ~ J ๗ ~ v e r = ~}$
 Than blife aufmerffam um fid und wird mehr als genug Beilpiete porfinden.

## Ornament.

Die moderne Bewegung auf dem Ђebiete des Kunitgewerbes beginnt ungefähr im Jahre 1895 und ift geridtet gegen סie faulmäßige Guffafiung, mit der man jeit dem Jahre 1851 dem Wemerbe aufzuhelfen fubte. Damals murde die erjte Weltausitellung in Eondon eröffnet, auf der man die euro= paiidhe Ware überbliden und mit ber ajiatijhen vergleiden fonnte. Es war Gottfried Semper, der zugleid mit englijden (hejinnungsgenoffen erfannte, wie not es tue, bei uns den
 einen halbwegs gepunden 乌̧alt zu bieten. Es jtellte jid heraus, dấ die Inder 3 . B. ihre ©rnamente befier dem Nlaterial anzu= pafien und dem Jweaf des Gerätes unterzuordnen wüßten, als die europäijden Werffätten, die nad Dorlagewerfen arbeite= ten und ganz millfürlid Ornamente, die, jagen wir, für Stein erdaḑt warent, womöglidh für Teppidhe verwendeten. Man ging demnad darauf aus, den Eandmerfern Originale vor Augen 3 itellen und gründete die Kunjtgemerbemujeen, die heute, ihrem uriprüngliden Zweat ganz entfrembet, Riejen= magazine für alles geworden find, was die Sammelmut auf funjtgemerbliḑem ந̄ebiete zujammenzutragen vermag. An fie gliederten fiđ die Kunjtgewerbeidulen, die, jo mohltätig fie uriprünglid gewirft haben mögen, imliejlid dod alle freie fünjtlerijdje Betätigung unterbanden und סie Scuüler $3 \mathfrak{u}$ Stlaven der von den Eehrern erfundenen Ornamentiniteme maḑten.

Dagegen erhoben fi屯 nun vor etwa zehn Iahren Künjtler, die urjprünglid gar nidt Kunitgemerbetreibende gewejen
waren．Eine Krijis im Gebiete der Naterei und plajtif，won der noch 3 u reden jein wird，hatte fie in die Wege der $\mathfrak{N u b f f u n j t}$ gedrängt．Sie jagten fiø̨：Wozu dem Publifum Bilder und
 bezahit；laßt uns lieber von unten anfangen und unjere fünjt＝ Ierijḑe Erfahrung auf einem（bebiete anwenden，dem nie＝ mand ausweidjen fann und das daher，ridhtig bebaut，uns alle 3 ufammen reidjlid und nubbringend beidaäftigen fann．
 der modernen Malerei dem（bewerbe zugute，und heute ift es tatjäctlich fo，dáb der einzelne Künftler，nidt mehr die Sdule， die führung hat．Jah nenne einige der bedeutenditen $\mathfrak{N e c i j t e r . ~}$ Dor allen den io früh veritorbenen（Otto Eamann．Er mar， wie beridtet wird，uriprünglid Illujtrator．Dann ©brift， der von den Naturmijjenidaften und der Plajtif herfam； Riemer\｛dmied，der £andjdhafter；van de Delde，der Imprefiio＝ nift；panfof，der Eandjぁafter und porträtift，uif．＊）Was diefe Künitler geleiftet haben，ift m．©．in der ©at bahnbredhend． Durd fie wurde das Ornament der engen Sphäre der $\mathfrak{N a d}=$ ahmer，Naturalijten und Stilijten entrüatt und ift wieder ein （bebiet freier fünjtlerijcher Betätigung geworden．

Zunäḑft ift meḩr als früher der ظebrauchsjweč́ jenes Ђegenjtandes，der mit ©rnamenten gejdimuiat werden joll， 3 um Ausgangspunftt aller Betätigung gemađぁt worden．Das ver＝ fteht fid nad dem，was im legten Abjdnitt über den Möbet＝ bau und die Ausitattung von Innenräumen gejagt morden ift， faft von lelbjt．Wir fangen an，das छejunde an der Theorie， die Böttider der griechifden Kunit auf den £eib meffen wollte， зu veritehen und uns zunuge zu madeen．Die Ornamente der
 idhaubaren hiftorijhen Dorausjetbungen geworden，das mo＝ derne Ornament aber wird gejゆaffen．Und nur dafür fann grundjägliđ gelten，was Böttideer dem 乌aupte eines ©ejeb＝

[^16] gebers der griechifक్n Architeftur entiprungen jein laffen wollte: die Bedeuturg des Sçmučes als funtitionsausdruč́. Fin Beipiel. Nan fann eine reḑtectige ロ̈ffnung jehr verjhieden auffaffen, wenn die Aufgabe geftellt wird, fie mit cinem Rahmen $\mathfrak{z u}$ umgeben. Der eine wird fie fidh als tote $\ddot{0} f f n u n g$ denfen und auf allen Seiten einen gleid breiten Rand herum= legen; das hat man jeit der Renaiffance mit Dorliebe getan. Die Antife und Gotif aber, die beiden Stile, die ihre Gejtalten im Wetteifer mit der Natur wadjend bildeten, empfanden ein jolḑes Rechtedf als ein நbebilde, dem Kräfte eingehaucht werden fönnten. Sie bildeten den Rahmen nad dem Beifpiel der Bau= funjt. War das Redtecí mehr hod als breit, dann itellte man jeitliḑ Säulen oder Pfeiler auf Konjolen und liej fie einen Biebel tragen, o. 乌. סie Kräfte der Bauformen famen funftionell auळh der lebendigen Eöfung der funjtgewerblidhen Aufgabe zugute. für Detailformen vgl. £ipps, Raumäjthetif. Geute entlehnt man niḑt meḩr bei der Architeftur. Die ornamentale Aufgabe ift badurch natürlid idiwieriger ge= worden. INan juḑt fid ganz felbjtändig flar zu maḑen, welde Kräfte einem rein zweef́mäßig fertiggeftellten Бebilde innewohnten: das eine ©lied wird tragen, das andere lajten, ein orittes füllen. Ein Anjdwellen nad oben, ein Aus= bauken nad unten und ein fräftelopes Sidhausbreiten in ber fläḑe würbe diejen orei funftionen entipreçen. Man nehme wieder die $\$ .69$ oder 113 abgebildete Tür van de Deldes. Wie einfad und jelbjtveritänolidh ift da durch das peitlidie Gus= meidenen der Eotreḑten oben und das Jujammenfafien durda den flachen Bogen mit feinen Eathafen das Gufitreben und Ł̧altmadenen ausgedrüdtt. Doer man betractte nodtmals $\$ .59$ die faffade der (bifelajäle in floridsborf: mit wie menigen Mitteln dem die wände auseinander treibenden fladbbogen $\partial \mathfrak{a}$ ein fräf= tiger Widerjtand entgegengejegt ift. Id habe natürlidh nur ganz einfade und naheliegende Beipiele erwähnt. Man fehe moderne Sdäpfungen von diejem Standpunft aus an und wird bald empfinden, wie reid die Aufgaben werden tönten. Es
wird fidh dann audh bald die Regung eines $\mathfrak{U r t e i l s}$ einjtellen，
 gelöft ift，oder ob jie im einzelnen falle bewubt zugunjten eines anderen fünjtlerijden Wollens beijeite gejdjoben murbe， was ja natürlid oft genug vorfommen fann．

Die zweite，für סie Phantafie des Künjtlers aukerordent＝ lid anregende Deranlajfung zur Erfindung eines Ornamentes geht vom Material，d．h．dem Stoff aus，in dem die Arbeit ausgeführt werden foll．Davon war bereits im voraufgehen＝ den Abldhnitte die Rede．Jit dem Künjtler 3．B．Edelmetall gegeben，dann fann er fid unter $\mathfrak{l l m p t a ̈ n d e n}$ darauf be＝ idaränfen，den diejen Stoffen innewohnenden Glanz durd polierte fläあen 3 ur ©（beltung 3 u bringen．Klinger hat das an den Eehnen des Thrones peines Beethoden in der aller＝ herrlidjten Gusführung anzumenden gewunt．Das material＝ geredte Notiv ipielt im Juwelier＝und Schmiedehanowerf die größte Rolle．Türbejळläge von Ratḩbone 3 ．B．redhnen mit dem ¡dд̈nen ©lanz \｛dräger ourd Biegungen in veridiedenes Eidat gebradter Metallflädjen，die bald nad der Tiefe geidnnitten， bald nad auken gebucfelt find．Wan wird von diejem Stand＝ punft aus auch den füntlerif币hen Wert der Technif beachten lernen．Wie jeḩr fann der Sḑrägidanitt und das Treiben die Abjidat des Künjtlers unterjtügen！ひ̈ber alle dieje Dinge fönnen hier nur Andeutungen fallen．Im Dorübergehen fei bemerft，daf jolḑe uriprünglid einem Naterial zuliebe anz gewendeten formen，iølieflid in anderes Naterial über＝ tragen，einer ganzen Kunjtriあtung zum jtiliitijden Merfmal werden ₹önnen．So vermag iđ̆ 3．B．סie＂frampfhaften＂Gus＝ bauchungen des gotifden Blattwerfes nur als aus der Metall＝ technif jtammend 3 u verjtehen．
 jid die phantajietätigfeit der Künjtler beim ornamentalen Sdaffen $3 \mathfrak{u}$ allen Zeiten am meijten getummelt hat，auf das Ђebiet der greifbaren，der llatur entnommenen あeftalt．Ђe＝ brauchszecti，jowie Material und Technif Ieiten nur auf 78
den redpten Weg, geben nod nidqts pofitiv,'ס. দ. als Geftalt im Ornament Derftänolidęes. Die moderne Kunjt ift zwar wirflid imftande, (beftalten frei ohne Naturborbild und ohne die geometrijde Gandhabe $3 \boldsymbol{u}$ erfinden; id erinnere wieder an Klingers Beethovenlehne: da mag der Natur vielleidt ein Prinzip abgelauidit jein. Und das märe dann gerade das, worauf es beim Ornament anfommt. Davon gleid mehr. Aber, wird man \{agen, das Ђewöhnlide ift dod, dáb id mit aus der NTatur betannten (beftalten bilde, ähnli凶, wie id mit fonventionellen Worten ipreḑen muk, um verftanden 3 u werden. Dem ift entgegenzuhalten, dáb das Ornament nid̨t jo an die Natur gebunden ift, wie ein (bemälde oder ein Bild= werf. Es fann der Natur lediglid die (brund|äge entneḩmen, nady denen ibre (Fejtalten gewachjen find, und dann verjuchen, mit diefer Erfenntnis als Sdjlüfel eigene bejtalten 3 u er= j凶affen. Es gibt im Augenbliá orei neue Ridtungen, die diejes Ziel, jede in ihrer Art, erreidjen wollen.

Die erjte ift jene, auf die Fiaeçel in jeinen ,"melträtjeln" hinmies, ohne damals noch das, worauf es anfommt, zu ahnen. Die moniftijaje Tendenz jeiner Anidgaung verführt ihn oazu, fiø die tünjtlerijche Aufgabe zu einfad, Iediglid als Natur= nadhahmung vorzultellen. Er meint die Entocáungen des $\mathfrak{M}$ ififoftops, 3. B. die Welt der Radiolarien böte eine un= geahnte fülle von verborgenen formen, deren eigenartige Sabönheit und Mannigfaltigfeit alle von der menjdfiden phantafie geidaffenen Kunitprodutte meitaus übertreffe. ©e= wif; aber mit den Sdënheiten und dem Reidtum der Natur fann und foll feine Kunjt wetteifern. Sie hat ganz andere Aufgaben. $\mathfrak{U t m}$ fie $\mathfrak{z u}$ löjen, fann fie freilid unenolid viel von der Natur lernen. So u. a. von den Radiolarien, deren faleiboftopijd reide Bauart für die Ornamentif anregend in dem Sinne ift, dab fie zeigt, wie mit den einfadjiten Kom= pofitionsprinzipien, auf ein gegebenes Grundmotiv angewen= det, die überrajकhendjten Darianten erzielt werden tömen. Gaeciel felbjt hat neuerdings in den ,"Eebenswundern" die
dabei maggebenden pringipien berührt，indem er den punft， die Adje und die Ebene als Brundlage joldher Kompojitionen bezeidnete．Ein Künftler，der in allerdings mehr äuferlider Art den Eqaedfelfḑen Anregungen folgte，ift der Stuttgarter panfof．Nan vergleidze einzelne feiner Werfe mit 乌aeciels ＂Kunjtformen der Klatur＂．＊）

Die bedeutendite fundgrube für die Ornamentif bot die Natur der bildenden Kunjt 3 u allen Zeiten in der Pflanzen＝ welt dar．Man weif，was nod bis in die allerlegte 3eit durd rein nađれahmende übertragung von Pflanzen in die eigen＝ artige Raumididat des Ornamentes für $\mathfrak{U n h}$ eil angeridhtet wurde．Natur ift eben nid̨t Kunjt，und jo ift auch Kunjt nid̨t einfad $\mathfrak{K} a t u r n a d h a h ̧ m u n g$ ．Wohl aber fann id，indem id der Natur ©ejtalten entnehpme，mir einen Sḑag von Motiven anlegen und ih̨n dann ornamental verwenden nadi Wejejen，die ebenfalls，aber ganz gut unabhängig nom vor＝ liegenden Notio der Natur entjtammen fönen．Darauf zielen die Dorjळläge von ©brijt und Neurer．©brijt jagt： id mup an der lebenden Pflanze beobachten，wie fid das Auffreben，Łängen，Wehen，flattern u．Ogl．vollzieht，wie dabei die Stellung der Blätter，Blüten und des Stieles mechjelt und auf meldhe Wendungen es eigentlid anfommt．©brift geht alfo von den mehr äuferlid auffälligen Bewegungen der Pflanze aus，wie fie nun einmal gemadjen ift．Anders $\mathfrak{M}$ eurer． Er ftudiert das Waḑstum der Pflanze felbjt，folgt mit jdれarfem Auge den Rippen des Stiles，den belenfen，mit denen die 3weige anjegen，ju屯tt die（bründe，aus denen heraus jid］ die unzähligen rhnţthifa gebauten Blattformen erflären lajien und ftellt jo meḑanijḑe Ђhejegmäßigfeiten des Waḑstums feit，nad denen dann auch die Kunjt ihre Ђejtalten סurct＝

[^17]зubilden hätte. Aus diefer Grt von Naturbeobaḑtung, meint er, lieǵen fidd die griediijden Ornamente vertehen. Wir dürfen gefpannt fein auf das große Tafelwert, dáb der in Rom lebende meifter zur Deröffentlidhung vorbereitet. All diefe Derjuche und Doridläge laufen darauf hinaus, dem Ornament unter neuen oder flareren (Gefidttspunften, aber iकlieflid dod auf die hergebradte Art mit Jugrundelegung des einjetnen pflanzen= oder Tiermotivs beijufommen. Wie das aber nun fo 3 g gehen pflegt und die vernünftigiten und gemilfenhafteften überlegungen durdfreuzt werden ourd Sdadzzüge, die niemand vorauslehen fann, to auch die neuefte Bewegung auf dem Gebiete des ornamentalen Sdquutes. Während fid nod die profefioren der Kunit= gewerbeidhulen die Köpfe zerbrachen, auf weldje Weile den Sçülern ein Ornamenttridter зuredtłzumaden fei, erfolgte bereits jener Einbruç in unjere Kunft, Der, ähnlid wie die ajiatijhen Dölferwanderungen um die Wende des Altertums зum Mittelalter, Europa mit ganz neuen Anidhauungen סurđ)= jegte. Als Semper 1851 die indiíhe ©rnamentif über die
 3ehnte ppäter ein nad der getäufigen Anjdaauung fulturell nod viel tiefer \{tehendes \{and, als es die heimat brahmani=
 den $\mathfrak{H a d}$ en legen und als Sieger im Kampfe um eine neue Kunit hervorgehen würden: das moderne Ornament wird im wejentliden nadj Dem Rezept der Japaner entworfen.

Was nun ift das fundamental deue, Das durd den Import oitafiatiijकृer Kunitwerffe in סie europäiid he Kunit gefommen iit? In aller Kürze läß̆t fíd die Antwort etwa mit dem Saje
 eingelten, der Pflanjenmelt entnommenen Motiven, [ondern

[^18]baut jeine Ornamentif auf der $\mathfrak{E}$ andjdaft als あanzes auf．Das ift ein $\mathfrak{j o}$ entidiledener（begenjaty ju allem，was wir aus der

 dürfte，aucd an diejer Stelle Entroort auf die frage $3 \boldsymbol{u}$ be＝ fommen，wie es nur möglid war，daj die oftajiatijide Kunjt des Iégten Jaḩrtauiends nie in die Wege der abendtändiifden Art，und dieje nie in das öftlidhe fahrwafier geriet－auber etwa in der Zeit des Rofofo，als あinefiide Porzellane nad dem Abendlande importiert wurden．Klun，der Grund ift ein ziem＝ lid durdficithiger．Die gefamte，um das Mittelmeer gruppierte Kunjt hat ihr ©rnament immer in der Baufunjt ausgebildet und von diefer auf das Kunjtgewerbe übertragen；סie Aus＝ nahmen find jehr felten，fie laflen fid aber fowohl in der ägnptifden wie in der helleniftijḑen Kunjt immer darauf $\mathfrak{3 u r u ̈ c}=$ führen，dáb in der Spätjeit jeder Entwidelung die Malerei oie führung übernahm und jo aud auf das Ornament Ein＝ flub gewann．In China und Japan nun hat es nie eite hochentwidfelte Baufunft gegeben，der Grund bafür folten die 3ahllofen 『robeben fein．Dafür hat ©hina im erjten Jahr＝ taujend unjerer Zeitrednung eine fo grofe Blüte der Malerei erlebt，dajk ganz ©ptajien heute nod davon zehren fann． Aus diefer Erbidaft idreibt fid das japanijḑe Ornament her．Die dinefifide Kumit der Blütezeit war von vornherein gant anders geriḑtet，als 3 ．B．Die griedifidge；nidft die menidd $=$ liḑe（GeitaIt，fondern die Eandidiaft war das Mittel，mit dem oie Künitler ihrem Empfinden Ausoruá gaben．So fommt es，daf ihr Ornament nidt to jehr ein figürlides，als ein landjaftlidies wurde．

Die moderne Kunft entleḩnt nun niøุt einfaç von den Japanern，fie fommt diejer Kunitriḑtung viefmeḩr auf halbem Wege entgegen，injofern，als es Maler find，die im $\mathfrak{E a g e r}$ der Ornamentifer heute die führung übernommen haben．Der
 Davon wird nod $3 \mathfrak{u}$ reden fein．Er wäre vielleiḑt im eigenen


2bb. 29. Dtto Efimanm: Motio Des zornigen Sdwanes. ( 2 eue gormen Iafel 8 . Berlag von Max Spielmener, Berlin.)

Fahrmafier zur Entocfiung des Iandjdaftlidhen Ornamentes gefommen; die oftajiatijhe Kunjt hat ourch ihr Dorbilo ledig= liđ bemirft, daß der übergang niđ̧t allmäblia, jondern mit einem fühnen Sprunge vollzogen murbe.

Eine eigentümlidhe Nittelftellung nimmt Otto Edfimann ein. Er baut nod ein Snjtem für die Stilijierung von Natur= motiven auf. Jah bringe hier das befannte Beifiel des zorni= gen Sdpanes aus feinem Werte "Meue formen" ( $\mathfrak{G b b} .29$ ). Don dem zornigen Sdimane allein die rḥthmildhe Einie $3 u$ entleḩen und nidt den Sdpwan, das jei das problem für die Dermendung des Motios im ornamentalen Shaffen. Benau jo wie den Sdiwan \{tilifiert aber Edmann zugleidh auch das
 umgebildete Eandjḑaft. Dielleidt fommt es gar nidt jo jehr auf das Derwijḑen des Naturborbildes, als darauf an, dab́b

$\mathfrak{Z}$ 6b. 30. Dtto Eafmant, Manbmalerei (Ruberjportlide Bereinigung $\mathfrak{W i t i n g}$ ).
die rhnthmijdhen Einien als das Wejentlidhe betont und in einen harmonijぁen 3 ulammenhang gebraあt werben．Darin jdeeint die eigentlidge Kunit der ©（I）tajiaten $3 u$ liegen．Exfimann hat auf jeine Art Ornamente zu\｛ammengebradt，bei סenen man fid bisweilen der veralteten Wige unierer familien＝ blätter erinnert，wie etwa aus einer（bans frau $\mathfrak{H}$ ． $\mathfrak{H}$ ．werben fönte．Da ift 3．B．das Motio eines Wandfriejes der ruder＝ jportliḑen Dereinigung ，＂Wifing＂（Abb．30）．Man fieḩt $\mathfrak{W e l l e n}^{\text {D }}$ linien verjḑiedener Diffe，die fid in der Mitte zu einem foni＝


\｛bb．31．Dtto Effimann，Mandteppif）．
fommt dem Künjtler סiefe Geftalt？Den Schlüflel gibt die Deforation des Seemannsheimes in Grünau，oder，wenn man will，logar der zornige Sdpan：das Motio des Waflers und der Sdpoanenrḥ̨tḥmus find Iediglid fortjdareitend \｛tilijiert． In Grünau fommen Sotosblumen dazu，deren NTotive ja jahre＝ lang unjeren Budjןdmuci beherridt haben，dann fröfdẹ und Eibellen，$\delta$ ．h．alles in allem volle Eandidiaften．Eine jolḑe liegt bei aller Stilifierung aud in dem Wanoteppide $\mathfrak{a b b} .31$ vor．Man fieht vorn das $\mathfrak{u f e r}$ angedeutet ourd die ge＝ reihten Eotospflanzen mit ihren Blüten．Darüber fommt die weite fläḑe des meeres mit den nad lints jegelnden Sめiffspaaren 3u räumlidher und boch zugleid auch defora＝ tiver $\mathfrak{W}$ irfung．ひ̈ber dem weiten hiorizont die hetlen $\mathfrak{W}$ olfen．



Edimann hat auch reine Stimmungslanddaften zu deto＝ rativen Jweden verwendet．Seine Entwürfe für Sheere＝ bedier Teppide find an überrajdend gelungenen Motiven faum зu überbieten．Man halte jid einen orientalijden Teppidf vor Augen und vergleide damit einen modernen Behang oder Belag，3．B．Effmanns Waldbach，deffen Win＝ dungen entlang Sdpwäne ruhig daherziehen oder die bewegte See mit den fiifhenden Nömen，und das Reizvollite：den Wald＝ teid，einen Teppid（ $\AA\llcorner b .32$ ），worin ein Sumpf eridheint，deffen Søilfufer und forallenartig rot emporiteigende Stämme fiḑ im Dordergrunde zugleid̆ mit dem weifen NTond und den Sternen
 oben Eulen，unten frödhe genommen，eine Krone deutet das Märḑenhafte an．Da jpielen freilid nordijḑe überlieferungen der Ceppidfwirferei mit，aber den redften $\mathfrak{N u t}$ ，foldee Daritel＝ lungen rein deforativ zu verwenden，haben die Nodernen doch erft von den Japanern befommen．Nan erinnere fich nur， was ourd die äuberit billige Ware der gewöhntid nadt dem Nififado genannten Eäden alles in die Eqände jelbjt der breiten Elafien des Dolfes gelangt ift：Papiermefier，auf deren Griff man Reiher in einem Sumpf mit dem Duifan fudjdijama im §intergrund findet，oder den Knaben，von einem fiid ge＝ tragen auf ber Neeresfläche；Photographienḩalter mit einem Mädれen，das vor einem 『ijdhe fauert，dahinter ein anderes， mit einem Blumenforb bejd̨äftigt uif．Man vergegemwärtige fid nur，wie oagegen unjere Nefferjtiele oder Photographie＝ ［tänder ausjehen；fie find＂teftonij币＂entwifélt，$\delta$ ．h．סie Bau＝ funit，niḑt wie im Japanijhen die Malerei，hat bei ihrer Entitehung pate geftanden．

Die Dorlagen für derartigen oftafiatijdeen Sdumuti von （beräten haben denn aud tatjädhlid die Naler und Zeiḑner geliefert．Wenn ber Künjtler fifdee im Eotosteid oder eine
 ¡d̨nitt vervielfältigt hatte，סann fonnte jeder 耳anomerfer，jobald mur das format der Kompofition für feinen（Gegenjtand pafte， 86
dieje Eandjdaft als Sdymudi anbringen．Unjere aus Mtalern und Bildhauern，die zum Kunjtgewerbe übergegangen find，ent＝ iprofienen $\mathfrak{E q u b \not a ̈ n j f t l e r ~ f u ̈ h ̧ r e n ~ i h ̧ r e ~ E n t m u ̈ r f e ~ e n t w e d e r ~ j e l b i t ~}$ oder in eigenen Werfitätten aus，und bringen fie unter ihrem Künitlernamen in den Gqandel．Die Kleinfunft geht alfo nid̨t mehr anonŋm oder unter dem Gändlernamen，fondern wird der jog．hohen Kunit gleidgge $=$ adhtet．Die folge davon ift，dab bis in die aller＝ geringiten Klei＝ nigfeiten unjeres Sḑmuctes und乌ausrates，unje＝ rer Kleioung und aller Art von Ausitattung ein neuer（beift ein＝ gezogen ijt．Die Auswah̆ ift io grob，dab wir， die Kaufenden wifien müljen， was wir mollen， jonjt jtehen wir hilflos da oder


थbb．33．Dtto Magnter，氏dfaus in Mien． faufen etroas， was uns morgen fक力 miffältt．Die moderne Kunjt verlangt allo nidat nur individuellen bejḑmač nom Künftler，fondern folgeridhtig auch nom Abneḩmer．©b fie damit auf die Dauer dem bequemen Nitmadhen der Nodefflaverei gegenüber（bel＝ tung erlangen wird，ift noch die frage．

Die moderne Ornamentif hat fidh num aud nod ein Heuland von Aufgaben geidiaffen dadurd，dajf fie nidit beim

$\mathfrak{9 b b}$ 34. Dtto Wagner, Frallade eines $\mathfrak{W o b n h a u}$ еs in Wien.

Kunitgewerbe ftehen blieb, jondern die Architeftur eroberte. Die meiften der $\{e=$ зejfionijtijchen fafia= den find, das murbe bereits oben gefagt, rein ornamentale Eölungen. நier ift der Ort, auf dieje Erjळூinung näher einzugeher. Eine abjolute Neuerung ift fie nidht. Die früher abgebildeten falfaden aus Konia zeigen, dábichon der Islam die Aufgabe des arditeftonijकhen Sdrmuctes in diejem Sinne fabte. ITur beantwortete er fie in einer ganz anderen Art als die moder= nen Sezeffioniften. für ihn war und blieb die faffade eine gerahmte Tür. War diejes grobdeforative Sdema erledigt, dann [dmuïcten oie Nohammedaner oie oaburd entftehen= den felder und Streifen mit ihren zahllojen Arabesfen und polngonalornamenten, die fie derart im (briff hatten, daf̂ ihre Phantafie fidd nie ganz ins Eeere verlor.

Anders der moderne Deforateur. Er denft nidat an die islamiidhe parallele und fommt jo oft 3 L Eöfungen, die in der Tat ganz neu find. Dtto Wagner 3. B. hat in Wien eine Reihe von Enpen geidaffen, oie ourd leine Sđüler und Naøぁahmer über ganz ש̈jterreich verbreitet werden. Es ift immerhin verwunderlid, wie diejer ",Arđђitett" зum S币öpfer von falfaden im Jugendjtil werden fonnte. Ifun, wagner 88
 ift meḩr ,, Ingenieur" als Arđiteft. Er Fonitruiert סen Raum= bau und [ḑmüdft davon unabhängig die zu\{tande gefomment Gußenflächen mit ihren ©ür = und fenlterlöhern. Seine Bauten "wadhen" nidt in der Rafle; fie entwidfeln fich im Raum, und die dadurd entitehenden fläden werden "geidnmüatt".

An der Wienzeile ftehen die für Wagners Schute mab=
 haus, deffer hauptwirfung auf einem in die einfpringende Erfe gebauten runden Erfer gefteflt ijt. Die Exfpilafter id,mükfen Eorbeerhecken, die in horizontale Streifen zugeitugt find. Die eigentlidhe fajfade bejçränft fith darauf, dáj dent fenjtern Konjolen und ganz aus der modernen Empfindung
 wirffam, gegeben find: nur im oberiten Stodifind Tafelmotive verbindend $z_{\text {wi }}=$ idhen ibre Reihen geidhoben. $\quad \mathrm{Be}=$ fonderen Eindruaf hat das oft nach $=$ geahmte நaus $\partial a=$ neben gemadt. In ledts (beidiof= ien iteigen da nach gut grof= ftädtijdher Kajer= nenbauart neun Reihen feniter auf. Diejen ge= gebenen "Kas mit Eöchern" hat Wagner to ge=
 Абb. 34/35) unter dem Dađ Bronze imitierte $\mathfrak{5}$ afen in



 form von Eömenföpfen anbringt und den Einorucí $3 \mathfrak{u}$ erwectien juøt, als menn daran ein bunt bemalter Dorhang befeftigt wäre, den man im Bogen bis an jene eiferne Ђalerie herabhängen fieht, die unten um den Bau herumläuft (man beadte die Art סer Anbringung einipringender Edfbalfone). für den Dorhang felbjt find Pflanzenmotive verwendet.

Die herrfdende Mode des faffadenjdmudies iit die nad. dem prinzip des japanijdhen Kumitgewerbes: das landjdaft= lidue Ornament. Id mödte darauf wieder סurd die faffaden des Kaluf́ in Konia (§.S.51-53) überleiten. Neben den Gra= besfen und geometrijhen flujtern fieht man an ber Indide Minareli Mojdee nod etwas jehr Eigentümlides: סa jind in die oberen Eafen des hohen portalbogens Blumenzweige gelegt, die unten durd eine Nabe verbunden find mit einem fädherornament. Das find feine Grabesfen, jondern, 仙eint es; ridftige Pflanzengebilde. Wie fommt der islamidne Architeft auf ein derartiges Notio? Da unjere modernen Architeften Pflanzenjamuá nidt nur an untergeorbneter Stelle, wie der jeldjḑufijḑe Baumeifter Kaluf́ anbringen, jondern ihre falfade bisweilen in volljtändige Sumpflandidhaften oder ©bitgärten ummandeln, jo wird niemand reḑt glauben wollen, daf in beiden fällen oiejelbe Anregung vorliegt. In Wirflidfeit ift das faum beitreitbar.

Junäḑjt einmal oringen [oldhe Notive niđ̧t unmittelbar aus der Matur in die Baufunit ein, fondern auf einem doppelten $\mathfrak{U}$ meege. Der erjte, der fie fieḩt und wiedergibt, ijt der Zeidner, bzw. der NTaler. Dom Naler hat fie in einem ganz bejtimmten Kunitfreife der Kunitgewerbler übernommen: im
 jøöpft \{owohl Kaluf - auf dem Ummege vielleiḑt über das periiid $=$ indijḑe Kunitgewerbe - wie unjere modernen Inubfünftler. Das ift befannt und oben bereits erwäh̆nt. Die hauptiache aber ift, dáb wahricheinlid fḑon Kaluf, bzw. peine fünjtlerijden Ahinen, jedenfalls aber unjere modernen falladen=Deforateure vom Kunjtgewerbe und nidqt etwa von 90 mit jeḩr menigen Ausnahmen war fie es, die dem Kunjtgemerbe feine Stilgejetje voridurieb. Man denfíe nur an die Antife und an die (botif. Ђeute oreht jid das Derhälttris völlig um: der Defora= teur und der $\mathfrak{G r}=$ namentifer be= mädtigen fid der Aufgaben des Architeften und orängen jeinen Geift zum min= dejten im pri= vatbau immer


2bb. 36. (5. Webling, $\mathfrak{W o h n}=$ uno (5ejdãftshaus in Diifieloorf. meh̨r зurüă.

Iđ币 nehme als Beifipiel ein haus in Düfjeldorf ( $\mathfrak{j}$. $\mathfrak{A b b} .36$ ). Im Erbgejdób fieht man Eäden untergebrađtt. Die eigent= lidhe fajfade fteht aljo, wie das bei (bejd̨äftshäufern öfter vorfommt, in der £uft. Man fieht im erjten Stode vier grofe, in Glas=Erfern ausladende, oben vier fleinere, flaw abgededfte feniter. Dann folgt now eine Reihe fenjter, die fidh als
negative Rejte in der fonderbaren Endigung des (banjen er= geben. Sehen wir näher зu. Jwildgen den fenftern wawien je 3 wei Baumitämme auf, deren murzeln fid unten zwildhen den Erfern ornamental veriḑlingen. Die Stämme enden oben in naturaliftijden Baumfronen, סie, in Jwiebelform umrahmt, oben noḑmals hervortommen und dann durd gaabbogen mit einfpringenden 3 wifdenfurben abgefd!loffen werden. Am An= fang der Baumfrone fitgt ein Dogel, und über iḩm ift eine Stange feitgebunden, die über den fleinen Derסaḑungen mit Eaternen o. ogl. endigt.

Dertreter der alten Sdule werden die ظ̧ände über dem Kopf zulammenfalagen ob des Einfalls, Bäume an einer falifade wactien 3 lafien. Jaf fah den Entwurf einer farbigen faflade, oie eine frühlingslandidaft mit swiidhen dem helt= grünen \{aub einfallenden Sonnemitraḩlen daritellte. Jat habe aber auch manches gepehen, was fidid von jeder übertreibung fernhielt und mid̆ in jeder Bejiehung erfreute. நi.er murde ein Etyrem abgebildet; der aufmerffame $\mathfrak{E e j e r}$ wird, wenn er ieft beobactitend durch die Strajen geḩt, feh̆r viel Dermanotes finden, was Fiand und fuf hat und der Beaḑtung wert ift - daneben freilid immer nody (helḑmadlofigfeiten, die dem Guten und 匹üdtigen, das der modernen Kunjt סurch iḩre führer gezeigt wird, Unehre mađht.

Das (Drnament ppielt heute nidft nur in der Baufunft eine Rolle. Eine Statue, ein Möbel, die Sandidaft jelbit muk in eriter Einie als Ornament gedadit fein und als foldjes auf den erjten Blită anjiehend wirfen. Es fönnen die fonder= bariten Jdeenverbindungen סurch das Ornament als $\mathfrak{D e r}^{\text {er }}=$
 einer negativen Auffälligteit, eines deforativen flecfes in einem Gemälde ausruft: Weld herrlides Möbel! Er meint סamit, ठáb fid mit dem betreffenden Einienidquung prädtig ein modernes möbel bauen liefe oder in einem andern fall
 durdidilagender $\mathbb{E f f e f t}$ in ein Bild bringen liefe. Davon wird 92
nodh 34 reden fein．Etmas Wahres ijt ia an der Sache．Das Deforative an fich ift unabhängig non（begenitand und Ge＝ ftalt， 3 wedf und Tednnif．Sein einziger Inhalt ift，das Sdyöne in irgendmeldher Qualität abjtraft zur 南eltung 34 bringen． Es bildet das eigentlide（heheimnis der äpthetif und fommt der Natur ebenjo zu wie der Kunit，bleibt，mit den Sinnen er＝ faft，auch in ihnen ftecfen．Das Deforative verjegt das Wemüt unbemußt in Sehnen und Bangen，Iöft die ergielte Spannung niḑt durd flare Gejtalten und meidet daher den あegenjtand． Wenn die Kunjt uns jene Welt von Joealen voripiegeln und greifbar vor Augen ftellen foll，nadj denen das あemüt ver＝ langt，jo bleibt das Deforative als Selbjtzmed unter dem Kiveau des Bemuftfeins，$\delta$ ．h．es bildet ein Mittelding zwijdhen Kunjt und ihrer Dorausjefung，dem nach Ausoruct ringenden （bemüt des Nenjden．Der Jug zum Detorativen ift daher ein deutliages Merfmal dafür，daf der Phantajie unferer Zeit Flare Dorftellungen，Gejtalten fehlen；fie tappt ins $\mathfrak{U}$ ngewifie und fucht，was ihr an Begenjtänden und flarem Inhalt feḩlt， סurch Ahmungen 3 eriegen．Damit fommt fie zurüct auf den Standpunft des Orients，der zu allen Zeiten Jeiḑen und Wunder jah．
für das tontrete Ornament ift das Abjtraft＝Deforative die Seele．©hne deforativen Pulsjdlag fein wirkjames Orna＝ ment，ohne dieje Dorausjełjung－das fieḩt die moderne Kunft ganz ridhtig－überhaupt feine Sçönheit．Aber zur Kunjt jelbjt gehört aud あehalt，und den vermittelt nidht das Deforative， jondern der Gegenftand als 『räger des Inhalts．Daher ohque Gegenjtand und Inhalt feine eigentlidhe Kunjt．Das alles wird der im Denfen Yoldzer Dinge ungeübte Eejer erjt nadj der \｛eftüre des zweiten Teils diejes Büchleins über die Malerei veritehen．

Es ift nun jehr orollig，die verjwiedenen Derjuche，neue Ornamente 3 u finden，von diejem Standpuntte aus an jith porüber ziehen zu lafien．Da ift Adolf ந̧ölzel，der beim Denfen den Griffel，ohne hinzulehen，auf dem papier Jüge maden Iäft．In dem Knačfuß＝Band＂，Teu＝Dađau＂findet man ein
paar Beifpiele abgebildet．Jat habe den Einorudi，dab Gölzel in jeinen Krigeleien mehr juḑt，als darin jtefit：id fann won dem geheimnisvollen Inḩalt niø̣ts entoecfen－höḑitens jedes： mal einen gegenftändliḍ oazugefügten Dogelforop．Was iל̨nen aber volljtändig fehlt，ift gerade das Wejentlidhe am ©rnament． 3u ந̧ölzels Spielereien gehörte ein I．S．Bact，der aus den
 Material fann der Künfller billiger haben．

Dann liegt da vor mir ein Band＂helm und Mitra＂， Studien und Entwürfe in mittelalterlider Kunit von friedrid Seefielberg．Es handelt fid um eine Anleitung zum orna＝ mentalen Entwerfen im mittelalterliḑen Geifte，womit dem
 gerittenen antifen Ornamentes ein Riegel vorgejdoben und aud der einjeitig entwidelten freube der Modernen an farbe， Ton，NTaterial und Einie entgegen hingewiefen werden foll auf die jpezifiid volfstümlide und nationale Art．Die Weitalten diejer auf hiftorifder Grundlage entworfenen Ornamente be＝ zwecfen，dán die deutiche Kultur im Ornament zur Be＝ tomung gelange $u$ ． 3 w．erfaft auf der breiten Bafis des ganzen mittelalterliden Wejens．Das Unterneḩmen riḑtet fich aljo auf Wiederbelebung überlieferter © $\mathfrak{W}$ jtalten，mit denen als Anregung modern deforative $\mathfrak{A b j i d}$ ten erfüllt werden follen．उळ halte es für ganz gejund，wenn die heranmadjen＝ den Arditeften darauf aufmerffam gemant merden，dab es zwijhen den beiden Ertremen des Mtodernen，dem $\mathcal{G b j t r a f t}=$ Teftonijden，das die fonfret der Natur entnommene Gejtalt gern meidet，und dem Konfret＝Deforativen，das die landjdaft＝ liden formen im Sinne der Japaner vermendet，nod ein drittes gibt，die Welt des Gegenjtändlidęen in irgendweldaer Jujpitjung，nad，Seefielberg der national＝altbeutiden，wobei nod immer die deforativen（brundjäge nide $3 \boldsymbol{u}$ furz fommen müfjen．Der Altbeutide hatte nad．diejer Ridhtung zweifellos


## Bilo̧̧auerei.

Bisher war von den Kunjtgattungen die Rede, die wie die Tatur Gegenjtände aus erjter ظiand vor uns hinifellen. Baufunjt und Kunjtgewerbe laffen gleid der \{ळึ̈pferijकृen AII= mutter ihre Geftalten organijd unter den gleiden \{tatijden und mechanijdhen Dorausjefjungen vor uns aufwadjen, wie die Natur felbjt. Das Ornament fteh̨t an der Grenze $3 u$ den nadfolgend зu behandelnden (bruppen. Bildhauerei, zeiḑ= nung und Malerei neḩmen ihre Gegenjtände aus zweiter hand, ftellen fie durd (bejtalten dar, die der Natur ebenio gut wie den von Menidjen geiduaffenen Dingen entnommen find. Diejes "Daritellen" bedingt einen einjd̨neibenden Wejensunteriḑied zwijden den beiden 3 weigen der bildenden Kunjt. Die Dar= itellung ift meniger an den praftijden 3 meat gebunden als der Thegenftand an fid, das দaus etwa oder der Stuhl; סafür er= öffnet fith ihr ein Reidtum des Gegenitändlidgen höherer Oromung, der nie eriḑ̈pft merden fann. In der fünfllerijden form aber gehören beide 3 weige 3 um gleiden Stamm.

Jum 历edeihen der (battung Bilohauerei gehört eine hohe Wertung des Menidhen. Er ift iḩr eigentlides Darjtellungs= objett. Alle andern Kunitzweige, aud die Malerei und Zeidy= nung, Fönnen oh̨ne ih̨n ausfommen, die plajtif fteḩt und fällt mit dem wert, den man der Menjdengeftalt beilegt. Das goldene Zeitalter der Plajtif war daher die griedifidye Kultur, als man die छötter nad dem Ebenbilde des Nenidhen in idealer Søönheit bildete und alles, was in der Natur und im
 Geftalt, deren Gusdruct und Galtung, ihre Bewegung und ihre Gejten dem Auge veritänolid ju manen wußte. Das war zugleich jene glüflide Zeit, in der zuert bei den olympifden Spielen der ipannfräftig entwidéelte männliḑe Körper vor allem Dolfe nactit zur Sçau gefteflt und io ein publifum erzogen

$\mathfrak{2 b b}$ 37. Whidias, log. Thefeus vom Farthenon.
(Яad) Photographie Der Berlagsanitalt $\mathcal{F}$. Bruđimant, Mïtt)en.)
wurde, das ein Nenidnengebilde allein wegen jeiner Wohll= geftalt, jeiner $\mathbb{L}$ auglidffeit $\mathfrak{z u}$ allen funftionen der Arbeit und des Sportes $3 u$ betradten vermodte und feines feigenblattes bedurfte, um eine prüde Derlogenheit im Jaume zu halten. Dielmehr war damals das ganze Dolf zu einer gefunden Sinn= lidfeit entwidélt und erfüllte fo cine der widtigiten Doraus= jeffungen für סas Entjtehen von Werfen der Bildhauerei. 96

Der ibeal idpöne NTenidhenleib galt für die Kunjt zugleid als Sifg einer edlen Seele; in diefer Annahme haben Phidias und prariteles Nenidien gebildet, auf deren Dollfommenheit fich eine Weltanjdauung bauen und mit Inbrunit erjtreben läbt. $\mathfrak{W}$ ir freilid mülfen heute lernen, einen (beijt, зu defien wejent= lidgen Nerfmalen es gehörte, fid noll und ganz $3 \boldsymbol{u}$ geben,
 nom Oitgiebel des Parthenon ab in der Beleuchtung und Auf= ftellung freilid, die er jegst im Britifh Mujeum hat (f. Abb. 37). $\mathfrak{U r j p r u ̈ n g l i d}$ ftano er, auf fernjidt bereḑnet, hod oben in dem am frühen Morgen jomnigen, fonft im zerjtreuten Eidgt liegenden (biebelraḩmen, als eine der in das abneḥmende Drei= edfeingefügten figuren. Er war allo als füllung in ein arḑi= teftonifches $\mathfrak{G e b i l d e}$, und zwar für die Dorderanfidft allein, ס. h. reliefartig fomponiert; daher wendet fid die Bruft nađd vorn und werden Kopf, Arme und Beine naḑ den Breitfeiten gezeigt. Auch hält die ganze figur die mittlere Riçtung fejt gegen den Dreiectwinfel. Uroks diejer beengenden und idgeinbar ungünftigen Dorausjegungen rein fünftlerifder Art ift eine Statue entjtanden, die faum jemals als edelfte Derförperung des plaftifden Jdeals überboten werden dürfte. Bei aller Gelöftheit der Glieder \{pridt fid die ftille Derfunfenheit der Seele in der vorneḩm fräftigen 耳altung fo pacfend aus, daja wir empfinden, der Künjtler, der das geben fonnte und das Dolf, das joldhes $3 \mathfrak{u}$ geniegen vermodite, ahnten 3 um minde= ften, worauf es in einem vollfommenen Dajein anfommt: daf man über allem Werden und Streben das Sein nidt vergeffe.

Dieje Jeiten find heute vorüber. Der Webjtuhl, an dem
 am Rande von ந̧ainen und Gefilden; 弓ur Majdine geworden, arbeitet er inmitten des betäubenden Strabenlärmes mit nie raftender Eile. Es gibt fajt feine Menjden mehr, die fíh in der fülle harmoniid entwičelter Kräfte von Eeib und Seele jo befriedigt in der eigenen Exijtenz baden fönnten, wie diefer Thejeus. Damit iit auch der Bitohauerei ihr eigent= 7 Etraygowsfi, Bildende sunit.
lidher Boden entzogen．Denn ihr Wehege ift die Ruhe，die Auspannung ohne jenen jentimentalen Beigejdmač，der die moderne Kunjt in ben Bereid ber $\mathfrak{E}$ andidaft getrieben hat．

Kennzeidnend für unjer modernes Eeben ift aljo etwas， das der plajtif geradezu den Todesitón geben mub，die Ent＝ wertung des Menidjen und der Menidjengeftalt．Der NTemid
 3u deffen füßen der Sđæöpfer den Kosmos gelegt hat；er gilt auch niḑt mehr als der ©räger irgendweldher，in jeinem Willen liegenden，überirdijąen Kräfte，jondern ift dem Ein＝ fidftigen ein Atom des Weltganzen geworden，um das fid der Lauf der（beftirne nidht einen Augenbliaf fummert．Die modern naturphilojophifde fuffalfung lehrt，was in uns gefdieht， als matten Abglanz des Naturlebens überhaupt anzujehen und unjer wertes Ja auber uns überall wiedergufinden．Wie die Pflanze und das Tier，ijt aud der Menid niḑt mehr Selbjt＝ zwedf，fondern Wittel des Dajeins．Es gibt Eeute，die den Menfihen wieder für jene reigende Beftie anjehen，die am beften tut，egoijtiid ihren leidenidaftliden Trieben nadjuugehen． Das ift natürlidh bequem．Das あrijtlidȩe Joeal lebe，meint man，wie das antife，bewugt nur noch in den Ђerzen einiger meniger armieligen Coren．Da die plajtif immer ein $\overline{Z u}=$ ftandszeiger für Menjdjenleib und Seele und die beide ourd\}= bebende £ebensüberzeugung ift，geben etlidhe von den Kunit＝ merfen，die heute entitehen，diejer unerträgliden Derloren＝ heit erjdütternoen Gusठrữ．

Abb． 38 zeigt den Denter von Rodin．3war foll man fich bei Betrađtung eines Kumitwerfes ebenjowenig wie bei $\mathrm{Be}=$ urteilung einer perfönliぁfeit von deren $\mathfrak{N a m e n}$ leiten laffen． Diejer penseur ift ein infernalijक GrübeInder，eine Statue， vergrößert nađ̆ dem Sølußßltein，den der franzöfifiche Künjtler für lein Eebenswerf̂，die 耳öllenpforte，gefḑaffen hat．Im Grunde genommen ift er jedoch wirflid der moderne Durd＝
 feiner Geijtesfraft icheint er in mildes Grübeln darüber ver＝ 98 \｛unfen，wie fiøఝ im Kampf ums Dajein nötigenfalls mit Braçialgewalt und fubtritten Bahn brechen lieffe．Der unidöne，von harter Arbeit entjtellte $\mathfrak{E e i b}$ bezeidnet，neben den grie＝ difthen des Thejeus ge＝ halten，die đ̧arafterijtifḑe Wandlung：Waḩrḩeit um Sめönheit．

Und ähnlides bedeutet Klingers（bruppe，，Drama＂， die id in Abb .39 bringe Ein wütender bejelle hočt da am Boden und müḩt fiळ，


ホbb．38．Rodin，Der Denfur． mit rajender $\mathfrak{U l n g e d u l d}$ ein übermenidliḑes $\mathfrak{3}$ v vollbringen：die füfe gegen einen Baum＝ ftrunf ftemmend，umfaß̉t er mit den 马änden einen Stumpf， um ihn mit den Wurzein dem Boden zu entreipen．Man be＝ traḑte die Rüdfeite diejer（beftalt und lafle dann den Blicé her＝ untergleiten $3 u$ der mie ein froid auf dem Boden hocfenden und am feljen flebenden frau．Das ift moderne，von der Kunit ganz riḑtig vertörperte Menidenwürde！Daneben die befannten frauenbilder der hellenifden Kunjt：Der Marmor＝ thron des $\mathfrak{N t u j e o}$ Buoncompagni in Rom mit den fitgenden und gebü̆́ften frauen mag neben den an Klingers Wert́ eridpeinen＝ den beiden frauenleibern als folie einer verfunfenen Welt dienen．Galt die Menichengejtalt einjt alles，fo ift fie heute ein Teil der Wefamtnatur，bei klinger der $\mathfrak{\Sigma a n d}$｜daft gemorden， ס．h．in dem Maje，als die wertung des Menjden jinft， fteigt die Wagidale der allgemeinen $\mathfrak{H a t u r}$ ．Wir haben，ent＝ gegen den Grieden，uns ein ganz neues Ausbrud́smittel in der Ђejamterideinung der Natur，ber Eandjdaft erjdaffen． Diejes Injtrument aber bringt man nidit mit dem Meibel，
fondern mit dem Pinjel zum Klingen．Don diefem Standpunlt aus muf gejagt werden：die Plajtif ift tot，es lebe die MTalerei！ der Nenid ift tot，es lebe die Natur ！

Ein Beifpiel．Die grie屯̧ijde Kunjt mollte oas Jonllijd＝


श゙bb．39．Slinger，Drama．Rüđfeite．
（Berlag von ©． $\mathfrak{A}$ ．Seemant \＆eipzig．）
pajtorale länoliḑer Stille ausdrüufen．Die phantafie des Künjtlers erfah oafür einen anmutigen Jüngling，der，läflig mit der Rewten auf einen Baumitumpf geitügt und סas eine Bein hinter das andere jळiebend，ftill vor fid hinträumt und den linfen Arm leid̨t gegen die ந̧üfte leh̨nt．Dáb iḩn Praçi＝ teles，dem mithologij币̧en Brauch entiprediend，als Satnr mit 100
 der $\mathfrak{N e b r i s}$ bildete，hat fünjtlerijd gar nidhts zu \｛agen；\｛elbjt uns ftören die fpigen Ohren und das Tierfell niđt，weil wir als geborene நumanijten foldhe Dinge adtullos mit in den Kauf neḩmen．

$\mathfrak{2}$ 〇bb．40．Alinger，Drama．Sauptanfiat． （ ${ }^{\text {Berlag von }} \mathfrak{E}$ ． $\mathfrak{N}$ ．Geemant Leipzig．）

Daneben ein Bild von Gans Thoma，das id unten in dem Аbjぁnitte über die Eandj币аftsmalerei abbilde（ $\mathfrak{A b b} .56$ ）． Da fteht diejer Satņ wieder vor uns und bläjt die Sḑalmei，die man ihm übrigens auç in der Ergänzung der fapitolinijḑen Statue in die Ģand gegeben hat．Es ift das Eied der einjamen，ftillen Hatur，das wir ver＝

nehmen．Aber der moderne Kürftler würde jein Bejtes weg＝ gelafjen haben，wenn er wie der brieche ausidlieflid durd den Knaben allein 3 u uns gejproden hätte．Er greift zum Pinjel und malt den Satnr in eine landぁdaftlide $\mathfrak{U l m =}$ gebung．Ђätte er ganz modern fein wollen，fo märe der bocťsfüßige Knabe überhaupt meggeblieben，und wir ¡币̧auten nur diejen Buchenmald mit feinem fonnigen Rande，den ent＝ lang drauken gemäळliḑ ein Reiter des Weges jieḩt，während

 ift nod niemandem eingefallen，in rein fünjtlerifdher $\mathfrak{A b j i d}$ ，$t$ einen naturgrofen oder überlebensgrofen Baum zu meifeln． Die Sandidnaft mirft dargeftellt nur in ber Derfleinerung，aljo im Gemälde oder hödjitens im Relief oder der Statuette； Statuen fügen fid harmonija in das Maturganze ein wie es ift，diejes darf alfo nid̨t in fünjtliḑem NTaterial dazu gejeflt werden．

Eine Strömung der modernen Bildhauerei freiliad geḩt in diejem Annähern an die Natur jeh̨ weit．Wir jahen oben $\mathfrak{\{ b b} .39$ סie Rüčanfidht von Klingers＂Drama＂．Was ift das：eine Statue oder eine Gruppe？Keines von beiden， jondern ein Stüá Eandj币aft mit figuren．Thegegeben ift ein fels，an beffen Ende ein Baumftrunf fid finorrig in jeinen Wurzeln veräftelt．Die \｛andjd̨aft ift zweifellos da，wenn auch mie bei Midhelangelo ohne jeden Naturalismus．Das ＂Drama＂，סas fid．auf diejem Boden abjpielt，fiüpft an Ein＝ drücfe，die der Burenfrieg im Künjtler ausgelößt hatte．Das wird verftändlid in der 乌auptanfiøt（ $-\mathfrak{b b b}, 40$ ）．Wir jehen da unter dem in ohnmädtiger Wut an dem Wideritand zer＝ renden athleten reliefartig aus dem Blod herausgearbeitet eine auf der Seite liegende meiblidne bejtalt．Sie ift als 3u 『ode verwundet geda币t，was uriprünglid durd einen Pfeil mehr fentlid gemađt war．Der Mann perteidigt fie， die zweite frauengejtalt iprid̨t ih̨r liebend $\mathbb{U r o j t}$ zu．Der Gegenftand＂belli boerorum imago＂murde paäter einem 102
 vertieften $\mathfrak{I n h}$ alte und einer form geopfert, die fidg bei der Gauptanfidft in dem ftillen Einflang der Ridatungslinien und dem wirfungsvollen Kontrajt des Gerben und Weiden in der HTodellierung der beiden Körper äußert.

