

G.I. 44

Ineiftermerke Deutfher Glasmalereí.

# Tlieiftermerke Der deutfonen Glasmalereí＝ Rusftellung飞arsex Karlsrube 飞asces 

CiOl Deranftaltet dom Nan

## Badíchen Kunftgewerbe＝Dereín

mit einem Begleitmort

Franz Sales meyer
Profeffor an der Grofberzoglíden
Kunftgewerbefdule Karlsruhe no

cici Derlag don non Kanter \＆Tliobr
© Bucbandlung für ro Frøjitektur und Kunftgemerbe Berlín SW．48，Friedridffrr． 12


## Begleítoort

Unter Dem Protektorat S．K．ந．Des Grofiherzogs Friedrich und Dem Ebrenpräfidium S．K．f．Des Erbgrofherzogs Friedrich hat der Badifde Kunftgemerbederein im Sommer 1901 eine Deutfdje Glasmalerei＝Ausftellung în Karlsruhe deranftaltet．Díe＝ felbe wurde am 5 ．maî feierlíd eröffnet und am 30．September gefdioffen．

Die Fusftellung war das dritte don den gröfiern Unternehmen Diefer Frt，mit denen der genannte Derein feit［einer Gründung im Jabre 1885 an die Deffentlicjkeit getreten íft．Dorausgegangen find die Konkurrenz＝Fusftellung deutfçer Kunftfctmiedearbeiten Des Jabres 1887 und díe deutfde Fädjer＝Fusftellung im Jabre 1891. In allen Drei Fällen ift die Dereinsleitung don Dem Grundgedanken ausgegangen，dafi es fruchtbringender ift，ein beftimmtes，eng＝ begrenztes kunftgemerblidhes Gebiet erfabopfend zur Husftellung zu bringen，als in grofien Unternebmungen allgemeiner Frt díe oerfおíedenften Dinge zu dereinígen．

Den äufiern Rnlafi zur Rusftellung gab der Umftand，Daf Der Meubau Der Gr．Kunftgemerbeffule zur．Unterbringung Der＝ felben zur Derfügung ftand und durch diefelbe feine Deihe finden konnte．Für die Wabl des Gebietes der Glasmalerei war ent＝ fheidend，dafin dasfelbe im Grofiberzogtum Baden durch eine Hnzahl dormärtsftrebender Gefdäfte dertreten ift und dan gerade Diefe Tecłnik aus nabeliegenden Gründen bei allen allgemeinen Husftellungen nídst fo zur 6eltung gebradt merden konnte，wie es ibrer heutigen Bedeutung in Der Dekoratioen Rusftattungs＝ kunft entfpridd．

Der im Januar 1900 erlaffene hufruf zur Befchickung fand ín Den Kreifen der Glasmaler und der entwerfenden Künfter lebhafte $3 u f t i m m u n g$ und alsbald erfolgten don allen Seiten des Reídes aus oorläufige Finmeldungen und Platzoormerkungen． Mad manderlei Henderungen mäbrend Der Dorbereitungszeit， nach teils zurückgezogenen，teils in letiter Stunde eingebrachten Anmeldungen，haben fdifeflich über 200 Husfteller gegen 2000 einzelne Derke eingefendet und damit die urfprünglidh gehegten Ermartungen übertroffen．Das Rusftellungsprogramm hatte ó Fbteilungen oorgefehen：
ค．Glasgemälde
B．Kunftoerglafungen und Glasmofaiken
C．Glasäł̧ungen
D．Kartons und Entouürfe
E．Stiliftifd）und tednifd intereffante Frbeiten aus früberer 3eit（Filte fbteilung）
F．Text＝und Illuftrationswerke über Glasmalerei
Hus den eingelaufenen Fnmeloungen ergab fíd fpäterbín Díe Rnfügung eíner weitern Gruppe：

## 6．Derfdiedenes，

die in fich Dereinigte，was fich Den andern Hbteilungen nídt einfügte．

Das meifte Intereffe nabmen felbftoerftänolích die ausge＝ führten eigentliden Glasmalereien und Kunftoerglafungen in Rnfpruch mit rund 350 Einzelwerken，welde fíd auf 85 Hus＝ fteller derteilten．

In Der Fbteilung 17 waren Glasgemälde kirchlíder firt dor＝ herrffend，don denen einige wenige îtrer Gröfe wegen nur geteilt aufgeftellt werden konnten．Deniger zablreid waren gemalte Salon＝und Flurfenfter，mogegen die Kabinettmalerei wieder reídlíd dertreten mar．

Die Abteilung Bumfafite neben nídt transparenten Glas＝ mofaiken oorwiegend Kunftoerglafungen aus amerikanifdem Opalescentglas．Die letzteren waren der fauptfacje nadf für díe 3immerausftattung，für Korridore und Treppenhäufer beftimmt und benü⿰̧̧ten mit Dorliebe landfdaftlicje Motioe．Kirchlidje Sachen waren nur dereinzelt，Fenfteroorfeţer mít Blumenftücken um fo mehr oértreten．

Díe fbteilung der Glasätzungen hatte nídt díel aufzumeifen und das menige hatte natürlíd inmítten der Farbenpradt einen ungünftigen Stand，fo dafi es nídt ooll zur Geltung kommen konnte．

Die Fbteilung D war ftark Dertreten，Da 64 Fusfteller über 700 Kartons und Entmürfe geliefert hatten．Leíder hatten die Derke in Folge ibrer grofien 3ahl zum Teil eín mangelhaftes Lídt， Da nach Lage der Saçe die meiften Räume bís zu gemiffem Grad zu Derdunkeln waren，menn anderfeits die ausgefübrten 6emälde und Kunftoerglafungen ridftig zur Wirkung gebradjt werden follten．

Die Hbteilung $E$（alte Fbteilung）war nidt gerade umfang＝ reid），aber intereffant．Fauptausfteller war S．K．斤．Der Grofi＝ herzog，Der die auf Schlofín Eberftein in Fenfterflügel gefafiten alten Glasgemälde oerfdiedener fierkunft dem Unternehmen gnädigft zur Derfügung ftellte．Das erzbifthöflicte Ordinariat in Freiburg batte aus dem dortígen münfterfdatì einige míttel＝ alterlicje Kirdjenfenfter leihoweife überlaffen．Die 3ettler＇fje fofglasmalereianftalt in müncjen hatte mit 18 Mummern einen Beitrag zur 6effídte Der Glasmalereí Des 19．Jahrbunderts ge＝ liefert．Das mit Der Karlsruher Kunftgemerbefaule derbundene Kunftgemerbemufeum reibte die in feinem Befits befindlíden Glasgemälde ein．Dazu kam dann noch einiges aus Probatbefin und in diefe Fbteilung können auch eingerectuet werden die oorzüglíden Machbildungen muftergiltiger und djarakteriftif（d）er Werke aus Dem 12．bis 16．Jahrhundert oon Profeffor Friti Geiges in Freiburg，fowie die aquarellierten Hufnabmen alter Glas＝ malereien don maler Otto Dorländer，die dom Könígl．Preufiiften Kultusminifter gütigft zur Derfügung geftellt waren．Fn alten Oríginalgemälden waren immerhín nahezu 100 Stücke dorhanden．

Die fbteilung F zählte 30 Husfteller mít 150 Mummern．Der＝ fajéedene Derlagshandlungen hatten ibre auf die Glasmalereí be＝ züglíçen Deröffentlídjungen aufgelegt und oon Seiten einiger Antiquariate waren zablreide fandzeidjnungen und Scjeiben＝
riffe alter meifter beigebradjt. Die lethteren waren grofienteils unter Glas und Rabmen ausgeftellt, konnten aber zum Teil aus Den fhon angeführten Gründen nur ungenügendes Cídt erbalten.

Die fibteilung "Der[diedenes" enthíelt Emailmalereien auf Kupfer, moderne fiohlgläfer deutfhen, franzofifhen und ameri= kaniffjen Urfprungs in Den derfdíedenften Dekorationsmeifen, einige alte Kunftgläfer, Glasuntermalungen, Dann Glasplakate, Bleizugmafdínen, Muffelöfen, Opalescentglasmufter u.f.m. Der= treten waren 37 Husfteller mit über 600 Mummern. Don den modernen Kunftgläfern ift dieles während der Husftellung an Deren Befucher derkauft morden.

Der fich an Der Husftellung beteiligt hat und was alles zur Husftellung gelangt ift, Das ift für die Dauer feftgelegt in Dem oon Profeffor D. Merk derfaften allgemeinen Katalog, neben weldjem noch ein Spezialkatalog der don Profeffor Friti Geiges ausgeftellten Werke derkauft worden ift. Der erftere enthält aufierdem einen Dorberidft über die Entftehung Der Husftellung und Deren Programm, fowie eine Eínleitung über Die Tectnik Der Glasmalereí und díe Gefdjíçte Derfelben.

Die Grofherzoglíde Regierung hatte dem Unternehmen den Meubau der Kunftgewerbe〔dule ín Dankenswerter Deife zur Der= fügung geftellt. Selbftoerftändlidd konnte diefer Bau nídt als das IDeal eines husftellungsraumes für Glasmalereien gelten; immerbín aber war das Rusftellungsgut in Demfelben mürDig untergebradft und die grofe mehrheit der Rusfteller hat dies auch bereitwillig anerkannt. Es war nadf Lage der Sache ganz unthunlich, die Fusftellung nadj fbteilungen getrennt zu ordnen. Die Erfahrung hat aber binterber gezeigt, Dafi der bunte, will=
 weil er auf den Befucter nícht ermüdend wírkte.

Der Doranf(hlag Der Rusftellung batte mít 12000 Befucjern und einem Durch Den Badifden Kunftgemerbedereín zu Deckenden Feblbetrag gerechnet. Demgegenüberhat Die Hbrechnungergeben, daf 15288 Perfonen die husftellung befucht haben und dafin noch eín kleiner überfaju zu derzeídnen îft. Der günftige fbfdilun wurde ermöglídt Durd einen 3ufajuf don Seiten Der 6rofherzog= líden Regierung und Durch Die umfichtige Geldäftsführung Des Sekretärs der Rusfteilung, fierrn Max Scjomab. Díe don Pro= feffor D. Merk in der Husftellung gehaltenen Dorträge haben Den Befuch Derftärkt und das richtige Derftändnís Der Sache in Den Kreifen der Caien geweckt und gefördert.

Wenn im übrigen das Unternebmen ohne Störung und zur allfeitigen Befriedigung derlief, fo fiel dodj eín tiefer Scjatten auf die fusftellung durch den inmitten derfelben erfolgten Tod ibres Präfioenteri, Direktor fiermann Götz. Er war der geiftige Urbeber Derfelben und er ergriff die Dorarbeiten mít der ibm eigenen Energie und HusDauer. Fber fjon mährend die Fus= ftellung în Szene ging, weilte er krank ín Tirol, die Leitung feinen Dertretern überlaffend. Dohl konnte er Den Eröffnungsakt in eigener Perfon dollziehen und bei diefem Rnlafí hat feín Landes= fürft ibm huldoollft gedankt und feine DerDienfte um Das heimifche Kunftgewerbe ooll anerkannt. Wohl konnte er noch, als das Preísgeríht zufammentrat, Den Dorfith übernebmen; aber fhon wenige Dochen darauf ftand er am 3iel feines arbeitsreíchen Lebens. Er ftarb am 28. Juli 1901 und Drei Tage fpäter deckten fein Grab unter ungezählten Liebesfpenden auch die Lorbeers kränze der husftellungsoertretung und Der Rusfteller.

Die Deutfhe 6iasmalereiaus(tellung hat in Bezug auf Reidh= haltigkeit und Dielfeitigkeít die Erwartungen der meiften Befucher übertroffen. Was den künfterifhen Wert der ausgeftellen $\mathrm{Ar}=$ beiten betrifft, fo waren neben ganz dorzügliçen und erftklaffigen Stücken, díe als 6radmeffer der beutigen Entwikelung angefehen werden können, auch zablreíde frbeiten zweiter Güte dertreten. Huch mittelmäfiges und minderodertiges hatte fíd eingefdlidjen, ébenfo eíniges, was nur als künflerifde Spielerei anzufeben war. Es war aber immerbín nídt in foldjem Umfang aufgetreten, Dafieine Síctung auf díe Qualität und dementfpreçende 3urück= weifung nötig erfdien. So îft denn that (äclíd) alles, was ein= gegangen war, auch ausgeftellt worden. Fillenthalben trat das Beftreben, nach Kräften das Befte zu geben, underkennbar zu Tage und fo korinte man ein klares Bild oom Stand der neu= zeitigen deutchen Glasmalerei, ibrer 3iele und Leiftungen, ge= winnen, wie dies dorber auch nur in annähernd gleídem mafie nirgends der Fall gewefen ift. Glasmaler, Frcjitekten und hus= ftattungskünfter haben denn auch in grofier 3ahl oon diefem Bilde Kenntnís genommen und befonders Der kirchlíde Teil Der Husftellung hat derfelben auch einen namhaften Befuch an geift= lídjen fierren zugeführt. Dereine und Scjulen madhten oon der Dergünftígung eínes derbilligten Eintritts reidjlíd Gebrauch und fo Dürfte Der 3oweck Des Unternehmens, einem blühenden 3weige Des deutfhen Kunftgewerbes neues Intereffe zu erwecken, aud) erreidht worden lein.

Entfprechend Dem Dorgehen bei den beiben oorausge= gangenen, oom Badifthen Kunftgewerbedereín deranftalteten Fachausftellungen murde auch in diefern Falle don oornherein in Husiicht genommen, die beften Frbeiten Der Fusftellung in einem gröfieren Derke zu derbffentlíden, um die durch fie gegebenen Fnregungen nachhaltig und auf die Dauer wírkfam zu macjen. Machoem fich eín Derleger für Das Derk gefunden hatte, war geplant, eine gröfiere 3abl don Tafeln in Dreifarbendruck ein= zureiben, um Damit die Dirkung der ausgeführten Glasgemälde und Kunftoerglafungen, Deren fauptreiz ja Durch die Farbe be= díngt ift, möglichft getreu miederzugeben. Leìder haben die zu diefem 3wecke angeftellten Derfuche kein brauchbares Refultat ergeben. So mufite man fíd wohl oder übel auf eine Durch= gehende Diedergabe in Lídtoruck befdränken, wobeif fíd Der Effekt mandjer Kunftoerglafungen allerDíngs nur abnen läfit.

Die Ruswahl der in Das Derk aufzunehmenden Stücke wurde durch eine Kommiffion unter dem Dorlitie des Dírektors 60th kurz oor deffen Tod getroffen, wobei felbftredend in erfter Linie ausgeführte Frbeiten, eigentlíde Glasmalereien und Kunft= derglafungen, Berückfictigung fanden. Don beiden war ja fier= dorragendes zur Genüge dorbanden. Mach den Beobacftungen auf Der Parifer. Deltausftellung hätte manzu Dem Schluf gelangen können, dafí die modernen Kunftoerglafungen die Glasgemälde in Den fintergrund drängen. Dié Karlsruber fusftellung hat Da= gegen ergeben, dafi die Glasmalerei fíd neben der Kunftoer= glafung nach wie oor ibr Feld behauptet und in erfreulidjem Hufftreben begriffen ift. Die kirclíde Fenfterdekoration ist ibr derblieben, wie Die Darftellung hiftorifher Dorgänge überhaupt. Im Gegenfaţ zu den Beftrebungen mährend der erften fälfte des 19. Jabrbunderts, die faft ausfdieflich Werke erzielten, die nur als in Das Grofe übertragene Kabinettmalereien angefehen
merden können, ift die Glasmalerei don heute wíedermonumental geworden. Sie giebt die Formen in ftrenger 3eichnung, dereín= facht die modellierung und hält auf grofie Flädjenwírkung und Raumberteilung. Sie nähert fich Damit dem dekoratioen modernen Prinzip und will nidt mehr wie ebedem mit der Delmalerei wett= eifern. Dem anderen Extrem, mittelalterlidje Dorbilder mitfamt ibren Unbeholfenheiten kritiklos nadjzuabmen, begegnet man derhältnismäfig felten. Wo, wie im grofien Ganzen der Fall, das moderne Empfinden fíd unter husnüłzung der natürlícjen Dorzüge des materials der Teçnik anpafit, wie fie die alten meifter der Glasmalerei als wirkfam und zweckentfprechend ge= funden, da wird das Befte erreidft. In Uebereinftimmung mit den Grund fäken zur Blütezeit Deutโjer Glasmalerei im 15. und zu Beginn Des 16. Jahrbunderts beffränkt man fidh im wefentlíden auf den Ruftrag oon Schmarzlot und Silbergelb, im übrigen das farbige Glas wirken laffend und die Emailfarben nur für Eínzel= heiten ausnüţend. Fn einigen Stücken war der intereffante Der= fuct gemadjt, farbige Ueberfanggläfer teilweife auszuätien und in Den blanken Teilen mit Emailfarben zu bemalen (LanDsknedt oon Kirfd und Fleckner, Dame in braun oon müller=fickler).

Die modernen Kunftoerglafungen bildeten eínen hödfft inter= effanten Beleg für die Biele und Erfolge der neueften Stilrídtung und wie diefe felbft noch nídt überall anerkannt ift, während fie andern als das einzig Ridtige gilt, fo erging es auch den be= treffenden Arbeiten bezüglíd des Urteils don Seiten Der Rus= ftellungsbefucter. 3meifellos ift das Opalescent= und Phantafie= glas, ridtig dermendet, oon grofier Dekoratioer Wirkung, und mítels desfelben laffen fich Farbeneffekte, Stimmungen und Tiefen erzielen, die durch blofe malereí nídt zu erreichen find. Fm beften eignen fidh ornamentale und landfhaftlíde motione; Das Figürlíde glückt nidtt ín allen Fällen, obgleíd auch fehr gute Sacjen diefer Frt oertreten waren. Die gemöhnlicje Tecjnik, bei der das Sucjen und Finden des rídtigen Glafes eine fauptrolle fpielt, läfit fidd Durch Glasderdoppelungen, ftellenobeifes Rus= fhleifen etc. fteigern. In einem Falle war das ganze Bild mít Rusnahme Der Bordure, mit lídtblauem Glas derdoppelt, momit eine eigenartige Stimmung erzielt wurde (Díneta don Liebert). Fn einen unbedingt grofien mafiftab ift, wie man meinen könnte, Die Kunftoerglafung nídt gebunden. Meben grofien fallenfenftern und Flur= und Salonfenftern mítlerer Gröfie waren auch kleine Fenfteroorfetier ausgeftellt, oft bieroglyphif(h einfach aus nur wenigen Glasftücken zufammengefent und trotioem Dekoratío und ftimmungsooll. In diefen kleinen Stücken, unter denen das motio der dier Jahreszeiten mehrfach miederkehrte, kam die Eigenart Deutcher Kunftauffaffung befonders gut zur Erfheinung, fie deutlidf〔ぁeidend don amerikanifden und franzöfifhen Kunft= oerglafungen im felben material.

Es ift naheliegend, Díe Glasmalereitechnik mít Derjenigen Der mofaikartigen Kunftoerglafung zu derbinden. An Dementfprechen=

Den Derfuchen hat es nídft gefehlt. Der Umftand, dafifie nídi alle geglückt maren, weift darauf hín, Dafineine derartige Der= fchmelzung nídt leicht ift und gefdickte Ђände erfordert.

Kartons und Entwürfe waren, wie bereits ermähnt, in grofier Zahl oorhanden. Während díejenigen für eigentlíde 6lasgemälde hauptfädlích aus den fänden oon Fadjleuten und ausübenden Glasmalern ftammen, fo batten für die Kunftoerglafung maler, Frchitekten, Kunftgemerbefhüler und Dillettierende Damen fich ftrebfam an der Schaffung don Entmürfen beteiligt. Da die Kartons und Entoürfe ímmerhín eine jauptfacje für die Glas= malerei und Kunftoerglafung find, aber doch nur den halben Weg zum Siele dorftellen, fo hat das oorliegende Werk diefelben nurin mäfigem Umfange berückfidftigt und nur gut cjarakterifierte Beifpiele eingereibt.

Scliveflich erfdien es angezeigt, auch aus der alten Fbteilung einiges aufzunebjmen, was andermeitig nod, nídt deröffentlidt ift. Die Der Blütezeit Deutfcher Glasmalerei entnommenen Beifpiele werden den Benüţern Der Publikation nídt mínder willkommen fein, als die miedergabe der don Profeffor 6eiges für diz hus= ftellung angefertigten Machbíldungen alter muftergültiger Derke. Die übrigen Rbteilungen Der kusftellung konnten füglidf für Die Sammelmappe aufer Betradt bleiben.

Der beffern Ueberfidft halber find die Tafeln Diefes Werkes entfprechend Der Einteilung im Rusftellungskatalog in oier Gruppen geordnet:

## 1. Glasgemälbe

2. Kunftoerglafungen und Glasmofaiken
3. Kartons und Entmürfe

## 4. Fite Glasmalereien.

Innerhalb jeder der dier Gruppen find díe Frbeiten wieder wie im Katalog, alphabetifd nadh Den Urhebern, bezw. Den Husftellern geordnet. Der Derfaffer Des Katalogs, Profeffor D. Tlerk hat die Güte gehabt, Das diefen 3eilen folgende Inhalts= derzeídnís aufzuftellen und den einzelnen Mummern textlich hinzuzufügen, was für die Benuł̧ung des Derkes zu miffen nötig erfdjeint. Su dem Dank für diefe mühe gefellt fíd Derjenige, den die Derlagshandlung für die Uebernabme des Werkes und Deffen mürdige husftattung beanfprudjen darf. Hufierdem fei der fioflidtoruckereianftalt don J. Scjober (Inhaber Karl Obrift), weldye die photographifden Rufnahmen gemadht und die Lidht= Drucke hergeftellt hat, an diefer Stelle für Díe nídt zur Dergütung gelangten DreifarbendruckDerfucje beftens gedankt.

Diefes Werk ift eín Dokument der Beftrebungen des Badifden Kunftgemerbedereins. Den Befuchern Der Husftellung foll es díe gewonnenen Eíndrücke fefthalten; Denen, weldje fie nicht befucht haben, foll es fie erfetzen. Möge es die deutfhe Glasmalerei zu weiterem erfolgreíden Scjaffen anregen und der Kunft im allgemeinen nüfen!

## InhaltsDerzeídniís

| nummer des Blatte | Inhalt | Künftler beziehungsweife fusfteller |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | fjeilige Familie in Der fuüte zu Mazareth. Gemaltes Dreiteiliges Fenfter für die katholifde Kirde in Sinzheim bei Baden. 6otifd. | Börner Eugen, Glasmaler in Offenburg. |
| 2 | Kreuztragung. Gemaltes Fenfter für die gleidje Kirdje. Spät= gotifd. | Dto. |
| 3 | Drei gemalte Sçeiben. St. Martinus mit Stifter, nad einer alten Scheibe im Befite Des fierrn Frity Ruguft Kaulbad kopiert und ergänzt. - Birkheimer Wappen, nadj einer Scheibe im Befitite des 6rafen Oriola kopiert und ergänzt. St. Morit mit Sdjild. Kopf und redter farnifdteil alt, die übrigen teile don fr. C. De Boudjé dazu komponiert. Im Befitite Des fierrn Bosbart in 3ürid. | de Bouché Karl, kgl. bayrifh. und kgl. preufifれ. jofglasmaler in mündjen. |
| 4 | Gemalte Scjeiben. Ritter von Deittingen und Gegenftück da= zu. Madj alten, don fr. C. De Boudjé reftaurierten Sdjeiben im Befitze des fierrn Geh. Rats merbold in fieidenheim kopiert. - Otto fieinrid. Hus dem Cyklus der don fr. C. De Boudué für ferrn-Köfter in famburg entoorfenen und aus= geführten Glasmalereien. | Dto. |
| 5 | Dreiteiliges Fenfter mit der Darftellung derheiligen Dreifaltig= keit. Die figürlidjen Teile nad) Entmürfen don Konrad | Drinneberg fans, fnftalt für Glasmalerei in Karlsrube. |

Maria mit Dem Jefuskinde. Gemaltes gotifhes Fenfter.
Illaria mit Dem Jefuskinde. חadj Dem Original in Der Ulridjs= kircje in hugsburg oon f. நolbein D. ä. aus dem Ende des 15. Jabrbunderts.

| nummer des Blattes | Inhalt | Künftler beziehungsẇeife Rusfteller |
| :---: | :---: | :---: |
| 11 | Scjubeizer Landsknecht, den Rükzug feiner 6enoffen Deckend. Mad) Dem Entwurf don Maler jodler. | Kirfd) \& Fleckner, Glasmaler in Freiburg i. D. Sdjoeiz. |
| 12 | 3wei Fenfter mit dem Reidss= und dem preufifthen Dappen, nad) Skizzen Kaifer Dilhelms II. ausgefübrt für die marien= kirche in Danzig. | Königlides Inftitut für Glasmalerei in Charlottenburg bei Berlin. |
| 13 | St. Katharina dor dem zerbrodjenen Rad kníeend. Dreiteiliges Fenfter für Die feiliggeiftkirdje in mannheim. Spätgotifd. | Kriebitifd) \& Doege, Glasmaler in mannheim. |
| 14 | St. Paulus mit Sdjopert, mit Der Redten nadj oben zeigend. Romanifd. | Cinnemann f., Profeffor in Frankfurt a. II. |
| 15 | 3meiteiliges gotifChes Fenfter für die Benediktiner = Fbtei Filtenberg i. Rp. Dic ornamentalen Mittelfelder enthalten 3 meige der Eidhe und wilden Rofe, Dazmifden einíge möndsfiguren, lefend oder díe Erde grabend. Die Rand= friefe mit goldenen Kronen und Rofetten. Grifaillemanier. | Dto. |
| 16 | Frühgotifdes Fenfter mit Der Rnbetung Der hl. Drei Könige. 3meiteilig. | Dto. |
| 17 | Teile oon dier Teppicdfenftern, ausgefübrt für Fltenberg, Friedberg, Leipzig und Erfurt. | dto. |
| 18 | Kleines Kapellenfenfter mit Dem jugendidien St. Georg in Panzerrüftung, in Der Redfen Sdjoert und Kreuzf(dild, in Der Cinken die Fabne baltend. | Cüthi $7 .$, Kunftgemerbefduldirektor in 3ürid. |
| 19 | Geburt, Kreuzigung und Die Frauen am Grabe. Drei ge= malte Fenfter für eine proteftantifde Kapelle auf der Infel Capri in Italien. 6eftiftet dom 6rafen farrad. | dto. |
| 20 | Mittelteil des grofien Treppenhausfenfters im Deutfden faufe auf Der Parifer Deltausftellung 1900. Friede und Frbeit. In der mitte der fierold des Friedens, Durd eine blumen= gefdmüdte [andfhaft reitend; fein Gefolge bilden die allegorifden Geftalten der oerfdiedenen 3meige menfd $=$ lidjer Thätigkeit, oon links nad redts Der Gartenbau, Getreide=, Deinbau, Blumenzud)t, InDuftrie, Baukunft, mufik und malerei. Der teppidjartig behandelte landfdaft= lidse fintergrund zeigt links einen fafen mit Kauffabrtei= faiff, rechts eine ummauerte Stadt. | dto. |
| 21 | Dreí Glasgemälde. St. Sederinus mít Dem Kirdenmodell und zwei knieende Stifterfiguren mit ibren Dappen. Gotifd. | Reuter \& Reichtyarot, Glasmaler in Köln. |
| 22 | Grofies Dielenfenfter. In dem mittelfelde eine deutfhe Stadt im Charakter des 16. Jabrhunderts mit mauern und Burg, Darunter DasReidssmappen und das Dappen DerStadt Offen= burg, in Der breiten Umrabmung unten 3edjer und Dudel= fackpfeifer, oben grünes โaubwerk mit Bändern und jähnen. | Schell Foolf (Inhaber: Ruguft Fehrenbad) in Offenburg i. B. |
| 23 | Bannerträger don Baden. Seitenteil eines dreiteiligen Fenfters im Treppenhaufe des 6rofh. Sdloffes in Freiburg. Ebren= gefおenk Der Stadt Freiburg anläflíh Der Dermäblung S. k . joheit Des Erbgrofiberzogs Friedrid o. Baden und der Prinze[fin fillo. Husgeführt im Sommer 1885. | Scjell Dilhelm, Kunftgecoerblide finftalt in Offenburg. |
| 24 | 3mei Kirchenfenfter, St. Thomas don Rquin und St. Benno, nad Dem Entrourf dom maler Pacjer, gemalt don O. Cohr. | Steiniken Eduard und Lohr Otto, Kunftgewerblide Derkftäten in münden. |
| 25 | Gemaltes Dreiteiliges Fenfter mit erhöhtem mittelteil. Im DorDergrunde auf grünem 6ebüfd die Dappen Deutfher Staaten, Darüber eine Deutfthe Burg. | Stritt Eduard, Glasmaler in Offenburg. |
| 26 | Unterer Teil eines gotifden Fenfters mit den dier Eoan= geliften. Madj Dem Entwurf dom Maler Johann fuber in münden. | Ule Karl, Mnftalt für Glasmalerei, Knnftoerglafung und Glas= mofaik in mündjen. |
| 27 | Gemaltes Fenfter mit einer Szene aus Dem märdjen don der Königstodter und dem Sdjopeinehirt. | Ditalli Otto, Glasmaler in Berlin. |
| 28 | Badezimmerfenfter mit Goldregen und Blumenfenfter mit Flieder, wilden Rofen und Tulpen. | 3entner Flbert, Rtelier für Glasmalerei, Kunftoerglafung, 6las= äterei in Diesbaden. |


| Mummer Des Blattes | Inhalt |
| :---: | :---: |
| 29 | Rundfenfter, in der mitte die Patronin don Bayern, Maria mit dem Jefuskinde, ringsum in kleinen medaillons die Patrone Der adjt Diöze[en Bayerns, die fil. fieinrid II., Dolfgang, Stefanus, Dalentinus, Corbinianus, Ulrid,, Kilian und millibald. Entmorfen und ausgeführt don Franz 3ettler. |

fuldigungsfenfter. In der mitte die don allegorifden Figuren bekränzte Büfte Königs Cudmig l., zur Seite die Reliefs der berdorragendften, mit Der Glasmalerei befhäftigten Künftler feiner 3eit. Gezeid)net don mi. Dafio. Glasmalerei in Der= bindung mit Kunftoerglafung.

3mei Landfdaften, Unterglasmalereien.
Monachium. Die Stadt mündjen ift mit Benutzung eines alten folz (dnittes nad) Merian unter Beibehaltung Der wid)= tigften Kirdjen und anderer Gebäude frei komponiert und auf Rntikglas übertragen. Über ibr im Strablenglanze die Scjutzpatronin, Maria mit Dem Jefuskinde, zu den Seiten die Dappen oon Bayern und münden. Der ornamentale Rand aus Opalescentglas.

Die dier Jabreszeiten mit motioen aus dem Elfaf. Oben links Der Dinter (eingefdneites Bauernbaus), red)ts Der Sommer (M̈brenfeld mit fopfenranken umrabmt), Darunter links Der Frübling (Deifenburg) und rechts der ferbft (Die Ulrid)sburg bei Rappoltsweiler), weiter 2 Elfäfferinnen in Trad)t. Gemalt find die nackten Teile Der Figuren, alles übrige ift in amerikanifhem Opalescentglas ausgeführt.

Treppenhausfenfter (Waldinneres) und Thüroberlid)tfenfter (Dinterlandfdaft). Mad Entwürfen oom maler Duffault.

UrmalDland ${ }^{\text {(d)aft mit Dögeln, als Rückglasmand für einen }}$ Dintergarten gedadj. Mad dem Entmurf oon maler Leip= heimer in Stuttgart.

Dreiteiliges Fenfter mit einer Flpenlandfchaft. finten kable Felszacken, im mittelgrunde ein Mlpenhodjthal mit grüner matte und meidenden Rindern, oon einem Bacje durd)= floffen, der fidh oorn in einen See ergiefit, in deffen Tiefe cine Mixe die Fifhe füttert.

Drei Fenfterfüllungen. Rofen, Iris= und Chryfanthemengruppen oor einfadem landfa aftlidjen fintergrund.

Kirchenfenfter. Im mittelfelde ein ftrablendes Kreuz, Der Rand don einfadjen, mit blühenden Cilien endigenden Ranken gebildet, oben die herabfamebende Taube des hl. Geiftes.
Salfenfter, im mittleren Teile einfadje Derglafung aus Kathe= Dralglas und gerieftem Opalescentglas, oben eine Gutad)= thälerin, feitlich landfafaftlide e Ilotive aus dem Sdumarzwalo: links ein Bauernhaus, red)ts ein Flufithal mit darakterifti= fhen Sdjwarzwalopflanzen im Dorbergrunde.

Dierflügeliges Fenfter, unten eine mecklenburgifthe Landrafaft mit See und Dorf im fintergrunde in Abendftimmung, Darüber redteckige Felderteilung in Antikglas, mit ornamentaler Umrahmung und ornamentalen Einlagen in Opalescentglas. Entwurf oon f. ferzog in fjamburg.

Blick auf Dresden dom redjen Elbeufer aus. Entwurf oom maler f. Loos.

Mondfaeinlandfajaft. Mad dem Entwurf oom Maler fans Pfaff in Dresden.

Winterlandrafaft mit Deiden. Mad Dem Entmurf oon Prof. f. Chriftianfen.

3ettler Franz Xaver, Kgl. Bayrifdjer fofglasmaler in mündjen.
oto.

Eggemann Ferdinand, Kolmar i. E.
de Bouché Carl, Kgl. Bayrifder und Kgl. Preufifder fofglasmaler in mündjen.

Cammiffar h., Maler und Lehrer an Der Kunftgewerbefdule in Strafiburg i. $\in$.

Drinneberg fans, finftalt für Glasmalerei in Karlsruhe.

Endner Friedrid, fyofglasmaler des Grofiherzogs oon feffen in Darmitadt.

Engelbred)t, Kahnt \& BordjerDing, Bremer Kunftanftalt für Glas= malerei, Ätzerei und Bleiverglafung.

Engelbred)t Karl, Kunftglaferei in famburg.
oto.

Geck C., Kunftgewerblicje Finftalt für Glasmalerei, Kunftoerglafung und Glasäţerei in Offenburg.

Königsberg 6ebrüder, Kunftgewerblidje Derkftatt für Glasdeko= ration in Cribit in meakenburg.

Ciebert Gebrüder, Kgl. நjoflieferanten, Werkftätten für Kunft= oerglafungen in Dresden.
oto.

Dto.

| $\begin{gathered} \text { Hummer } \\ \text { Des } \\ \text { Blattes } \end{gathered}$ | Inhalt | Künftler beziehungsweife husfteller |
| :---: | :---: | :---: |
| 43 | MeeresDrache，halb in der Luft，halb im Daffer einherftürmend， Der obere fdjlangenartig gebildete Teil Den Sturm，Der untere mit Mixenkopf und floffenartigen fänden die meeresmoge fymbolifierend．Mad）Entomüfen oon f．Chriftianfen． | Liebert GebrüDer，Kgl．joflieferanten，Derkftätten für Kunftoer＝ glafungen in Dresden． |
|  | Der Greifenhorft，auf hohem Felfen über einem Flufithal； ein Junges ftredt den Kopf aus dem Meft，hinter ihm eine Felfennixe，oben Der herniederfdioebende Greif．Madj Ent＝ toürfen oon §．Cbriftianfen． | Dto． |
| 44 | Pappellandfcjaft．Drei mäddtige Pappeln，binter Der mittleren Die Sonne，fodafi fid）die Umriffe auf dem tiefblauen See im Dordergrunde［darf abzeid）nen，in Der mitte eine marme Landftaft，im fintergrunde fid）auftürmende Dolken．Mad） Dem Entwurf oon maler fans Unger in Dresden． | Dto． |
| 45 | Dineta．Die Darftellung knüpft an eine poetifde Erzählung oon万．feine an，welde den Untergang der fagenhaften fandels＝ ftadt Dineta auf Der Infel Dollin zum Gegenftande hat．Oben in Der Umrabmung ein Madjen，Der bei mondfdein Die Fluten Der Oftfee Durd）（d）neidet，Darunter wie eine Erfdeinung das Bild Der oerfunkenen Stadt；im Dordergrunde ift ihr Der＝ fdminden Durd）eine allegorifde Gruppe angedeutet．Mad） Entoürfen don maler 0 ．Fifder． | Dto． |
| 46 | Dier Kunftoerglafungen：，，Dinterland「daft＂，„Mailüfterl＂， „Sturm＂，„Eifel｜c力nec＂． | müller＝fickler fans in Fadjen． |
| 47 | a．Kunfteerglafung：Dorpsweder fütten．Rusgefübrt oon D． foller in Krefeld． <br> b．Karton：fieimkehrender Bauer，die Senfe auf der Sdjulter trageno． | Prodi E．，Maler in Worpswede． dto． |
| 48 | Glasmofaik，Lünette．In Der mitte eine thronende Figur mit Szepter und Spiegel，auf dem Grunde Bandornament mit Tauben und Rofetten． | Publ \＆Dagner，Deutfac Glasmofaik＝6efellfaft in Rixdorf bei Berlín． |
| 49 | Fierbftftimmung．Mächtiger Urmalosbaum im Dordergrunde mit welkenden Blättern，im mittelgrunde ein See，weiter das blaue Gebirge und Dolken． | Scjell hoolf（Inhaber Ruguft Fehrenbad）in Offenburg． |
| 50 | Parklandfdaft mit Teidd，redjts anfteigendes Felfengelände， oorn ein Brunnen mit Pfau，hinten ein Rundtempeldjen． | Sdjlein Rid）ard，Kunftmerkftãtte für Glasmalerei und Kunftoer＝ glafung in Sittau in Sad） |
| 51 | Dier Fenfterdorfetier．Die dier Jabreszeiten． | Sdjmiot Ruguft，Glasmaler in mündjen． |
| 52 | 3meiflügeliges Fenfter．Landfdaft．Flufi mit einem hölzernen Steg，auf dem bohen jenfeitigen Ufer 万äufer und eine Kirdje． | Ditalli Otto，Glasmaler in Offenburg i．B． |
| 53 | Fenfter mit den allegorifden Geftalten Der Poefie und Kunft． ［and／daftlidjer fintergrund． | Türke L．，¢jofglasmaler in 3ittau in S． |
| 54 | Grofies Fenfter，oben Cöwenzabnornament，unten Drei Land＝ fhaften，Dettlauf zwifhen fafe und Igel auf der Buxte＝ buder faide． | Ule Karl，Fnftalt für Glasmalerei，Kunftoerglafung und Glas＝ mo faik in mündjen． |
| 55 | Gallenfenfter．Tanzende Frauen．Eigentum Des Dereins für Kunft und fandwerk in münchen．Madj dem Entwurf don Bruno Paul Dafelbft． | Dto． |
| 56 | Dreiteiliges Fenfter mit ägyptifder Candfdaft；im Dorder＝ grunde links 2 Kraníde，„Die Pbilofophen＂． | Dolde Paul \＆Oblert Paul in Bonn． |
| 57 | Scblafzimmerfenfter．Ruf zwiebelartiger Pflanze eine mohn＝ kapfel，als geftirnte fimmelskugel Durdjgebildet．Ibren oberen und unteren Rand bilden rote mobnblumen，deren Stengel zugleid）zurFelderteilung Der mittleren Partie Dienen． | 3entner Flbert，Kunftgemerblide Fnftalt für Glasmalerei und Ätzerei in Diesbaden． |
| 58 | Entourf zu einem dierteiligen gotifden Fenfter für Díe חikolaus＝ kirde in Freiburg i．Sdj．In den hbteilungen die feiligen Sildefter，St．நilarius，St．Stefanus，St．Joft． | Balmer flois，maler in mündjen． |
| 59 | Kartons zu den Figuren Der fl．Gilarius und Sildefter für die Mikolauskirdje in Freiburg í．Sd）． | do． |


| Mummer Des Blattes | Inhalt | Künftler beziehungsweife husfteller |
| :---: | :---: | :---: |
| 60 | St. 6eorg als Dradjentöter. Oberitalieniftje Frübrenaiflance. Madonna mit dern Jefuskinde, ftehend, modern. Farbige Sçeibenriffe. | Balmer flois, maler in mündien. |
| 61 | Farbiger Karton zu cinem Scjeibenrifi: Dein, Weib, Gefang. | Dto. |
| 62 | Drei Scheibenriffe, in Der mitte St. Magdalena, redjts Scjnitter, links betender Bauer, hinter Dem ein Engel den Pflug fübrt. | Dto. |
| 63 | Karton zu einem zweiteiligen fpätgotifaten Kirchenfenfter mit St. Georg und St. Dolfgang. | Brunner f. in fibling (Oberbayern) |
| 64 | 3wei Dappenfenfter. <br> a) Fenfter mit den Dappen Der Stifter fi. oon Sdumeling, Graf Keller, Freiherr don Trofdjke und Freiberr oon mirbad, für Die Kaiferin Rugufta=6nadenkirde in Berlin entmorfen und ausgefübrt. <br> b) Dom Garde=Füfilier=Regiment geftiftetes Fenfter mit Den Wappen fermarths und Blumenthals und Dem Kamenszuge Des Regiments für Díe gleíde Kîrdje. | Geiges Frity, Profeffor und maler in Freiburg i. B. |
| 65 | Dappenfenfter. Entourf zu einem für die Kaifer Dilhelm 6edädt tniskirdje in Berlin ausgeführten gemaltenFenfter mít den Dappen oon Kronprinz Friedrid) Willhelm, Prinz Friedrid Karl, Kronprinz don Sadjfen, Grofitherzog don medkenburg und General don Steinmetr. Hus einem Cyklus oon 7 Dappenfenftern Der Deutfden fiverführer oon 1870/71. | Dto. |
| 66 | Dappenfenfter. Entwurf zu einem für die Kaifer=Dilhelm= Gedädtniskirdee in Berlin ausgefübrten Fenfter mit den Wappen der mitglieder Des Kirdjendorftandes, Der ferren oon $\mathfrak{L e d e t i o w}$, Graf 3ieten $=$ Sdjoerin, mittler, Sdjmidt, oon mirbad, Godefroy. | Dto. |
| 67 | St. Kunigunde. Entmurf zu einem Fenfter für Den fürftbifdöf= líden Dom in Krakau (gotifd), aus einem Cyklus don elf Fenftern. In der mitte die bl. Kaiferin Kunigunde thronend, redts und links fthwebende Engel, unter ihr Das Dappen, redts und links davon Bergleute. | Dto. |
| 68 | St. Kafimir. Entmurf zu einem zmeiten gemalten Fenfter für Den fürftbif(みöflichen Dom in Krakau. | Dto. |
| 69 | St. Dincentius Radtubek. Entmurf zu einem weitern Fenfter für Den fürftbif(döflid)en Dom in Krakau. | Dto. |
| 70 | Erfter Entwurf zu einem für die Pfarrkirdje in Marienburg in Deftpreufien ausgeführten Fenfter. Im mittelfeld eín gotif(h) ftilifierter Baum, Der oben einen Sdild mitdem Lamm 6ottes (Dappen Der Diözefe Ermeland) trägt, in Den [eitlíden $\mathrm{Fb}=$ teilungen: links Die Taufe Chrifti im JorDan, redts Der Eoan= gelift Johannes auf Patmos, oben in der Mafiperksrofe Gottoater. | Dto. |
| 71 | Domfenfter in IllagDeburg. Entourf zu einem Fenfter mit Darftellungen aus der Reformationsgefdidhte. Im Mafimerk Engel mit Bibel, Keld und Kreuz. <br> Darftellungen, oon oben beginnend: <br> a) Luther predigt im Jabre 1524 in Der Johanneskirche in Magdeburg. <br> b) Magdeburg als ,unferes ferrgotts Kanzlei". Druckerge= ftalten, weldje Flugblätter derteilen; theologen (Amsoorf, Paul Ebers) am Sdjreibtifd. Entftehung Der MlagDeburger Centurien um 1550 und 1551. <br> c) Domprediger Bake rettet 4000 Bürger anno 1631, Die fid) in Den Dom geflüchtet hatten. Dankgebet Bake's und der Geretteten beim fustritt aus Der Kirdje. Stiftung oom Geh. Kommerzienrat Krupp in Effen. | Dto |


| nummer <br> ors <br> Blattes | Inhalt | Künfter beziehungsweife Rusfteller |
| :---: | :---: | :---: |
| 72 | Domfenfter in magdeburg. Entwurf zu cinem ausgefübrten Fenfter mit Darftellungen aus der 6efdidjte des Domes. Im mafiberk die alten Patrone des Doms (St. Mauritius, St. Innocenz und St. Catharina). <br> Darftellungen, don oben beginnend: <br> a) Erzbi(d)of Morbert tauft einen Denden anno 1129. <br> b) Erzbifdoof Roalbert II. legt den Grund zur jetigen Dom= kirdfe anno 1208. <br> c) Das Domkapitel tritt zum evangelifhen Glauben über Durd) Empfang des heiligen Rbendmabls in beiderlei Geftalt im Dom anno 1567. | 6eiges Fritz, Profeflor und maler in Freiburg i. B. |
| 73 | Dier Sibyllen. Germalt im unteren Teil cines für die Sdjlofikapelle in Mubrau in Sdjlefien ausgefübrten Fenfters, Das im fauptteil eine Kreuzigung zeigt (zu einem Cyklus don fünf= zehn Fenftern gehörig). | do. |
| 74 | Rathausfenfter in Freiburg i. B. Erfter Entmurf. Oberer Teil eines der drei hiftorifden Fenfter für den Rathausfaal mit Darftellungen aus der 6efdichte Freiburgs: Konrad don 3äbringen derleibt der oon feinem Bruder Berthold ge= gründeten Stadt eine freic Derfaffung nad) Dem Dorbilde Derjenigen don Köln im Jabre 1120. Redts Der ferzog auf Dem Finger por Dem Oberthor, unter einem Baldadjin thronend; in Der mitte auf einem Gerüft Der ferold, Die Der= faffungsurkunde derlefend, weiterbín das jubelnde Dolk. In Paris 1900 mit der goldenen medaille ausgezeidnet. | do. |
| 75 | Barbaroffas Erwachen. Entwurf zu ciner Danomofaik in Dem Dorraum der fofloge der Kaifer Dilhelm=6edädtnískirche in Berlin. | dot. |
| 76 | Der Köníg und die freien Künfte. Rus der figuralen mofaik= beflurung des Kölner Domdjors. In Der mitte der Köníg thronend, ringsum in fieben kleinen medaillons die freien Künfte, in den dier Ecken in Dierpafform díe Perfonifika= tionen der Flüffe Tiber, Rhzín, Donau und Seine. In den 3 wideln Daneben gotifdes Rankwerk. Den abfdliefienden Rand des mittelfeldes und dié Ränder auf der obern und untern Langreite bilden bandartig gezeidncte Dafferffröme mit Fifden (Strom Des Lebens). | Dto. |
| 77 | mufengefang. Karton für eine Kunftiderglafung. Rusgeführt oom 6lasmaler 0 . Ditalli in Offenburg. | Göbler fermann, Maler und Lebrer an Der 6r. Kunftgeverbef(tule in Karlsrube. |
| 78 | Pflügender Bauer. Karton für eine Kunftoerglafung. | Goller Joref, Glasmaler in Dresden. |
| 79 | fandel und Induftrie. Karton zu cinem gemalten Fenfter. | Kemmer Otto; Maler in Karlsruhe. |
| 80 | St. 6eorg als Draçentöter. Entwurf für cíne Kunftoerglafung in £ünettenform. | Kley feinrid, Maler in Karlsrube. |
| 81 | Oberer Fenfterteil, Stad. | Kunftgemerbe¢bule Karlsrube. |
| 82 | 3mei ooale F̈üllungen, Seeftüche. Entmürfe für Kunftoerglafungen. | mafer Roland, Maler in Karlsrube. |
| 83 | 3ovei Entmürfe für Kunftoerglafungen. Sevfü̆k mit Segel= boten und Sめlof am meer. | dit. |
| 84 | mlorgen und Fbend. Kartons für Kunftoerglafungen. | Ofter Finton, Maler in Karlsruhe. |
| 85 | Köníg Davió. St. Katharina. Entmürfe für Kirdjenfenfter. | Padjer Ruguftin, Maler in münçen. |
| 86 | Ornamentale motioe. Entwürfe für Kunftierglafungen. | Frau Profeflor Roman=Foerfterling in Karlsrube. |
| 87 | Chriftus als Todesüberwinder. Karton zu einem Glasfenfter für eine Friedhofkapelle. | Sctmidt Frit Philipp in Dresden. |


| $\begin{gathered} \text { Mummer } \\ \text { Des } \\ \text { Blattes } \end{gathered}$ | Inhalt |
| :---: | :---: |
| 88 | Blumenkönigin. Entmurf zu ciner Kunftoerglafung. |
| 89 | St. Cäcilia und St. Georg. Entmürfe für gemalte Fenfter. |
| 90 | miorgen und Fbend. Entmürfe für Kunftoerglafungen. |
|  | Die Dier Jabreszeiten. Entomüre für Kunftoerglafungen. |
| 91 | 3meí Fenfterflügel aus dem Ritterfaal Des Sdjloffes Eberfteín bei Baden. Glasmalereien aus dem Ende des 15. Jahr= | bei Baden. Glasmalereien aus dem Ende des 15. Jahr= hunderts.

Chriftus am Kreuz, Darunter links Maria, red)ts Johannes. mariae Derkündigung. Unter [pätgotif(dem Bogen rechts Maria am Betpult knieend, links der Derkündigungsengel, oor ihm Der knieende Stifter.

3wei Fenfterflügel aus dem Ritterfaal des Sdjloffes Eberftein. mit Glasmalereien aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, Bifdof Mikolaus mit Krummftab und Bud), auf weldeem Drei Brote liegen, redts neben ibm die bl. Katharina auf Dem zerbrodjenen Rad ftehend, mit Sdjwert und Palmzmeig. Unter Den feiligen die Dappen don Kaifer Friedrid) III. und feinem Sohne maximilian und die Infdriften: Fridericus Terci Imperator. Pater. Maximilianus, Romanor. Rex. Filius 1492.
Der:bl. Apoftel Jakobus d.ä. mit Pilgerftab, Buc) uno mufdel, ihm zugewandt Der hl. Apoftel Bartholomäus, mit Der Linken Die auf Den Boden geftellte Keule haltend, während feine Rect) te in ausbrucksooller Weife die gefprodjenen Worte unter ftütit.

3wei Fenfterflügel aus dem Ritterfaal des Sdjloffes Eberftein mit Glasmalereien aus dem finfange des 16. Jabrhunderts. Gemalte arditektonifde Umrabmungen, aus gotifhen und Renaiffance $=$ motioen zufammengefetzt. $\quad$ Landfdjaftlidjer fintergrund. Línks Johannes D. E. mit goldenem Keld in Der Linken, aus meldem eine Sdjlange herdorkommt, wäbrend er mit der Redten deffen Inhalt fegnet.
Redts Johannes D. T., in Der Cínken Das Budj, Darüber das Camm mit Der Ruferftehungsfabne, auf welder er mit Der Red)ten binmeift. Cinks hinten eine Stadt, meiter Felszacken und das meer.

3wei Fenfterflügel aus dem Ritterfaal des Sdloffes Eberftein mit Glasmalereien aus Dem Fnfang des 16 Jabrhunderts. St. Urfula mit Pfeil und Bud), links unten die Stifterin "Uriel don Fleckenftein" knieend. Kopf und Mimbus der feiligen modern.
St. fieronymus mit entblöfitem Oberkörper dor dem Kruzi= fixus fich kafteiend, rechts unten Der knieende Stifter: ,fjans Bock Ritter" in Daffenrüftung, binten eine Kapelle.

3wei Fenfterflügel aus Dem Ritterfaal des Scjloffes Eberftein mit Glasmalereien aus Dem Fnfang des 16. Jahrbunderts. maria als fimmelskönigin in Der Strablenglorie auf dem Galbmond ftehend, das Jefuskind auf dem linken Mrm, in Der Redjen den Granatapfel.
Ritter Georg in Panzerrüftung, in der Cinken die Fahne, oor ihm Der Stifter ,,6eorg don Badj". 1518.

3wei Fenfterflügel aus dem Ritterfaal des Sdiloffes Eberftein mit eingefethten Bildern aus Dem Rnfang des 16. Jahr= hunderts.
Die hl. Finna, auf Dem linken Frm maria, auf Dem rediten Das Je[uskind tragend, dor ihr Die Stifterin ,,Fnna don Thann" knieend.
Der hl. Chriftophorus, mit Dem Jefuskind auf Dem Rüken Den Fluf überfdjreitend. Links unten der knieende Stifter, ,,Dolff oon Windeck" in Panzerrüftung.
oan Treeck h., Glasmaler in mündjen.
Deinhold Paul, Maler in mündjen.
Meftler h., Malerin in Karlsrube.
Delte Bertha, malerin in Karlsrube.
S.K. ந. Grofherzog Friedridj oon Baden.

Dto.
oto.
oto.

Dto.

Dto.


51. Familie

Glasgemäloe don Eugen Börner in Offenburg




St. Martinus - Dappenfdeeibe - St. Morit Gemalte Sdjeiben don fiofglasmaler C. oe Boudjé in mündjen


## Illeiftermerke Der deutfden Glasmalereí



Ritter don Deittingen - Olto $\mathfrak{j}$ einrid) - Stifterin


meíftermerke der deutfden Glasmalereí

fi. Dreifaltígkeit
Glasmalerei don fans Drinneberg in Karlsrube


Meiftermerke Der Deutfden Glasmalereí


St. Mídael
6lasgemáloe oon Profeflor Frith feiges in Freiburg i. B.



St. Lukas - St. Bernbard - St. Eligius Glasgemäloe don Profeffor Frity Geiges in Freiburg i. B.

Meiftermerke Der Deutfchen Glasmalereí


Der fierbft
Glasgemälde don Jofef Goller in Dresden


## meíftermerke der deutfcien Glasmalereí


meíftermerke der deutfcien Glasmalereí


María mít dem Jefuskinde
Glasmalerei oon fenning \& Fnores in fannoder


María mit Dem Jefuskinde
Madbbiloung einer alten Glasmalerei $\mathbf{D}$. F. 万. 3ettler in mündjen



Sdmeizer [andskned)t
Glasgemäloe oon Kirfd) \& Fleckner in Freiburg i. B.


Derlag oon Kanter \& moljr in Berlin.


Dappenfenfter
Glasmalerei pom Kgl. Inftitut für Glasmalerei in Charlottenburg


## meiftermerke der deutfcten Glasmalereí



St. Katharina
Glasgemälde don Kriebitif(d) \& Doege in Mannheim



St. Paulus
Glasgemäloe don Profeffor f. Linnemann in Frankfurt a. mi.


## Ileíftermerke Der Deutfchen Glasmalereí


möndsfenfter
Glasmalerei don Profeffor f. Cinnemann in Frankfurt a. mi.

meiftermerke der deutfcten Glasmalereí


Finbetung Der bl. Dreiköníge
Glasmalerei don Profeffor h. Cinnemann in Frankfurt a. II.


## meiftermerke der deutfden Glasmalereí



Dier Teppid)fenfter
Glasmalereien don Profeffor f. Cinnemann in Frankfurt a. mi.

meiftermerke der deutiduen Glasmalereí


St. Georg
Glasmalerei don Kunftgewerbe\{duldirektor f. Cüthi in 3ürid)


Derlag oon Kanter \& mobr in Berlin.


Geburt Chrifti - Kreuzigung - Die Frauen am Grabe Gemalte Fenfter don Kunftgemerber(dulDirektor h. Cüthi in 3ürid)


Derlag don Kanter \& Mobr ín Berlin.


Friede und Rrbeit
Glasgemälde don Kunftgemerbefduldirektor h. Cüthí in 3ürid
meíftermerke der deutfden Glasmalereí


St. Sederinus - 2 Stifterfiguren Glasmalerei don Reuter und Reidjbarot in Köln

21
Derlag oon Kanter \& mohr in Berlin.



Dielenfenfter
Glasmalerei don hoolf Scjell (Inhaber Rug.Föbrenbad) in Offenburg


## meíftermerke Der deutfden Glasmalerei



Bannerträger don Baden
Glasmalerei don Dilhelm Scjell in Offenburg i. B.


## meíftermerke der deutfden Glasmalereí



St. Thomas d. Mquín - St. Benno
Glasmalereien oon Steiniken und [ohr in mündjen


## meíftermerke Der deutfchen Glasmalereí



Wappenfenfter
Glasmalerei don Eduard Stritt in Offenburg


