Sitzring des Bundesoroute am Frielay den 2ten funirglb.
An I. Spwher Thedorstempfel fiihute den Vowits
Anveeend wxien Tumer Bohn, Intwille, Inetzger, Schwer, Silkex, Steichmann, Trel, hevey Vmanjut, Prmuflin Vonorgut, Westing

Auf Enphphlum des tectrischen Anssihusess wurde Turnlehnerbhris Ebued in liberenstimmung mit Puagr. 36 der Bundesturajest ordmung gum EAsttumurant bei dem nühsten Bundesturnfist

Schatmeister Weeting rerlas sine Berichtr. Drise wrudin entgegen-
iennmmen. genmmen.
der I.Schiptornt herihtete da 3 das Proyramm fïr den Tün bemertay duffectellt pei.
Der T. Shhiftwrart berishtete, An Buanf sime Anfragen in dem Fall des turers os. Schwerler wrth Reine Ewiedemngex von dem lowot des Kansas - miesorii Tundezinhs erhalten habe.
der I Shifturart ferichtete das deie poupo der Tumerpringifain
 versandt wude dem spezielles Auscinip $\beta$ iberlascen.

Auf Anrequng des Phil adelfhiner Tirnbezinhs umde hrochlvaeen den tectorishenfhusschup gne mouhen, neve Diplome nach heutijem Leschmask ind in kleinerein Frimat entwerfen zu

 vieingukaufen und dize an die Bundesrereine als Propaganda gn versenden.
 prot cine Qfferte fïi die Liefoung der tfänge welche hei dem nichsters Bum desturnful vermenplet ererden, gemacht. In Preis voll pith any \$1 fer Thany kelurgen.

Magzini Thuer vom St.Lovis Timwerein,

erhilter du Ehuendiplon fïr so jährize Mitglid sctinft
in Tmnerbunde.

Tumer Robert Willd worde unannt den Bundesvorot
bei der Gahuevers ammung des Dentsch'amerikamsichen Seherseminnar ereins in miluabkee ger vertetes.

Anflesuch des Cmnecturt Tumbezibs unerden dem Subnverein Waterbry die Bundeobitrage erlasses.
Der Vourt des hew En land Turnbezirts meldete da 3 der Turverein Holyrbe Hugo Linder weyen Vergehin ausgestopen habe.

Das Programm fï die Schlußfeir des Turnehresseminas murde dem Bundervorors unterbrutet.

Eo vurde beschloseen da $\beta$ des I. unddavil demperiffentacichen

 Brife fïr und geyen die stellung dis Bundisoovots der efrcagoer Konferehz der deutsch Emerik aivishen Uereinigungen gegenïluic berichtex sollen. Folyendes wurde verisfentlicht.

Platform of Principles
and
Resolutions
$\qquad$

Adopted at Chicago, May 29, 1916
$\qquad$

A Conference Committee consisting of delegates from nearly all churches, social and beneficial organizations, and other bodies embracing millions of American citizens of German descent, met in Chicago on May 29. 1916, and unanimously adopted this declaration. It is respectfully submitted as an endeavor to find a solution for the problems of the hour and a voice for the aspirations of true. Americanism.

Auf die Erklärung des Bundesvororts, warum er sich nicht an der vom Centralbund von Pennsylvanien einberufenen deutschamerikanischen Konferenz in Chicago beteiligte, liefen mehrere Zustimmungen und Kritiken ein. Die Tagsatzung des Turnbezirks New York, sowie die folgenden Vereine: Turnverein Seattle (Wash.), Chicagoer Turngemeinde, Cincinnatier Turngemeinde, Turnverein St. Paul (Minn.), Turnverein Madison (Wis.), Turnverein Bahn Frei (Milwaukee, Wis.), erklärten sich mit der Stellungnahme des Vororts völlig einverstanden, während der Turnverein Concordia, San Diego, Cal., der Ansicht war, dass der Vorort die Versammlung hätte beschicken sollen, ohne sich irgendwie zu verpflichten. Ebenso lagen Zuschriften von Einzelmitgliedern vor, darunter das bereits in der Turnzeitung veröffentlichte Schreiben der Turner Konrad Boecker und Louis Herre von Philadelphia. Alle anderen persönlichen Zuschriften, die privater Natur sind, sodass die Namen nicht veröffentlicht werden können, stimmten dem Vorort bei.
(Offiziell.)
Sitzung des Bundesvororts.
(Freitag, den 2. Juni 1916.)
Auf Empfehlung des technischen Ausschusses und in Uebereinstimmung mit Paragraph 36 der Turnfestordnung wurde Turnlehrer Chris. Wuest zum Festturnwart für das nächste Bundesturnfest erwählt.