Klinger geh̨t hier in jelbjtbemußter Küḩnheit ganz eigene Wege. Die ",Steinwüdfigfeit" סer (beftalten bannt den jeinen $\mathfrak{E a a j e r} \mathfrak{N}$ Tarmorblodé umidxreitenden Bejḑauer trog alles landidaftlidfen Gufbaues in den Rahmen der für סie Stein= plaftif notwendigen mafigen bebundenheit. Damit ift eine Erfenntnis gewonnen, mit der wir nunmehr in die $\mathrm{Be}_{\mathrm{e}}=$ tradtung der Billdhauerei naç den einzelnen formqualitäten eintreten mollen. Unjer Sał lautet: die Waḩl des (begen= ftandes und die beftaltenwelt ift für die Bildhauerei be= ¡币ränft, und es perltößt gegen die vorneḩme Jurücthaltung der Kunjt, wenn dieje Grenzen überidritten werden. Diejer (brundjat wird won der modernen Kunjt niḑt immer beaḑtet. Bejonders find italienijdie Bildhauer grob in übertreibun= gen. Idh fenne feinen abjcheulidheren Denfmalhain, als das Campojanto bei (benua. Was da an bildnerijḑer ©ejdmadi= lofigfeit geleijtet wird, überiteigt alle (brenzen. Dieje,,künit=

 ein paar Stufen \{tellen, dann haätten fie ein gutes Recht, um diejes (bejtell herum die Eeidtragenden in effigie oder ideali=
 einer Bühne beim Stellen lebender Bilder tun mürden gang \{o, wie id es $S .34$ f. an Eberlein (boethedenfmal vorju= führen juđ̧te, in (benua freilid ohne den Ernjt, den der deutidie $\mathfrak{T}$ eifter immer nod waḩt. Das find tüdtige Bildhauer, feine Künttler, etwa wie ミiebermann Maler ift und literarifd dafür eintreten muß, als Künftler genommen $3 \mathfrak{u}$ werden. Wozu dieje italientidaen Dirtuojen fity verjteigen fönnen, das zeigte die Kolleftivausitellung von Bijtolfi, Denedig 1905, und die ,,Sa= turnalia" von Ernejto Biondi. Dieje (bruppe (Abb. 41) ift heute in der (balleria d'arte moderna in Rom aufgeftellt. Ein


タbb．41．Ernejto Biondi，Gaturnalia． Bronzegruppe in $\Re$ om．
riefiger Bronze＝ blocí zaubert dem Beidれauer zu＝$^{\text {u }}$ nädft ein faal＝ grobes StüK Strafenjdmut vor．Guf diejem Iandidafaftliḑen Ausjdnnitt fiehter jectys überlebens＝ grobe figuren， trunfene $\mathfrak{W}$ tänner und frauen，jo le＝ bendig nadd allen Windridtungen auseinander＝ ¡dpanflen，wie dergleiden nur irgend im Däm＝ merlidit eines trüben Karne＝ valmorgens er＝ lebtwerden fann． Mid wundert，daß̉ man Bilder von Sartori daneben geḩängt hat，ftatt die Strafenfluatt in wirflidhen 耳̧äujern סazu 弓u bauen und den panoramaartigen Effeft vollfommen zu machen．Diel＝ leiḑt geidieḩt das noa，wenn der Wah̆n fortiduritte mad！t， dáb das Weien der Kunft in der Illufion der Wirflidfeit $\mathfrak{3}$ u juhen fei．

Auf der venezianijḑen Kunjtausitellung 1905 waren die plajtijdhen $\mathfrak{E a n d j}$ aften $\mathbb{T r u m p f}$ ．Da fonnte man See＝ \｛tücte，ähnliat dem Spiel der wellen von Böflin，und Guugel mit allerhand figuren darauf jehen．Den Dogel \｛爪ŋó zweifel＝ los der begabte Eeonardo Bistolfi ab，der fiaf in feinen（brab＝ denfumälern ganz gehen liéb und mit dem $\mathfrak{N e i f e l}$ gemalte 104

Bilder ohnce Raḥmen，ס．h．ohnue Bildflä̧̆e gab．Don iḩm ¡ah id auch eine Statuette nom Jaḩre 1888，סie er ，＂Piove！＂
 S历ึmuş matend，und Gänje，fid der RTäfle freuend；der Regen Ђätte ₹önnen סurch an Bindfaden hängende blasperlen ge＝ geben werden．Dergleiḑen würbe fid für einen der wiłjigen Brumnen eignen，wie fie jegt allgemein beliebt werden．（Dder als $\mathfrak{Z}$ ippes，dann aber müfte das format danad fein．Das find io Mitteldinge zwijden Kunit und Spielerei．Sdion Reliefs，Iandjøaftlid aufgefant，wirfen unfünttlerija．So die Sđöpfung eines franzöfifhen Bilohauers，worin eine frau in Wald und $\mathfrak{b e}=$ büld gegeben ijt． Solde Stoffe laj＝ fen fiḑ nur mie in dem Ernterelief von Meunier für das Denfimal der Arbeit darftellen， wenn die Nen＝ iden ganz auf der folie der pflanzen erichei＝ nen und fid nid，t mit dem horizont oder fonjt einer Raumtiefe über＝ idnneiden． $\mathfrak{N T e u =}$ nier hat maffige Wolfen über das Kornfeld gelegt． Aber aud die menløllide Wejtalt ift für die Bildhauerei

$\mathfrak{4 b b}$ ．42．Whidias，（5rabrelief Der $\mathfrak{G e g e j}$ ．
 Münあゃセ．）
 nidft fo，wie fie ift，braudfbar．über die jehr einidqueidende Umbildung，die das raumfrei Gewadjene und Bewegte bei der übertragung aus der Körperhaftigfeit der Natur in die fünjtlerifḑe（bejtalt ourdfmaden muf，hat vor etwa zeh̨n Jahren ein deutidher Künitler，adolf ظildebrand，ein leider ¡出mer lesbares Büdllein＂Das Problem der form＂gejdrieben， das jeder Bildhauer durḑoenten follte，beoor er fiđh dem Drängen der eigenen Begabung überlägt．Einige von den dort aufgeftellten（bejid̨tspunften follen auch hier berührt werden．

Es war angefidts des Thefeus davon die Rede，dafo die griedifiche Kunjt gern－felbit Statuen－im Reliefitil fom＝ ponierte．Jđh gebe hier ein Beipiel diejer eigenartigen Raum＝
 dem der Gegejo，das allerdings im Atelierlidit，nidt in feiner Aufftellung im freien beim Dipnlontor in Athen，photo＝ graphiert ift．Da foll nod einer jagen，die griediidie Kunjt habe \｛döne Körper ohne Seele gegeben！Was dieje beioen frauen an Stimmung ausitrömen，die Ënigliche Ferrin，in＝ dem fie ein（einjt gemaltes）Schmuciftüci durd die finger gIeiten Iägt，und die Dienerin，die iḩr das Käŋtḑen hinţält， das mag einer nur in ganzer Tiefe auszubenfen verfuchen！Er wird bald ebenjo ftart von der in dem Relief latenten Stim＝ mung mitgerifien werden，wie etwa durch eine von Bödtins Eandjdaften．Davon fpäter．历̧ier handelt es fiđ̧ darum，סáb man mit Bezug auf die Raumbaritellung nidht nur die ardi＝ teftonij币 umrahmte flädee，eine Grt $\mathfrak{W a n d}$ im ந̧intergrunde fieht，vor der die figuren erjheinen，jondern erfennt，daf die vorderen Arme und Beine beider frauen，bejonders der Stuhl ebenfalls in einer fläche，einer Art Bildfläde，wie in der Nhalerei，liegen，und die figuren 3 wijdhen dieje mur menige 3entimeter voneinander abjtehenden Ebenen，jagen wir para＝ סor：wie Pflanzen flach gepreß̂t find．freilid，merft der Eaie davon flaum etmas．Der Kundige aber erfennt an der über den Stuḩl herabhängenden falte，סáb סie Sił̧ende $\mathfrak{a b}=$ 106

¡iḑtlid ganz an die Dorderflädje herangezogen ericheint，und er Itaunt，mit welḑer Kunjt durch das நintereinander der beiden Brüfte und durch eingelne überidnneioungen Tiefe in das $\mathfrak{G a n j e}$ gebraḑt ijt．Er jieht au币，dán dieje Tiefenbemegung niḑt зu unvermittelt erfolgt，dem fortjdareitenden Bliaf viet＝ mehr in den beiden Gejidtern eine Rajt gegönt ijt．Diejes etappenmäßige ひ̈berleiten von der Dorderfläત̧e in die Raum＝ tiefe ijt es $u$ ．a．，mas நildebrand ganz allgemein eingehalten verlangt．Man wird ibm redht geben，wenn auf foldee Dinge hin Reliefs unjerer 3eit，3．B．einige der Wenridhen 1 Tarmor＝ tafeln pom（brillparzer＝Denfmal in Wien betra屯tet werden． So wird dort in der Darftellung der Mledea die ganje Bildfläche von einer \｛dfrägen Wandfluøt durdzogen，an deren umlaufen＝ den Treppen die figuren in tollen Raumiprüngen angeordnet find．Das ift ein redt unfünjitlerif（h verwendeter Raumaus＝ ［dnitt，es fehlt an jeder Eäuterung，der Künitler hat gar
 Raum anders aufgebaut jein muß als der natürliḑe．Weņrs Relief eignet fid vorzüglid für das Stereosfop．Man ver＝ gleidẹe damit die äḩnlid gebaute pala pejaro von Tizian：wie da die Säulenfluçt ourch die parallel zur Bildfläḑe auf＝ gebauten figuren abgelöft wird．Und da handelt es fid um ein Wemälde！

Das Grabrelief der 耳̧egefo fann aud zur Einfüłrung in die（brundjäfe der Anoronung der $\mathfrak{N a f f e n}$ dienen．Ijt es nidt fühn，dafo phioias eine figende und eine ftehende Gejtalt in dem engen Rahmen zulammenjdiebt？Nan lehe nur Photo＝ graphien nact der $\mathfrak{N a t u r}$ סarauf an，wie \｛dwer da banale Difio＝ nanzen $3 \mathfrak{u}$ vermeiden find．Die jifgende（bejtalt ift denn aud
 dáb ihir Kopf bis fajt in die ந̧öhe der Stehenden fommt． $\mathfrak{U n}$ dann find dieje wideriprechenden Mafien durch den［あönen Einiemidnwung der Grme und durd Darallelfüb̧ung einzelner Ghiedmaken derart ausgegliden，dab man den Kontrajt nur als eine angenehme Gbwedfelung in der Gaarmonie empfindet．

Der Beidanuer beadte 3．B．，wie der redfe Grm der Sizenden mit dem redpten der Stehenden parallel geführt ift und die
 eridneint die Senfrente（dieje etwas erzwungen）über der $\mathfrak{W a g}=$ redten als Magitab für die inmmetrijage Tendenz und den ¡丸灬̈nen flub der Einien feitlid，bejonders im Stuhl und der etwas eingefunfen daftehenden Dienerin．In diejer fein $a b=$ gewogenen Anorbmung der Naffe ftefit im mejentlidfen，wovon S． 93 die Rede ift，was wir Modernen gern als das Defora＝ tive bejeidinen．Es mú jeder Æünfllerifden Sḑöpfung inne＝ wohnen，weil fie ohne foldhe Öfonomie feine reḑte Wirfung tut．Nan ante in dem 耳egeforelief aud der negativen Rejte， die die figuren auf der fläche des fintergrundes übrig laffen， und des tiefichattenden $\mathfrak{E o c h e s}$ unter dem Stuhl；es ijt ein typiid moderner ，，Deforativer flefi＂．

Es gab unter den Modernen einen Bildhauer，der，ohne jemals，wie 3 ．B．Thorwaldjen，antif fein $3 \mathbf{u}$ wollen，dod nad der eben an griedifden Bildwerfen aufgewiejenen（bejej＝ mäß̧igfeit \｛çuf．Gr vergab felten，dáb ein Bildmerff，mehr nodh als ein（bemälde，fidh dem Beidauer von einem einzigen Standpunft aus ganz geben muf und die Anorסnung der $\mathfrak{G l i e d e r}$ in einer Ebene Dorausjefung jener ftillen Wirfung ift，ourd die fiḑ das Werf des Künjtlers anfündigt．Solḑe \｛eiftungen jefgen genialen Bliaf und reife Sdiulung voraus．Ab． 43 zeigt den Näher von Meunier，dem groben Belgier．Alle Körperteile erjळpeinen in der Breitenanjidet und geeint in einer Ebene．Man verjuक̨e，äh̨nliḑe Notive zu finden，oḩne der Natur（Wewalt anjutun！Midhelangelo hat dergleiḑen wieder＝ holt erzwungen，Raphael niḑt minder．Guç jie haben eben auf Reliefitil und etwas gejehen，was fid im Niabher jo deut＝ lid in der Kreuzung der diagonalen Kauptridftungen und
 fündigt，auf die Beruhigung der Anorbmung zu harmonijḑer Einfadheit．Die 乌̧orizontale ift bei Meunier in der Sduulter， die Dertifale im linfen $\mathfrak{U n t e r} \mathrm{d}_{\text {denfel }}$ angejdlagen．So ift 108
dem（banzen für unjer Empfinden ein \｛tatifder நalt gegeben． Man pergleide damit nur die modernen italienifden Katur＝ ausidnnitte in Marmor oder Bronze；da pflegen dergleidien Riḑtungsmaß̧itäbe völlig $\mathfrak{z u}$ feḩlen．

Meuniers $\mathfrak{M a ̈ h e r}$ fann aud dazu dienen，in einige $\mathfrak{P r o =}$ bleme von Eidat und Sdatten einzuführen．Die Thejtalt er＝「积int im $\mathfrak{U}$ mrif wie herausgejdnit＝ ten，idwwarz auf Weif．Das liegt nidgt an der Photo＝ graphie，fondern ift eine der forderun＝ gen，die das Bilden in Bronze non dem der Marmorplajtif unteridheidet．Bei Bearbeitung des Steines fanu fidt der Bildḩauer eh̨er auf die Rundmodellie＝ rung beidr ränfen， auchortiefite Scant＝ ten wird nod vom Grunde aufgehellt． Die dunfle Bronze zwingt dagegen 3 ur Kompojition in der

$\mathfrak{Z b b}$ ．43．Meunier，Mäher．Bronzeitatuelte．
（Яai）アhotographie．Bento und ßauI Cajirer， Runit＝und Beriagsanitail Berlit．） Einie，fläđ̧e und Silhouette．Die Bildhauer der Gegenwart be＝ haupten，die negativen Auffälligfeiten（wie die beim Näher
 Beinen und unter dem Kinn bezeid̨net werden fönnten－man blicfe auch zurü̆f́ auf das 耳eegejorelief－）hätten jelbjt in der Plajtif deforativen Wert．Davon wird bei einer be＝ jtimmten Wattung pon Eandjdaftsmalerei nod 3 u reden jein．

Die moderne Bildḩauerei weip fid durd das Mittel von Sidft und Schatten eine fülle neuer Probleme und $\mathfrak{W i r}=$ fungen $3 \mathfrak{u}$ idhaffen．Sie ijt uneridibpflid im Auffudhen von Mögliḑfeiten und verfiel fo u．a．\｛pontan auf das Gusfunfts＝ mittel der hellenijtijḑen Reliefbilder，füntliḑe Ł̧öhlen 3 u ¡daffen，in deren dunflen Sdatten fid die an deffen Grenze vorn erfheinenden figuren in heller Beleudtung abheben． Jø erwähne die ， $\mathfrak{U l n e r g r u ̈ n d l i \npreceq " ~ g e n a n n t e ~ f r a u e n g e f t a l t ~ v o n ~}$ Ernjt $\mathfrak{N}$ Tüller，die jidh，finnend hingelagert，in idaarfem $\mathfrak{U m}=$
 i丸hatten aufragenden felswand abhebt．J币h habe leider das Original nidht gejehen，meif daher nidht，ob farben mit＝ wirfen．Die fühnnten，fajt rein malerifḑen Effefte in Eiḑt und Sḑatten，meiß die moderne franzöjifdூe Medaille zu geben．

Auch die farbe wird，naḑdem das XIX．Jahrthundert fie an der §and der griedifiden Kunjt geradezu erjt wieder aus＝ graben mufte，von der modernen Bildhauerei mit $\mathfrak{G}$ lüá an＝ gemendet．Darin liegt 3．B．Der Қ̧auptreiz von Klingers Beethoven．Die auf dem dunflen Bronzethron über einem violet＝ ten feljen jigende Narmorjtatue mit dem goldgetben Nantel über den Knien und dem dunflen adler $\mathfrak{z u}$ füßen wird dem， der fie in der Guffellung der Wiener Sezefion gejehen hat， unvergéblid in Erinnerung bleiben．Nan wurde jie zuerjt aus der ferne von höher gelegenen ©alerien aus gewahr ；fie wirtte da wie ein Goldidmiedewerf in $\mathbb{E}$ elmetall， $\mathbb{E l f e n b e i n}$ und farbigen Steinen．I风 finde darin nidt nur eine monumen＝ tale Sđŋöpfung，etwa entfpredend den Götterbildern in（bold und Elfenbein der Alten；viel höher fteḩt mir eigentlid iḩr deforativer Wert．Die jegige Eeipziger Aufjtellung \｛deeint mir verfeḩt．Das Werf mub zuerit aus der ferne in Oberliøft und lafräg von der Seite gejehen werden，etwa jo，wie fie S． 29 in $\mathfrak{A b b} .15$ erjdeint．

Klinger hat aud mit farben feelijḑe 3uftände $\mathfrak{z u}$ daarafi＝ terifieren gefudht．Seine Salome nähert fíd in der vernidf＝

tenden Sḑärfe der Gusbructismittel dem Naturalismus eines Ibjen und paft nady meinem Empfinden beffer in ein pindio= logifdhes als in ein Kunitmujeum. Im allgemeinen bejdquänft man fidx, und jo aud zumeift Klinger, auf leiḑte Tönungen, die meht Phantafieanregungen als wirflide farben bedeuten. Das allein idheint in den Rahmen der Plajtif 3 u taugen. paftofer farbenauftrag, der dem Marmor die $\mathfrak{L e u d t f r a f t , ~}$ dem \{olz die Wärme nimmt, wirft wenigjtens in der (brob= plajtif als roher, unfünitlerifcher Anjtrict. Buntheit fann nur in eddem $\mathfrak{N}$ Taterial genoffen werden.

In der heutigen Plajtif ift auf dem (bebiete des ©beftalt= problems etwas Mitode geworden, was fein früheres 3eitalter der Kunitentwićflung gefannt hat, das fragmentarifde. Wir jahen 5.96 den jog. Thejeus vom parthenon. EFs gehört fünjt= lerifde Bildung daju, fid über das fehlen der ந̧ände und fübe, die abgejdlagene $\mathfrak{N a j e}$ und die teilweife arg angegriffene Oberfläḑe hinwegjegen $\mathfrak{3}$ й̈nnen und aus dem Dorhandenen den vollen 历enú зи зiehen. frühere Jeiten wollten durchaus mur das fertige, (banze; deshalb haben die größten Künjtler nidat Gnjtand genommen, halb zeritört auf uns ge= fommene Statuen zu ergänzen. Was dabei herausfam, fehen wir erjt jeft, wo es im Wege der wijfenjdaftliden Kritif möglid geworden ift, nadłzuprüfen, ob dieje Ergänzungen ridhtig maren. Der $\mathfrak{E a o f o o n ~ 3 . ~ B . ~ h a t t e ~ d e n ~ r e d h t e n ~ A r m ~}$ niḑt emporgeftrefit, der zurücfiretende faun iit nid̨t im Tlanz= \{dritt mit Kajtagnetten, jondern als erjdrodener Marinas 3u ergänzen. Ein anderes Werf des $\mathfrak{N T n r o n , ~ d e r ~ D i s f o b o l , ~}$ ift im fapitolinifden $\mathfrak{M u j e u m}$ gar auf den Kopf gejtellt und 3u einem fidh decfenden Kämpfer geworden. Das find fault= diafe fehler, won den \{tilifitidhen wollen wir gar nidit reden. Ein vom Kaijer Wilhelm ausgejḑriebener Wettbewerb für die \{tilgeredte Ergänjung von antifen fragmenten des Berliner NTujeums hat gezeigt, dáb jeder Derfuđ überflüfig ift: wir fönnen das einfact niḑt, und ie bedeutender ein Künfiter ift, defto eher merft der Sađjerftändige die frembe Gand. Darin

liegt auch der (brund, weswegen die Bildhauer, einfichtswoller als die Arditeften, nod nidt darauf verfallen find, fid ein neues (bebiet ihres Sdhaffens, oas Ergänzen alter Bildowerfe, zu erobern. Die Bauwerfe find dagegen Ieider immer nod unter $\mathfrak{U l m}$ itänden vogelfrei, wie das Aadener Beifpiel u. a. zeigt.
für סieje vernünftige Jurüç̉altung nun entjdädigen fith die Bildhauer dadurd, dán fie felbjt Statuen ohne Arme und Beine oder mit querabidneidender Brujt oder wagredit über den Augen abgejdnittenem Kopf darftellen. Der Belgier Khnopff hat diejen jpefulativen $\mathfrak{U n f u g}$ auf die Spige getrieben. $\mathfrak{U r}$ rprünglidg entjtand dergleiḑen aus einem verjtändliḑen (brunde. So hatte Klinger einjt auf einer griediidden Reife einen Blod praḑtpollen Narmors gefunden; feine Phan= tafie zauberte daraus die präđ̧tige Amphitrite heroor ohne Grme. für סieje hatte der Blocf niḑt gereiḑt und es Iag eine gemifle © Ehrlidfeit darin, fie niḍt anzuftüdfeln. Der Eingeweihte aḑtet ein folḑes Dorgehen; darin ftedit Ernjt. Keuerסings aber ift das anders geworden. Man merft die Abjidet und wird verftimmt.

Dazu fommt eine andere (beheimnistuerei, die vormiegend an Rodins Beifpiel anfinüpt. Man fennt von Midhelangelo ein paar Werfe, die nur im Rohejten aus dem Stein heraus= gearbeitet, ठ. 乌. zum guten Teil nod darin \{tecken geblieben find. Der groke florentiner lief foldhe Stüffe jtehen, weil er fid verhauen hatte oder ihn jonjt etwas von der Aus= führung abhielt. Sie wurden dann in irgendeinem Winfel
 damit Staat auf internationalen Kunjtausptellungen. Insbe= [ondere weip Rodin, der zur Darjtellung [heinbar tieffinniger Ideen neigt, peinen Bildwerfen dadurch allerhand pifanten Reiz 3u geben. L'homme et sa pensée heib́t ein $\mathfrak{N a r m o r b l o c i ́ , ~ d e r ~}$ fid wie eine Wolfe aufbaut. Aus der rauhen, formlojen Mafie Iöjen jid an einer Stelle zwei Menidnenleiber Ios; der eine, oom Rücfen gejehen, \{tecit bis zu den 耳uffen im NTarmor und perjøुwindet mit dem Kopf neuerdings darin. Der andere, 112

$\mathfrak{A b b}$. 44. Ban be Belde und Minne, Salle im frolfwang-Mujeum in $\mathfrak{S a g e n} \mathfrak{i}$. $\mathfrak{W}$.
vom erjten verdeaft, ift in der Seitenanjidit von den Schultern bis unter die Knie fidftbar und mit dem Rünfen an den fels gewadjien. Jd bemühe miḑ bei jolḑen Rätjeln niḑt um die Deutung, freue miđ̆ an dem ¡ḑönen NTarmor, dem Kontraft der in vollendetiter $\mathfrak{M T o d e l l i e r u n g}$ prangenden $\mathfrak{W e n j}$ hanteiber mit dem urwödjigen, rauh gelafienen Bloak und laffe gern meiner ergänzenden Phantafie freien $\mathfrak{L a u f}$; aber id verhehte mir dabei aud nid,t, dáb mein Senus eine feinidmeciferei 8 Gtraygowsfi, Bildende sunit.

ift，סie vielen jonjt ganz gejund empfindenden，naiven Kunjt＝ freunden leidat eine falidhe Ridhtung geben fann．

Andere Guswüdje im Rahmen der Gejtalt，die für den （bourmand eine Abwedjelung bedeuten，dem Naiven aber unverjtändlid bleiben oder ihn irre führen，find die Nanieren von Megner und Minne．Erjterer jdicit Statuen auf Gus＝ \｛tellungen，die im Rahmen irgendwelden teftonijden 3wanges eridheinen müßten，damit ihre fernig übertriebene Mtusfulatur Derjtänonis fände．für funitgewerblidhe Zwectie find Meģners Sdöpfungen bewundernswert．Winne ift ein fanatifer des $\mathfrak{U l n r e i f e n ~ o d e r ~ \delta e m ~ 耳 q u n g e r t o d e ~} \mathfrak{N a h e n . ~ E r ~ z e i g t ~ N e n i d ̧ e n = ~}$ geftelle in allen mögliden unjdönen Aften，etwa wie Klinger die eine S． 100 abgebildete weibliḑe figur im „Drama＂．Wie er fidh feine Scḧ̈pfungen vermendet denft，zeigt ihre Anord＝ nung im Dorraum des folfonang＝1才ujeums in நagen（Аbb．44）． Sie finien da зu fünf um eine freisrunde Ø̈ffnung herum und helfen zulammen mit van de Deldes Bildungen an den Kapi＝ tellen，dem Türrahmen und dgl．m．einen typiid modernen Innenraum jdhaffen．Id jehe das Bilden joldher Tbeftalten an als Äußerung eines in unjerer Jeit liegenden ひ̈berjdulies an formfraft．Die Künftler follten nur niđt zeitlebens bei （bejtalten jtehen bleiben，die auf die Dauer maniriert erjdeinen． Denn joldhes Sdaffen jcheint toll，folange es nidt in die riattigen Wege geleitet ijt．Es jollten nod mehr Bildhauer fid der Grchiteftur mie dem Kunitgemerbe zumenden und ihren Rub̧m niđ̧t gerade in der für Nlujeen und Sammler beftimm＝ ten Kunjt，$\delta$ ．দ．zunädjןt auf den Ausjtellungen juchen，jondern darin，ठaf fie jid bejtimmten Indujtrien juwenden und סiejen in fünjtlerifde（beleife verhelfen．Exs jollte $\mathfrak{N l o d e}$ werden，fid in Induftriebezirfen niederzulafien，zuerft nad̆ amerifanijder Art jelbjt 乌and anjulegen und an der Mitarbeit die formfraft $3 u$ entzünden．So jind die grofen englijden Reformer，Morris， Rusfin $\mathfrak{u}$ ．a．vorgegangen und haben bald mit der englifdhen

 114
 gejळ̈̈ftlider ©rundlage. J ${ }^{\text {(h) }}$ nenne die Dereinigten Wert $=$ ftätten für Kunjt im 耳andmer£ in Mtünçen, iḩen Ableger, die Sehr = und Derjuchsmerftätte in Stuttgart, dann die Wiener Werkjtätte u. סgl. m. Eber סas jind nidht Unternehmungen, wie idf fie im Auge habe. Webereien groben Stiles, Rałmen= fabrifen und dergleiden Betriebe jollten mit den Künjtlern un= mittelbar in Derbinoung treten. Aber freilidy die fabrifs= mäß̉ige Erjeugung von NTaffenartifeln läßt fid̨ damit nur [ゆ1wer vereinigen; die fabrifanten mübten denn anfangen, fidf in ifrem fach füntllerifde Bildung anzueignen.

## Zeidnnung I. (briffelkurft.

$\mathfrak{w}$as id hier behandle, wird heute gern Griffelfunft ge= nannt. Der Gusbruaf ift von Mar Klinger*) geprägt. Themeint find alle von der Zeidhnung ausgehenden graphifithen Künjte, wobei die farbe nur, wie etwa in der plajtif, zur Phantafieanregung, nid̨t imprefijoniftijd 3 и Raum= und Eiḑt= wirfungen verwendet ift. §̦ierher gehört dem Inhalt nach die IIluitration und Karifatur, tedூniid die Radierung, der Kupferftid, der 耳̧orjidnitt uff. Klinger maḑt mit Rewt get= tend, dáb diejer Kreis eine eigene Stellung gegenüber der Malerei einnimmt, aud injofern dabei mehre bemid̨t auf das (begenftändlidhe gelegt wird, als in der eigentliḑen farbenfunjt, die, wie wir jehen werden, im לegenjag dazu das rein Stoff $=$ lide gern vernađ̄läjiigt zugunjten der formprobleme. Dom Inhalt iprid̨t Klinger überhaupt niđ̨t. Daß aber gerade er in einer Kunjtgattung, die mit dem wiḑtigiten Darjtellungs= mittel zarter Stimmungen, mit Eidft und Sḑatten arbeitet, nidt $\mathfrak{l e b e n j a d h e ~ i f t , ~ z e i g e n ~ d i e ~ o r e i ~ g r o k e n ~ K u p f e r j t i d e ~ w o n ~}$ Dürer, die Melandolie obenan, und ebenio die Eandidaft mit den drei Bäumen von Rembrandt. Iđ geḩöre zu denen, die in diejen Blättern nidjt jo jehr den (begenjtand, bei Dürer eine traumberloren unter taujend Ђherät dajigende ந̧ausfrau, bei Rembrandt die Adferlandidhaft mit dem Weiher im Dorder= grunde fehen, als den Inhalt, die tiefe Sdhwermut, die in diejer ©ridecinungswelt $\mathfrak{z}$ um Gusbruaf fommt. Aud im jog. நieronnุmus im (behäu|e intereffiert meniger der நeilige mit

[^19] allen feinen Jugaben，als die traulidhe Stimmung des pom Sonnenlidet durdriefelten Raumes．

Die（briffelfunjt war denn auch 30 allen 3 eiten die mid．$=$ tigite 耳andhabe der bildenden Künjtler，wenn es fid um die Derftändigung mit den breiten $\mathfrak{N a j f i e n}$ des Dolfes handelte． Nad ihrem jemeiligen Zujtande läßt jich bis zu einem ge＝ mifien（brade die abjolute நöhe des in einer 3 eit und einem Dolfe vorhandenen Kunitbedürfnifies beurteilen．Nian neh̨me 3．B．סie jdmarz＝und rotfigurigen Zeidnungen der grieḑi＝ ［hen Dajen，die zum guten Teil unjere illuitrierten 3eit＝ idriften $3 u$ erjegen hatten．Sie maren gemif durchaus polfs＝ tümlid und zeigen，an dem gemeffen，was in unjeren $\mathbb{C}$ agen bis in die breiteften Sdfidften ourchficfert，mie entwifelt der （bejdmadf in allen Beoölferungsfreifen der vordhriftlidhen 3eit gewejen fein muf．Man halte daneben au內t unjere Zeit＝ ¡币riften，namentlid die Jugend und den Simpliziffimus，und ift bei diejem Dergleid jofort mitten in die probleme verjegt， die uns hier bejdäftigen jollen．
 mung der Bilohauerei jehr nahe，injofern，als das Relief nidfts anderes als eine foldze erḩöht oder vertieft gearbeitete Zeidh＝ nung oḥne eigentlidfe Nodellierung iit．Das ältere griediidic Relief bewegt fid ja aud nod durdiaus in diejer Bahn，man betraçte daraufhin nod̨mals das Grabrelief der Gegejo （§．Abb．42）．Es zeigt fíd deutlid，dáb die（brundelemente， mit denen in Relief und Jeidfnung gearbeitet mird，nahe ver＝ wandt fein müffen．Stärfer als in der NTalerei und der frei＝ plaftif fommt es in der 3eidnnung und dem fladgrelief auf eine durd die Einie fejt umidiriebene Geftalt an．Die moderne Kunjt freilid zerjegt aud diejes Wejen völlig durd iḩre malerifden Abjiøten．Nan halte 3．B．Münzen und Kameen der ptolemäerzeit und Renaifiance bis hinauf zu den Nedaillen des XIX．Jahrhunderts neben Plafetten unjerer Meifter，und wird beobachten，wie au币 da das Derflüøtigen der feit＝ geprägten form fortjøritte maøt．Roty und ©harpentier
 haalten fich nod in（brenzen，ein Jüngerer，©vide Zenceffe， ift völlig zum $\mathfrak{N a}$（er geworden，＊）feine Plafetten bieten äh̆n＝ lidhe $\mathfrak{V e b e l b i l d e r , ~ w i e ~ f i e , ~ i n s ~ E r t r e m e ~ g e j t e i g e r t , ~ \mathbb { C a r r i e ̀ r e ~ }}$ in farben vorfüḩrt．

Andererpeits múb gejagt werden，daf jid aud unter den modernen $\mathfrak{N a}$ alern die Erfenntnis סurdbridht，man jei allmählid mit dem Dernadtlä｜figen von Einie，fläḑe und （bejtalt gegenüber dem imprefinionitijden Raumlidht zu weit gegangen und müfle anfangen，fíd diefer wertbollen Quali＝ täten wieder 3 u erinnern．Einer diejer Künjtler ift gleid，aus dem einen Extrem in das andere gefallen：ferbinand hooler． Er ift idurittweije $3 \boldsymbol{u}$ einer $\mathfrak{E i n i e n m a n i e r}$ in Wiedergabe der （beftalt durdheedrungen，wie fie $\mathfrak{A b b} .45$ jedem $\mathfrak{E e j e r}$ fdlagend genug vorführen dürfte．Ђegeben ift ein Bild，im Bejitge von（D）thaus in 乌agen i．W．Wir jehen einen Knaben und ein mädぁen auf einer Wiefe，diejes in Seiten＝，jenen in Dorder＝ anjidt．Der Knabe jigt mit untergejdlagenem Bein da，jtübt den Oberförper auf die Einfe und flappt die auf סas Knie geftügte Redite gegen die Bruit zu ein．Das Mädḑen finiet und jieḩt den linfen fub jonderbar ein．Sie fährt mit den Armen zurüaf，frallt die finger und wirft den Kopf mit faft gejdlofjenen Gugen nad hinten．Der Knabe bliatt \｛tarr gegen den Bejḑauer．In dem Bilde ift jeder NTusfel des naciten Körpers，jede falte des wie naf aufliegenden（bewandes，fajt jede Bewegung der 乌̧ände und füße，jeder 3 ug im landjdุaft＝ liden Eintergrunde bemußte Eigenart．Nidhelangelo etma zeidhnet eine Zeitlang fo，freilidh ohne blumigen Wiejengrund und ohne die jonderbar \｛qmbolijtijhe Juipigung des நegen＝ ftandes．
 lid auf das Wejen der 3eidnnung aufmertjam zu madhen， auferdem aber audh，um das $\mathcal{Z u l t a n d e f o m m e n ~ e i n e r ~ d e r ~ v i e l e n ~}$ modernen，individuell entwidfelten Eigenarten zu fennzeidnnen．

[^20] Die einzigen tajtbaren Tiefenanregungen, die er bringt, das untergejalagene redte und verfürgte linfe Bein des Knaben mit ihren überjd̨neioungen, werden in dem vorherrichenden fläḑenbilde geradeju ftörend empfunden, bei dem $\mathfrak{N}$ ädḑen hat er fie zwangsweije fajt im japanijḑen Sinn vermieden. Das ift eben jeine quattrocentiftijde Grt: סie Spannung 3 wi=

$\mathfrak{A b b} .45$. $\mathfrak{F e r}$. Sodler, $\mathfrak{T}$ ajelbilb.
โhen Einien, die in der fläche mirfen, und Tiefenwerten, die das flächengefüh̆ I prengen. Die Jeidnung fann beide Dege gehen, entgegen dem Relief.

Als Beifpiel Elarer landidaftliḑer Tiefenfompofitionen führe idh hier zwei Blätter non unjerem NTeifter auf dem Thebiete der Radierung, non Mac Klinger vor ( $\{$. Abb. 46/47). Wir jehen auf dem erjten Blatte den Abhang eines Wüften= Ђügels und darauf, nad oben [ḑreitend, eine bunte $\mathfrak{N l}$ nge von $\mathfrak{N e n j}$ ¢en. Zuerjt vorauseilend Kinder, dann eine (bruppe von $\mathfrak{N a}$ änern, endlid im Dordergrunde frauen und Krüppel, in der Mitte, vom Bildrande durdjanitten, ein Mann, der
 Gejtalten heben jich, flar gezeidnnet, hell vom grauen (brunde $\mathfrak{a b}$ und merfen furze Sdatten nad redts nor fid her. Die Sonne ift aljo hod vor der Bildfläḑe ftehend gedaḑt. Die räumlidhe Wirfung ift feh̨r lebendig, der 耳qorizont liegt hoç,


タbb. 46. Flinger, Radierung I. $\mathfrak{2}$ tus ben Slinger $\mathfrak{B e r f}$ im Berlage von $\mathfrak{F r a n}_{3} \mathfrak{s a n f i t a e n g l}$ in Münden. wir befinden uns nahe der Bergipige. - In dem zwei= ten Blatte fieḩt man diejen (bipfel. Unter der Spige find Meniden gelagert; ein langer Jug von $\mathfrak{M a ̈ n}=$ nern idreitet an einem front madhenden Soldaten im (bänjemarid nad vorn herunter, voraus gehen orei bärtige Männer mit Kopf= tühern. Die Sonne wirft längere Sdatten als in dem erften Bilde. Gier ift die Raummirfung viel= leidht nod packender, die 3eidnnung von einer un= überbietbaren feinheit.

Es gibt nid̨t bald einen größ̈eren Kontrait, als den zwijchen dem நodlerjḑen Bilde und den beiden Radierungen non Klinger. Beide aber find im mejentlidjen Zeidnungen. Gooler nimmt oer Katur die $\mathfrak{E u f t}$; Eidht und Schatten find iḥm nur Mittel zum 3 weaf der Modellierung (wie in Midhel= angelos Madonna des Angelo Doni), bei Klinger liegt über der Szene die heiße Sonne der $W_{u i j}^{\text {ü }}$. In einem aber be= gegnen jiø beide Künjtler: jie geben dem Beidauer ju denfen. Der $\mathfrak{U n}$ neingeweihte wird im erften wie im andern falle nidit 120
 wiffen, woran er ijt. Ģoders Jüngling reifit die Augen auf,
 ganz verzüčt zurüč. Jur Deutung verhilft dem, der in modernen Bildern Iejen gelernt hat, die Wieje mit den Eömen= zab̧blüten: es ijt frübling, und in den beiden Neenjhen ift des früblings Frwaḑen dargejtellt. Alifo ein iņmbolijder Inhalt. Das junge paar und die $\mathfrak{L a n d j d a f t ~ f i n d ~ w i r f l i d ~}$ Dertreter des frühlings, den fie daritellen follen. Böcflin hat in demielben Sinme Bilder gemalt, die den Bejdauer trunfen machen mit ifrem tief inmbolijapen Duft.

Anders Klinger. Dar= geftellt ift die Bergpredigt. $\mathfrak{W}_{\text {ie }}$ Klinger dabei vorgeht, das ift tnpijd modern. Als Uhל丶e 1886 denjelben (be= genitand malte, leffe er Chriftus mit dem Rücfen gegen den Bejdauer auf eine Banf und lief ihan mit bewegten நebärden auf die vor ihm - und dem Bejchauer - jtehende und


Яbb. 47. Slinger, Radierung II. Mus Dem תlinger Werf im Berlage von §ranz $\mathfrak{y a n f i t a e n g l}$ in Мün币en. finiende, andäḑtig $\mathfrak{3 u h} o ̈=$ rende $\mathfrak{N}$ Tenge von Eandleuten einreden. Er ftellte aljo die predigt jelbjt, und etwas plump \{qmbolijd, in der Grt ©duard von (bebharots, als heute vor fidh gehend dar. Klinger ift Realift. Wir jehen die paläftinenjifḑe Wuifte ebenjo im Original, wie die Juden und Pḩarifäer. Die Қ̧auptiache aber ift: nid̨t der நৃöhepunft des Geidehniijes ijt gegeben, jondern, was ihm voraus geht und nađfolgt. Im erjten Blatte ftrömt die $\mathfrak{M e n g e}$ bergauf, an der Spige der mittleren zwölf $\mathfrak{M a ̈ n n e r}$
¡出reitet ©hriitus，petrus haut，jeiner あewohnḩeit gemäa， eben einem Iungen eine furdtbare Ohrfeige herunter．Im Dordergrunde rechts tauchen die Pharifäer auf．－Im zweiten Bilde ziehen fie als die erften \｛dweigend ab．Dann folgt
 Apoitel．Der ernfte 3 ug imponiert unwillfürlid einem Söld＝ ner，die Mrenge oben fann fith nidgt freimaḑen von dem tiefen Eindruaf．
über foldde Art von（begenjtandsauffafiung \｛duüteln nun unjere philiiter den Kopf．Die Sadhe liegt fo：fie jind der＝ gleidhen nidht gewohnt und aḩnen niḑt，סáb Kunit，aus dem Indibiduum fommend，fid frei geben muk．Dann nur haben wir etwas por uns，das ein Stüf $\mathfrak{E e b e n}$ bedeutet und eine Jutunft vor fid hat．So jeḩt doch nur hin，weldhe Spannung im erjten Blatte \｛tect，wie \｛dqwer und geठrüatt fiid ©hrijtus und die Jünger vorwärts \｛dieben，petrus fiid in der inneren $\mathfrak{U}$ nruḩe vergỉt． $\mathfrak{U n d}$ wie der Drud im zweiten Blatte gelöft erddeint，Chriftus und die Jünger energidd ausjdreiten．Da muß，während die Sonne ihrren $\mathfrak{D e g}_{\text {eg }}$ gemadht hat，etwas Grobes，Erlöjendes dazwilđ̨en liegen．Der Künftler überläß̆t es der durd feine Bilder erregten phantafie des Beidauers， die Eüde auszufüllen，fiđ eine Bergpredigt zu ergänjen， 10 einorudswoll，als es feine phantafie nur irgend zulägt．Der Befdauer wird unwillfürlid aus feinem \｛tumpfen Betradten aufgefdeuø̣t und in den Juftand lebhaften Scauens verfegt． $\mathfrak{U l n o}$ dann erfennt er ：Die Bergpredigt ift bei $\mathfrak{U h b e}$ banal genug gegeben im Derhältnis 3 u dem，wie er fid $\mathbb{C h r i j f i}$ Auftreten nad．Klingers Gnjtof zu denfen vermag．

Klinger hat eine grobe Jaḩl von Radierungen geliefert， Einzelblätter und ganze $3 \mathfrak{\eta}$ fien．Ess ift ein Iammer，dáj diefe prädtigen Sçöpfungen in den Mappen vermögender Sammler bleiben；mandes davon fönnte fid grofer volfs＝ tümliḑer Beliebtheit erfreuen und den 可idmaad der Mafien heben，fo 3．B．viele Blätter aus den beiden Jnften ，Dom 【ode＂ und aus den ，，Intermez3i＂．In diefer $\mathfrak{A r t}$（Griffelfunjt jpielt fid， 122
 das moderne $\mathfrak{L e b e n}$ eindringlidęer $\mathfrak{a b}$ ，als in zeḩn Bänden von Romanen．Klinger hatte eine 3eit，in der er ein 乡itten＝ geifelnder Reporter erjten Ranges war；er hat damals idion problemen nadgedad̨t，über die heute viel bejpro屯̨ene Bü屯her $\mathfrak{g e j}$ drieben werden．Id erwäḩne jeinen $3 \mathfrak{y}$ filus vom Jahre 1880 ，，Eva und die Zufunft＂．Im erften Blatte ift Eva laujdend gegeben，im zweiten，Jufunft，fieht man etwas fürs erjte redht Sonderbares：einen \｛d，malen Weg，der fid zwijden jenfrechten felswänden emporwindet，und，den Gusgang iperrend，die Wejtalt eines Tigers．Wit \｛toijder Ruhe blicét er dem Kommenden entgegen：was immer es auch fei，es ift iந̧m unentrimbar verfallen．Weininger hätte die Radie＝ rung feinem Buøhe über Ђefdleøt und Charafter vorjegen fönnen．Wenn auch nidht jeठer die Auffaffung der Beiden teilen wird，jo ijt dod̆ der Kiederiḑlag moderner Gedanfen in beiden Sdäpfungen bezeidnend．

In den Ieften Iahren hat die Grriffelfunjt aud in Deutichland eine Entwidflung durchgemaøt，deren eingelne Phajen man an der நand der leider eingegangenen Zeitjdrift pan verfolgen und an den beiben jatņifiden Wifblättern，der Jugend und dem Simplizififimus，miterleben fann．Wo find die guten alten 3eiten der fliegenden Blätter und der Niünche＝ ner Bilderbogen geblieben！Than fann von diejer Bewegung niḑt \｛preḑen，ohne auszugehen von dem bahnbreḑenden $\mathfrak{D}_{\text {or }}=$ ftoß der japanifḑen Kunjt auf uniere europäi｜ḑe Buḑaus＝ ftattung．【atjädlid ijt der Unteriḑied von Einit und Jegt in den genannten Blättern fünjtlerijd im wejentlidfen auf Japan zurüđ̌̉̉ufüb̧ren．
 die getuidate Zeidhnung eines Kafemonos von Korin（1661 bis 1716） $\mathfrak{a b},{ }^{*}$ ）den teufelverfolgenden Gelden Shofi dar＝ ftellend．Sdarf in die ferne fpähend und mit der einen §and jein meites（hewand aufraffend，føleidet er，das gezogene

[^21]Sthwert in der Reḑten，einer Spur nadf．Die etwas gedučte Łaaltung verrät，daja er jeden Augenbliá bereit ift，Iosju＝ jdlagen．Die ©eftalt ift überaus lebendig in breit und ectig hingejegten Pinjeljtriden erfant．Dieje wirfen mur als（banzes； im einzefnen ift faum zu begreifen，wie eine an die Karifatur jtreifende ©harafteriftif des bärbeipigen Alten daraus ent＝ ftehen fonnte．Die jdwarzen $\mathfrak{U m r i j i e}$ werden ergänzt ourd Mitteltöne，die Sḑattenübergänge geben und den Bart un＝ gemein ausbrudfsooll andeuten．耳̧eute erjdeeint dieje ganze Art nidat meḩr［o neu，
 wie vor wenigen Jaḩr＝ zehnten．Die moderne $\mathfrak{I I}=$ luitration hat jiḑ die fühn imprefitionijtildhe Made der Japaner vollitändig zu eigen gemadat．Man müßte nur nod farbige Ornamentleiften зu unie＝ rem Shofi halten，um fi九f davon зu überzeugen， dáb jede Seite der Jugend 3．B．im japanijdhen（be＝ ichmać ausgejtattet ijt．
$\mathfrak{I n}$ den Kunitzeiticdrif＝ ten begegnen uns Sdäp＝ fungen der（briffelfunit von waḩrh̨aft verblüffen＝ der Neuheit．So murbe fürzlidd aufmerffam ge＝ madt auf eine Jeidnnung bon $\mathfrak{M}$ Tenpes in der eng＝


[^22]
die ohnnealle litit= teltöne in ¡ぁar= fem Kontrait von Tiefidmwarz und Weif ein por= trät gibt. Wir jehen ( $\mathrm{f} . \mathrm{Abb} .49$ ) das Brujtbilo eines Mannes in Dorderanjidit, befleidet mit dem gewöhุnliḑen Safto und einem breiten Sd̨lapp= hut. Er jteḩt in= mitten von $\mathfrak{b e}=$ build im vollen Somenlidt. Das


9ъb. 49. Menpes, Cecil Rŋodes. (5ejidt wird meh̨r als zur Gaalfte vom Sdaatten des Gqutrandes perbectit. ©s ift gerade nod die breite Spige einer $\mathfrak{H a j e}$, die äh̨nlidh derb wie das Kinn ift, erfennbar; der gefdilofiene Mund wird von einem herabhängenden Sḑnurrbart verdectit und dar= über gräbt fidh eine tiefidaattende falte in die energijd. fladyen Wangen. Dies menige, was man nom bejiḑt fieht, foll nun ein Porträt fein! Don den Augen feine Spur, das tiefe Sdpwarz weift nidit die leifejte Andeutung des Blifes auf. Ijt das deshalb ein porträt, dem es an der notmendigen $\mathbb{C}$ harafteriftif fehlt? Die Augen, find fie wirf $=$ liḑ niḑt da? Wie bei der Bergpredigt pon Klinger fommen die Angitmeier und flagen, wie man mur fo naḑläflig jein €önne, bei einem Bildnis in Dorderanjidit, die Gugen niøt jehen zu lafien. Nan blič̛e nur hin: auđ im gegebenen falle fällt die Entidecidung zuguniten bes jielbemußt idaffenden Modernen. Die Phantafie des Bejdquers wird durd die rubige，faft ftarre Energie der Kopfhaltung derart angeregt， dáb jeder darauf idnwören möđ̨te，er fehe die Augen diejes Tintenmannes leibhaftig und \｛teḑend auf fid geridhtet．Wie man bei Klinger die Bergpredigt aus dem Dorher und $\mathfrak{T a}$（̧her ergängt，jo hier aus dem，was orum und dran ijt，die ganze perjönlidfeit：einen unbeugjamen Willen，der jeden Wider＝ ftand jielbewußt niedertritt．Kad jolḑen Sdjüfjen wird nie＝ mand überrajøt jein，zu erfahren，dáß Cecil Rhodes，jener Abenteurer，סargejtellt ift，der Engländer und Buren auf＝ einandergehegt hat．

Die Rechnung auf ein ©rgänzen des unvollftändig Dar＝ gejtellten durd die phantafie des Bejdhauers und die be＝ lebende Anregung，die davon ausgehen foll，haben wir bereits im Webiete der Plaftif fennen gelernt．Die moderne（briffel＝ funjt maḑt davon den ausgiebigjten（bebraucd，indem jie die Zeidfnung wiederそolt unterbriḑt und jo äuberjt pifante Reize für das Sđ̧auen ausjulöfen weip．Bejonders füḩn und vor＝ bildidid hat in diejer Ridtung Beardslen gewirft．

Andere Zeidnner，id ermähne $\mathbb{T h}$ ．Th．Geine，haben fid
 Kompojition der Einien ohne Eiḑt und Sおatten geholt．Id mö币tte，daf der Eejer fid etmas einlebt in $\mathfrak{A b b} .50$ ，die $\mathfrak{N a d}=$
 1646－1714）．＊）Wir jehen in einem falligraphiid umrilie＝ nen Raḩmen den über Eaf́ geftellten Raum eines 3immers mit feinen Sdiebmänden，die nađ̉ lints offen ftehen und einen um das $\mathfrak{G a u s}$ laufenden Gang mit einer Blumenvaje im Ginter＝ grunde jehen lajfen．Eigentümlid gewäḩlt ift der Stanopunft des Bej币auers．Er ift nämlid̆ über die vordere Sđiebwand herabbliffend angenommen und fieht jo ein paar，das auf dem Boden gelagert ijt．Ein Züngling liegt，auf den reḑten
 auf iblm jibt．Seine füfe find von dem langen（bemand über＝

[^23] deaft, dahinter fommt des Mäddens fuf nadt hervor; über ihrem Knie liegt das mit ©Incinienzweigen gejdhmüdte be= mand. Sie neigt fidf etwas vor und wendet den Kopf halb nady dem Jüngling, der jeine 耳and zu ihrer 耳üfte erłebt. ©s verjuche einer, den gegenjtändlixhen $\mathfrak{J u j a m m e n h a n g}$ der beiden figuren flarzultellen. Mir mill facinen, dab Morónobu die Erflärung dafür, wie oas Mädden zu dem jonderbaren Sofa

$\mathfrak{A r b b}$. 50. Morónobu, \&iniengedid)t.
 der einzige $\mathfrak{G n l a}$ b des MTotios wahridecinlid die dadurct 3 и $=$ ftande fommende Sinienfompojition ift. Mtorónobu denft, wie alle oftafiatijide Kunit, rein deforatio. Der $\mathfrak{G e g e n j t a n d}$ muf fid völlig diefer Einheit unteroronen. Wellental und =hähe folgen
 einander parallel, andere wirfen im Kontraft zulammen, $\mathfrak{\delta a =}$ zwifdien eingeftreut fieḩt man idiwarze flecfen. Im all= gemeinen hält der Jüngling die horizontale, das Mädden
eine Sḑräge feit，die in der Riḑtung übereinjtimmt mit der Fluḑt der Shitebwand linfs und ihren paralleten．Beide （beftalten aber heben fid im Spiel ihrer Kurven ab von dem geradlinigen Koordinatenneł，das fie umidןliegt．Redts wird nod ein zierlidher Kleiderjtänder fidhtbar，der den Einien＝ afford vollendet．

Dieje japanijdhe Einienfompojition ijt gerade entgegen＝ gejefgt dem modernen farbenimprefiionismus，won dem bei der $\mathbb{N a l e r e i}$ zu reden jein wird．Freilid gefellt fich fajt immer nod die farbe dazu，aber fie hat lediglid Guffällig＝ feitswert，foll das 1 Totiv detorativ heben．Dentt man fich alfo $\mathfrak{3}$ и den Sdwarz＝Weip＝Kompojitionen von Korin，Menpes und Morónobu nod die farbe gefellt als effeftrolles $\mathfrak{W i r}=$ fungsmittel，dann fteht man mitten in einem Kreije，in dem fidh ein 乌auptgebiet moderner Zeidenfunit bewegt：das Plafat． Man gehe dody diejen Dingen in unjeren Strajen nadf．Rüá＝ fidatsloje Reflame mittelft jeder Art von Auffälligfeit，סas ijt die durdjןdlagende Regel．©b dieje nun wie in der Zeiḑmung
 ミidqt＝und S币attemwirfung erreidit wird oder ourch grell deforatio nebeneinander gejegte farben，durd einen tollfühnen， das Auge förmlid emporreigenden Einienzug oder eine im Gegenjtand liegende Guffälligfeit，darauf fommt es gar niḑt an． Jede deforative Qualität mird dafür ausgebeutet，alle Grten von Gegenftand und Inhalt，die drolligiten Einfälle müfjen herhalten．So verjandte 3．B．ein Eeipziger Derlag im Jahre 1898 die Anzeige jeiner ひ̈berfiedelung in einer Karte，auf der man den $\mathfrak{U}$ mıug veranjdhauliḑt jah durd flatternoe Bänder，סie den Weg andeuteten，und zu beiden Seiten סurat die Aborüafe der fußjohlen，die fid längs diejer Spur fortbemegten．Man fann nidt leugnen，dáb dieje ornamentale Beigabe ebenio flar wie withig deutlid mađ̄te，um was es fid handle．

Es ijt hier nor Eintritt in das Gebiet Naalerei der Plaş，ein Wort darüber зи \｛agen，wie die bildende Kunjt der Wegenmart mit dem problem der（bejtalt umipringt．Nan 128

wird aus den beiden japaniidien Beifpielen und dem Porträt won Mtenpes erjehen haben，dáj da von einer Jeidnuung im alten Sinne nidht mehr die Rede fein fann．Mtan fughe unter dem faltenvurf die Sinien der Menidengeitalten：fie ver＝ ¡dipwinden vollitandig unter einer felifen Karifatur bei dem einen，einer nod fühneren Klecterei bei dem andern und Sinienjpielerei beim dritten．Im weiteren Derlaufe wird fid zeigen，daf die eigentlidge Materei nod viel weiter entfernt

 ，，nirgend 依wierige formen bietet，weldhe erjt durd langes eingehendes Studium begriffen werden fönnen，wie der menifh＝ liḑe Körper＂（Sdulge＝ITaumburg），jo ift allmählid durđ Der＝ nad̆läfligung des zeidqneriidhen Studiums beim Durdijinnitt eine Derrohung des（beftaltfehens eingetreten，die，in Jeiten \｛o hood entwidélter 【edgnit wie der unfrigen，nidat iḩresgleidhen hat． Es hat nod eine andere Jeit gegeben，wo wie heute Eandidaft und farbe den ftimmungsvollen（brundton der Materei bilde＝ ten：in dem Denedig des Giorgione und feiner $\mathfrak{T a d f f o l g e r}$ ． Damals aber blieb der Adel der（beftalt Dorausjegung，man ftand eben glüdlifferweife nod ju fehr unter dem Eindrudfe der forderungen $\mathfrak{E e o n a r b o s , ~ d e r ~ n i d g t ~ m u ̈ d e ~ w u r d e , ~ e i n e ~ g l e i d ) = ~}$ mäß̂ige Kenntnis aller Ģilfsmittel der Kunit－nidht nur defien，was wir heute formqualitäten nernen，fondern wor allem der（็eftalt－als unerläflid zu leḩren．Wenn daher heute Klinger für ein Bild die vollendete Durdbildung von form（wie er die（beftalt nennt），farbe，（bejamtftimmung und Ausbruč fordert，fo fefhrt er damit nur zur Einjidht des grögten Meiters зuriứ

Dadurch，dáa man die farbige $\mathfrak{l}$ migebung des $\mathfrak{M e n}\left\{\right.$ inen，$^{2}$ itatt des $\mathfrak{M e n}$ iden felbjt，弓um ausidlaggebenden Darjtellungs＝ freife der Materei gemadt hat，wie fid．fpäter зeigen wirb， wurbe die Brüffe abgebrodien，die diefen Kunttyweig mit den übrigen Künften verbindet．Arditeftur，Plajtif und MTalerei


[^24]die in ihrem Wejen liegende Bejiehung zum Meniden. Der
 Räume zu "einer oder zur Aufnahme der iḩm gleidgebildeten (bottheit, und die Naterei ftellt ihn in peiner $\mathfrak{U l m g e b u n g}$ dar. Dadurdh, dáb die moderne Malerei die Daritellung des Men=
 hang unter den bildenden Künjten, finft jelbjt zur Spezialität herunter und geḩt aus den §änden des Küntters zum guten Teil in die des Malers über. Nur Börflin hat dieje Klippe überwunden. Aber den Dormurf fann man ihm nidt eriparen, dáb er Zeidhnung und Gejtalt bisweilen mehr als erträglid vernaclläfligt hat.

Wern Böcklin genötigt ift oder den feḩler maḑt, nom Menjehen und peiner beftalt ausjugehen, dann fteigt er won der ந̧öhe herab, auf der er als $\mathfrak{L a n d j}$ after fteh̨t, und die $\mathfrak{W}$ ängel der Zeidqung, die man in peinen $\mathfrak{N a t u r \{ \eta m b o l e n ~}$ bald überfieht, treten zulammen mit einer in foldhen fällen
 abmeisbar hervor. Es fei auf das fresfo "Der entitehende (beijt der Natur" im đreppenḩauje des Mupeums $\mathfrak{n u}$ Bajel hingewiejen, ein Mittelding von Antife und Rofoto ohne alle (bröße. Diejelbe Unfreiḩeit in dem fresfo flora mit ihren Kindern; die gelagerte frauengeftalt redts im Dorder= grunde durchaus maniriert. In den Einzelgeftalten, wie dem Drama, einer weibliḑen Mantelfigur mit Motiven alt= griedifider Stanobilder, und der freiheit, einer unidün
 ¡elbe Sḑwäḑe.*)
$\mathfrak{I m}$ (begenjas $3 \mathfrak{u}$ Böfflin, deffen (bröße in der $\mathfrak{L a n d} \delta d \underset{a f t}{ }$ und der farbe lag, worüber nod, ausführlid $3 \mathfrak{l}$ \{preḑen fein wird, find Klinger und jein Sduüler (breiner Meijter der Zeidnung und der menjdliden (bejtalt. Sie wifien eine jtrenge farbigfeit $3^{u}$ verförpern, die an die italienifden Quattro=
*) Böclin $\mathfrak{W e r f ~ I , ~ T a f e l ~} 14$ und 34 , II, Tafel 10 und 34 .
centijten heranreidt. Gnders franz Stuci. Er juđ̆t, סarin der tnpij开 moderne NTaler, die Zeidquing durd die farbe zu verdecfen und beides in einer deforativen Sidqt und Sdatten= fompojition aufgehen $\mathfrak{z u}$ lafjen. In jeinen $\mathfrak{E a n d} j{ }^{\text {daften }}$ find die (beftalten faum zu erfennen. Bei Studf hat man immer den Eindrứf unbändiger Kraft, סas Deforative oronet fiḍ unter. In den Bildern eines zweiten $\mathfrak{N}$ tünḑeners, des frei= herrn won 耳ৃabermann, orängt es fíd dagegen $\{0$ vor, סaß die Gejtalten troł̧ iḩrer glänzenden Zeidquung ganz von den ourd die farbe gehobenen Sinienwellen abhängig erjḑeinen. Ieben joldhen Pretiöfen wirfen die flott darauf los gemalten figurenbilder won $\mathfrak{E}$ ouis Corinth erfrijdiend.

Im Rab̧men diejes $\mathfrak{G b j d}$ nittes mödhte id aud mit einem Wort auf eine andere Gruppe von Malern hinweifen, die lange bei uns Mode war, die englifḑen Präraffaeliten. Sie wollten urjprünglid der Raffiniertheit der Efademifer die idflidfte Grt etwa unjerer $\mathfrak{H a z a r e n e r}$ entgegenjegen, idqlieflid. aber murben fie jelbjt Dertreter einer ätherifd nervöjen Kunjt. Was heute nody von ihnen lebt, geht auf William Morris, Rusfin und Walter $\mathbb{C r a n e}$ zurück, Männer, die jene populari= fierung der Kunjt im Gandwerf herbeiführten, weldie über= aus wohltätig gewirlt und im legten Ende auch die grofe Bewegung des deutidien Kunitgewerbes wachgerufen hat, von der in einem früheren $\mathfrak{A b j}$ d?nitte die Rede war.

## Зeidqnung II．Ђandzeidnung，उeidenunterrid̨t und künjtleri｜कृе Erjieḩung．

Die im voraufgehenden Abjdnnitte behandelte Art von 3eidnung unterjकheidet fid jehr wejentlid．von dem，was man lanðläufig நanozeidnung nennt．Die Sdöpfungen der（briffel＝ funjt find fertige Kunjtwerfe，beftimmt für סie ©̈ffentliḑfeit， die 乌̧andzeiømung ift das niøt．Sie dient dem Künftler ledig＝ lidh zur Dorbereitung leines Werfes，und zwar nad einer סoppelten Ridtung：einmal，damit er fi屯h mit ein paar Striḑen eine Dorftellung davon madje，wie fid etwa der gegebene oder ihtm voridnwebende（begenjtand im Bilde geftalten lieje； man nennt das einen Entwurf．（Dber der Künjtler zeidnnet Einzelheiten jeines Werfes nad dem Nlodell，wie wir bei figuren jagen，nad der $\mathfrak{N a t u r}$ heift es bei $\mathfrak{L a n d}$ dafaften，um fida durd den Gft oder die Studie der Ridtigfeit feiner（bejtalt＝ und formworftellungen $\mathfrak{z u}$ vergewiffern bzw．der $\mathfrak{N a t u r} g e=$ fidherte Anregungen für die nadjfolgende oder gleidzeitige fünjtlerifde Grbeit $3 \mathfrak{u}$ entnehmen．Die erjte Grt der Kand＝ zeidpnung hat ihren Quell in der phantafie，die zweite jdllieft fid eng an die NTatur．Gn der Fand joldeer Entmürfe und Studien läbt fidf das Werden des Kunitwerfes farittweije perfolgen．Thanḑe Bilder von Raphael，Bödflin u．a．\＃önnen auf diejem Wege bis in den Keim und in all ihre uriprüng＝ liḑen Bezieḩungen hinein erjdlofien werden．

Baut man auf סiefem（brunde，סann ergibt fid als Anlaj des Künjtlerijden Phantajiearbeit und $\mathfrak{H a t u r b e o b a 币 t u n g . ~}$ Erjtere hängt an dem，was die Dinge dem Künjtler bedeuten， 132

legtere an dem, wie fie feinem Guge in Wirflidfeit erjḑeinen. Das Kunitwerf entiteht dann im Wege der Tednif aus beiden Dorftellungsfreijen, dem der gegenjtändlið̧en Bedeutung und dem der natürlidhen (bejtalt dadurdh, dab ein orittes, סie €ünftlerifḑe form jidh als Gusbruck an beider Stelle leģt. Die Gandzeidnung leitet den Sdyafenden aljo nur bis an die Sanwelle der Kunjt, fie fann bereits fünitlerijḑe Qualitäten aufweifen, muß es aber niḑt. Das hängt von der Begabung
 fid jedem, auch dem tedenijø und €üpitlerijक Unbegabten Ieḩren. Sçliéflid wird jeder auf einen Ђbegenjtand häherer Đromung, wie ,,Rotfäppchen" oder "Ballipiel" mit einer Dhan= tafievorftellung antworten und davon zur Not auch eine primi= tive Sfizze liefern fönnen. Und jo dürfte auct jeder סazu zu bringen jein, einen (begenjtand niederer ©romung, wie er ib̨n in der Natur fieht, ein Tier, ein Blatt, einen Menideen halb= wegs organiid treu nadjzuahmen.

