Sitzung des Bundesvaroits am Samstay dex 2 tex dez. 1916.
Der Bundesommt taget in gemeinschafthiker Sitzung mit dem technvichen Ausschuß.
oer I. Sprecher Thador Stempfel fühste den Vorsitz.
Anwesend waren Jurner Bohn, Barl Liber, Scherer, Steichmann, Silken Suder, Soll, Intzwiller, tranklin Vonnegut andWesting, Stecher, Renter, Eroth,' Wuest,'. Primmel, Fleck, Forich, Y findervater, Puth, Ceker und 'Pantzer.

Ous Proterkoll der letztex Sitzung urude verlisen und anzenmmen.
Ein in Pittsburg abgehaltener Corturnerkursus mit 19 Silnehmen vurde anfemeldet. Leiter des fusus ist De. Ytermanneurth.

Der hew England Jumbezirk ersuhte um Anerfennung seiner wähmed derletzten 3 yahre in verschidenen Städten ubyehalteren Durntage zur Her anbilding von Usiturnern" Kach der Q́fläiung, da $\beta$ eskaum miglich pei, ein finer Stualt ni dem Bezirk einen pegehmáßigen vorturnerbursus abzuhalten un die vereine tes Buzirks zu wirt ansinander liegen, wurde beschlvseen, die geleistete Arbit als inien injähizen fursus ansverteenen, jedvch keine Diplome vom Bumberomost zuesteilen und den Buzirksomont nuf Parasraphs der Regeln anfmerkRam gn machen.

Sumer Suder, Vorsitzer des technischen Ausschusses, veilas die Emppfehlungen des Ausechusses an den Bundesvorort. Der Ausschuß trat am bonnerstag moyen in Sitzung. Die empfethlungen wurden paragraphenveise besprochen.
I. Um den Verenen genïgnd Geit zur Vorbereitung zo geben, wird empfohlen die Wettibungen 6 Imanate vordem Bundesturnfest zu veriffentlichen.
uns den abgegethmen ertlä̈nngen erheltte puch, ta, 3 keinem tarein ein hachteil ". "L ansenden firmnte und duß uns Versehen die Geitbestimmunig "b Worhen" in Ferner erhob der Bundesvorort folgende Empfehlungen des Ausschusses zum Be- en Iunfestordnung steher blieb.
schluss: schluss :

1. Dem technischen Ausschuss zu gestatten, alle Wettübungen für das 32. Bundesturnfest sechs Monate vor dem Feste zu veröffentlichen.
2. Turnlehrer Wm. Hesse vom Turnverein Brooklyn, E. D., zum zweiten Festturnwart zu ernennen.
3. Den Schriftwart des technischen Aus schusses, W. A. Stecher, dem Brooklyner Ausschuss für das Turnen beim Bundesturnfest als beratendes Mitglied hinzuzufügen.
4. H. Steichmann von Indianapolis zum Vorsitzer und Adolph Matthiessen von Jersey City zum stellvertretenden Vorsitzer des Berechnungsausschusses für das Turnfest zu ernennen.
5. Den in der Turnzeitung sowie in Mind and Body veröffentlichten Artikel über ,Hilfegeben" in beiden Sprachen in Pamphletform drucken zu lassen und den Teilnehmern an
Vorturnerkursen unentgeltlich zuzustellen. Vorturnerkursen unentgeltlich zuzustellen.
H. STEICHMANN, erster Schdiftwart. H. STEICHMANN, erster Schdiftwart. em Fest zu verïffenthihen.
vom Turwverin Brooklyx E. © .
rer Wom. Hesse, wird als Guveiter Festturnwart vorges chlagen. vomors eswähle Won thesse zum Guriten testtumwart.
 d A. Mathieson als dessen stellventreter.
fehlung wurde angenrmmen.
fturast des technishen Ausschusses, Stecher, soll demi Ausschu/ 3 fïs in Bunderturnfeot alo beratendeo initalued hingugefiigt werden. ng wende putgehipen.
I. Dem Wunsche des Festauschusses entreqentiommend, sollen die internierten deutschen Seebute der Kriegscehiffe in Philadelphia zu dem Fest ingeladen under. B wurde beschbssen, der Festhehivide mitzuteilen, daß die cinladirny um der Festbhiöde

Ferner erhob der Bundesvorort folgende Empfehlungen des Ausschusses zum Beschluss:

1. Dem technischen Ausschuss zu gestatten, alle Wettübungen für das 32 . Bundesturnfest sechs Monate vor dem Feste zu veröffentlichen.
2. Turnlehrer Wm. Hesse vom Turnverein Brooklyn, E. D., zum zweiten Festturnwart zu ernennen.
3. Den Schriftwart des technischen Ausschusses, W. A. Stecher, dem Brooklyner Ausschuss für das Turnen beim Bundesturnfest als beratendes Mitglied hinzuzufügen.
4. H. Steichmann von Indianapolis zum Vorsitzer und Adolph Matthiessen von Jersey City zum stellvertretenden Vorsitzer des Berechnungsausschusses für das Turnfest zu ernennen.
5. Den in der Turnzeitung sowie in Mind and Body veröffentlichten Artikel über „Hilfegeben" in beiden Sprachen in Pamphletform drucken zu lassen und den Teilnehmern an Vorturnerkursen unentgeltlich zuzustellen. H. STEICHMANN, erster Schdiftwart.

