## Lebren und Lemen in der Mathematik.

## 23 ede <br> Beim Anfriff des Diekforats

Der

gefgaltent
am 26. 27oventber 190才
vont

Dr. Gier


gaituden 1904.


## 





 Joinh H Rajes ita
in m

 T0
 Hostry

luty

.tivastaditib Bmostiossi8 . TU

## 



## 

## 


 idditberte, da jahen wir, wie Der erhabene Juirjt, Defien Bild audd jegt auf uts berabidant, bejtrebt wax, afle wifienzzaeige it ber neuet Universitas litterarum zat vereinigen, utho wie nidft ofne Wiberipuld Der von afters ber anerfanten Fädher bie nuten Bertreter ber Natur= wifienichaft 2ufnahme im Refreforper fanden. ${ }^{1}$ ) Man fürchtete füi bie
 beipöttelte 3eriplitternug ber Saturwifiemichaft in einzelue Speziaffädher
 Des (Sanzen bilden föme mot werbe.
$\mathfrak{W a s}$ damats die Frafultäten erregte, bie Teilutg ber $\mathfrak{A r b e i t , ~ b a s ~}$
 ait mifere Schuten heran unt ift zum Teil, went auch nidft ofne mantig



[^0]
 beherridit umb ban baburch eben jeder bem (stanzen am bejten bient, io werben fünftig bie veridjiedenartigen Scaulen neidloz gegenjeitig anerfemten,
 bevorzugt, daß̃ aber beibe gleidymäßig ber ibealen ßiloung der Jugend Dientn. Won biejen veridjiebenen Schulen werben in Bufunft bie Stu= dierenden gleidumãpig die gocdichuten beziegen, und bie luniverfität wirb Die $\mathfrak{Z}$ ufgabe haben, fie alle trok ber veridiedenartigen Borbildung zu

 oder in Induftrie und Teedfuif ober in ben eigentlidf gelefrten Berufen bie Bweiteilung ber צugendbildung fich geltend madhen, aber nid)t zum Sdjaben, jondern zum ßorteil bezz Ganzen, da alle bivergierenben Sräfte bock je nach ifrer $\mathfrak{A x t}$ burch gemeinjame $\mathfrak{A r b e i t}$ zu eintheitlidyem 3 Bele itreben.
 örtern, zu benten joldfe und äbuliche Betradytungen Beranlailung geben; bei ber Mannigfaltigfeit der in Jrage fommenten $\mathfrak{B e r u f e}$ und Wifijen:
 jein, bie Stellung ber Matbematif im Unterridgtintteme von Schule und
 einen $\mathfrak{A}$ ußblict auf bie alfgemeinen Biele ber Exziefung zum פocfiduuts ftubium zut werfen; wo id) indeffen die Erenzen ber won mir vertretenten


bedientr．${ }^{2}$ ）Die Frage einer affgemeinen Schutreform，Die gegentwärtig To vieffach zffentlich bisfutient wird，lafie idy abjictltich ganz beifeite．

Borweg fei Daran erimert，Dã̃ bie verichiedenten neweren Æeforment Des（symmafiafunterridfes bie Mathematif mur wenig beeinflup̆ habent， wohl Deafalb，weil bie Streitpunfte babei auf anderent Gebieten lagen und die majgebenden Berfönlichfeiten vorwiegeno in anberer $\mathfrak{F i c h t u n g ~}$
 werben wir faum zu unteridgeiden $\mathfrak{G a b e n} ;{ }^{3}$ ）Die grumblegenden Fragen find fïr beibe Єafulgattungen bieferben；uur in ben 2nwendulgen ber Mathe：

 Sintergrumb．

C゚马 fint brei Fragent，bie uts beidäftigen follen：
$\mathfrak{W a s}$ ift ber 3 weef bes mathematifden Unterrichtes auf ben （5ymuafien？

[^1] erreidjen？
 gebilbet werben？

Die beiben Yegzten Fragen beantworten fid）won felbit，wemt wir unt über bie exite geeinigt Gabent．