Injofern fann aljo jede Art von Sdqule den Boden für das Kunitveritänonis vorbereiten. Dem factmännifden Kunit= unterrid̨t dagegen bleibt die Einfüḩrung in das eigentlide Ģandwerf der veriḍiedenen Kunitgattungen, in ihre Tednnif und die Probleme der form vorbehalten. Kunitidulen fönnen den Durdidnnitt der jog. Künjtler ebenjo wie Dilettanten und $\operatorname{Dir}=$ tuofen heranbilden. Keine Sdule aber fann in den Menjden das Bedürfnis nadt Gusbrudé legen. Ijt das nid̨t vorhanden, dann ift alles $\mathfrak{E e h r e n}$ und $\mathfrak{E}$ ernen vergeblict; es fommen dod
 Gusdručsbedürfnis aber da und gepaart mit der Begabung für teḑnijकes Können, dann ift die Baḩn frei zum Kunjt=
 faltigfeit der Dinge und 3eiten das Wejentlide und Ein= fadye herauszugreifen und es aller Welt als überzeugenden Gus $\quad$ ruaf dauernd vor Gugen $\mathfrak{z u}$ \{tellen. ITur an foldhen großen Kunjtwerfen fann das wejen der Kunit erichaut werden. Зeidj= nen, Malen, Vaturjehen und Komponieren find wertoolle Gilfs=
 mittel auf dem Wege zur Kunjt，die Kunjt jelbjt aber find jie nidft．Die fann man nur erleben：an fid，in unverdroffener Arbeit，wenn man als Künitler geboren ift；als $\mathfrak{E a i e}$ muß man die Kunjt ganz beideiden aus des Künjtlers நand hin＝ neḩmen und $\mathfrak{z u}^{\mathfrak{u}}$ ergründen $\mathfrak{\text { uchen．Das große Kunjtwerf ijt }}$ grenzenlos in feinen Werten．Wie das $\mathfrak{E}$ eben lelbjt zeigt es jeden $\mathbb{H a g}$ ein anderes（befidt，ift Katur，bon Menidenhand gefdaaffen．
 ［timmt ift，in einem Intermezzo daran，mida mit dem modernen Sçlagwort＂fünjtlerifḑe Erziehung＂auseinanderzuieģen．Bei feiner Dieloeutigfeit wird es notwendig feftzuitellen，wie id es veritehe．Don vornherein fällt die Auffaifung ，＂Erjiehung зum Künjtler＂weg；denn dazu fann man jemanden ebenjo＝ menig erjiehen，wie зum bedeutenden Nenjden überhaupt． Guch in feiner zweiten Ammendung fteht mir diejes Scllag＝ mort，wenn idd die feder in der Ђand halte，fern：in der Guf＝ faffung nämli屯，daf die Erziehung jelbjt ein Kunftwerf jein foll．Daran denfe idh in meiner Eigenjdaft als Dater und Univerjitätslehrer．Im vorliegenden Büdlein aber habe id ausjøliejlia die Erziehung зum Kunjtverjtänonis und damit， menn man will，$z^{u}$ einer $\mathfrak{E}$ ebensanjdhaung im Auge，die es mit fid bringt，daß über allem perjönliden Dorteil nie die freube am Eebensproblem jelbjt vergefien wird．

Was fid in bem Kinde zuerjt regt，das ijt eine gewifle Bepdauliあfeit den Dingen gegenüber．Es taftet fie mit Auge und ந̧änd $\downarrow$ en $\mathfrak{a b}$ ，jeठe Bewegung wirft auf die Kleinen fait erjḑredfend auffällig．Bald aber werden Kage und நund， die ruḩig daliegen und dann den Ort wedjeln，Lieblinge，das Kind bemädhtigt fid ihrer，wie bald aller Dinge，und möđte fie nad jeinem Willen in Bewegung jegen．Die Phantajie wird rege，dem $\overline{J u j t a n d}$ des Sdauens gejellt fid die freube am Wejdehen．Das Tieripielzeug tritt in jeine Redhte；es mus dem あewidit nad einen Widerjtand leijten，fonjt fehlit die Befriedigung an der vollbradten $\mathbb{C}$ at．Bis zum Eintritt 134
 in die Saqule bleibt jo faft ausidlieblid die phantajie tätig， alle Beobadtung ift ifir untergeorbnet．Der erite Buchitabe bringt diejes Eebenspiel in あefahr．Das Tatjäctidte des Schmarz und Weiß beginnt $\mathfrak{Z}$ wirfen．Es fäme beim $\mathfrak{U n t e r}=$ riḑt alles darauf an，dem Kinde jeine fleine Delt zu erţalten． Der jonnige $\mathfrak{W e g}$ ，den das Kind bisher \｛pontan gegangen war， darf nidut verlegt werden．In der phantajietätigfeit jteckt Perfönlidfeit und Können，aller 2 Interriḑt follte von vorn＝ herein und geradezu ängjtlid！darauf bedadtt jein，hinter die wunderbare fülle von Begabung zu fommen，die im Wege der Äuberungen des Phantajielebens aus jedem einzelnen unjerer Kinder $\{p r i d$ t．

Diefer vom Kinde ganz fpontan in das Eeben hinein ge＝ nommene $\mathfrak{W e g}$ ，der die Wirflidfeit nur benugt，um das Märchenland der eigenen Whantajie auf jedes Kolzadeit und in jeden Winfel zu übertragen，ift zugleid der Weg zur Kunjt． Beleg dafür die Parallele der Eandzeidanung．Someit das Werden eines Kunjtwerfes ourch 耳andzeidnungen erforjatt werden fann，ftand immer ber durch den Wegenjtand in der Phantafie angeregte Entwurf am Anfange，judte immer zuerjt die Phantafie fich der ins Spiel fommenden Thefalten in ifrem \｛zenijक్ల 3 ujammenhange zu bemächtigen，die in frage jtehen＝ den Notive fejtzuptellen，und auf dieje Weije zum Flaren $\mathrm{Be}=$ wubtjein der Gufgabe סurdjundringen．＊）Ähnlid follte auch die erfte Anregung，die der 2 Interridit bietet，an die Schöpferfraft der findliden Phantafie anfnüpfen，die Kleinen veranlafien， jo findlid unbeholfen das aud gejdehen mag，darzujtellen， mas die Phantajie ihnen vorjpiegelt，fei es \｛pontan nad Dor＝ \｛tellungen，die in dem Kinde jelbjt lebendig find，jei es jpäter nad Anregungen，die das Wort des Eehrers gegeben hat． Soldee Kinderzeidunungen gehören，vom Kinde felbjt erflärt，bei aller Einfalt der Darjtellungsmittel zum gegenjtänolid Reide $=$引ten，was den jugendliden $\mathfrak{N l i t j}$ ，ülern geboten werden fann．

[^25]
Seit einiger Zeit bemühen fidd denn aud \｛ehrer von flarer Eebenseinfidqt，die Sđれule von der Knedhtung unter den an fich nidtsjagenden Buøjtaben und im Jeidqnen von der hergebradt geometrifchen Einienmanier $\mathfrak{z u}$ befreien．©b aber סafür die findlidhe Phantafie wieder in das Recht ihres Dortrittes ein＝ gejefgt mird，das ift für miḑ die enticheidende frage，wenn id mit einem Worte auf die angeftrebte Reform des Jeidenunter＝ ridtes eingehe．Die Augen der Kinder follen wieder vom Papier und der Sḑrift meg möglidjf oft unmittelbar auf Eeben und $\mathfrak{U}$ mgebung geriḑtet werden，סie meḑanij币e Zeideen＝ arbeit mill man ganz zurücfitellen．Damit wird jeder，der unter dem 3wange der alten geijt＝und finnlojen Sdulmeifterei aufgewadjen ift，lebhaft einverjtanden fein．Etwas anderes aber ift es，ob bas neue，in Dorjdlag gebradte Biel aud wirflid den Ehrentitel einer fünjtlerifden Ergiehung veroient． Iđ币 nehme als Grundlage die Ergebniffe und Anregungen des Kunjterjieḩungstages in Dresden 1901 und im bejonderen die Schrift von Konrad Eange＂Das Weien der fünitlerijchen $\mathbb{E r}=$ zieḩung＂（סie niđ̧t ganz überein\｛timmt mit dem auf dem Dresbener Tage gehaltenen Dortrage des Autors über den gleiden（begenjtand）．Alle dieje Reformer find einig darin，

 form und farbe $з \mathfrak{b}$ beobadten und das Beobadtete einfad
 Wiedergeben＝Können fehlt uns allen，die wir ber alten Sdule entwadjen find，jo jehr，dáb nod an den $\mathfrak{U n i v e r j i t a ̈ t e n ~} 3$ ．B． nidts oringender für alle fäder not tut，als ein tüdtig סrillender Jeidhenlehrer．An der Totwendigfeit diejer Grt von Jeidenunterrid？t joll daher niḍt gerüttelt werden．Nan be＝ adte nur，סańb diejes Ziel niat übereinjtimmt mit dem，was id als notwendige Dorausjefjung des Weges zur Kunjt im Auge habe．Jda erinnere wieder an die Gandzeidquing：das orga＝
 Phantafiezeidinen（Entwurf）folgt．für oas praftijḑe Eeben 136

mag, was fid der MTenjd in feiner Phantajie vorjpiegelt, über= flüfifig jein, für die Kunjt aber ift gerade dieje im Derborgnen gedeihende Eigenmelt ausidlaggebend. Sie foll, gebraudit man das Sḑlagwort "fünftlerifḑe Erjiehung" in meinem Sinne, Erzieḩung zum Kunjtperitänonis, nid̨t nur am Anfang alles 3eidgenunterridites ftehen, fondern muf $\mathfrak{z u}$ allen 3eiten und auf allen Sdulitufen neben dem Zeidnnen nadd der $\mathfrak{N a t u r}$ als eigentlidhes $\mathfrak{E}$ eitmotiv feitgehalten werben.

Wenn man das bisher überjehen fonnte, fo liegt die Sduld lediglid an dem unfünjtlerijḑen Wejen der modernen $\mathfrak{N a l e r e i}$. Whne es 3 u wifien, find wir alle miteinander bon einer anjtecfenden Zeitfrantheit befallen. Davon wird in den
 gehoben, dab der Maler von heute jede eigentlithe Phantajie= arbeit verwirft. Er geḩt dem optijhen Shein der realen Dinge in Eidpt und farbe nad, beginnt fein Werf nidt nur unmittelbar vor der Natur, jondern mält momöglid aud unter prinzipieller Gusidaaltung aller am Gegenjtand hängenden Phantafiearbeit im jtändigen Derfehr mit dem Urbilde ס. h. in der Natur fertig. Die Brüdfen ju jener Eigenmelt, die das Kind beim (Eintritt in das Eeben jid ¡đafft und worin unab= hängig von der Erjdeinungswelt die eigene Seele am Werfe ift, find abgebroden, die phantafietätigfeit lahm getegt.

Konrad Lange hat ganz redft, wenn er in feiner Aus= einanderjefung über das Wejen der fünitlerifdeen Erzieḩung ausruft: ,"Kurz und gut, jeder Weg zur Kunjt geḩt סurct
 nom Standpunfte der realiftijden Kunitlehre, d. h. jener feit 1870 ca. modernen Strömung, die mid, K. Sange jelbjt $\mathfrak{z}^{4}$ meinem zeeibändigen Werf über das Wejen der Kunft
 ift Darjtellung der $\mathfrak{N a t u r}$ oder des menidfliden $\mathfrak{E}$ ebens in der form des äpthetijḑen Sheins, oder phantafiemäßige Erzeugung eines ©befühls, einer Stimmung, einer Kraft= und Bewegungs= vorftellung ourch ingenoweldee finnlid wahrneḥmbare Snm=

bole, deren formen der Natur, dem menjdliden Wefühls= leben, der animalijḑen Bewegung oder dem organiiḑen Waḑs= tum entlehnt find." Es wird nod genug die Rede davon jein, dańb fith die moderne Kunjt, und mit ihr $\mathfrak{E a n g e}$, in dem erjten Teil feines Sages m. ©. im Jrrtum befinden. Kunjt ift niđ̧t Darjtellung der $\mathfrak{H a t u r}$.*) Die $\mathfrak{H a t u r}$ hat mit dem Wejen der Kunit ebenjowenig etwas 3 tun, wie das deutidhe Wort, mit dem id, meine Ђedanfen hier зu Dapier bringe, mit dem, was idf damit ausbrücfen will. J Id fönnte, um nur ein Beifpiel 3u geben, ebenjogut in irgendeiner anderen Sprache idhreiben,
 etwas ändert. Hidqt die Spradje, nidft ihre worte find das Jiel, das idh im Auge habe; \{ondern das, was id damit aus= ठrücfen will. Und ebenjo find die vom bildenden Künjtler ver= wendeten $\mathfrak{N a}$ aturgeftalten nidit Selbitzweaf jeiner Darftellung, [ondern Iediglidh Derftändigungsmittel für das, was er aus= orücfen will. Aber freilid, das muß heute erjt befonders gejagt werden.

Die $\mathfrak{N a t u r}$ fennen, heift das $\mathfrak{E e b e n}$ verjtehen, niḍt aber für das Kunjtberftänonis erzogen fein. Die Reform der Sdule und die neuen Methoden des Zeidpenunterridts follen in den Kindern anidhaulidhere Dorftellungen medfen, als es bisher im Wege der Buđjtabenwirtijdaft möglid war, man foll wieder lernen, die Sinne frei und unbefangen in den Dienst normaler Eebensführung ftellen, jtatt jede finnlide freube wie etwas Unerlaubtes $\mathfrak{z u}$ unterorücfen. Es ift aufer 3weifel, dáb mit diejer Derlebendigung der Sdule, dem Sehenlernen und ridtigen zeidnerijぁen Wiedergeben der Naturgejtalten ein frumtbarerer Boden für alle fünitlerijden Einorüdfe gejd?affen wird als frïher, da man fid pedantijd an das Kadjbilden geometrijḑer und itereometrifぁ̨er figuren hielt. für das Derftänonis der zurzeit führenden Strömung in der modernen Kunjt mag der neue im naturaliftijden Sinne reformierte

[^26]3eiḑenunterridft vielleid̨t auळh genügen．Dieje Kunjt will in der $\mathbb{C a t}$ nidfts anderes als Malerei fein，und für diefe Technif trifft ja tatjächlid die $\mathfrak{E a n g e j \npreceq e ~ G u f f a j i u n g ~ d e r ~ K u n j t ~} 3 u$ ． Aber was mir da heute erleben，ijt ja－das follte endidid er＝ fannt werden－ein verzweifeltes Ringen der fünftlerifid Be＝ gabten，fidy über $\mathfrak{W a j j e r}$ zu halten in einer 3 eit，der alle Dorausjetjungen für bas wejen סer Kunjt feḩlen：סer Gus＝ סruč $3 \mathfrak{u}$ fein für die Eigenmelt in Phantajie und（bemüt des Einzelnen und jene Ideale der Nenjdiheit，in denen die Kindlithe Welt iḑlieflidy mit einem meḩr oder meniger indini＝ סuell bedeutungsvollen Reft ausmündet．

Idy jehe aljo in der modernen Reform des Zeidenunter＝ riḑtes das vernünftige Dorbereiten einer gefunden $\mathfrak{L e b e n s =}$ anjdhauung und damit eine mejentlidhe förderung auf dem Wege zur Kunit，niøht aber eigentlid，fünfleriføூe Erziehung． Guç dann niḑt，wenn man die Kinder auf einer höheren $\mathfrak{U n t e r}=$ ridhtsitufe daju bringt，die Naturform，＂ftilijieren＂ $\mathfrak{z u}$ Iernen． Das zielt zunädjit ganz praftijd auf den übertritt in das funjtgewerblide Sdaffen und ijt an fid gewif in Dromung． Aber Stilijieren ift ebenjowenig unmittelbar Kunjt，wie ridi＝ tiges $\mathfrak{K a t u r j e h e n ~ u n d ~ o r g a n i j 币 ~ e n t i p r e d ̧ e n d e s ~ J e i d n e n . ~ S t i l i = ~}$ fieren im ¡dhulmäpigen Sinne heipt，die gegebene Naturform von allen $\mathfrak{U}$ nregelmäßfigfeiten befreien，fie nad den ©ejegen von Snmmetrie，Proportion und Rhŋnthุmus zureḑtrüffen．Sind dieje äthetijden 乌auptqualitäten der（bejtalt nun wirflid an ¡iď Kunjt oder niḑt vielmehr wie die Natur lelbit nur Doraus＝ jegungen der eigentlid fünitlerijßen probleme？Idh jehe in diejen Derhältniswerten nidts anderes als あewohnheiten，die fid herausgebildet haben im Gnjdlun an die（bejegmäßigfeit im Wadstum der Katur：im Eaufe des irdijden Werdens als Gusflub phyifider Kräfte，wie der Sdwertraft u．סgl．ent＝ widéelte Primbipien der Gnorbnung，mit denen wir wie mit dem 耳erjidlag und der Atmung unbewubt als Eebensbedin＝ gungen rednen．Dieje pojtulate，wie man fie genannt hat， find niaht Gusflüfie des Künftlerifhen，fondern feine von der

$\mathfrak{N a t u r}$ mit deren（bejtalten gegebenen Dorausjeffungen．Jhre bewonte Anwendung um der Wirfung willen führt zum Deforativen．

Phantafit＝und organijdes Jeidnen，Komponieren und Stilifieren follten nebeneinander geübt werden．Nan darf aber nidqt meinen，daf damit meh̆r als eine gute（brundlage für den funftgewerblidgen Unterridit und die auf der näぁjten Stufe in
 nis erreid．ift．Der Jeidgenunterridt an fidg wird nie bis zum Kern der Kunit pordringen．Auch nidit，wenn er in der Mittel＝ ¡chule benüft mird，um an der Gand des Stilllebens in die optijanen Qualitäten der Wejtalt，$\delta$ ．h．Die Anoromung von Thafle，Raum，siḑt und farbe einzuführen．Es ijt jehr 3 u begrüfen，menn das gejdieht，die Қ̧odidれule fann dann um jo eher die entwicflungsgeididettide foridung auf allen סiejen Gebieten an der Kand des hiftorifd gejidhteten Materials in Angriff neḩmen．Wiḑtiger aber ift：vom Zeiḑenunterridit unabhängig mub f币ூon auf den mittleren Sduljtufen und ein＝ führend von allem Anfang an etwas vorgenommen werden， das allein dem Laien den $\mathfrak{W e g}$ зum Gerzen der bildenden Kunjt eriddliefjt，etwas，das für alle anderen Kunjtarten längit als jelbjtperftändlid anerfannt ijt und nur für סie Ergiehung zum Derftändnis bildender Kunjt erjt noḑ in der Sduule durdh $=$ gejest merden muß̉：die Bejdäftigung mit dem Kunftwerfe jelbjt．Es wird allgemein zugegeben，dáb man，um in den Weift der Mutteriprade oder irgendeiner fremben 3unge ein＝ zubringen，die Diḑter Iejen muk．Wit dem Sdqreiben und Spreden ift es niḑt getan，und aud nidet mit（brammatif． Ebenjowenig iit Erzieḩung zum $\mathfrak{V x u j i f i ́ v e r j t a ̈ n o n i s ~ m o ̈ g l i d ̌ ~ o h ̨ n e ~}$ Dorführung der Sç̈pfungen unjerer groben Komponijten．©hne diejen $\mathfrak{N}$ Kabjtab zeitigt alle Erziehung einen Dilettantismus， der meh̨ idfadet als nübt，Dünfel grofzieh̨t，ftatt Aḑtung und 耳ingabe zu pflanzen．

Man wird antworten：das ift ja alles ganz redit und
 140

Dorforge，סen Sdüulern Werfe der bildenden Kunft im Unter＝ ridt unmittelbar vor fugen fu ftellen？Ђhaben wir nidt in den Ieģten Jaḩren gründlid aufgeräumt mit den früher im Anidquuungsunterridte verwendeten farbendručen？Sind niat an Stelle ihtrer felbjt auf einem Jahrmarft nod auf＝
 зeidnungen getreten？Weben wir den heranwadjenden Kin＝
 in denen $\mathfrak{I l l u f t r a t i o n e n ~ d i e ~ S t i l a r t e n ~ u n d ~ e i n z e I n e ~ K u n j t w e r f e ~}$
 büder mit fotḑen Abbildungen？Und endlid führen wir die Sdxuliugend nidft in die MTuleen und Gusftellungen，folgen wir niḍt dem Beifpiele Eidhtmarfls durd Dornahme pon $\mathfrak{U l b u n}=$ gen in Der Betradtung von Kunjtwerfen？Deranitalten wir niđねt Kunfterzieḩugstage，erjḑeinen nidgt eine $\mathfrak{U n z a h ̆}$ von Sdulprogrammen，Aufä̈ben in pädagogiifher Jeitidxriften u．ogl．m．，סie alle Bezug auf den $\mathfrak{U n t e r r i d g t ~ i n ~ d e r ~ b i l d e n d e n ~}$ Kunit haben，belehren uns nidt Männer wie Spanier，\｛uten＝ bađ̆ u．a．über סie dabei anzuwendende Methode ？

Alles das trifft 3 u ，und id．glaube jelbjt literarifid．mein Sherflein beigetragen $\mathfrak{z u}$ haben．＊）Wenn id mid damit
 （brunde：Wir denfen bei all unferen Beftrebungen an die Scuiuler；id aber meine，es wäre hod an der Jeit，endlid． einmal daran zu erinnern，dáb die $\mathfrak{E e h r e r}$ ，wenn fie $\mathfrak{U n t r e r =}$
 genolfen haben mü̧̆ten．
$\mathfrak{I n}$ der jeḩr natürliḑen Ratlofigfeit，beleḩren zu jollen，

[^27] ohne jelbjt vorgebildet $3 \mathfrak{u}$ \｛ein，hält man jidi gern an Alfred
 in der Betradtung von Kunjtwerfen＂．Id weiß nidt，ob der Derfaffer annahm，mit diejen für hamburg berechneten Proben follte es nun jein Bewenden haben．Mir fällt nur auf，dáß tatjädlid in den zehn Jahren，die feit dem Erjdpeinen jeines Büळleins vergangen find，niemand verjuøt hat，einen Schritt vormärts， 0 ．h．über Eidftoarfs（belegenheitsjdarift hinausjufommen．Jø finde es durchaus in ©romung，wenn Käthe Kauģid＊＊）bei Dorführung einiger farbigen Steinorudfe der firmen $\mathbb{L}$ eubner und Doigtländer jagt，es fei niđht iḩre Abjidqt，eine＂，Theorie des Kunjtunterriḑtes＂aufzujtellen．Eine joldue möge nie gejdaffen werben，fie mürbe，nod jo jorgfältig erjonnen，jtets dem Jutodehegen der Kunjt in der Sdpule Tür und 『or öffnen．Nit einer injtematijḑen unterrid̨ts＝ methodiidhen Unterweifung würde gerade das（begenteil，nie Kunjtverjtändnis geweaft werben．Ulnd Alois Kunzfeld＊＊） meint am Sdllujfe jeiner Dorführung einer Tafel der im Guf＝ trage der öfterreidifden Regierung hergeitellten farbenitein＝ orucfe，es liefe fidh nod mandies an dem Bilde beiprechen，子．B． die Kompofition，das Fineinftellen der figur in den Raum， Einienführung im Dorder＝，Wittel＝und நintergrund und äb̨n＝ lides mehr．Die Beiprechung jolle aber den Inhhalt eines
 haben，dab fid über das Bild nod viel jagen liefe，furzum，die Betraçtung eines jぁönen Bildes folle den Sぁüler，wie jeder gute $\mathfrak{U n t e r r i} \not \mathrm{A}_{\mathrm{t}}$ ，nid̨t fatt，jondern hungrig machen．

Id．unterj币reibe das alles mörtlid，jomeit dabei der Sçüler in Betradt fommt． $\mathfrak{U}$ m jo entidicodener aber mö币te id Stellung dagegen neh̨men，dak man es dem Wig des einzeInen

[^28]142

Eehrers oder jeiner $\mathfrak{H a d j a h m u n g s f a ̈ h i g \not ̌ e i t ~ u ̈ b e r l a ̈ ß t , ~ j o l d ̧ e ~}$ ӥbungen vor弓unehmen．Man gebe fidida nur feiner 『äuldhung hin：was ein Eidftwarf fann，das ift nidft jedermanns Saḑe． Alfred \｛idtraart ift ein geiftoolier，im tägliden Derfehr mit Kunft，Künjtlern und Kunjtwifjeniḑaft aufgemadjener Mann von aukergemöhntliḑer pädagogif币̧er Begabung．Wenn er ver＝
 סurd das in Betraळhtung Itehenoe（Femälde nahegelegter fragen Intereffe $\mathfrak{3 u}$ wedfen und das Kind fpietend auf ernfte fünftle＝ riidhe fragen überzuleiten，io ift das nidht aud，wie man $3 \boldsymbol{u}$ meinen idheint，Sadhe des erften beiten normal herangebildeten Eehrers．Was bei dem bisherigen Betriebe herausfommt，das fann man beurteilen an der Erleidhterung，die manḑer von diefen „Eidhtwarts＂empfindet，wenn er mit der Ertlärung des viotetten Sdnnes und der roten Bäume eines modernen Erzeug＝


Mir fäll niatt ein，hier etwa Stellung gegen meine Kolle＝ gen nom $\mathfrak{E e h r f a c h e ~ n e h ̆ m e n ~ z u ~ w o o l l e n . ~ I m ~ ( b e g e n t e i l , ~ i d ~ b a u e ~}$
 ein über das Sehenternen von Tatur und $\mathfrak{E}$ eben hinausgehen＝ der，auf die Wectung des Kunftpertänonififes abzielender $\mathfrak{A n}=$ idauungsunterrid，an Kunftwerfen nur won foldhen erteilt
 matifd genofien haben．Denn wenn aum dem Kinde alle Quälereien mit Snjtem und Mrethode erfpart bleiben follen，der $\mathfrak{E}$ ehrer múb den vollen $\mathfrak{U}$ mfang des Stoffes fennen，mús wiffen，worauf es anfommt．Er darf nidht bornehmen，was
 fällt，er darf den vielleidgt meejentlidffen Teeil niḍt unter dem Titel：„Der $\mathfrak{U n t e r r i d g t ~ f o l l ~ n i d ̧ t ~ f a t t , ~ j o n d e r n ~ h u n g r i g ~ m a d ̧ e n " ~}$ surü̆ftellen，fondern er foll genau wiflen，was er im Einzel＝ falle vorzuneḩmen und was er beffer wegzulafien hat．Das aber verlangt，wie id aus eigener Erfahrung weif，feḩ ernfte， ausbauernde und methodifdie Dorarbeit．

Jđ mödte nun die frage aufwerfen，wozu alle fünjtle＝
rijḑe Erzieḩung eigentliḑ überhaupt füḩren foll．Doç niḑt， wie einmal ein Pfarrer zu jemandem jagte，der zu einer andern Konfeffion übertreten wollte：er müffe eine firdliḑe $\mathrm{Be}=$ leḩrung erḩalten，damit er im Kaffeefränzđ̧en peinen neuen Standpunft gegenüber dem alten verteibigen fönne．Das mo＝ derne Sdhlagwort ift：Erziehung 弓ur Genuffäbigfeit．Das ift natürlid riditig，und als（belehrter habe id aud nidts dagegen einzumenden．Als $\mathfrak{M}$ たenjd aber jteht mir die Kunjt ju hod，als dáb iḑ＂Ђeniefen＂für den hödjten Eebenswert anerfennen dürfte，den mir die Kunjt bietet．（blauben，Goffen und Eieben ift natürlid aud（benuf im wifjenjøaftliden Sinne；aber id für meine perjon danfe \｛ølieplid für alle Religion，Kunjt und Eiebe，wenn fie mir nidhts Befferes als（benuf irgendweldher niederen oder höheren Art bietet．für midy find dieje Güter niḑt an fidh Genub，fondern vernünftige Diät，um im Eeben arbeits＝und genuffähig зu bleiben．In ihnen findet mein Ђbemüt jeinen 耳aalt，fie find mein innerjtes，ausjølieplidhes Eigentum，an das niemand ein Reat hat，auch Wahrheit und Wirfliøfeit niḑt．Daher fann midy eine Kunjt，die dem Be＝ ［dhauer $\mathfrak{T a t u r}$ in zweiter Auflage，gejehen ourd ein Tempera＝ ment，vorjegt，niḑt befriedigen．Niiḑt die Natur，jondern das ©bemüt múb der Ausgangspunft jein，fonft fommt eine gelehrte， feine fünjtlerijde ©at zuitande．Doch find die Meniden ver＝ jdieden und verzidften überdies der Waffe nach gern darauf， fid über Dinge，die nidt зum Eebenserwerb und＝genuf ge＝ hären，viel Gedanfen 弓u maḑen．

Æ̧ier eben hätte die Sçule einzuleł̧en．Wenn fie die Kunjt überhaupt ernjt，ס．乌．nid̨t als Illuftration $3 \mathfrak{u}$ irgendeinem anderen $\mathfrak{U n t e r r i d}$ te，fondern um ihrer felbjt willen nimmt， dann darf jie nadt Gegenjtand und Gejtalt，dieje mit ihrer
 handlung won 1 Taterial und Tednnif niḑt stehen bleiben bei den Problemen der form，der Kompofition von Einien und farben，Raum und $\mathfrak{M a f f e}$ ，und der alten oder modernen $\mathfrak{A u f}=$ faflung von £id̨t und $\mathfrak{I u f t}$－Beobaçtungen，die an fidf die 144

Senuffähigkeit an Werfen der bildenden Kunft maḑrufen und iteigern－jondern fie mup eben zum Sełten und Wejentlidjiten， dem Inhalt vordringen．Wie mit dem Werfe der Eiteratur， ［o foll fie auळh mit dem der bildenden Kunjt in das einführen， was jenjeits der ©ridjeinung und des Tages liegt：in die Tiefen des（Bemütes grojer Meniden．So weit fann die Sdule gehen． Was hinter allem Menidhenempfinden fteht，fann fie in anderem Zujammenhange berübren．Bei alledem hüte fid．der Eehrer wor einem：der Krittelei．Err erinnere fid eines Ausjpruches， den ©oethe im Glter an den Kanzler von Nuüller riḑtete： ，＂Die Kritif ift eine lebhafte Angewohnheit der Nodernen．＂

Gaben wir erjt einmal ein Publifum，oas $\mathfrak{z}$ diejem hohen Majitabe herangebildet ift oder zum mindeften davon aud nur eine Ahrung hat，dann fann vielleidht mit der 3eit eine © jundung unjerer Eebensverhältnifie im allgemeinen，wie der Kunjt im bejonderen eintreten．Die freude an der finnliden Welt mird damit niḑt unterbunden；im あegenteil，es dürfte eine Dertiefung aud nad diejer Riḑtung eintreten，fobalo flar erfannt wird，daf Ђenub Diät erfordert und dieje im Gebiete der bildenden Kunit eben nur mieder durd die bilden＝ den Künjtler jelbjt，ס．乌．סurch Dertiefung der Probleme des Inhalts gejdaffen merden fann．Den Weg werden die nady＝
 fei nur darauf verwiejen，auf melḑem Wege jid die Sçule und die breiten Majfen des Publifums 3utritt zu Kunjtwerfen， die nach allen Ridtungen Tiefen bieten，verjdaffen fönnen．

Mit den farbigen Künitlerfteinzeidqungen ift es niđ̧t getan．Dieje find vorzüglid geeignet für den Anjdhauungs＝ unterridht auf der $\mathfrak{U n t e r j t u f e}$ ；jie lehren aber eḩer die Natur im Wege der Kunjt jehen，als dáb fie in die Kunjt jelbjt ein＝ führen．Als Ergäņung müllen Na屯̧biloungen der größ̆ten Kunitwerfe aller Zeiten hinjutreten．Es mag vom lofalpatrio＝ tild，en und nationalöfonomijdhen Standpunft aus empfehlens＝ wert lein，fidh lediglid an Originale zu halten，die lebenden Künjtler in den Dordergrund zu jtellen und jie momöglicy für

die Ł̧erftellung von Sḑulbeifpielen heranzuziehen: mit dem Wejen der Kunjt und dem Ernjt ihrer Bedeutung hat das niḑts $3^{3}$ tun und nügt im Kleinen, wo es im (brogen jchadet. MTan fann an der Photographie des Werfes eines Gauptmeifters mehr lernen, als an allen farben im Bilde eines Dubend= meitters oder einem flidwerfe der (briffelfunjt. Den ridhtigen Mabitab in meinem Sinn geben nur die Sdäpfungen des Genies. Dieje aber hat man nirgends im Original beijammen, und wenn man fich auç - was ourḑaus mögliḍ wäre auf eine Kandooll von iḅnen einigte.

Bei der Dorführung von Kunftwerfen in Photographie werden die Eehrer ihre Augen offen halten müfien in der Riḑtung, סáß ihnen nidt falfळூe Aufnahmen angehängt werden. Durd ein Derjehen ift für das vorliegende Buç eine Gufnahme von Klingers Beethoven geägt morden, die id niat brauden fonnte, aber trogoem hier einfüge ( $\mathfrak{A b b} .51$ ), um die $\mathfrak{E e j e r}$ einoringlid zur Dorjiḑt beim Einfaufen zu mahnen. Man betraḑte oben (Abb.15) die ridqtige Anjiḑt des Beethoven. Wie fith da die Gejamtanoronung mit allem, was für bas Der= ftänonis der Cruppe in Betracht fommt, flar auseinanderlegt. In ăbb. 51 dagegen fieht man zwar den Kopf in Dorder= anjiđt - $\partial a z u$ genügt eine Detailphotographie -, aber alles übrige fajiebt fid in der unangenehmiten weife durdi= einander. Der Adler ganz unmittelbar vor dem Apparat jtehend, wird zunädjit von den meijten überhaupt niḑt als foldzer erfannt werden und ijt fajt ebenio grob wie der Beetḩo= ven felbjt. Die Stuhllehnen find unverftänolid. für Studien= 3 weclie fann man ja natürlid jolḑe Gufnahmen oft nidet entbehren, beim Einführen in das Kunjtverftändnis aber ver= mendet, riđten fie grofen Sahaden an. Die Einheit des Kunjt= werles fann dabei in der plajtif, der Architeftur und dem Kunjtgewerbe völlig verloren gehen. Bei Photographien nad Gemälden fommt es wieder darauf an, dak die Conwerte der farben ridhtig wiedergegeben jind. Sollte es cinmal zur Ģer= ftellung von billigem $\mathfrak{U}$ nterridtsmaterial fommen, dann wird 146

曰日曰日日日日日 3eidenunterridt
auf סie riđtige Gufnaḥme bejonderes（bewiđ̨t gelegt werden müljen．

Id．halte daher Unternehmungen，wie die Neifterbilder des Kunitwart，die Tafeln des＂Mujeum＂，die Wandbilder von Seemann $\mathfrak{u}$ ．$\delta g l$ ．für einen Segen．Aber freilid für den bebrauch beim eigentliden Unter＝ ridit find dieje $\mathbb{L}$ a＝ feln noळ biel 3 и teuer．Es geḩt nidat anders：Jeder Sあü＝ ler，auf weldeer S币九ulitufe immer， muf on aufer der für alle sugleid fidtbaren wand＝ tafel jeine eigene Abbildung in die Gände befommen． Das ift aud cine forberung，die fein Original，bejonders wonn es in fleinem format gehalten ift， erfüllen fann．Das in der Sdqule be＝ \｛proḑene Kunitwert

$\mathfrak{H b b}$ ．51．Slinger，Beethoven．Faljde Mnjidt $\mathfrak{B e r l a g}$ von $\mathbb{E}$ ． $\mathfrak{Q}$ ．Geemann Leipzig． foll auberdem im Bejife des Sçülers bleiben，für ein paar ظ̧eller muf er den Sḑafy mit nad Ģaule neḩmen fönnen．Dann erft wird der $\mathfrak{U}$ nterriḑt in den breiteften Sdiditen nadquirten．Jd habe für übungen mit Sehrern und Grbeitern 『afeln in Binforuct herftellen laffen，die jo billig waren，dab id jie öfter einfad in Mafien veridenten fornte．Proben findet man dem Auf＝
 $10^{*}$

gang $55 \mathfrak{N r}$. 5) und meinem 3 ujaje in der Zeitfdrift für $\mathfrak{\Sigma e h r}=$ mittelwefen (I, Mr. 6) beigegeben. Aluf das Stioptifon gebe id) im $\mathfrak{U n t e r r i d h t ~ n i d t ~ v i e l ; ~ a b g e f e h e n ~ d a v o n , ~ d a ́ b ~ d i e f e ~ G r t ~ d e r ~}$ Dorführung den Augen \{dqadet und den Jujammenhang zwi= Then Eehrer und Sdiüler lockert, läß̧t es aud nur eine illu= ftrative Derwertung des Bildes ju, ijt daher prattijid und öfonomild nur $\mathfrak{u}$ empfehlen beim Zeigen vieler Bilder hinter= einander. Der Kunitunterriđt aber fann nidt lange genug bei ein und סemfelben Kunftwerfe verweilen. Nur סurd Dertiefung fann, was hinter aller Erjdeinung jteaft, der Inhalt, eridaut werden.
für die breiten Maffen des publifums denfe idi mir Nuieen, in denen neben den am Orte zugängliden Originalen gute Reproduftionen gejammelt merden. Beide (bruppen aber dürfte man nidft eben nur ausftellen; mit Bildermagazinen ohne das belebende Wort forgt man bei der Maffe hödjfens für einen gejunden leibliden Appetit. Es müßten die Aus= ftellungen wedjfeln und begleitet fein von einführenden Dor= trägen und ひ̈bungen. Am glücflidjfen läßt fid m. E. סieje hohe Aufgabe in Städten mit Godiduulen löfen. Sie find gewöhnlid an fidh von mittlerer (bröße und wie in Öfterreid zugleid Eandeshauptjtädte. Stadt, £and und Staat, Künjtler, ©e= werbetreibende und Kunitfreunde, Dertreter aller Stände müß $=$ ten fid $\partial a$ zulammentun, um im Dereine mit den fadlleuten der Godicidule eine Organijation auf dem (bebiete der Pflege bildender Kunjt zuitande 弓u bringen, die סurch Dereinigung der Kräfte zu Zielen führte, wie fie jeģt in der Zerfplitterung nidt erreidt werden fönnen. Eines freilid müßte allen $\mathrm{Be}=$ teiligten flar fein: dáb Sammeln und Gufftellen now nidat heift, die Kunft für das zeitgenöfiiidne Eeben nubbar mađ̧en. Es fommt auch darauf an, was der Direftor mit feinem wohl= georbneten $\mathfrak{N u j e u m}$ anzufangen weif. Man geitatte, dafb id ein Beipiel anführe.

Sagen wir, es beftände irgendwo in einer mittelgrofen Staठt ein Kunjtgewerbemuieum. Der Direftor, im Sammeln
und Auffellen anerfannt, vermag niđh die ihm anvertrauten Sđuaje im Geiftesleben der Stadt und des \{andes mitreden $3 \boldsymbol{u}$ Iaflen, weil iḩm die wiffenidhaftliḑe Dorbiloung feḩlt, ohne die es eben heute im M Kujeumsdienjte niøht mehr geht. Wenn er dann,
 auszugleiden und vor allem jein Mujeum auf das Kunjt= gewerbe зu befdränfen, auç nođ die Бemäldegalerie über= nimmt und in alle Kunjtausitellungen oreinredet, die in feinem NTujeum ftattfinden müffen, weil jonjt feine Räume zur Der= fügung jtehen, 10 fann ourch diejes veraltet engherzige Dor= gehen eines an fia tüdtigen fadmannes jede freie, halb= wegs grobzügige Regung der hohen Kunit unterbunden werden. In der einen oder andern Grt dürfte fidf der fall oft genug tnpiid wiederholen, bejonders wenn die Behörden blind genug find, fid der allgemeinen Stagnation $\mathfrak{3 u}$ freuen, deren folge ift, dak fie für Kunitzoecfe fein (beld aus= zugeben braucken.

Neḩmen wir an, dieje Staot fei in pradtboller Natur ge=
 politijdies Zentrum erften Ranges, dabei niḑt ohne (brob= induitrie. $\mathfrak{N x u j i f}$ und Theater jeien in gutem Gange, nur die bildende Kunjt vegetiere in unleidliḑen Derhältniflen oaḩin, trogoem am (Drt eine mit tüdtigen Künjtlern als Profefioren arbeitende Kunjtgewerbejdule, für סie hohe Kunit jogar eine eigene Зeidenatademie und an den 耳oxidulen Eehréanzeln für Kunjtgejdidhte bejtehen. freilid lägen, nehmen wir an, alle dieje der Pflege bildender Kunjt gewidmeten Gnjtalten weit auscinander, wüßten faum, wie wertvoll bei Wahrung aller Selbjtändigfeit die Dereinigung an einem Drte zum Jwerfe des Austaujdes im Unterridte und $\mathfrak{z u}$ gegenjeitiger Benugung der Sammlungen werben fönnte.

Ift es unter foldhen $\mathfrak{U m}$ itänden beredtigt, wenn alle Welt behauptet, in $\delta$ e m lefte liefje fidh nidts machen? Die Schuld muß niḑt an dem büreaufratijden $\mathfrak{U n v e r j t a n d ~ d e r ~}$ Behörden und dem $\mathfrak{n t u j e u m s d i r e f t o r ~ a l l e i n ~ l i e g e n . ~ S i e ~ f a n n ~}$
aud durch Eiferfüdteleien von Dereinen verftärft werden， etma dadurd，daß am Orte ein Kunjtperein und ein Derein bildender Künjtler bejtehen，die，jtatt jid zulammenjutun， einer dem andern den Dorrang durch Erbauung einer eigenen Kunjthalle abzulaufen juめhen．Wenn dann noḑ die bildenden Künjtler uneinig find und fi屯 dem NTujeumsdireftor gegen＝ über nidht unabhängig зu halten wiffen，fo wird auch diefe jonjt dem Büreaufratismus gegenüber wideritandsfäḩigite Kraft unterbunden．Weib endlid der Kunjtwerein nidt fidf beftimmte moderne Gufgaben $3 \boldsymbol{u}$ itellen， 10 bieten die Kunjt＝ zuitände oiejer an fiđh für eine Kunjtblüte wohlgeeigneten Stadt das traurigite Bild．

Derhältnifie，wie die eben geidilderten，laffen fid m． $\mathbb{E}$ ． bei einigem guten Witlen allmählia in ©romung bringen． $3 \boldsymbol{u}=$ nädjit muß eine reinliche Sdeeioung zwijdhen dem Kreije des Kunjtgewerbemuieums und jener Stätte eintreten，um סie fid die jog．Ђohe Kunjt，im gegebenen falle die \｛andesgemälde $=$ galerie，das Kupferitidfabinet und die periodijanen Wemälde＝ ausjtellungen gruppieren．Bei diejen Ausitellungen hätten 引ich die Dereine in die Aufgaben zu teilen，der eine 3．B．dem publi＝ fum nur auswärtige，der andere nur Werfe einheimijacer Künjtler darzubieten．Die eigentlid funjthiitorifden Aus＝ ftellungen aber follten zujammen mit den am（Drte porhandenen ［tändigen Sammlungen in den F̧änden wiffenjdaftliḑ vor＝
 würde，was anderwärts längit abgema币t ift，סie Stadt viel＝ mehr anfinge，eigene Wege 3 u gehen und fid ourø Rührig＝ feit einen geadteten Namen zu maden．Whne eine auf breiter
 beridte und allenfalls ein ظ̧andbuđh hin läßt fid das niḑt erzielen．Auめ eifriges $\mathfrak{E e j e n}$ moderner Kunitzeitidhriften，fo gut dieje auç allmählid werden，hilft nid．dazu，weil fich in סem（bewirre von Neinungen nur der zuredtfindet，der durd gründlidhes Stuסium der Kunftentwifflung überhaupt und der hiftorifden Dorausjeछungen unjerer modernen Kunjt im be＝
 fonderen durdfidauen gelernt hat，was Modejaḑe ift und


Dazu märe notwendig，dak Städte，die niđ̧t die Mittel für ein eigenes $\mathfrak{N u}$ eum der bejten Naळbildungen aus allen Gebieten der Kunjt und Kunitgeididite aufbringen fönnen， aber bereits an einer foodidule foldhe Sammlungen be＝ fifen，diejes funjthiftorijde Injtitut mit jeinen ©ipsabgüffen， Photographien，farbigen Kopien u．ogl．zum feiten halt im Betriebe der zu begründenden gemeiniamen Kunjthalle madten． Der jemeilige Dorjtand des funjthiftorif币hen Injtitutes follte zugleid die Ђbejdäfte der Kunjthalle führen，die am Injtitut ausgebildeten Kräfte follten ihm zur Seite jtehen，fiø币 bei der Beauffidtigung und Iubbarmađung der（balerie und des Kupferjtidfabinets unter feiner Derantwortung einarbeiten und im fteten Derfehr mit den in der Kunithalle ausitellenden Künjtlern und dem die Stüge des ganzen $\mathfrak{U n t e r n e h m e n s ~ b i l d e n = ~}$ den publifum fid 3 u praftild brauఝbaren Beamten，wie wir jie jefyt idhon im Bibliothefsdienfte befitgen，entwideln．Die milfenjdaftlide Grbeit mürbe dabei niḑt зu furz fommen， fie würde，auf dem gejunden Boden des Bedarfs erwadjend， nur den forderungen der Zeit meḩr gerecht werden als bisher．

Dadurdh，dáb man in 耳owichulitädten mittlerer（bröß̉e das funjthiftorijde Injtitut zum Jentrum des Treibens auf bem （bebiete der bildenden Kunjt，unabhaängig von bereits bejtehen＝ den Kunitgewerbemujeen maḑte－eigentlid ijt es unerל̧ört， wenn es irgendmo in einer größeren Sta力t ein Nlujeum diejer Art，aber fein eigentlidhes Kunjtmujeum gibt－，gewänne das publifum ebenjo wie die Kümitler und die Wijfenjḑaft．Es würbe fid um eine einfaḑe Arbeitsftätte handeln，die in regem Wedjel der Dorführungen jedem die erjeḩnte Anregung zu bieten juøte．Die Künjtler jeder Sdhattierung hätten hier jenjeits aller Kliquenwirtidaft einen unparteiijḑen feften 乌̧alt und die $W_{i j i j e n j d a f t ~ m u ̈ r b e, ~ a u f ~ b r e i t e r e ~ B a j i s ~ g e j t e l i t, ~ r e i d j e r e s ~ u n d ~}^{\text {un }}$ befleres Beobaḑtungsmaterial fammeln und geben fönnen； das publifum aber würde fidi bei dem fteten Betriebe ge＝
wöḩnen, in die Kunjthalle einjutreten, und die ,'fünjtlerij币he Ergieḩung" fönnte, auf den gejunden Boden des Derfehres mit jenen bildenden Künjten gejtelit, welḑe die Dorausiegung alles Kunftgemerbes find, bis in die Sdidhten der Gandmerfer Anregungen $\mathfrak{z u}$ jelbjtändiger fünjtlerijdher Betätigung tragen. Dann hätten die Künjtler bald ein Publifum vor fīあ, das fich oḩne billige Krittelei mit Derjtändnis den eigentlid̉ fünjtleri= ¡den problemen zumendete. Die allgemeine Jeilnahme müßte durdf Sonderausftellungen, peranjtaltet von den Künftlern 3 ulammen mit den foridhern, erregt und waḑ erhalten merden. Die Sǹmmetrieausitellung in Stuttgart meijt dafür gute Wege. Es gäbe zah̆llofe ähnliḍ wertvolle ©efidhtspunffe, die mit der Jeit alle Welt intereffierten und für die Sdule ebenjojehr wie für den Arbeiter anregend werden łönnten. Bei alledem fämen, angeregt ourch den fteten Dedjel, aud jene Kunjt= freunde niđt $\mathfrak{z u}$ furz, die gern einen Beitrag leiften und faufen, wenn ihnen dafür nur etwas Redftes geboten wird. Und end= lid jtände zu $^{\text {u }}$ hoffen, daß die Studentenjdaft, wenn jie ein= mal ihre mittelalterlidge Organijation über Bord wirft und fidh ernitlid der Ceilnahme an der modernen Kulturarbeit $\mathfrak{j u =}$ mendet, idhon auf der Godjidule in den Dienjt der bildenden Kunjt tritt - fie, die ppäter fid in alle Eandesteile zerftreut und Träger moderner Ideen und führer in deren Betätigung jein joll.

Id finde es redht traurig, wenn Städte von alter Kultur allmählid durd moderne Indujtriezentren überflügelt werden und ein armjeliger bureaufratijcher (Weijt fidh in ihnen breit madt. Mödten die Eehrer dafür jorgen, oáb menigjtens in der heranmadjenden Jugend Derftändnis für die hohe Be= deutung der bildenden Kunit gemefit und aus den im Wege des Jeidhenunterridtes herangebildeten Dilettanten ourd die Der= jenfung in das groge Kunitwerf Shauende werden. Dann erjt dürfte fidh mit der 3eit wieder bilden, was feit der Blüte der Kunft im ausgehenden Mittelalter ausgeftorben ift, ein
 152
 ¡ammenjegt und fauft，meil es niḑt anders fann．Der moderne ＂，Mäcen＂，der marchand－amateur，wird dann in den fiinter＝ grund treten und der Künftler wieder im gejunden Boden des Dolfsbedürfniffes murzeln，won ihm getragen jein．Der 耳alt für dieje Entwíflung mub̧ wie im XIII．bis XV．Jaḩrḩundert das நandels＝und Derfehrszentrum，ס．乌．סie Stadt fein．Man erinnere fidh der 飞atjache，daf die altberüh̨mten Stäठte ihren Ruf niḑt zulegt der bildenden Kunjt verdanfen．Eine Stadt， סie iḩre bildenden Künjtler darben läß̆t und frivol genug ift， in der Kunjtpflege zu fnaujern，bringt fidj jelbft um den guten Klang ihres $\mathfrak{N}$ amens．Sie pergißt，worauf die Kulturent＝ wiálung jeit einem Jahrbundert wieder hinauswill：an Stelle ererbter ${ }^{\text {D }}$ orrechte Diejenigen der Grbeit jegen und wie im aus＝ gehenden Wittelalter wieder einen Dolfsadel zu idaaffen．Jede
 ausgefprochen in der Achtung vor der bildenden Kunjt und in deren fürforglidher Pflege．

## Materei，Einleitung．

Die $\mathfrak{N a}$ alerei ift die eigentlid moderne Kunjt．Im（5egen＝ ¡aß 3 u allen andern Kunitgattungen，die unter ihrem Einfluf faft ausnaḩmslos erft in lefger 3eit mit rafcher $\mathfrak{w e n = ~}$ oung in ein neues fahrmaffer gelangt find，hat fie eine nad， Jahrzeḩnten überblid́bare ftetige Entwidflung hinter fidq． Während die Baufünfler eben erjt anfangen，fiḑ befreit in den Taumel des Naterijden 3 u jürzen，das Kunjtgemerbe fid．am 3 wedimäbigen aufridtet，Ornament und Bilohauerei im $\mathfrak{U}$ ngewifjen tappen，hat alles，was mit der farbe $\mathfrak{z u l a m m e n =}$ hängt，eine 弓ielbewufte Kraft gewonnen，die bereits tief aud in die breitejten Schidften des publifums zu dringen beginnt． Man denfe nur，wie verbreitet heute idon die freude an eimfaçen farbentharmonien im Sdymuat unferer Innenräume ift．Was fid da unter unjeren Gugen volljieht，ift vielleiḑt mehr als die normale，aud in der Antife zu beobadttende Entwičlung von der Grchiteftur zur Plajtif und won diejer zur $\mathfrak{N a l e r e i}$ ：dieje Aufeinanderfolge haben wir KlordIänder jhon im Inttelalter，der jog．Wotif，durølaufen．Man muß fid，nur bewuft werden，dáß die altniederländifめe Malerei den Sallugaft der Gotif bedeutet．In den deutichen Städten， mo die Malerei als legte folge im（hetriebe der grofen Dom＝ bauten des Mittelalters jur Blüte gelangt，liegt diejer $3 \mathfrak{u}=$ jammenhang deutlid zutage．Der Jdealismus der groben
 wifflung in realijtilḑe Malerei um．Dann fam jener unglüci＝ jelige Romanismus，der die gejunde Entwidflung unterbrad\}, und die daraus hervorgeḩende franzöiii币це $\mathfrak{N o d e}$ ．Das neun＝ 154
zeḩnte Jahrripundert brachite die hijtorijḑe NTethode. Erjt beim ظerannahen des fin de siècle fam der grofen $\mathfrak{M a f i e}$ der Künjtler die NTotmendigfeit des Bruches mit allem über= lieferten zum Bewuptjein. Jegt endlid haben wir uns non der romanildhen $\mathbb{T}$ radition freigemaḑt und fefen wieder da ein, wo einjt unjere Altworderen und ipäter Delasquez und Rembrandt aufgehört haben. NTan fann heute iḑon jagen, die Dorarbeit ijt getan, alles ift bereit für die Ђoburt eines groben (benies, das aus der Malerei wieder eine Kunjt madt.

Dorläufig ift fie das nur in den 马änden Weniger. Man darf fich niḑt täulden darüber, daf wir Regimenter von Malern, aber eigentlid feinen feldherrn, $\delta$. h. feinen Künjtler bejigen. Böflin und pupis de Thavannes find tot, Marées jung geftorben. Es lief̂en fich einige wenige nennen, wie Whiftler (Der aber audy vor furzem Starb), die auf den groben Ehrentitel eines Künitlers Anipruç maçen *önnten; feiner von ihnen - Max Klinger etwa und vielleidht auch Gans Thoma ausgenommen - hebt jid fo redht pon der breiten Mafle der Maler ab. Wir haben grobe Talente, unjere Kunjtausitellungen bringen jeden ©ag einen Jungen ans Tagesliḑt, in dem Eigenart und Kraft jtecft. Nur die Genies fehlen, Geifter, die erfennen, worauf es uns perirrten Sdafen anfommen follte, und die mit den Sḑöpfungen ihres Pinjels in die Wunderwelt flarer überzeugungen poranleudteten. Wir find jeģt jo weit, daf als das Қöđjite, was die moderne Kunit $\mathfrak{3}^{\mathfrak{u}}$ Ieiften vermag, ein gewifles zeitlojes Findämmern in der Eandjdhaftsmaterei erjdeint. Wiorgione idon und Rembrandt ( $\mathfrak{L a n d}$ dhaft mit den סrei Bäumen) wuß̆ten Ähnlidees 弓u geben. Wird diefes im modernen Ruhebedürfnis wurzelnde Empfinden anhalten, wenn eines Tages der zündende funfe einer neuen, alles beherridenden Jdee in die muide, in ihrem (bemüt auf Befferung hoffende Nenimheit fährt?

Die breite Mafie der Maler ergeht fith in der Der= adtung des Gegenjtändliḑen; dák es daneben einen $\mathfrak{I n h a l t}$ gibt, wiflen die wenigjten. Sie jagen nad neuen form=
 problemen und glauben mit impreffioniftijḑen Sḑlagern der Kunjt näher $3 \mathfrak{u}$ fommen. Was die veritorbenen (brojen ge= Ieịtet haben, wird faum beaḑtet. Es ift ein tolles Drängen und Stoßen, in dem fid feiner reḑt 3eit zur Befinnung läß̂t.

ITadfolgend foll dargejtellt werden, wie dieje Bewegung entitand, wie fie vom Jeitgeift aus der füntlerifhen in die handwerflidhe Bahn gedrängt wurde und worauf es anfäme, damit fie, סie im Dollbefits hoher tedniid.er und Qualitäts= werte ift, סiefe als $\mathfrak{Z}$ ittel in den Dienjt wahrhaft fünjtlerifder Aufgaben ftellen fönnte.

Fs ift auger 3weifel, daf die Malerei heute die führung hat. Sie gibt von ihrer überfdüffigen und Teiber zum guten Teil bradd liegenden Kraft nad allen Seiten perjönlidfeiten $a b$. Nan veriteht סaher סie ganze moderne Bewegung auf dem Ђebiete der bildenden Kunjt nur, wenn man genauen Einblide in das moderne weien der Malerei gewonnen hat. Das ift der Grund, warum id fie jo ausführrid behandle.
für die Beftimmung der einzeInen Kunitgattungen ijt
 bei berühren. Man tann niḑt jagen, daß die moderne malerei in der Wahl ihrer materialien in irgendeinem grofen 2napitabe fortidritte gemađt hat. In der Grt des farben= auftrages an fid freilid hat fie eine jeltene fertigfeit erlangt. Ia mende mid nadfolgend meḩr der eigentlidien Kunit, ס.h. зunädjit iḩrer unerläßlidhen Dorausjełung, dem ©egenjtande 3u, gehe dann über auf das moderne Ringen in Theftalt und form und fuche den Eejer endlid mit der Kernfrage aller Kunit, dem problem des Inhaltes, vertraut zu maḑen.


## Materei I: Mitanadtung des (begenitandes.

$\mathfrak{D}$or hundert Jahren lebte die welt in Idealen. Den Kindern wurde der ",⿹\zh4eld" wor die phantafie geftellt, er moḑte nun ©rieche, der für eine überzeugung, oder Römer fein, der für bas Daterland \{tirbt. Man begeijterte fiid an dem flafifithen $\mathfrak{A l t e r t u m . ~ N a p o t e o n ~ \{ t i e g ~ m i t ~ d i e f e m ~ I d e a l ~}$ empor und felbjt Goethes $\mathfrak{M u j}$ efonnte des fteten $\mathfrak{U}$ mganges mit den Sdqweftern pom Parnak niḑt entbehren. Später traten סafür die nationaten Jdeale ein. Die Romantiter find Deutidhe, franzojen, Engländer; der Klafilizit war Weltmann gewefen. Aud die bildende Kunโt \{tand ganz im Bann diefer beiden Strömungen. Ttan hatte fidi fo gewöhnt, Den (begen= ftand, ob er nun der Gntife oder der mittelalterlidien und neueren Did̨tung angehörte, für die ந̧auptaaḑe зu neḩmen,
 des (Gegenitandes losging, $\delta$. $\mathfrak{h}$. zur Illuitration wurbe. Da tat es natürlidh auch die Zeidquung. Die hodigefpannte phan= tafie fah nidet in farben ober im Tonigen, fie ging nidft auf die Weite der Raumwirfung, den $\mathfrak{A l f b a u}$ gewaltiger Mafien los. Was ihr voridnwebte, waren bei wenigen plajtitide, bei den meiften rein linear in die flädie gebannte figuren: (beftalten, hingef(hrieben, um Bedeutendes $\mathfrak{3 u}$ erjäblen, dem Ђ̧unger nađ̆ idealen Stoffen 3 g genügen. Die farbe wurde lediglid perwendet, um die Zeidnnung augenfälliger zu madern. Es fam hödjitens auf die Søø̈nḩ̧eit der \{ofalfarben, die har= monie in der Buntheit an. Dom heutigen Standpunft beurteilt, bedeutet das einen Tiefitand in der Entwidfung der Materei als folder, wie er feit dem Mittelalter nidht da gewejen war.

