Sitzung des Bundeavrorte am Sansotag den 6 tex Ganuar 1917.
Der I. Specher Theodor Stempfel fïhste des Vorsity
anwesend warew Iuvier Bohn, Scherer, Steichmann, Foll, Tranklins Vonnegut, Ceorg
Vonsegut und westing
ous Protokoll der letzten Sitzung wurde verlesen und angenommen
Der I. Schrifturart verlas mehrere Empfehlunigen des technischen Auvechusses, welche dem Bundesvorork in der letzten Sitzung nicht unterbritet wurden. I. Un die Verteilung der Preize bi dem Bundes turnfeat würdiges zu gestalten, sollen $25 \%-33 \%$ der Reisgetrionten anf die Bühne treten, und dort, nachden die hamen verlesen wardew sind, trang und Diplon erhalten. Angenommen oer technische Ausechup sole ersucht werden, Bestimmungen fïr die Preisverteiling fiir das Invoterturnex varzulegen.
II. Dir Unterausschup für Treiscinteihongerbietet pich, die Arbit varzunehmen wenn der Bundesvarort damit einverstanden ist. Beochlossen wurde, den Aws schuß zu ersuchex, die Arbiet an dex Bundesvonort zu schicken, damit diese der Bundestagsatzung vorgelegt werdew kann
III. Silche Jumer welche ein munschenleben gerettet haben, sellen duech medaille und Diplom ausgezerchnet werden und durch öffenthihe Ehrung in Bundesorgun und nothmuls bii denn Bundesturnfest
IV. Volkstumarten.

## Volksturnarten für das 32. Bundesturnfest

Gemäss den Bestimmungen der Festordnung hat der technische Ausschuss des Nordamerikanischen Turnerbundes folgende Volksturnarten für das 32 . Bundesturnfest ausgewählt:

Für den Zehnkampf: 100 Yards Schnell lauf; Anlauf-Weitsprung; Kugelstossen, 16 Pfund. (Siehe Par. 62 der Festordnung.)

Für den Fünfkampf: Anlauf-Hochsprung; Schnellhangeln; Anlauf-Dreisprung; Stand-

Weitsprung; Schleuderball-Weitwurf. (Siehe Par. 76 der Festordnung.)

Spezial - Volksturnen: Gewichtstemmen; Ringen; Keulenschwingen; Stafetten - Wettlauf; Wettlauf, 220 Yards; Hindernislaufen, 120 Yards; Schwimmen und Tauchen; Gerweitwurf. (Siehe Par. 99 der Festordnung.)

Ausserdem: Stabhochsprung. (Siehe Par. 00 der Festordnung.)

Wettspiel: Volleyball nach den Regeln der Amateur Athletic Union.

Mannschaftskampf: Tauziehen zwischen aus je sechs Mann bestehenden Riegen. Die Regeln werden später bekannt gegeben.
H. Steichmann, 1. Schriftwart.

Festtummars wrest empfath den ourk der Masomübungen in Festorgan. Entgehiifen Eo all dann fedem Suronverein ein Éxemplar gugeschictat werden.

Auf Stecters Anfrage wurde beschloseen, P.70. und 77 es auszulegen, dap die hichate bei dem Bundesternfest erzielte Pimptzahl als 100 Bozent dienex pxll, wie es schon in Denver berechnet wurde

Die Vorbereitungen fï das nächste Bundestunffest kamen zus Sprache und der I. Schifturart vourde ersueht, anzufrugen, was bis jetzt getan ururde.

Es courde beschlossen, die Bundestageatzung am Montag dew 2r. Iuni 2 Whs Nachmittags gu iröffrex. Jeises soll dem Zistavasachup mitgeteilt urrden

Iunser Tesse meldete desm Bundesvoroul die Annahme seines Anstes alo Guviter Fistturnuast an.

Zur Erlangung von Massenübungen für das Fest war, wie bekannt, ein Preisausschreiben erlassen worden. Der Ausschuss hatte be-
(Offiziell.)

## Die Preisverteilung beim 32. Bundeturnfest

Da die grosse Zahl der Sieger beim 31. Bundesturnfest die Preis - Verteilung in die Länge zog, wodurch sie an Würde verlor, beschloss der Bundesvorort auf Empfehlung des technischen Ausschsses, dass beim 32. Bundesturnfest nur die Namen des ersten Viertels oder Drittels der Sieger im Zehn- und Fünfkampf (je nach der Gesamtzahl der Sieger) verlesen und diese auf die Tribüne gerufen werden sollen, wo sie Kranz und Diplom erhalten. Die anderen Sieger erhalten Kranz und Diplom im Büro des technischen Ausschusses. Eine gedruckte Liste der Sieger soll am vierten Festtage, vor der Preisverteilung, an die Turnlehrer und Kla ssenleiter verteilt werden.

## Mit Turnergruss,

H. Steichmann, 1. Schriftwart.
stimmt, dass für die Männerklassen Freiübungen, für die Frauenklassen Keulenübungen, und für die Altersklassen Stabübungen gewählt werden sollten. Achtzehn Turnlehrer beteiligten sich an dem Wettbewerb und reichten fünfzehn Entwürfe für Freiübungen, sieben für Keulenübungen und sieben für Stabübungen ein. Die Entwürfe wurden zuerst von den Mitgliedern des Ausschusses nach dem Durchlesen gewertet und am 2. Dezember von Mitgliedern der Seminarklasse durchgeturnt, worauf eine zweite Wertung erfolgte. Folgenden Bewerbern wurden Preise in der angegebenen Reiheifolge zuerkannt:

Freiübungen: George Seikel, Newark, N. J.; Christ. Brooklyn, N. Y.; Eugen Hofmeister, Buffalo, N. Y.; Wilhelm Eichler, Chicago, Ill.; Joseph Weismüller, Indinanapolis, Ind.; Chas Biefer, Milwaukee, Wis.; Kurt Rottmann, Baltimore, Mr.; Karl Staiber, New York. Der Verfasser eines ebenfalls preisgekrönten Entwurfs hat seinen Namen nicht angegeben.
Keulenübungen: Christ. Wuest, Brooklyn N. Y.; Karl Staiber, New York; C. F. Koch, Pittsburgh, Pa.; Leopold Zwarg, Philadelphia, Pa .
Stabübungen: George Seikel, Newark, N. J.; Karl Staiber, New York; Dr. Fritz Burger, Kansas City, Mo.; Rudolph Schmidt, Brooklyn, N. Y.; Leopold Zwarg, Philadelphia, Pa.; Karl Berndt, New York.
Die Entscheidung des Ausschusses wurde in einer am 2. Dezember abgehaltenen Sitzung des Bundesvororts gutgeheissen.

Eo wurde beschlossen, dew Prisgeminnern fïr den 11 . Preis / 3 Bündo non Lesxinas. duretor Roths Werten oder Bücher in Werte von $\$ 4$ anzubiten und fïr den III. Preis inex Band pron obijen werken) order Büches im Wiste von $\$ 2$.

Der I. Sprecher des wert hewfork Tirnbegirks empfahe den Druck der Bestimimum gen fïr Vortumerkurse in englischer sprache.

Aumer Irancis Lactper, Antglied der Chicagoes Gurngemeinde erhielt das chrendiploín fïr so jährige Mitgliedschaft in Siunerbiunde.

Es unde bechlossen zvoo mark fürdie Kotteidendex an die dentsche Jumerschaft gu sehriken

Es wurde beschloseen, die Aufnatime des Iunvereins Ereen Buy in den Numbezirk wisconsin zu bestätiqen

Der Sïd Site Trumverein in Cmaha ersucte den Bundesvorart un einen Charter "vder urkundlishe Bestätigung seiner Britghidschaft in Thimerhend. Inmer Scheres wurde beauftragt, in Ormular für diesen Goveck herstelles zulassen

Schatgmeister Westing verkas, oinex Bericht ibter den manah Dejember. Or Bericht wurde angenommen. stierauf ufolgte sertageng.

## BERICHT DES SCHATZMEISTERS

vom 4. Dezember 1916 bis zum 6. Januar 1917.

In der Kasse am 4. Dezember $1916 \ldots, \ldots-\ldots, \ldots-\ldots, \ldots-\$ 2198.60$ EINNAHMEN :


2/
VOUCHERS:


## KRIEGSSAMMLUNG

In der Kasse am 4. Dezember 1916 . . . . . . . . \$199.70
Conrad L. Boecker, Philadelphia .......... 5.00
Sozialer Turnverein, Chicago -. ......... 24.00
Henry Suder, Chicago .................. 5.00
John Bregger, Rock Island, Ill. ........... 1.10
Turngemeinde Peru, Ill. .................. 19.00
Turnverein Vorwärts, Brooklyn, IN. Y. ...... 5.00
" Germania, Pittsfield, Mass. . . . - 71.55 Meriden, Conn. . ............... 25.00
Fechtsektion des Turnvereins Vorwärts, Chicago 100.00
In der Kasse am 6. Januar 1917 $\ldots \ldots . . . . . \quad \$ 455.35$