Dieje aber Ђängt aufz engite mit ber antern zujammen：Wるas nent mant allgemeine ßildung？Deun bañ ber 3wect Der Schule iit， Dem Schüler bie jogenante allgemeine Bildung zu übermittefn，bariiber find alle eintg，unt jeit der Beit der 乌umaniften ebenfo dariiber，dañ die Mathematif einen $\mathfrak{L}$ eil Diejer ßildung aumanadt． $\mathfrak{H n D}$ Doch，wem man Gente non alfgemein bilbenden FFädjern ipridft，wer benft dabei an die Mathematif？Sprachen，（Gejdidjte，Wixtidjaftelefre，Byitojophie find viełmegr bie Fädher，bie ber Stubent zur Bervolfitänoigung feiner alf gemeinten Bildung auf der lluiverjität nody Gört unt in benter er teifweife ipäter gepriift wird，two neben Den Stantß－Examen feintes Fact）es nod） ein joldjeß zum 刃andmeife allgementer Bildung exiittiert；wer bagegen fommt auf ben छedanfen，einen Whilologen，Æiftorifer ober Juriiten bei gleicjer
 Bitroutg zut fragen？
 Dos̉ $\mathfrak{Z z o r t ~ M a t h e m a t i f ~ b e i ~ v i e l e n ~ G e b i l d e t e n ~ e i n ~ g e w i f f e s ~ e n t i p e e n ~ h e r v o r = ~}$


[^2]matif vielen eben ats bie "WBifientifaft bes $\mathfrak{H u f a} \mathfrak{b}$ baren" gilt? Da muñ
 Mangel afferbings, ber fafwer zu beheben iit, da bie Reiturg des Hnter=
 Der Mathematif zut fert ftehert, umt eint Ginreidfent umafifende Borfelfurg von bem waften Wejen berjetben zut befibent und da bie eigentlichen Mathentatifer von ben Yeitenden Stellen, ja autd won ben Stellent der תfafien-Drotuarien, faftüberaff atsgeichlofien werben. Trozbem Melanth thon unter $\mathfrak{B e r u f u t g}$ auf $\mathfrak{B L}$ (ato jo warm für bie Meathematif eingetreten war, ${ }^{5}$ ) ward biefe WBifiemichaft it ben folgenden safrhumberten immer meft zuriicto gedrängt; Der harte Spruch „Mathematicus non est collega" charaf= terifient am bejten bie herrichenbe Stinnumg bes febenzefnten umo acht=
 horjta mädhtiger Einflus jeit 1811 eine grintoliche Wandlung herbor=


[^3]
 1837: „İn eiuter Зeile Cornel liegt medyr bildende §raft alg it ber ganzen Mathematif."
$\mathfrak{W i e}$ anders bagegen im $\mathfrak{A} 1$ tertum, in jener Beit, bie bem Scfuiler
 Wijijenfidaft geifdildert wird, won der er aber wegen allzu eirfeitiger doer zeitlid) bejdränfter Betradftung nur ein lücfenthaftes Bild erfalten faum.

Dieje Bemerfungen ridften ficid uidgt etwa gegen den Saß, Dañ Die Sprachen immer ben Grumojtoct alfer Bildung umo ©rziefung abgeben

 Durctigebitbeten flafiticden Sprachent fant wejentlich Dazu beitragen, autd
 weit dieg freilich burch die gegenwärtige $\mathfrak{U n t e r r i d f t a m e t h o d e ~ e r r e i d ) t ~ w i r d , ~}$ das ift eine andere Jrage, über bie gexade wir Mathematifer (belegentfeit
 in diejer Æidgtung mur woll bejtätigt werben, was vou Selmyotz bei Der erwäfuten ©elegentreit 1890 ausfiithte:




 mur um Sunfte, bie meijt alz untergeorbmet betrad)tet werben, um ein=


 fitch alfo wejentlich mur um $\mathfrak{B o l f t a ̈ n d i g f e i t ~ u n d ~ D r o m u t g ~ u m b ~ b i e ~ f l a r e ~}$ und icharfe Daritellutg ber Schlitifie. Sedflies̃lidit, went alle bieje Dinge erfüllt find, ift eigentlidy ber gute Stil ba. .... §ç mup̃ mun jagen,
 jçönten Einleitungen abgemögnt gatte und fie bazu gebracht, flar, einfady und volftändig auseenander zu fekzen, was auseitander zu fekent war. Jch glaube, bas jitu Biele, bie fith erreicfent Yafient."
$\mathfrak{U n o}$ über bie 9 art, wie fie zut erreithen find, benterft かelmhoots: „Wirflictues $\mathfrak{B e r i t a ̈ n o n i z ~ d e r ~ M a t h e n t a t i f ~ w i r o ~ m e i n e ~ © r a c t e t e n s ~}$

 mant im תopfe etwas überbenft, famt man fich immer noch irren, irgend ein Wort überieben, was man exjt bant mexft, went man es aub gearbeitet hat. §d halte bas für eine ber vorzüglichiten übungen, umt zu wirflich flarem $\mathfrak{l o g i f i}$ gen Denfen zut fomment und bie Mathematif zut veritegen. Dent wemt bie Sdyiller es nidt ausarbeiten uto aufidureiben, werbent fie es boct niemats fither veritefen."

Die mitgeteilten ©rfagrungen beziegen fich nidgt nur auf bie Sriifung
 ausbefnen, in bente mant mut zu oft eint flare Fajiut von Säben umb Qufgabent vermiß̃t. Sier muß and faut Wanbel geidaffen werben: Der Matbematifer an ber Schule foll zufammenwirfen mit ben Spradhlefrext; bie Mathematif joll nidht äußerlich, wie jeß̧t, neben ben anberen

Disziplinen ftefen, fie foll mit bem ganzen Unterrichte organiific) ver:


 ift ftets ein groñer Faftor int §ulturleben ber Menichyeit getween; als jolder ift fie bem Scfuiler in hiftorifdent Bujammenthange vorzufiithren;
 (Gejchidfte und it jenen flafilifden Sprachen, in benen boch auth) bie Grundwerfe ber Mathematif geidfrieben jino, jene Werfe, in Deren ffarem unt oft mit Uurefft geidmähtem Beweisgange unvergänglithe $\mathfrak{B o r b i l d e r}$ fïr Dromutg unt $\mathfrak{F r a ̈ z i f i o n t ~ v o r l i e g e n t . ~}$

Dieje Frorberung freilid) feht it Wiberjpuld) jowogl mit ber bis= herigen entwidulug bes mathematifden Unterrid)t als mit den Forbes

 ber Matbematif in ben $\mathfrak{A m w e n b u n g e n , ~ v o r ~ a l l e m ~ i n ~ b e r ~} \mathfrak{Z e c f n n i f}$ griinben. ${ }^{7}$ )

[^4] Dadurch wiro bie ganze Frage in ein ichiefes Ridht geitellt; es Kandelt fief) nicht um ben (iegenjab von §beal und Feal, fondern um ben all= feitigen $\mathfrak{A t h} b a u t$ Der höchiten Joeale, um den תampf gegen bie weit verbreitete $\mathfrak{B o r f t e l f u n g}$, afs ob bie Jdeale ber Menictheit it bent fiurit=
 Des $\mathfrak{A l t e r t u m s ~ j o ~ g u t ~ w i e ~ e r i c f o ̈ p f i t ~ w a ̈ r e n . ~ D i e ~ r e i n ~ w i f i e n f i f a f t l i c h e n t ~}$ Crrungenjchaften bes altertums jtefen allerbings zurürf gegen jene anderent
 it ber Mathentatif und bejonders ber ©femetrie baben bie ©riechen für alle Beitent Unvergänglicfjes geleiftet, biefe eint ift ein unzerreiß̂bareß Band, das unfer modernes Denfen bireft mit dem antifen verfnuipft, nidft verwittert burch bie Stürme ber 马eiten, nidgt ausgegraben aut bem Schutte ber 凡uinen, fonbern in unzeritorbarer friidy noch hente brautibar, wie oor zmeitanfend Jahrent. Wie ift es möglidy, dã̃ biejes Band ant Den (Shnmafien nidgt mefr beadgtet und hervorgezogen wird, um die $\mathfrak{B e r}=$ fruipfutg antifer Shitojophie mit moberner induftiver Wififenichaft in (Seiple ber Scyuiler anzubahnen? In ber Tat, wex von umferen $\mathfrak{A b i t u r i e n t e n ~}$
 2xpollonius, Diophant?

Die jtetige Entwidflung griectificher Wififerifidaft jegt fith fort bis it bie erften Sahrguberte unferex Beitrectung, und an bie bort geppontenen Æäben früpiten Mänter wie Sopernifus utio Seplex

[^5]Direft wieber an; Dent die griecdiicdue Shifojophie repräjentient uns bie
 nidfta anderes alz beren fonjequente Fortentwictlung. Das jollte eine
 begreiflich machen umb zwar סurd) Die Mathenatif und bie Sgyfit.

Dazu alleroing miinte die nadjalerandriniidje Beit dew §ellenen= tumb auf bem (bymuafum burd) 厄ejdjidte und Reftire eine eingehendere Wiurbigung findent alz gegenmärtig; und babit ging audd faft einmütig aut anderen ©ruinden bie Forberung ber Berliner ©dyuffonferenz bom

 Dody immer eine gliutflidfe $\mathfrak{B e r a f l g e m e i n e r u n g ~ p h i l o j o p h i i c h e r , ~ d . ~ h . ~ n a t u r = ~}$ tifienichaftlicfer צbeen zur Geltung fam, jene Beit, bie uns it ifrer fünfiterijden ©rröß̃e erft neuerbing wieder zu vollem Bewuß̃tjein ge= fommen iit, und in beren Reiftungen auf Dem Gebiete Der plaftijchen Sunft wir ebenjo etwas unferent modernen Denfen und Empfinden Ber= wandtes finden, ${ }^{8}$ ) wie in Den wifienifdaftlidjen Beftrebungen biefer Eppdje. Ein idealer Unterridft - barin find wohl alle einig - joll jo gegebent

 idjaft geben fönten, wie unjere Sultur zuftande fam und wo in ber
 wie ©terne voran fençten. WBir follen aber auperbent erfenten, dã̃


[^6]nicht betmubernt, wie ew bie Schule in $\mathfrak{B e z u g ~ a u f ~ b i e ~ f l a f i f i t y e ~ B e i t ~ n e i f t ~}$ verlangt, jondern verftegen follen: jene fichon erwähnte Gpoche vont 2Yexander biz in bie römiidye תaiferzeit, too fich bie griectiiche und

 tatjächlich bas Šauptgetwidyt auf bie ffafiticten Sprachen gelegt wird, io ift bas mut beshalb zu rechtyertigen, weil baburcti) am bejten die Fähigfeit gewonnen miro, geidichtticif) zu fehen und bas (Segenmärtige aus bem Bergangenen zu begreifen. Hno bies geididittlidge Sehen follte fïr bie Matbentatif ebenjo gelten, wie fïr jede andere Wifienictaft. Wix Yernent zwar Geute eint Stïd antifer ©fometrie, aber ohne uns Defien bewuñ zu werben; wir lernen aud ein Stürf etwas mobernerer $\mathfrak{x}$ xigonometrie und Mggebra, aber wo bleibt ber Sujammenthang mit ber Bergangenteit, wo
 Liçen Mathematif, wo bie $\mathfrak{B e z i e f h u n g ~ z a t ~ j e n e n t ~ a n d e r e n ~ \Re u t t u r e l e m e n t e n , ~}$ bie ant ber Scifule po jorgjame Sflege finden?
 micfelt; bie burch basfelbe vernittelte Bildung beitano zunächit in be= jitimmten תemtnifien und Fertigfeiten, alle bajierte auf ben formafen תüniten von ©xammatif umo æhetorif; Gente ftegen wir auf Grumb moderner Witifenichaft auf anderem Standpunfte; Blatons Schute ber
 aber wo ift ber jo oft zitierte Sprutb) gebliebent, Dee ither Dent Eingange zu Blatonz Scyule jtand? घ̈unerlid) befolgen wir ifn; e马 wirb Mathematif gelefyt; aber ift fie, wie $\mathfrak{B l a t o n}$ es bachte, bie wejentliche (brumblage ber Cerfemtniz aller Gebildeten? Stegt fie z. B, auf ber

Sdifule aud int geringiten in Bujammenthang mit bent ifbrigen $\mathfrak{U n t e r}=$ rid）tăbetriebe？
$\mathfrak{W a z}$ fut die Gxtünde biejer untrfreulidjen 氏ridjeinung？Was
 Der $\mathfrak{L e}$ egten breifundert Jahre bleiben bent größeren $\mathfrak{T}$ eife ber Gebitbeten umjerer Beit verjdtofien．Bu Blatons Beit war die Mathematif ein reine马
 Bythagoras lienen eine weitgebende Bebentung ber Matbematif aynen，
 Der EFinbildung；und bodf follte f（b）on bamals alles Stubium mit ber Mathematif begimen！Und Keute，wo wix in ber Mathematif bie einzige Spradje haben，burdi）welde allein fich bie umfafienoiten，wom $\mathfrak{Z}$（tertume foum geafnten ふaturgejeģe formulieren lafien，uno baß eilzzige
 voit bent eigentlidjen Wefjet unferer Mathematif！Das̉ fegetere befteft nidft im Ronftruieren von Dreiecfen auz mögliduit unpafieno getwäfftelt Sticten，nidgt im Wälzen von Rogarithment： $\mathfrak{L a f e l n}$ ober imt §erjagen von trigonometriidden Formeln，fo nüb̧idid）Derartige $\mathfrak{B o v i t i b u n g e n ~ a u t d ) ~ f i n d ; ~}$ mant faut rutbig fagen：wer bente wifere（shmuafien ala $\mathfrak{E b j o f b e n t ~ v e r = ~}$
 ift，was fie leiften fann und was wir ify verbanfen；ifm feflt ein groges

 Demgemäß heute ale bie hödjite Errungenichaft preifen wiurben，Diefelbent Mänuer，Deren ©tubium unfere ©inmuafien über afles jtellen！Berefren

zu befolgen？Die Mathematif gilt hente an ben Schuten nux ala
 Dã̃ fie ben hödjiten ideafen ©ehalt für unjere erffentniz bes Weetganzen umidichließt，Daraut twagt man beim heutigen Unterridgte faum zu denfent．

Wie viele feiern die 刃amen eines 刃emoton und Reibnib！Wie wenige haben eine tiefere $\mathfrak{B o r j t e f}$ ung von bem，was biefe Meänner an Unvergänglidfem geidaffen haben！Ђier liegen bie Wsurzeft unjerer hentigen ©rfentris，hier bie wahre Fortiegung ber ßejtrebungen antifer

 Stillitande gefommen waren．
 Dentl Das 彐erftäntoniz zut fehlen，bie wir ala die größ̃tell Semter ber flafiiichen Beit und bes ganzel 2attertums verefiren．Dã̃ idy nidft itber＝

 Denjenigen，welder ben semer meint mit ber Beit burch bie Zeffe von Den תegefidntitten erjeţen zu fömen，auf gut griectifich einen Bantaufen zut nemen．＂Şiexin liegt eine völlige Berfemumg ber $\mathfrak{I}$ atfacten；wir fimulen mit Mommfen Darin ïberein，סã̃ griectiiches Sinuen unt
 Bitbung beherrichen，dã̃ wir bas §oeal menfiflficher（sejittung als Sumanität bezeicfuen；aber bies §beal umfañ niçt mur Jntalt uno Entwifflung von Siulit，Bolitif，Riteratur，（Sejdicfte，fonbern aud von