Die malerijdje Tedqnif，die nod Winfelmanns Mentor Anton
 über Bord geworfen．Kunjt war die Dorführung von（be＝
 Sđrift überlieferten Konlurrenz，Maler und Eiteraten murben eins．Goethe jo gut wie die Romantifer verjuchten jid auf beiden あebieten und nod der flar＝altmodijde あottfried Keller mußte lange nidt，auf weldhem felde er peine Gusbructismittel wählen follte．Sind diefe Männer darum feine Künjtler ge＝ wejen？Etwa deshalb，weil fie \｛ळןlieflidh dod niḑt Maler murden？Boethe und Keller legten Briffel und Pinjel nur
 gewejen．Es wird aljo［dhwerlid darauf anfommen，momit id， mid ausipredpe，aud nidt，ob id den faujt oder die © eines grünen Jungen \｛đreibe，\｛ondern darauf，was id mit alldem fagen will．Damit idion if die Sdecioung von Gegen＝ ftand und Inhalt gegeben．

Ida nenme die von aufen her in der fünjtlerifden Phan＝ tafie angeregte Dorjtellung den Gegenitand der Darjtellung， und jheide davon den Inhalt als die aus dem Subjeft des Künjtlers，peiner eigenen Seele entipringende Regung，die den あegenftand lediglid，als ein あefäß benubt，in das gegofien wird，was in der Seele nad Gusbrudf ringt．（boethe nannte dieje Dinge gern Stoff und（behalt．Er jelbjt hat einen längjt abgegriffenen Stoff（Ђhegenjtand），den faujt，mit einem ganz neuen（beḩalt（Jnhalt）verjehen．Dem Künjtler ijt der ©egen＝ §tand mur Anlaj，fid auszu\｛prechen．Ob bas in Tönen ober Worten，mit dem Neifjel oder Pinjel geiḑieht，ijt ganz einerlei．So lange der Schaffende rein objeftio beim Gegen＝ jtande bleibt，diejen wie den erjten bejten gefauften Rofa an＝ zieh̨t und fid meḑanijd in ihn heremmädjit，haben wir es mit einer handwerf́smäßigen Auffajiung der Kunjt $\mathfrak{3}^{\mathfrak{u}}$ tun． Es entipringt nun dem jonderbarerweile bis heute von den Künjtlern wie von den Kunitgelehrten beliebten Durcheinander＝ werfen von Gegenftand und Inhalt，wenn man erftens den
 ＂Kartonitil＂eines Cornelius und（benojien als unfünjtlerifd verurteilt und zweitens rundweg behauptet，auf den（be＝ danfen，die Joeen fäme es in der Kunit niḑt an．Wohl fommt es nidht auf den（begenitand an；der ift vergleidfbar einem gemieteten 3 immer，in dem der Künjtler feine（bäfte，das Publifum，empfängt，ein Mittel зum 3wect der Gusipraḑe， des Derfehrs．Auf das aber，was in diejem Rahmen gejagt wird，fommt es jehr woht an，da tritt die Sḑeidung zwij币hen alltägliḑem Klatíd und fünjtlerif币̧er 『iefe ein．Jemand， der niḑts Bedeutendes 30 \｛agen hat，fann ein ganz braver，in jeinem dagwerf tüdtiger Menid jein，der die familien＝ journale Jahrzehnte lang．mit rübrenden Bildern füllt，er fann malen，סáb ein Duzend fabrifen peinen Eeinmanobedarf niđht зu decfen vermag，fann heute Naturalijt，morgen Pleinairift und übermorgen Impreffionift fein，er ift alles $\mathfrak{N}$ öglidfe und veroient die Gdtung der welt－nur Künjtler ift er feiner．
 Cornelius，Swwind und Ridfter 体ledte Naler aber ganze Künitler waren，und die Manet，Monet，Degas， $\mathfrak{L i e b e r m a n n}$ und wie die Sterne erjten Ranges von heute und gejtern jonjt heipen mögen，tüđttige Naler，aber im（brunde genommen feine Künfiter find．Davon wird in den nadufolgenden 3eilen
 Tednnif wie Qualität und Inhalt beifeite und jpreche mur ठavon，wie die modern paradore Auffaffung des rein gegen＝ ¡tändliḑen problems im $\mathfrak{E a u f e}$ des XIX．Jahrhunderts $\mathfrak{g e}=$ worden ift．Diefer hiftorifhe Rüafbliaf ift notwendig，weil im gegebenen fall lediglid̆ ein Rüçftob vorliegt，ס．h．סie heutige ©eneration fid widerwillig von einer Tafel abwendet， an der fidd ihre Dorfahren ausgiebig gütlid getan haben． Die Jegtzeit ijt nur unter diefer Doŗausjełfung zu veritehen； Sie fann nidht etwa als entidheibender Nabitab verwendet werden，um darïber abzuurteilen，ob der Gegenjtand in der Kunjt überflüffig jei oder niḑt．

Die Entwićflung beginnt alio mit der Derf̈örperung fla $\{i \mathrm{i}=$
idher und romantijdper Joeale．Die ergiebigite fruḑt des won der Romantif erwectiten hiftorifden Sinnes war die ظijtorienmalerei．Sie ging von Belgien aus，die Maler jafen wie Don Quidzote über den Büdern und Tradtenmerfen． （5leidzeitig aud entocatten die Biedermeier das rührfelige （benre． $\mathfrak{U}$ njere familienblätter fönnen jid bis $\mathfrak{z u m}$ heutigen Tage nur fidweren $\mathfrak{f e r} 3 e n s$ von beiden diftaftild jo ergiebigen und nadh jeder Ridtung，bejonders der patriotijchen und †t†fittliden hin jo unverfänglidgen Stoffgebieten trennen． $\mathfrak{I n}=$ deffen ging der baḩnbrechend in das moderne faḩrwalfer überleitende Dorftob frühzeitig von franfreid aus．Nan marf alle Joeale über den நqaufen，hörte auf，jid in eine überlieferte form－jie moḑte nod jo nađぁahmenswert jein－ $3^{4}$ preffen und fing an，auf eigenen füßen $\mathfrak{z u}$ ftehen．Wie der junge（boethe ein Bemunderer des Strajburger Domes und ein Derräter am Altmeifter war，fo waren aud die jpäter auf dem faijerliden Kothurn dahergehenden Davididuüler mit dem Meijter an der Spife in den Tagen der Revolution Rote felbit in der Kunjt．Bilder，wie der Tod Narats，die Peit in Jaffa，das Maffacre von Thios，das find jo einige Knoten in dem roten faden．Das Zeitereignis flammt por der Seele der groben Babnbredjer auf，die Künjtler malen in glühen＝ den farben，was brennend auf dem Gerzen von ganz franfi＝ reid liegt．So entiteht Gericaults Radeau de la Méduse und Delacroic＇Barricade．Damit war der Maturalismus geboren．Nađdem man einmal gelernt hatte，den（begenjtand grober Bilder auf der Strafe und im Getiummel von Elend und Eeidenidaft зu juđhen，waren die Tore weit aufgejdlagen für סie grobe Jago nad币 dem $\mathfrak{H e u e n , ~ d i e ~ W e l t ~ d e r ~ E r j d ̧ e i n u n = ~}$ gen jeder Art，und es dauerte mur nod wenige Jahre，bis Courbet 1855 vor dem ${ }^{\text {Eingang }}$ der Parifer Weltausitellung jeinen lezzeffioniftidden pavillon mit der überjdrift：„Le Réalisme＂auftat．Die neue Zeit war geboren；gleiđzeitig mit der $\mathfrak{W} i f j e n i d a f t$ madte die Kunjt jene Sdqwenfung von der hiftorijden zur naturwiffenidaftliぁen Methode，die mit allen 160

idealiftijden Snnthejen bridt，den Pinjel zur Sonde umbildet und niḍt vor der（Foffe zurüctifdeut，um daraus ©delfteine 3u gewinnen．Wir müfien diejer Entwiclung an einzelnen Beificielen gereat werben．

Die Werfe von Millet，Courbet und Meunier nehmen jid neben allem，was die Kunjt bis dahin dargejtellt hat， redt jonderbar aus．Statt des Bedeutungswollen，wie es die
 Religiöfen，耳iftorijchen und der Darftellung des Tagesereig＝ niffes，niḑt minder ftatt des Gumor＝，Ђbemüt＝oder Weiftwollen und $\mathfrak{U}$ nterhaltenden，ganz allgemein gefagt，ftatt des 耳̧elden in irgendmelher Situation，werden uns jegt Dinge vor Augen geitellt，an die man früher am allerwenigiten dadte，wenn es fich um（begenftände der Kunft handelte．Nan war wie die Jurn des Salons，die den Neuerern die Türe wies，gewöhnt， зum mindeften im dargefteIIten Stoff etwas＂Sđøönes＂oder Be＝ deutungsvolles 3 u finden．Und da famen nun dieje Seute und wollten das Selbjtwerftändliḑe，Alltägliḑe bewundert wifien， den Bauer，den Taglöhner，den Bergmann in jeinem Arbeits＝ einerlei，Erjcheinungen，über die man gelernt hatte，乌inweg＝ 3ujehen，jobald die Stufe einer＂h̆öheren＂，äpthetifḑen Kultur glüdlid erreidt mar．

Die Künftler von damals hatten re⿻ht，dem Mifperjtehen deffen，was Kunjt ift，mit der fauit entgegenjutreten：Ess
 meunier u．a．סie Küḩhbeit hatten，zur Darjtellung der Dinge，die in iḩnen зu bildliḑer Ausiprache orängten，© $\mathfrak{F}=$ ftalten heranzuziehen，die bis daḩin im Bereide der Kunjt feinen Zutritt hatten，fo geiduah das fdwerlid anfangs aus
 meḩr war es gewíß bereits die moderne（broßjfadtflucht，die diefe freien Männer aufs Eand hinaustrieb，es war der Abj五eu vor＂Bildung＂und＂（bejelliøaft＂，wor allem Afademij币，＂en und 乌ergebrađten，das ¡tarfe Bedürfnis，fid von jedem Jwang frei 3 u maḑen．Wir haben oben S． 109 bereits den Nähher von

[^29]Meunier fennen gelernt und gezeigt，wie fünitlerifa er סurdh $=$ fomponiert ijt．நier ijt nun der Plak，die Wejtalt diejes Bauern lelbjt anzujehen．Ein ftarffinodiger，jehniger ந̧üne ohne alle fettpoliterungen，wie fie etwa prariteles feinem耳ermes gegeben hat，derbe fäulte und ein fleiner，סurd feine Eodfen verimönter Kopf mit der Kinnlade eines Gorilla．Dazu
 Stiefel geftectit．Id möḑte doch wiffen，wen alle dieje $\mathfrak{U n}=$ j¢孔̈onheiten，aud wenn er fid ihrer bewubt wird，mas einige Aufmerffamfeit erforbert，im fünftlerijden Wenuf jtören．Die Fqauptjache ijt，סáß es dem Künjtler mit dem，was er，dem Eeben entnommen，in fünitlerifder form bringen will，heiliger Ernjt ift．Ob idh einen nadten Jüngling vor mir habe，der den Disfus mirft，oder diejen Arbeiter，das bleibt fidh－vom fünjtlerifden Standpunft aus－fajt gleid．Minron jo gut wie Meunier haben ganz genau gewuft，wie fie den gegebenen （begenjtand：einen Disfobol，bzw．Den Mäher fafjen müßten， damit er über die naturaliftijde Nađぁahmung hinaus in der dem Bilowerf angemefienen form eridheine．Beide Gegen＝ ftände bieten dem Künjtler unzäblige Notive．Der Schnitter fann feine Senfe idleifen，er fann mit ihr ausholen，mitten im Shwoung begriffen jein oder die Senje heben，um zum näđjten Sđpoung überzugehen uif．Neunier greift den Augen＝ blide heraus，in dem der Mäher den Sdpwung vollendet hat－ man beactte，daß auf der Senie Gras liegt und wie der Ober＝ förper bis aufs äuferfte die Diertelwendung über den $\mathfrak{U n t e r}=$ förper weeg volljieḥt und－nun einen Augenblid ftarr bleibt， bevor er im darauffolgenden mit der Senje zurüa an den Gnfang des nädifen Sdqwunges geh̨t．Es ift einer der beiden toten Punfte in der ganzen Bewegung gewählt（ $\mathbf{u}$ ． $3^{\text {w．}}$ ．niđqt der，den Minron für jeinen Disfobol nahm）．Warum das ge＝
 ob bei diejer Wahl dem Gegenjtand irgendwie Gewalt an＝ getan wurbe．Id glaube，es wird niemand Meunier auf die finger flopfen fönnen，obwohl es jeh̨ grofe Künjtler 162

gibt，die lieber etwas nom Standpunft der $\mathfrak{N a t u r} \mathfrak{U n w a h ̨ r e s ~}$ als etwas anbringen，das die fünftlerif币he Einheit ftört．Jah made aufmerfiam auf oas herausgerifiene Bein der NTabonna im（brünen und das Bein des petrus in der（brablegung von Raphael，auf die naive Begründung，die Michelangelo der Eagerung der Bliedmafen ©hrifti in der Pietà gegeben hat u．ogl．m．So aud mand̨mal Böaflin．Der wirflidhe， grobe Künftler fann eben derart im Bann jeiner Probleme ［tehen，dáb iţm das lange Suchen nad Naturmaḩrheit bis＝ weilen nebenjäḑlid erjḑeint．Er fieht ．Das Jiel，niḑt Wagen und Pferde vor fid．Die ©haffer，Stümper und $\mathfrak{E a i e n}$ halten ¡idy dann gewöhnlid an \｛olḑe ，fehler＂；der unter dem EFin＝ orntí des überwältigend Grofjen Stehende，der Søauende， überjieht fie．

Id．neḩme weiter $\mathfrak{N t i l l e t s}$ Angelus（ $(\mathrm{F} . \mathrm{Abb} .52$ ）vor，ein Bild，auf das wir öfter zuriuaffommen werden．Der Gegen＝ ftand ift im Titel gegeben：Abendgebet beim Ave Maria Eauten．©b ber Name beredtigt ift oder niḑt，joll ppäter beprochen werden．Ȩier neḩme idh an，die Bezeiḑnung märe ridftig．Der Eejer ftelle fidh einmal vor，auf wie unendidid veridiedene Art der（begenjtand＂Angelus＂סargejtellt werben fann：Ein Turm und die ©loden von Knaben getäutet，oder 3．B．ein altes Mütterchen mit gefalteten 乌̧änden．Jit das dann flar umidrieben？Gewif nidqt．Es fehlt gerade der Bezug auf das（brundmotiv，nur zu oft muß die ひ̈berjdrift， ＂Abendjegen＂etwa，es erjegen．Willet hat den（begenjtand nun wirflid factlid ganz ausgejḑ̈̈pft，und was die 乌̧auptiade ift： er hat über den rein menjdiliden forderungen，die er
 vor，das Angelus ourch ein Bauernpaar סarzultellen，das auf dem Gder betet．Man denfe，wie veridicden aud das nod gegeben $3^{u}$ werben vermag．Id，fönnte beide © $\mathfrak{b}$ talten fnieend vom Rücfen，ठ．h．dem Dorfturm zugemendet jehen lajfen oder jonjt irgendwie．Aber es ift wohl Sitte，beim Abenotäuten \｛tehen $\mathfrak{3}$ bleiben，den Kopf 3 亿 jenfen，und die
§ände 弓u falten．（but；dafür gibt es auḑ wieder unjäḩlige Körperwendungen．Warum jtellt Millet den Burjden in Dorder＝，die frau in Seitenamidit dar？Er will von beiden möglidjf viel Breitjeiten，aber im Kontraft zueinander，zeigen． Guch fommt es darauf an，wie weit beide von der Bildfläde entfernt im Raume ftehen，und es ift nidgt gleidggültig，ob

$\mathfrak{A b b}$ ．52．Mitlet，Angelus． அаあ Seliogravure von Braun，©lement \＆© 0 ．
die eine Gejtalt vorn，die andere hinten eridpeint．Witlet jtellt beibe in eine Ebene，parallel zur Bildflä币e；סie（beräte，Gabel und Korb vorn，Der Karren hinten，genügen vollitändig，um den Raumeinoruá hervorzubringen．Dazu fommen Erwägun＝ gen bezüglid der Beleuḑtung und der entipredjenden Deut＝ lidfeit der einzelnen Körperteile－aber da berühren wir f币ૉon ganz moderne（brundjäge，diejenigen des Imprefionismus， deren Millet folgt；סavon \｛päter．

Und endlid die Steinflopfer von Courbet. Das Problem ift in den figuren vermandt dem Angelus, nur fällt die Jujpibung auf Gegenjtand und Inhalt meg. Dieje Stein= flopfer mußten, um dem Maler für ein Bild zu taugen, niđ̨t erjt nadx getaner Arbeit beten, der Künftler bradtte nidft erjt Erogeruch in jein Bild, er liéb die danfbaren Menjajen nidht erjt als छewäçje des Bodens zum Schöpfer aufblidéen, brauchte aljo mit alldem nicht erjt eine fülle gegenitändlider und inhaltlidjer Werte vor uns auszubreiten: Courbet begnügte
 fortlaufender Grbeit. Die beiben Menjwenmajainen jafaffen jo ihre adht bis zehn Stunden im $\mathbb{C a g}$ fort.

Darjtellungen סiejer Grt maren früher nidit Begenjtand der Kunjt. Gatte man oas $\mathbb{C}$ hema , "Arbeit" סarjtellen mollen, dann wurde zur Allegorie gegriffen, ס. h. man gab ein hodi= bujiges weib mit allerhand Attributen, oder man liej die tatfäđlidae Arbeit nur im Dorder= oder 耳intergrund vor fich gehen und legte den Tachoruai gegenjtändlid auf etmas der Kunit "Würdiges", etwa ein paar Eoffräulein, die wie in Delasquez' Spinnerinnen einen (bobelin bewundern, während die Arbeiterimen im helldunflen Dordergrund angeordnet find. Das Grbeiterbild ijt fomit dod erjt Jurat die moderne Kunjt geboren. Die Naler ziehen fich zurüct von all den $\mathfrak{a b g e d r o j d e n e n ~ M a b o n n e n = , ~ I n m p h e n = , ~ K e l d e n = ~ u n d ~ S i t t e n = ~}$ bildern, fie fuçen in Ermangelung von etwas Jeitgemäfem nidtt lange nadt Stoffen, fondern neḩmen, was ifnen gerade ins Auge fällt, wenn es nur oazu dient, die Abjidften ihres handwerfliden Stanopunftes zur Darjtellung zu bringen. Don סen Arbeitern ging man über auf die Kranfen= und Armen= häuler, die Altmänner $=$ und frauenheime, malte aber nicht wie Rembrandt, deren Dorjteher, fondern das Elend jelbjt, wie es in diefen modernen Pflegftätten herumpdleiđt. Dergleiden jollte das publifum faufen! Jat denfe, oa zeigt fidn am deutliçjten, daf die Nlaler anfingen, für fix, $3 \mathfrak{u}$ malen und nom Bejdauer 34 verlangen, er folle bei der Beurteilung
 eines Kunftwerfes niḑt nom（begenjtand ausgehen，fondern beobadten Iernen，welḑe Tecdunif der Künitler angewendet， wie er Raum und Malle，£idft und farbe angeordnet habe． $\mathcal{D}_{\text {on }}$ diejer Zeit an datiert jener heute jo beliebte நjohn，mit dem ein Bejteller überjøüttet wird，wenn er beim Empfang jeines Porträts verougt dafteந̧t und niḑt begreifen will，daf er fein Bild in நänden halte，oder wenn ein（baleriebefucher naiv genug ift，nadi dem $\mathcal{Z u j a m m e n t h a n g e ~ d e r ~ d a r g e f t e l l t e n ~}$ figuren $3 u$ fragen：Das jei дod Nebenjadれe，wird ihm $g e=$ antwortet，es fäme auf die Kunjt，niḑt auf die dargeftellte Sadje an．UUnjer armes publifum und die Kunjt！Die நödjit＝ gebildeten haben faum eine Ahnung bavon．Sie lernen \｛atein und ©riediid，höhere Nathematif，philojophie und Kunft＝
 aber angefdaut haben fie nidts－auker etwa aus eigenem Drang im ftillen Kämmerlein und ganz für fiđ．Die Majfe der burd die Sdulbildung für סie Kunjt eher verdorbenen als vorbereiteten Eeute jollen fid dann in den jकpoanfen Kahn jegen，über die Abgründe des Künftlerij币币el \｛teuern und ver＝ ¡uchen，den Grund $\mathfrak{3}$ erfpähen！Da ihnen jeder Majftab fehlt， hängen fie von den 3eitungsfritifern $a b$ und werfen fiđt deren S币lagmorte wie federbälle gegenjeitig 3 u．So geht es im Kaffeehaus und in den Salons zu und äḩnliḑes möḑte man jegt aud für die Sḑule haben．Wh̨ne dáß die sehrer gelehrt würden，was Kunjt ift，follen fie darin unterridften．Der 3eidenlehrer gilt $\delta a$ ，glaube id，als prophet．Die Kunit dünft die pädagogen alten Sdlages etwas jo handmerls＝ mäß̉ig Selbjtveritändli丸̧es und Angenehmes，סáb man，wie fie meinen，mur den $\mathfrak{N x u n d}$ aufzutun brauḑe，um wie gedrucit davon reden $3 \boldsymbol{u}$ fönnen．Dabei find die Eehrer der Naffe nad heute noch faum über סie gegenjtänoliḑe Auffajfung der Kunft hinaus！

Die Künjtler dagegen meinen，inzwijḑen alle Brücfen mit dem Wegenjtand abgebroळnen $3 \boldsymbol{u}$ haben，weil fie fid eine Ridftung $z^{u}$ eigen maḑten，－man nennt fie mit dem fran＝ 166

3öfifकen Weleitmort Impreffionismus－，die den erften Ein＝ סrud der あegenftände fejtzuhalten fucht，wie er in dem von Eidft und farbe ourdjegten Raum am Auge vorüberhuidit． Ja betraḑte hier zunäḑft mur den Rüctidylag diejer An＝ โ內auung auf das gegenjtändliぁe problem und gehe von der Photographie aus．Die lidtempfindlide platte ift imptande， einen Gegenitand，und jei er aud nod fo reidgejtaltig，in dem Bruateil einer Seffunde in jedem Detail fejtzuhalten．Das Guge，als fernrohr der Seele，fann dieje mectanifde fejt＝ ftellung nicht in dempelben Jeitausmaj zum Bewujtfein des Menichen bringen．Was in der photographie nebeneinander liegt，fann nur nadeeinander gejehen und als Einorude fejt＝ gehalten werden．Immerhin faft der $\mathfrak{N T e n i d}$ fehend \｛duneller， als menn ifm der Ђegenjtand mündlidf oder gedructt ver＝ mittelt wird．ITun fann id，aber freilid，wenn mir ein Gegenftand bereits genau befannt ift，mit einem Blid er＝ fennen，ob an ihm eine Deränderung vor fid，geht，id，fann， wenn idf ein Pferd um einer bejtimmten Wendung willen gern fehe，ourd lange Beobaditung feititellen，in weldem Augenbliaf einer bejtimmten Beleudtung diejer Jug am ein＝ oruatisvolliten jur Geltung fommt，und auf gleide Art fann iḑ Finter die packende Wirfung einer farbe fommen．Aber diejes bligartige Empfinden feffelnder Eindrücfe irgenoweldeer Bedeutung verlangt eben，jobald ich fie darjtellen will，eine jehr genaue Kenntnis des ظegenjtandes，und zwar nidtt nur feiner Wejtalt，fondern vor allem aud ihrer Biologie，wie idf den Wandel in Eidit， $\mathfrak{E u j t}$ und farbe nennen mödte．Wenn die modernen $\mathfrak{N a l e r}$ meinen，fie fönnten，ohne viel $\mathfrak{U m}$ tände mit den ©egenjtänden $\mathfrak{z}^{4}$ maçen，finnli凶ue Findrüde von Łünjtlerijむem Wert vermitteIn，jo ijt oas ein Irrtum：wir ver＝ mögen alle derartigen Werte，\｛obalo irgendwie Raum und Sidt ins Spiel fommen，nur an dem an und für fidf jo gering＝ fügigen あegenjtand abzujळ⿱艹äzen．

Anders auf dem Webiete des rein Deforativen；סa genügen die gegenftändlidf bedeutungslojen Sinneseinorüdfe in Einie
und farbe；da gibt es aber auđ ftatt des Raumes nur fäöne farben，für Eidht und Sdaatten tritt 耳eell und Dunfel ein，und ftatt der oarftellenden punfte，sinien und flächen nur foldhe， die reinen Sđönheitswert haben．Da die moderne Kunit es unter ihrer würde hält，das Sḑöne anzuitreben，io ver＝ widéft fie fid in eigenartige Wideripriüあe．Das Bedeutungs＝ volle jegt einen Gegenjtand voraus，das Sdione nidt unbe＝ dingt．Iđ fann，wie es Obrijt，Meurer u．a．tun，den punften，Einien und fläळ̧en，ohne die Natur äußerlidh nach＝ зuahmen，räumlide Bedeutung geben－in der Baufurft und dem Kunjthandmerf；aber diefe ihnen innewohnende $\mathrm{Be}=$ deutung entipringt［ḑlieflid doch wieder nur den an den （begenftänden gewonnenen Erfahrungen．Ein Notio wird nur als tragend，laftend，wehend u．ogl．empfunden，wenn dieje aftive oder paffive Äuberung von Kräften in der von der $\mathfrak{l a t u r}$ her gewohnten Art ausgedrüaft ift．

Die moderne Naterei hat aljo，indem fie von den Dingen den erften Einorud feitzuhalten jucht，fid，genau genommen， das Gegenjtandsproblem，das jie los geworden 3 u fein glaubt， nur ungeheuer erjdwert．Der geniale Künjtler fann auf diejem Wege das நödjite erreiḑen，das die NTalerei überhaupt 3 u geben imptande ift：©egenjtand und（bejtalt fait rein in form und Inhalt aufgehend，סurdgeführt mit den vollendetjten Mitteln der Technif．Diejen Gipfel hatten Delasquez und Rembrandt an（begenftänden höherer ©romung erreiḑt；unter den modernen Künjtlern gibt es melḑe，die fid an あegen＝ ftänden niederer Orbmung mit ©blüf verjuçt haben．Aber die $\mathfrak{M a}$ fie des modernen Künjtlerproletariats brültet jid jtumpfiinnig mit der Derachtung des Gegenftandes；fie hat gar feine Ahmung סavon，welde Anforderungen der $\mathfrak{I m}=$ preffionismus gerade in diejer Bezjehung ftellt und סáb $\mathfrak{I m}=$ preffionift fein nidit heift，lebenslang bilogrobe Stizzen von Strabenfluøten，flußufern，die unter einer Brüafe meglaufen， ＂，porträts＂in［ḑreienden farben juiammenzupagen，und damit Gusitellungsfommifionen zuerit und dann familienangeḩörige
 und freunde $\mathfrak{j u}$ beglüdien．Dieje einjamen MTenichen，denen jede＊ünitlerijche Begabung fehlt und oas Kanomerf im Eidhte der Kunit ericheint，find סie Ärmiten der Armen und wahrhaft зu bemitleiben．Nöchten fie dem Beifpiel Befferer folgen， fid dem Kunithandwerf zuwenden und in modernen Werf＝ itätten arbeiten．Erleben fie es nod，dáb die Neenidhbeit
 nung wieder ungefucht aufidiefen，dann mögen fie neuerdings verjuchen，Künftler zu fein und ihr Gandwerf in den Dienjt des Narftes \｛tellen－heute fehlt er．

Denn was man heute $\mathfrak{M a r f t}$ nennt，das ift in Wirflidfeeit Börje．Meier＝（bräfe hat diejen widerlidẹen Jujtand aus eigener Erfahrung trefflid gejdildert：wie סieje＂Kunitfreunde＂bis зum Wahnwis faufen，ohne aud nur hinzulehen，ihre Beute in die Magazine jdlleppen und parten，bis der eine oder andere Meifter in die Node fommt und jeder，der in der＂guten＂（be＝ jellfdaft etwas gelten will，eines diejer Werfe haben muß und dann die Preife fteigen．Unter dem Regime der Marchands－ amateurs €önnen die＂Künjtler＂freilid malen，was iந̧nen einfällt．Der gefund und felbjtändig $\mathfrak{U r t e i l e n d e}$ hat ja über＝ haupt nidhts mitzureden．Statt führer in Gejdmadisjaden зu jein，find die heutigen $\mathfrak{H a l e r}$－id jpredhe non jenen，die mit ihren Werfen $3 \mathfrak{Z}$ 耳underten und $\mathbb{L a u j e n d e n ~ a u f ~ d i e ~ J u r n s ~}$ der veriditedenen Ausitellungen einjtürmen－die fläglidjten Alltagsmeniden，denen zum Künjtler alles fehlt．

Die völlige Entwertung des あegenjtändliđhen－vom Inhalt gar nicht 3 u reden－haben die groben franzöfifdhen Bahnbredher des Imprefiionismus auf dem Ђrwiffen．Was $\mathfrak{F l a n e t}$ und Degas gemaḑt haben，das nimmt fid，in Sḑwarz＝ $\mathfrak{W e i f}_{\text {eif }}=$ Reproduftion aus wie aus einem idmutsigen Blatt herausgerijien：©enre in Parijer Auffajiung，wie es vor der Phantafie der Boulevard＝flaneure fteh̨t．Eidftwart hat jolḑen ©bemälden gegenüber reḑt：סieje＂Kunjt＂fann nur vor dem Originale verftanden werben．乌̧offen wir，dab́b nie das Bedürfnis in die Sdhule oringt，dem Derftändnis diejer
handmertsmäbigen Auffafiung der Kunjt den Boden zu be＝ reiten．Jđh fann für meine perjon der größte Bewunderer diejer Dirtuojen jein，id fann aufriḑtig bedauern，dáb dieje Könner niatt in einer der Kunjt günjtigeren Zeit lebten， und merbe dod alles tun，um die junge Generation von der Einfeitigfeit diejer $\mathfrak{N a l e r e i}$ ohne Aḑtung vor（begenjtand und Inhalt $\mathfrak{z u}$ überzeugen und fie zur Mitarbeit anzueifern in der Riḑtung，даண uniere Kunit wieder Boden unter die füße befomme．

耳̧eute find ©egenjtände niederer und nieठrigjter ©romung an der $\mathbb{C}$ agesorbmung．Ind erinnere nur an das befannte Sdlagwort nom Spargelbund und einer Mabonna．Es fäme auf eins heraus，was man male．Natürlid；es fommt aud auf eins heraus，was id rede：nom Sdulmeilteritanopunft，
 reden．

Sehen wir uns auf Kompofition und Inhalt den Neipter an，um deffen Schaffen fidh die deutidhe Kunit der legten Jaḩr＝ zeḩnte zum guten Jeil gedreht hat，Menzel．Er iit moḩl die Stüge jener Anjdaaung，die unter Kompojition das Be＝ grenzen des NTotios im gegebenen Raume verjteht．Be＝ zeidnnend dafür ijt die Art，in der dasjenige Werf entjtanden ift，welḑes als die erjte große Sdäpfung der realijtijden Tagesfunjt $\mathfrak{n e n z e l s}$ im Øbegeniaj $3 u$ jeiner älteren realijtifden Gijtorienmalerei gelten darf，die Krönung wilhelms I．in Königsberg．Menzel jelbjt hat die Entjtehungsgejdichte in dem Bande der Nationalgalerie in Berlin niedergelegt，in met＝ あூem die Stubien für das Bild vereinigt find．＊）Es flingt wie eine Derwahrung，wenn es bort heift：„So nun，wie id， im Bilde den Dorgang dargejtellt habe，habe id ihn in feiner Szenerie gejehen．＂Es ijt alio niđれts daran ，＂fomponiert＂， oder סod！，EEne Eizenz \｛tellte fid als unvermeioliḑ heraus： die Abänderung des Dordergrundes．＂Don den widttigen Per＝

[^30] jonen，die dort $3 \mathbf{u}$ ftehen famen，hätte man wenig anderes als Rüčen und Eịnterföpfe gefehen．Alfo fo viel darf der moderne $\mathfrak{n a l e r}$ dod wagen，dab er fid den Bliaf freimadet und die figuren eine Diertelwendung vollziehen Iäß́t． $\mathfrak{U n} \delta$ weiter，was den $\mathfrak{I n h} a l t$ betrifft：，，Im（banzen befinden fiḍ auf dem Bilde 132 porträtfiguren．Gư fonnte id die நaupt＝ requijiten des Kirdூenjdmudes－die Thronḩimmel，Altar＝ ausitattung ufw．－nad ihrer Rüdflehr unmittelbar nach der Ratur malen．Die Altarfandelaber，Eeudter，Kerzen waren das erjte，das id malte；von da ging id über jur Arditeftur des நintergrundes．Am 19．März 1863 begannen die Sifyungen $\mathfrak{z u}$ den Porträts．Den Anfang mađte der（heneral der Kavallerie，Gbraf v．ס．Gröben．Am 16．December 1865 habe idh aufgehört zu malen．＂Das ijt Statijtif．Wenn wir erjt einmal die farbige Photographie haben，wird man Nenzel und vielleidft Meiffonier als die einzigen bezeiḍnen，die iḥr nahe famen．S币poerlid wird bald wieder ein Nater Aus＝ jdinnitte des Eebens，ob nun bei einer Krönung，auf einem Balle oder Mlarfte，im Reftaurant，bei der Arbeit，oder wo ¡idh jonit NTenjḑen orängen，mit סiejer bemunderungswürdigen Wirflidfétstreue im ©harafteridiidれen und allem $\operatorname{Zufälligen~}$ des Augenbliaf́s geben fönnen．Der Mifrofosmus des Werfi＝ tages unter der $\mathfrak{L u p e}$ des \｛dharfen Beobadters，das ift die Welt Nenzels．

Wer jo fieht，tötet in feinen $\mathfrak{N I a} d f$ folgern die Kunft，reifht fie vom wahren £eben los und maḑt jie zum Spielball gejdicáter Meniden．Da laufen dann dieje Maler，die nidts 3 u jagen
 Pinjelfertigfeit 耳alt zu madenen und in jid jelbjt Utmidnau зи halten．Und mit melḑem publifum mülien fie vorlieb nehmen！Sie begeben fid，der Beiten und neh̨men mit dem urteilslojen $\mathfrak{N}$ Tob der jog．Webildeten vorlieb．So jinft der allgemeine Naßjtab für das，was Kunjt ijt，und es \｛teigt die 3 ahl derer，die als ridqtige Sdqmaroger den Künftlern nadi dem Nunde reden．

Wäre Menzel niḑt in der 3eit geboren, in der das ©e=
 idjen hoffünjtler gebradyt. Denn Menzel war wie franz hals Sflave der Wirflidfeit. Es ift eine Ironie des Schicfifals, daf gerade er vom Throne ausgezeidnet murde, an defien Stufen er ebenjomenig paß̧te, wie peiner Eridecinung nach in das Kleid des Shwarzen Adlerordens. Wenn er die Krönung in Königsberg malte, 10 war das für ihn ein Dorgangsmotio, wie er es von dem gemählten Standpunft aus, ,pon der Tribüne der Mitglieder des Kerrenhauies (bon der fünften Stufe nom Altar aus geredhet) in wirflider Scenerie" ge= jehen hatte. Tatjaḑe ift denn auch, dáj man preufe und momöglid $\mathfrak{N a c ̧ f o m m e ~ d e r ~ D a r g e f t e l l t e n ~ f e i n ~ m u ß , ~ u m ~ d a s ~}$ Bild in der Reproduftion für mehr als eine altmodifde photo= graphie anzulehen und feinjdimedfer, um dem Original in allen feinen Qualitäten gerecht werben zu tönnen - auker man bewundert wie bei Neifionier die unglaubliḑe Benauig= feit, mit der bis ins Kleinfte alle Einzelheiten gegeben find. Das ift ia auç ein Kumititanopunft. Menzel hat mit derielben Treue und Gingabe die Diazza d'erbe in Derona und un= зäblige Imprefiionen gemalt, die feinem NTalerauge auf Sdritt und $\mathbb{U}$ ritt begegneten. Er war ganz Naaler und entjఝ̧uldigt fid, menn er dem Künjtler Einfluß auf die Darjtellung gönnt. Sein Impreffionismus war gefund, er ijt damit den Nachbetern der franzöjifden Nanier meit borausgeeilt. Dor allem hatte er nod Gejdqmad. Nur einmal rif ihn die naive freude am Wahren und Wirfliden hin, Dinge, deren Wert in ihrem Adel liegt, herunterzureipen: das geiddah, als er 1851 ©hrijtus unter den Sḑriftgelehrten malte und fich nid̨t genug tun
 farifieren.*) Die modernen naturalijtijden Imprefifoni|ten übertrumpften ihn zehnfach, befonders Slevogt. Sein Abam in dem Diptydion ",Der Menid" ift ein Judenjüngling, der

[^31]
 und den Minthus der Danae verjegt er gar direft in eine ¡出mutsige Gurenwirtidaft．Da finde id eher nod Eieber＝ manns Simion und Delila zuläfijg．In jedem falle gelangt die Naterei auf folden Wegen zur Darftellung des gegen＝ \｛tänoliḑ ந̧äßlidhen und Effelhaften．


ダbb．53．UbDe，תomm，Serr Jeju，fei unier（bajt．


Wie man modern und doch ein ganzer Künjtler，aud in der Wahl des ©egenitändliden jein fann，das hat j內ぁon vor zwanzig Jaḩren frits pon $\mathfrak{U h}$ de in jeinem Bilde＂Komm， Gerr Jeju，fei unjer（bajt＂gezeigt（f．Abb．53）．Wir jehen in die Stube eines Arbeiters，in die durd ein einziges，dem Auge des Bejdauers gerade gegenüber liegendes fenjter das volle Sidtt des Mittags flutet．Die Mutter，die vorn gerade die

[^32] einen Stuhl von ihr weg in die Raumtiefe zuriüfecidqoben, fie find wie bejdnneit pon dem grell einfallenden Eidfte, und ein Mädden, das über der Schulter der Ntutter und gerade vor dem fenjter erjdeent, ift, dem Glaubensbefenntnis des $\mathfrak{I m}=$ prefinionifen entipredzend, ganz veridpommen gemalt. Juar beherrjøt dieje eine Beobachtung nidht das ganze Bild, fon= dern meldet jid bejcheiden an einer Nebenfigur. ©hrijtus, der eben durd die Tür eingetreten iit, und nit der $\mathfrak{F}$ and grübend dem Tijḑe zuldareitet, wird von dem in feinem Kittel mit der Müge in der Kand ih̨m zugemandten Dater ehrfurdtts= boll zum Sifen eingeladen. Beide geben, im feitliden Streif= lidate herausmodelliert, mit den Kindern daḩinter, eine ähnclid reidęe Raum= und Eidtfolge, mie die im Kreife ந̧erumitehenden der rechten Seite. Ein Stuḩl, der den Bildrand überid̨neibet, jकiebt die ganze Szene in die Raumtiefe zurü̈f.

An fünftlerijder form fehlt es aljo dem Bilde gewib nidit, und dod befriedigt fid der Künjtler nidit, wie Eieber= mann in peiner allgemein befannten "Sdufterwerfftatt", ein Dirtuojenf̆unjtitüć moderner Qualität und dedanif in einem Ab⿰latich der Wirflidfeeit zu geben, fondern bringt in die Darjtellung des Arbeiter=Interieurs einen $3 u g$, der auç 3 u joldaen iprid̨t, die von NTaterei gar nidfts verftehen, aber Kunjt juđhen, ס. h. über die Alltäglidfeit hinaus in Dorftellungs= freife geführt jein wollen, die ih̨nen jenjeits won des Tages Wirflidfeit ein Jdealbild des Dajeins voripiegeln. Die Dor= mittagsarbeit ijt getan, es tritt die Ruhe des $\mathfrak{M i t t a g s}$ ein. Wie der NTagen nadh Speife, jo verlangt das bemüt nad frieden, und den bringt die rein jqmbolijd] gemeinte Weitalt Chrijti, der, felbjt arm und müठe, bereit ijt, vorlieb zu neḩmen und den fich inbrünftig feiner lähe freuenden mohlzutun.

[^33]
Ial denfe, das ift edhte Kunft in dxriftlidem faḩrwaffer. Dagegen fommen die altoeutich foptümierten Bühnenjtüçe EDuard von (bebhardts u. a. nid̨t auf, und ebenfowenig die Beuroner $\mathfrak{N}$ Tönche, die früher fromm in der Grt des unver= gleidliden fürid, aber mehr zeid̨nerijd und folorierend malten, jegt in Nontecaffino aber einem Sudeen verfallen find nadd Effeften, die altḑriftlidf und modern zugleid [ein pollen.

Wohin ein (brober gelangt, der fiḑ $3 \mathfrak{u}$ jeḩr mit dem Derftand in feine Aufgabe einbohrt, zeigt der fall puvis de Chavannes. So lange Puvis jeine Meniden als ein Stüat Natur empfand und ihnen natürlidhen Boden unter die fübe gab, fonnte er als grober Bahnbredher gelten. Davon wird nod genug $\mathfrak{j u}$ reden jein. Der Hemicycle in der Sorbonme ift für iḩn zur Klippe geworden. Die Gemälde im pantheon und in den $\mathfrak{m u j e e n}$ von Amiens und $\mathfrak{I n o n}$ find unbewubt aus der Empfindung geidiaffen. Im groken Amph̨itheater der Sorbonne aber ift alles überlegt, mit abjidit zujammengebaut. Der non Puvis de Chavannes jelbjt gejdriebene Tert daju zeritört vollends allen Wenuß ruhigen Anjøauens und zeigt,
 tun, $3 \boldsymbol{\text { idnmeigen. }}$

## Malereị II: Malerei für fein|dุmedker.

$\mathcal{E}$s ift unmodern, heute über „Kompofition" u. ogl. 弓u reden; damit ftilifiere man die Katur, und das dürfe niḑt fein. Der rein fünjtlerijde Standpunft ift - jo heipt es in einem Dademefum für Studierende, das id zur ©harafterifierung der Anjḑauung des modernen Durdjidnittsmalers verwerte der folorijtijdhe, die farbige $\mathfrak{W}$ irfung ift es, auf die hin gemalt werde. Was jonjt feit der Renaifiance an Erfahrung und tect = nijd,em Wifjen errungen jei, wird aufgegeben; fo vor allem das Zeidqnen nad̆ der Antife. Der Wert der Anatomie wird nur praftiid anerfannt, proportionslehre ift ,"weit über=
 die unnüfefte Zeitvergeubung, Komponierübungen zweaflos. Das foloriftifde prinzip, nad dem whiftler feine erjten Afforde anjdூlug, fei das allein herribjende und das Problem geworden, das gänzlid zu löfen die Aufgabe unjerer Gene= ration jei. An Stelle der Kompojition trete der Motiopucher, mit dem man den Raum des Gefidtsfeldes, und zwar niḑt etwa blop in der Eandjdaft, begrenze. Und meiter den Inhaalt anlangend: ein Bild bedarf feines joldhen. Wäre nid̨t Bödlin, wir fänden idpwerlid neben dem Dorgang aus dem Alltags= leben einen joldhen rein vifionärer Art als zuläflig ermäḥnt.

Wer dieje Dinge in Sḑulge=llaumburgs "Der Studien= gang des modernen Malers" lieft, erḩält die enogültige $\mathrm{Be}=$ ftätigung dafür, סáz wir im andern Ertrem des Kartonjtils der ©ornelius und Kaulbad angelangt find, für die Wegenjtand und Kompofition alles mar. Das ", Malerifde" iteht obenan,

die form orbnet fiø，heift es，bollftändig unter und die farbe beftimmt das Motio．

Dieje Wandlung ift ganz natürlid．Gand in Gand mit der planmäßig gepredigten Mifachtung des（begenftändlidhen höherer ©ronung und dem Ł̧inweis auf die nacte Wirflidfafeit mußte die ©rjiehung jum Dirtuofentum gehen．Irgendwie mußte dod Erjatg gefdaffen werden für jene fülle von $\mathfrak{A n}=$ regungen，die jeit Gnbeginn der Kunjt von jeiten der โ̧elden＝ und Gottesverehrung，der Darjtellung des hiitorifdien und alltägliden（bejdehnijies ausgegangen war．Es iit wahr， die Kunjt ftand，folange fie den Gegenftand höherer Oromung als Gauptzmeaf vor Augen hatte，zumeift im Dienite non Mädten，die mit dem 乌andwerf des Malers oder Bildhauers an fidh nidhts $3^{4}$ tun haben．Wenn סaher die Nenjøheit， wie es heute der fall ift，fidh geneigt zeigt，allen idealen und hijtoriføhen Bejits leiḑthin über Bord зu werfen，um fid eigene neue Wege zu bahnen，wird die Kunft frei und befinnt fian in foldhen Zeiten des überganges und der inneren $\mathfrak{L n}$ nruhe $\mathfrak{a u f}$ ihr 耳andmerk．Da fie es eigentlid niemandem redit madhen，daher auf feinen ftändigen $\mathfrak{N l a r f t}$ 弓ählen fann，fängt fie an，fidq um jo mehr mit fid jelbjt und iḩren Darftellungs＝ mitteln $\mathfrak{z u}$ bejd孔äftigen．So ift es $3 u$ begreifen，wie etwa feit den fiebziger Jahren－wieder von franfreidf aus－ eine derart einjeitig auf Teḑnif und Qualität geriḑtete Strömung entftehen fonnte，daf man heute nahezu befinnungs＝ Ios im 耳andmerf aufgeh̨t und ganz vergiß́t：der Gegenjtand höherer Oromung ift auf die Dauer als Dorausiefung der Kunjt niḑt $\mathfrak{z u}$ mijien，und zwar deshalb，weil die jubjeftive
 für סie Erhöḩung des Kandwerfes zur Kunit ift．
 Ђegenjtänden nieठerer，ja nieठrigjter ©ronung $\mathfrak{z} u f r i e d e n ~ g e b e n, ~$ find nur wir jelbjt；denn es ijt unjere，nidit des Malers Sache，eine neue Weltanjdaaung zu erringen．Der Maler fann freilid，wenn die 3eit der beburt des neuen einigen＝ 12 Straggowsfi，Bildende Gunit．

177
den Gedanfens nahe ift, iḩ aḩnend vorauseilen, er fann das Werben in diefem Stadium fördern; vorläufig aber ift das Wittel für jolḑe groje Bewegungen immer nod die Sprache, nidht das Bild. Die Nenidheit glaubt now immer nidft - oder nidht mehr? - an den hohen Wert des Sidptbaren als Derjtändigungsmittel; fie hat jiḑ $3 u$ jeh̨r an geprägte Münzen und fonventionelle Worte gewöhnt, als dafj jie das unmittelbar durd das Guge vor die Seele Tretende als hin= reiḑend überzeugend gelten liefe. Sie traut dem Auge niḑt. $\mathfrak{U n d}$ auch die geiftigen führer, die Gelehrten, wiflen es nid̨t befier, der நijitorifer ebenjomenig wie der Philologe. Wenn die grobe Naffe die Situation erjt einmal durdjdaant, dann gnade (bott all diejen fünjtlerifd vollfommen ungebildeten Buadifabenmeniḑen, die magen, ohne Berücfichtigung defien, was aus den Denfimälern bildender Kunjt jpridht, irgend über Kultur und ©ejḑidhte urteilen $\mathfrak{3}$ wollen. Die bildende Kunjt ift eine tote Sprache geworden, und die Künjtler jelbjt wifjen
 fönnten. Sie friechen im $\mathfrak{M i f f r o f o s m u s ~ d e r ~ E r i d ̧ e i n u n g ~ h e r u m ~}$ und blidéen nie auf zur Sonne der Ideen. Sdpwaḑ und hilflos orängen fie fid zulammen, bilden fadpereinigungen zur $\mathbb{E r}=$ reidhung von Parteizielen und Iaffen die neugierigen (baffer an fidh heranfommen, ftatt führer in der groben Bewegung nad einem Brennpunft neuer Eebensfraft $\mathfrak{z u}$ jein.

Es ift ja natürlid, daf der Spejialijt irgendeines faches leidft vergift, wozu das fad eigentlid da ijt. Das trifft im allgemeinen die Gelehrten geradejo, wie die Naler und Bildhauer, die Mrujifer und die Didhter. Das Dirtuojen= und Spezialijtentum ift an der Tagesoronung, junge Eeute nur bauen Weltanidauungen - freilid auあ unter dem あefidts= winfel des eigenen fathes. Im allgemeinen jigt aljo jeder im Jentrum des engen $\mathfrak{T}$ eges, in das er fidd eingefponnen hat, fängt ein, was da hereinfliegt, und läßt die Nenidheit als Ganzes laufen. Wir mollen uns in diejem Abjat einige won den Spinngeweben der modernen $\mathfrak{N a l e r}$ bejehen.

Da ift zunädjit die ©ruppe der Apojtel auf dem Gebiete der tedinifden Derfahren．Seonardo nody untermalte in Eicht und Swatten und jegte die farben auf；Delasquez entnahm jeiner Palette mit dempelben Pinjeljtrid Eidit， $\mathfrak{E u f t}$ ，Raum und farbe．Der moderne Naler judit ihm nadjufommen． Es gibt Schulen über Sdulen，Nanteren über Manieren， Pointellijten jeder Grt－und das alles mit im Eaden ge＝ fauften farben！Böcflin hat wie Eeonardo jein Eeben lang über Material und Technif nachgedadt．Jedes neue Bild gab ihnen Anlab oazu．Kam es Böcflin auf imprefioniftifde Wirfung an，3．B．die farbentupfen auf den Blumenbeeten vorn bei dem Alten，der in der Wartenlaube eingejchlafen ift，jo maren ithm die Nittel zur $\mathfrak{k a n d}$ ．Aber er rannte fich nid̨t in einer Manier feit，wie das die im Dolfsmund für Impreffioniften ¡ゆledtweg geltenden N1alern tun．Liddt סarauf fommt es $\delta a=$ bei an，daß idf mit der geringiten $3 \mathfrak{Z}$ l von Pinjelftriden aus＝ fomme，das läuft auf Artiftenehre hinaus；jondern darauf， סáb id zmanglos imptande bin，ein（bejdautes－ob mit dem äugeren oder inneren Guge gejanat，bleibt fid gleid－ 10 Iebendig wiederzugeben，סaf die Dorbedingung der Kunit， auf die ihr Gandmerf hinausläuft，das Treffen，die Illujion der Wirflidfleit damit überzeugend erfüllt ijt．

Einen fingerzeig gibt die Natur dem Künjtler vor allem auch in der Ridhtung，oaf fie die Technif，oas Werden und die Wittel des Werdens，verbirgt，dem Guge vielmehr immer etwas äuberlid fertiges darbietet．Auf wie vielen unjerer Kunjtausjtellungen ift oagegen die Tedtnif die 耳auptiade， maxht fíq eine znnijąe Pinjelaffrobatif breit und führt jo
 Sportsmen als für die freilich dünn gejäten freunde der Kunjt gejdaffen \｛deinen．

Der bedeutendite diejer modernen Tedinifer und dabei ein ganzer Künttler war Segantini．Er wollte durct den Auftrag pajtojer Tropfen oder Stridae nebeneinander in un＝ gemijøten ゆigmenten und סurd das im Auge entjtehende 12＊

flimmern beim Erfaffen der optijch aus der Mifichung ent= ftehenden farbe die tief ourdjichtige Fiöhenluft und ihr flares Eigenlidit 3ur Darjtellung bringen. Jhm war diejes Problem Wittel zum Jweá der Befriedigung einer tiefen Sehnjuḑt des (bemütes nad einer Sđぁönheit, wie jie mur der KIetterer fennt, der $\neq u ̈ h n$ in die feljen jteigt, um fidh in Iuftiger Reinheit, frijde und Einjamfeit зu baden. In den meijten fällen find Tednnifen wie die Segantinis angewendet, um der $\mathfrak{L u f t}$ Körper弓u geben. Das Spiden mit dem Spactitel führt $3 \mathfrak{u}$ farben= gruben, in denen jid Eidat und Sđatten fängt, niđ̧t minder belebend wirft das Durdjallagen des Eeinmandgrundes zwi= [denen den Pinjelitriden. Mandes alte Bild hat erft durd die ©raquelure feite reḑte Qualität befommen (3. B. das porträt des Dirf Bouts von 1462).

Was dann die jog. Neoimprefioniften (Seurat, Signac, pifiaro u. a.) anbelangt, machen fie das Experiment, die Regen= bogenfarben allein anzumenden, fo dab ein Porträt diejer Art etwa ausfieht, wie menn der Dargeftellte mit bunten Kon= fetti beftreut märe. Die Sache ijt ja - für fernmirfung berednet - in Oromung, und es mag vorfommen, daf ein Künjtler gelegentlid $3 \boldsymbol{u}$ derartigen Witteln greift; wenn aber jemand jahrelang jo malt, dann ijt er entweder ein närrijder INanierijt oder er baut auf die Dummheit des publifums. Solḑe Derjuçe geḩören niḑt eigentliø̨ auf öffent= lidge Kunjtausftellungen, jondern follten, wie manḑe Büḑer der Gelehrten, lediglid im engeren Kreije der fadimänner zirfulieren. Dadurd aber, daß die NTaler und die ihnen geiftesverwandten Reporter ihre Experimente dem Publifum aufdrängen, wird diejes am Wejen der Kunjt irre gemadt und an der Naje herumgefüḩt. So entitehen dann die fein= [dfmedfer in der ",Kunjt", die über alles zu reden wilfen, Gnjprüḑe \{tellen und 2 trteile fällen, als menn fie die Kunit in der Gojentajahe hätten. Mit ihrem leeren (berede vernidten fie, was die geiftreiden feuilletons an gejundem Empfinden nod übrig gelafien haben.
180

Ohne jolḑe (bourmands fönnte die moderne $\mathfrak{N a l e r e i}$ niøt bejtehen. Ia daठurd, daf dieje Mäcene gemöhnlid. aud nody das nötige theld haben, werden viele an fid tüdhtige Elemente in die herridhende Moderidtung gedrängt und gehen als perjönlidfeiten zugrunde. Die Sammler tedtijøூer Wige find die içlimmiten. Göher ftehen die Gourmands, deren
 ift eine Zeit, סie bewngt auf Qualität himarbeitet, gefund. Nur darf jie es niḑt unter tendenziöfer Miabachtung non Gegenitand und Inhalt tun. Sie maøt dann etwas zum 3 weaf, was lediglid Wittel fein jollte.

Es dürfte hier der Ort jein, das, was bisher über die зum Kunjtberjtänonis notwendigen (brundbegriffe gejagt wurde, $\mathfrak{z u \{ a m m e n z u f a f f e n ~ u n d ~ z u g l e i d ~ d e m ~ v o r z u a r b e i t e n , ~ w a s ~}$ nadfolgend noḑ hinzugefügt werden muß. Der "Ђegen= Stand", den der legte Abjdinitt behandelte, fordert, aus der Welt der Bedeutung in die der Erjळeinung übertragen, eine Gejtalt als jeinen $\mathbb{T}$ räger. Der niedere Begenjtand ${ }^{\prime \prime}$ Stuḩl" hat ebenio jeine eigene (bejtalt, wie der Gegenjtand hödfiter (Dromung, jagen wir "Ђoethe" oder "Der Zinsgrojḑen". Wie der (begenitand dem entipridit, was dem Neniden die iநุn um= gebende Welt bedeutet, jo die Gejtalt dem, wie ihm die Natur und alles ihr parallel vom Nemidhen bejdaffene und Siḑt= bare erddeint. Dadurd, dáb id einen Gegenjtand in irgend= einer (bejtalt darjtelle, ס. h. durd den Sḑein die Illufion der Wirflidffeit erwecfe, habe id nod feine fünflerifḑe Tat vollbraḑt. Jum Treffen geḩört fertigfeit, und die ift Sache des நandmerfes, das der ",3eidner" ebenjogut wie der "Bildhauer" und ",Thaler" übt. Sie mülfen deswegen nod feine Künjtler fein. Ju סiejer objefftiven Daritellung muj das eigentlid Künjtlerifde erft hinzutreten als eine $\mathbb{C a t}$, die ausjळlieflid in der individuellen Pinḑe des Künjtlers murzelt. Im Rab̧men der Bedeutung muß dem Gegenitand ein ganz bejtimmter rein menfdןliḑer Gusdruắ, nämlid der dem Kün[t= Ier, feiner perjöntidfeit eigene $\mathfrak{I n h a l t}$ gegeben werden. $\mathfrak{U n d}$
 im Raḩmen סer Erjdzeinung muß die dargeftellte (beftalt auf eine ganz beftimmte Wirfung hin, die dem Künjtler eigene form durdgearbeitet merden. So lange einer Daritellung Inḩalt und form feḩlen, hat fie feinen Anjprud, für ein Kunjtwerf angejehen $3 \mathbf{u}$ werden.

Jeder von den vier Kategorien, denen der Bedeutung: Gegenjtand und Inḩalt, und denen der Erjdeinung: Weftalt und form, fommen beftimmte Qualitäten $\mathfrak{z u}$. Die Qualitäten des (hegenjtandes und der Wejtalt lernt man durd Eeben= und Naturbeobadtung, für die bildende Kunjt im bejonderen aud durch das Entwerfen und organifde Zeidnen fennen. Der Künitler jedod wählt niḑt einfad aus der uneridjöpf= liḑen $3 \mathfrak{a h l}$ von Eindrücken, die er empfängt, aus, fondern er opfert unter $\mathfrak{U m}$ tänden die Wahrheit um des wahrhaftigen Gusठrucfes, die Wirflidfáteit um der beabjidtigten Wirfung willen auf. Man jehe darauf hin nur 『izians Gimmlifde und irdijḑe Eiebe genauer an. Die eigentlid fünflerifdien Qualitäten find aljo diejenigen des ausdrutísvollen Inhaltes und der mirfungsvollen form. Jal bejd̨äftige mid in diejem Abjdnitte mur mit den legteren und bemerfe, daf̆ es Mode ift, fie allein im Auge 3 u haben, menn Eingeweiḩte oder foldhe, die es faheinen wollen, von Qualitäten $\delta$. h. Darjtellungs= oder AusbrudismitteIn iprecten.

Was dieje Qualitäten im engeren Sinne, die Probleme der form, find, das läßt fich dem Eejer vielleid?t flar madhen, wenn man ihn erinnert, daj́ bei Darftellung einer (bejtalt ja niḑt nur das figurale an fidh in Betradt fommt, fon= dern für den mit dem Bliá des Nalers Sehenden zugleid
 vor allem aber in der von Raum und Eidft durdjefften
 es $\mathfrak{N a}$ aler gibt, die in der Natur überḩaupt nur diefe, jagen wir: rein optijden Dorausjegungen der Erjdecinung fehen und für die ⿹\zh26eftalt an fid im übereifer geradezu blind werden. Soldenen Eeuten ijt es bann freilid einerlei, ob fie einen 182
§elden oder ein gefdlachtetes Sdpwein malen. NTan beruft fide auf Rembranot. Wenn ber uns nur Kunjtitüafe in Eidt und farbe vorgemadyt hätte und niđt zugleid der größte Inhaltsfünftler gewejen wäre, den es je gegeben hat, würden wir ihn gewib nidt als Erzieher anerfennen.
$\mathfrak{U n t e r}$ Problemen der form verjteht man aljo die Grt der Darftellung einer gegebenen (bejtalt in der Bildfläḑe und mit der zum Künjtlerijden gehörigen Abjidht einer bejtimm= ten Wirfung. Jah múb dann die vier optijd̨en Dorausjegun= gen der Erjdeinung: Raum, Mafle, Eiḑt und farbe mit dem Pinjel jo зu faffen juchen, oaf feine einfache Nachahmung vor= liegt, weil jonjt fein Bild, jondern eine photographie, ein Panorama (ein $\mathfrak{A b g u f}$, eine Wađjsmasfe) $\mathfrak{u}$. Ogl. entfteḩt. Davon war idjon in früheren Gbjdnitten gelegentlid des ©rnamentes, der Bildhauerei und Adolf நildebrands die Rede. Jegt wird es darauf anfommen, einmal auf das Wejen diejer für den $\mathfrak{E a i e n}$ eben nur סurd $\mathfrak{U n t e r r i d ̧ t ~ u n d ~ u ̈ b u n g ~ v e r j t a ̈ n d = ~}$ lid 3 u madhenden Dinge einzugehen.
,"form" ift etwas anderes als "Ђbejtalt" und ,,NTafie". Im fünjtlerijden Sinne ift form etwas Abjtraftes, die Art, wie die நbeftalt (die der Katur entnommene figur) in Raum, Nafie, sidht und farbe auf der Bildfläche wirft. In der
 fie von jemandem angejehen werden oder nidt. Im Kunjt= werf dagegen müfjen fie von vornherein für einen Bejdauer? bejtiment gegeben werden. Das ift jehr zweierlei. Der Künit= Ier fabt die Dinge wie die Mathematif in abitraften Gröfen; aber er rednet nidft mit abjoluten Jablen und Maben auf die Quantität hin, fondern mit der relativen Guffaffung im ந̧inblič auf den Bejdauer, ס. Һ. mit einer eigenen, und zwar fehr bejdränften Qualität der Erjdeinung.

Das widtigjte Problem der form ift junädjit die Raum= wirfung; Eildebrand hat es in \{einem Büdlein ,,Problem der form" überhaupt mur in diejem Sinne gefagt. Die moderne Naterei geḩt der Raumillujion mit der allergrößten Kühnheit

зи £eibe．Der £aie glaubt，dazu müßte man Peripeftive lernen und damit jei die Raumfrage erledigt．So einfach liegt die Sache niø̧t．Der Mater múb fehen，niđ̧t nur fomptruieren €önnen．Die miḑtigjten Mittel：Decfung，überfdneidung，Der＝ fürzung müffen，in Eiḑt und farbe eriळூaut，ourd $\mathfrak{E u f t}$ ge＝ hoben werden，fonjt wirfen fie niḑt überzeugend．Auf jolḑe Erfahrungen geh̨t зurüď，menn Sḑulge＝Naumburg gegen Per＝ ipeftive，Anatomie u．ठgI．mettert．Sidjer ift，daf zur Dar＝
 Kenntnis，зur ridhtigen proportion niḑt unumgänglidh die Kenntnis der natürliḑen Derhältnifie erforderlid ift，dấ man vielmehr mit dem Guge allein riđtig jehen und im Wege einer gejdicatten நand ridttig daritellen fann．Aber das gilt eben nur für aubergewöbnliđ Begabte und auđ da mur für den glüá̛liden Einzelfall，darf niḑt für den Durdjdnnitt jur Regel gemadyt werden．Der moderne Imprefifionismus hat aud da injtinftiv zwar nady dem vom Standpunfte des hand＝ werfes 乌ödjiten gegriffen，bleibt aber nur $\mathfrak{z u}$ oft in flein＝ liḑer Auffafiung des problems \｛tectien．An fidh verlangt der Imprefionismus eine jo intenfine Einheit von Raum，Eiḑt und farbe，daß leine forderungen erfüllen，heißt，ein vir＝ tuojes Talent jein．Und das ift als Durdjannittsleijtung 3 u hodh，dabei wird das Künjtlerifḑe aufgerieben．－Es hat idhon einmal eine 3 eit mit gleiden 3 ielen gegeben，am Aus＝ gang der griediifden Kunit，als man ourd die enfaultiade Technif befähigt war，fid ähnlid jdqwierige Aufgaben $\mathfrak{z u}$ ftellen．Wir fönnen dieje Jatjache niḑt jo jehr an den im trockenen Sande Ägnptens gefundenen NTumienporträts，als vielmehr an Reliefs der erjten römifden Kaijerzeit nadyweifen． $\mathfrak{U n \delta}$ aud für סieje Epoche ift bezeidnend，oan gleidzeitig faft der Einbruch des perifichen Orients erfolgte，ähnlid wie in unjerer Jeit die japanijhe Godffut，ס．h．dak an Stelle der malerijchen Auffaflung im Raume die deforative in ber fläḑe getreten ift．Wir fommen darauf nod surüč．

Guf die Kompojition der $\mathfrak{M} \mathfrak{a}\{j e$ ，worunter id die Ge＝
 jamtheit aller Gejtalten in ihrem Dolumen, auf der fläḑe gejehen, verjtehe, nimmt unjere Nalerei nid̨t viel Rüçifidt aus einem jehr einfachen (brunde: weil fie in der Raumlidtt= f eine foldze im Groben denft. Der Imprefiionismus ift intime Kunjt, er hat niḑts mit dem (brobzügig=Deforativen $\mathfrak{z u}$ tun, wie es Bödflin fo munderbar in den pompejanifdhen あemälden und in den Stanzenbildern Raphaels verwirfliḑt fand. Wir haben gefehen, dafg der moderne Monumentalbau und die Denfmalfunft mieder in die vergeffene Bahn der Wirfung durd das $\mathfrak{N a}$ afige einlenfen; in der $\mathfrak{N a}$ arei find die Beifpiele dafür naturgemäß jeltener und heute faft nidqt aufzutreiben. Wenn id von dem (bebiete der סeforativen Eandjdaft $a b=$ jehe und frage, gibt es einen modernen Künftler, der mit Dorliebe ourd auffallende Najfenjdiebungen in jeinen Tafel= bildern wirft, jo weiß id eigentlid, feinen von Bedeutung $3^{3}$ nennen. Die Renaifance baute ihre Maffe im Dreieaf auf; Raphaels Nadonna im Griünen gibt den Tnpus. Das Baroć liés die Nafie in der Diagonale aufrauiden. Die moderne Kunjt ift ourd סie Eandidhaft vom arditeftonijhen (bruppenbau völlig abgedrängt worden, fie löft alle Ntaffe malerifक nad freien Rhnthmen im Raum auf. Davon jpäter. Immerhin wird man aud in guten modernen Bildern Spuren davon finden, dẩ der Künjtler die Nafie zu\{ammenzuḩalten fucht und ihre Wirfung ourch möglidite Beruhigung der an= gefølagenen Riḑtungen, wie etwa parallelführung der (blied=
 des $\mathfrak{N a j}$ jtabes der $\mathfrak{E} 0$ t= und Wagrechten beruhigt. Die bejten Beipiele in diejer Ginjidgt findet man immer bei Gans ©homa.

Id mö币te empfeḩlen, daraufhin fḑon in unteren Sduul= flafien des Künjtlers Darftellung (bropmutter und Enfel (§. Abb. 54) ठurdzuneh̨men. Der Gegenjtand wird die Kinder feffeln: die Grofmutter nimmt den Enfel in einer barteneffe ftramm vor die Bibel; Wort für Wort mû́ er die Stelle auf=
fagen. Man frage doch die Kinder, bevor das Bild gezeigt wird, wie dergleiden dargeftellt werden fönne. In welḑer Anorbnung von frau und Knabe, in welder $\mathfrak{U}$ mgebung? $\mathfrak{U n d}$ dann erit zeige man $\mathbb{C h o m a s}$ £öfung und befpredhe 1. die Raumbildung:


 in Berlin.) wie der Knabe fteif aufrecht ganz vorn an der Bildfläḑe und in der Eafe jibt, wie daher non ihm aus Tiefenmerte $a b=$ 3updä̈zen find; wie die あrob= mutter סurch iḩr jarräges Sijen denRaum einem Keil gleid $\mathfrak{z u =}$ rüuftreibt. Wir tajten alle dieje Raumbewegung an der hand der ひ̈beridneiðun= gen und Derłür= 3ungen $\mathfrak{a b}$. Der Dordergrund mird begrenzt ourdd den 3aun, סahinter, weit zurücfipringend - man beadte die ficif ver=
 fommt 2. die Gnordnung der $\mathfrak{T l a f f e}$, die, im Gegeniats $3 \boldsymbol{u}$ dem nad der Tiefe gehenden Raume, ausidliéflid nad ihrer deforativen Wirfung in der fläø̧e beurteilt wird und auct nidts damit 3 u tun hat, was die סargeftellten Körper gegen= 186

ftänolidh bedeuten．Das auffälligite ITterfmal bewunter Mafienanorbnung ift in der vorliegenden Darftellung die parallelführung des in eine ©erade auseinandergefdlagenen Buches mit dem 3aun und dem Göhenrüffen oben，dem Knie und der rechten Ђand des Knaben unten．Das ift die Ridq＝ tungsdominante，die man in ihrer Staffelung nađd rüctioärts zugleid als Tiefemmert empfindet．Sie fdeint fid nad oben immer meḩr der Wagredten $\mathfrak{z u}$ nähern；als feiter 耳aat dient ihr die muøhtig im Oberleib des Knaben und dem Baum hin＝ gejegte 上otredite，die in der ftreng aufredt dajitgenden（brof＝ mutter nodzmals anflingt．Man beadte dann aux，wie fid． die beiden figuren durd die quer auf die Dominante geftellte Riḑtungsforrefpondenz der Köpfe und Grme zuammenidlliéjen und ein ganz feftes $\mathfrak{M a}$ afengefüge inmitten des reidi ent＝ widfelten Raumes bilden．Auferdem mäळfit die Grobmutter als gejdlofienes Dreied hinter dem ihr vorgelagerten Enfel auf．Ift das alles Jufall oder geiftoolle Beredquing？ITan muß，was id vorgefüh̨rt habe，den Sçülern munठgereḑt madzen und fann dann jehr früh darauf himwirfen，dáb die heran＝ wadjende Jugend beizeiten lernt，über den an fiḑ unfünjtle＝ rijchen（begenjtand hinmegzubliden．Die Sçule muß，will fie das Schauen meafen，Kunjtwerfe niḑt mur zur Illujtration des im（briechiidaen vorgebrachten Ninthus oder einer hititori＝

 erit hinter der $\mathfrak{N T a s f e}$ des Gegenftändliđhen anfängt．Guf den Inhalt fomme iđ fpäter $3 \mathfrak{u}$ ipreḑen．

An ©homas（brobmutter und Enfel Iäbt jiḑ jeḩr gut auch deutlid maḑen，was das heift，in $\mathfrak{E}$ iditunds datten fomponieren．Welde Tagesjeit es ift，woher das Eidat ein＝ fällt，das find nur Dorfragen．Auđf das Eidt trägt，wie indireft die Gnorbnung der $\mathfrak{M a j f e}$ ，zur Gufflärung der räum＝ liden Schiebungen bei．（Man betra币te darauf hin aud S． 173 nodpmals $\mathfrak{U}$ hdes Arbeiterbild）．Widptiger faft find bei $\mathbb{L h o m a}$ jeine deforativen Werfe，wie 3．B．im Dordergrunde die
hellen Stellen an（befidt，Armen und Ärmeln verteilt und abjiḑtlid auffällig gemad̨t find．Das Gejid̨t des Knaben hebt jid in idarfem $\mathfrak{U}$ mrib von dem ounflen $\mathcal{B u j} \boldsymbol{d}_{\text {ab }} \mathfrak{a b}$ ．Wir

©homa ift fein Noderner．Inmitten lururiöjer fein＝ ¡dhmedferei teilt er trofen Brot aus，ijt ein ferniger Bauer geblieben in all der nerböfen Raffiniertheit jeiner Zeit．Id habe durch ihn nur anjd，aulid in die Grundzüge der Pro＝ bleme einführen mollen，die uns hier bejdafftigen．Der Laie wird in feinem einfaçen あenrebild urfprünglid faum viel von den formproblemen，der＂Kompojition＂bemerft haben； fie ftehen eben alle im Dienite von Wegenitand und Inhalt． Die moderne Kunjt dagegen hat oft lediglid dieje formalen Werte zujammen mit einer faszinierenden Illujion der Wirf＝ lidfeit im Auge und ift damit an den Rand eines Abgrundes gefommen．Denn alle form und Illufion darf nur Nittel des Gusbruckes jein，wenn es jiø um Kunjt，nidit um ihre Dorftadien handelt：um die Naterei als நanowerf，das $\mathfrak{D i r}=$ tuojentum oder Dilettantismus．

Guf dem Gebiete von Eidt，Sduatten und $\mathfrak{E u f t}$ hat man jeit 1870 ca．allem 耳ergebradten den Garaus madjen wollen． Die Beleudhtung war nidht mehr oaju oa，die Gejtalten $\mathfrak{z u}$ modellieren oder den Raum im Gelldunfel unergründlid er＝
 fälligéeit und Durđjesfung ftrenger NTafienanorbnung ourd entgegenwirfende ミidtflecien trat ganz zurüd．NTan warf סie Aleliers mit zerftreutem Noroliđt zum alten Gerümpel， 3og hinaus ins freie und jtellte die Gejtalten in blendendes Sonnenlidt，verwarf alle jdwarjen Sdatten，idimpfte auf die braune Sauce，in der die alten Bilder jdmämmen，und liés nur den als echten $\mathfrak{N a l e r}$ gelten，der einen Eid darauf leiftete，dág es fein Sđıwarz und fein Weik gäbe．Man \｛ah nur farben；der Raum，die Suft，alles mar farbe．Man malte für die $\mathfrak{N a h f i ø t t ~ a u f ~ A u s f t e l l u n g e n ~ u n d ~ i m ~ Z i m m e r ~ B i l d e r , ~ d i e ~}$ mindejtens auf Sḑupmeite und im freien bei voller Some 188 hätten angejehen werden müf｜en，um in den für das Auge erträgliḑen $\mathfrak{A b j t a n \delta}$ und die ridttige $\mathfrak{l l m g e b u n g ~} \mathfrak{3 u}$ fommen． Spangrüne Krautfelder oh̨ne dämpfende 3wifdẹenluft maren an der Tagesordnung，die Künjtler jpotteten der Tatur，juchten fie im Wetteifer $\mathfrak{y}$ u übertrumpfen．Dieje Strömung des Pleinairismus war der mirfliḑe fünftlerifde Tieffitand des XIX．Jahrrhunderts，niḑt die 3eit des $\mathbb{C o r n e l i u s ~ m i t ~}$ ihrer Derleugnung der Raumfarbe．Die Maler glaubten Künjtler zu jein，wenn fie uns illujionijtijฝ̧e Kunjfitüdfe vor＝ madhten，die das Guge im weiten felde der $\mathfrak{T a t u r}$ erfrijden， in den Innenraum gebannt aber beleidigen．ந̧elmholy idjon hat im Anjxluß an fednee diejem Unverjtand jdaarf heim＝ geleuøtet：nidt darauf fomme es an，daf der Maler die Eidfttärfen der llatur treffe－das fönne er gar niđt－， fondern darauf，dab er peinen farben bas gleidje $\mathfrak{D e r}_{\mathrm{e}}=$ häItnis der Łelligfeit gebe，das fie in der Wirflidfeit be＝ figen．Kinder und Primitive fopieren $\mathfrak{L o f a l f a r b e ~ a u f ~} \mathfrak{E}$ fal $=$ farbe，fie vergeffen，dab die Bildfläळ̧e ein anderes $\mathfrak{N e d i u m}$ als die $\mathfrak{E u f t}$ ift，und es auf das Treffen der gleiden Eiḑta mirfung unter ganz anderen $\mathfrak{D}_{\text {orausjefungen anfommt．}}$

耳̧eute ift die freiliḑtmalerei auf ihre ridtigen brenzen zurüđ̛̉geführt．Nan freut fith an der 乌elligfeit der farben
 verbundenen Effeften hauszuḩalten．Börflin hat fixon 1859 bei der Gusitellung jeines pan im Schilf in $\mathfrak{N u ̈ n}$ かen $\mathfrak{A l u f}=$ jehen erregt mit Sonnenflecten，die er durd das $\mathfrak{L a u b}$ auf die im Łaalbjdatten figende figur fallen liej．In den Iegten Iahren fonnte man Bilder äḩnliḑer Art in folḑen übertreibungen jehen，daf die Eandjdaften auf den erjten Bliff den Eindrudf eines $\mathbb{T i g e r}=$ oder Pantherfelles madten．ظieute dagegen ver＝ wendet man \｛oldhe Phänomene in deforativer Abjidft（davon wird noch зu reden fein），oder man nüßt die Jufälligfeiten aus，wo fie am Plage find und den Ausdrudf \｛teigern．－An diejer Stelle ift aud die idon pon Delasquez gemachte $\mathrm{Be}=$
 ¡deeinen，wenn fie gegen einen hellen，lidjtitrahlenden（brund geftellt find．Man betradte nodyals Millets Angelus （f．Abb．52）；סie Köpfe jind ganz unjdarf，man urteilt nur nach der aus der Sithouette deutlid werdenden நaaltung．Äh̨n＝ lid in Uḩes Arbeiterbild．Bei Millet und in Delasquez Spinnerinnen madt diejes motio eine vorzüglide Wirfung． Geute werden Studien diejer Grt als Bilder auf Gusptellungen gebracht und jo dem publifum angeboten，was befer in den Mappen bliebe．－Spezialijten in Eidht und Sdiatten gibt es heute eine ganze Anzahl．Ian erwähne nur nod den franzojen Eugène Carrière，weil bei ifm Qualität und Inhalt zur Einheit werden．Seine Bilder gleidien Untermalungen $\mathfrak{E e o}=$ nardos in Braun，es jind Imprefionen im Nebel，Züge，סie man im Dorübergehen um ihrer ftillen Melandpolie willen im（bedäḑtnis behalten hat．Sein 耳quuptwerf freilich，der Juldhauerraum des Dolfstheaters von Belleville，verwirrt etwas，weil es in einer fernfidit gibt，was man nur in $\mathfrak{N a h}=$ fidft erfaflen fann．

Das meitaus widtigjte，eigentlid moderne formproblem ftečt in der farbe．Nan fieḩt die anderen optijdhen Quali＝
 der farbe－gewif im Raḩmen der Malerei die höchitmertige Guffajfung diejer Qualitäten．Ständen die modernen $\mathfrak{N a a l e r}$ im Dienjte der Kunjt，wären fie jelbjt bedeutendere NTenjden， dann fönnten fie fid tübn neben die Gröpten aller 3eiten ftellen．Leider aber bleibt es beim Exerzieren und $\mathfrak{M}$ anöprieren， der Drill ift die நauptiaçe．Und davon hätten unjere Nater allmählid im überflus．Der ewige friede hat fie überjatt gemaḍt，und fie denfen，glaube id，gar nid，mehr daran， dáb，was fie leiften，nur die Dorbereitung für den Ernjtfall ift，wo man die Waffen wie \｛elbjtberftändlid，gebraucht und an höhere Ziele denft．

Wer erinnert（id）nidt der unjäbligen farbenppielereien， die uns in den legten Jahren vorgejegt wurden：wie der Nenefdenleib in jeiner natürliḑen，von 『izian vergötterten 190

farbenpracht ent|tellt wurde ourd allerhand Reflere, die ih̨n grïn und gelb eridneinen Iiefen, wie der Sḑnee durdqaus violett gemalt jein mupte und die Baumjtämme rot oder grün, nur nidht braun oder grau jein durften. Wie dann dieje Art, $3^{u}$ jehen, bis in die Schulen ourchjiterte und jeder ,„idetmarf" der erjten beften Dolfsidule glaubte, etwas für die „Kunlt" getan зu haben, wenn er den Kindern diefe phäno= mene erflärte, den violetten Sdnnee natürlidh ganz bejonders feierlich in Gnlehnung an boethe. Was haben alle diefe Dinge in Wahrheit mit der Kunjt $\mathfrak{3} \mathfrak{u}$ tun? Es ift ja ganz intereffant, wenn uns Besnard einmal zeigt, unter welḑen Eiḑtperhältniffen ein Pferd grell violett erjdeinen fann; nur 3um ftändigen Programm סürfen joldhe Dinge niḑt werden, aus der Kunit wird jonit nur zu leidt Künjtelei. Dem $\mathfrak{M a l e r}$ fann dergleiden vorübergehend beim Studium Selbitzmecí jein; jobald er als Künjitler idhaffen will, tritt es als $\mathfrak{N i t t e l}$ in zweite Reihe. Es ijt idpwer, won diejen Strömungen der modernen Kunft in Abbiloungen eine Dorjtellung zu geben. Dazu gehören סie farbigen Originale. Man behaite סaher das Gejagte beim Bejuche von Gusitellungen im Auge.
 lerijche Erjieḩung" gehende Strömung wird die heran= wadjende Jugend eher für סie Sḑäfung joldher ITaturipiele in malerijdener Darjtellung als für die Kunjt erjiehen. ,Wer 3. B. niđ̧t felbjt beobadtet hat, dak fich in der Natur die farbe der Sdjatten je nad dem Stande der Some verändert, 3. B. abends unter gewifien Bedingungen vollfommen blau oder violett wird, der fann natürlid eine moderne foloriftiid empfundene Eandjøaft, die סieje Eridennung zeigt, nidit ge= niében." Das ift gewif vollfommen ridftig. J币̨ möchte nur, dab́b von diefer einen Ridtung in der Betätigung unjerer Maler nidft $3 \mathfrak{u}$ viel Gufhebens gemaḑt wird. Gud gibt es viele Neniden, die joldhe Daritellungen nur genießen fönnen, wenn fie mit unbewuft von der Natur gewonnenen Eindrüden 3ufammentreffen. Das bewubte Erfafien zerftört in Religion
 und Eiebe, wie in der Kunjt leidt die Tiefe und lenft aus dem fünjtlerifden in das mifjenidnaftlide fahrwaffer.

Die heute herrichende Riḑtung, wonach die Nater wis die Gelehrten mehr für den engen Kreis der fachgenofien
 man gern mit dem S币llagmort „l’art pour l'art", die Kunjt um der Kun\{t, nidt um eines Nebenjwecfles willen, wofür neben dem (begenftand wor allem aud der Inhalt angepehen wird. Naḑ meiner überzeugung heiß́bt das, der Kunft den gefunden Boden entziehen, den Künjtler im Nater oder Bild= hauer, oder was er fonft von 乌andwerf fein mag, aufgehen lafien. Damit ijt die Kunit eine Sadje gefdifatter, aber im übrigen gewöhnliḑer Menidhen geworden.

Die Jaḩrḩundertaus|tellung Berlin 1906 hat gezeigt, סán die von $\mathfrak{N}$ Teier=(bräfe u. a. vertretene moderne (broffirma der Malerei, oie franzöfijḑe Ridhtung Eiebermann \& Ko., סas ganze XIX. Jaḩrhundert abjeits nom Glademifden und be= jcheiden im Raḩmen on (begenjtand und Inhalt geblüht hat. Das Wunderbarite, Menzels im Morgemwind flatternde (bar=
 einem jehr einfachen Grunde: Eiebermann fieht mit jcharfem Derftande, Nenzel zugleid aus warmem (bemüt heraus. Dar= geftellt ift eine Zimmerecfe. Teben einem hohen Wandipiegel, in dem naw Art von Delasquez' Meninas und Jan van Endis Arnolfini=Brautbild fidg das bequeme Sofa \{piegelt, von dem aus der Künftler die fata Morgana eines praḑtbollen $\mathfrak{M o r}=$ gens im engen Kämmerlein genob, fieht man eine offene Balfontüre und eine (bardine darüber, niđts weiter. Aber wie in Sduwinds NTorgenftunde und den perwandten Bildern der friedrid und Kerjting geḩt dem Bejdquer das herz auf für all den Jauber, der in diejem beidecidenen Motio auf die Bildfläḑe gebannt ijt. NTan jieht, wie die Sonne jḑräg über den Stuḩl naḑ vorn fällt und dadurø̣ die präḑtigite Tiefen= illufion entjteḩt. Die Tür jelbjt ift offen, der Ntorgenmind bläh̆ סie Ђardine herüber nad dem fußteppid, der maḩr= 192


Аьb. 55. Menzel, (barbine im Morgenmind.

[化einlid vor dem Bett liegend $3 \mathfrak{u}$ denfen ijt. Der Künjtler ift aufgejtanden, hat die ©ür geöffnet und der Iubel peiner \{ieg= reid glüffliden $\mathfrak{N a t u r}$ ftrömt ihm launig in den Pinjel, mit dem er das mafilige Weiß der Gardine aufträgt und die Sonnen= flecten im 『ürrahmen dahinter malt. Das ift das (beheimnis: der Gegenjtand fann nod jo gering und aus dem Einerlei, 13 Gtraggowsfi, Bilbende sunjt.
 ja dem Sctrmuts des Tages aufgehoben jein; was der Künjt= ler an Inhalt hereinlegt, darauf fommt es an, das mand die Kunjt. ©emälde ohne dieje die Seele des Künjtlers wieder= jtrahlende Sḑönheit find wie Menjahen ohne Ђejundheit. Be= vor id auf diejes midhtige Problem näher eingehe, muß das耳auptgebiet der modernen $\mathfrak{N a I e r e i}$, die $\mathfrak{E a n d j} \mathfrak{d} \mathfrak{a f t}$, in Kürze vorgenommen werden.

Fier fei mur nod mit Bejug auf die S. 181 f. gemadte Scheidung von kün\{tlerijdhen Kategorien darauf verwiefen, daß wir ©egenjtand und Inhalt, (bejtalt und form natürlid nur trennen, um uns klar über Kunjt und Kunftwerke ausein= anderjegen зu können. In Wirkliḑkeit fluten fie beim künjt= lerijhen Sdaffen durdeinander und find oft auf das engite ineinander verjḑlungen.

## Materei III: $\mathfrak{E a n d}$ daaft.

$\mathfrak{F}$s ift niḑt lang her, oa jah man beim Befuch von ${ }^{\circ}$ Kunjt= ausftellungen nidets als $\mathfrak{E a n d j d a f t e n . ~ S a a l ~ a u f ~ S a a l ~}$ war damit angefüllt, faum dab einmal ein porträt Abwedje= lung in die endlole Reihe braḑte. Dor allem fehlle die menjdlide ©eftalt faft vollftändig. Tauøte aber סod ein= mal irgendwo ein naftes Menddentind auf, dann war es
 $\mathfrak{E u f t}=$ und farbenmanie derart entjtellt, סáf von der Tbejtalt
 Teues. Der Anthropomorphismus der hellenijdhen Kunit, סurch die Renailfance aud im Norben heimild gemadt, murbe durch die Ģoltänder läng|t überwunden. Den Griechen galt der
 £andjdุaft छintergrund, war nur wie auf der Büḩne dazu
 als 2 Unterlage $3^{u}$ dienen. Die あotif hatte jגon bei Ein= führung ihres Ornamentes in die Baufunjt eine auffallende Dorliebe für die Pflanzenmelt gezeigt; es ift daher nidit ver= wunderlidf, סáb, naḑoem die momumentale Kunit fich in ihren Gufgaben eridöpft hatte, im XV. Jahrhundert ihr Gusläufer, die altniederländijhe Malerei, bald joweit war, über der $\mathfrak{H}$ atur den $\mathfrak{N e e n j d e n} \mathfrak{z u}$ vergefien. Trozdem bleibt er zum mindejten Staffage, und es ift oft readt drollig, wie die alten Benemungen mit den Bildern fontraftieren. So finde 3. B. einer in der Sdnneelandidaft des Bauernbreughel in Wien den Bethleḩmitijden Kindermord heraus. Erit für die Golländer des XVII. Jahrhunderts, für die Ruisdael und 乌̧ob=

 An dieje Grofen wird man die Engländer der beiden legten Jahrhunderte，（bainsborough an der Spize，anzureihen haben．
 noch an die andern unmittelbar an；fie hat einen redpt fonder＝ baren $\mathfrak{U l m}$ meg eingejdlagen．

Die deutidhe Eandidaftsmalerei ift in Rom geboren． Gaspard Pouffin und Goethe ftanden an ihrer Wiege，der Klafiizismus 30 g fie grob，die Romantif hat fie in oas \｛pezi＝ fifd deutide fahrwaifer gelenft．Undanfbar und leiḍtfertig aber，wie die Nodernen find，haben fie diejen S风ats－won dem ausführlidger in dem $\mathfrak{A b j}$ dinitt über den Inhalt $\mathfrak{z u}$ reden jein wird－oḅne jedes Bedenfen über Bord geworfen und find，wie in fo vielem，Naḑbeter des franzöjiijhen geworden． Der $\mathfrak{l l n t e r i d h i e d ~ z w i i d h e n ~ d e r ~ e i g e n t l i d ~ d e u t i d h e n ~ u n d ~ d e r ~ j e g t ~}$
 Eandddafter mit preller und Bödfin an der Spife ，＂Kopfmaler＂ gewejen find，$\delta$ ．乌．die \｛andidaft nadh Bildern gejtalteten，die ganz in ihrer Seele entftanden waren，die imprefioniftifdhen franzojen dagegen feinen pinjeljtrid madjen，ohne die $\mathfrak{H a t u r}$ ¡dhwarz auf weif vor Augen zu haben．Feute glaubt man aud in Deutidland， $\mathfrak{E a n d} \boldsymbol{d} \mathfrak{a f t e n}$ müßten die Illufion der Wirfliduffeit geben，und es läge Kunjt genug darin，was das Guge fieḩt und wie es die Gubendinge fieht，mit dem Pinjel auf die Eeinmand $3 u$ bringen．Es ift dieje Ridqtung，die als die eigentlid moderne gelten fann．

Die Eandidhaft fdheint im allgemeinen erft dann auf＝ 3utreten，wenn סie Zivilifation in ihrer Entwidulung bei Grob＝ ftädten angelangt ift，סie Neniden，zwijden öden Mauern eingepfercht，ohne $\mathfrak{L u f t}$ und Sonnenichein beifammenhocfen und gebunden burd eine $\mathfrak{U n z a}$ ，gejellidaftlider Derpflid $=$ tungen，fiđh gegenjeitig läjtig werden．Dann entjteḩt，und zwar bei den Beften－zuerit，eine unbezwingbare Sehnju币t nad freiheit und Einjamfeit in der grofen Natur，nach der $\mathfrak{W u ̈ j t e}$ oder dem ©rünen，nađ Wiejen und $\mathfrak{w a ̈ l d e r n , ~ \mathbb { L a ̈ l e r n ~ }}$ 196
 und Ђ̧öhen. Wir tönnen jegt bereits eine ganze Reihe von Tatjaçen anführen, סie jich зu Belegen für סiefe Anjḍaung permenden laffen. Die grobe brahmanifde Kultur in Indien läuft jo aus und treibt in Buठdha iḩre legte grobe Blüte; fie mag nidht ohne Einfluf geblieben jein auf die ipätrömijche 3eit, als die überjättigten der groken Netropolen des Orients welt= flüchtig wurden und fidh in die Wülte oder das (bebirge zurüct= zogen, Einfieठler murben und Klöfter gründeten. Der ägqp= tifche Mönch, das 3errbild diejer Weltfludtt der ©ebildeten, fann alio ebenjogut als eine Art Kehr reite der (brofitadt gelten wie der moderne Eanddafter. In Eondon zuerit, dann in paris, leght die Bewegung ein. Die Maler ziehen jid anfangs in die näđf|te $\mathfrak{U}$ mgebung der Grobjtadt zurüč, dann gehen fie weiter hinaus, ¡đließ̧lid gründen fie Kolonien. Die be= rühmaite ift die von Barbizon am Rande des Waldes pon fontainebleau, das Dorbild für die unzäbligen Malervillegia= turen, die man jegt überall findet. İ̧ nenne nur die beiden befannteften Sçulen, Dachau bei Münçen und Worpswede bei Bremen.

Geute ift man, mie gejagt, auḑ in Deutidland jo meit, daß̉ an Stelle der, die erfte 耳älfte des XIX. Jahrrhunderts fennzeidqnenden Dorherrichaft der figürliden Kunlt, die Eand= idaft getreten ift. Sđulge=Naumburg gibt dafür in jeinem ,,Studiengang des modernen Malers" einen typijden Beleg. So oft er von der Kunft im allgemeinen ipridit, fommen $\mathfrak{z u}=$ näd!! furz die Grundäge heraus, die Mtar Klinger in ",Nalerei und Zeidnung" ausgefproden hat: das Zeidnen naḑ dem menidliden Körper fei die Bajis, von der aus fid jeder Stil entwič̛le, und das Alph̨a und Omega einer jeden Kunitepoche. Wit diejen Worten ift aber auch eridiöpft, was der Sehrer jeinen Sđülern über das Stubium des menjølidjen Körpers 3 u jagen hat; eine halbe Seite genügt dafür. Und auch da, wo es fiđ̧ um das Nalen felbit handelt, wird die figur
 der Menid, ein Problem, das zunäđjt durd [eine form
 der Autor－„סie Eandjdaft，bei weldher die farbenftimmung meift fo viel wie alles ift und desḩalb die（brundlage 3 u unjerer modernen farbenanjwauung gegeben hat．＂Damit ift das Eis gebrochen und der Rede Strom über Daleurs u．a． findet auf zehn Seiten faum Benüge．Dasjelbe wiederholt fidh in den Auslaffungen über die einzelnen 3weige der NTaterei． Die Bafis aller Kunjt jei das porträt．Die moderne Kunjt ftelle in erfte Einie die Stimmungsäḥnliḑfeit，das für das Individuum ribttig empfundene Milieu－ein Begriff，den erjt das landj币аftliḑe Empfinden gezeitigt hat－oas feelij币he fluidum，von dem die farbe rede．＂Sdummerige Stimmung＂， ＂Riejeln des Eidhtes＂，＂whiftler＂find die Sdllagmorte，die jid hier fo gut wie beim Stillleben wiederholen，zu dem das por＝ trät überleite．Dann fommt wieder als 乌auptiache die Eand＝ jchaft daran，und dieje erjt führt－зum figurenbilde：die Eandjøaft＂，bevölfert fi九；in die Wiejen ziehen die Girten， in die felder die $\mathfrak{E a n d l e u t e}$ ein，in den（bärten wird gearbeitet， Kinder bebölfern die fluren－dort סie Arbeit，hier סie Ionlle． Sie jegen fid fort in den Wohnungen der Armen und Reiden， der eleganten frau，der Ђejelljdhaft，auf den Stragen und in סen §ütten der Proletarier．Und von סem Körperliden löft fidh das 可eiftige los；die formen werden Snmbole，das Reid des übernatürliden öffnet fid．＂So ift die Eandid̨aft，
 alles ひ̈brigen．

Das Bevorzugen der Eandidaft hat denn nun auch ganz neue（brundjäge im Anoronen der Bilder gezeitigt．Man jpriḑt jeßgt nid̨t nom Komponieren，die Scllagworte find neben Pleinair und Impreffionismus vor allem das ，＂Begrenzen im Raum＂．＂，In Zeiten afademijøher Kunitregeln galt die erjte Arbeit $3^{4}$ einem Bilde der Kompojition，dem Aufbau des Bildes．Nan naḩm einen Raum und fomponierte da hinein den $\mathfrak{A u f b a u}$ ．Darin ftečte noch ein Stüaf Dermäđttnis des Klaffizismus，in dem die plaftif die Nalerei ins Sølepptau 198
 genommen．＂耳eute，¡丸reibt Sçulge＝久aumburg，ijt oas anders，die Kauptiache ift，wie man den Raum des（bejidits＝ feldes begrenzt．＂Denn nidit mur in farbe und Jeidinung bemeift uns die Natur，daf fie es doळ am \｛屯̧önjten fann， jondern auch in der Kompojition zeigt fie，סaß fie uns über， und wir tun am beften，uns auch bei diejer allein auf die Ratur zu berufen．＂あewif，auf die llatur berufen fann man fick mohl，aber nadiahmen foll man fie nidit．Kunjt ift Gus＝ oruck，die Llatur aber nur ein Dehifel，ihn zu erreichen．

Søulge ja̧reibt für $\mathfrak{N l a l e r}$ ，nidht für angehende Künftler． Er jucht den Taujenden von Eeuten，die um jeden Preis farben auf die Eeinmand bringen mülien，eine Efelsbrüafe зu fdlagen．Es handelt fidf hier niḑt darum，die grogen Derdienjte Schulge＝Kaumburgs irgenomie in 3 meifel zu ziehen； aber das Łeer der Kunftoilettanten und $\mathfrak{K I a l v i r t u o j e n ~ m u ß ~}$ daran erinnert merden，daß diejer Weg eben nur der Studien＝ gang des modernen Inalers ift，nidht etwa $3 u$ Sdöpfungen führt，die unmittelbar etmas mit der Kunjt $\mathfrak{z u}$ tun haben． Das üben vor der Natur ift notwendig，es oarf nie auf＝ gegeben werden．Aber jein Wert ift derjelbe，wie der des von Søultge＝Naumburg jo jehr verworfenen Studiums der perfpef＝ tive und Anatomie，o．Һ．es foll $\mathfrak{z u}$ jenem bewubten Können hinleiten，ohne das der $\mathfrak{U n b e g a b t e ~ u ̈ b e r h a u p t ~ n i d h t ~ u n d ~ a u c t ~}$ der Gröbte auf die Dauer faum ausfommt．Das Können an fid ift Dorausjegung．Ebenio ift es mit dem Komponieren．Das mirfungsvolle Begrenzen des あefiditsfeldes fann nur der vor＝ nehmen，der weib，was er inhaltliđ will，der Künitler，nidat der Maler．Dor der Natur fann das freilid geübt merden． Aber fünflerifal anwenden fann es nur einer，der mehr ijt als ein gejøicfter $\mathfrak{H z a l e r}$ ．Guf die ausorucfssolle Wirfung fommt es in der Kunit an，nidat auf den Wettftreit mit der Natur．Alle Nodelle find mur Nittel zur organijøen füllung ideeller Rahmen；dieje müffen Iatent oa jein，will man niḑt den $\mathfrak{Z u f a l l}$ зum 2 Reifter maxen．

Idf nehme als Beippiel ausorudfsooller Begrenzung des
 Thefidftsfeldes ©homas ，，Dämmerung im Buđ̧enwald＂（Аbb．56）， von der iajon S． 101 die Rede war．Erwähnte iff dort die Darftellung des flötenden pan in einer $\mathfrak{E a n d} j \operatorname{dafaft,~}_{\text {die }}$ feine Stimmung getreu wie ein Edjo wiederklingen läß̆t，fo inter＝ effiert jegt，wie der optijde Ausorucf für סiejen Inhalt ge＝ funden wurde．Nan betra屯te den Ausi凶nitt des Waldbodens im Dordergrunde，die Wurzel als Raumi＠ieber ganz lints in


அbb．56．Sans Thoma，Dämmerung im Budenwald．
（ Photographieverlag von Franz 5anfitaengl in Münten．）
der Edfe und parallel dazu die Waldgrenze rechts hinten，$\partial a=$ zwifden in நintereinander，überidnneidung und Decłung räum＝ lid wirkjam die Stämme，vom mäḑtigen Mittelbaum links

 den Reiter，an dem vorïber das Auge fidian dem Dunfel in die fonnige Tiefe der Waldmieje himeintajtet，das あanze für dieje fontrajtreide Snmmetrie als Breitbild voll räum＝ 200
lidher und rḥ̨thimijd wirffamer Werte fomponiert. Der $\mathrm{Be}=$ idaner gewinnt aus all diejer feinen fünftlerifden überlegung den Eindruaf der Ruhe des breit vor ihm erjdheinenden Waldes, die abgejdnnittenen Dertikalen halten ihan im Dunkel des Wald= innern gebannt. (Dgl. סamit Dürers Marienleben u. a.)

Das Begrenzen des (bejidhtsfeldes ift nur eines von un= zähligen Wirfungsmitteln. Es mag jeine bejondere Bedeutung in der \{andiafaftsmalerei haben, weil mit diefer dem auf Antike und Plaltif beruhenden Afademijdhen ein Etwas entgegen= getreten ift, das man bis dahin nidt fannte: סas Komponieren nach freien Rhythmen. Iah fann den Aufbau der Maffe nach dem Renaifiance= und Barofichema lehren, er bewegt fid immer in beftimmten, in der Bautunjt und der menidhliden figur murzelnden Grenzen. Die moderne, auf der Eandjaft be= ruhhende Empfindung aber führt in ein $\mathfrak{E}$ and unbegrenzter $\mathfrak{N}$ Iöglidfleiten, wonon id mit dem Motivfucher in der Gqand und dem Begrenzen des Bildfeldes gut eine Dorftellung geben fann. Der Sđüler foll nur wifien, dab̧ fid foldhe Dinge
 men find Stimmungsrhnthmen und jefen cine grofe fünftlerifde und aud rein menidflid bedeutungsvolle Begabung voraus. Der "Mnaler" fann nady dem Rezept eines Künitters arbeiten, allein wird er mit foldhen Dingen nie fertig.

Böcflin fomponiert pon Bild $\mathfrak{z u}$ Bild neu, er leidet oder jubelt aus tiefitem (bemüt heraus, und das mad!t den Rḥntḩmus, den er mittelft der Eandidjaft in aniduaulide form umiegt. Wenn es feine Stimmung fordert, fomponiert er auch afa= demiijd. So ift das feierlide der Toteninfel, wie er felbjt jagt, durd jtrenge Sipmmetrie erreidat. Die modernen Mal= iduulen haben allerhand Rezepte für ihre ideeinbar freien Stim= mungsrh̨ŋth?men, io 3. B. Den goldenen Sđntitt in irgendeiner Riḑtung, fagen wir der Diagonale, angewendet: ein maffiger Baum wirft auffällig, aud wenn er in der Mitte jteht; aber er tut das in moderner Grt, wenn er im goldenen Sdpnitt der Diagonale oben angebradit ijt. Was dabei herausfommt, find
 mur Teider feine Böclimidhen Eandidaften，in denen die freien Rḩ̧thmen das（bemüt im tiefiten ermärmen，jondern deforative
 lieren．

Und dieje moderne Art von \｛andjdaftern，die Deforateure， arbeiten gern auch nod mit einem zweiten Wirfungsmittel； es gehört der Qualität von Eidft und Schatten an．Gaupt＝ vertreter find Eeiftifom und die Da币ூauer S币ule．

Bei diejer Art von Kompojition handelt es fidf nidqt jo jehr um pofitive，als um negative Auffälligfeit，$\delta$ ．দ．niđ̧t die figuren jelbjt，Bäume，Ђebäude，Meniḑen uif．kommen in Betradt，fondern ber leere Raum zwijd，en ithnen．Darauf wurbe idion oben beim Näher von Meunier（ $(\mathrm{F} . \mathrm{Abb} .43$ ）hin＝ gedeutet．Gemeint find die hellen flecien，die zwifden den ounflen Armen und Beinen übrig bleiben．Es hat Jeiten gegeben，in denen der jog．horror vacui die Biloner daju trieb，foldje Reite ganz зи vermeiden und die Bildfläche zum Plagen voll mit figuren $\mathfrak{3} \mathbf{u}$ ftopfen．Id erinnere an antife und drijtlide Sarfophagreliefs und die Kanzeln des Micola Pifano．Geute fuøt man folḑe Raumrejte zwiifhen den figuren abjidtlid $3^{4}$ gewinnen und reḑnet von vornherein mit ihrem deforativen ©ffeit．Ja neל̧me ein ganz manieriertes Beiipiel，
 mehr organijक్ Gejtalt，er ift ganz als friftallinijḑe Nafile zureḑtgejannitten：pojitive Auffälligfeit．Jwijḑen den beioen
 flect hell übrig：negative Auffälligfeit．Im gegebenen fall ift alles auf die Spige getrieben，es gibt aber von $\mathfrak{E e j} \dagger \mathrm{itifow}$ jelbjt ganz pra屯ttooll im rid̨tigen Ma Ka gehaltene beforative Eöfungen；eine 耳auptrolle fpielt dann gewöhnlid neben der dunflen Baumfrone die hell jpiegelnde flädhe eines Teidhes． $\mathfrak{U n d}$ dabei mijdt fid dann gemöb̆nlid nod ein Drittes in den deforatinen Afford．

Diejes dritte Wirfungsmittel der modern deforativen $\mathfrak{E a n} \delta=$
 202

dem Relief der Ł̧egefo, ungleid verteilte Naaffen harmonija aneinander und feffelt als mohlflingende Auffälligfeit das Auge des Bepdhauers nidht minder wie ihre beiden derberen (battungs= genoffen, die pofitive und negative Auffälligfeit. Eeiftifom legt gern in den Wittelgrund einen See und ichweift ithn dann oval nad vorn, modurd zugleid ein wirfungsvoller Raum= wert gegeben ift. In $\mathfrak{A b b} .57$ jieht fid im Dordergrunde eine


 des Mittelgrundes abjegt. für gemöhnlid aber find es ganz
 bunden ijt. Guch in diejer Richtung hat die japanilḑe Kunit anregend eingewirft.
führend unter den deforativen $\mathfrak{E a n d j} d a f t e r n$ ift die Dactauer Sçule mit Dill und ந̧ölzel an der Spił̧e. Jur rein deforativen Gusbeutung in Eeiftifoms Sinn \{tehen diefe aus= gezeidneten Maler der Katur $\mathfrak{z u}$ intim nahe. Wenn fie niø̨t
bisweilen die Kompofition auf negative Auffälligfeit ḅin jo jtarf übertrieben，dá auf den erjten Blid nur das Ormament mirft，würde man den tief poetijdhen（hehalt ihrer fein beob＝ achteten £andjdaftsmotive und die Wärme ihrer farbengebung meђ̧r geniégen fönnen．

Die deforative $\mathfrak{E a n d j}$ daftsmalerei beherridht heute，wie S． 81 gezeigt murde，unjer Kunjtgemerbe，ia jelbjt die Arđi＝ teftur．Daß dergleiden mit vollfommener freiheit gewagt wird，danfen wir der japanijđhen 耳odfflut．Dodh gibt es Meilter，die einen grobdeforativen Eindrứ zu ergielen wilien， oh̨ne desḩalb aus dem Raḩmen des Tafelbildes und bis an die ©renze der Tapete zu geraten．Daḩin gehört 3．B．Eugen Bradt．Er erzielt peine Wirfung durd die maffige ©eftaltung des 乌qauptmotios．©b das nun feljen find，wie im Weitade der Dergeffenheit，oder gigantifde Wolfengebilde，wie in der normegiidhen \｛andidaft，oder endlid 3 nprefien，die über Gannibals（brab puramidengleid den niedrigen horizont über＝ ragen：immer erfcheint die Wirfung eingefleidet in farfe Eidft und Schattenfompojitionen．Als Beippiel bringe idf fein Bild Waldwieje nady dem Regen（i． $\mathbf{a b b}$ ．58）．Man fieht einen Daldhügel im Gelände aufhören mit riefigen Baum＝ mafien，deren Wirfung nod verfärtt wird ourd den feil＝ förmigen Sdatten，ben der நuugel in der fintenden Sonne auf iidj lelbjt zurüctwirft．Der Waldesrand liegt bereits in tiefer Dämmerung und die im Dordergrunde \｛tehenden Bül象e geben einen Mafjtab，der dem Ganzen eine abenteuerlide © Gößfe verleiht．Ähnlid wirkt durd Dämmerftimmung，aber in mehr aufgelöfter Kompojition $\ddagger u g o$ Bürgel．Seine Mononäçte er＝ freuen durd den Gusbruaf tiefer Stille und Einjamfeit．

Dieje Künjtler leiten hart an die Grenze der $\mathfrak{L a n d} j \operatorname{lafaft}^{2}$ als Mittel des Gusbructs non Stimmungen，mobei die Natur
 dem Bejक， Eandichaftsmalerei，von der im näcjiten Abidnnitt $\mathfrak{z}^{2}$ reden pein wird，hatte in dem franzojen Corot einen grofen Dor＝ 204
läufer. Jhm war die $\mathfrak{L a n d j} \boldsymbol{y}_{\text {aft }}$ in ganz anderem Sinn Mittel 3um 3 weaf als den deforativ Denfenden. Er weif mit un= nađ̧ab̧mlider 3 artheit in der Pinjelfübrung janfte Melanぁolie über die Eeimmand zu hauḑen, ppridft ourch feltjam aus der Orbnung gezerrte äjte und einen filbergrauen Ton, der von


थbb. 58. Bradit, Walbwiefe nad dem Regen.
der Eandddaft mur den Duft, in dem fie ©orot fieht, feine feft umidfriebenen beftalten übrig läßt. Corot ift der voll= fommenjte Stimmungslandidiafter und ein Künjtler, dem nur felten einer nahekommt. Id erinnere mid nur einzelner Schotten, die äh̨nlidg tief 3 u ergreifen wubten.

Derber, daher viel populärer find die Sdöpfungen der Sclute von Barbizon. Es murde S. 163 bereits das Angelus

non Millet bejdrieben. Fier ift nadjuutragen, was über die Eandjdiaft zu jagen ijt. Man denkt gerade an Bilder wie das Angelus und verwandte Sđjöpfungen Millets, bejonders den hod zum Korizont auffteigenden Adfer der Berliner ITationalgalerie, wenn man davon jpridit, daß die moderne Eandjhaftsmalerei in ihre Bilder Erbgeruch zu bringen wiffe. Der Eefer betradte S. 164 im Dordergrunde des Angelus die Kartoffelreihen und die durd die Tagesarbeit entlehrten Sdhollen, die redts herumliegen, dann die Unendlidfeet der felder, die fidh als folie für bie beiden Menjden bis an das am Forizont auftauぬ̧ende Dorf hinziehen. Endlid die $\mathfrak{U t}=$ wüdfigfeit diejes Bauernpaares, das, mit der \{andjdhaft ver= wadjen, nidts weib nom Eärm der groben Welt und dem ظerrgott danft, der Norgen und Abend lein und סie Kar= toffeln wadjen läbt. Das find Menjḑen, die in der Shyolle feitgemurzelt iḑeinen, Erde im Durdgangsitadium der Men= idengeftalt.

Und daneben Segantini, won dem idhon S. 179 die Rede war. Id bilde hier eines feiner herrlichften Bilder, den Pflüger $\mathfrak{a b}$ (f. $\mathfrak{A b b} .59$ ). Wir lehen eine hod, nahe den firnen gelegene ©bene, auf der סie $\mathfrak{E u f t}$ jia dünn und סurd $=$ fidhtig hebt, wie nirgend bei uns in den Städten. Ein Dörflein hat jid, da oben eingenijtet, die jteinigen felder füllen den meiten Dordergrund - Pflüger ziehen die mageren furchen, und es foftet fie offenbar Mühe, den Pflug vor Sdjaden $3 u$ be= mahren. Deshalb lenft der eine Bauer die điere forgjam zuriüć= blidend : indem er zwijḑen ihre Köpfe tritt, fammelt fíd die Mafle zur gefdloffenen Einheit und \{dれafft fo die Doraus= jefjung für die ungemein jtarłe Auffälligfeit der Ausidnnitte zwifden den Beinen. Der Kontrajt der ounflen Körper mit iḩrem fonzentrierten Sduatter gegenüber diejen hellen, im vollen Sonnenlidht leudtenden flecfen hebt die ganze Gruppe derart raumplajtijd heraus, dab man verbubgt por der fḑlagenden Illufion fteht und nidft begreift, wie der Künjtler dergleiden, auç in der Natur jeltene Körperihaftigkeit in (bejtalt, Raum, 206


$\mathfrak{U b b}$ ．59．Segantini， $\mathfrak{P}$ flüger．
（Rađ）Gerbaes，Giovanti Gegantini．Sein Ieben unt jein $\mathfrak{B e r f}$ ．
Bien 1902，（5erlad）\＆Wiedling．）
Eidft und $\mathfrak{E u f t}$ erreiden fonnte．Was die Cedfnif dabei tut， wurbe bereits gefagt．耳ier ift nur die Eandjdaft an fid， 3u betrachten．Wie Menzel mit jeinem Dorhang，fo weif auch Segantini mit diejer，bei aller Sonnenglut falten und unwirjdjen耳öhengegend in ihrem unvergleiḑlia flaren $\mathfrak{E u f t l i d} t$ Stim＝ mung zu wecken：der Bejḑauer atmet auf，das Bild jdeint etwas von der ozonreiden frifde einer fernen $\mathfrak{N a t u r}$ auszuitrömen． Damit erjt find die virtuojen formqualitäten $3 \mathfrak{u}$ wirfliḑen fünflerifden Werten umgejøaffen．Ohne Imprefionismus feine frifḑe，unmittelbar zu den Simmen iprechende Kunjt．Man kann an Segantini feḩen，dáb der Künjtler desḩalb nod nidt，wie die modernen Nater in der Sfizze \｛tecfen zu bleiben brauat． Es ift freilid nur genialen Künjtlern gegeben，die den erjten Einoruct fefthaltende Silizze durd alle Stadien eines $3^{u}$ voller Reife entwifeelten Kunitwerfes feitzuhalten．Diefe Kraft hatte u．a．auch ein Künftler，der von den Mtodernen， 3ugleid mit Böcflin verächtlid beijeite gejळぁoben wird：der Engländer Turner．Was fein छbemüt in der $\mathfrak{N a t u r}$ an be＝ rauidhenden farbenipielen erhajdit und fejthält，das fommt


Sḑönheit zur gefdloffenen Wirfung. Aber freilid, das fann man nur vor den Originalen jelbjt erleben. Sie ftecten voll farbiger Impreffionen, die Turner unbewubt in unendlider fülle zuitrömten. Die moderne Kunit dagegen, die fich in der= artiges Sdaffen durch vereingelte fälle hineingetappt hatte und heute durchidaut, was jo ein unvergänglid friich feitgehaltener Eindruč unter $\mathfrak{U}$ mitänden fünjtlerijid bedeuten $\mathfrak{f a n n}$, hat fid diejes Gebietes bewubt bemäđtigt. Die Maler gehen ins freie auf die Jagd, aber fie fangen oie Eindrücke nid̨t jubelnd ein, in unverwültlidger frijhe, jondern legen gleid in Bildern feft, was fie mit dem leibliden Auge nur fizzenhaft jehen fönnen. Jum Bilde gehört Inhalt; in deffen Sold muß alle Materei jtehen. Auf diejen Kern im Wejen der Kunjt gehe id nun über.

## MTaIerei IV：Inḩalt．

Id beginne mit einer ganz unmodernen Betrađ̧tung． $\mathbb{E}_{s}$ ift von feiten der äfthetifer längit hervorgehoben morden， dab das Element des Dramatijden am jpäteften zur bollen Entfaltung gelangt und erit in Blüte tritt，wenn das Epijdie und Entijche die Zeit der Reife längit hinter fich haben．Als ¡利lagendites Beifpiel wird dafür die Entmifflung der griedi $i=$
 Gejiod，nad flifäos und Pindar die grofen Tragifer，ein Äf币nlos und Sophofles，auftreten．Diejelbe Entwictlung ftellt fíh dar，wenn wir beadten，wie auf die groken epijकृen Sagentreije des frühen Mittelalters die Blüte der höfiiden Ritterpoefie，die Troubadours und petrarca folgen，und erjt fpät nadłher oas Drama feine ḩöḑfte Ausbildung durç Shafe＝ ipeare erhält．Denjetben Derlauf nom Enriidhen zum Drama＝ tifḑen \｛ahen wir in unjeren Tagen die Mulif von Nozart über Beethoven zu Wagner nehmen．Und dieje Entmidetung ijt ja mur das Spiegelbild des Weges，den der Menid jelbjt geht， von der im 耳elden der Sage und des Märthens gipfelnden Phantafie des Knaben aufiteigend zum Inrijiden £iebesfrühling des Jünglings und der Reife des Mannes，der auf Sdfritt und $\mathbb{T}$ ritt $\delta$ ramatifche Konflifte vor fidh jieht．
 Stufen des Inhaltes．Dabei fann der Gegenjtand immer der gleiḑe bleiben．Den $\mathfrak{U}$ nteridied mađીt die zeitgemäfe indivi＝ סuelle Auffafiung．Feute liegen diefe zur 马öhe führenden（brund＝ formen längit hinter uns，wir haben verfuctt，fie mit aller＝ hand उündholz，dem Kilajifismus，der Efleftif und dem 14 Gtrangowsfi，Bildende Runit． 209

2aturalismus aufzumärmen, find (beleḩrte ftatt Künjtler, und
 gen wir doch in den Endformen jeder Entwiálung, dem Roman und der $3 \eta$ klijḑen Darjtellung. Eine neue Inhaltsart können wir nidat finden, weil unjer eigenjtes Empfinden alt und $a b=$ geftorben ift. Die Zeit des Wartens auf einen Erlöfer ift wieder da. Die Mnjitif idlleiḑt in alten und neuen ©e= wändern durd unfere Reihen, der halbwiffenidhaftlide Sỵn= fretismus bietet jeine Geilmittel an, und niḑt die Sdjlechtejten unter uns werfen fidh, müठe des entnervenden Kampfes, in \{tumpffinnigem Brüten zur Abweḑjelung einmal wieder dem tierijchen $\mathfrak{I n j t i n f t}$ in die Grme.
$\mathfrak{U n d}$ die bildende Kunjt? Da nor der Phantafie der modernen Nenjdheit feine flar umidriebenen Joeen ftehen, fehlen in ihr $\mathfrak{b e j t a l t e n , ~ \delta . ~ h . ~ d e r ~ K u ̈ n j t l e r ~ f i n d e t ~ i n ~ i h ̧ r ~ n i d ̧ t s ~}$ Greifbares vor. Es ijt ein Seḩnen und Drängen ins $\mathfrak{U l t}=$ beftimmte, es find veridpommene Stimmungen, denent der Künjtler überall da begegnet, mo fonjt ein ganz feit ausge= prägtes Glauben, ந̧offen und Eieben ihm entgegenfommend winfte. Der Durdjdinitt nimmt den Gegenjtand rein reali= [tija, wie or ift; ein völliger $\mathfrak{r i h i l i s m u s ~ m a d i t ~ i n ~ d i e j e r ~}$ Sđidat den Derftand über das bemüt zum Sieger. Und סoch find dieje Nenjdhen heute die (bejunden, fie ziehen fid auf einen vernünftigen $\mathfrak{N T o n i s m u s ~ z u r u ̈ c ̌ , ~ u n d ~ w e i f e n ~ a l l e s ~} \mathfrak{L a r i f a r i}$ "überipannter" Ideen 孔urüč. Was dieje praftifer von der Kunit verlangen - die IIfuiion der Wirllidfeit -, Das liefert fie ihnen in einem Ausmaß̉e, der viele hod befriedigen dürfte. Faecfel meint, es fei durdh die neuen Welten, die das $\mathfrak{M i}=$ froffop eridlofien habe, fo unendlid viel dazu gefommen, dáb die Künftler Anregungen genug aufgejpeidert vorfänden. Bereits ift auch eine ausgezeidncte Kunjtlehre für dieje realijtijde Weltanidauung geidrieben worben. *) उळ wäre froh, wenn id midh bei ihr bejdjeiden \#önte.

Eeider ift dies nidgt der fall. Wenn id aud arbeite

[^34]und friid den Mrutes unausgejegt tätig bin, wie der Realiit, [0 [piegle idy mir boct gern ganz bexubt eine ideale welt vor, id glaube, liebe, hoffe und fann mid cinem Kunftwerf nur ganz gefangen gebien, wenn es зu meinem (bemüt \{pridit. Das beglüatt mid dann und bindet den fritiifhen Tbeift fo lange, bis er fíd an dem idealen Majiltab, den ihm die Kunjt darreidxt, beruhigt hat. Darin liegt der biologiidne Wert aller Kunjt. Der Menja, fein Gemüt bedarf foldjer Dentile.

Es ift hier wielleid?t der Ort, den zweiten Sałs won K. Eanges oben S. 137 vorgebraditer Definition der Kunft zu erledigen, Kunft fei phantafiemäß̉ige Erzeugung eines $\mathfrak{G e f u ̈ h} \backslash$ ls, einer Stimmung, einer Kraft und Bewegungsvorjtellung. Was die phantafie erjeugt, das bleibt jumeift im Individuum \{teden, ift peine latente (Geitaltenwelt. Es ift Dorauspegung der Kunit, nid, Kunft felbft. Erft mas, סurch Eeben und Erfahrung ge=
 wird Kunit, menn die nötigen Gusbruásmittel ba find. Und dann wird nidht ein Gefühl, eine Stimmung, eine Kraft= und Bewegungsillufion erjeugt: Inhalt fann nidit erjeugt werben, er allein von allen für die Kunft in Betracht fom= menden ${ }^{\text {Degen, }}$ mus da fein und ins Seben treten wollen. fuch nimmt er allein von allen kunjtmitteln nimt Rüdfid.t. auf den Beidauer: im Inhalt gibt fiid der Künitier jelbjt und will bei niemandem etwas erjeugen. Illufion gehbort in das (bebiet der $\mathfrak{G e f t a l t , ~ E i n f u ̈ h ̧ h u n g ~ i n ~ d a s ~ G e b i e t ~ d e s ~}$ Wegenjtandes..

Treine überzeugung ift alio, dáb nid̆t irgendeine Art won Iltufion, fondern der $\mathfrak{I} h h a l t$, fei es mittelbar als $\mathfrak{A u f f a}=$ jung, fei es direkt als Ausoruck in einer dekorativen oder Raumform zur Erjdieinung gebraḑt, das $\mathfrak{D e j e n}^{2}$ der Kunjt ausmaḑe. Diefe Erkenntnis entipringt der Erfahrung eines Kunithiitorikers, der durd Jahrzeḩnte hindurd den werken der bildenden Kunft niḑt \{ubjektiv gegenüberitand, o. h. be=
 wirkten, fondern fidø bemühte, in das $\mathfrak{W e j e n ~ d e s ~ K u n f t w e r k e s ~}$ jelbjt vorzubringen, es in feinem Werden 3 u verjtehen. Mit dem Problem, wie jid das Wejen der Kunjt nom Standpunkte des Befdhauers darftellt, will er fidh in diefem Büchlein niḑt prinzipiell auseinanderjefgen. Das ift eine Sache für fid..

3u allen Zeiten war der Inḩalt das Enticheidende in der Kunjtentwidelung. Kaḑ feiner Wertung Iaflen jid denn aud Gnfang, Ende und நöhen beptimmen. Jd greife nur die uns näher befannte antife und drrijtlide Kultur heraus. Wenn wir die Entwidflung der abenoländiiḑen Kunit im riḑ= tigen Zeitpunffte, o. h. nidht, wie das gewöhnliđ üblid ijt, mit der altarifitliden Kunjt im römijden Kaijerreiḑe, fondern mit der Dölferwanderung beginnen lafien, dann zeigt fid, [dheint es, in der Entwicflung der antifen und duriftlideen Kunit ein jo auffallender parallelismus, dab niøt nur die Exiftenz einer allgemeingültigen Ђejeßgmäßigfeit für סie Entwiáflung der bildenden Kunjt inhaltlidher Riळhtung feitzuitehen iक̧eint, man vielmeḩr auch zu durdifḑauen vermag, moran das liegt. Es gibt jo gut für die griectijide, wie für סie germaniiḑe Welt ein gleidartiges Anfangsjtadium, für beibe einen orienta= Iifden Ornamentjtil, der dem Sdmuctbedürfnis diejer primi= tiven Dölker genügte. In diejem dekorativen Raḩmen ging die Entwičlung niđft meiter - obwohl die Möglidfeit dazu ourct China und Japan bewiejen ijt. In hiftorijḑer Jeit übernimmt die Raumform mit der Arçitektur סie führung ; der
 das Ringen nad einem allen Enforderungen des dxifitliden Kultes im Horden entipredenden $\mathfrak{N}$ Tomumentalitiles, der $\ddagger \notin l i e j=$ lid in der Gotif gipfelt. NTalerei und Plajtif, bisher im (befolge, treten führend an die Spige; die antifen Schöpfungen eines Phidias und prariteles und die plajtifden Sdhulen in Franfreid, Deutidland und Italien bezeidnnen die erfte Etappe. Dann folgt die grobe Blüte der Naterei mit Apelles $\mathfrak{u}$. a., Raphael, Delasquez und Rembranot als ظöhepuntten. In= zwijdhen jeken die veridiedenen Reaftionen won jeiten des Efleftizismus und Iaturalismus auf dem (bebiete der form 212
 ftändlidhen ein．Dabei geḩt der Inhalt verloren．

Bei Sdeioung jo grojer Kunjtfreife，wie des antifen und driftliden，fommt in erfter Sinie als die Seele der ganzen Entwicelung offenbar die Religion in Betracht，die Doripiege＝ lung einer Weltanjdauung，mit der bas Gemüt befriedigt wird．Itun läß́t fiđ innerhalb jedes Kreislaufes beobađten， dab in der erften 马älfte，ס．i．Der aufiteigenden Entwiálung der Kunit，faft ausidiließlid dieje im Dolfe lebendige welt＝ anidfauung Gusbruck annimmt und jur formalen Derkörperung gelangt．Es ift dies jeme gefunde periode，mo Generationen， befangen in den ihrer Individualität entiprechenden Quali＝ täten，nact dem allein gültigen Ausठrut für eine bejtimmt um＝ ¡币riebene Joee juçen，getragen nom Bedarf des publifums und סoch unabhängig von ih̨m．In der zweiten ந̧älfte，der $\mathfrak{a b}$ bteigenden Entwicklung，tritt das religiöfe Empfinden zurück und wird Gegenitand wedfjelnder Auffafiungen，die Kunit felbit bildet fidd um zum Eurusartifel bevorzugter Stände．In ihrer profanen，auf die Befriedigung der Prunkliebe Einzelner ge＝ riḑteten $\mathfrak{A b j i d}$ t wird jie der Spielball der naḍ neuen Quali＝ täten fuchenden Künjtler，unterliegt der Miode wie der wech＝ felnden Wejelljdaft und hört ganz auf，volkstümlidy 3 u jein．

Das ift es，was Tolitoi jo jehr bedauert．＊）Seine Guf＝ fafiung aber ift derart einjeitig， $\boldsymbol{b}$ ．h．nom orthodoren Stand＝ punft aus 10 ausidflieflid auf biejen einen punft geridtet， dẩ er pergift：Religion ift etwas，das die Mafjen bindet und dem Durdidnnittsmaler，＝bildhauer und＝baumeifter einen Intalt für bequemen நbebrauch zur Derfügung ftellt．Da＝ neben hat es in der zweiten 乌älfte jeder Entwidflung immer einzelne grofe Künjtler gegeben，die niø̧t aus der Mafle herauswudjen und für diefe ebenfomenig arbeiteten wie für
 ahnten，wie Rembrandt von dem Banalen der 4 mgebung jum Tiefgründigen der eigenen Natur flohen，und wie Böflin darin

[^35] fanden, worauf die 3eit hinauswill. Colitoi f̈rpft fie alle зu\{ammen unter Dorantritt von Beethoven, (Foethe und Wagner und jegt aud Shafejpeare. Das ift die Kunjtauffajiung eines blinden fanatifers.

Coljtoi bildet fid ein, aud in der Kunjt unjerer Beit müffe die breite Mafje majgebend jein. Die aber ift mit jedem Schund 3 ufrieden, menn er nur das bietet, was fie, die NTenge jucht, ठ. h. was in ihrem छiirn und Empfinden סurd das Eeben bereits an die Oberfläde des Bewuftifeins gefommen ift. Alles andere leḩnt fie ab und weij nidts damit anju= fangen. Das Gödjite in der Kunjt aber ijt immer zuerjt nur für den $\delta a$, der es jwafft und dann nod für einige menige, die ihn verftehen; die NTajfe jteḩt in jeder Spätzeit nur ganz ausnaḩmsweife und meḩr סurch Jufall pate bei groken Kunit= werfen.

Es ift heute beliebt, 『homa als $\mathbb{T} \eta p u s$ eines volfstüm= liden und zugleid groben Künjtlers hinzultellen. So fehr id
 Bäuerijd =Befangene haftet ihm unausrottbar an, er ift unfrei. Beweis genug ijt feine Sdeeu vor der Nacétheit und daf er nie vergift, ein feigenblatt irgendweldher Grt anzubringen. Seine oben S. 186 abgebildete Darjtellung ,"(brobmutter und Enkel" ftammt nod aus früher 3eit, wo das rührielige Wenre der Dautier und Knaus an der Tagesoronung war. Inzwifden ift der Künjtler mädtig in jeinen Gegenjtänden und ihrem Inhalt gewadjien. Man lajie jid niḑt entgehen, das an jeinen farbigen Steinzeidnungen $\mathfrak{z u}$ verfolgen. İd habe
 des Idnllijden hinaus Dollfommenes zu leijten vermag. Das wäre allerdings, wie fíd in dem Abjdnitt über die NTonu= mentalmalerei zeigen wird, vollauf genug; dab aber Thoma niḑt dabei bleibt, jondern fidh an Gelden und pathos heran= wagt, verfleinert ihn. An Ridard Wagner wird or nie heran= reixhen und der Einflua Banreuths wirft oaher \{ब̧ädigend auf inn.
214

Unvergleid！lid bedeutender dem Inhalt feiner Kunit naḑ mar Böcflin．Dagegen \｛priḑt niḑt，dáß er зu feiner 3eit ent＝ weder gar nidat oder nur von wenigen peritanden wurde ；des＝ halb bleibt er doch ein grofer Künjtler und ein größ̉erer als der eben ermäh̆nte ©olftoi，weil er niđ̧t nur meifterhaft analyfiert，wie der Ruife，jondern fortidireitet $\mathfrak{3}$ dem，worauf gerade es in der Kunit anfommt， 3 g grojen Snnthefen．Werade
 die $\mathbb{C r}$ rmmel rührt，am wenigiten verzeihen．Da fie nur malen， was mit den Augen $3 u$ greifen ift，fteinigen fie den，der fie darob verladt．Bödlin malt，was er gejd，Iofienen Auges fieht．Wenn er סie Augen für die groke latur auftut，dann malt er eben
 mid gern，wie er und 耳einrid Eubwig in die Campagna fuhren， $\mathfrak{L u b w i g ~ f l e i p i g ~ z e i d n e t e ~ u n d ~ f a r b e n f t i z z e n ~ m i t b r a c h t e , ~}$ während Böčlin juiah und für die $\mathfrak{U n t e r h a l t u n g ~ j o r g t e . ~ A m ~}$ Abend aber，wenn man im Kaffeehauie jaj und plauderte， Böclin lebhaft teilnah̨m und dabei irgendetwas wie einen Griffel zur Gand befam，dann entitanden fajt unbewupt auf den NTarmortijden alle jene（beftalten，die er nach gutem ţand＝
 зum Erftaunen aller jah man，dá̉ er dazu nidft der Gand be＝ durfte．Sein［darfes Auge und ein unbegreiflides ©edäळtnis hatten סie Dinge treuer erfant，als fie irgendein Sfizzenbuch aufbewabren fann．Die Geftalt der Pflanzen wurbe non ihm nidt in der Botanifierbüdje mitgebradft und gepreft in ein Arçid，das Sキizzenbuch，gelegt，um dann immer wieder auf die nötigen Motive hin benubt $\mathfrak{z u}$ werden，fondern jie lebte in feiner Welt der form，in Raum und Nafile，Sidit und farbe fort，er fapte die Natur als fünjtlerijder Biologe．Das made ithm einer jobald nad．

Wern id cinen Dergleid aus mifienidaftlixhem（bebiet wagen darf，$\{0$ wäre es der．乌̧eute laufen eine $\mathfrak{U n z a h ̧ l}$ von Geleḩrten herum，die darauf aus find，Bände von Denf̈mäler＝ publifationen auf den $\mathfrak{N T a r f t}$ zu werfen．findet da einer etwas，
gleiḑ múb es mit der allergrößten（bewifienhaftigkeit naç dem neuejten Stande wifjenj币aftlider Technif bejdrieben，in die Nafle des Befannten eingereib̧t und aller welt befannt ge＝ mad̨t werden．Es fommt nur 3 u oft vor，dáb diejes Ein＝ ordnen die 耳̧auptfache ift，und dadurch feinesmegs neue und bedeutende befiditspunfte in die Gejamtauffajung iommen． Genau jo madzen es in ihrem（bebiete die modernen $\mathfrak{N a l e r}$ ．Es ift ibznen alles redt，wern es nur neu ijt．Die Bödflins unter
 regiftrieren，fie bewahren die Eindrüdfe um 00 getreuer im （bedädtnis und vermenden fie ergt dann，menn fie im Raḩmen irgendeiner Erfenntnis lebendig geworden find，Bedeutung und allgemeinen Wert gewonnen haben．Dann fommen die Samm＝ ler von Akten und Einfällen，begreifen niḑt，woher die Ideen kommen，geben fie für Sdhulheftweisheit aus，reden von unmoralifdem Sdpwindel $u$ ．ogl．，gerade \｛o，wie es ber naive Neeier＝（bräfe von Böaflin tut，wenn er von defien Kunjt jagt： eine Illuftration ohne Buct，ein Mopaif ohne Wand，ein Theater ohne Bühne．＊）Das find－was Neier＝（็räfe über＝ fieḩt－alles Ehrentitel．Tatjache ijt，סâß es meder auf das Bual，nod auf die Wand und die Büh̆e anfommt，fondern auf das，wozu ein Buad gedrucit，eine Wand bemalt und das Theater eingeridftet wird．Es foltte feiner an folde $\mathfrak{U n t e r}=$ nchmungen gehen，ohne dak er wie Böaćlin etwas $3 \mathfrak{j}$ jagen hat．Die Gruppe Eiebermann \＆Ko．legt den 乌quptnađ̨bruć auf die überzeugende IMlufion，fie will，dab́ im Buch，an der Wand und auf dem Theater nidts erjdheine，was ein modern jdharf gejdultes Auge niaht ebenjogut in Wirflidfeit fieht． Das aber ift der Ruin der Kunit，genügt gerade nod für das Gandmert des $\mathbb{C}$ afelmaters．Sobald aber ein Nater über das Biĺd hinaus an die Wand und die Derbindung mit der Bild＝ hauerei und Baufunft denft，entrinnt er ganz aus eigener Erfenntnis dem marttidqreierijఝen Bannfreis der modernen Malermeifter．

[^36]
 зunädjf das problem des Inhalts in der modernen Eand＝ ¡亗aft，dann die Anjäbe zur Mtonumentalmalerei befpreḑe und зum Salluß auf den Ideenfreis eingehe，der，føeint es， der Kunft vorläufig inhaltliḑe Stü̆e fein fönnte－bis der fraglidhe Erröfer kommt．

Bisher war nur won der Eandidaft als ©bjeft an fid oder als Gegenitand zum 3wecf der Eöfung deforativer form＝ probleme die Rede．Die Eandidaft aber zieḩt heute das Materauge niḍt nur gegenftand lid und als（beitalt auf fid，fie ift dem modernen Künftler viefmehr ein Gusbrucksmittel，ein Uräger des Inhalts in äh̆nlidhem Sinne geworden，wie es dem Griedten die meniḑlidhe（beltalt war．Darauf wurde化简 hingewiefen gelegentlid der Erwähnung des grofen Derluites，den die Bildhauerei durd die Entwertung der menidgengeftalt erlitten hat．Dafür hat die malerei durd die ந̄̈bherwertung der $\mathfrak{E a n d} \delta$ dhaft ebenjojehr gewonnen．©homa偛Iug bei Darftellung feines Waldiontlis（f．Abb．56）noch einen Mittelweg ein；er malte die \｛andidaft und ftellte den antifen Sathr hinein．Wir Mtodernen lefen，was er fagen wollte，aus der Eandidaft allein heraus．Daraufṭin haben
 orudsmittel menfdilider Stimmungen，ein Inffrument，mit dem der Mater fein fubjeftives Empfinden in farben geftaltet， Das iift Die grofe Errungenjdaft Des XIX．Jahrrhanderts，viel＝ 1eidat die einzige（broftat，die non diefer Kunftperiode dauernd übrig bleiben wirb．

Es ift bereits oben gefagt worben，dáp die \｛резifiid deutidhe Eandidhaft，die iḩre Bilder ganz aus der phantafie geftaltet，in Rom geboren ift．（roethe fandte preller dahin， der dann fein Eeben lang danach rang，das hellas des $\mathfrak{y o m e r}$ in der Eandidaft jehen $3 \boldsymbol{u}$ Iafien．Dergleidgen hat es bei （Tajpard poufiin，nie aber in Wirflidfeit gegeben．Und ähn＝ lix ift es bei Rottmann，der jedoct die atmóphäriidhen Stim＝ mungen mitrèen läßt und dadurø einen modern fentimentalen

Jug der $\mathbb{U}$ rauer und Dergängliḑfeit in fie bringt．Die eigent＝ lidenen Entoecfer des modernen Subjeftivismus find die Roman＝ tifer der Eiteratur gemejen，Wilhelm Sctlegel 3．B．，der zugleid die Eandidaft als die höç！te（battung der Malerei proflamierte．＊）Wieá im Sternbald denft ganz modern：，，Meine Seele follte fiḍ an diejen grellen farben oḩne $\mathfrak{J u j a m m e n h ̧ a n g , ~}$ an diejen in ©bold ausgelegten $\mathfrak{E u f t b i l d e r n}$ ergöjen und ge＝ nügen，id würठe da 耳andlung，Seidenjdhaft，Kompofition und alles gern vermijfen，wenn ihr mir，wie die gütige $\mathfrak{H a t u r}$ heute tut，fo mit rojenrotem Sdluifiel die 乌̧eimat aufidliefen fönntet， wo die Ghnungen der Kindheit wohnen，das glänzende Eand， wo in dem grünen，azurnen Meer die goldenjten Träume idnwimmen und uns die ந̧ände reiḑen，die wir an unjer 乌̧er סrüďen mödten．（1）mein freund，wenn ihr dod dieje wunder＝ lide $\mathfrak{N l u j i f}$ ，die der Gimmel heute didtet，in euere $\mathfrak{N a l e r e i}$ hineinloden fönntet！Gber eud feḩlen farben，und $B e=$ deutung im gewöhnliden Sinn ift leider eine Bedingung eurer Kunjt．＂Der däळte folden Phantafien gegenüber nidat an unjere modernen Symbolijten der farbe．Man glaubt ein Bild von Lubwig von $\mathfrak{G o f m a n n}$ zu jehen，wenn Runge，dem die arabesfenartige $\mathfrak{U}$ mrahmung jeines Bildes ，＂Die $\mathfrak{E e h r i t u n d e}$ der Haḑtigall＂，beinahe das Widttigite mar－man jah dar＝ auf eine weiblidhe Wejtalt，die im laubigen Baume auf Amors flöte lauidt－\｛币 reibt：，，Id lafle unten im Bilde cin Stücí von der Eandjaft jehen．Dieje ijt ein diøter $\mathfrak{W a l d}$ ，wo ［ich durch einen dunflen Schatten ein Bach \｛tür3t；diejes ift dasfetbe in dem Grunde，was oben der flötenflang in dem jdattigen Baume ijt．Und in dem Basrelief（des Raḩmens） fommt oben wieder Amor mit der Sener；dann auf der einen Seite der Genius der Lilie，auf der andern Seite der Genius der Roje．Guf dieje Weije fommt eines und dasjelbe dreimal in dem（bemälde vor und wird immer abjtrafter und \｛qmbo＝ lijḑer，ie mehr es aus dem Bilde heraustritt．＂

[^37]$\mathfrak{A b b} .60$ zeigt ein Bild von $\mathfrak{E u b m i g}$ von 耳ofmann，das 1898 unter dem $\mathfrak{K}$ amen＂Badende＂zur Ausitellung fam．Wir jehen den Wald，סurch defien ounfle Schatten jich der Bach gieft，darin an einer jonnigen Stelle načte frauen．（be＝ geben ift ein Naturidnll，und diejer Gfford wird im Bilde felbit durd סie Kulifien im Dordergrunde，Mann und Weib


Мбb． 60 ．\＆．v．Sofmann，Badende．
in einfach träumerijฝem Stehen zwifぁhen Sđilf weiterge＝ iponnen und flingt aus in den Motiven des Raḩmens：unten der flut mit ihren fijdhen，dann Ornamenten，wie Sumpf＝ pflanzen jid，empor jüngelnd und oben den Badenden won Wellen umipült zwij币hen Colocafienblüten．Das deforative Element ift hier סurḑaus im Dienfte des Inhaltliḑen．Gofmanns ，， $\mathbb{C r a ̈ u m e r e i " , ~ " A r a b e s f e ́ n " , ~ , f r u ̈ h ̧ l i n g s f t u r m " ~} \mathfrak{u}$ ．סgl．ver＝ raten fixon im Jitel die Ridtung．

Anders $\mathfrak{W h i f t l e r}$ ，der von fo vielen Nodernen，und mit Redht，als der eigentliḑe führer，angejehen，von Neier＝ Eiebermann aber natürlid herabgedrüaft wirb．Wie bei dem
 ler lujtig gemaḑt darüber，dáb bei feinen Bildern niḑt klar merde，was oben und unten iei．für whiftler ift eben die farbe alles，סurd jie jegुt fid jein Gremüt in Gusठruck um．Er gibt feinen Sdëppungen $\mathfrak{M u}$ liftitel，Snimphonie in Blau und Roja，Dariation in Grau und（brün uff．Das porträt feiner Nutter heibt 3．B．Arrangement in Grau und Sdwars：eine Sdöpfung，סie an ergreifender Würbe faum зu überholen ift． Wie die jtattliḑe frau geduldig（parallel zur Bildfläche）\｛till＝ jift，das graue Silberlid\}t ihre ounfle Gejtalt wie ein Dunjt= ichleier umriejelt und mitten in all dem füntlerifḑen Sdれaffen dem Nater body die Eiebe für fein altes Mütterḑen niḑt abhanden kommt，das ijt vollendete Garmonie．Da aber joldie Einheit von Gegenitand，Inhalt und form nidit nur bei diejer，jeinem ظierzen am näwjten itehenden Weitalt，fondern auç bei anderen Porträts，3．B．feinem Arrangement en noir et gris，Thomas $\mathbb{C} a r l \eta l e$, wiederfehrt，jo zeigt jid，daf die Redereien unjerer Dugendfünftler，die über dem 乌̧ajden nad Qualität סie Charafterijtif des Dargeftellten vergeffen und ihre Beiteller im Bilde angeblid nidat treffen mollen，einfach
 Probleme trof der Ablenfung，die eine getreue Wiedergabe des porträt＝Sigenden veriḑuldet，доđ зи Iöjen．

Whitter hat feine weltbefannten Sdęöpfungen im Innen＝ raum gemalt．Was darin an die Eandjdaft erimert，iit die Art，wie er feine figuren aus der $\mathfrak{U m g e b u n g}$ herauswadjien läß̆t，die Milieuftimmung des Ganzen．Nançe Bilder fönnten auf den erjten Blidf ebenjogut für $\mathfrak{E}$ andjøaften ©orots gelten． Die Eandidれaft an jid als Gusठrućsgefäf des menidlidれen
 vor，wenn er jdreibt：，，Wir follen in jeder Blume den Ieben＝ digen Weift，den der Menid hineinlegt，jehen und dadurd wird 220
die $\mathfrak{E a n d}$ jגaft entjtehen, denn alle 『iere und die Blumen find nur halb da, fobald der Menid nidgt das Bejte dabei tut; fo orängt der Menid jeine eigenen நூefühle den நeegen= ftänden um jidd her auf, und oadurd erlangt alles $\mathrm{Be}=$ deutung und Sprache. Wenn wir fo in der ganzen $\mathfrak{H a t u r}$ nur unjer Eeben fehen, fo ift es tlar, dafj dann erft die redite
 lidhen oder hijtoriifhen Kompofition." Kunge ftand nidht allein; was er träumte, hat Kajpar David friedrid zu maien ge= \{uøt. Die Jahrthundertausttellung der fgI. Tationalgalerie in Berlin 1906 hat das der Allgemeinheit deutlid 弓um Bewußt= fein gebrad̨t. Der $\mathfrak{L a n d}$ (ḑafter aber, der erfüllt, was die deutiḍen Romantifer träumten, war Bödlin. Der Rejt diefes Büdleins wiro immer wieder $\mathfrak{\jmath u}$ iḩm als dem gröften Inhalts= küntter nađd dem einzigen Rembranot zurückkehren. Jad be= gnüge mid in Diefem Abjdnnitte, einige von feinen Bildern סurd $=$ зuprechen. Böaflin ilt glü̈fliḑerweile jehr frudtbar gewefen und meḩr als fiebzig Jahne alt geworden. Seine Kunjt ift uneridकöpflid und fann dem deutidhen Dolfe nidht genug nahe gebradgt werden. Es ift bejeidqnend, dak ihn bis jegt nur der Deutiche kennt und verfteht. Wäre es nidht an der 3eit,
 linjdger ${ }^{2}$ Derke freizumadern oder wenigitens gute $\mathfrak{k a d b b i l d u n =}$ gen bis in die unteriten Dolksidid

Аьb. 61 zeigt das unter dem Mamen ,"Pan eridrreát einen $\mathfrak{i r i t e n}$ " befannte Bild. Ida greife es heraus, weil daran eine für סas Derftänonis Börlinidper Kunft niḍt unwidqtige Sache prinzipiefl erörtert werden fann. Die geläufige $\mathrm{Be}=$ зeidnnung ift mit Rüuffidt auf das, was Bödlin mit dem Bilde wollte, falid. Ridḑt den paniiḑen Søpredf wollte Bödlin malen (wie aud der fonjt in der Deutung Bödflinjdider Bilder [o glüclid vorgehende $\mathfrak{E e h r s}$ annimmt); Ausgangspunft war vielmehr eine $\mathfrak{H a t u r}$ timmung, die, in Bödlins (bemüt vorgebildet, vor ihm in voller Kraft erfaft wurde: die er= oriiltend ldquüle Glut eines heifen Sommertages, wenn die


(Berlagsanfalt $\mathfrak{F}$. Bruămann $\mathfrak{N}_{=}=(\mathfrak{5}$. in Münden.)
Natur um die Mittagsjtunde wie abgejtorben daliegt - das war es, was er malen wollte. Wir jehen einen feljigen (brat mit סrei grotesf f eine Dand, an der üppig Weinlaub wudert. Die Some brennt herab, und bleiernes (bewölf liegt idhwer am Gorizont. Die Sçatten fallen fait fenfredt. Dẩ bann nod eine Ziegen= 222
 herde da ift，gehört zur Eandjdaft，ebenjo der そ̧irt．Es ift Böclitins unverwüftlideer Ђ̧umor，der dem Inhalt der $\mathfrak{E a n d}=$ ［dhaft noch diefe gegenjtändliḑe 3uppifung gegeben hat；an fie hält fich nun die Menge．Eine Biege mag ein felsjtüct losgebrödelt haben，der Firt ppringt ourd den fall eriḑredt aus feinem trägen छindämmern auf und סas ftumpfe 乌iirn malt ifm nun irgend ein furdtbares aus．Befinnungslos läuft er Oavon，jeine eigene Kürbisflajḑe maḑt den Der＝ folger．Wben aber bliaft der grobe Pan ladzend hinter dem naiven Memidenfinde her．Die Natur verbleibt in ihrer Ruhe．

Ridtig bejeidnet find zwei andere Bilder des Mleifters， die idh hier nod vornehmen will．So junädit das befannte ，，Sdpeigen im Walde＂．Es ift gleid nad der überfiedelung von florenz nad Zürid 1885 gemalt．Fherr Carlo Böällin teilt mir freundlid mit，dáb Bottfried Keller，als er das Bild 1886 auf der Staffelei fah，es für das 仙önfte fđ̧äģte， bas er je von Bödflin gejehen．Neinem Empfinden nad mû̉ es wenigitens der Jdee nady in den Jahren vorher in Italien fonzipiert fein．Jay weib aus eigener Erfahrung，was das heipt，fid im Süden nad dem nordijaen Wald jehnen．Ge＝ rade um die Zeit，als Böalin jiaf mit dem Bilde trug，war aud id in florens und jubelte auf，als mir bei einem Eusfluge nad Dalombroia unermartet Nadelwald entgegen＝ trat．Böčlitn bedurfte folḑer Wirflidfeit nidgt；er be＝ freite fein（bemüt von der heijen Sehnjucht durch bas genannte Bild．Und peine Phantafie gab iḥm gleiḑ all die jüfen Sdanuer ein，die er als Kind vor der Waldestiefe empfunden hatte．Er malt uns hohe，diçe Stämme，zwifḑen denen nady dem waldinnern zu faum Eidit bleibt．Und aus diefem Dunfel tritt der leibhaftige Shrede herbor，das Ein＝ horn mit verglaften Augen，nadt der in der Sonne liegenden Waldblöß $\mathfrak{e}$ red！ts ftarrend．Dergleidhen hat es nod nie gejehen． Itur die frau auf feinem Rüdfen bleibt gleidmütig：סie Natur und iḥr（beheimnis，das die ernjten，halb dem Bejdauer $3 \boldsymbol{u}=$ frifh, dabon fann feine Abbildung eine Ahnung geben.

Das Abb .62 gegebene Bild ,"Spiel der Wellen" mürde falidf
 frauen, die fich wohlig dem feubten Element hingeben, und im Dordergrund eine oritte, die beängitigt flüdtet, ausgelaøt


அbb. 62. Böălin, Spiel ber Mellen.
( (hotographieverlag vont. §rant 5anfitaengl in Miünden.)
won einem biederen Alten, der woh̆ meib, daf der ichwer= fällig nahende Kentaur nidft ernit $\mathfrak{z u}$ nehmen iit. Das etroa fieḩt der neugierige ©affer in dem Bild. Wer die eigentlid, fünjtlerijde Bedeutung, Inhalt jtatt Wegenjtand fehen ge= lernt und erfahren hat, weer Böcklin ift, fällt fofort die un= geheure Wogenmaffe in die Augen, und er jieḩt das $\mathbb{C} a l$ zwijḑen den beiden Wellenbergen, סie ihm faum einen Aus= bliá auf den fimmel frei laffen. Er fieht, wie die Wogen 224
 vorbeirollen, und verfteht, was der Maler, naḑdem er das großartige Seemotiv erjdöpft hatte, nod mit den figuren wollte: dem jtumpfen Bejdiauer, der niḑt in der Eandj币 aft Iejen fann, in eine verftändliḑere Spraḑe überjefjen, was vorgeht: Die breit hinrollenden Wogen bergen feine Gefaḥr meḩr, der Sturm ift vorüber, die See beruḩigt fid. Die Wellen fehren zum munteren Spiel zurüắ, und nur die Unerfahrene fühilt fid, nod geängitigt. Im (brunde genommen idildert Böctitin in dem Bilde, wie die antifen Seegötter entjtanden.

So ungefähr wären Bödtins Bilder zu neḩmen. Aber daju gehörte ein eigenes Büdlein. Sie find \{abjal für das ©emüt, das naib frei=empfindende ebenjogut wie für das ge= drü̆ft=fentmentale. Der Sinnende findet in ihnen immer wieder $\overline{J u}$ [ammenhänge für Dinge, die ihm wert find. So ift die "Dilla am Mreere" für midh das Sņmbol der verewigten Kaijerin Elijabeth von Öfterreid, einer der edeliten und wom Seben am furdtbarjten enttäu|ळten frauen.

## $\mathfrak{m a I e r e i} \mathrm{V}$ : $\mathfrak{M o n u m e n t m a I e r e i}$.

$\mathfrak{w}$ie die Baufunft, fo ift aud die eng mit ihr verbundene Malerei groben Stiles ftarf im alten fahrwafier ge= blieben. Raujdendes Barock mit übermenidglid verflärten Gelden und Göttern madht fid als Dermädtnis italicher Prunfi= liebe und franzöfiid. Impen Ialitiles immer nod breit, Sage und (bejdidate, Kirḑe und Staat werden nadd wie vor zum Gewaltigen und Impojanten aufgebauidit. Was id zulegt von diejer Grt jah, die fresten aus der nordijden Sage in der beutjden Botidaft zu Rom, mag ja auf die Eebensgeijter wirfen und die pulje mandees Rompilgers und mander in dem Saal tanzenden Jungfrau höher iḑlagen madhen; im allgemeinen aber find die Zeiten dody vorüber, in denen man mit gejdraubten phrajen Eindruci machte. Sdade um das viele, idöne Können, das, jo ganz vom 3eitgeijt abgewendet, Mädten opfert, die zujammen mit anderen vom Mittelalter übernommenen phantomen eben $\mathfrak{3}$ 向rabe getragen werden.
$\mathfrak{U}$ njer Sinn ijt in allem und jedem auf das Einfache und Reinmeniddlide geriḑtet. Wir wollen uns nidhts mehr vor= maḑen lafien und find der überzeugung, סáb סie Kunft aud in diejem nüdhternen Rahmen übriggenug hohe Ziele zu er= jtreben hat. Da find ganz andere fragen zu Iöjen, als die nadh gegenjtändliḑem Sd̨wung. Der Maler des palazzo Caffarelli auf dem Kapitol hätte orüben bei Raphael und Midelangelo, an der Aldobrandinijden ظochzeit und den übri= gen fresfen des alten Rom lernen fönnen, wie man ohne Phrajen eine Würbe ob̨negleiḑen entwideleln und für alle 3eiten \{predjen fann. Geute freilidi ift auch oiefe Stufe über= 226
 wunden. Die Strömung, סie, nod halb unbeaḑtet, als die moderne NTomumentalmalerei betractitet werden darf, ift über die Gnorbmung von figuren für fid allein ober in Architeftur heraus; auch fie tajtet fid im Wege des neuen Gusorudss= mittels, der Eandidiaft, in ihre Gufgaben hinein. Das Eied pon der ewig waltenden $\mathfrak{N a t u r}$ und dem NTeniden als einem Teil derjelben, das ijt ihr programm. Dabei arbeitet fie nidit mit Effeften, wie die Aufbauidher, ১. h. mit Wirfungen obne
 das (brobe mit einfacken $\mathfrak{M i t t e l n}$ zu erreiḑen.

An der Spife diejer modernen Bewegung, von der leider nur allzu menige wiffen, ift in Deutidland Gans non Marées mit feinem Kreis zu nennen. Idp jtand im Winter 1905/06 oft im Bibliothefsiaal der geologifden Station in Rleapel, wo Marées im Derein mit feinem freunde Abolf நildebrand auf Gnregung des Sdüpfers diejer Anjtalt furz entiddlofien im Jahre 1873 einen Jntlus malte. An der 耳auptwand fiidher, flott vorbeirudernd hinter pilajtern, weldhe die Wand gliedern, entiprechend der Loggia gegenüber, wo zwifdhen den grofen orei fenjtern Nemidnenionlle erjḑeinen: linfs frauen, reḑts Männer in 乌ainen. An den Schmalwänden die freunde neben der $\mathbb{C r}$ reppe eines ந̧aujes, gegenüber Männer am felsgejtade, einen Kahn flott madjend. - Ia, das find doḑ (benremotive, wird man jagen. Wit dem Nafe von Anno dazumal gemeffen freilid. Wir aber nemnen diejes Betonung defien, was ḩinter allem (bepdehen fteht und einfad ift, diefen Derjiḑt auf alles Thejpreizte: moderne $\mathfrak{M}$ omumentalmalerei. Marées hätte ja in hergebradter Art allegorifa oder \{ŋmbolija die $\mathfrak{I T a t u r w i f j e n = ~}$ idaft und im Bejonderen die Joologie darzuitellen vermodt, er hätte dem Gelehrren, Dr. Doḥrn, der hier im fernen Süden
 fönnen, und was dergleidenen Einfälle mehr jind. Statt defjen läft er Szenen des Alltags am Auge des in der Bibliothef Grbeitenden vorübergleitenden, Bilder, die man drauken am Golf auf Sdrritt und Tritt jehen fann.
（万ut，wird man jagen，das ift Ђhejdmadisiade；wenn Dr．Dohrn fid foldhe Bilder malen läft，fo ift das nowh fein Beweis für die ©emeingültigfeit des Dorwurfs．Sehen mir aljo weiter．Id erinnere mid eines Empfanges im 耳otel de Dille зu paris．Den Salon diefer Empfängsräume hat Puvis de Chavannes in den Jahren 1889－1893 ausgemalt．Es war bald darauf，dáj id die Bilder jah．Iđ̧ traute，damals jelbjt noch ein $\mathfrak{V l e u l i n g}$ in סiejen Dingen，meinen Augen nidt． An der einen Wand war der Winter dargeftellt；man jah eine weite Waldblöße im Sdnee und Eeute beim Baumfällen， im Dordergrund eine familie am feuer．Ђegenüber der Sommer，in den Efáen ein Mäher trinfend，eine Garben＝ binderin，dann nodymals ein 乌olzhauer und ein Jäger－ Dinge aljo，die fein Nenid im Salon des parijer Rathaujes erwartet hätte．Da follte dod die Derleiḩung eines Reḑtes， der Brand von 1871，die Grundfteinlegung des Keubaues o．Dgl．Dargeptellt fein．Und puvis de Chavannes hat den Auftrag dod niđ̨t wie Narées als Anfänger und von einem freunde befommen，fondern nadjoem er ganz franfreid jeit Dezennien mit feiner Guffaffung von Nomumentalmalerei be＝ fant gemadt，in Amiens，Narjeille，poitiers und in paris felbft，im Pantheon und in der Sorbonne，gemalt hatte．Nehr nod；סiejer $\mathfrak{T l a l e r}$ idlidter Alltagsjzenen wird von jeinen verwöhnten $\mathfrak{L a n d s l e u t e n}$ für den genialiten und poetijditen Waler angejehen，den die franzöfiíhe Sḑule hervorgebraḑt hat．Seine Guffafiung habe die Einfachbeit der naiven $\mathfrak{N e i j t e r w e r f e ~ d e r ~ D e r g a n g e n h e i t , ~ j e i n e ~ A u s f u ̈ h r u n g ~ j e i ~ j o l i d e , ~}$ frei won allen Kniffen und geheimniswoll flar．
äḩnlid ift es in Deutidland mit 耳ans von $\mathfrak{N a}$ tarées． Obroohl ih̨m nad dem Ileapler Sommer nie meh̨r das ©blüff vollen Sdれaffens zuteil wurde，und er fix in hod gejtečiten Studienzielen aufrieb（von denen überdies nur menige wußten）， ift man，danf den Bemühungen peiner freunde，doch über＝ 3eugt，סáb，was ihm voridumebte，die Nalerei groben Stiles der 3 ufunft war．
228

Derjuçe id mun，סas $\mathbb{I} q$ pifḑe an den Werfen won Puvis und Narées feitzuitellen，jo muf zuerjt darauf hingewiejen werden，daf beide die Decfenmalerei verwarfen，১．দ．allen der Untenfidft zuliebe notwendigen Entjtellungen auswiḑen． Geute gilt das allgemein．Die Decfe mird den Zwecfen der Beleuchtung entipreḑend ausgeftattet und zwar ohne gröpere （bemälde．für dieje fommen ausjdfliefliḑ die oberen Wand＝ fläḑen in Betradt．Aber das ift idlieflid Itebenjadie．Wo＝


Яbб．63．Wuvis be Chavantes，Der Spmmer．
（Wanobild im Sotel De Bille зu $\mathfrak{F a r i s . ) ~}$
rauf es anfommt，das ift Gegenitand und Inhalt：das All＝ täglide deffen，was wir dargeftellt jehen und die eigentüm＝ lid̆ dämmerige Zeitftimmung，die in den Bildern der beiden groben Neijter zur あeltung fommt．Sie läßt fidh nur an＝ gefidts der Werfe felbjt begreifen．
$\mathfrak{A b b} .63$ zeigt den Sommer von Puvis de Chavannes im Gotel de Ditle zu Paris．Wie Raphael in den Stanzenbildern， hatte aud puvis mit Türen und fenitern 3 u rechnen，die in die Bildfläḑe einf币neiden．Er nügt den Zwang，um das Zurüfipringen der weiten $\mathfrak{E a n d j}$ aft gegen den in der Bild＝
fläḑe bleibenden đürrahmen deutlidh ju machen．In der Sdw warzweipreproduftion wirft eimas vielleiḑt deutliḑer als im Original，das an die früher bejprodeenen \｛andidaften von Eeiftifow erimmert：der ftarf deforative Gufbau．Man beaḑte die grefl jithouettierte ounfle waldmaffe auf dem hetlen Grunde des Abendhimmels．Sie bildet die vorlegte，parallel zur Bildfläche georonete Raumptaffel vor dem 耳orizont，den helle Streifen hinter ihr zurücforängen．Davor ein breiter Strid，den ફ̧eumagen räumlid abtrennend，und dieje ganze Tiefe des Eintergrundes mejbar an den vier Pappeln，die am horizontal verlaufenden Rande des Weihers \｛tehen，der fidf meit in den Dordergrund jieḩt und por der unteren Eeifte der Bildfläde ausbreitet．Am redften Rande idhieben fid Baumfulifjen hintereinander，jo daß man fid audh hier mit dem Bliá allmählid in die Tiefe tajten fann．Diepe anmutige flur nun ift belebt von Menidhen，die ein ionllijḑes Dajein geniefen．Es ift Abend，im 耳eu merden die legten 乌and＝ reiḑungen getan．Die Näbḑen haben fid am Seeufer niedergelaffen，ein Kaḩn gleitet auf eine frau $3 \mathfrak{u}$ ，die ihr Kind ftillt．Jwei Gruppen［¢höner（bejtalten baden unmittel＝ bar vor den Augen des Bejdauers．Die fräftig im Eiḑt סurchmodellierten Körper bewegen fich in ruhigen Einien，reḑts ¡çlägt auffallend die $\mathfrak{\Sigma o t =}$ und Wagredte vor，סie，aud jonjt in dem Bilde immer wieder betont，für das Raumempfinden und den organijøぁen Aufbaudes（banzenMTaßitäbe oh̨ne Endebietet．
 und gewiffentaft nadłzugehen．Die in einem Bilde fteden＝ den formfräfte erfabt man niḑt leidqthin；jie wollen mit Aufmerfiamfeit gejudt und verftändig gedeutet fein．Diejes Bejdreiben und Einleben muß－id fann es nidt oft genug betonen－gelehrt und gelernt merden，jonit find alle Kunjt＝ tage，Ausitellungen und Najeen für die breite Mafle zwedf＝ los．Idy fann in dem fnappen Raḩmen diejes Buches niḑt ausführlid auf ©romung und $\mathfrak{U}$ mfang der Qualitäten，die in Pupis＇Bilde in Betraøt fommen，eingehen；der Eejer fei 230 ausbrürflid aufmerfiam gemadft, dab idh, was in dem Bilde ftecit, nur andeutete und vieles wegliej. Es ijt am $\mathfrak{E e j e r}$ jelbjt, immer wieder zu der Gbbildung zurürfizufehren. Er wird dann

$\mathfrak{A} b b .64 .5$. von Marées, Monumentale Sompojition. Sandzeidnung. (Яаぁ) bem von $\Omega$. §iebler herausgegebenen $\mathfrak{T}$ afelwerfe.)
erleben, dáb iḩm jeder Tag etwas $\mathfrak{H e u e s}$ und, wie ihm vorfommen wird, immer Bedeutenderes bringt. $\mathfrak{A b b} .64$ zeigt den Entwurf eines Bildes von Marées. Auf einer parallel zur Bildfläde angeordneten Banḱ, die
 durch zwei auf dem Boden hociende Kinder und durch flumt linien in den Raum zurüdigedrängt mird，jift in der Mitte ein bärtiger $\mathfrak{M a n n}$ in Dorderanjicht．Der mübe auf dem Sdenfel ruhende reḑte Arm geht in feinen Rid̨tungen parallel mit dem aufgeftügten linfen．Fine frau reḑts daneben greift， nađ dem Manne zurüufblifend，in die Saiten，ein paar gegent über fieht träumerijø nad ihm hin，während eine Ђejtalt
 legt，indem fie zugleid nadf der Raumtiefe zurüafblict． Dort，im நintergrunde，fieḩt man einen 耳ain und einen Jüngling，der mit den Armen ins Eaub greift．Den ந̧orizont bilden \｛anfte நöhenlinien．Narées fomponiert，von der hori＝ 3ontal gelagerten £aubwolfe abgejehen，ohne gejळlofiene Maflen；er verteilt die figuren gleidamäßig zerftreut über die Bildfläche und ordnet fie mit Bedaḑt in Dectung，über＝ \｛致位ung und Derfürjung nack der Raumtiefe．ひ̈berall tritt deutlid die Sorgfalt hervor，ein Durdeinanderfahren der Einien зи vermeiden；maßgebend für die Ridtungen ift die Wittelfigur．Auf der linfen Seite liegen Ђelldunfelpartien， ebenfo etwas auch auf der Raumfludt reळts，o．h．סie Mitte wird auch durd die Beleuchtung betont．

Ia denfe，falidhter und einfaḑer fann man nidit fein． Jede Geftalt hat ihre flar umidhriebene funftion，die Motive find ungezmungen mie bei Puvis，der jo lange nad Mtodellen zeidnete，bis die Studie aller Spuren eines Jwanges ent＝ fleidet war．In dem Entwurf non ITarées hat man viel＝ Leiळft nur zu deutlid den Eindruct fold eingehender Gft＝ jtubien．Was alfo madft eigentlid an diejen Bildern den Zauber，der fie für monumentale Derwendung geeignet er＝ erjळeinen läßt？

Junäḑit einmal find hier Dinge dargeitellt，die der Ruhe der Arditeftur entipredhen，$\delta$ ．h．feine Ereignifie，Taten oder Erlebnifie，jondern Zuitände．Guđ̆ find dieje nidht zeitlid， Iofal oder burd perjönlidfeiten beftimmt，die Gejtalten geben fid vielmehr namenlos，gehören zur Erde wie der 232

Ģain，die Gügel und der See．Es iit die grobe Natur an fiat， der NTenid ruhend in ihrem frieden．耳ans von Narées ift über dem Ringen nad diejem grofen Gusdruč gejtorben；mit Ausnahme der frühen fresfen in der zoologijchen Station зu $\mathfrak{H e}$ apel，hat er fein fertiges Werf hinterlafien．Aber den Bildern und Zeiḑnungen，die ourd ©onrad fiedler in den Bejits der ©alerie zu S屯lleißheim übergegangen find，woh̨nt eine geheimnisnolle Kraft inne，die durch feine fehler ge＝ brochen werden fann．Das find nidit Ausjdinitte aus der Wirfliḑfeit，jondern Kompojitionen pom feinjten Rhŋithmus， зu denen fid，die Eandichaft als harmonijḑer Stimmungs＝ afford gefellt．Die Wälder merben зu 乌ainen，die felder 3u Gefilden und der Neenid erhebt fidh 3ur reinen，in fid， ruhenden Exiftenz．Die einfadjiten Motive，das Ruhen， Sinnen，früdtepflüđfen，סie நuldigung um Eiebe，Kunit und Sあönheit willen，machen den Inhalt aus．Dieje Menidien fönten fid unter den Finwirfungen einer neuen（1ffenbarung зu reiniter Tat entwiféeln．Narées jdeiterte daran，dáb das， was er wollte，bon ihm allein erjdaut，nid？t aus peiner Zeit geboren war．

Dem burgundijde＝\｛üסfranzöjifden Puvis de Chavannes hat ein rühriges Temperament über dieje Klippe hinweg＝ geholfen．Ein mehr als Siebzigjäh̨riger，arbeitete er bis vor furzem mit derjelben unvergänglidhen Jugendfriidhe，die auch feiner Kunit eigen ijt．Wie Marées idafft or Mieniden＝ finopen，öfter begegnen uns bei beiben diejelben NTotive， Puvis＇Gutomne von 1864 f̈nnte man naḑ der Abbildung bei Dacton（ $p$ ．de Chavannes，S．64）für von Marées gemalt halten．Puvis＇„A la fontaine＂von 1869 （Dadfon S．65） flingt an feuerbads Kafis am Brunnen an，anderes an Böcflin．Guđ bei puvis de Chavannes iit das landjḑaftlide Empfinden überaus jtarf entwicfelt，die figuren haben nod den Gerud des Bodens，aus dem fie erwachien find．Man hat in den Pantheonsbildern aus der Jugend der heiligen Genobefa nidht ohne（brund Nillet＇s Angelus－Stimmung
 wiederzuerfennen geglaubt. Das eben ift der gefunde Jug bei beiden, dáb der Neenjd und jeine $\mathfrak{l l m g e b u n g ~ e i n s ~ f i n d . ~}$ Bei Puvis aber erideint er als Equuptmotio und pprid̨t überdies nid̨t zulefft auch ourd die form zu uns. Die Arbeit gejdieḩt wie bei Raphael im Karton. Sobald die Dorftudien beendet find, Idee und form flar vor dem Auge des Künjtlers \{tehen, bildet fidf der Zeidner um in den metteur en scène, der feine figuren Jüge maçen läßt: vorwärts, rückwärts, an סiejen Punft, dorthin, wo eine figur jteḩt, fo, daf dieje Sḑulter nidqt ftört, jener Arm nidit hindert $u$ if. Die Regel, die ifnn leitet, ift nady Daḑon die ,,indispensabilité", die unbedingte
 Gebärden und Bewegungen. Dasjelbe gilt für den Inḩalt. Das „être soi mểme" múb fiđđ damit verbinden, dá̉ man nur malt, was war, ift und fein wird. Daraus entiteht dant


Was puvis und $\mathfrak{N a}$ arées damit in unjere Zeit eingeführt haben, ift nidt ganj neu. Nan gedenfe des Thejeus vom Parthenon und des Grabreliefs der 乌̧egejo. Aud da ift ein
 ihres Sdjmucles freut. Diejem Gegenjtand aber ift durch die §aaltung der (bejtalten ein Gusbruaf gegeben, der, 3 uiammen mit dem ©rt, an dem jie eridjeinen, einen friedhof, einen weit über alles Sittenbildlidiz=Alltäglidhe hinausreidenden, tiefen Eindruaf madt. Darin liegt überhaupt das Rätjel der groben $\mathfrak{W i r}=$ fung der griechifichen jo gut, wie der ganz modernen Kunit eines Puvis und Marées, dab́ fie das Reinmenjøןlide daritellen, die நellenen auf die Memidengejtalt jelbjt bejdränft, die Nodernen auf der folie der Eandidaft.

Auf einem anderen Wege hat Mar Klinger verjudit, dem Problem der Nionumentalmalerei beizufommen. Er ver= langt won ihr,*) daj fie alles, was nidit in allererfter Einie зи dem "Ђедanfen" gehört, niđ̨t bloß weniger betont, fondern

[^38] jogar prinzipiell ummoঠle, um jeden $\mathfrak{H e b e n g e d a n f e n ~ a b z u l e i t e n , ~}$ den Dergleid mit der lebendigen Natur auszuidfliefen und den Geijt des Bejdiauers ganz auf das Gejamtgemollte zu führen. Wir follen nid̨t die Jufälligfeiten der Welt, der Natur \{ehen, die heute ftürmt, morgen läあelt, Jufälligfeiten, die wir, ohne зu wollen und зu wiffen, auf die Ђৃandlungen
 fejten $\mathfrak{N}$ äḑten 3 u rechnen haben. Niḑt um Perjonen handle es fid, jondern um ©haraftere und $\mathbb{I n p e n}$, die $\mathfrak{D}_{\text {olfissirtümern, }}$ ミeidenjḑaften, menjḑliden Kämpfen ©ejtalt geben. Klinger hat aljo etwas anderes im Auge als Marées und Puvis. Während dieje den ewigen $\mathfrak{U n t e r g r u n d}$ alles (beidehens dar=
 eigenes Gandeln als Ridtichnur vorhalten, greift Klinger die groben ©elenfe der Kulturentwiflung heraus. Eine jeiner Gauptgejtalten ift Chriftus. Immer wieder flingt in peinen Arbeiten der Gegenjats von Chriltentum und Antife an, am mädtigjten in feinem grofen ©emälde ©hriftus im ©lyqmp, das eine eingehendere Beprechung verdient. Es befindet fid


Auf blumiger நöh' find an fernen (bejtaden die (bötter am fufe eines Tempelhaines veriammelt, um dem Tanze
 paar lints am Rande rh̨nthmijd bewegt veridimindet. Ein feltjamer Jug tritt zwiidhen den Reigen. Doraus jdreitet die hohe, edle Gejtalt eines Mannes in priefterliḑem Sewande, bier frauen tragen hinter ihm ein mädtiges Kreuz, aus der Tiefe folgt ihnen nom Strande her ein flagender Asfeten= chor. Zeus prallt auf feinem Narmorthron zurüč, fäḩt fid mit der Reḑten an die Seite und juḑt நannmed abzumeḩren, der fid ahnungslos an ih̨n jąmiegt. Da hält der $3 u g$, und Gug' in Aług' ¡teht ©hriftus dem Kroniden gegenüber. Nidhts vermag die erhabene Ruhe des Erlöjers 3 u ftören, weder das zu jeinen füben niederfáaernde Weib, die verzücfit feine


Jeus hin eilenden Ђefährten，סes $\mathfrak{z u}$ robuiter Kraft erwadje＝ nen Amor：mit vornehmer Бebärbe weijt $\mathfrak{C h r i j t u s ~ i 乌 ̧ n ~ u n d ~}$ den grübend mit gefülltem pofale nahenden Bacchus zurüáa． über der Gruppe laftet eine Spannung，die im Bejḑauer die Abnung grober Ereignilie weaft．

Eine fülle von Einzelzügen fordert $3 \mathfrak{u}$ meiterer Aus＝ deutung auf．Die Erflärung wird ni凶九t überall jo einfact jein，wie bei den vor Sdreat auf eine Palme flüdtenden Eiebesgöttern．Das 10 mannigfad ausgemalte Entjegen der OInmpijden，unter denen befannte（bejtalten Klingeridher Kunit auftauchen，wie der die ohnmäattige Gera tragende Gott（man vergleidpe Joḩannes in ber Kreuzigung），darf nidt aus＝
 werden．NTan jehe nur die f円ø̈ne，vor dem đhrone des Zeus引tehende Rüčenfigur，die einen Stab hinter fidh hält；jie jtellt einen rein fünftlerifdien Wert dar，ift daher auch als reine Aftfigur beibehalten und gibt dem Bejdzauer einen Mabitab， nad dem er im Bilde die Gejeßmäfigfeit von form，farbe， Gejamtitimmung und Ausठruč，von Eidt， $\mathfrak{L u f t}$ und Raumtiefe beurteilen fann．Unter dem（Ђejiøtspunfte ungebärdiger form＝ fraft mülfen der ingrimmig feinen Stoßbegen prüfende Ritter Nars ganz rechts oben und die feltjam modern oder in älterer Art gefleideten frauen gedeutet werden，die das Kreuz tragen．Sie mögen auf unjere Beit und die ourd und ourd modern erfante Chriftusgeftalt überleiten．Das Ganze ift
 Jeju ©hrijt，fei unjer（bajt＂，wovon früher bereits die Rede war．

Klinger hat in feinem Buめe ，＂Malerei und Jeidnnung＂ סie Gejege der Nonumentalmalerei nidqt nur mit Rü̈ffidqt auf（begenjtand，Inhalt und Gejtalt berührt．，w Wir haben bei jedem NTomumentalraum，＂jagt er，＂סas Bedürfnis，an den rein architeftonijఝen unteren einfaçen ©たliederungen plajtijde Werfe zu fuchen，die in Coptalt beffäftigender ©haraf＝ tere，\｛timmender Gruppen die Dermittlung bilden 3 u den phantafiewerfen der höheren Raumteile．＂Als Sdquafi eines 236

タbb. 65. Max תlinger, Cbrijtus im Dlymp.
(Copyright 1897 by Franz Hanfstaengl in München.)
groben Saales von bedeutender ardjiteftonijder und farbiger （bejamtwirfung，etwa einer $\mathfrak{U}$ niverjitätsaula oder eines Kultur＝ mujeums，ift jein Chrijtus im Olnmp gedaḑt；dem entipriḑt die eigenartige Teilung und Umrahmung des Bildjeldes．Die Bronzepalmen follen zwijḑen den Säulen der umgebenden Architeftur und der $\mathfrak{E a n d j} \mathrm{A}_{\text {aft }}$ des Bildes vermitteln，der Marmoriociel zwifchen der Architeftur des Saales und dem（be＝ mälde überhaupt；deshalb find auch סie farbigen Reliefitatuen linfs und redhts unten angefügt．Der iddmale Streifen $\delta \mathfrak{a}=$ zwidḑen forderte den Künjtler zur Anorbmung liegender，Enien＝ der und vertieft ftehender figuren heraus，denen man， wie den beiden Reliefs，die Deutung auf die ringende Menidhheit geben fann．Sie bildet den Grundafford，aus dem fich das Motiv des 乌̧auptgemäldes，die Erlöjung， entwidfelt．

Klinger wendet in feinen Nonumentalbildern wie in peinen Sfulpturen gern foptbares Naterial an．Nie hat er m．W．auf das orientalijḑe Nopaif zurücfgegriffen，wie es Kaijer Withelm jest gern allerorten in Anlehnung an die bizantinijḑen Dorbilder anbringen läft．Wir haben für die Erzielung ，ewiger＂Dauer und glänzender Wirfung jegt andere Materialien zur Derfügung als den glänzenden blaswürfel， der beim $\operatorname{Zu}$ jammenjegen der Bildfiäḑe durch allerhand Mittel uneben geftellt merðen muß，um nid，durd ©็ätte unfunjtle＝ rifd $3^{2}$ wirfen．Das 75 Quabratmeter grofe 耳 der Kirche der niederöfterreidifichen $\mathfrak{E a n d e s =}$＝̧eil＝und Pflege＝ anjtalt bei Wien von（Dtto Wagner wurbe jeiner ©rößfe wegen und weil nur geringe $\mathfrak{M i t t e l}$ zur Derfügung \｛tanden，nid̨t auf Eeimwand und auch niḑt in der unverläßlidęen fresfotedunif ausgefüh̨rt．Der Künjtler gelangte vielmeh̨ $\mathfrak{z u}$ einer $\mathfrak{L o ̈} \mathfrak{\jmath} \mathfrak{n g}$ ， סie Den Anforderungen der Monumentalität bei gediegener Aus＝ führung und verläßlider 耳erftellbarfeit entipreḑen joll．Köpfe und 耳̧ände der ©eftalten find aus Mopaif oder wenig bom＝ bierten farbigen Tomplatten，das Gewand aus weipen und farbigen，zum Teile polierten，zum Teile rauhen Marmor＝ 238
platten mit $\mathfrak{b l a s}$ und Bronze infruftiert hergeftellt，der Iand＝ ¡daftlide Teil aus Tonfliejen und die Cblorie aus bombierten Goldglasidneiben，welde in weipen polierten Stude eingelaflen
 weidier，find die Materialien für die Bilder der Seitenaltäre angenommen．

In dem Abjd̨nitte über Denffmalbau wurbe oben S． 27 einer（brobtat der ehemaligen Wiener Sezeffion gedacht：Der そuldigung，die fie jeinergeit dem Klingerichen Beethoven dar＝ bradte．Damals fonnte man in den leitlidfen Sälen，won denen aus das Kultbild zuerjt fithtbar murbe，einent monumen＝ talen fries $\{$ ehen，der，von（bujtav Klimt gemalt，menigjtens im Bilde die Geftàlten der größten Sあjöpfung des Meifters， feiner $\mathfrak{H}$ eunten Snmphonie，Iebendig madhen follte．Dor den Augen des Beidauers rollte fidy da die oberen Wandteite ent＝ lang in \｛nmbolijhen あejtalten das Eeben in feiner ganzen fülle，mit allen Triebfräften und 耳emmungen $\mathfrak{a b}$ ，endend in der Dereinigung zweier $\mathfrak{L i e b e n d e n : ~ , , D i e j e n ~ K u f ~ d e r ~ g a n z e n ~}$ Welt＂．Diejer fries war ausiḑließliḑ für die Zwecfe des Beethoventempels，aljo lediglid für die Dauer der Ausitellung
 lingt es jeinem jegigen Bejiger，©arl Reininghaus，ihn dod für die Dauer por dem $\mathfrak{U}$ ntergange $\mathfrak{z u}$ retten． $\mathfrak{A b b} .66$ zeigt eine 耳̧auptgruppe，den in Eijen \｛tarrenden Krieg，der fidy in feiner reliefartigen Jeiḑnung abhebt won den（bewandmu\｛tern 3weier frauengejtalten，Ruḩm und Leid，סie über iḩm fidqt＝ bar merden．Diefe deforativ zulammengedrängten Theftalten ericheinen auf einem gefprenfelten（brunde，hinter dem oben am Rande jene fliegenden frauen veridwinden，die durch den ganzen fries den faden des $\mathfrak{L e b e n s ~ g l e i d q m a ̈ ß i g ~ w e i t e r t r a g e n . ~}$乌inter dem goldglänzenden Ritter ein finiendes paar und ein Stehendes Weib aus tieffter Armut heraus um Erbarmen flehend：© $\operatorname{beftalten}$ wie fie auch Ninne \｛ḑafft，hier aber an der rechten Stelle voll des pactenditen Ausdrucies．Klimt verfteht es，der Matur die daratterititiden Merfmale abzu＝ Wirfung des furdtbariten Elendes hervorbringen und dabei
 Klimt hat über dem atemIojen Beobadten der ITatur doch die fümtlerifḑe form nidt vergeffen. Trots aller unverfroren


Я6b. 66. Guitav 今limt, Der 今rieg. Detail aus Dem Beethoven=§rries.
tnpijden Wahrheit ift סurd gewifie deforative Jutaten man betradfte daraufhin bejonders die Bildung der Beine der Boden des abjtraften nidgt verlajfen. Die monumental wirffame Kraft Klimts liegt in diejer feltjamen Dereinigung des Charafteriftijden mit dem Deforativen bei Dorführung der menjølidhen ©bejtalt. - Im allgemeinen geht die moderne Honumentalmalerei andere wege. Jhr liegt die Eandianaft 240
im Blute．In iḩrem gröften Dertreter，Arnolo Bödflin，fam es zum tragifḑen Konflift，als der Künjtler den hergebrad̨ten Anidauungen entiprechend an der figürliden Nomumental＝ malerei fepthalten wollte．

Es dürfte wohl allgemein zugegeben werden，daf Böaflin da，wo er bewußt als Momumentmaler auftrat，verunglüct ift－in jeinem hauptwerf auf diejem bebiet，den fresfen im Treppenhaule des Bajeler Mtujeums．Böflin，der 1869 felbjt nodi unter dem Eindruaf des Grobdeforativen in der antifen und italienijden Kunit jtand，dann audy von den im alten humanijtijden fahrmafier ftecfenden Kreijen der $\mathfrak{U n i}=$ verfitätsftadt Bajel beeinflupt wurde－wir wilfen，wie Jafob Burthardt ihm oreinredete－verlor fid jelbit，vergáb，daß
 ftalt war，und malte Bilder，deren ©itel allein das Der＝ fehlte geben：Magna mater，flora，Gpoll．Und doch war Bödflin m．E．der gröf̄te moderne NTomumentalmaler．J币 fann jeine fresfen im Gartenjaal Sarafin，die als Dorbereitung für die Technif der Mujeumsbilder gemalt wurben，nidht an＝ jehen，ohne die Tragif im Scjidfal diejes（brößten $3 \mathfrak{u}$ emp＝ finden：da malte er dem von Jugend her vertrauten freunde， was auf feiner Seele lag，und－es wurbe der grobe Stil， den wir fudhen．Die＂，Ruhe auf der fluatt＂und＂Der Gang nad Emmaus＂－die Namen jind gleidgültig－find $\mathfrak{E a n d}=$ ¡めaften von io erniter grobzügiger Wirfung，daf fie beffer in einen Dom paften，als in den bejdeidenen Gartenjaal．
für mid．ift das 耳auptwerf deutifier Monumentalmalerei Böaflins Toteninjel．Dem Künjtler ift faum eingefallen，damit etwas für Wanomalerei grojen Stils Tauglides zu idaffen． Er wollte nadd den Andeutungen einer feinfinnigen Dame，der Gräfin Oriola，lediglid ein Bild，fein monumentales Werf malen．Als die（bräfin nad．zwei Monaten wieder bei ihm ein＝ trat－es war im Jahre 1880 －，סa füḥrte fie der Neijter por die eben fertig gewordene Toteninjel und jagte：„Sie erhalten，was Sie gewünjकt，ein Bild zum Träumen．Es

[^39] muk jo ftille wirfen，daj man eridqridit，wenn angeflopft miro．＂＊）

Ein Bild $\mathfrak{3}$ um Träumen aljo．Ein Tafelbild，fein Wand＝ gemälde．Aber was wollten $\mathfrak{N a r e ́ e s}$ und puvis anderes？ Inmitten des Stofens und Drängens der Welt mollen aud fie dem Gemüt Baljam reidhen．Sehen wir zu，wie das Böčllin ausführt．Er malte die Toteninjel fünfmal．＊）Die bedeutendjte Redaftion im monumentalen Sinn idheint mir die dritte，das
 Wir jehen eine Injel，deren hochaufitrebende felfen im Winfel einen 3 zpreffenhain umidfliefen．Der felfen lints bildet eine idhroffe，unten vom Wafjer unteripülte，oben rundfantige und mit Buidnwerf bejefte wand，über deren Mitte ein $\mathfrak{E a u b}=$ ftreifen herabfällt，oiḑt neben einer rundbogigen ந̧öhlung 3 u felsfammern，deren Türen man an der Innenjeite des felfens in zwei Reihen übereinander georonet jieht．Im Dordergrunde legen fid Klippen vor，von Wellen umipielt，und nad vorn
 mit einem ©or in der $\mathfrak{M i t t e}$ ．Auf den Pfeilern als $\mathfrak{m a ̈ d}$ der zwei Eömen．Der feljen redhts ift reỉher gegliedert；ihn umbieht ein Saumpfad，auf hohem Bogen ruhend，und reḑts ift ihm ein jdaarfzactiger（brat angelehnt，der jeinen Sdiatten nad vorn ins $\mathfrak{M e e r}$ mirft．ひ̈ber den felfen gleitet eine hellere Mafle herab，und der Kamm zieh̨t fiđ rü̈nwärts in die
 beiden felfen in Winfel zuiammen．Darin ftehen did̨t gedrängt סie Bäume；zwif币hen iḩnen hindurd führt vielleidht eine Allee in die dunfle Tiefe，Dorn linfs jteḩt eine mädtige Baum＝ piqramide，deren Wipfel unbewegt bleibt．Alle übrigen neigen


[^40] unten zerzaujt ift, io dab der Stamm fíhtbar wirb. Rings um das Eiland die ruhige See, über ihr ounfle Wolfen, die fid vorn und redpts drohend sulammenballen.