Sitzung des Bundesvaroits am Samstay den 2 tex dez. 1916.
Der Bundesormet taghe in gemeinschafthicher Sitzung mit dem technvichen Ausschuß.
oer I. Sprecher Thador Stempfel fïhste den Uorsitz.
Anwesend waren Surner Bohn, barl Lieber, Scherer, Stichmann, Sielken, Luder Toll, Entzwiller, tranklin Uonnegut andWesting, Stecher, Renter, eroth,' Wuest, Primmel, Fleck, Forich, Ypindervater, Puth, Cleker und 'Pantzer.

Ons Pintrpell der letztex Sitzung wurde verlisen und anzenvmmen.
Ein in Pittaburg abgehaltener Uviturnerkursus mit 19 Silnehmen aurde anfemeldet. Leiter des fusus ist De. Yermanmerrth.

Der hew Englavid Sumbezirk ersuhte um Anerkenneung seiner wäbmo derletzten 3 yahre in verschidenen Städten uhyehaltenex Sumntage zur Her anbil-
 Stualt in dem Bezirk einen regehmáßigen vorturnerbursus abzuhalten un die vereine des Bezirks zu wiot ansimander higen, wurde besthlvseen, die geleistete Arbict als emin injähicien fursus ansvertennen, jedoch kerie Diplome vorn Bumbervourt zuesteilen und den Bezirksomost nuf Parayeaphs der Regehn unfmerkkam gn machen.

Tumer Suder, Vorisizer des techuischen Gusschusses, verlas dii Emphfehhungen des Ausechusses an den Bundesrouver. Der Ausschue $\beta$ trat am Donnerstang mougen in sitzung. Dee empfehlungen worden paragraphenmeise besprochen
I. Um den Verenen genïgnd Goit zur Vorbereitung go geben, wird empfohlen die Wettibungen 6 Immate vordem Bundesturnfest zu veriffentlichen. uns den abgegchmen ertlä̈nnzen erheltte pich, ta, 3 keinem tarein ein hachteil grgefïgh werden Rïnnte und daß mus Versehen die Geitbestiommunig "6 Wochen" in Parangoph 61 der Iunfestordnung steher blied.
ov Bundesamort beschlo $\beta$, den technischen ausachuß zu untorisieren, die Destibungen 6 monate vor dem Test zu verïffentlichen.
vom Tuswerin Brooklyx ㄹ. \&D.
I. Tumbhree Wom. Hesse, wird als Guveiter Testtumwart vorgeschlagen. ou B, undesvarors erwähle Corn thesse zum Giviten itsttumwant.
 schlagen und $A_{1}$. Matthieson ins dessen stellvertreter.
bie Empfethlung wurde angenommen.
IK. Des Schrifturast des technischen Aussihusses, Stecher, sole dem Ausschur 3 für daschunen beino Bumdesturnpers alo beratendeo mitizlied hinguyefrïgt urerden. Die Empflethlung munde gutgeheipen.

1. Dem Wunsche des Festauschusses entqeqentiommend, sollen die internierten deutschen Seelente der Kriegseehiffe in Philadelphia zu dem Fest singeladen wndes. A wurde beschbssen, der Festhehïde mitzuteilen, daß die cinladirny um der Festbhrid
laut Saragraph H2der Zerteyeln vorgenommen werden punn; da $\beta$ die Eingeladenen sich abs eine Reigs rugaizsieren keinnex und won dem Zestarssechur $\beta$ Preise eshalten dïfen aber von den Preisen des Tumeshundes ausgeschlossen seien.
v1. Jeilnahme un früheren Vinturnerkursen avll bei der Enteilung der Diplome füi 2 jähsige Kurse gutgeschieben werden.

VII- Die in Mind und 13 ody esshienen Entikel ïbr Tiiffeleistumg bei Tunnübungen sollen in Pamphletform vom dem Bundesvorod veriffentlicht, und an die Byjutssvourte zur Virivendung bei Vortimenkursen versandt werden.
ari enplethlung wurde angenrmmen.
 $\sqrt{I I I}$ Eo solen IPReise, I. II. und III. fïr, Massen übungen der gungmännerplassen. 2 Prize, F. und II. fiir attersklassen and 2 Preise, I.md II. fïr Frauenturnen gegeben merden.

Eo wurde beschbosen, die Empfithlung sicht angunchomen, condern beideus feschriebenen Regeen zu bleibers and die Preise nach der Runlltzahl gu bestimmen.

Die Entwirfle sollen in hind und Body Seminardirektor Rath worde ersuchl die Sumsprache zu pevedierex.

Des Amsehris fïr Sesetze und tlagesachen empfahl die Aufrathme der deutseb-Ungarisihen Tumgemeindi, n wichdem eine abändering der vreinstatuten in Beyug auferin ansgestapenes initglied stattgefunden hat Die Emppehbung wurde angenommen.

