## Stusiawlen．

Am 17．Martz wurde in Genf das Abkommen mit Griechen－ lani thar die Ralonikifreilhatenzens und ibler die Abtretung der Aktien der Bahn Gjevyjeli－Saloniki an Grie－ chenland nititerzeichnet．（Vol．：，Aus der Woche．＂）

Mif den Kustenschiffahrisgesellschaften wurde dor erste kingtristige Subventionsvertrag auf 10 Jahre （rückwirkend wom 1．April 19\％8）unterzeichnet，Von der Jahres－ subvention von $49 \%$ Mill Dinar entfallt auf die Adria－Schiff－ tahita－A．G．（die zum Konzera der Jugoal．Union－Bank gehort） 901／2 Mill．，auf die Dubrowniker Schiffahrts－A．G．111／2 Mill．，der Rest aut＂Hum ${ }^{4}$ und ${ }^{\text {noka }}$ ．

Verzehrungsiteater：1．April 1928 bis 31．Janner 1929 （10 Monate）．Einnshmen 619 （－ 58 ）Mill．Din．，Tasent 903 （ +24 ）Mill．［24］

Kohlenforderung：1923： 505 （gegen das Vorjahr $+(13)$ Mill．$t$ ，davon Rrannkoble $3^{\prime} 66$（ +016 ），Lignit 1.03 ＋+000 ），Steiakohle $0.55(+0.06)$ Mill t．$-E$ is enerzförde－
 Blelerz $16.000(+1000) \mathrm{t}$ ，Rohblei $9500(-1000) t$ ，K upfer－ erz $328.000(+40.000)$ ，Hohkupfer $15.000(42000)$ t．

Laibacher Warenborse：Umsatz 19es：2815 Wargon fiir 31 Mill．Din．（2240 Wagron fir 16 Mill．1．V．），davon in Hols 2475 Waggon（ 2144 für $20-8$（126）3ill．

Wechselproteste：Belgrad Janner：1968，Febraar： 1792.

## Polen．

Am 13．Marz ratiliziett der Sejm das Litwinotw－


Die Haushaltskommission des gejm be－ schließt mit 19 gegen 9 Stimmen，den früherea Finanzminister Czechowitz in Anklagezustand zu rerzetzen und vor das Staatsgericht za stellen．Ministerprāsident Bartel weigert sidh，der Aufforderung der Kommission，A1tschluß uber die ťberschreitungen des Buigets $2 u$ gethan，nachankommen． Der Vorsitzende der Obensten Rectmungrskammer gibt im Hanshaltstussehue die Erclatrung ab，daß er trota wiederhoiter Autfordermng an die Regierung，Autklarnag fiber die zu Un－ recht ibberschrittenen Budgetposten zin geben，von Minister－ prisidenten niemals vine $\bar{\lambda}$ ntwort erhalten habe．© Ygl．：„Aus der Woche．＂）［21］

Die neuestickstoffabrik in Wrow nimmet thre Produktion aut．Sie zoll im ersten Jahr 18.000 t Stickstof lieferm．

Die Grundzage des von den Linksparteien eingebrach－ ten Verfassungsentwurfus sind：1．die Aufhebung das Eenats，3．die Wahi dee Prasidenten durch die ans allgemeinen Wanlen hervorgegangenen Wahlmaner，3．die Frennutig der Kirche vom Staat．［24］

Die Zahl der proteatierten Wechsel im Janner betrag－ 356.891 mit einer Summe von 76 ＇8（Dezember： צ13 13）Mill．Z

Kohlenforderung Polnisch－Oberschlesiens im Februar $2,379.970$（Jupner：3，017．055）t．［ 24 ］

Gasolinproduttion 1988： 3185 （1987：3778）Zister－ nen．［21］

Eohalverarbaltung im Jahre 1928：760．370（1927： HS1．（977）is Iniandisobsatz $375.50(537.712)$ t，Ausfubr 200.477 （270．408）t．［24］

## Amplanch．

Am 14．Hgrz bringt der Erste Lord der Admiralitat Bridgeman im Unterhaus die Flottenvarschlyge ein．lm kommenfen Frihjahr sollendreineme Kreuzer auf Stapel gelegt warden．

In Dublin－Nord（Nordirland）slegt bet der Stichwahl der Kandidat der Regiemugspartei O＇Higein z mit 151 Stim－ men Mehrheit．

## Tratakrelch

Am 14．Myrz nimmt der $\mathrm{Senst}^{2} \mathrm{mit} 272$ gegeri 28 Stimmen den Gezetzentwnurt wher den zweiten Toil deo Flottenbau－ programmo 3n．Es handelt sich um die Kiellegung von einers Kromzer， 6 Torpedotootzerstïrern， 7 Unterseabooten and 2 Aviaos．［22］

In den letzten Monatea wurden in Paría 166 Ban kier 3 vorhaftet．［18］

AuBenhandel 1928：Eintuhr 59.448 Minl．Fr．，gegen 53.00 ）（iit 1927 und 19.105 Tír 1918 （flir 1927 Saargebiet einbe－ wriften，flit 1913： 1 Frledens－Fr．＝ 5 Fr．），Ausfuhr 51.347
 sciub 1875；Eintuhr（Lberschu日 7704）．

## Sowjet－Union．

Bucharin，in letater Zeit einet der Führer der Rechts－ opposition，wird von der Arheiterschaft der elektrotechnischen Werkstătten in den Moskater Sowjet gowalt．Er balt eine Rede，die als Verstandigungsversuch der Rechtsoppositiouellen mit Stalin gedeutet wird． ［4］（Vgl．${ }_{n}$ Aus der Woche＇Nr．${ }^{2}$ 4．）

## Sonstiges Eurppal．

In Madrid Inden grobe Studentendemonstra－ tionen gegen Primo de Rivera statt，in deren Verlauf die studenten mit den srheitern fratamisfieren．（Vgl：$n^{\text {Aus }}$ der Woche ${ }^{-5}$ ）［ 24$]$

Die BankvonSpanienbeschlie日t mit 18．Marz ilhren Diskontagt 2 von $51 / 2$ auf $5 \%$ zu ermilbigen［14］

Bei den danischenKommunalwahten baben die Sozialdemokraten in der Provinz wie in der Haupt－ ztadt Siege zu verzeichted．

## Naher Ostant．

Der Fütrer des Wa fd Mugtafa Nahas Pascha wird， unchdem or bereitz wom Unter＊wehungsrichter freigesprochen wurde，aunh rom Disziplinarsenat der Sgyptischen Advokaten－ karmer von der Anklage der Korcuption freigespro－ chen．［41］

## 1．5．A

Der Stat Alabama wird von einer Ubersehwem－ mungiskataitrophe betroften．

## Sonstige Uberset．

Am 15．Märy findet in Nankiag die drittenatio－ nale Konferenzderkqumintang statt，aut welcher iler rechte Fligel unter Fuhrung Tschang－Kai－zcheks und der linke Flitgel，unter t＇ühruyg des in Deutzchland in der Emigra－ tion lubenden Han Tin－wei，um die Fthrung in der Koomin－ tang ringen．［ze］

Der Führer des mexikanisohen AuIstandes， General simon Aguirre，ergibt sich anf dem Isthmus von Tehuantepes und wird atandrechtlich erschossen．［24］

## Weltpolitlk．

Die Konferenz in der ungarisob－rumaniseben Optantenfrage wird fir den 4．April mach Wien einbe－ rufen．［乌2］

Am 14．Mrrz ratifiziert der Schwoizerische Stynderat finstimmig den Kellogg－Pakt．

Der belgizche senat ratifiziert den Kellogs Pakt．

Zwischen Frankreich und Italien wird ein Eutt－ fahrtabkommen untersclirieben．Italien erhalt das Zwischen－ landungerecht in Starseille und Tunis，Frankreich das Recht， italienisches Gebiet zu uberfliegen und Zwischenlandungen in Neapel und Cestel－Rosse vorzunehmen．Die geplante franzosi－ sche Linie ist Marseille－Neapel－Athen－－Beirut．Damtt sind die franzüsich－italienischen Verhandlungen，die seit Abschlu ${ }^{B}$ des englisch－franzoxisehen Flottonkompromisses unterbrochea warex，wieder anfgenommen worden．

## viatwirischath

Bei der aun 14．Marz stattfindenden Tagung der Inter－ nationalen Rohstahlgeneingehaft in Brissel wird das Produlctionnprogramm Iflr das Quartal April －Juni um 500000 t erhoht Das deutscho Export kontingent wird von monatlich 300.000 t auf 330.000 t erhöht［43］

Das Internationale Schienenkartell warde his 31．Măr2 1955 verlängert．Wie verlatet，sind die Vereinif－ ten Staten beigetreton．

Der WirtrchaftsanBschuB des Volkerbun－ des ruft für den 4．April eine Konferenz von Sachveratapdigen der Zuckerindutaíe ein．


Pallitical Handbook of the Werld，1929．Publicstions of the Council on Foreign Relations Yale Uulversity Pross－ Großoktav， 108 S ，

Dleses naue politishbe Jahrbuch der Parlamente，Par－ taion und Pressa＊erschaint bouer in zweiter Folge．Als Her． ausgeber zeichnet das In Amerika recht angesehnene Council on Foreign Relations，ein privates wissenschaftliches Institut，
 rind Jobn W. Devis sls Direktoran Otto H. Kahn, Frank ir Coik Paul M. Warburg, Owen D. Youncr a. a befinden. lie vom ${ }^{\text {l }}$ Conncil" harausgegebene Vierteljabrgachrift The vom Affirs ${ }^{n}$ silt als das beate andenpoliticche Organ in Fortiga vereinigten Stasten, Dois vorliegende Jabrbuch euthait and fithriche Angsben tber die Parteienstirken in den Volksvertretungen, thar die Programme der verschiedenea Parvertretung Namen ihrer Fthrer, echlieBlioh eine Anfzhhlung der wichtigaten politisohen and wirtschsiftlichen Tagesblut ter und Wochensciriften dos betreffendon Landes, wobei auch die Richtung des Blattes nud sein Besitzer angegehen sind. Sleinere Licken oder Ungepauigkeiten mogen hior unterIzufen sein. Die unter nOsterreich gebotene Aufzthlung der Tageszeitungen ist weder vollstandig nooh auch ganz genau. Die , Ditz ${ }^{14}$ z. B. wird als Organ der Grobdeutschen Partei gegannt, was nicht zutrifft. Wichtiger ist die Ungenauigkeit, die in der Bezeichnung djeser Partel und ibrer Organe als ypangerman $(=$ alldeubsoh) liegt. Als politiseher Termirfus sind gildeutseh and ngrobleutseh so verschielene Dinge such die franzosische Presse beginnt endiph, diezen. Unterschied zu machen -, dab sie in finea Fadwork, nicht vermengt werden sollen. Durchaus anzuerkennen ist die Sachlichkeit, deren sich das Jahrtuod, bej der sehr łreiklen Aufgabe, die ainzelnen Parteion zu kennzeichnen, befleist. Italion, fuBland, Ungarn usf. bieten datür schöne Beispiele. Trotzdem sind den Hertusgebern arge Miggriffe unterlaufen. Oher die osterreichische Sozialdemokratie heibt es u. a.: "Der Aufnalur Fom Juli $19 \% 7$ erwies die Stärke das linken Flügels der Partei, der anter dem EinfluB Otto Bauene und seines Ilanges zal bolschewikitchen Ideen steht. Die vom Parteitay 1927 sucenommepen Richtlinien wiesen Anzechen einer Zunahme des Radikalismus innerbalb der Partei auf." Es gibt in Osterreich selbst nus eine Meinungt dariber, daß der von Karl Renner beherrichte Parteitag 1927 umgekehrt eine entscheidende Rechtswendung gebracht hat. Aber auch Gie ūlıer deu 15. Juli bertretene extrem parteiische und von keinem ernsten Menschen in Ozterveich geteilte Ansicht ist geradera kowpromittferend. Die Herausgeber sind in diegem Pankt einer einseitigen Berichterstatiting zum Opfer gefallen, eine Moglichkeit, gegen die sie, trotz aller im Vorwort erwähnten Bürgschaften dargegen, offenbar noch immer nicht gendgend gefeit sind. - Mit diesen Eiusehrankungen labt alth das 20.00 Doll. kostenda Handiauch empfehlen.

## Schluß des redaktionellen Teiles

## Geschäftliche Mittellungen

## Böhmische Union-Bank.

Am 15. Marz id. J. fand die Bilanzsitzung des Vorstander der Böbmischen Union-Bank statt, in welcher der Rechnungsabschluß für das Geschaftsjahr 1928 vorgelegt wurde, der zuzüglich des Vortrages aus dem Jahre 1927 per Kč $740.700 \cdot 67$ einen Reingewinn von Kc $34,347.10 \mathrm{~s} \cdot 15$ aufweist.

In der für den 5. April d. J. einberufenen Generalversarnmlung wird der Vorstand die Ausschüttung einer Pividends von $10 \%$ - Kě 20 - pro Aktie gleich wie im Vorjahre beantragen. Uberdies wird der Vorstand der Generalversammiung den Vorschlag unterbreiten, dern Allgerneinen Reservelonds Kと $1,200.000-$, dem Spezialreservefonds zur Deckung von Abgangen und Verlusten aus Debitoren $\mathrm{K} \varnothing 5,000.000-$ und der Baureserve Kë 5,000.000- zuzuweisen und den nach Abzug der Tantième verbleibenden Rest von Kč $1,986.462-90$ auf neue Rechnung vorzutragen.

Weiters wurde in der Vorstandssitzung der Beschlu $B$ gefabst, in der Generalversammlung den Antrag auf Ertrohung des Aktienkapitals um Kč $50,000.000$ tuf Kč $250,000.000^{-}$- zu stellen, wobei der Vorstand ermachtigt werden soll, die năheren Modalităten dieser Neurmission, insbesomdere hinsichthlith des Begebungskunses im eigenen Wirkungskreise festzusetzen.

Erliuteringen zur Bilanz.
Das Gowind-und Verlustkonto wird, wiefolgtaumgewiesen:

## Gewinne:

In Millionder ct
$\left.\begin{array}{ll}\text { Gewinnvortrag ex } 1927 & \ldots \\ \text { Zinsen: } \\ \text { von Wertpapieren } & \ldots\end{array}\right)$

Der Reingewinn beträgt somit Kð $34,347.103 \cdot 15$, abzuiglich des Gewinnvortrages vom Jahre 1927 per Kě $740.700 \cdot 67$ Kĕ $33,606.402 \cdot 48$, was gegenüber dem Vorjahre einen Mebrertrag um rund $1 / 2$ Million darstellt; dieser Ertrag entspricht einer Verzinsung des Aktienkapitals von $17.7 \%$ gegen $16-88 \%$ in Vorjahre. Im Zusarmenhange mit der Erhöhung der Debitoren, welche eine Steigerung um rund 175 Millionen Kč aufzuweisen haben, zeigen die Zinseneinnahmeneine entsprechende Steigerung und auch das Provisions-Konto hat cine, wenn such unerhebliche Erhöhung erfahren. Der Verminderung des Besitzes an festverzinslichen Wertpapieren entspricht ein Rückgang in den Effektenzinsen. Dic "Verschiedenen Gewinne" sind um rund T-6 Millionen Kögrounken, da sich sowohl das Devisenwie auch das Effektengeschäft im abgelaufenen Jabre ungünstiger gestaltete, als im Jahre 1927 und uberdies vom Effektenertrage ein Teil zu Abwertungen in Effektenportefeuille Verwendung gefunden hat.

Die Steigerung der Passivzinsen, im wesentlichen eine Folge der erhöhten Slatze für Spareinlagen und Guthabungen in fremder Währung, halt sich im Rahmen der größeren fremden Mittel. Die Sachausgaben sind gegenüber dem Vorjahre gestiegen, weil darin die Widmung für den Jubilaumsfonds, sowie dringend erforderliche Adaptierungsarbeiten in metireren Filialen, somit auBerordentliche Lasten verrechnet erschieinen; ebenso ist die Steigerung der Personalregie, anßer auf das Avancement der Beamten, suf eine der Beamtenschaft zugebilligte auBerorientliche Zulage zurückzuführen. Die Erwerbsteuer ist betrachtlich gesunken, worin sich die Steuerreform in diesem Jahre erstmalig ausgewirkt hat. Die Abschreilrungen halten sich im ublichen Ausmaße.

Das Bilanz-Konto zeigt bei einer gegen das Vorjahr um zirka 300 Millionen $K$ ̌ gestiegenen Bilanzsumme folgendes Bild:

Durehselnitisannuitazt mit 2050 Mill. M an Stelfe der von Dertschland vorgeschlagenen 1650 Mill. M festselzt, unter gewissen Vorbebalten einverstanden. - Am 10. Mai beschlieBt dio Sachverstindigenkonfereaz cinen meuen Ec.twurf itit flen Schlußbericht ausarbeiten. zu Iaesen. womit Bie Jowiah Stamp mit Hiozuzichung Dr. Schachts betraut wird. (Vgl. Hus der Wache".) [ 30 , Weltpolitik.]

Die führenden olproduzenten von Yenezuela beschließen, die Petroleumproduktion auf den Umfang des Forjahres zu beschrauken. [1]

## R U C H R R

 anybazaigion Bulchor yar.
Georg Hahn: Die Konkurrenz. Unterisuchungen Uber die Ordungeprinzipien und Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Verkehrywirtbchaft. Duncket \& Hamblot, Man-chenundL-ipzig. $19298^{\circ}$. (182 S.)

Das sehr aktuelis Problem der, gebundenen" kapitalistischen Wirtschaft ist der eigentifche Gegenstand diesea Buches. "Weite Kreise sind heute uberzeugt, "' beginnt das Vormort, ,dab unsere ireie kapitalistische Konkurrenzwistschaft mit innerer Notwendigkeit in eine gebundene, sozialistische Giemeinwirtachät übergehen werde. Dieser Meimung wersucht dic vorliegende Untersuchung entgerabzutreten. ${ }^{\text {. }}$ Trotz dieser klar au\&gesprochenen Tendenz handelt es sich um eine methodiech strang wissenschattliche Arbeit. Nicht in eine gebundene, sozialistische, sondern in eine kapitalistise to Monopolmirtsehaft tuhre die Entricklung. Atser die Ausscbaltung derfreien Konkurrenz durch Kartell und Trust bedeute nicht auch die Ausschaltung der Konkurrenz sehlechtuin. Vielmetir bestohe diese, weua aublt eingeachrankt, als Ordnunganriazip der Wirtachaft weiter; es sei niaht richtig, daB die Konkurreaz dazu neige, sith selkst darch Zusammenschluß der Konkurenten aufzuheben. IVas sich selbst sufhehe, das soi nar die "freie ${ }^{45}$, die ,atomistisese ${ }^{4}$ Konkurrenz, aber die Konkurrenz brauche gar nicht "frei ${ }^{4}$ (im atomistischea Verstande) zut sein; sie sei auch dann Konkurrenz, wenn sich die Zahl der Wirtschaftzsubjekte infolge von Zusammenachlis. sen wesentlich verringert, statt einer (grundzảtulioh) unendlichen Anzahl mur eine verhaltnismalBig kieineAnzahl betract. Der Hauptgrand der Zusaumenischiliuse sei ein ,technischer ${ }^{\text {sis }}$ : die geringe Fungibilitat des festen Realkanitals. Für diezes bastehe Rewergungsfreiheit nur erstmalig als neucs Kapiral zu einer bestimmaten Produktion hin. Der ProzeB sei also folgender: Die Konkurrenz hewirke zwar ein Zeitalter der 3 assenerzeagung und dea CroBbetriebes, die Ausschaltung der kleinen Betriete (reilich nicht in allen Produktionszwelgen), abor das führe nieht zum Cbrigbleiben einar einzigen Uaternehmung, oondern dazu, daf sehr wenige, zber immernin mehrere GroBunternehmungeo den Plan beherrschen. Zwischen diesen entwickle sich dant als Folge des obigen Gesetzes - Nichtumkehtharkoit der Bewnguagsrichtung dea einmal angelegten Iesteu Realkapitals -, eine neue Form der Konkurronz, die eigentlinh gar keine "treies mehr sei, da "iteia $\theta^{4} \mathrm{Konkur}$ renzeben die biernicht vorhandenefreie Be weglichkeit das Kapitals vorarssetzt. Dies Form der Koakurtens sei die, ruinöeet Konkurrenz, aus der dus Erwarbestreben nur einen Auswer findes den Zusanmenscblub. Der Verfazeser formuliert: ,Das Ende der freien Konkurrenz liegt nicht im Zussmmenschlaß der Unternehmungen, sondern die Unternehmungon solließen sich zusammen, weil es keine freie Konkurrenz mehr gibt." Doch das Ende der freien Konkurrenz sei, wie fressgt, nicht auch das Ende der Konkurrenz schlechthin; folgt ein Hinweis aur , Aubenseiter", anf nneu entstehende Produktionsanlagen als Folgen einer uberspitzten Monopolpreispolitik, auf die "latente Konkurrent im Innern einer suf gewisse Zait. vertraglich zusammenfe schlossenen Unternehmergruppa" - sohin daraut, das ausachließliohe Monopole selten oder wenigatens selten von langer Daver sibd. Die mbrigen (for den Verfasaer entscheidendea) Gritude, die das Walten der Konkurrenz auch bei Vorherrschen der Monapole beweisen Bollen, beruben, wie uns scheint, ant einom Miprerstanduis: ,Die Konkurrenz aller Galter um die Nachfrage als bildiciner Ausdruck Fír eine froie Beddrfnlegeataltung đes Konsumenten besteht gemiß auch weiter; aber unter Konkurreaz lat nicht der blos bildiche "Wettbewert" der Guter um die Kaufkraft, sodiern der wirkliche Wettbe-
aerb der Wirtschaltssubjekte tan die Güter zu verstesien. Das selbe gilt fllr dio Konkurrenz der Monopolprodukte, mimit vorhandenen Ersatzprodukten". Hier riichen sioh die Unklartheitem des ersten, flir den Gedankengang grandlegenden Kapitel, welchas Konktartenz und Erwertosistreben ala die zwei nants. gonistischen Krafte ${ }^{-1}$ aufzeigen will, die angohlich die Preiz bikdung beherrschten. „Dem Frwerbsstreben, das beim Einksa! niedere, beim Verkauf hole Preise erreichen will, tritt dat Konkurrenzstroben gegendiber, day aut niedere Preise bein Ferksuf uth tohe Preise beim Einkanf hinzielt. Wozu zu sagen ist: Konkurrenz und Erwerbsstrelben sind Erscheinungen gans verscbiedeuer Orduung. Antaconismus kann mithin 2 wischen thaen gar niwht bestehen. Ein Konkurrenz streben gibt ot pioht; nur etue Konkurrenz als objaktiven Ausdruck des Vet haltens von Marktpersonen, die als solche' nach Erwerb atrohen. Wie überfulssig diese Doppelkoastruktion von Konkurrens und Erwerhastreten ist, erweist sich ibrigens anm beatent diaran, daf der Tausch, den der Verfasser ganz teleologisek aus der Konkurreaz als dem mrundsâtzlichen Streben joder Mitglieds ainer Tausishwirtzehaft nach Austausch der Produkt und Lelstungen" ableitet, ohneweiters aus jenem ,jErwerbsstraben" ableitbar ist, wia das Bühm-Bawerk gezeigt hat der Tunscliwerber tanscht lieber mit geringem Nutzen als gas nicht. Kein Wunder, dab die 7urechnungstheorie dern Vera Passer als ein bedenklicher oder jedenfalls miißiger Irrwes gewisser Theoretiker erscheint. Neben einer sehr gelungenea, zum Teil aut Ieimanngestlitzten Kritik Oppenheimez; enth5ilt die schrift auch minder gelungene Auseinaudersetzungetr, uamentlich mit Casael. Die Arsumente. die Cassel dafir anfgehoten hat, daB eine sozialistische Verwaltungh wirtschaft, mangels einer zuldnglichen Wirtschaftsrechnung ta ihr, undurchfülirbar ware, wenden vom Verfasser irrtimlieh auck auf den geldwirtschaftlichen Soziolismms utbertragen, tir welchan Cassel (wie auch Heimann), wle bekannt, da Gegenteil behsuptet, nHmlich die Durchfthrbarkeit einer Wire schaftsrechnung zowie einer Wirtschaft ibberhaupt. Mehr Zo tranen zu den Ergebnissen einer wertheoretisch fundiertes l'reishbre, naunentich zur ,ysiterreiohischen Schule ${ }^{\text {st }}$ oder dea Amerikanern, duäte bier den Verfasser vor manohen Fehr schluld bewabrt. Sein ebrlicher Versuch, sich mit den zweifelsobue schwierigen und nicht genulgend erforschten Problemea der modernen Halbmonopolwirtschatt methodisch auseinandes zusetzen, ist jedenfalls anzuerkennen.

Assekuranz-Jahrhuch. Gegrindet 1880 von A. Ehrenzweig Fand 48. Schriftleitung: Prof, S. Leng y el. Wien und Leiprig, 1929, CompaBverlag ( $672 \mathrm{8}$. ) Soeben ist der 48. Band des Asso kurranz-Jahrbucbes erschienen. Dieses erstklassige Fachwerk des Yersicherungswesens in deutscher Sprache bringt wiedef im ersten Teil cine Heihe interessanter Abhandlungen, unter anderem über die Grundlagen der Feuerversicherung von Df rektor Ernat Loppe, Wien, die Personenversicherung in det zivilen Luftfahrt von Dr. H. Bortticher (Berlin), Zusamman schlüsse im Versicherungswasen von Prof. Dr. Alfred Yaned (Berlin), Kreditversicherning von Dr. Georg Schiesinger (Fiest usw. Der zweite Teil bringt fin nach den einzeinen Versiche rungsweigen geordnetes Verzeichnis der im Jahre 1928 6r erhienenea Billcher tiber dis Privatversicherung,
 in den einzelnen Stazten der Erde und eine Zusammenstellume der Rechnungzabzehlussed der in den einzelnen Staaten tatigee Versicherungsyesellschaften. Im vierten Teil wird das lidhe Versicherunorswesen besprochen und schliegliah im flinfter eine internationale Cbersicht der Organisation, Nationalitat dat n den einzelnen Ländern titigen Versicherungegesellschaftesh Bevilkerungibewegung, Todesursachen, Lebensversicherungth bestande, Höhe der Lebensversicherungip

Das Angestelltenversicherungsgeselz mach demt von Mitte Februar 1929. Von Dr. Ferdinand Cz ern $\overline{7}$, sekretar-Stellvertreter der Hauptanstalt fir Ansestell sicberung, Manzverlag, Wien. Von den vielon bisher nenen Schriften iiter das Angestelltenversicherungsgasetz diases Werk besonders hervorzuheben, da. es die durch mítelbare Mitarbeit an mabgebender Stelle gewonnenen fahrungen im allerreichsten Malse berucksichtigt. Auller Gezetz enthill ea den Motivenbericht, effmtliche Durchfuhrunt ${ }^{\text {ch }}$ verordnunren ${ }_{+}$dis Durchfurungsabestimmunges der Hs stalt fir Angestelltenversichemung, den wesentlichaten von einschăagigan Entacheidungen des Verwaltungzge hofes, dea Bundosministeriums firs soziale Verwaltung und Schiedsgerichte sosvie von den allgmeinen Erlassen 0

Die internationale Meerengenkommistion stellt febt, dal dar Italieniscbegeschmaderflug von Sia Seeflirkeugen ther die Dardanellen cing
ananer Vertragen bedfutet. [3E]

## 4nolvelptachan

Am 21. Juni wird die Internationale Arbeitsconforenx in Genf geschlossen. [ 38 ]

Das latermationale Schienenkartell wird am Juni in Paris enditultir unterzeíchnet. Es Luft bis 31. Marb 1981.


Eta Rodaltion behzit sloh dis tusfithpliche Besprsehung der thar anjazalgton BDcher ver.
Mexiko, Eurona and Amerlka unter besonderer Berückalchtigung der Petroletumpolitik, vos Dr. Altred Vagts. Eine Wirtschaftadiplomatische Untersuchung. Heft 6 von ${ }^{\text {P Politi- }}$ che Wissenschaft", Schriftenreihe der Deutschen Hochschule tor Politik in Berlin und des Instituts für Auswartige Politik is Hamberr. 1928. XVI und 415 S. Verlar Dr. Falther Rothechild, Berlin-Grunewald.

Die Waudling, die der Weltkriep im Verbaltnia Europas yu den Vereinigten Stasten bervorgebracht hat, zwingt Earops, amerikanizhen Angelesenheiten erhBhte Aufmerkksolkeit zu zchenken. Die Abhangigkeit oo vialer purophiseber Stasten von der Wirtschaftemacht Atlerika, itr Vorbild beispielloser Prosperitat (der freilich auch viel zu wenig bekannte Schattenseiten gegenuberstehen) bringt es mit sich, dab diese Aufmerksamkeit sich haptshehlich den wirtschaftlichen Vorgingen des "Wirtschaftswunders" zuwbadet. Lst trotz sllem, was hiertiber geschrieben wurde, unsere Kenntnis sut diesam Gebiet nar bescheiden, noch viel dirftiger itt sie in den doch schließlich anch fur Europs Huferst wichtigen Fragen der amerikanischen Innet- und AuBenpolitik. Das - noch fmmer --besteherule Primat der Innen- var der Aubenpolitik It our aus den Kriften und aus der Vorstellungswelt, die beide historisch bellingt sind, zu verstehten - doch wie wewir weib Europa eigentlich von amerikanischer Geschichte. Sthon aus diesem Grunde ist ain Buch wie das hier anzuzeigende von Wichtierkeit. Tas beleuchtet das Verbiltnis der GroBracht *: ibrem unmitielbaren Nathbar, laft Streinlichter ant das Ferbaltzis zu anderen amerikanisehen Mychten und manohes belle Licht auch aut die Beziehungen au den europaischen fallen, pie sich dieze aus dem Problem Amerika Mexiko ergaben. Es spürt aber auch den Krtiten nach, die dieses Problem schuien unci spliter beherrachten. Dabei stieb die Unternuehung notwendigerweibe auf die Einflisge đer Pettoleum. politik, kam zu dem Bestreben Mexikob, die unter dem DikLator Poffrio Diaz freigebig verschenkten Olschaltze des Latdes, oder was diesen danach an solchen noch verbligben war, für das Land zu retten, In der Verfassung von Queretaro (1917), die Filson's ebenso eigensinnifter Schutzling Carranza dea Lande gah, kristallisierte sleh dieses Bestreben in dem bercihmen Artikel 87. Obwobl schon vorher Interessenkathfikte zwischen englisehen und amerikanischen Olgesellsthatien za ve:zutchaed waren, datiert doch von da ab der eigentliche Kamp! um Mexikos of. den die zwar manchmal ond stellenweise brüchig werdande Einheitsfront der auro-Kiisch-amerikanischen Olgesellschaften gegen Mexiko fibrte. Nach zebnjährizem Kampf, der für Mexiko von Anfang an cin Ruckzegsegfecht sein multe, wurde schlieblich durch Coolidees letzten Botschatter, Morrow, Frieden gaschlossen. den dieser dadurch ormbglichite, dah er dureh eines Wechsel der Methode - níht des Zieles - der mexikanibchen Regie. rung, die kheg genug war, sich diese letzte Chance nicht entgehen zn lasson, Gelegenheit tah, die Nienterlage als Kompromis etscheinen zu lassen. Obwoll der Yeriasser in suiner grikudlichen utrat kenntnizreichen Arbeit der ruxuberromaztichen Auffagsuar der Olpolitili; jeder Schritt der Regierunsen ist von dea sich erbittert, befohidenden Olkonzernen diktiert, keine Konzession zu machen bereit ist und auf Sensationssucht verzichtet, bleiht an fesselndan lathestionden und erktaunlichen Zusommenhangen zwischen ol und Politik itherfenug Eibrip; sie machen das Buch zu einer Lektire, die fur wertrolle Frwciterung nuseres Wisaens uad riberdies bis zur letzten Seite für eine bei wissenchattlichen Arbeiten nicht alltrgitehe Spanaung eorgt.

Dr. W. M., Amsterdan

World Economic Sulctde Von Sir George Paish, London, General Press 1920, 10 Seiten. Der Lieblingrgedankencany dicses hekannten, Freibhitullers: Die Schutzzolle der Nachkriegszeit mtlasen in risehster Zukunft zu ther allyemeinen Finanzkatastrophe fuhren, besonders wann die etaatlich gefsrderte Uberspatamugg der Ausfuhrkredite nicht eufbort. Die in den U.S.A. gegenwirtig herrschende Geldteuerang wira bereits aln Ansatzpunkt dieser. Weltfinanzkrise betrachtct. Nur wenn die Stazten nicht mehr durch Zollmauern der Bezahlung der Austubr durch Gitet Hindernisse entegegenstellen (atatt die Ausfubr, wie heute, durch forcjerte Kredite zu forderit), wird die Gefulut der Katastrophe behoben sein, zu der heute, nach Ansicht des Yerfassera, jede grobere Krediteinschrinkurt fülren mub. K. P.

Schweizerisches Sieuerrecht. Von Dr. Ernst BIumenot e in. II. Halhband. Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1929. (698 8.)

Earop ${ }^{3}$ ischer Nationalitatenkogreß. Sitzungebericht des Konrresses der organisierteo nationalen Gruppen in den Sta, ten Europas, Genf, 29. bis 81. August 198, hn Kommission bei Wibelm Brauruüllet, Wien Leiprig, 1928. (167 S.)

Die Aktiengeseltschatten im Bezlric Dreoden 1929. Herausgcgeben von Gebr. Arnhold, Bankhaus, Dresien-Berlin. (214 S.)

Die Wasserwlrtschaft des Odergebiets. Ziele und Wege. Schriften der Industrie- und Handelskammer Breblau, ILeft II, Jinner 1920 . Verlac von M. \& H. Marcus, Breslan. (4i'S.)

Tabellen fïr die Effektivwerzinsung von Tilgungsanlethen und Tilgungsdarlehen. Aufgestellt von K. Ladegast. Herauseegeben 下om Deutschen Sparkasaen- und Giroverhand, Berlin. (64 S.)

Bericht der Vereinigung der Sparkassen und Banken, Budapest, tiber das Jahr 1988. (61 S.)

Blätter aus der Geschichte des Brünner Handels. Herausgegeben vom Handelsgremium in Brünn. 1928. (231 S.)

Osterreichs Bundesheer. Verfast und herausgegebon vom Bundesministerium für Heerwesea. Verlar Militarwissenachaftfiche und Technisehe Mittellangen, Wien, I., Stubenring Nr. 1. (2065.)

## Schiuß des redaktionellen Telies

## Cerchäftliche Mitteilungen

## disterreichisch-Alpine Montangeselischaft.

 Fraxsidenten Wilhelm $K a x$ abgehaltenen 47 . ordentlichen Generalversammlung wurde besohilossen, von dem ausgexviesenen Reingewinn per $2,510.028$ \& zur Zahlung einer $4 \%$ igen Dividende $2,400.000 \mathrm{~S}$ zu verwenden uni dea Rest per 110.028 S auf neue Rechnung vorzutragen. Die turnusmäabig ausschoidenden Mitglieder des Verwaltunggrates, die Herren Dr. Corbin, Dr. Oppenheim und Dr. Vögler wurden wiedergewaht und die Zuwabl der Herren Mans Furstenberg und Dr. Jakoh Goldschmidt bestatigt.

Der Geschaftsbericht fübrt unter anderem aus:

Die Erlose, die wir im Durolaschnitte für unsere Frzengnisse erzielt babea, nähern sich ewar jenen der Yorkriepsjahte, otne sie jedoch bisher fur irgendennen der von uns hergestellten Artikel erreicht zu haben. Die Sclbstkosten bingegen sind - infolge der cihobten Aufwendungen für Loshne, Gehalte und eoziale Abgaben - in stetigem Ansteigen begriffen.

Verglichen mit dem Jahre 1912, ist im Berichtsjahre die Fakturensumme um $77 \%$ niedriger, die Lohn- und Gehaltsumme um mebr als $19 \%$ hoher. Stenern und soziale Abgaben, auf den Kopf des Ar-
nationaler Frieden. Abteilung far Volkswirtachaft und Ge ochichte. Folder-Fichler-Tempsky A. G., Wien 1927. (444 Seiten.) In dankenswerter Weise halen die Verfasser der snge zeigtan Sammelschrift ihre Aufgabe gel6st. Das Arbeitsrecht im Kriegy und die Arbeitoverhaltaises in den einzelnen Industrien haben eine eingehende und aachliche Wardigung erfahren. Reiches statistisches Material erganzt die Ausfahrungen wenngleich nur der Zeitraum 1915-1917, nicht abor 1918 statistisch erfast worden konnte. Betreffend die Regelung der Arbeitsverthilnisse zertallt die Kriegsperiode in zwe $\mathbf{A b}$ sehnitte. Die Grenze ist der 18. Marz 1917, an dem durch eine Verorinung die Errichtung von Beschwerdekommissionen verfigt wurde. Die Zeit vom Kriegsaushruch bis乡itte GIdrz 1927 bedeutet für die Arbeiter die unumschrankte Herrschaft des Kriggrieistungsgesetzes und den Verlust tasi sller surzislpolītiachen Errungenschaften. Der freie Arbeit.svertrag Far beseitigt, die Macht der Unternebmer unbeschrankt, die Rechte fier Arbeiter bingegen waren AuBer Kraft gesetzt. Die Freizugigizeit, und das Koaiitionsrecht waren aufgehoben, das Vereins- und Vorsammlungarecht beschrinkt. Die Arbeiter atanden unter militärischer Disziplin and Strafgewalt. Das Kriozso lfistungsgesetz bestimmte zwar den Arbeitszwang, die Bindung des Arbeiters an die Berriebsetatta, die Aufhebung dos friien Arheitsvertrages, aber es enthielt kein Wort fiber den staatlichen Schutz des Arbeiters und seiner Rechte. Die milits risehen Leiter der Betriebe hatten zwar ausschlieBlich die Aufgabe, Ordnung und Dizziplin suifechtzuerhaiten, dennoch ist es sehr oft vorgakommen, daB sie den Arbeitern befablen, Akkordi- und Zeitlohne uach dem Gutdunken der Vinternehmer anzunahmen, ond daB sie uibar Arbeiter, dic aagegen Etnspruch erboben. Arrest- mind andere Strafen verbangten. Die groste Erbitterung rief die ganz und gar ungesetzliche Vorquickung des Krieggieistungsgetzes mit dem Landsturmgesetze hervor, durch walche der Typas des Landsturmarbeiters gesehaffen wurde, der zwar wie jeder andere Arbeiter tatig war, aber nicht den Lohn, sondern den unvergleichlich geringeren Soldatensold bekam. Dureh verschiedene Verordnungen warden die gesetzfichen Bestimungen betreffenf die Sonntargaruhe, dien alfftiudigen Arbeitstage und die Arbeitezeit der Frauen und Jugendlichen auder Kraft qesetz. Erst durch die Erriehtung fer sogenannten Beschwerdekommisionen purden die Unzukommlichkeiten und Mibbrauche tailweige behoten. Die Verorinung fiber die Errichtung von Beachwerdekoumissionen hat auch materiell-richtliche Neuerangen von greSter Traeweith geibracat, Besonders wichtig war diese Bestimmuag: i, Den Personen, die in den militarischen Zwecken dienenden Betrieben beschäftigt sind, ist ein ihrer beruflichen Awivildung und ihren Leistungen angemessener. durch die jeweiligen Lebens- und Arbeitsverhaltnisses bedingter Lohn zu gewshren ${ }^{\text {L. }}$. Damit wurde - eine außerordentliche Neuerang - dean Arbeitnebmer ein Anspruch anf angemessenen Lohn zuerkannt, unabhängig pon Vereinbarungen mit dem Arbeitfeher und auch im Widerspruch mit solchen. Die BeschwerdeKommissionen batten tibrigens nicht nur das Entgelt wu bestimmen, sondern kounten auch alle sonstigen Arbeitsbedingungen (Arbeitszeit, Pausen, Sonntaysarbeit, Yorsorgen zum Schutze des Arbeitenden. Verkostigung urw.) regeln.

Die Arbeitgverhtiltaisse haben iich in fast allen Induatriezweigen (auggenommen die Textilindustrie, wo mit. Riteksicht auf den Rohstoffmangel walrend des ganzen Krieges grobe Arbeitslosigkeit herrschte) folgendermalen entwickelt. Bei Kriegrausbruch kam es uiberall zur Stillegung vieler Betriebe and Betriebseingehrinkungen. Aber schon irs dritten Krieggmonat, als die Heeresleitung mit groBen Bestellungen auftrat und immer mehr Arbeiter zum Mrilitärdienst herangezogen wurden, mullten Manner durch Frauen und Jugendliche ersetzt Werden. Mit Rucksicht darauf, daB das statistische Material luekenhaft ist, kann mann sich von den Lohnverhiltnissen kein Klares Bild machen, um so weniger. sls in schr vielen Betrieben die Lbhne in Naturalien ausbezahlt wurden. In den ersten zwei Krjegsjahren Kamen Streiks selten vor, aber 1917 und 1918, sls dic Ernshrungsverhaltnisse immer schlechter Furden, kam es zu profen Arbeitseinstellongen. Leider ist die Statiatik der Gesundbeitsverbaltnisse lückenhaft. sber sn den wenigen Zallen kana man die Verheerungen, die der Krieg unter der Arbeiterschaft angrichtet hat, ermessen.

Dr. J. R.
Valkerbund und Presse Fin Beitrag yor internationalen Prosseausstellung in Koln. Herausgegeben von der informationsabtejlung dies Volkerbundsekfetariats. Genf. 1928. ( $86{ }^{2}$ Seiten) Eine klare Schilderang der ganz eigenartigen Aufgaben,
vor die das Volkerbundeekretariat dureh sein plichtgemser

Streben zut Offentlichkeit der Vilkerbund diplomatio gestellt wurde, sowie der Lōsungan, die sie hiexu refunden hat. Auch wo der Wille zur Offentichkeit Yorhanden ist, und in Genf ist er 'es unzweifelhaft, ist der Weg dazu nicht immor leicht zu finden. Es genagt zum Beispied nicht, die Varsammiungen, Sitzungon usf. der Presse zuganglich za machen. Es finden ibrer so viele auf eimmal statt und die Gegenstande, die von dea sehr zahlreichen Ausschils. sen und Unteransschuissen einander undurcasichtir uurchkreuzender Bonderorganz hehandeit werden, sind oft in so hohem Grade tecbnischer Natur, dab mangels eines speziell hiezu geschaffenen Apparatea der Oricntierung iuber die gleichzeitig vor sich gehenden Verbandlungen und sines boshentwickeltan inneran Nauhrichtten- wil Mgoldungzdienstes es Lem Journalisten einfach unmöglich witre, das Freaentliche des Geschehens scbnell zu erfasson uni in authentischer form weiterzugeben. Ds nieht nur dic Volkerbuniversammlung, sondern zumeist auch Ier 12at öffentlich tagian - voz ilen auch in der Zwischenxeit der Ratstagungen ihre Arbeiten fortaetzenfen Ausschizssen gar nicht ou redon - ist das von der Prense zu bewilticrende Material oft ganz gewaltig. An Uer 7. Yersammiunc 1920 Z zum Beispiel waren 986 PreBorganz *ortreten, hievon 55 dbutsche, 48 franzosische, 41 englische. 31 amerikanische. Die Katatugingen tiruichon so wohe Beseiligungsziffern nicht. Auf der Weltwirtachaftakonferen* waren 213 Presseorgane, davon 24 Asenturan, verkreton. Wine huistelung, aie vam Volkerbund-Sekretariat ther die Gessmizabl lemr Journalisten gemacht wurde, die seit dor Gründung des Volkerbunds nach Genf gekommen sind - wobel jeder Journalist nur einmai geathlt wurde -, argab bis am 15. 3斤irz 1928 die Gesamtsuame von 1400 Prosgever. tretern, die mehr als 1000 Zeiturgen und Zeitsehriften aws
 sind heute 108 Presseorgane, darunter 83 Zeitungen und 50 Nachrichtenbureanx ans den wiehtiysten Landern. An der $\mathrm{S}_{\mathrm{ji}} \mathrm{tze}$ steht Deutschland mit 21 Journaliston, von denen vier dio groben deutschen Nachrichtenbureaux, ${ }^{2}$, konzerna und verschiedene anders gleichzeitig mehrere Zeitungen sartireten.

Anschlubtragen im Bilde. 12 Zeishnungen mit Text von Dr. Friedrich Lauye. Verlag des Oaterrsichiseb-Deutsehen Volkgbundes (INeim ins Reinch-Verlag). Berlin NW 40, Kronprinzepufer 19. 1928. (16 8.)

Efit seinea anferorientlich. auschaulichen. durch knappe Bugleitworte erlwuterten Bildern ist diesa kicine SeArift besonders geeignot, saach den weiten Schichten des deutschea Volkes, die es nicht gelernt baben mogen, in der Politik geographiach zu denkan, die Augen dafitr zu offnen, was dit Eingliederung Osterreichis in da3 Deutscho Reich auch filr dieses seibst bedeutet. Zugleich wind Klarheit iuber das Los der Gleinen österreiehischen Grenatunder, Vorsalberge, des Burgenlands und Osttirols, varbreitot. dle in den Blutkreisiaul dar Wation politisch und wirtachaftlich erst dann wirklich eingemehaltet sein konnen, bis sie Grenzeobiete des groben Reiches seia werden.

Beitrage zur Wirischattstheorie. Herausgegeben pow Karl Diehl. Zweitar Teil Konjunkturforschung und Kosjunkturtheorie. Wissenschaftliche Gutachten von Eugen Alt achul, L. Albert Hahn, Friedrich A. v. Hayek, Robert Liefmann; Adolf Löwe, Oskar Morgenstern, Wilhelm Röpke Eurt Singer, Richard Strigl, Folkert Wilken, Julius Woif. Veplag voa Dunckar \& Humblot, Munchen und Leipzig 1998. (S70 Seiten.)

## Sthiuß des redaktlonellen Tailes

## Geschäffliche Mitteilungen <br> Die Ósterreichische Tabakregia

betciligt sich auch heuer an der Wiener Herbstraesse. In Ilaupthoie des Messepralastes erscheint sie wieder nit ihrem Propaganda-Anto. Im Messeparillon am Rotunden gelände wird zum ersten Male die "Manipulation" griechischer Rohtahake dureh Arbeiter der neuen Einkads organisation im Orient vorgeführt. Griechische Arbeiter und Arbeiterinnen werden hier die Tabake aus des Bauemballen klassenmäbig nach Qualität sortieren.

Im Ausstellangsraum des Pavillons werden Szenem aus der orientalischen Tabakkultur in Bildern gezeigk und die Erzeugung von Zigaretten in den österrviehischen Tabakfabriken kinematograpinisch vorgeführt.

Im Propaganda-Auto wie auch im Rotundenpavilloar werden särntliche Fabrikate der Tabakregic - die gang. barston Sorten auch von der Entrikotinisierungsanstait Aug. Falk entnikotinisiert - verkauft.

## Zantralsparkasse der Gemeinde Mien.

Im abgelaufenen Monst August wurden bei der Zentralsparkasse der Gemeinde Wien in der Haupsanstalt und in den Zweiganstalten von 57.104 Par teien $\$ 27,341.283 \cdot 78$ eingelegt und an 40.697 Parteien \& $21,488.092 \cdot 64$ rückgezahit.

Der Einlagenstand betrug mit Ende August 1928 S $366,252.875 \cdot 34$.

Im Hypothekardarlehensgeschiafte belief sich det Stand der Hypothekarkredite und öffentlichen Dariohea am 31. August 1928 auf S 217,132.216.08.

Der Stand der Weirtpapiere betrug am 31. Augua 1928 Vominale \& $31,575.975 \cdot 41$; an Wechselikreditem waren S $12,900.025 \cdot 02$ aushaftend.

# Montan- und Industrialwerke vormals Joh. Dav. Starck <br> Prag II, Revolučni 2 

Tolegr.: 8tarekfedurtrí
Thlaphon 421947
Chemische u. Farbenfabriken Kasnaan n. Bras b. Pilsen
Gleahetten Unterxtichenau boi Falkenau ac d. E Chamotto- und Stoinzeugwaren Btan
Mineralwerk Altantti
Braun- and Steinkohlenbergban

4． 1 ．Februar mit 86 gegen 12 Stimmen oet Senat iotisige samt den von Goolidige abgerehnten tungrivestimmungen an．
Dio RedCrosa Leine wird von den engbisclen Reedern

Der Gesamtwert der in Jahra 1928 ansgeitisten Autu bile wird mit 52：（ 405 ）Mill．Doll．avzereben．
De Federal－Reserve－Banken warnen vor dor thrung von Borsendarlchen．Die Federal－Reserve－Banken Kinnespolis，Dailsz und Kaneas City，die an der Pankrate 4\％\％festgenalten inaben，beschlossen，Rediskontiorungen马anken zu verweigern，dis Gelid an Now Yorker makier ausleihen．
Am 5．Februar broehen in Bombay durch cinen Streik Eyinnergewerbe verscbärite raligiobe K』 mpfe sus． Gohammedaner nehmen von den Hindus verfolytio Ange－ Par Pathan－Sekt
hunder：Opfer

## fenperialk．

In Mokkan wird am 7．Tebruar das sozenannte I，it－
 Bofen，Estland，Lettland und Rumsinien den fellogs－Pakt mit sofortifer wirkung unter sich in Kraft betzen． Igh Aus der Woche ${ }^{4}+[16]$

Das polnis ehe Ésrlament ratiflaiert am $\mathbf{7}$ ．Februar obne fratusainn den Kellogg－Pakt．
suf der Konferenz der patymerikanis einen Union
Fabington schlinem die Vertirsigten Staten mit， 19 latein－ caserikanigchen Sianten einen obligatorishon Schiedsvertrarg the einen obligatorischen Versohnungsvertrag．［15］

Anfangs Februar werlan die Virbaidilungen zwi－ China und Japsi über die Rtumung vom schantung opd die Beilogung des Trehinan－Zwiscbenfalles wieder aufge－ fanmen，scheitern aber an der Feigerung Japans，spine Truppen Schantung nobetingt zurdickzuziehen．［19］
Am 7．und 8．Fefiruar tagt in London eine Konferenz dor Gertreter der eozialistischen Taitoien Belgions，Deutsch－ bedn，Frankreiohe und Englands．（Viarlănderkonfereaz．）－直 11．and 12．Felruar tayt daselbat die $E x$ ekutive der samialistischen Arbedterintargationslo．Auch dis Mitaderbeitenkommisaion der Sozialistischen Ar－ entherinternationale tritt zur selben Zeit in London zusammen．

## 

Am 11．Februar tritt dio Sachrerstandigen－kon－ teresx tber den Dawes－Plan in Paris zu ihrer eraten Sitenng zusammen．Vorsitzender der Konferenz wird Owen 3．Young．（Vigl．nAus der Wroche＂．）

In Mitteleurops tritt eine $\mathrm{K} i \mathrm{l}$ tewelle auf，die Terope－ osuren von unter $30^{\circ} \mathrm{C}$ bringt．（Ygl：，Aus der Woche ${ }^{\text {it }}$ ．） th raschen Sprungen von $16 \%$ Ende 1928 and $18 \%$ ets．stinht．

## U <br> H

 R Annuaire de ta Snciéte des Nations 1928．Herausgegethen son Georg v．Ottlik．（2．Jahrg．）Verlar dee Annuairc do la OD．N．Gent \％${ }^{\circ}$ ． 753 S．－Dasselbe 1920－1927．（1．Jahty．） Verlay Payot \＆Cie．，Latusanne und Genf． $8^{\circ}$ ． 1000 S ．－ Worijhr ist die erate Folye dioses Jahrbaches ersehicnen． Th umfabite den Zeitraum 1920－192T，slso von der Gründung Yolkerbundes bis zum Erscheinen des Nachschlagewerkes． Boos ist das Jahrbuch fortyesetzt worden．Walhrend so der vite Rand ein Quellenwerk darstellt，das alle Fragen，die von Gent in diesen acht Jahren behandelt worden kind，in 110 Dinzolheiten geschichitich entwiekelt，ist der zwiste Pand ale Weiterfithrung des erstan gedacht．Trotzdem tat er durchaus such alk ein Beibsthndiges Ganzes zu betrachiten， As der weit tuberwiegende Toil des ersten Randes hier wieieer Autnabme gefunden hat．Nur betreIfs der Vorgeschichte der fanzelimen Fragen wird－sehr wibersiifhtblich－suf den ersten and zurtckverwiesen．Uberhaupt mak dem Herausgeber dsh zognds ansgestellt werden，dab er die auberst verwickelte Yuterie zur hø̈chst mbglichen theeraichllichlecit gebracht hat． Ob der Genfer Volherbuund einst die Erde regieren wird，ob er dae Kuriositstenkshinett der Weltgeschichts wanden wird dieses Jahrtruch bleibt ein einzigartiyts Dokument．Hierfindet sich auf Grund amtlichen Materials alles und jegliches autgezeicbriet，was der Vblikorbund goleistet und nicht geleistet hat．Trotzdem so vieles darin Geachichte，manchea bereits Welt－ gesehichte，andres noch Geschichte des Tages jst，so dist einem doch，nachdem man es durchgeblittert kat，ale stinde man vor finem seltsament，fast unbckannten Ding，einem halb kiinnttichen， hallh organiscben，halb iber－，halb unterentwickelten Wesen，so ratsellyait in seiner Macht wie in seine：Ohnmacht－Iusus nsturae．

Die Einleitung entbilt dif Vorgeschichte der Vblkerbund－ satzungen yon den Vlerzekn Puikten Wilsons（8．Janner 1918） ither die darei Wilton－Fassangen，den Phillimore－und den House－ Entwurf，den franzossizchen，italienischen，britischen，schweize－ rischen，hollindiechen，skandidavischen und den deutsehen Fint－ wrïffn bis zur Inkraitsetzuny des Paktes am 10．Janner 1920． Es folgen die Satzungen des Valkerbunder samt den hereits geltenden und den ersa voryuschlagenen Abănderungen．

Der erste Teil bringt dann dif Verfassung des Vökerbundes，seine Zusammensetzung，seinen Wirkungs－ kreis，beine Wirknngsarten．B6i der Beschreihung selmer Organe－Versamuluny，Ral，Sekretariat－findet man eine
 und Vo：pethen bezürlichen Rechtamaterials．Eine bioko Durch－ bicht zfight，daE sowobl Rat wie Versammiung in manchen， darunter wegreren vitalen Punkten rechtsunfertige Gebilde sind Elaph funktionieren nur etwa wie jemand，der mit einem Herz－ Clappenfebler Sport betreibt：es mag plotzlich nisht weiter Vergcicte Rat indet man ala sonderverfahren eingerelht：das （Investigation），das Varfaisren in Minderheitsfragen，in Eut－ walfnun！ssachen，in Finanzfragen，in Fragen der griechischen Flühtingssiediung－je nachdem，of der Rat mit der einen oücr mit der andern Sache befabt ift．Neben den drei Organen gibt es dit vier Hilfsorganigationen．Unter ilunen drej thechnisebe－für wittecoafthiche und finanzielle Fragen，für Ver－ kebrspresen，fïr Geyundhitewesen－sodann die sしむndigen beratender Ausschasee：Militir－，Mandat－，Opium－ kommission，Kommiskion für geistige Zusammenarbeii，Kommis－ sion für die Finanzan des Völikertundes sellbst，sowie eine Kon－ troillommission fir die ewgentn Finanzen．Weiters die nich t － standigenberatenden Aubschüse für einige unbe． deutente，einige sflir bedeutende Angelegenheiten：fur die fort－ sclureitenile Kodifimiernut des Voblkerrechts，fir den Plan einnes Wellhilfaverbandes im F＇alle von Elementarkatustrophen，die so－ genannte Gemischte Kommigsion zar Beratung der Vorberciten－ den Abristungekomumission in wirtechaftichen Belangen， schlieBlich dic leidige Vorbereitende Abrllstangskommission，die sciit Erscbeinen des ersten Bandes des Jaarinuthes kich auch noch jenen Sicherheitasusschus beigelegt hat．Neben diesen mehr platomischen Gebilden entwickelt abeer der Völkerbund auch viel wesiger idieclle Organe，nămlich sogenamite Verwal－ tungs－ind Yolluggsorgane，wie das Hochkommissa－ riat dor Freistadt Danzig，die Regierungskommission des Sagr－ gebjeths，das Hochkommissariat für Fluchtlingemesen（Ruesen， Armenigr，Gricchen），das aütonome Amt zur Ansiedelung der griechischen Fluctilijige in Athen und cias Kommisariat ，bul－ Earisecher Flüchtlinge＂－letzteres enphemistisch für aus Grie－ chenland und Sudslawien vertriebene Mazedonier．

Nicht $z u$ verwechseln damit sind die 16 standigen Keferate，die den gerenwartigen oder chemaligen Rats－ matchten zugetesil sind．（T）eutsenhland hat bekamntlich das wirt－ behaftsreferat inne．）In der Minderheitenfrage hat der Hat ans zwöll im Jahrbush dargestellten Vertrăgen，daruuter den Friedensverträgen，auch noch Sonderverpflichtungen über－ nommen，unter anderem fiber die Rechte der deutschen Minder－ luiten in Oberschlesien und in Memel zu wachen．Za guter Letzt ernentat der Vibkerlundrat anch die Vorbitzenden von woiteren meun Ausschtissen：des gemischten Aus－ schusses flur Oberschlesien，des gemischten Scabiedsgerichts in Oberschlesien，des Ausschussees für den griechisch－bulgarischen anwie den griechisch－turkiechen Devolikerungsaustausch，der Hafenkommission von Danzig，der Laukanner Vergleschakom－ mission und neben den Rechnangsansschüssen des Völkerbundes selbst auch die der Tnyesticationskommiseionen zur zukünfti－ gen Entwaffungskontrolle．Zwei grobe autonome Orgasisa－ tionen fuser gleeichfalls auf dem Voikerbund：der Staindige Internationale Gerichtshof im Haag und das Internationale Ar－ beitsamt．－Ein Nachschlagewerk，das diese Fulle bewältigt， war schon langst erwinscht．Der Effolg des ersten Bandes zeigt sich am besten daran，daB der zweite band statt der fruberen 25 nur noch 12 schw．Fr，köstel．
（K．P．
Schluß des redaktionellen Telles