Auf das Tor zu bewegt fid ein Kahn. Ein Mann rudert ihin vormärts. Auf der Spige liegt quer ein Sarg, vom Bahr= tuxhe bedeaft und befränzt. Eine Gejtalt, ganz eingehüllt in weife Gewänder, fteht mit verjdränften Armen leidt gebüct davor. In furzem wird das Boot Ianden, und der Tote unter Beihilfe von $\mathfrak{N}$ enidien, die in dem (bebäude am fuße


Abb. 67. Böclin, Totenintel. Tafelbild it Leipzig.

des feljens rechts wohnen mögen, in einer der (brüfte bei= gejegt werden.

Was zunädjit die in dem Bilde gegebene Ianojdদaftlidje Ђ̧auptgeftalt anbelangt, das feljeneiland mit Jnprefien und (Gräbern, jo haben befanntlid \{eute, die glauben, fo etwas müfle auf ein Naturvorbild zurücfgehen, in Pentifonifi bei Korfu, dann auf den ponza=Injeln naç dem Dorbild gefumt. Đḩne Grund, denn die Injel ift im Kopf Böaflins entjtanden und ein flammendes Wahrzeidenen reiner Kunjt inmitten aller Naturpfuiḑerei unjerer $\mathbb{T}$ age. Die rängliḑe $\mathbb{T}$ afel ift nidt im Wege des Motivjuders gewählt worden; das format ent=
¡priđt vielmehr dem Drange Bödlins, etwas Breites, Sdweres $3 u$ geben. Ulnd die $\mathfrak{I n j e l}$ felbjt entwidefelt fid jo maffig in gefdןlofienem Dolumen zur füllung diejes Rahmens, dafe, wer diejes Büdlein aufmerffam gelejen hat, empfindet: das ift ein gemaltes Denfmal modernen Stils. Die gewaltige, fnapp an den Bildrand gejdhobene Maffe wirft jo mäḑtig, dak jḑon ourd diejes Mittel allein der monumentale Eindruč hervor= gerufen wird. Das Bild fann in jeder, der fleimften oder größften Dimenfion ausgefüḥt werben, es wirft immer grob, weil die (bröße etwas der vorgeführten (bejtalt felbjt Inne= mohnendes ift. Dazu fommt ein anderes. Die fajt im Rechtef aufgebaute Injel mit ihren feljen, Bäumen, der $\mathfrak{N a u e r}$ und dem Tore liefe fid in zwei jnmmetrifфen நälften auseinander= j凶̧ieben. Das $\mathfrak{E}$ ot ift in der Diftanz der Torpfeiler und durd den Einjanitt zwijajen den Bäumen gegeben. Das jtrenge Gleidgewidat mirft feierlid. Alles in diejer Natur ift idnwere ardeiteftonijd. Ruhe. Das Neer lagert jid ebenjo breit hin wie die felsmafien mit ihren (brüften und die horizontale Mauerfluct vorn. Das Kochauffitrebende vermitteln die überall in den Bäumen, der felswand linfts und der überhängenden Mafie an dem feljen redts angeidlagenen Dertifalen. ITur an eine Stelle ift die Diagonale gejegt: für den fidi vormärts bewegenden Kaḩn und den dieje Bewegung herbeiführenden Ruderer. Doch ragt inmitten diefer Kreujung die ruhige Derti= fale in der weifen Ђejtalt auf. ひ̈beridneidungen find im Gegenjał $3^{\text {u }}$ den beiden älteren faffungen des Bildes ver= mieden. Dadurd fteigert fidf der Einoruč flarer Ruhe. Die Injel ift auf das fnappite, überall mit ungefähr gleidem Abjtand begrenzt. Der Standpunft des Bejdauers jdeeint für das Boot entfernter genommen, als für die Injel jelbit, für leej= tere näher fajt, als ihr Abjtand von der Bildfiädhe. Durch
 Boot und Klippen vermitteln die Raumtiefe bis 3 u der parallel зur Bildfläđe geführten Mauer, die fluđttinien der Grüfte, die dunfle Naffe der 3nprefien und der hinter iḥnen auf= 244
 tauḑende feljenfamm vermitteln den Einorucf einer Raumtiefe inmitten der oben durch eine deforatio bewegte Silfouette auf der Bildflädhe abgegrenzten NTaffe. ITur der Łorizont 3ieh̨t den Bliaf in die ferne. Rote Abendglut übergiept die graublaue Dämmerung und das tiefgründig סaliegende Neer. Bis jegt wurde die Coteninjel lediglid auf דegenjtand und form hin betrachtet. Id. gehe mun auf ihren In= halt über.

## Malerei VI：Böklin und Woethes Pjalm an die llatur．

JIt Bödlins Toteninjel eine Allegorie auf den träumenden Nenjahen？Someit wären wir ungefähr：סie Antife alle＝ gorifierte die Natur in der menjdliden（bejtalt，wir fönnten anfangen，den Menidjen ourd die Eandidaft begreiflid $\mathfrak{z u}^{2}$ madhen．In alten，uralten 3eiten waren es die Naturfräfte， die der Menjぁheit unergründlide Rätjel aufgaben，jo dẩ fie fid ©ötter eridhaffen mußte，um einen Galt in diejem be＝ ängitigenden Dajein zu gewinnen．乌eute find wir bei der 乌erren＝ moral angelangt．Das größfte Rätfel ift uns der Rtenidd jelbjt，die Natur \｛dreceit die flarbliffenden Köpfe unter uns nidht mehr．Alfo wollte Böflin das grobe fragezeiden，Menid genannt，durd das meer，den felfen，die Bäume aufzulöjen juめhen？Soll jein＂Bild ̧um Träumen＂סurd das Neer etwa die 『iefe und Unendidfeit des Ђhemütes，durch die felfen die Starrheit des Willens，follen die Bäume geftalt＝ gewordene Gedanfenregungen andeuten？Es dürfte niat lange dauern，io wird man Eandidaften unter foldaen דejidts＝ punften malen und betraøten．Bödflin aber ift in feinen
 unendidid weit entfernt．Jhm ift nod immer die Natur das grofe Rätjel，und der Neenid mehr als je zuvor ein Teil von ihr．Wenn er Eandjdaften malt，io füh̆t iদm die freude an der Sdënheit diejer Welt，die tiefe Ehrerbietung feines （bemütes vor der（bröß̉e und dem Weheimnis aller Erjḑeinung 246

日 घ Malerei VI: Bbatlin und Goethes Paalm an die Matur a- a den Pinjel, und jeine Me nidjen jind Sinmbole, leibhaftige Teile diejes Katurganzen, durd die mur der tiefe Sinn dejen, was aus der $\mathfrak{N a t u r}$ зu feinem (bemüte und umgefehrt pon diejem zur $\mathfrak{L a t u r}$ fpriat, lebendig und greifbar gemaḑt werden foll. für Bödlin ift die klatur niḑt Stücfoerf, er malt niḑt ein Stüct, wie er es fieḩt - Standpunft Jola=£iebermann -, jondern mas aus der ©iefe jeines ©emütes nad Gusdruaf ringt, dafür findet er in der grofen allumfafienden Natur Gusdrưfósmittel. Das prinzip, das in Bödflins Kunft waltet, ift dem Zolajden (brundjaj gerade entgegengejeft: er malt ein Stüd Temperament, gejehen ourd die $\mathfrak{N a t u r}$, und bietet Sinmbole jeines ©bemütes, niḍt Allegorien.

Was Bödflin in der Totenimjel vor uns hinjtellt, ijt aljo
 Injel und Bäume, fondern, und das ift das Entjdeidende: Börflins לbemüt, gerade zu ftiller Melandtolie neigend, zeigt uns in dem Bilde die ganze grofe $\mathfrak{N a t u r}$ als $\mathbb{C r a ̈ g e r}$ peines ¡币mermütigen Sinnens über 3eit und Ewigfeit. Das Kommen und Gehen der Menjøen iit Epijode, das Bleibende ift die Ruḩe der Ewigfoit. Die 3eit jelbjt ijt es, die leife durd die Wipfel ftreiøht. Bödlin fieht mie das Kind. Ahnungslos überträgt er die Regungen peiner Seele in die Gubenmelt, die mit ihm ladjen und weinen, jtill jein oder jubeln muf. Und immer wieder fragt er Bäumen und Meniden, Tieren und Blumen סie Wunder des eigenen Innern $\mathfrak{a b}$. Glü̆fliḍ der Menid, der nie aufhört, jo zu jehen: סarin jtecít der Künjtter. Aus dem unbewuften Sdauen wird ein Betradten, ein liebendes $\mathfrak{U m}$ angen, ein forldhen naḑ dem Weheimnis, das alles Eeben umfängt, ein fragen nad den 3ügen, die jein Wejen aḩnen Iaffen. Wer der Katur jo nahegerüǵt ijt, der allein lebt voll und ganz; er allein fennt den Wert des Sebens, er allein weiß es für eine Ewigleit - nad Menjdenbegriffen feitzuhalten.

Böalin verftand es, dieje Ahpungen סurd die Naterei ©e= ftalt anneh̨men $\mathfrak{z u}$ laffen. Traumberloren hielt er 3wieiprady
 mit der $\mathfrak{H}$ atur，über das Diele der alltägliḑen Eridheinung hiin＝
 Rätjel feitzuhalten gewußbt，auf deren Ahnung es anfommt， wenn uns Eebensfreude zuteil werden foll．In der Toten＝ infel fteh̨t Bödflin，der Sermane，unmittelbar neben Phi＝ dias，dem ظeellenen，dem Bildmer des Reliefs der 耳egejo（f．
 von Jeit und Ewigfeit．Das ift der wahre Inhalt auch des Grabreliefs．Die（bejtalt ift mur bas Injtrument，auf der dieje Saite erflingt．Der Grieche jpridht ourd die Nenichen＝ geftalt，der Germane durch die £andidhaft．Und dabei ift aud der Segenjtand an fidf völlig verfdieden：ein Wenrebild und daneben eine Injel！

Es hat jdion vor Bödflin Künjtler gegeben，die das Bild deffen，was rätfelhaft hinter der Natur und iḩrem ظefd̨öpf， dem Meniden，Steht，弓u geben mußten．Der bedeutendite mar Giorgione，der beffere Teil der Seele jenes Tizians，der in der himmlijdhen und irdifden Eiebe ein Traumbild jondergleiden ［仙uf．Es ift nur aus dem Dermäḑtnis des jung verftorbenen Difionärs $3^{u}$ verftehen．Lejer，denen diefe Zeilen inmpathifd find，und die gern jelbjt jehen mödten，was uns die bildende Kunjt im Rahmen meiner Anjdauung brobes hinterlafjen hat，mögen nid币t verjäumen，fid ஞiorgiones Naturionllen $\mathfrak{z u}$ verjdaffen．Der Kunjtmart follte fie möglidjt vollftändig feinen 2 Neifterbildern einverleiben．Es gehören hierher das Wunder von Cajtelfranco（eine Madonna），סas Iändlide Kon＝ zert im Souvre（ber Sdlüffel zum Derftänonis der Ђimm＝ lijhen und irbilden \｛iebe），dann die jog．familie des（bior＝ gione im Palazzo（biodanelli in Denedig，und die Denus in Dresden，nebjt manchem anderen．＊）Angejidfts סiejer Bilder fönt 3 hr träumen won einem paradiefiijhen Einsjein mit der Natur und fönnt aus diejer Idealnatur Kraft ziehen und Euḑ ftählen für das Eeben．Dann werben Eud auch die

[^41] ungezäb̧Iten Deutungen diejer Bilder Iachen machen：fie find reiner $\mathfrak{I n h a l t}$ ，der Gegenitand ift an ihnen ganz Rebenjadge．

Bei Giorgione hat man nod den Eindrude dáb er wie der jeinem（beifte verwandte Dürer in der Melandoolie zuerjt die dargejtellte Nemidhengeftalt als Ausbructsmittel der eige＝ nen Stimmung jah．Anders Rembrandt in der Eandjdaft mit den orei Bäumen．Und anders aud Börflin．Was er empfindet，legt fid unmittelbar in $\mathfrak{E a n d} j \operatorname{lafl}_{\mathrm{a}}$ um，die Men＝ idhengejtalt wird erjt von ihr，$\delta$ ．h．als ein Teil der Natur geboren．Die £andjdaft bleibt immer die நauptiache，aus ihr muf man den $\mathfrak{I n h a l t}$ eridliefen und nad ihr find Bödlins Bilder die Namen ju geben．Sie ijt der Ieibhaftige Stim＝ mungsausdruaf．Darin überragt Böcflin alle Zeiten，und die deutiche Kunjt der zweiten Gaalfte des 19．Jahrhunderts ift סurd ihan vor dem Midelangelo der fiditbaren Welt，Menzel， gerettet worden．Bödflins Bilder haben einen Inhalt，der für alle Jeiten als das ந̧ödjte deffen gelten mird，was die Eand＝ ¡丸aftsmalerei geben fann．Dem modernen Menidhen ver＝ flüめthat fid der Inhalt in Stimmungen，die feine Einzel＝ geftalt feithalten fann．Sie jdpwingen wie Töne in Eidht， $\mathfrak{E u f t}$ und farbe，d．h．allen Werten hin，wodurd die land＝
 das，was Giorgione mollte，aufs neue in Eridecinung ge＝ treten，die erfüllte Sehnjuḑt des Weenichen nad der erlöfenden Einheit mit der $\mathfrak{T a t u r}$ ．Was der frühling flüftert，der $\mathfrak{W a l d}$伭meigt und die Woge rauiḑt，das iit nur das Exho des Nenjdengemütes und flingt in Böcflins S內öpfungen ähnlia wieder wie bei Giorgione．Es find die verwandten Regungen diejer beiden $\mathfrak{M e m j h e n j e e l e n , ~ \delta i e ~ f i ø d ~ d u r d ~ d i e ~ l a n d j d a f t l i d e n ~}$ （bejtalten dem Bejdauer mitteilen．

Das jahroffite Gegenteit ift Midhelangelo．Er glaubt die Natur im Neniden meiftern $\mathfrak{3}$ fönnen und ringt verzweifelt mit iḩr．Seine titanifden Energien finden feinen natür＝ liden 5alt．So bridft er idflieflid ganz mit der Natur， eridafft fid eine Welt von（biganten und jieht nur（bebilde
eigener Sめöpfung．Die Eandidaft ift für ihn，wie für feinen $z^{\text {weeiten，}}$ abgejtorben und tot．Böč́lin dagegen findet für die zarteiten Gemütsregungen feiner Seele，für traurigen Ernjt und heitere Eaune ebenjogut wie für das furçtbarjte Ringen Eöfung；alles findet in der Eandjdaft und den von ib̧r ge＝ borenen（bejtalten fein Exho．Eines aber i屯heint ihtm ganz bejonders nahe 3 u liegen，der Ausठrudf für Empfindungen，die jक力n aus der Coteninjel und ihren fünf Wiederholungen pprechen：die Darftellung der Jeit，der ewig gleitenden Stunde．

In einigen Bildern löft er die Jeitjtimmung aus durd ein $\mathfrak{N a t u r e l e m e n t , ~ a ̈ h n l i d ~ w i e ~ S 风 p w i n d ~ i n ~ p e i n e r ~ M e l u j i n e . ~}$ Am Anfang und Ende diejes feligen Eiebeslebens die ，„fontes Melusinae＂，ein feljenquell，in deffen Küble das jøöne Weib daḩindämmert．Guđ̆ bei Böčlin wird als Ausbrućsmittel das Element des Daffers benügt．In jeinem Bilde＂Vita somnium breve＂Iäßt er es an auffälliger Stelle gurgelnd aus dem offenen $\mathfrak{N}$ Tunde einer jtarren $\mathfrak{N a s f e}$ rimnen，fidi im Bedfen fammeln und－fajt das நauptmotiv－als Bäळleein zwijden Wiejen nad dem Dordergrund rimnen：Kinder fitgen daran und blitíen der Blüte nadd，die ftill in die ferne gleitet． Man fieht die Jungfrau，die fíf am Duft des Eebens be＝ raulḑt，den $\mathfrak{V l a n n}$ ，der Taten entgegenreitet，und endlid den müden（breis，den der Tod ins Geniá jd̨Iägt．Das ganze Eeben entwifét fid io an dem Bädllein der 3eit．Nan ver＝ gleidpe mit Böalins Bilde die＂Eebensalter＂von Ciorgione＝ Tizian bei Lord Ellesmere oder in der Kopie des Salloferrato in der（balerie Borghefe：Kind，Eiebespaar und Greis er＝ idpeinen in getrennten ©ruppen，der verbindende Eebensfaden aber das лávta＠ءĩ，feநlt．
$\mathfrak{U n d}$ ein andermal wieder ift es die jpiegelnde fläche eines fitllen Weihers，in der man die Abenowolfen jiehen fieh̆t．Sie medfen im Bejdauer den（brundafford der \｛till daḩin＝ eilenden Stunde．Gemeint ift das unter dem Namen，＂heim＝ fehr＂befannte Bild：porn auffällig wie faum je ein anderes Motio der Müḩteidh mit jeinen Steinrändern，auf denen，vom 250

日日曰日 Böflin und Gbethes Mjalm an Die Matur 日 日 日 日 Rücfen gejehen，ein Eandsfineḑt jigt，träumend wie நegefo． Er mendet fíd der in der Dämmerung des Tales liegenden Nü̈hle $3 u$ ，und was iḩm סurd den Kopf geht，das dürfte fid̆ ungefäḩ in demietben Ideenfreife bewegen，wie bei der ［diönen frau in des Phidias Relief：er läf̂t die 3eit peines Eebens am inneren Guge vorübergleiten．

Bödilin hat einige Bilder immer wieder gemalt：die Difla am Mleer，die doteninjel und u．a．nod ein Bild，das bisher unerwähnt blieb，aber nad meinem Empfinden dem Gusdruad nadf das bedeutendite ift，was wir von Bödflin bejitgen：סie Ruine am Nteer．Eine Stizze nom 11．Ditober 1880 ift frau Anna Defregger，aljo wieder einer Dame，gewiomet． Die erjte ihr entipredende Bildredaftion in Breitformat be＝ figt Ph ．Thorfd in Wien．Seither jind vier und mehr Wiederholungen in 耳ochformat entftanden，eine ernjter und bedeutungsvoller als die andere．In Abb .68 eridpeint por dem $\mathfrak{E e j e r}$ eine $\mathfrak{W i e d e r h o l u n g , ~ d i e ~ d u r d ~ d i e ~ u n m i t t e l b a r e ~} \mathfrak{T a}$ b̧e des meeres noch an der erjten faffung fejthält．Kab̧le wände， hochaufragend im Wetteifer mit orei 3npreffen，die 3eit hatten， inmitten der Ruinen emporjumadien，der Jugang dazu im Dordergrunde，wo man über ठas mori¢he Ђbemäuer hinneeg in die Tiefe fieht．Dort rollen Nleereswogen，vom Sturme gepeitidit．Durd das idparze Wewölf breḑen Sonnen＝ ftrahlen，man fieht，wie fidh die Baumwipfel ichwer neigen， die Sturmoögel aufgefdenout um die alter Mauern freifen， die vielleiḍt im näḑften Gugenbliaf idion 3u\｛anmenttürzen －das Ganze ein Stüd Zeit，wie es einfactier nie gemalt
 gemalt werden wird．

Die Darftellung der Jeit，iḩres Kommens und beḩens， ihrer Sđrecien und ihres friedens，im Wedjel von Sturm und Somenidpein，zugleid das zeitlide umrahmt nom Ewigen， nie nad̆t und wahr，das einzelne Ereignis an fidi：das ifjeint ein Kernpunft des Jnhaltproblems in der bildenden Kunjt 3 и jein，ähnlid wie für das Raumproblem eine 马aupt＝


2tbb. 68. Böflin, Ruine am Meer
( Photographiid) Unnion.)
jache das Wecfen des Wefüḩles für den Jujammenhang des dargejtellten Ausidnittes mit dem unenסliḑen (bejamtraum ijt. Dieje Raummirfung fommt fimultan zultande, die Jeit= empfindung fufizefiiv. Es geḩört grofe Kunit dazu, das Dorher 252
 und $\mathfrak{H a m b}$ er unauforinglid, wie mitflingend, anzudeuten. Das uralte Mittel, nod won paolo Deronefe in feinem Raub der Europa und won Delasquez im Befud des Gntonius beim Eremiten paulus verwendet, die Aufeinanderfolge veridileDe= ner Dorgänge in derjelben $\mathfrak{E a n d}$ idaft, war und ift längit ӥбerwunden.

Büctlin verfteht, ,,im Buḑe der Thatur zu Iefen", ,"an ihrem Buien zu liegen", und was wir fonit an Phrajen für diefelbe Sadje haben: in der Matur ein Edqo zu finden für das $\mathfrak{G l a u b e n}, \mathfrak{E}$ ieben und நiofen des einfamen (5emütes. Seine Daritellung bleibt, wenn das dem Inhalt entipridxt, im Manj= itabe des rein Menidiliḑen. Sad erinnere an den weltper= geffenen frohmut des fauns, der, in der Campagna liegend, einen Raben pfeifen Iehrt, oder jenes wunderbare ,,zenjes= wehen", wo die Quellen aus der Erde bredien und man über dem Duft der jungen Blüten einen Reigen pon früblings= genien fieḩ. Im Dordergrunde die $\mathfrak{I n q m p h e}$ mit dem Stiegliby und die beiden orolligen faune.
$\mathfrak{I n}$ anderen Bildern wieder erhebt fíd Böálin zu majeftäti=
 übermenidllides bedeutet. So das unmittelbar aus den fluten des Theeres 3u gewaltigen Maffen fid emportürmende wald= gebirge, über das die dunflen Sdhatten von Wolfen huldhen, die eben nađ̆ einem jḑweren Thewitter abziehen. Die Spannung hat fid. gelölt, müde des Ringens liegt die $\mathfrak{K a t u r}$ da, wie der an den Gipfel gefdimiedete prometheus, den man oben in den wallenden Tetebeln ausnimmt. Und jelbjt an den mütenditen Kampf der ©lemente wagt fidd der Sđiöpfer der „Bilder zum Träumen" heran. Der Krieg 1870/1871 regt iḩn uriprüng= lid dazu an. Die phantafie führt ihm den Kampf in der © (Geftalt wilder Kentauren vor. Bei jeder der fünf fafiungen wädf|t die Wut der Ringenden, immer deutlider fegt fidh das Snmbor des Krieges um in den allgemeineren Ausbrud́ von unbändig gegeneinander tobenden (beealten. Die (beftalten der Ken=


Anghiarildlaçt ineinander verbeijen，find immer nur Der＝ förperungen der mild rajenden $\mathfrak{N a t u r}$ und der greifbare Nieder＝ ［d］lag deffen，was zugleid in der $\mathfrak{L a n d} j d$ aft donnert und brüllt． Auch da gibt Böcflin dem Befḑauer das あefühl des in der
 des hodgebirges und die ablehbare Entwiflung und Erneue＝ rung des Kampfes jelbjt．In der fajfung mit fünf Kämpfen＝ den und einem Toten（bei Sçön in Worms）überblidit man linfs，was vorausging：dort liegt ein あefallener；in der Witte ijt，wie in Michelangelos Kentaurentampf，bas Jer＝ folmettern mit dem Stein und furdftbare Niederringen，alfo סie Łৃ̈̆he des Kamples gegeben und reats vorn das Ende，die wahnjinnige Beftie am Rande des Abgrundes．Finter dem allen Sturm，Sdanee und gejpenjtig weife Wolfen．

Und daju fommt，was nur vor den Originalen felbft be＝ legt werden fann：Bödflin fpriḑt fidh idhon in den farben allein aus．Darin am ftärfiten jtecát das Naturgemaltige des Eindructs，den jeine Bilder maḑen．Er jø孔üttet，wie die Natur， jein Kolorit po aus，wie Kälte und ©od，wärme und Eiebesglut es fordern．Der Kampf und die Coteninjel halten fidh in falten farben；beim Keimen des frühlings，beim Gufflammen des Zornes uff．erreidit jein Kolorit himreipende Kraft．－

Bödlins Bilder find gymmen eines Sehers，der fidh jelbjt in der unendTidhen $\mathfrak{V a t u r}$ ，und dieje mit ihrem unbegrenzten Reiḑtum in der $\mathbb{C i} e f e$ des eigenen（bemütes wiederfindet．Wenn er dem Eiede des Eebens lauldht，hört und fieḩt er immer zugleid fidh jelbjt und das，mas ihn umgibt．Aus diejer Einheit entwicfeln fid dann feine feffelnden Bilder．
 ohne die Künftler aufmerfiam zu maあen auf ein fragment non Woethe，＂Die Natur＂．In hohem Alter findet er diejen aphoriftijḑen Guffas in der brieflidenen Derlaffenidaft der耳̧erzogin Anna Amalie vor，won einer wohlbefannten ફand gejdrrieben，deren er fidh in den adtziger Jahren，aljo am Ende feiner Sturm＝und Drangperiode，in jeinen Wejdäften 254
 зu bedienen pflegte．Err jarreibt darüber an Kanzler v．Miütler： ，，Dab id dieje Betradtungen verfaft，fann id midh fattija zwar nidft erinnern，allein fie jtimmen mit den Dorftellungen wohl überein，зu denen fidh mein Geift damals ausgebildet hatte＂uif．Don der Altersh̨öhe herab \｛ieḩt er in diejer An＝ ¡גุaungsweije die $\mathfrak{H e i g u n g}$ зu einer Art pantheismus，indem den Welterideinungen ein unerfor\｛dlides，unbedingtes，humo＝ rijtijdhes，fid jelbjt wideriprechendes Wejen zum（brunde ge＝ dacht fei．Boethes Sprache in diejen Gphorismen ift die der Pialmen，wie fie aud liegjche wieder gebraucht hat．Id， fann mir niḑt verjagen，diejes faft unbefannte fragment hier abjubručien．Es nimmt jid aus wie ein Dermäḑtnis des jungen Goethe an die moderne Kunjt．Jeder Saţ bedeutet den $\mathfrak{H a m e n}$ eines Bildes，fo gemalt，סáb der dargejtellte Gegenjtand fith wöllig auflöt in dem Stimmungsgehalt der Worte Goethes， die darunter $3 \mathfrak{u}$ legen mären，，eein Spiel，dem es bitterer $\mathbb{E r n j t}$ ijt＂，wie der Meijter jagt．Mödten die modernen Maler nidft verjd̨mähen，ourch Böcflin und（boethe geleitet，einen Weg зu betreten，der ¡ie wieder emporführt zur vollen §öhe der Kunjt．Dann gewinnen jie，was ihnen jo hart abgeht：einen Inţalt，und Łönnen ihren Sçöpfungen mieder Ђegenjtände höherer ©romung unterlegen；auあ das あewöhnlidjfe fann dazu erhoben werden．Es fommt ganz darauf an，wie id es anjehe．©b id den Eigenmert，der aller Erjdecinung inne＝ wohnt，adnte und liebe und ihin als Teil eines $2 \mathfrak{l n e n d l i d h e n ~}$ jehe und darjtelle，das peine tiefiten Abgründe und lifiteften Łöhen in meinem eigenen（bemüte hat，oder den（begenftand
 in allem den Ausbrude einer höheren，mid durchgtühenden Einjidat finde oder die Dinge in ihrer banal gejehenen Wirt＝
 das fallen eines Blattes durch die $\mathfrak{L u f t}$ und der（brup des $\mathcal{D}_{0}$ übergehenden auf der Strafe werden dir meḩr fein，als die Weisheit aller Büder je gejørieben－und au币 diejes Buđfes．＂

## Die $\mathfrak{H a}$ tur.

## Ein fragment von (boethe.*)

$\mathfrak{N a t u r}$ ! Wir find von ihr umgeben und umidlungen - unvermögend aus iḩ herauszutreten, und unvermögend tiefer in fie himein 30 fommen. Ungebeten und ungewarnt nimmt fie uns in den Kreislauf ihres Tanzes auf und treibt fidh mit uns fort, bis wir ermüdet find und ihrem Arme entfallen.

Sie jdafft ewig neue Gejtalten; was da ift war nod nie, was war fommt niḑt mieder - alles ift neu, und dod immer das Alte.

Wir leben mitten in ihr, und find ihr fremde. Sie jpridt unaufhörlid mit uns, und verrät uns iḅr (beheimnis niḑt. Wir wirfen beftändig auf fie, und haben doç feine (bewalt über fie.

Sie idpeint alles auf Individualität angelegt $3 \mathfrak{h}$ haben, und maḑt fid nidats aus den Indibiduen. Sie baut immer und zerftört immer, und ihre Werfftätte ift unjugängliḑ.

Sie lebt in lauter Kindern, und die Mtutter, wo ijt fie? - Sie ift die einjige Künjtlerin: aus dem fimpeljten Stoff zu den größten Kontrajten; ohne Sdein der Anjtrengung зu der gröften Dollendung - зur genaulten Beftimmtheit, immer mit etwas Weidem überzogen. Jedes ihrer Werfe hat ein eigenes Wejen, jede ihrer ©rjdeinungen den ijoliertejten Begriff, und dod madt alles Eins aus.

[^42]
Sie fpielt ein Sđauipiel: ob fie es felbjt fieḩt miffen wir nid.t, und boct ppielt jie's für uns die wir in der Eafe jtehen.

Es ift ein ewiges $\mathfrak{E} e b e n$, Werden und Bewegen in ihr, und doch rüctt fie nidft weiter. Sie verwandelt fidy emig, und ift fein Moment Stillejtehen in ihr. für's Bleiben hat jie feinen Begriff, und ibren flud hat fie an's Stilleftehen gehängt. Sie ift fejt. Jhr ©ritt ift gemeffen, iḩre Gus= nahmen felten, ihre (bejefje unwandelbar.
(bedaḑt hat fie und finnt beftändig; aber nidht als ein Menid, jondern als Ratur. Sie hat jid einen eigenen all= umfafienden Sinn vorbehalten, den ihr niemand abmerfen fann.

Die Meniden find alle in ihr und fie in allen. Mit allen treibt fie ein freundlidies Spiel, und freut fidi je mehr man iḩr abgeminnt. Sie treibt's mit vielen fo im Der= borgenen, dáb fie's $\mathfrak{z u}$ Ende fpielt ehe fie's merfen.
 philifterei hat etwas bon ihrem benie. Wer fie niḑt allenthalben fieh̨t, fieḩt jie nirgendwo reḑt.

Sie liebt jid jelber und haftet ewig mit Gugen und Gerzen ohne Jaḩ an fid jelbjt. Sie hat fid ausemander= gejegt um fid jelbit zu genieß̧en. Immer läß̆t fie neue (beniefor erwadjen, unerjättlid jith mitzuteilen.

Sie freut fid an der Illujion. Wer dieje in fich und andern zeritört, den jtraft fie als der jtrengite Tqrann. Wer ihx zutraulid folgt, den orüăt fie wie ein Kind an ihr Fierz.

Ihre Kinder find ohne Zahl. Keinem ift fie überall farg, aber fie hat Eieblinge an die jie viel veridmendet und denen fie viel aufopfert. An's Groje hat fie ibren Sđ孔u̧ gefnüpft.

Sie pprigt ih̨re (bejdぁöpfe aus dem lidats hervor, und jagt ihnen nidpt woher fie fommen und wohin fie gehen. Sie follen nur laufen; die Baḩn fennt iie.

Sie hat wenige Triebfedern, aber nie abgenugte, immer wirffam, immer mannigfaltig.

Ihr S风auppiel ift immer neu，weil fie immer neue $3 \boldsymbol{J u}=$
 $\mathbb{L}_{0}$ ift ihr Kunjtgriff viel Eeben $3 \mathfrak{h}$ haben．

Sie hüllt den Menjdhen in Dumpfheit ein，und ppornt ihn emig sum Eid̨te．Sie maḑt ihn abḩängig zur Erde， träg und jḑwer，und jç̧üttelt if̨n immer wieder auf．

Sie gibt Bedürfnifie，meil fie Bewegung liebt．Wunder， dáb fie alle dieje Bewegung mit jo menigem erreid̨t．Jedes Bedürfnis ijt Wohlthat；［ḑnell befriedigt，iđnnell wieder er： madjend．©ibt fie eins mehr，fo ift＇s ein neuer Quell der $\mathfrak{L u}$ it；aber fie fommt bald in＇s ©leidhgemid̨t．

Sie febt alle Augenblide sum längjen $\mathfrak{L a u f}$ an，und ift alle Augenblide am Biele．

Sie ift die Eitelfeit felbjt，aber niḑt für uns denen fie fiḑ zur größten Widptigfeit gemaḑt hat．

Sie läßt jedes Kind an fid fünjteln，jeden Toren über fidh ridten，Taujende jtumpf über fiđd hingehen und nidれts jehen，und hat an allen ihre freude und findet bei allen ihre Rechnung．

Man gehordt ihren あejegen，aud wenn man ihnen widerftrebt；man wirtt mit ihr，aud wenn man gegen fie wirfen will．

Sie madht alles was fie gibt jur wohlthat，denn fie maḑt es erjt unențbehrlid．Sie \｛äumet，dak man fie ver＝ lange；fie eilet，dab man fie nidht jatt werde．

Sie hat feine Sprache nod Rede，aber fie jdafft Jungen und Ferzen סurch die fie füb̧lt und \｛priø̧t．

Ihre Krone ift die £iebe．Ilur durch fie fommt man ihr nahe．Sie maḑt Klüfte zwijden allen Wejen，und alles will fid verjdlingen．Sie hat alles ifoliert，um alles $\mathfrak{j u}=$ ［ammen 3 и zieḩen．Durch eint paar Züge aus dem Becher der Eiebe hält fie für ein Eeben voll Nühe f币九adlos．

Sie ijt alles．Sie belohnt fich jelbjt und beftraft jidq jelbjt，erfreut und quält fict felbjt．Sie ift rauh und gelinde， lieblid und idqreaflid，fraftlos und allgewaltig．Alles ift 258
 immer $\delta a$ in ihr. Dergangenheit und Jutunft fennt fie nidft. Begenmart ift ihr Emigfeit. Sie ift gütig. Id preife fie mit allen ifren Werfen. Sie ift weife und jtill: Man reift ihr feine Erflärung nom Eeibe, trugt iher fein Gejdent ab, das fie nidat freimillig gibt. Sie ift Ifftig, aber 3 u gutem Biele, und am bejten ift's ifre sijt nidat $3 u$ merfen.

Sie ijt ganz, und dod immer unvollendet. So wie jie's treibt, fann fie's immer treiben.

Jedem erjcheint fie in einer eignen Wejtalt. Sie verbirgt ¡ict in taujend Ramen und Termen, und ift immer diejelbe.

Sie hat midh hereingeitellt, fie mird midh auch heraus= führen. Jaf vertraue midh ihr. Sie mag mit mir fdalten. Sie mird ihr wert niḑt hafien. Id jprad nidht won ihr. Kein, mas mahr ift und was faljd ift alles hat fie gejprochen. Alles ift iḥre Scyuld, alles ift ihr Derdienjt.

## Anhang．

## Kunitftreit，Reiḑstag und Eiebermann．

In Preuken befteht ein［darfer Wegenjats zwiidhen der modernen Kunit und dem Willen des Königs．Dor orei Jahren hatten fidh die Derhältnifie derart gugeipibt，סáb alle Welt partei naḩm．Damals ift auf eine oon Berlin aus＝ gehende Anregung hin auḑ der nadfolgende Effan entitanden． Er โ丸⿸int mir＂heute nod niḑt peraltet－es jei denn， dá̉ die vereinzelten S币̧walben，von denen id wäḩrend der Korreftur Ieje－סie Berufung Bruno Pauls，Mefiels und Tuaillons－einen mirflidhen frühling bedeuten．Wir hätten das，permute id，dann dem neuen Weneraldireftor der Kgl． mujeen，wilhelm Bode，zu danfen．

Gus der Reidsratsdebatte vom 15．und 16．Februar 1904 ichien mir joviel flar hervorzugehen，daf in der Tat Anton von Werner am 18．Auguit dem Reiḑfommifiar für die Weltausitellung von St． $\mathfrak{E}$ ouis den Immediatbefeḩ über＝ bradte，die einberufene freie Kommiffion als offizielles Komitee aufzulafien und die ganze Angelegenheit in סie झaände der Künjtlergenofienidaft zu geben．Diejes Eingreifen der höø̧iten Stelle in die von feiten der Regierung glüdflid und gerecht begonnene $\mathfrak{\Sigma}$ ofung einer idhwierigen frage hat offenbar ein סoppeltes Wunder zutage gefördert．Eritens，סás alle par＝ teien einig wurben in der Abwehr des übergreifens befiannter preubiider Kunitzultände auf das（bejamtreid，und zweitens， dáb mit enemmal $\mathfrak{E}$ eute，denen es nie eingefallen wäre，für die Sezefion partei ju ergreifen，im Stile won Meuther und Eiebermann zu reden anfingen．So wurbe das Kind mit dem 260

Bade ausgegojien und ein Juitand gejdaffen，dem auf beiden Seiten Ernüdterung folgen mufte．

Dielleidgt ift es daher an der Jeit，dod einmal abju＝ wägen，was wohl dem jtarfen Willen des Kaijers pojitiven halt bieten und andererpeits der immer fräftiger emporwadjen＝ den modernen Bewegung Kraft und Gusbauer geben fann． Denn äbelwollen faeint mir der widerftand auf der einen Seite gewif ebenjowenig，wie die（begeneridheinung NTodejache． Was aljo liegt dem ganjen Jujammenjtob，unabhängig von den Sinmpathien und Antipathien des $\mathbb{T}$ ages，als eigentlidhe $\mathfrak{U r j a c h e}$ zugrunde？Doch wohl ein（hegeniak in סen ütherzeugungen pom Wejen der Kunit．Was die breite Nafie der jog．Sezeffioniften
 und umgefehrt ift das，was der Kaijer verlangt，fo weitab von den Zielen der Sezefioniften，daß̄ eine Einigung unmöglida \｛heint．Dielleid̨t fommt fie trołdem mit der 3eit zuitande， wenn ein drittes Boden gewinnt，auf das man fid pon beiben Seiten einigt． $\mathfrak{U l m}$ diejes $z^{u}$（beltung $\mathfrak{z u}$ bringen，möhte id nodemals zu\｛ammenfafien，was in diejem Bändかen vorge＝ braḑt murde．

Die bildende Kunjt ift mehr als andere Künite an die Dorausjefung von Wegenjtand und（bejtalt gebunden．Das maḑt mohl，daf man gerade in ih̨r das fünjtlerifḑe Sđ̧affen leidter mípperjtehen，aber aud greifbarer analyfieren fann， als in Didtfunft und WTujif．Sie fnüpft unmittelbarer an be＝ fimmte Dorfellungen，Geftalten an als die beiden anderen Kunjtgattungen，in denen Urteile und（befüḩle，wie im $\mathfrak{E e b e n}$ das Begehren，in den Dordergrund treten．Sie fann nur im Thebiete des rein Deforativen mit geitaltlojen Gebilden，Einien und fläあhen ohne Raumwert und farben ohne Tommert，wie mit fonventionellen Worten ober mit 『önen arbeiten，ift viel＝ meh̨ gezwungen，ihren Gusbruat direft oder unmittelbar in die gegebenen（bejtalten der Natur $3 \mathfrak{u}$ fleiden．Das oft heran＝ gezogene Beifpiel von der auf einer Tafel gezogenen idarägen Einie ift aud hier am plage．Jḑ empfinde fie erft dann als

Raumwert, wenn jie an einem Wegenjtande auftritt, etwa einem Würfel, an dem fie dann die Dertürzung nach der Tiefe bedeutet. Es muß alfo in der bildenden Kunjt der Gegenjtand gegeben jein; er allein wäre Saḑe des Auftrag= gebers. An fid unfünjtlerija, entzündet jid doch an ihm die phantafie. Aus ihm entmicfén fidh die Dorausjełjungen der räumliden Sḑöpfung, die der NTatur entnommene (bejtalt und deren Aufbau nad äfthetijden Бejegen, wie fie die ge= madjene NTatur in Snmmetrie, Proportion, Rḩ?thmus u. ogl. dem Menjchen als jelbjtuerjtänolid zur あewohnheit gemađt hat. Damit tritt jugleidh in feine Rechte die durch perftandes= mäßige überlegung gezeitigte form und der dem (bemüt ent= jpringende Inhalt, ס. Һ. Das eigentliđ Künjtlerifde. Beide müflen denn auch ausidfliefliø dem Künjtler überlafien bleiben. Die Ausführung jegt den Dollbefitg des நandmerfs, der Technif voraus. Dabei ift die Bedeutung der Clednnif neben den fünftle= rijकhen GusठrudismitteIn oder Qualitäten und dem Inhalt im Finblič auf das Wejen des Kunitmerfes eine jehr veridicodene.

Darüber find alle einig, dab die Technif in der Kunit nur $\mathfrak{M i t t e l}$ jum 3 meck und eine Sache ijt, welḑe die Künjtler
 leum, in Tempera oder fonit einer Technif malt, fann uns einerlei fein; wir verlangen nur, dafj die farben haltbar find und die Єünjtlerijøhe Abjidht jur vollen Geltung bringen. Eben= powenig werden wir auf der rigorojen forderung Gildebrands bejtehen, der Bildhauer möge jelblt unmittelbar in Stein arbeiten. Das ift vom rein tednijḑen Stanopunfte aus doch ausid̨lieflid feine Sache; uns liegt nur סaran, eine Statue, die uns befriedigt, niḑt etwa סurch Anjtücéelungen dem frühen Derfall preisgegeben $z^{u}$ iehen. Endlid verlange id bei einem Ieubaue abjolute Sidherheit der Konjtruftion und Einheit von form und Material; bei einem Nöbel ferner, dáb auf die
 Beifpielen wird über Wejen und Bedeutung deffen, was idf Ceçnif nenne, faum ein 3 weifel bejtehen fönnen.

Die 『ednnif ift die hanowert́smäfige Unterlage jeder
 irgendwie handgreiflid fafien und gibt daher die unzwei＝ deutigite 耳anohabe für die feititellung der einzelnen Kunit＝ gattungen und ihrer S风eidung untereinander．Auf Grund der Technif werde id jofort entideiben tönnen，was Didhtung， was $\mathfrak{N u j i f}$ und was bildende Kunit ijt，ebenjo ob ein Werf der Baufunit，Bildhauerei oder Malerei angehört．Dá̉ es （brenzgebiete gibt，wie das Mufiiforama oder das Relief，tut diefer Konjtatierung feinen Eintrag．Die Teḑnif ift aud für jedes über ein Kunjtwerf gefällte $\mathfrak{U r t e i l}$ die fidherfte Bajis ： Es läß̆ fiḑ am ehejten vor Saḑberjtändigen erweifen．

Anders liegt סie Sache auf dem zmeiten ફauptgebiete
 und Raumform．formen unteriḑeiden fid，vom rein 『ed？＝
 für die Bildhauerei，und wieder andere für die Malerei，fon＝ dern für das ந̄ejamtgebiet der bildenden Kunjt ein und die＝ jelben bleiben．Db idh baue，bilde oder male，immer habe
 Beidauer darzuitellen einmal deforativ in ミinien und fläḑen， einfarbig oder bunt，סann räumliḑ in Raum und $\mathfrak{M a j f e}$ ein＝ farbigem oder buntem Eidht．Dieje ganz eigerartige Wirfungs＝ form beftimmt die qualitative Grt der Darftellung und fühirt fie סurch mit ظiilfe der quantitativen，rein techniidhen ظilfs＝
 bare an der Eridheinung in Der，bildenden Kunjt；סie form hat immer etwas $\mathfrak{A b j t r a f t e s . ~ D a s , ~ w a s ~ i h r e ~ W a h ̧ l ~ b e j t i m m t , ~}$ ergibt fiđ¢ aus dem 3 ujammenmirfen des objeftiv（begebenen， des ©egenjtandes，mit dem Inhalt，סen der Künjtler jubjeftio in diejen hineinlegt．So ift das Wejentlide in der bildenden Kunjt，ih̨re Seele，der Inhalt；won ih̨m geh̨t aus，was den Künjtler im Wege von（begenjtand und Wejtalt zur form סrängt．Die tectuijdhen und formqualitäten an fiḑ jind aljo nidat Kunjt，erit der Inḩalt erheebt jie daju

Was mun ift diejer Inhalt? ©r ift das Ind des Künjtlers, das, in die gegebene Schaie, den Wegenjtand, gegoffen, durd die Technif und die Qualitäten der form zum Gusdruct gebradht wird. Er ift der ourd £eben und Erfahrung ge= läuterte, mit dem ©bemifien ausgegliḑene Uurgrund der Phan=
 An diejem Jdh, der am reinjten im Kinde $3 \mathfrak{u}$ ipielender Kraft entwiffelten Eigenwelt, entzündet ji屯 die formfraft; Gegen= fand und Wejtalt enthalten nidits vom Inhalt oder ftehen wenigitens als Erreger in zweiter Sinie. Das Abenomaht ©hrifti fann vom Standpuntte einer ausjdlieflid an Thegenjtand und (bejtalt flebenden Kunjt in unzähligen Erjḑeinungsarten ge= geben werden, wie idh eine 『ijdgejellidhaft in unjähligen photographien feithalten fann. Aber der Inhalt fann für jeden Künjtler im wejentliden nur einer jein. Wenn wir das Abendmaḩ $\mathbb{C h r i f t i}$ immer wieder im Sinne Eeonarbos jehen, jo liegt das an dem Inhalt, den diejer eine grobe Menid in das gegenjtänolidhe Schema zu legen gewuß̧t hat.*) Der (begen= ftand fann nody jo abgedrofden jein, der Jnhalt vermag ib̨n völlig $3 \mathfrak{u}$ verjüngen. Wir haben das am fauit erlebt.

Inhalt und Ausbruč ift das allgemein Künitlerijde, fommt der bildenden Kunjt ebenio wie der NTujif und Didthtunft zu. Darin gipfelt die Kunjt; סarin ftefit auch, was Künjtler und publifum verbindet; denn diejes vermag die fünftlerijden Ausbrucťsmittel nur aufzuneḩmen, wenn fie fid mit einem Inhalt decfen, diejen einheitlidy zur Beltung bringen. So lange die Kunjt für jemanden da ift, der von Cedłnif nidts und von Qualität menig verfteḩt, aljo niø̣t mur für die Künjtler unter= einander, wird fi¢h die Technif der Qualität, und dieje dem Inhalt unterordnen müijen. Wie Gegenjtand und Gejtalt not= mendig find, סamit id die Qualitäten Raum und £iḑt empfinde, fo ift ein Inhalt melder Grt immer notwendig, damit die

[^43]
Qualitäten，fie feien nun deforative oder \｛oldhe der（beftalt，als fünjtlerijde $\mathbb{C}$ at auf mid wirfen．

Die Wurzel aller Kunjt ftecft aljo darin，ob und wie das Individuum inhaltlich auf den（begenjtand reagiert bzw．ein bedeutungsvoller Inhaalt in iḥm 3um Gusठrudf drängt．நier liegt der Jugenठbronn．Ob fid diejer mun von der $\mathfrak{W a j f e r i d z e i \delta e ~}$ aus in das（bebiet der Didttfunit，der Mapif oder der bildenden Kunit ergieft，fommt auf eins heraus．Meniden，die nad einem Tropfen diejes fajtalijdhen Quells düriten，müljen fid
 ftänden wie Ђbeftalten und all den an fi九d felfelnden formquäli＝ täten emporarbeiten zur ந̧öhe．NTur der ift im wahren Sinme des Wortes ein Künftler，der von diefem Quellgebiet aus $\mathfrak{U}$ m＝ ¡我au hält über die £ande зu feinen füfen，und סann die Darjtellungs＝und Gusdrucismittel fo wäblt，dáß er，oh̨ne $3 u$ irren und $\mathfrak{H e b e n p f a d e}$ зu gehen，弓ielbewugt feinen individuellen $\mathfrak{w e g}$ nimmt，$\delta$ ．h．Gegenftand und（bejtalt $z^{\mathfrak{a}}$ jener form＝ wirfung 3 u bringen weip，die der Inhalt fordert．

Warum id dieje Dinge in der Angelegenheit ，，Kunititreit， Reidfstag und Eiebermann＂vorbringe？Weil id glaube，סáb auf diefem Boden eine Klärung eintreten fönnte．Was Kaijer und Sezeffion trennt，ift im legten（brunde，dáb der Kaijer über den Gegenjtand hinaus etmas voridreibt，was Sache des Künftlers ift，den Inhalt，während die Sezeffion，ganz be＝ fangen im erneuten Entoecfen der Erjdeeinungswelt und der Sewinnung von allerhand fünjtlerijden Qualitäten，zumeift an den Inhalt gar niđ̧t denft und den Wegenjtand perachtet．Der Kaijer münjøt die Kunft im Dienjte patriotij币her Ideen，ס．h．in einer Riḑtung，die unbejtrittenes Eigentum der Pinde des Künjtlers bleiben muk．Inhalt läft jiđ nidht aufzwingen， es jei denn，dáp fiḑ der Bejteller mit einer fraje，der＂，Dofe＂， zufrieden gibt．Befteḩt zwifden Befteller und Künjtler ein （begeniak auf inhaltliḑem（bebiete，dann ift es unbedingt not＝ wendig，daß auf beiden Seiten um der Sache willen ein Aus＝ gleid！gejuø̧t wird．Denn der Kaijer idadet der zeitgemäfen

Entwidfelung，wenn er fidh an die Gfademifer hält，und die frei 〔çaffenden Künftler verlieren den beften $\mathfrak{H a h h r b o d e n ~} \mathfrak{z}^{\text {u }}$ monumentaler Betätigung，bleiben in iḩren Gandowerfspro＝ blemen ftecten，menn fie bei den auwh heute noç bedeutenden faijerliḑen und jtaatliḑen $\mathcal{A u f t r a ̈ g e n ~ n i d ̧ t ~ t h e r a n g e j o g e n ~ w e r d e n . ~}$

Der Kailer fteht auf dem Stanopunfte：Regis voluntas suprema lex；er verlangt，dáb die Kunft feinem $\mathfrak{b i t l e n}$ untertan fei．，，Eine Kunft，die fif über die von mir be＝ zeidnneten Sdrranten hinwegfegt，itt feine Kunft．＂Das Wefen der Kunft aber liegt in der freien WaḩI des Inhhaltes dem Gegenftande gegenüber；dann in der freien $\mathfrak{w a h l}$ der $\mathfrak{G u s}=$ oructsmittel，um diejen Inhalt geltend $3 \mathbf{u}$ maden，endida in der freien Waḩl der ©ednnif für die Erjielung diejer Quali＝ täten．Saḑe des Kaijers wäre es，den（Gegenitand $\mathfrak{u l}$ be＝ ftimmen und den Künjtlern in allem übrigen freiheit $\mathfrak{\jmath u}$ Lafien． $0 b$ er das urfprünglid verfucht und nur unter den Ent＝ würfen nidhts gefunden hat，was feiner inhaltliden Auffafiung entiprađ，weiß id niळ九t．Jedenfalls find die Sđöpfungen， die als Ausflug des faijerliden willens entftanden find，fünft＝ Ieriild ausdručslos，wie wir das nennen，afademiid，ठ．h．un＝ зeitgemäb und verbrauct alt．J夭 rede gar niḑt von den耳ohenzollerngruppen Des 『iergartens，fie illuitrieren ©eidiødte im patriotiid hen Sinne．Das Wilhelmsdentmal gibt die Joee des Kailers non（Gottes（5naden in rauldendem Barofi，das
 plaftif，und der Dom зu Berlin eine ந̧äufung effeftwoller Mrotive．Redgt befriedigt find davon nur diejenigen，die nidgt ab̧nen，סáb die Kunft entwicfllungsfähig ift und heute inmitten einer beaḑtenswerten Entwiaflung begriffen ift，die niḍt ab̧nen， ठáb alles $\mathfrak{U}$ nvolifommene aber Zeitgemäße beffer ift，als jede Art von Naあhaḩmung．

Der Kaier hält trob des Mitíarfolges an feinem Stand＝


[^44]dem Gebiete der Rejtauration alter Denfimäler madhen fönnen． Was ift da gefündigt worden und wird now jeden Tag ver＝ bro屯̧en！Und die tatenluitigen Ardjiteften，die joldhe Rejtau＝ rationen zu ihrem fach erwählt haben，find nidht nieder＝ zuringen？Die Antmort ijt jehr einfact：fie finden iḩren Rüǎhalt am Kaijer．Wie das auf die Dauer möglid ift， wurbe mir flar，als id mid 1904 bemühte，meine S币ூrift über סie Entftellung des Domes zu Gađ̧en＊）dem Kaifer ein＝ händigen $\mathfrak{3}$ Laffen．Jah fand niemanden，der das gemagt hätte．＊＊） $\mathfrak{U n d}$ jo wagt es mahriḑeinlid aud jegt niemand， dem Kaijer bei aller Ehrerbietung und Eiebe die Stirn 3 u

[^45]bieten．Im parlament freilid gejdieht das in herbjter Art， verftimmt aber mehr，als es nügt．Der Kaijer muß überzeugt， niळ̧t gezmungen werden．Und id glaube，das fann nur ge＝ ［dhehen，menn man iḩn $3 u$ einer geredhteren Beurteilung des Wejens der Kunjt und oazu bringt，anzuerfennen，dafo die Riḑtung der modernen Kunjt feine willfürliḑe und zufällige ift，jondern，dem 3eitgeift entiprechend，notwendig jo fein muj．

Wir fehen uns nun noçmals zujammenfajiend dieje moderne Kunit an．Jđ gehe aus von Eiebermann，der im Reiḑstag wiederholt als 耳auptbertreter zitiert wurde．Er ift es tatןäḑlid für die Gruppe der $\mathfrak{I}$ aturalijten Deutidlands． Eiebermann begann mit der Katurwahrheit in älterer Auf＝ fafiung．Er madhte dann wohl diejelbe Entmićalung durd，סie er in feiner Sdrift über Degas（S．16）daritellt：zuerft Manet， der ein Stüaf $\mathfrak{N a t u r}$ gibt，ourch ein Temperament gejehen； dann Degas，der wieder＂Bilder＂malt，Bilder，wie Eieber＝ mann jagt，in denen der Abjtand eines Wegenjtandes vom andern oft die Kompojition maḑt．Das ift ganz ridhtig．Keine Einie，nur－wie in der $\mathfrak{H}$ atur－flecfen von Gefl und Dunfel， von Eiḑt und Sdhatten：eḑte Impreffionen．Nan habe nidqt， wie bei Whittler，den Eindruá des（bemollten，der vorgefaften Meinung，des Prejiöjen．Iđ fomme auf dieje Wertung nod， зuriüf．
$W_{i e}$ jid nun Eiebermann die Naterei，，als Ding an fiah，
 fats in der Nleuen Rundddau（1904，S． 372 f．）oder beffer，er überläßt es dem Eejer，den Kern diejer geiftreiḑen（be $=$ danfenfolge zu fafien．Die NTalerei bejteḩt nidit in der $\mathbb{E r}=$ findung von Ђbedanfen，jondern in der Erfindung der fidt＝ baren form für den あedanfen．©ewif，foweit der Nater ictlechtreeg in Betradt fommt，der Gfademifer oder der Sezefiio＝ nift，oas ift einerlei；es fommt ia nur auf das Gandmerf an．Siebermann brauøt feine 放danfen zu erfinden，weil er zwar hinreidhend Derftand für die form hat，aber feinen Drang зum நbejtalten eines Inḩaltes in fidh fühlt，nidhts als 268
 ",Maler" ift. Beim Künjtler ijt das etwas anderes. für den ift der "(bedanfe" der jündende funfe, die NTalerei ledig= lid Wittel zum 3wedf. Es ift interefiant, zuzuiehen, weldhe Künjte £iebermann ipielen läß̆t, um das, was er malt, ¡ḑliefb= liḑ סod als Kunit eridecinen zu lafien. In Wirflidfétit find jeine Gemälde vorzügli丸he, ja bewundernswerte Experimente, wiffenidaattid wertwolle Arbeiten auf dem (bebiete der Quali= täten von Raum, $\mathfrak{E i d}$ t und $\mathfrak{I u f t}$. Die $\mathfrak{N a t u r}$ erjegt ib̧m alle inhaltlidzen Regungeñ.

Das ift niḑt jufällig. Er geht von der Eandidhaft, bzw. dem Mirlieu aus. Es wird fid bei Gelegenheit zeigen laffen, dáb der gotijde Dom und die Eandjd̨aftsmalerei Schöpfungen desfelben germanijdhen (beiftes find. Diejer geḩt niḑt, wie es die Art der (briechen war, auf Mafle und (heftalt aus, wie fie fid im Cempel und vor allem in der anthropomorphen plaftif mani= feitieren, fondern auf Raumbaritellung, £iḑt, Euft und farbe. Wie im Dom begrenzter Raum, fo wird in der Eandjdaft der unbegrenzte Raum gegeben. *) Träger diejer Entwiaflung mußte
 Rembrandt, die Engländer mit (bainsjorough und $\mathfrak{C o n j t a b l e , ~}$ die franfen mit Millet, geh̨t die Entwidlung auf unjeren Bödlin, der ihr Klajifeer geworden ift deshalb, meil er, wie Rembrandt, in erfter Einie Künjtler, nidit wie Delasquez, Gals und die modernen Impreffioniften in erfter Einie Maler [dflecthtweg gemejen ijt.

Wir find uns, glaube id, noch immer niḑt flar bemuft, dáß die Eandjdaft für die Germanen ",der begenjtand" ift, ס. h. סab wir uns in der Eandidaft das eigenjte Injtrument unferes Empfindungsausbructes gejdhaffen haben. Dor allem follte der Kaifer darauf aufmerffam gemaḑt werden. Wie die (briedhen und Italiener in die menjalide Theftalt, jo legen mir unjer fühlen und Denfen mit Dorliebe in die £andidiaft,

[^46]
freilid mit Abjtufungen, die heute nod faum einer als 3 ur jelben Einheit gehörig erfennt. Man ltelle nur einmal Böcflin und Eiebermann nebeneinander! Beide gehen von demjelben Gegenjtand und jeinen Gejtalten, denen der Eandjdaft aus; was aber bildet der eine und was der andere daraus!

Eiebermann maḑt in jeinem Auffage eine Entoecfung. $\mathfrak{U} m$ für feine Malerei ohne eigene bedanffen - wie id es nenne, ohne Jnhalt - den Titel der Kunit zu retten, nennt er Oas Gufitöbern neuer Dariationen in den fünfiterijḑen Qualitäten phantafie. Natürlid vollzieḩe fid diefe phantafie= tätigfeit völlig im Künfller ; fie gehe von rein finnliḑen Doraus= jełjungen aus. In diefer Auffafiung liegt Raffe.*) Jal begreife nidt, wie foldhe Impreffionen dann mit dem Ђbedanfen ver= bunden werden, den Eiebermann dody vorausjetst, wenn er iḩn auch beim Nater jelbjt ausjçlieft. Ja, er wertet iḩn jogar jehr hoç, denn er gefteḩt offen ein: "fuch weif id wohl, daf die Darftellung einer Madonna nodi andere als

 Stillteben." Jdy meine, mit diejem zugejtänonis riḑtet fid? Eiebermann eigentlidj jetbit.
$\mathfrak{M a n}$ bezeidqnet dieje ",gedantenloje" Art des rein jinnlid)= injtinftiven Sehens der Natur heute gern mit dem Sdlagwort

 fie nidet jo hoch ein wie £iebermann, wenn er meint, fie zeitige nur ein fünitlerijक్s Eilfsmittel, fei fünjtleri|ḑe dat nur in den ظaänden der Bahnbreḑer lelbjt gewejen. Die Tat liegt nađ Eiebermann jederzeit vor darin, daf id die Natur niđ̧t jo darjtelle, wie jie wirflidh ift, fondern jo, wie jie mir erjdeeint.

[^47]
Weld ein Sophisma; als menn idh die Katur überḩaupt anders fehen fönnte! Auch Eiebermann verurteilt die načte Natur= naḑahmung, auch er verlangt, סáb in diejen (begenftand "(beijt" gelegt werde. Was er aber damit meint, die rein finnlide Gnjd
 Inhalt, und wie Eiebermann ganz riahtig erfennt, meh̨r Nalerei an fid als Kunjt.

Eine andere Gruppe von Künjtlern, id nenne $\mathfrak{E u}$ big von hoofmann, geḩt ebenfalls von den füntlerifḑen Qualitäten aus, ftellt aber סie farbe obenan. Die Dertreter סiefer Rid\}= tung find beleidigt, wenn man in ihren Bildern einen Inhalt fucht. Man weift auf eine der Ceftalten, die fie in die $\mathfrak{E a n d}=$ ¡haft gebradht haben, fragt, was jie bedeute, oder jagt jelbjt, was fie wohl darftellen fönnte. Die entruiftete Antwort lautet, es handle fidh ausjøŋlieflid um einen farbenfleč. \&uç dieje Gruppe geh̨t von der Katur aus, die Meniden, Die darin vorfommen, find nidft um ihrer jelbjt willen da, jondern als Teile der Eandidaft. Diefe Art won Sezefioniften hat $4 b=$ ¡idten von wejentlid anderer Sdiattierung als die Taturalijten. Sie juçen durch ihre Qualitäten Reize deforativer Art aus= julöfen. So jehr jie jid im perjönliden Derfeht gegen jede Deutung \{träuben, i凶weigen jie doぁ verjळämt, wenn Kritif und publifum inmbolijtijḑe Rätjel in ihren Bildern juchen. Ein ehrlider farbeninmbolijt, der verftorbene whiftler, wird non Eiebermann abgeleḩnt. Als echtem Künjtler waren ihm die Qualitäten $\mathfrak{M i t t e l}$ zum 3 weck. Er umgab jeine Porträts mit farbenjnmphonien, die, wie es Bödflin Eenbad gegenüber verlangt haben foll, \{nmbolijd auf den Charafter des Dar= geftellten vorzubereiten hatten. Das war offen und ehrlid.; bei der breiten Maffe der deforativen Maler wird das Sym= bolijtijche hineingeheimnijt, um der Qualität ein Mänteldzen von $\mathfrak{I n h ̧ a l t , ~ \delta . ~ h . ~ K u n i t ~ u m z u h ̧ a ̈ n g e n . ~}$

Der Sozialdemofrat Singer gedafte mit befonderer $\mathfrak{G n}=$ erfenmung einer סritten (bruppe, die Not und Elend zum

（begenjtande mäḩle，＂um die Waḩrheit zu zeigen＂．Das tun tatjädlid die modernen（beleḩrten des Dramas，Werhart Eauptmann an der Spize．Aber jolḑe wilfeniḑaftliḑen Ana＝ Injen find in der bildenden Kunjt immer nur ©begenjtand， Titel，nie der eigentlidhe Inhalt gewejen． $\mathbb{C o u r b e t ~ m a l t ~ d i e ~}$ Eandjhaft jeiner §eimat Ornans und nimmt auç die $\mathfrak{\jmath u =}$ gehörigen Meniden herein，Millet den Acfer mit feinen Sillaven； das Wejentlide $^{\text {bleibt immer die } \mathfrak{E a n d j}} \mathrm{haft}$ ，die 耳eimat oder Nutter Erbe．Meunier，der Cbrofe，läft als plajtifer natür＝ lid dieje $\mathfrak{U l m g e b u n g}$ weg und nur deshalb fönnten jeine fleinen Bronzen am eheiten als einer pozialijtijden Tendenz ent＝ jprungen angeführt werden．Im allgemeinen aber find Not und Elend beliebte Beigaben der Eandjøaft nur deshalb，weil jie im Rahmen der Kunjt neu find und nad Zeitgeijt riedhen． Ess ift niø̧t felten der $\mathfrak{N T o b}$ unter den Künjtlern，der naḑ diefen Brofamen greift．

Die moderne Kunit findet m．疋．vorläufig nidht die Kraft，fid an ridttige große Gufgaben heranzumagen．Sie ift immer noあ viel zu jehr im Entoecfen neuer Qualitäten be＝ fangen，obwohll fie，im Dollbejitg derjelben，ruhig daju über＝ gehen €önnte，iḩre Errungenfdaften nun auch in den Dienjt der Joee zu \｛tellen，ठ．乌．fie bei Waḩrung der \｛tarken，rein füntlerifḑen Impreffion verftandesmäßig $\mathfrak{3}$ einem harmonijd georbneten ©anzen im Dienite moderner Weltanidfauung зu vereinigen．Aber freilid，davon liegt nidts in der Zeit． GIle Welt ijt unruhig und erwartet jehnjü̈dtig eine allgemein befriedigende $\mathfrak{\Sigma}$ öfung．Die Künftler haben inzwijden freie Łand．Die meiften WTobernen，Klinger vielleiḑt ausgenommen， mühen fid in den Klüften und Wäldern von Qualität und Technif ab；fie harren aḩnungsvoll des Bahnbrechers，der fie zur Göhe der Kunit führen foll．©b es ein einzelner NTeifter jein wird wie Eeonarbo，Bramante，Midhelangelo？Doch wohl eine einigende joziale Joee，die dann in der Maffe wirft．©b einer der grofen Spradfundigen，ein voraḩnender Prophet， niḑt idhon da war：in Böcllin？
272

Es ift merfímürbig, wie menig Shule Bödfins Weiit ge= maḍt hat. Die Sezeffioniften, ftatt diejem enftejten deutichen Meifter, der alle Zeiten überragen mird, mit ganzer Seele anzuhangen und in feinem beifte all die neueften Errungen= iduaften nubbar зu madhen, trugen ihn als Reflamejhito vor fith her, zerpplitterten fiḑ aber in unzählige $\mathfrak{E a g e r}$ und jpinnen meiter an ihren problemen rein tedquifder und qualitativer Art. Eiebermann hat noch den durdbringenden Derftand jeiner Rafie, andere edhte Sehnju币̨t nad dem 乌ödjiten; aber die grobe Maffe ift doch nom (brafen Uriola im Reidssrate riḑtig darafterifiert worden, $\mathfrak{U n d}$ da fich gerade dieje Sorte am meiften vorbrängt, die vornehm und grobjügig Strebenden aber aufgefuct fein mollen, fo läß̆t fid begreifen, wie der
 preḑen fonnte.

Gber id fürdate, aud oie beften befriedigen ihan nid̨t. Der Kaijer mürbe fid wohl längit mit weniger afademifdhen Kräften als Begas, Rajddorf, werner uff. umgeben haben, wenn er nur das (befühl hätte, dab die Jungen irgendwie feinen fünjtlerifahen Abjidhten beffer entiprechen fönnten, als die Alten. Er gehht in feinen forderungen nom Inhalt aus; die moderne Kunit aber behandelt niḑts jo verädtlidx, wie gerade diejen. Der Kaijer wünidit, ourd flar umid hriebene (bejtalten 3u wirfen, die Sezefion aber unteroronet der Mehrheit nad gerade die Gejtalt allen anderen Qualitäten, bejonders Lidht, Suft und farbe. Der Kaijer münjdit eine impojante Gervor= hebung patriotijḑer ©efühle, die Ntoderne aber unterordnet alle derartigen Staatsnotwendigfeiten ihrem fünftlerifden Eigenmillen. Sie läft fid zu nidts gebrauden, verlangt pielmehr, daf man fid unter ihre Sonde begebe.

Es ift wie in der modernen frauenbewegung. Die frauen wollen fid nidat länger dem Wint der Männer fügen; fie wollen nid̨t mehr das jüße Joch der Ab̧̧ängigfeit tragen, jondern ftellen fid auf eigene füfe. für ben gewiffenhaften Nann, der nad Einjidften auf Brund von Erfahrungen han= 18 Strizgowsfi, Bildende Runit.

273
 delt，סie längit hinter ihm liegen，ift diejes jugenolidge Alles＝ befferwiffenmollen eine idpwere plage．Aber der Dernünftige
 läß̧t er die Quälerei über fiḑ ergehen，in der 玉qoffnung，dáb mit der Einfi屯t aud die Selbitbeidränfung zurüuffehren werde． Auf dem（bebiete der Kumf liegt der fall niḑt viel anders： Es ift hergebradht，סaß der Kaijer befiehlt und סie Kunit gehordt．Aber wir leben nun einmal in einer 3eit des $\mathcal{G u f}=$ bäumens gegen alles，was jidh in fejten Weleijen bewegen will． Wir wollen prüfen，ob denn das wirflid jo fein muk，ob denn die（beleije wirflid ridtig gelegt jind．Id meine，diejen Grübeleien follte dod Spielraum gegönnt werden．Sdroffer Widerftand maḑt aus dem Suđhenden ohne Not einen Gegner． Der Kaijer hat gewif redht darin，wenn er von der Kunit verlangt，dab fie von Gegenjtänden höḩerer ©ronung ausgehe； aber im Augenblia ift das nidit $\mathfrak{z u}$ leijten und der Nonard
 tät und momöglid felbjt die Technif borjḑreiben möḑte．Dafür find freilid nur Männer zu finden，die von Anfang an Ala $=$ demifer maren oder es im $\mathfrak{E a u f e}$ der 3eit geworden find．
$\mathfrak{W}$ ir bejagen einen Küntter pon Gottes நnaden：Bödflin． Idi mödte wiflen，ob der Kaifer mit ihim etroas anzufangen gemußt hätte．Sduperlid；aud poent ber Sdupeizer als preubiid．her Patriot geboren morden wäre．Bilder noll des wärmiten 耳eimatgefühls，wie Böalins，＂heimfehr＂，find wahr＝ ［कheinlid nidit nad des Kaijers Wefdmad．Was Menzel ge＝ idhaffen hat，ift aus freier Wahl entftanden unter dem Einfluaj einer 3 eit，die dem छiftorifdhen nadging und in meldher der Jug zur Wirflidfeitsbarftellung latent lag．Wäre Nenzel heute ein Iunger，der Kaijer hätte aus ih̨m am menigiten einen Künjtler fduni引en ₹önnen，der im wohlerwogenen Staats＝ interefle $\mathfrak{z}^{u}$ idhaffen imftande gewejen wäre．Die Sezeffion wird niemand zügeln．Sie fann fi九h nur lelbft überwinden und wird es tun．耳offen wir，סáb der Kaijer ihr in Jeit und Einfibit vorauseilt．
 fürit und Kunjt waren nie in iḩrem $\mathfrak{E}$ bensgefühl und ihrer $\mathfrak{L e i j}$ tungsfähigfeit jo weit auseinander, wie jełt in
 einen Nixdelangelo, Bernini, Paolo Deroneje oder Rubens haben mö币te, ftečen unjere Künftler im Quattrocentro. Wit raftlojem Eifer foridhen fie nad neuen Gusdrudfismitteln, wie NTiegjide iprechen fie in Aphorismen. Und wie es diejem ver= jagt war, die Tiefe einjefner Ђbedanfen durch fünflleriføூe Qualität $\mathfrak{z u r}$ grofen ©inheit $\mathfrak{z u}$ gejtalten, jo find unjere $\mathfrak{M t a l e r}$ nidft imitande, die NTaffe einzelner Qualitäten zur Derförpe= rung grober Ideen in eine eingige wirfungsvolle form $3 \mathfrak{u}=$ jammenzufafien. Die folge ift, ban bas proletariat alles über= wudhert und die groken Einzelerrungentanaften der Bahn= brecher סogmatiid banalijiert werden. Diefe Schwädhe wird anḩalten, fo lange die NTaler blind find für Meilter von der Art Raphaels, fo lange fie mit Eiebermann glauben, Raphaels werf vollende fid in der Einie, die zur afademidden formel ver= fladt fei. Ja habe in meinem ", Werden des Barod" $3 \mathfrak{u}$ zeigen gejuct, wer Raphael war. Was Klinger $\mathfrak{u}$. a. erftreben, סas (brobdeforative, das hat fein beringerer als Bödflin in den Stanzen gefunden. Raphael war fein Bahnbredeer von der Art der anderen 耳elden feiner 3eit, wie Eeonarbo, Mitdelangelo und Bramante. Was ihn grób maḑt, war eben, worauf audh uniere Jeit hindrängt: das Jujammenfafien aller der wertoollen Errungenidaften in eine grobzügige Einheit. Bödfin hat Raphael in der Nonumentalmalerei nadjfreben wollen; aber er ijt tragifd gejdecitert, weil er fid in den Gusbructismitteln vergriff. Nidat mit der menidglidhen (be= ftalt und der Maffe dürfen wir Germanen den Sipfel der
 Raume. Gans von Nataées hat das problem geahnt; wann wird der Geld fommen, der es lölt? Wann die 3eit, die iḩn hervorbringt?


## Regiiter．

2ad）en，Dom 7， 112.
มสbbozai 112.

タrufiteft 2， 6 f．， 45 f．
$\mathfrak{Y u f f a ̈ l l i g} \mathfrak{l}$ eit $109,128,202$.
அนsbruaf 138，182， 264.
$\mathfrak{2}$ 上5jtellutgen 71 ．
Barbizon 197， 205.
$\mathfrak{B a u a ̈ m t e r} 3 \mathfrak{f}$ ．
Bauer，£eopold 29.
Bebeutung 133，161， 181 ．
Begas， $\mathfrak{R} .36$ f．
Begrenzen im Raum 198.
Bebrens 65.
Berlin，Reidstag 8，36， 43.
Bejdreibung，ibr Wert 230.
Besnaro 191.
Bejteller 3.
$\mathfrak{B e u r o n e r ~ S d u l e ~} 174$.
Biloung uno sunit 166.
Biologie，תünjtlerij币e 167， 215.
$\mathfrak{B i}$ ntdi，飞． 103.
$\mathfrak{B i j t}$ lfit，\＆． 103 f．
Bödlin 27，130，189，215， 221 f．， 241 f．， 273.
Böttidjer 76.
Braçt 204.
Bronzeplajtif 109.
$\mathfrak{B u ̈ r g e l , ~ 5 . ~} 204$.
Carrière，飞． 190
Chavannes，ßuvis de 175， 228 f．
（Cbri）tus 26， 235.

Corbonnier 24.
Corinth，\＆． 131.
Corot 204.
Courbet 160，165， 272.
Crane， $\mathfrak{W} .63$.
Daぁ） 197,203 f．
Dadfrand 48.
Darmitadt 71.
Darftellen 95.
Deffenmalerei 229.
Degas 169， 268.
Deforative，Das 93，127， 167 f．， 202， 240.
Deforateure 20 f．，47， 90 f．， 202 f．
Denfimäler 30 f．
Denfintalfafiaden 43.
Dieb，zr．v． 58 f．
Drama 209.
Dresden，F̌ernbeizwerł́ 13.
Düffelborf 91.
Eberlein 34 f．， 103.
Efimant 76， 83 f．
Eijen 4.
Entmía̛lung 212.
Entwurf 132.
Epif 209.
Crgä̀nzen Der Gejtalt 126.
Erjぉeinung 133， 181.
Exijtenzbilder 227 f ．
Farbe 70 f．，110， 190 f．
Falfabenlanojøaften 92.
ฆ゙einjめmeaferei 113.


Fenjterbiloung 51.
Fiifjer，Thedo． 25.
§rormproblem 106f．， 181 f．， 263 f．
Əragmentarijac，Das 111.
Freilidat 188.
§riedhöfe 30， 103.
Æriebri币，今．D． 220.
Funttionsausbruč 77.
（5egenitand 133，157f．，181， 263.
（5enie 133，155， 168.
（5enre 234.
（5ermanen 269.
Geidä̆tshăujer 11.
Geftalt $78 \mathrm{f} ., 111 \mathrm{f} ., 128 \mathrm{f} ., 139$ ， 167， 181.
（Giorgione 248.
（5vethe 254 f．
（5olbener Sdnitt 201.
（5ptif 11，78，154，195， 269.
（5reiner，D． 130.
（5riectiphe $\mathfrak{F l a j t i f} 33$.
（Griediifde Denfimäter $40 \ddagger$ ．
（5rojitadtfludt 161， 196.
5 Gag ，Friedenspalajt 23 F ．
$\mathfrak{5 a b e r m a n n , ~ Z o r b . ~ v . ~} 131$
Saeffel 79.
5 agen i． $\mathfrak{B}$ ．，Majeum 18f．，69， 114， 118.
$\mathfrak{S e g e j o r e l i e f} 105,234,248$.
Selmbold 189 ．
$\mathfrak{F e r}$ enardfiteftur 28.
$\mathfrak{S i l d e b r a n d , ~ \mathfrak { A } .} 106$.
50 der 118 f ．

$\mathfrak{5}$ рыmann，L．v． 218 f．， 271.
$\mathfrak{5} \mathfrak{I z e l}$ 2．93， 203.
$\mathfrak{S o p p e}, \mathfrak{P} .56 \ddagger$ ．
Japaniifぁer Cinfluß 22， 81 f．，123f．， 184， 203 †．
Joealismus 157.
Slluition 210.
Slluitration 157 f．， 179.

Imprefinionismus 124，167， 270.
Ingenieur 2，10， 46.
Inthalt 145，158，174，181，201， 209 f ．， 264 f ．
Innerraum 67 f．
Islamiijide surit 20 f．， 50 f．； 88.
$\mathfrak{I u g e n v}, \mathfrak{M i z b l a t t} 125$.
Raluf ibn $\mathfrak{A b b a l l a b ~ 5 0 f . ~}$
Sategorien 181， 194.
Sind und תunit 134.
Slimt，${ }^{5} .27,239$ f．
תlinger， $\mathfrak{M .}$ ． $27 \mathfrak{f}$ ．，42，78， 99 f．， 110 Ғ．，116，119f．，129，234ๆ．
תompofition 170，176， 187.
תonia，Moidfeen $50 \ddagger$ ．
Sopfmalerei 243.
Sorin 123 F．
תritelei 145.
Sunit，Wejen IV， 211.
תunjterjiebungstag 136.
Sunithatle 151.
תünjtler 159.
תupper 7.
Raforet 5 ．
Landidaft 82 f．，102，105， 195 f．， 217 F ．
Sandidaft，Deutide 196，217f．
Lange，$\Omega .136$ f．，191， 210 f．
LeDerer， 5 ． 37 f ．
上eipzig，凡athaus 9.
Leiitifow 202Ғ．
 187f．
Liditwarf 142， 169.
$\mathfrak{L i e b e r m a n t ~} \mathfrak{M}$ ．103，170，174，192， 216， 268.
$\mathfrak{L i n i e n f o m p o p i t i o n ~} \quad 71$ f．， 126 f．， 202f．
Sondon 21.
MaIeritandpunft 172， 199.
Manet 169268.
Marées，5．v． 227 F ．


Majerung 67.
Mafientompofition $10,37 \mathrm{f}, 107 \mathrm{f}$., 184 f., 244.
$\mathfrak{M a f i t g f f e i t ~} 32$.
Material 238.
Materialgeredtigfeit 58, 78.
Medaille 110.
Meier=(็räfe 216.
Menpes 124.
Menid, feine $\mathfrak{B e r t u n g} 95,130$.
Menzel 170f., 192.
Megner 114.
Meunier 42, 105, 108f., 162, 272.
Meurer 80, 161 f .
Midelangelo 249.
Mitlet, $\mathfrak{F r}$. 163f., 190, 206, 272.
Minne 114.
МӓбеІбаи 63 f, 92.
Möndぁtum 197.
Moronobu 126.
Mojait 238.
Müller, ©rnit 110.
Mujeen $148 \mathfrak{f}$.
Wuiter 73.
Minron 162.
Raturalismus 160.
शaturbentimãler 32.
शaturwabrbeit 163, 199.
Яedimprefiionismus 180.
அiic) 54.
Dbriit 42, 66, 76, 80.
Driental. $\mathfrak{Z r \text { ffiteftur } 2 0 f . , 5 0 \mp . , 8 8 . ~}$
ßantiof $65 \mathfrak{f} ., 76,80$.
Baris, Eifelturm 4.
Paris, Poit 11.
Whantafie 270.
Whidias $96 \mathfrak{f}, 105$ f.
Whotographie 146 f.
Brafat 128.
ßleinairismus 189.
Wompeji 73.
$\mathfrak{B o r t a l f a i f a d e r} 20$ f.
278

Fortrait 166.
Woje 265.
Poitament 40.
Praeraffacliten 131.
Braxiteles, ©atyr 100.
Publifum 152.
Puvis de Chavannes 175, 228 f.
Qualitäten 182.
Raphael 275.
Rajterijitem 4.
Rathäufer 8.
Rathbone 78.
Raum 106, 183, 269.
Raumfunjt 56 .
Reinmentidlide, Das 234.
Reliefbilder, bellenilt. 110.
Reliefitil 106 F.
Religidn 213.
$\mathfrak{R h y t h m u s , ~ f r e i e r ~} 10,185,201$.
Ridtungsausgleid) 108.
หiemerjdmied 63, 76.
Rodin 42, 98, 112.
Romantifer 9, 218.
Runge 220.
Sdaudt 38 f.
Søulbe= Мaumburg 66, 129, 176, 184, 197.
Sdiwito 250.
Sezefition, Suäuler 45.
Gezeifion, Wien 27.
Geefielberg 94.
Segantini 179, 206Ғ.
Єelojぁufenbauten 50 f.
Stioptifon 148.
Silize 132, 215.
Slepogt 172.
Spannung, formale 119.
Spezialititen 178.
Stadt und תunit 152.
Steinwü(b)igfeit 103.
Steinzeímungen 141, $143 \ddagger$.
Stilifieren 139.


Stubie 132，215， 232 f．
Stufi，કr． 131.
Stuhl 63 f．
Symbol 121， 174.
Symmetric 201.
Tapete 73.
エed̆nif 78，156，179， 262.
Tempel 27.
Thoma，5．101， 185 f．，200， 214.
Tolitot 213 f ．
Tomnjeno 21.
Triejt 4 f．
Iriumphbogen 40 f．
Türbildung 54， 68 f．
Turner 207.
びberjättigung 73.
UhDe 121， 173 f．
Belbe，van de 18 f．， 69 f．， 76.

Werpubtednif 58.
$\mathfrak{B i l l a} 46,50,60,67$.
$\mathfrak{B i r t u}$［entum 177 ．
Bolfstümlidee，Das 213.

$\mathfrak{W a g n t e r}$ ，Dtto 6， $15 \mathfrak{f} ., 47,87$ f．， 238 f．
$\mathfrak{W a l l n t} 8$.
Wanogruppen 58.
Wenr 107.
Whiltler 176，220， 271.
Wien 8,15 f．， 58 f．
Wirfung 182.
Wolfenfrager 12.
Задғ́a，2． 48.
Beit，Darltellung 250 f．
Зeitfrantbeit 113 f．
ЗuTtandssilider 232.

## Scturiften Dez Werfañerz.

## ష̇ber abenolänbificty תunft.

Die adt 5andzeidmungen des Gandro Botticelli zu Dantes göttlidger תomödie im Batifan. Berlin 1887.
Cimabue and Rom. §unde uno §oridungen zur Sunitgeidi()te und zur $\mathfrak{I o g o g r a p b j e ~ D e r ~} \mathfrak{G}$ tadt $\Re$ Rom. Wien 1888.
Die Salenderbitder Des Chronographen vomt 3 . 354.
色erlin 1888.
Studien fu Midjelatgelos $\mathfrak{J u g e n d e n t w i d l u t g . ~ J a b r b u ø ~}$ der תgl. preurb. Sunitiammiungen 1891.

Studien fu Lednardos Entwidlung als Maler. Jabrbu由 Der $\Omega$ gl. preuß. Sunitiammiungen 1895.
Qednatdos \{benomahl und Goethes Deututg. Goethe= Jabrbuá XVII (1896).
Das Werden des Barod bei Raphael und Correggid. Gtrabburg 1898.
Billa Lante. Ein Rusbliat in die Sunit der Renailiance. Etrena selfigiana.
Dürers Madonna vom $\mathfrak{J}$. 1519, fein und $\mathfrak{y o l b e i n s ~} \mathfrak{B e r}=$ bältnis $\mathfrak{z u}$ Lednardo. Зeitiafift für bilo. Sunit XII (1901).
$\mathcal{S u t}^{\mathfrak{n}}$ תompofition von Rembrands $\mathfrak{A}$ (natomic Des $\mathfrak{D r}$. $\mathfrak{I u l p}$. Beilage der Mündener $\mathfrak{A l f l}$. Beiturg vom 18. I. 1902.
5 at Gpethe Leonardos $\mathfrak{G b e n d m a b l}$ ridtig gedentet? (Eupborion 1902.
Gnleiturg fur Sumitbetramtung in Den oberen Slafien Der Mittelidulen. ₹eificirift der $\Omega$. $\Omega$. Gtaatsoberrealijule in $\mathfrak{B r u ̈ n n} 1902$.
Die Зufunft der sunitwifienidaaft. Beilage zur Mündener ailg. Зeitung vom 9. III. 1903.
Der $\mathfrak{D o m} \mathfrak{z u} \mathfrak{2 l a d}$ en $\mathfrak{u n d}$ jeine Entjtellung. Ein $\mathfrak{P r o t e f t .}$ Leipzig 1904.


## HANFSTAENGLS ,,Maler-Klassiker"6

Die Meisterwerke der bedeutendsten Galerien Europas Das Konversationslexikon der Kunst

Ein Geschenkwerk ersten Ranges für jeden Gebildeten

Handliches Buchformat $19 \times 27 \mathrm{~cm}$, elegant in rot Leinen geb.
工 Alle Bände sind einzeln käuflich

## Bis jetzt erschienen:

Band I. Kgl. Ältere Pinakothek München. 2. Auflage (6. bis 10. Taus.). 263 Kunstdrucke.

Band II. Kgl. Galerie Dresden. 223 Kunstdrucke.

Band III. National Gallery London. 222 Kunstdrucke.

Band IV. Rijks-Museum Amsterdam. 208 Kunstdrucke.

Preis eines jeden Bandes 12 Mk .

Band V. Kgl. Galerie im Haag u. Galerie der Stadt Haarlem. 125 Kunstdrucke. Preis '9 Mk.

Band VI. Kgl. Galerie Cassel. 209 Kunstdrucke. Preis 12 Mk .

Band II mit einleitendem Text von Dr. Herbert Hirth, Band I und III/VI mit einleitendem Text von Prof. Dr. Karl Voll, Konservator an der Münchener Alten Pinakothek.

Weitere Bände sind in Vorbereitung. Illustrierter Prospekt kostenlos vom Verleger

Zu beziehen durch jede Buch- und Kunsthandlung oder unmittelbar von
Franz Hanfstaengl, Kunstverlag, München

Lessings Laokoon in gekürzter Fassung herausgegeben von AUGUST SCHMARSOW, Geh. Rat, o. Prof. a. d. Universität Leipzig. Textausgabe für die Hand des Schülers: 8. IV u. 66 S. Broschiert M. -.40. Kommentar für die Hand des Lehrers ca. 160 S. geh. ca. M. 2.60.
Diese gekürzte Textausgabe will allen Lesern dienen, denen es darauf ankommt, den Gedankeninhalt der Schrift möglichst rein zu erfassen und dessen meisterhafte Darstellung frei $\cdot$ von gelehrtem Beiwerk zu genießen. Unter diesem Gesichtspunkte hat es der Herausgeber unternommen, alle jene Bestandteile auszuscheiden, die für den heutigen Leser veraltet erscheinen. Dabei konnte er z. T. nach Lessings eigenem Willen verfahren, der für spätere Ausgaben eine Anzahl Kapitel weggelassen wissen wollte. So dürfte dies Büchlein sowohl für die private Lektüre wie insbesondere für den Gebrauch in der Schule besonders geeignet sein. Die Anmerkungen der Textausgabe beschränken sich auf das Unentbehrlichste, um dem "Kommentar" und den „Erläuterungen" für die Hand des Lehrers, die in einem eigenen Bändchen folgen, nicht vorzugreifen.

## Praktische Fragen des modernen Christentums Finf Vorrtage von Parrer D. FOERSTER-Frankfurt a. M.

 Pfarrer JATHO-Köln • Professor Dr. ARNOLD MEYERZürich • Privatdozent Lic. NIEBERGALL-Heidelberg • Pfarrer Lic. TRAUB-Dortmund. Herausgegeben von Professor Dr. H. GEFFCKEN-Köln. 8. 134 Seiten. Broschiert M. 1.80, in Originalleinenband M. 2.20 .Aus dem Inhalt: Was halten wir von der Taufe (Traub) - Welche Bedeutung hat für uns das Abendmahl (Jatho) - Wie erziehen wir unsere Jugend zu wahrer Frömmigkeit (Arnold Meyer) - Konfirmationsnöte (Niebergall) - Was sind uns die kirchlichen Bekenntnisse (Foerster)
Dies Buch will allen denen Anregungen und Hilfe bieten, welche eine Weltanschauung gewinnen oder in sich festigen möchten, die von unbefangenem Wahrheitssinn getragen, Glauben und Wissen zu versöhnen sucht und sich daher gleichzeitig echt christlich und echt modern nennen darf. Da die Verfasser sich jeweils besonders eingehend mit der religiösen Erziehung unserer Jugend befassen, und hier aus ihrer reichen, praktischen Erfahrung heraus beherzigenswerte Ratscbläge erteilen, wird dies Büchlein allen Eltern und Lehrern eine willkommene Einführung in diese zurzeit so im Vordergrunde des Interesses stehenden Fragen sein.

Prospekte unentgeltlich und postfrei


#### Abstract

Schellings Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums. Neu herausgegeben mit Einleitung and Anmerkungen von Dr. OTTO BRAUN. 80. XXIII a. 170 S. Geh. M.2.60, in Originalleinenband M.3.20. Diese Schrift ist ein lebendiges Zeugnis jenes glühenden Idealismus, der in der Blätezeit deutscher Spekulation auf unseren Universitäten herrschte. Sie hält unserer zum Spezialistentum neigenden Zeit das Ideal einer großen Einheit der Wissenschaft vor, vertieft durch eine metaphysisch-künstlerische Weltanschauung. In glänzender Sprache geschrieben, erscheint sie berufen, auch in der modernsten Bestrebung zur Konzentration und wahren Kultur vertiefend und klärend einzugreifen.

Die Einleitung des Herausgebers gibt ein klares Bild der historischen Stellung Schellings und der Bedeutung der Vorlesung in seine Philosophie und für die Gegenwart.


#### Abstract

Schellings geistige Wandlungen in den Jahren 1800-1810. Von Dr. OTTO BRAUN. 8 $8^{0} .76$ Seiten. Geheftet M. 1.80.

In der vorliegenden aus Euckens Schule hervorgegangenen Untersuchung sucht der Verfasser die letzten Triebfedern in der Weltanschauung Schellings klarzulegen, die sich aus ihnen ergebende Ausgestaltung des Weltbildes zu schildern und den eigentümlichen Lebenstypus zu zeichnen. Insbesondere verfolgt er anhand von Schellings Schriften die so tiefgehendon Wandlungen, die den Philosophen in den Jahren 1800-1810 von Optimismus und Lebensdrang zu einer der Lebensverneinung zuneigenden Weltanschạuung fübrten.


## Kunst und Philosophie bei Richard Wagner.

 Akademische Antrittsvorlesung von Prof. Dr. RAOUL RICHTER. $8^{0} .50 \mathrm{~S}$. Geschmackvoll broschiert M. 1.-.Dr. W. Olshausen schreibt in der Beilage der Münchener Allgemeinen Zeitung: „Die knappe, oft nur andeutende Behandlung gerade der interessantesten und tiefsten Fragen erklärt sich aus der notwendigen Begrenzung . . . . Um so mehr muß die Kunst und das weise Maßhalten anerkannt werden, die es dem Leser ermöglichen, die Fülle des Stoffes in seiner vielgegliederten Anordnung als schöne klare Einheit zu erfassen. Hinweisen möchte ich nur auf die Erörterung der Stellung Wagners zu Feuerbach und Schopenhauer und die lehrreiche Darlegung der eigentümlichen Verknüpfung, welche die durchaus entgegengesetzten Tendenzen dieser beiden Denker in Wagners Geist erfahren."

## Derlag von Quelle \＆2neper in reipzig

2trifer Dentich．Einführung in sie 2futteripradqe．Don $\mathfrak{G e h}$ ．Rat prof．Dr．Kluge in freiburg i，B． $8^{0}$ ．IV $\mathfrak{n}$ ．
 ${ }^{\prime}$ Diefe zehn 2 bhandlungen der dentichen Sprache find in einem ängerft flaren und fengefeilten Stil geforiebene，abgernndete Erörterungen iiber zehn für die dentiche Spradnwiffenfぁaft wie iiberhanpt für das Derftänonis des Wejens und Werdens nnjerer Phatterfprade widntige Probleme．Der Wortforfder Klinge fommt dabei bejonders in Betradet，fdon im erfen Uufiat，der die Kulturarbeit des Chriftentums an dem Wortbeftand unferer Sprache behandelt．Die hiftorifche Betradtung，die allein vor Mifgrifen fdiiţen fann，und die fändige Bejugnahme anf die Bereide＝ rungen und Einfliifie，weldhe die Sdriftipraḑe，das hödfte prodift unjerer fpradliden Entwiçlung，in ber Gefdidte，aus den 2nundarten und Bernfspraḑen，vom 2 husfand erfuhr，seidnen and alle folgenden 2 2uffäze aus．＂
franffurter Jeitung，16．Dez． 1906.
．．．Profeffor Kluge in freiburg，ein hervorragender forfder anf dem Gebiete der Dentiden Spradriffenidaft，gibt uns it zehn Effays einen $\mathfrak{U}$ berblič über die gefamte Entwidfelung unferer Spradee nud ver－ wertet dabei die Ergebnifie feiner bahnbredenden forfanngen ïber die dentidien Standes und Berufsipradien．．．．2lud foldee，weldhe ihrent ＂Behagel＂ober ihren＂Weife＂ïber die dentide Sprade ftubiert haben， werden viel 2 Tenes finden．

Bab．Sđulyeitung，1902，27r， 2.
${ }^{\text {Es }}$ ift eine frende，von diefem fundigen führer in gefälliger form über die teneften Ergebriffe unferer Sprachwiffenichaft belehrt zu werden． Befonders der Ietgte 2 亿uffats，der jur Griindung eines Reidsamtes für dentifhe Spradwiffenidaft anregt，wird allgemeines Jnterefie erwecfen．＂

Privatoojent Dr．Werner Deetjen，Gamnoveríher Zurier，21．Dej． 1906.
politif．Don Profefior Dr．Stier＝Somio in Bom． 8. VI u． 166 S．Gbeb．27．1．一，in Originalleinenband 21ז．§．25．
Der Bonner Staatsreditslehrer gibt in Diefem Werf́hen die Grund． linien einer wiffenfあaftlident politif．Er fetf deren $\mathfrak{B e d e n t u n g}$ neben der Staatenpraris ins redte sidt，弓eigt den Jufammenhang mit den Staats．und Gejellid daftswifijenidaften，mit Żationalöfonomie，philofophie nnd Gefdidte．Die Grundprobleme der für jede politifde Bildung unentbehrlimen Staatslehre ziehen am Sefer vorüber： Weien und उweck，Redtfertigung und twpifder Wandlungsprojef des Staates；feine natürliden und fittliden Brundlagen mit Einblide auf geographifḑe $\mathfrak{I} a g e$, familie，©he，franenfrage und Dölferfunde．Staats• gebiet，Staatsvoif und Staatsgewalt mit ibrent reider Inthalt，Staatsforment $\mathfrak{n}$ nd Staatsverfafiungen werden geprüft und gewertet．Nonardie und Dolfs． vertreturg，Parteiweien und Imperialismus，furz alle nifiere Jeit be
 ftiift durch reide siteraturangaben－anjuregen ju eigenem Denfen über
 3n reifer Erfenntnis and befonnener ©at．

## Derlag von Quelle \＆2neper in seipjig

Ehriftus．Don Profefior Dr．©．Goltmann in Wieken． $8^{0}$ ． IV $\mathfrak{u} .142 \mathrm{~S}$ ．Geh．27．1．一，in Originalleinenband 2\％．1．25． $27 a d$ dem einleitend die bejonderen Sdqwierigfeiten einer wifienidafto Iident 2 rabeit uiber ©hrifus belendtet find，wenden fitd die folgenden $\mathfrak{Z}$ b， fdnitte Jefu Cblaubwiirdigfeit $\mathfrak{j u}$ ，erjählen fein £eben und fein Evangelium und handeln von Jejus als Sünderheiland．Die Blaubenstafahen des §ebens Jefu werden befproden und abfゆliefend das（blaubensurteil der veridiedenen Jeiten uiber die $\mathfrak{p e r f o n ~} \mathfrak{Z}$ efu in dem Kapitee „Eriöfer，Derföhner，Meefifas＂dargeftellt．
 dorfin freiburg i．B． $8^{0}$ ．IV u，134 Seiten．©eh．2N．1．一， in Originalleinenband 217． 1.25.
Derfaffer madet es fith in diefer Biographie 3 ur 2 lufgabe，weiteren Kreifen bie Derḩätniffe $\mathfrak{j u}$ foildern，unter denen fid die Begrindung des Jslams volljog．Eine foldhe $\mathfrak{U n t e r f u d u n g ~ g e m a ̈ h r t ~ c i n e n ~ g a n z ~ b e s ~}$ fonderen Reiz dadurd，daf 2tohammed die Gauptfiicfe des Jslams aus den Religionen des alten mind neuen $B_{\text {undes }}$ heriibernabm nud gerade durd fie die hödite Wirfing auf das religiofe（Gemuit feiner Beitgenofien ansiibte．In grofen Juigen zieh̨t Mohammeds 反eben an uns voriiber und geigt uns fein $\mathfrak{D}$ irféen als Religionsftifter，Eeerführer und Staatsmann．
Wolfsteben im Lande der Bibel．Don prof．Dr．Söhr in $\mathcal{B r e s l a u} .8^{0}$ ．IV u． 1445 ．Wit jahlreiden 2 Ubbildungen． Geh．21．．1．－，in Originallemenband 2Ti．． 25.
Bei dem in paläftina immer färfer einoringenden Strom enro． päifher Kultur dirften binten furzem die dort herridenden，von frembem
 für unfer．religionsgef巾idtliḑes $\mathcal{D}$ erftänonis mentbehrlid，ift．Sie in
 träge，Die behandeln：©harafteriftif von 【and und senten．Stellung nud Seben der frau．Das $\mathfrak{E a n d}$ leben．Das befdaftsleben．Das moderne Jerufalem．
Dex Sagenfreis Sex $\mathbf{2 t i b e l u n g e n t . ~ D o n ~ p r o f . ~ D r . ~ © ~} \mathfrak{H}^{\circ} \mathrm{I}_{3}$ ，
 Derfafier behandelt die uiber die ganje germanifide welt des mittels alters，bejonders über Deutfdiand und Sfandinavien verbreiteten，viels befungenen Erjähliungen von Siegfrieds Eeldentum nud 『od，fowie von dem ruhmrei申en Untergange des Burgundervolfes durch die Gunnen． Entftehung and weiterbildung der Sage werden gefdildert，ein Einblick in die Quellen gewährt die norotifie wie germantific $\mathfrak{H}$ ber． Lieferung anf form und Intalt nuterfubt．Durd Gegeniiberitelling
 und im Epos von „der nibelungen not＂wird die Sage anf ithre altefte Geftalt zuriiakgefiihrt und ihre geidiøtlidy，mythiide Grundlage
 in der £iteratur，fowie die an die verídiedenen formen der $\mathfrak{u b e r l i e f e r n i n g ~}$ anfnuipfenden Streitfragen und iḩre §öung．

Profpefte unentgeltitct und poftrei

## Derlag von Quelle \＆NTeper in Keipjig

## duiifrencchaft und Bildung <br> Einjeldarfellungen aus allen Bebieten des Wifiens

Geheftet 1．21tart

Eerausgegeben von Privatoozent Dr．paul Gerre Monatlich \(<br>) bis 2 Bändden von ie $130-160$ seiten

1.2521 tart

Die Samminng bringt aus der feder unferer bernfenften Belehrten in anregender Darjtellung und fytematifder Dollftändigfeit die Ergebniffe wiffenjdaftliderer forjdung aus allen Wiffensgebieten．

Ste mill den $\mathbb{E}$ efer foftell und mühelos，ohne faḑfentrtiffe voraus：
 if̧n in ftändiger füblung mit den fortfdrtitten der Wiffenfdaft halten und ib̨m fo ermögliden，feinen Bildungsfreis $3^{n}$ erweitern，vorhandene Kenntniffe $3^{\text {u }}$ pertiefen，fowie nene 2 nregungen für de beruflide ©ätigs feit $3^{\mathfrak{n}}$ gewinner．

Die Sammintg＂Wiffenfdaft und Bildung＂will nidqt mur dem saien eine belehrende und unterhaltende seftiire，dem fachmann eine bequeme Jujammenfafing，fondern and bem Gelehrten ein ge＝ eignetes Orientierungsmittel fein，der gern $\mathfrak{a}^{\mathfrak{n}}$ einer gemeinverftändliḑen Darftellutg greift， $\mathfrak{n m}$ fith in Kïrge über ein feiner forfdung ferner liegendes Gebiet $\mathfrak{j u}^{\mathfrak{u}}$ nuterrid̨ten．

Ein planmägiger ひusban der Samminig wird durch den Eeraus： geber gewährleiftet．2 2 bbildnngen werben den in fich abgefdloffenen und eingeln fäufliden Bänochen nad Bedarf in forgfältiger Zuswah̨ beigegeber．

## Bisher erjdienen：

2 nticr Dentict v．©eh．Rat prof．Dr．Kituge in freiburg i． 3.
Der 今agenfreis ser 2tibelintgen von prof． Dr．Folz in 「eipzig．
©brijtus v．prof．Dr．Eqolfomant in Gieger．
2fohanmed und sie seinen von prof．
Dr．Recfendori in freiburg i． 3.
politif p．prof．Dr．Stier＝somto in Bonr．
Eiszeit und $\mathbf{H t g e j c h i c h t e ~ d e s ~ 2 m e n f c h e n ~}$ von prof．Dr．poblig in Borm．

Schmaroger in ©ierreidẹ von छ̧ofrat prof． Dr．v．Graff in prag．
Befucbtung und vererbung imp planjens reide von prof．Dr．Giejenbagen in mänḑen．
Bafterient und thre Bedeutung von privat＝ Doz．Dr．2liche in Eeipzig．
Das 2terveniyjtem und die Schältwfeiten des täglifien rebens von privation．Dr． Schuiter in Berlin．

## ¿uber 70 Bändcben in Dorbercitung

Profpefte unentgeltidid und poitfrei

## Wiffenidhaft und Biloung

## Religion

270 es von prof. Dr. 2H. Bubde in Marburg a. . . Das Savisifthe ©eitalter von Prof. Dr. 3, Baentict it Jena. * ©hxiftus von prof. Dr. (D), Lodfmant in Bieftr.
paulus von Prof. Dr. 2n. Zinopf in Marburg a.s.
 2Itgermanifche Religionsgefatchte von Prof. Dr. Rich, 211. 2lleper in Berlin.
Die Gottesvoritelfung Ser grofen Denfer von Prof. Dr. Schwarz in Eafle. prafticthe fragen der ©heologie von privatoog. Lic. Dr. 2tiebergafl in Eeidelberg.

## philofophic

Die Weltanictuatung der Gegenwart in Gegenfats und 2 Usgleict von prof. Dr. Wenjig in Breslan.
Einführung in sie Diychologie von Prof. Dr. 2 H. Dyroff in Bomn. Zntelfigenz und wiffe von prof. Dr. E. Zteumant in Königsberg i. pr. Einfïbrung in Sie ilithetif von dempelben.
Roufieau von prof. Dr. E. Geiger in Berlin.

## Gefulchte und Geographic

 Einfiithrung in die 2lntbropologie von Diteftor prof. Dr. v. Sufdan in Berlin.
*2tohammed und die Scinen von Prof. Dr. Rectendorf in freiburg i. $\mathcal{B}$. Der Hampi um sie Eerrichaft int 2nittelmeer von privatoojent Dr. p. 5erre in Seipjig.
Unleitutg 3u geographiften Beobachtungen auf Reifen von prof. Dr. 5. pafiarge in Breslan.
Die 2fyen von privatoozent Dr. 2Hachacef in Wien.

## Sprache - Siteratur - Tuntit - 2Htujif

* $\mathfrak{Z n j e x}$ Deutich. Einfiibrung in die $\mathfrak{Z l u t t e r f p r a c h e ~ v o n ~ G e h . ~ R a t ~ P r o f . ~}$ Dr. KIuge in freiburg i. $\mathcal{B}$.
Die deuticten 2lundarten von prof. Dr. ©, Brenter in Eafle a. S.

 Die Eroubabours von Privatoojent Dr. S. Jordan in Miunden.
Die Romantif von privatoojent Dr. 5. Deetjen in Gannover.
Feinrich von Zleift von prof. Dr. E. Roettefen it Würjburg.
Der deutjete Roman des 19. Jahrhunderts von pribatoojent Dr. f. Schults in Bonn.

Lied und 2 nuifi im seutichen Stubententeben von Privatbozent Dr. 5. 2ubert in Galle.

Beethoven vort prof. Dr. freiherr v. D. pfordten in Mündett.
27 eifter ber Renaifiance von Prof. Dr. 217. Sentrau it Breslan.
Das moderne saus und feine Inmendeforation von prof. Dr. 21i. Sctimis it Jaden.
fortiefung auf dem Râçfaty!

## Wiffenfdaft und Bildung

## 1) OIfswirtichaftslelyce mitd Staatswiffenjchaften

*politif von prof. Dr. f. Sticr=Somio in Bonn.
Die Erziehutg jum Staatsbiirger von Prof. Dr. 5. Gefficten in Köln. volfswirticthaft und Staat von Prof. Dr. 2u. Kindermann in Eohenheim. Sozialismus von prof. Dr. ©. Griinberg in wien.
Sozialyolitif und wohtahetspilege in der modernen Stast von privatiojent Dr. 2f. weber in 3 onn.
Die sentiche Reictsverfafinu von Geh. Rat prof.Dr.ph. ©orn in Bonn. Die deutiche Reichsverwaltung von demielben.
Die deutiche Gerichtsverfaifung von prof. Dr, Zifch in StraÉburg.

## ©oologic unt 3otanif

Die Entwictlung ser ©ierwelt im $\mathfrak{G a u f e}$ der Ersaejchichte won Privatoojent Dr. fr. Drevermant in franffurt.
parafitismus im ©ierreich von 耳ofrat prof. Dr. $\mathfrak{E}$, von $\mathfrak{G r a f f}$ in $\mathfrak{G r a j}$. Giftige ©iere von prof. Dr. ©. ©aichenberg in Ealle.
$\mathfrak{B a f t e r i e n}$ und thre Bedeutung von privatoo3. Dr. 5. 2niehe in Seipzig. pflanjenfunde von prof. Dr. 5. Gliict in Eeidelberg.
${ }^{*}$ Befruchtung und vererbung im pfanjenteidh von prof. Dr. K. (Giejenthagen in Mtünden.
phanerogamenfunse von prof. Dr. Gitg in Berlin.
Kryptogamenfunde von prof. Dr. 21. 2noebius in franffurt a. Mt. pilege ser Øimmer und Balfonplanjen von Gartenbaninfpeftor p. Damenberg in Breslan.

21tinctalogic - Geologic - 2fitronomic. 2ttetcorologic
Erdaefatichte von prof. Dr. स. Weilhact in Berlin.
fenergewalten der Erse von prof. Dr. 5. 5aas in Kiel.
bimmelsfunde von priatoozent Dr, 20. 2tarcuie in Berlin.
Das $\mathfrak{z e t t e r}$ und fein Einfluig auf bas praftifche $\mathfrak{E e b e n}$ von prof. Dr. ©. Zajiner in Berlin.

## 15yfif • 2tccluanif • Ehemic • Eechnif

Die Eleftrizität als Eicht= und Traftquelle von privatoojent Dr. 9. Eversheim in 乌eidelberg.

Die neueren forichungen auf dem Gebiete Der Eleftrizität uns ihre Znwendung von Prof. Dr. Kalähne in Danzig.
Görbare, fichtbare, eleftrifche und zöntgenftrablen von Geh. Rat Drof. f. 2teefen in Berlin.
Grundzïge ser ©hemie von Prof. Dr. 5. Immendorf in Jena.
Wolle, Baumwolle, $\mathfrak{L e i n e n}$, Scise und Kuniticise von prof. Dr. S. Kayfif in 2 taden.

## Бcjund

Sebensiragen von prof. Dr. f. 3. 2threns in Breslan.
Das zterveniyitem und Sie Schädichfeiten des täglicten $\mathbb{C}$ ebens von Privatbozent Dr. ఖ. Schuiter in Berlin.
21toderne Chirurgie v. (beh. Rat Prof. Dr. E. ©ifntanns in Seipjig.
Profpefte unentgeltidid und poftfrei


[^0]:    1 Straygowsti, Bitbenbe Punit.

[^1]:    $\left.{ }^{*}\right)$ Strangowsfi，Der $\operatorname{Dom}$ зи $\mathfrak{A}$ adjen und feine Entitelluntg． Leipzig 1904．

[^2]:    ＊）Nbgebildet in＂Das Detail in der modernen $\mathfrak{A r d}$ ）iteftur＂III， Tafel 10． $\mathfrak{A r}$（iteft $\mathfrak{D t t o} \mathfrak{W a g n e r . ~}$

[^3]:     und $\mathfrak{P f l e g e a n j t a l t . ~}$

[^4]:    *) Der $\mathfrak{A l u f b a u}$ diejer Mujeumfafiade - für bie ältere $\mathfrak{P a r a l l e l e n ~}$ auळ) in Amerifa ( 50 it Chicago das $\mathfrak{F b o ̈ n i x ~ B u i l d i n g ~ u n d ~ i n ~ M i n n e = ~}$ apolis bie Lumber (Exぁange) worliegen - erimert übrigens an bie
     der $\mathfrak{R e f o n i t r u f t i o n ~ v o n ~} \mathfrak{B o g u ̈ e ́ ~ ( L a ~ S y r i e ~ c e n t r a l e ~ p l . ~ 1 3 5 ) . ~}$

[^5]:    *) Die $\operatorname{Humit}$ II, © . 137 .

[^6]:    *) Bgl. Dafür Giulio Romanos Billa Lante auf dem Janiculus зи Ћот.

[^7]:    

[^8]:    *) Meine $\mathfrak{A} b b i l b u n g$ naळ einer Photographie, die id Miax von Bercjem verdanfe.

[^9]:    *) গad Sarre, Denfimäler perifider Baufumit.

[^10]:    *) Nad „श्थus der $\mathfrak{P r a x i s " ~ I , ~ I a f e l ~} 2$.

[^11]:    ＊）Cine bodmoderne $\mathfrak{A}$ иsartung Des Iypus Berlin，furfürfen＝
    

[^12]:    *) Meine 2 (tbbildung nad) „शeue $\mathfrak{A r d i t e f t u r " ~ I , ~ T a f e l ~} 57$.

[^13]:     ftäbten niederlaffen in Der $\mathfrak{A b j i d t t , ~ D e r ~ a m ~ D r t e ~ b e i m i l d e n ~} \mathfrak{I n d u f t r i e}$ in ihren funitgewerbliden Borlagen vorwärts zu helfen．Da ließe fid）bei uns now alles madern．Ein Mnjak liegt vor in den תumit＝ gewerbe［dulen，werm als Sebrfrafte tü̆htige，bewährte Sünjiter，bie mit der 3eit geben，berufen werden．－Ja）jah in（5raz eine \＆usitellung
     Sanbwerfergenolienj体ten als in einem Der größten offentliden Säle abgeipielt Ђätte．Dadurd wirb nur faljder ebrgeiz gewedt．

[^14]:    *) Das Wandbild, von E. R. Weik in Safeïnfarben auf Leit= wand gemalt, ijt erjt neuerdings binzugetommen. Ess find zwei idwe= bende Figuren, die mufizieren, und vier itehende, die zuborren.

[^15]:    ＊）Mande 2 fusitellungen iteben beute mebr als gut im Beident biefer＂Raumfunit＂．Man madt bie Räume fertig，bevor nod die $\mathfrak{B i l d e r}$ da find und bie Jury wählt bann aus，je nadxdem die cint＝ gejanoten Saden fid mit ben Farben einzeln ober in Gruppen $\mathfrak{3}=$ fammen ftellen Iaffer oder nidut．

[^16]:    ＊）Die Sunit IV（1901），ভ． 338.

[^17]:    ＊）Ulbrigens jei $\mathfrak{z u}$ diejem $\mathfrak{B u あ t i t e l}$ bemerft，daß er in äbnlidem Sinme falid iit，wie das Sdlagwort „शaturdentmal＂．Was Saectel vorfübrt，wird die Зufunft now fehr beldäftigen，aber nidft als „אunitform＂，［ondern als Beweis dafür，wie mathematilín genau die Naturfräfte äfthetija）Gejeßmäßigfeiten ausbilden．

[^18]:     jagpapiere 1 l . Dgl., in Denen einzelne Saturmotive nach ben in ifnen Ftedenden Qualitätsanregungen 3u Wifiern ohne Ende ausgejponnen werden. $\mathfrak{B g l}$. oben $\mathcal{S} .73$.
    0 Straygowsfi, Bildende Runit.

[^19]:    *) Materei und Зeidnung, $\mathfrak{L e i p z i g} 1895$.

[^20]:    ＊） $\mathfrak{B g l}$ ．Serrmant im Dresoner $\mathfrak{J a b r} \mathfrak{b}$（ 1905, ©． 161 ff

[^21]:    

[^22]:    ＊）BD．XXII（1904）； vgl．v．Sdjlofier，Diterreidifぁe ィundid）a 1906，๔． 502 ff．

[^23]:    ＊）Das Berbienjt auf diejes Siniengedidt alifmerfiam gemadt zu
    

[^24]:    ${ }^{9}$ ©trovgowsti，gildente sunit．
    129

[^25]:    ＊）ESs ijt bezeidnend für die moderne $\Omega u n$ it，dab fie lieber den umgefebrten $\mathfrak{W e g}$ gebt．Davon ipäter．

[^26]:    *) $\mathfrak{A} u \boldsymbol{j}$ Den zweiten Sagteil fomme idf [päter in Dem Mbjanitte über Den $\mathfrak{J n h a I t}$ ̧uruiữ.

[^27]:     Deutident Staats＝Dberrealjøule in Brünt，1902，S． 319 f．Mir aus der
    
     Jabrg． 55, Mr．5．Bergl．Daju meine $\mathfrak{N o t i z}$ in Der Zeitidarift für Lehrmittelweien I（1905），Mr．6，（baraus find nadfolgend einige Stellen abgedruaft）．Teilmeije in meinem Sinne gebalten ift aud bie eben er＝〔めeinende，für Mittelidulen bejtimmte $\mathfrak{A r b e i t} \mathfrak{v a n}$ Dr．Mlfred Möller， ＂Die bedeutenditen $\mathcal{A} u n j$ twerfe＂， $\mathfrak{L a i b a d} 1906$.

[^28]:    ＊）Berjuめe in Der Betradtung farbiger Banobilder mit Sindern． Leipzig 1903.
    ＊＊）„Diterr．Lehrerinnen＝3eitung＂1904，©．31．BergI．dazu $\mathfrak{S}$ ans תromas ，＂Ubungen in Der Betradtung von תunitwerfen＂，＂Deutj（ $)=$ g̈terr．Lehrerzeitung＂1905，©． 2.

[^29]:    11 Strzygowsfi，Bildende sunit．
    161

[^30]:    

[^31]:    *) Jorban, Činidalteblatt ©. 16/17.

[^32]:    ＊）$\Re_{\mathrm{Ba}}$ I 子u ธ． 200.

[^33]:    *) Seider iit nidat die von mir beidriebene Redaftion des Bildes in $\mathfrak{H b b}$. 53 gegeben. Wern id) Den $\mathfrak{T}$ ext nidit ändere, io geidieht es, weil mir die andere Fafiung beffer gefällt und Der Lefer gut tut, fid)
     werben, wie vorjiftig man beim \{rifauf von Whotographien fein muk.

[^34]:    *) Sonrad Lange, Das Wejen Der תunjt. Berlin 1901.

[^35]:    ＊），Was ijt Sunit？＂und ，（5egen die moderne Sumit＂．

[^36]:    ＊）Der Zall Boutlin．©． 258.

[^37]:    ${ }^{*}$ ）Ver sacrum I，Seft 3，©． 7 f．，Daber aud die Bitate．

[^38]:    *) Materei und Зeidmung, ©. 18 โ.

[^39]:    16 Strzugowsfi，Bilbende Runit．
    241

[^40]:    ＊）গaぁ $\mathfrak{T}$ ．શ．ङぁmidt，\｛xnold Böflit．BD．IV des groben
    
    ＊＊）Nebeneinander abgebildet bei Flörfe，Зehn Jabre mit
     Gymme．

[^41]:    ＊）Jegt am beften zugänglid in ber Tafelierie，„Das Mujeum＂．

[^42]:    *) Geethes Werfe, Weimar bei Böhlau. II. Mbt.: Goetbes
     lebre 1. $\mathfrak{L}$ eil, ©. 5 f.

[^43]:    *) Sć bezweifle, daß (bvethe ganz Durd)drungen bat, was Lemarod mit feinem Bilde mollte. $\mathfrak{B g l}$. (5vethe= Jabrbuc) XVII (1896) ©. 138 f. und Euphorion IX (1902) S. 317 f.

[^44]:     eine תlippe überwunden．Bei Eröffnung Des תaifer §riedrid＝Mujeums 266

[^45]:    am 18．Dftober 1904 entbielt jeine $\mathfrak{A n j p r a d}$ e eine Stelle，die für bie abjolute $\mathfrak{B e r w e r f u n g ~ e i n e ~ r e l a t i v e , ~ i n ~ D e r ~ p e r j o ̈ n l i d e n ~} \mathfrak{U l}$ berzeugung fußende einicgt：，W3ent wir heutzutage unjere funjt von entgegen＝ gejegten Ridftungen zerfluftet jeben，die jiø befebden，und won benen die eine über die andere fid binwegzuiegen bemübt ift，wenn es（id） dabei zum $\mathfrak{L}$ eil nad meiner $\mathfrak{U b e r z e u g u n g ~ - ~ i d ~ b a b e ~ d a s ~ f a n ~}$ öfter herporgehoben－um Jrrwege handelt，die vom wahren Sđönheitsideal weit abführen，io jollten jid）uniere Sünjtler mit um io mehr Ernjt ins Bewubtjein rufen，weld behre（5üter in ibre Sand gelegt find．Wber niat jene（5egeniäze find es，won denen id）beute
     liegt mir vielmehr daran，dasjenige $3 \mathfrak{u}$ betonen，was geeignet eriditeint， die getrennten Riđtungen mieder einander näber $\mathfrak{z u}$ bringen．Exs ijt Das Studium der Meijter der Bergangenheit，weldes nad meiner feiten ひberzeugung vor allem dazu befäbigt，tiefer in die Frobleme der funit einzuführent．So wenig es bem（benie verfagt jein fant，aus un＝ befannten unb verborgenen Tiefen зu iळöpfen，io wentg fann es rid）tig jein，wenn jüngere Sünjtler fith von aller Tradition und Sめule Iosjagen $\mathfrak{z}$ fömen meinen．Der unerjđütterlide Curnjt，Das heilige Strebent，mit Demt ältere Meifter um das Soeal der Sunjt gerungent haben，bietet auđ）Den תünitlern unjerer $\mathfrak{T} a g e$ ein unerreidtes Borbild und jollte namentlid）in der jüngeren（5eneration Selbjtfritif，Beideiben＝ $\mathfrak{b e i t ~ u n d ~} \mathfrak{H}$（tung vor Den Seiftungen anderer forbern．Slur jo wirb ein gegenjeitiges Beritänonis angebahnt und dem wahren Fortjaritt Der Sumit gebient werben．＂
    ＊）Der Dom 弓u Яaぁen und jeine Entitellung，ein ßroteit．£eip＝ jig 1904．Bgl．über ，Des Saifers Iebendige Fürjorge für den Münjter＝ bau＂das $\mathfrak{B i b b l a t t}$ ，，Jugend＂ 1906 Mr． 49.
    ＊＊） $\mathfrak{L e i b c r}$ fiel mir niđt ein，die Sçrift unmittelbar einzujenden． Inzwijaen bat，wenn id）recht beridtet bin，der תaifer von ibr u．зw． ungnädig Sentuis genommen．

[^46]:    *) Ganz im (begeniag zum Japaner, Der mit ber Landjøaft wie mit Der Figur rein Deforativen Wirfungen, b. $\mathfrak{h}$. jolden ohne $\mathfrak{R a u m}=$ empfinden zuitrebt.

[^47]:     $\mathfrak{B D}$. LI ভ. 185. Man beadte aud, Daß Die Drientalen im allgemeinen fehr viel Phantafie haben, diefe liad aber nur felten $\mathfrak{z o}^{2}$ dem läutert, worauf es in ber תunit antommt, zum Bedurfnis eines einfacten unt flaren $\mathfrak{A}$ usbrufis von über Die Gimiliđfeit ginweggefommenen Regungen Des (5xmütes.