Dem Gesuch mehrerer Turnvereine entgegenkommend, hat der Bundesvorort den Druck der Turnerprinzipien in grossem Format in deutscher und in englischer Sprache herstellen lassen. Die Plakate werden nächstens an die Bundesvereine versandt, und die Vereine sollten sie sofort nach Empfang einrahmen lassen und an geeigneter Stelle anbringen, damit jeder Turner sich mit dem Inhalt vertraut machen kann.

Shieranf ufolyte untapung,

## Platform of Principles

We deplore and condemn all attempts to divide Americans and to insult or stigmatize any race, creed, or color by invidious hyphenation. Men from every country of the world have found here a new home-a land of liberty, of equal opportunity and equal justice-and all have contributed their sweat and their blood to the upbuilding and defense of our grand democracy. They may be hyphenated Americans, but their Americanism is unhyphenated. To attempt to arouse animosity and distrust toward any class or nationality, as some have done through shrewd ambition or ungovernable temper, is a crime. A deaf ear should be turned to all demagogues that trade upon national antipathies and seek to extol their own loyalty by impugning that of others.

We believe in adequate preparedness based upon patriotism and culminating in efficiency, but divorced from politics and jingoism. We disapprove an overgrown military establishment that may be used for purposes of conquest or the intimidation of labor.

We believe that an American merchant marine should be created and protected, so that American ships under the Stars and Stripes shall carry on our foreign commerce, and to this end we also believe that the Panama canal, built and main-
tained by American men and means, should be absolutely free to all American ships, and we hold that all who would deny or defeat such a policy are unmindful of American interests and should be retired from public life.

We believe in the freedom of the seas and the policy of the open door, in frank diplomacy and international good will as opposed to the double standard in foreign relations, which judges with harsh acerbity the mistakes of one nation and condones with academic disapproval the offenses of another. We believe in maintaining all American rights at all times against all transgressors, without undue severity and haste on the one hand or undue leniency and delay on the other. We do not believe that we are called to be the partisan or the executioner of any foreign nation engaged in a struggle the causes and objects of which are to most of us veiled in obscurity, and we hold that an unimpeachable neutrality toward all, with persistent and unrelaxing counsels of peace, should be our attitude as Americans, rather than passionate sympathy, recrimination, defamation, and mercenary trafficking upon their necessities. The wise counsels of Washington, the humanitarian statesmanship of Jefferson, should be sufficient guide for Americans in these difficult and devious paths of foreign policy.


## Resolutions

We, the authorized representatives o millions of voters in the United States, it conference assembled at Chicago, Ill., thi 29th day of May, A. D. 1916-

RESOLVE, that:

1. We demand a neutrality in strict ac cordance with the advice contained in George Washington's address to the American people.
2. We urge a foreign policy that protects American lives and American interests with equal firmness and justice.
3. We condemn every official act and policy that shows passionate attach ment for one belligerent nation or in veterate antipathy for another.
4. We deplore those utterances, voiced by officials, ex-officials and others, designed to create or tending to create a division along racial lines among our people.
5. We hope that no party will nominate for the presidency a candidate whose views tend to establish such division.
6. We trust that the Republican convention will unite all the elements in that party upon a candidate whose views are in harmony with those hereinbefore expressed.
7. We trust that the Democratic convention will nominate for the presidency one who subscribes to the views expressed hereinbefore.
8. We assert that any candidate for the presidency who is not in accord with the views expressed hereinbefore is unworthy of the support of a free and independent electorate.

## BERICHT DES SCHATZMEISTERS

vom 8. Mai bis zum 2. Juni 1916


## EINNAHMEIN

Keine
AUSGABEN


Bleibt in dex Kasse am 2. Juni 1916. ............... $\frac{540.96}{671.23}$
VOUCHERS
3181 The Whitehead \& Hoag Co. - . . . . \$ $\$ .08$
${ }_{3}^{2}$ Bookwalter-Ball Printing ${ }_{n}{ }_{\|}^{\circ}$.
3 " "
5 The Hollenbeck Press ___ 2.50
6 Henry Suder ......................................... 160
$\begin{array}{r}7 \mathrm{H} . \text { Steichmann } \\ 8 \mathrm{Chr} \text {. Eherhard } \\ \hline\end{array}$

90 Peter Scherer - Printing Co. .-. 13.00


4 G. H. Westing- _ _ _ _ _ _ _ - 25.00

6 Peter Scherer - . . . . . . . - - - 33.33
7 H. Steichmann _ _ _ _ . . . . . 100.00 8 Turner Publishing Co. . . . . . . $\quad 80.00$