In Clivideunn anf eine Cenfrage des I. Schiftevarts bei dem Jumvereix in Invline. warum sumer Komad Eranz im verlauf du verflossemen 50 gatue ein Gahr mith nitghide eines Bundes vereins war, warde die mittilung gemachl, du $\beta \mathrm{kein}$ Bumed wor herrsche.

Der I. Sohriftuvart velus die Einladuny an die deutache Sumerschaft gur Beteiligung in dem Bundesturnfest, sowie den Brief an die testbehirde, welcher Bezuy auf die Angilegecheit hat.
ow Usots des Selinvis Turnbiziss meldete den Anschlup der Bhicago Tungemenide und des bentral Turnveeins vom 1 . Ganuar $191 \%$ an.

Seminardireptor Rath verlas eine von ithon ansgearbeitete vorlage, welehe bii der im jabre 1919 stattfindenden sitzung der Legislater vorgelvacht werden sole, nm in den ïffenttichin Schulen des Stuates den Iumunterrichl als oblegatorisches Sach inflibren gu bönnen.

Schatymeister Wasting verlas peinen Bericht inber den Lurnat homember.
ber Bericht wrude extgegen fenrmonen.
Hieranf erfolgte vistagung.
Eugen Mueller, 2 ter Schiftwart.

Bundesbeiträge:
Sưdatlantischer Turnbezirk - - \$ 7.00
Pacific -Turnbezirk . . . . . . 100.00
Turnbezirk Indiana . . . . . . 845.25
" 329.95 * New England - _ - 358.40

Propagandaschriften fur Turnschulen:
Turnverein Vorwarts, Chicago - \$ 6.89
Sozialer Turnverein, " - 6.64
Daytoner Turngemeinde $\quad \ldots \quad$. 6.62
$\begin{array}{ll}\text { Turnverein Hudson City, N. J. } & 3.58\end{array}$
" Eintracht, Mayville 3.49
(Offiziell.)


KRIEGSSAMMIUUNG:
In der Kasse am 3. Ho¥ember-1916 _ . \$ 147.70
Sozialer Turnverein, Danville, Ill. - 34.00 Barenbund des Turnbezirks Philadelphia $\quad 18.00$

## Abzeichen fuer den Turnerbund und die Bundesvereine



Einem Beschluss der 25. Tagsatzung gemäss, durch ein einheitliches Abzeichen die Drucksachen des Turnerbundes kenntlich zu machen, erlangte der Bundesvorort durch ein Preisausschreiben das hier wiedergegebene Abzeichen. Der Vorort empfiehlt nun den Bundesvereinen, sich auf ihren Drucksachen desselben Abzeichens zu bedienen. Bildstöcke (Electrotypes) sind in den hier gezeigten fünf verschiedenen Grössen vorrätig und zum Preise von je 30 Cents portofrei zu beziehen. Sie sind sowohl in deutscher Sprache (mit der Inschrift: Nordamerikanischer Turnerbund) wie in englischer Sprache (mit der Inschrift: North American Gymnastic Union) zu haben. Bestellungen sind an den Unterzeichneten zu richten.

## Mit Turnergruss

H. Steichmann, 1. Schriftwart, 415 E. Michigan St., Indianapolis, Ind.

vom 3. November bis zum 2. Dezember 1916.
In der Kasse am 3. November 1916 $\ldots, \ldots, \ldots, \ldots, \ldots-\ldots 141.63$
EINNAHMEN:
Bundesbeiträge:
Sưdatlantischer Turnbeziriz - - \$ 7.00
Pacific-Turnbezirk _ _ - - - 100.00
Turnbezirk Indiana . . . . . . . 845.25 " Lake Erie . . . . . 329.95 * New England - $\quad$ - 358.40 $\$ 1640.60$
$\frac{\text { Propagandaschriften für Turnschulen: }}{\text { Turnverein Vorwarts, Chicago - }}$ \$ 6.89
Turnverein Vorwarts, Chicago - \$ 6.89
Sozialer Turnverein, " - 6.64
Daytoner Turngemeinde - - - - 6.62
Turnverein Hudson City, N. J. 3.58
" Eintracht, Mayville 3.49
" Concordia, San Diego 8.19
Turngemeinde Altoona - $\quad$. - . 6.76
Cincinnatier turngemeinde - - - 9.81
Turnverein Johnstown, Pa. - . - 3.52 " Vorwärts, Elizabeth 3.58

$$
59.08
$$

## Aufnahmegebühren:

Deutsch-Ungarische Turngemeinde Cincinnati, Ohio\$ 3.00
Turnverein Manchester, N. H. - $\quad 3.00$
6.00
Sommerikursus-Schulgeld:
O. R. Miller, Saginaw, Mich. - \$22.00
Gesamteinnahmen _ _ _ _ _ _ _ _ _ $\qquad$
22.00
$\frac{1727.68}{\$ 2869.31}$
AUSGABEN :


VOUCHERS:


