# \utiter wam hriligru furil. <br> ©rdens= $\mathfrak{G}^{\text {Seletae }}$. 

Rebidist

Jurif dit gauptuerfammixuy min 1. getember 1877.
$\mathfrak{M}$ ünめen, 1877.



## Ueberifit ber Orbens=Gefeke.



## （1）uffens＝：Berege．

 bes Drbenze，find，jo lange ber Drben bejteft，gleidjberedftigte $\mathfrak{F o r f t a ̈ n b e}$
 jemeiligen Sdyrift＝und $\Re$ Rednungaführer zu ernennen．

## §． 1.

Der Orben vom beiligen Sral fellt fid bie allgemeine $\mathfrak{A u f g a b e}$ ，bie Senntnī und Würbigung ber $\mathfrak{\Re i d} \mathfrak{a r d} \mathfrak{W a g n e r ' j a ) e n ~ R e f o r m i d e e n ~ u n d ~}$ feiner $\mathfrak{W e r f f}$ unter fiid und öffentlid）fu förbern und $\mathfrak{z u}$ verbreiten．
子u Babreuth materiell nact Sräften zu unteritügen und baburad jeinen Mit＝ gliedern bie Möglid）feit Des Eintrittes in biejelbe，jomie Des 3utrittes $\mathfrak{z}^{4}$ den dajelgit fattindenden Nufführungen ju verjidaffen．

Durd regelmäßige $3 \mathfrak{u j a m m e n t u ̈ n f t e ~ j o l l ~ b e r ~ B e j e l l i g f e i t ~ u n t e r ~ b e n ~}$ Mitgliedern Rednung getragen werben．

## § 2.

Der Drben befigt zur Benüß̧ung aller Mitglieber bie gejammelten S风xiften bes Pleifter，jomie in mehreren Exemplaren befjen Diajtungen．

$$
\text { §. } 3 .
$$

$\mathfrak{D e r}$ Drben tritt zum $\mathfrak{B e h u f e ~ b e r ~} \mathfrak{V e r m i r f l i d u n g ~ b e s ~ i n ~ § ~} 1$ 凹bj． 2 ausgepprodenen jpegiellen 3mectes in Begichung zum „Zweigberein Mänden סез $\mathfrak{B a y r e u t h e r ~ P a t r o n a t v e r e i n 马 . " ~ F i u ̈ r ~ j e ~} 15$ Marf jührlidjen Beitragez јu diefem $\mathfrak{B e r e i n}$ erbält ber Drben bie Redte eines Mitglicoes deajelben， melde im Drben bon ber $\mathfrak{B o r j t a n d j} \mathfrak{d a f t}$ je nad）Bedürfnī ber Mitglieder übertragen merben fönnen．

## - 4 -

## §. 4.

Wödentlid einmal findet eine $\operatorname{Drbenảjufammenfunft~fatt.~}$

## §. 5.

Der Srben zäflt zu jeinen Mitgliebern orbentlidide, außerorbentlidje und Efrenmitglieder. ( 2 luf leştere baben bie in nadfolgenoen ss. mit
 feine $\mathfrak{A} \mathfrak{n m}$ enbung.)

## §. 6.

Sedes neuaufzunebmende Mitgfied mus in zwei aufeinanderfolgenden $\mathfrak{3 u j a m m e n t u ̈ n f t e n ~ b o n ~ e i n e m ~ M i t g l i e d ~ v o r g e j a l a g e n ~ m e r b e n . ~}$

Wie Mitglieder haben bas Redt, gegen ein vorgejallageneả Mritglied allenfalfige Einmände bei ber Borjtandidaft einfubringen.


## §. 7.

Sedes neuaufgenommene Mritglied verpflidet fid fatriftid) auf Egren= mort, Den Droensgefeken in allen §heilen Folge fu leiten.
§. 8.
§edeহె neueintretende Mitglied hat den jobielten Zheil ber Summe beş jemeiligen Drbenảvermögens und der an ben 3meigberein Münden ge=
 feines Eintritteß beträgt.

## §. 9.

Jebes Mitglied hat bas Recht der $\mathfrak{\mu}$ ntragitellung und $\mathfrak{D i a f u f i n n ~ u n d ~}$ bei Nofitimmungen eine Stimme.
$\mathfrak{H} \mathfrak{A}$ ämärtige Mitglieder fönnen ihre Stimme burd ein anmejenbes Mitglied bei allen Mbjtimmungen vertreten laffen. Die biezu erforberlide
 wiejen werden.

Wie Stimmen auanmärtiger Mitglieder, die nidy auf bieje Weije ber=
treten find, fommen meber bei Fefttellung ber Befd\{luffäbigfeit, nody bei $\mathfrak{A b j F i m m u n g e n ~ i n ~ B e r e d u n u g . ~}$
§. 10.
Jedes Pritglied tann einen Band ber gefammelten Sdyriften bez Meifters auf bie Dauer cines Monats ober eine ber Didfungen auf bie Dauer bon 14 Tagen gegen Beideinigung bei bem von ber Bortandidaft ernannten Bibliothefar in Cmpfang nefmen.
§. 11.

## Sebes gitglied gat in alleu sereifen bie §unftridtung bes MReifers energifín zu bertreten.

§. 12.
Der Monatabeitrag beträgt für bie orbentlidyen Mitglieder $50 \mathfrak{P f g}$, für bie auperorbentliden 2 Marf.

Die oroentliden Mitglieder $\mathfrak{b a b e n}$ ben Beitrag in ber erften $3 \mathfrak{Z}=$ jammenfunft des betreffenden Monata zu entriaten, die auperorbentliden im Qaufe des Monata.

## §. 13.

3ur §heilnabme an ben Scauptverjammlungen find jämmtlide Mit= glieder verpflidtet, zur rigeilnabme an ben mödentliden $\mathcal{B u j a m m e n t u ̈ n f t e n ~}$ nur bie orbentliden.
§. 14.
In $\mathfrak{B e r b i n b e r u n g a ̄ f a ̈ l l e n ~ b a b e n ~ f i d ~ b i e ~ M i t g l i e b e r ~ b e i m ~ S d u r i f t j u ̈ g r e r ~}$

 funft ober, falliz biefe unter 8 Tagen ftatfinden jolle, ber adfte Tag bon der verjäumten $\mathfrak{J u j a m m e n f u n f t ~ a n . ~}$
 Dienftlide und geidafftlide Berbinderung.
$\mathfrak{A l n}$ dere Entiduldigungagriunde tönnen nur burdi jebeŝmalige bejondere Entidecioung ber Borjtandidaft Geltung finden.

## §. 15.

Daş unentiduuldigte $\mathfrak{V e r j a ̈ u m e n ~ c i n e r ~ S ̧ a u p t o c r j a m m l u n g ~ z i e h t ~} 80$ かi., סaß einer $\mathfrak{B o r j t a n d j}$ afttjitzung $60 \mathfrak{P j}$., einer mödentliden $\mathfrak{3 u j a m m e n f u n f t ~}$ 40 Pj. und endlid) zu jpätes (Erjdeinen in jedem Fralle nad einer balben Stunde $10 \mathfrak{B f}$., nady einer ganzen Stunde $20 \mathfrak{B F}$., Bupe nady fid.
 tritt bei ben orbentliden Mritgliebern für jebe $\mathfrak{B u j a m m e n f u n f t , ~ i n ~ w e l d e r ~}$ der fällige Beitrag niadt bejaflt wird, eine Buße von $10 \mathfrak{P j}$. Ginju, auker wenn bas jaulbende Mitglied entiduldigt abmejend ift. Nad Mrblauf bes Monata jedodu, für melden ber $\mathfrak{B e} i t r a g$ fu entridjten gemejen märe, miro bie $\mathfrak{B u} \mathfrak{u} e$ aud bei entidulbigter Mbwejenteit bered)net.

Bei den aukervedentlidjen Mitgliedern tritt für jeben Monat, in wel= dem der fällige Beitrag nid)t beaflit mird, eine $\mathfrak{B u p e}$ von $10 \mathfrak{P j}$. Ginzu.
$\mathfrak{B e} j a ̈ u m t$ ein $\mathfrak{M i t g l i e d}$ einen in Şänden habenden Band ber ge= jammelten Sduriften doer eine Didtung Des Meifters fur beftimmten 3eit mieber abzuliefern, jo zaflt e马 für jeden weiteren Tag der Benüz̧ung $5 \mathfrak{P F}$. £ejegebühr. Wei Bejdädigung voer $\mathfrak{B e r l u j t ~ d e s ~ \mathfrak { B u d e s ~ i f t ~ D a s ~ M i t g l i e d ~ }}$ jum Sdadenerjag verpfliditet.

$$
\text { §. } 16 .
$$

 lide $\mathfrak{z u}$ erflärem.

## §. 17.

 bezaflt oder zwei aufeitanderfolgende 3 ufammenfünfte ofne giltige Ent=
 werben.


§. 18.

 ftändiger Beiträge oder $\mathfrak{B u}$ en.

- 7 -
§. 19.
Der $\mathfrak{B o r j t a n d}\left[\mathrm{d}_{\mathrm{af}} \mathrm{t}\right.$ obliegt bie \&eitung ber Drbensangelegenheiten.
§. 20.
צ̛nfäufe find Sade ber $\mathfrak{B o r j t a n d i d a f t . ~}$
§. 21.
Borfandidantajitgungen merben burd Uebereinfunft ber beiben $\mathfrak{B o r}=$ jtände anberaumt.


## §. 22.

Einer ber beiben $\mathfrak{B o r j t a ̈ n d e ~ e r o ̈ f i n e t ~ b i e ~ F ̧ a u p t b e r j a m m l u n g e n ~ u n d ~}$ Vorjtandjdaftaitzangen, leitet uno jofliept fie; er gibt bas $\mathfrak{W o r t}$ und fann ę̉ $\mathfrak{u n t e r} \mathfrak{U m} \mathfrak{j}$ tänden $\mathfrak{a u c h ~ e n t z i e f e n . ~}$
§. 23.
Der Sdyrift= und Rednungafühtrer bejorgt jämmetidese Einzüge bon Scelbern, betaakrt bas Srbenảbermögen und legt bariiber monatlid $\mathfrak{R e d})=$ nung ab. Gr hat ferner über bie Thätigfeit und ben Stand bes Orbens
 feit entitandenen $\mathfrak{B e r l u j t e} \mathfrak{b a f t b a r}$. Er hat bie laufenbe (Gorrejpondenz zu bejorgen und über bie şauptverjammlungen und Borjtanojáaftajikzungen Prototoll aufzunehmen.

## §. 24.

 eineß ber beiben $\mathfrak{B o r j t a ̈ n}$ be aus ber $\mathfrak{B a h l}$ der Mitglicder ein $\mathfrak{B o r j t a n d}=$
 tionen eines $\mathfrak{B o r j t a n d e}$ zufommen.
$\mathfrak{B e i}$ Drganijations̉= und anderen miditigen Fragen (z. $\mathfrak{B}$. bejüglid) ber $\mathfrak{B e r b i n b u n g ~ m i t ~ D e m ~ 3 m e i g b e r e i n ~ M a ̈ n d y e n ~ b e s ~}$ Batronatbereins $\mathfrak{B a y}=$ reuth, event. ঐusiddufies von Pitgliebern 2c.) ijt ber abmejenbe Worjtand burd ben Sdyriftführer zu benadridftigen und jeine Stimme cinjuboren; in biejem Fralle ftimmt ba马 fellyertretende $\mathfrak{B o r f t a n d j a f t a m i t g l i e d ~ i n ~ b e r ~}$ $\mathfrak{O b r j t a n d j}{ }^{\infty}$ aft nidt mit.
§. 25.
Şalbjäbrlid finbet eine Şauptberfammlung ftatt (Mitte Mai und Mitte Monember).
 aukerdrbentlide şauptoerfammlung einberufen merben.
§. 26.
 ober burd Bertretung) bon ${ }^{2} / 3$;ämmtlider ftimmberedtigten (b. G. ber in Mänden anmejenden und ber augwärtigen vertretenen) Mitglieder burd bas abjolute Mefir in Rraft.

Sif die Şauptoerjammlung niagt bejaluaffähig, jo mird bon ber $\mathfrak{B o r}=$ [tandidaft innerbalb 8 Sagen eine zweite anberaumt, bei welder die ab= jolute Mefrfeit ber (perjönlid) doer burd Wertretung) anmejenden Mrit= glieder entidecibet.

## §. 27.

(Segebenen Fralles fönnen aud bei mödentliden $\mathfrak{B u j a m m e n t u ̈ n f t e n ~}$习্Unträge von den Mitgliedern bei der $\mathfrak{F o r j t a n d i d a f t ~ e i n g e b r a d y t , ~ b i a f u t i r t ~}$ und zum Bejdlujfe erboben werben.

Jn diejem Falle bedarf jedod jeber $\mathfrak{B e j d l u s ~ b e r ~} 2 / 3$ Mebryeit jämmt= liduer jtimmbereaftigten Mitglieber.

$$
\text { §. } 28 .
$$

Uenberungen ber borjtejenden $\mathfrak{B a r a g r a p h e n ~ b i e j e r ~} \operatorname{Drbenagejeģe~fönnen~}$ nur burde $2 / 3$ Mehrheit jämmtlider jtimmbereçtigten Mitglieder bejdilofjen perben.

## （arden wom feifiger ©ral．



## وEDIysinum66

æreitag den 27．Dezenter 1872

## 

## I．Wheil．



$$
\mathfrak{T x a g y b i e ~}
$$

von der flreiggen Lief germ eriftrants mit der fctiönen dönigin Jfafoen，

（fyrubolio．
Tiönig Altart in תurnemelfotand．
 samgel，ifye Syofiungfuat． atorbolot，ser Jrentielo．

II．2fft：尺untemelfichant；baut：Sitant．

IV．Aft：תurnemelid tant．

Sadfent Sidufterlied mus：，Die dieiferfitger vou Düntierg．${ }^{66}$
Sdjuank：Die sanosfordit int cimmel uto vor der soflit，won がats sadis

## 耳孟．Theil．



Bwei Eieder von fons Stirgler．
Bataridi（vierthandig）von six．Sidntert．

## Anfang $7^{1}{ }_{2}$ Uhr．


 Theitnagnte．Der Eintritt ift à $\mathfrak{B}$ erjon auf 24 fr．feitgefegt，für bie Serren Stubierenben auf 18 fr ．



## Orden wom fic. graf.

Samstag den 21. Februar 1874

## ABEND-UNTERHALTUNG

 im ©heater=\$aale der ,"teuen melt".| PROGRAMM. |  |
| :---: | :---: |
| Ouverture zum „Schauspieldirector" | W. A. Mozart. |
| Ein lustig Spiel : „Der todt' Mann," von Hans Sachs. |  |
| Hans, der Mann Der Nachbar. <br> Die Frau. Die Nachbarin. |  |
| Sonate für Pianoforte und Violoncello F-dur op. 5 Nr. 1 | L. van Beethoven. |
| Fantasie für das Pianoforte C-moll | W. A. Mozart. |
| „Der Nachtwächter", Posse in 1 Akt von Theod. Körner. |  |
| $\begin{array}{llllllll}\mathbf{P} & \mathbf{e} & \mathbf{r} & \mathrm{s} & \mathbf{o} & \mathrm{n} & \boldsymbol{e} & \mathbf{n} .\end{array}$ <br> Tobias Schwalbe, Nachtwächter. Ernst Wachtel, $\}$ Studenten. Röschen, seine Muhme. Karl Zeisig, Nachbarn. |  |
| Scene: Markt einer kleinen Stadt mit des Nachtwächters Haus. |  |
| "Albumblatt" (für Violine und Pianoforte von Wilhelmj) | R. Wagner. |
| Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello, G-dur | W. A. Mozart. |
| Allegro vivace assai. Menuetto. Andante cantabile. Molto Allegro. |  |

„Die Zerstreuten", Posse in 1 Act von Kotzebue.
$\left.\begin{array}{l}\text { Der Major von Staubwirbel } \\ \text { Der Hauptmann von Mengkorn }\end{array}\right\}$ pensionirte Invaliden.
Charlotte, des Majors Tochter.
Karl, des Hauptmanns Sohn.
Scene: Ein Zimmer in des Major's Wohnung.
„Der Geisterspuck im englischen Garten", Pantomimischer Scherz.

## Anfang 7 Uhr.

Es wird ersucht, bis zu Ende der Vorträge nicht zu rauchen.

[^0]

## Grden wom hl Gral.

Dienstag, den 5. Jannar 1875<br>Abends 8 Ür

##  <br> im nördlichen Saale des .,Englischen Cafe."



## ORDEN VOM HEILIGEN GRAL.

ZUR

imgrossen Saale des Museums
Samstag den 24. November 1877

## AUFFÜHRUNG

von Bruchstücken aus Werken des Meisters.
(In Concertform.)

Eine Faust-Ouverture.
Der Gott, der mir im Busen wohnt Kann tief mein Innerstes erregen; Der über allen meinen Kräften thront, Er kann nach aussen nichts bewegen Und so ist mir das Dasein eine Last Der Tod erwünscht, das Leben mir verhasst. $\qquad$
Loge's Erzählung aus der II. Scene des „Rheingold". richard wagner, Ges. Schrifiten v. Pand, Seite 292 . Neues Textbuch Seite 30.
Wotan's Abschied und Feuerzauber (Schluss des III. Aufzuges) aus der „Walküre".
Ges. Schriften VI. Band, Seite ${ }^{15}$
Ges. Schriften
Neues Textbuch Seite 82.

Dritter Aufzug aus ,,Siegfried".
Vorspiel: Wotan's Ritt zur Wala (Erda).
I. Scene: Der Wanderer (Wotan) und Erda.
II. Scene: Der Wanderer und Siegfried.

Zwischenspiel: Siegfried's Feuerdurchschreiten.
III. Scene: Siegfried; Brünnhildens Erweckung ; Siegfried und Brünnhilde.

Ges. Schriften VI. Band, Seite 2 r3
Neues Textbuch Seite 73 .

Die Walküre Waltraute schildert Brünnhilden die Götternoth. Aus d. I. Aufzug der ,,Götterdämmerung".

Ges. Schriften VI. Band, Seite 286.
Neues Textbuch Seite 30.
Hagen's Wacht aus dem I. Aufzug der "Götterdämmerung".
Ges. Schriften VI. Band, Seite 282
Neues Textbuch Seite
Neues Textbuch Seite 27 .
Siegfried’s Abschied von Brünnhilde. . Schluss-Scene des Vorspiels zur "Götterdämmerung".
Ges. Schriften VI. Band,
Neues Textbuch Seite to.

Die Sopran- und Alt-Parthien
haben Fräulein PAULINE SIGLER und Fräulein ELTSABETH EXTER freundlichst übernommen. Alles Uebrige wird von Mitgliedern des Ordens ausgeführt.

Der Concertfligel von Bechstein ist aus dem Pianofortemagazin von Jos. Aibl.
Während der ersten Numner bleiben die Thüren geschlossen.
Anfang 7 Uhr, Ende nach 9 Uhr.
Saal-Eröffnung um 6 Uhr.
Die Zuhörer werden in ihrem eigenen Interesse ersucht, sich mit den Dichtungen, vor allen des "Siegfried", zu versehen.

## Einladung für

Dieser Coupon wird beim Eintritt in den Saal abgetrennt.
Abtreten der Einladungen an Nichtgeladene ist nicht gestattet.
Kassenbillets werden nicht abgegeben.

## Orden vom heil. Gral.

Mittwoch den 2. Januar 1878
Abends halb 8 Uhr

## CHRISTBAUM - FEIER

im Wagner-Saale (Barerstrasse).

Kaifermarfch
Lied des Steuermanns aus "Der fliegende Holländer"
Sachfens Schlufsrede aus „Die Meifterfinger" . . . R. Wagner Walther's Werbegefang aus „Die Meifterfinger" . .
„Der Eulenspiegel mit der Pfaffenkellerin und dem Pferd",
ein Fastnachtsspiel mit 4 Perfonen zu Spylen
von Hans Sachs.
Person in das Spyl:
Hertzog von Braunfchweig. \{ Der Pfarrherr zu Riefenburg. Eulenfpiegel. Margaretha, feine Kellerin.

```
„Haft du mich lieb", Lied für Tenor
C. Bohm.
„Frühlingsnahen", Quartett . . . . . . . . . C. Kreutzer.
Zwei Lieder für Tenor . . . . . . . . . . . R. Franz.
    a) Abschied.
    b) Liebesfeier.
```

„Das Vöglein im Walde" Quartett mit Tenorfolo . Dürrner.
„Wie der Bieranderl den Hundspeterl
zahlt."
Bayerifche Dorfpoffe von Schichtl.
Personen:
Der Bieranderl, lediger Bader von Schnatkldorf.
Der Hundspeterl,


Komifches Duett (Potpourri) Genée.

## n- Vorweis dieses Programms berechtigt zum Eintritt für einen Herrn.


[^0]:    H/S Nur der Vorweis diesen Programms berechtigt einzelne Herren wie Familien zam Eintritt.