[^7]exafter $\mathfrak{W i f i j e m i d u a f t . ~ D i e ~ u n z a ̈ f l i g e n ~ S a ̈ ß ̧ e ~ u ̈ b e r ~ \Re e g e l i d g n i t t e ~ f r e i l i d j ) ~ m a c k e n t ~}$ nidgt die Mathematif aus, ebenjo wentig wie bas̉ Deflamieren homerifajer ©efänge alz Beidfen flafiiifjer Bildung getten fann. Weent man bie


 joll bem Sajuler ein Beifpiel allgemeiner $\mathfrak{A}$ bhängigfeitşgejeke geben; Der alfgemeine Fouftionşbegriff, bier zunädjt geometriif) eingefleioet, ift ea, Der bie Entwidflung ber Mathematif in ben Iegten Jahryunderten burch): ¡ę̧t und beberridjt, auf Dem die groken Entbectiugen von Newton und Leibnib beruben. Das jollte bem Sajulter in Brima flar gemadjt werbent, und dieß̉ burchzufïthren ift nidjt ummöglidy, benn bazul liegen it
 Der $\mathfrak{F y y}$ yifi mannigfache (Gelegenbeit, Dazu wirb auch bie Regeljajnittlegre beitragent, went nidjt ber Regrer, um fajöne $\mathfrak{A}$ иfgaben zut $\mathfrak{F r i f f u n g e n ~ u n d ~}$ Sfriptionen zu Kaben, ${ }^{10}$ ) Die Energie ber Scjuiller in unnüß̧en Spiefereien

[^8]exjchüpft, jondern jelbit mit ßegeifternty umb Singabe ben großartigen
 zut bezeidynen und zu erläutern weiß.

Wie fabon oben benterft, find hier nidft foldge $\mathfrak{A l n v e n d u g e n ~ g e = ~}$
 Gandelt, fondern $\mathfrak{A n w e n d u n g e n ~ a u f ~ a n d e r e ~} 3$ weige ber reinen $\mathfrak{M a t a r}=$ wifienichaften, bejonders ber Mftronomie, Shyiif umb neuerbings ©hemie,
 jophiíchen Erfenten bes Maturganzen bienen. Den \&aien gegenüber ift
 Daburdf ins rechte Ridyt zu fegen, ban man auf bie ungejeuren fortictritte Der Technif verweift; aber bie eigentlidye Tecfnif gefort nidgt auf bie Sctute; fie fann nuiblidye Beifpiele liefern, um baణ ふnterefie ber ভdjüfer zut wecten, aber nidyt Bwect bes Unterridfes jein; das (symuafum foll Die ©rundlagen unferer 飞rfemtniæ übermitteln, es joll alfen ๒ebifoeten eine Joee von ber Sidjerfeit und bem Wejen induftiver Foriduuty geben;
 zufoten. Das fant nicht genug hervorgefobent werben gegenüber bent


[^9]
 Menfiden zu bilden; für diefen follte feta eines der hödfiten Ibeale fein, die Menjubheit it ifrem Werben aus ber Bergangenteit zu verjtefen, aber autd weiter Die Metyoden gegenvärtiger uno fïnfiger exafter Seuntuig $\mathfrak{a b z u m a ̈ g e n , ~ b i e ~ z w a r ~ v e r i d i e b b a r e n ~ a b e r ~ n i d g t ~ i i b e r f t e i g b a r e n ~ © r r e n z e n ~}$ alfer menidiflidjen Crffentutis zu begreifen ober wenigitens zu agnen; und Der einzige $\mathfrak{F g e g}$ dabit gegt Durat) Das $\mathfrak{T}$ or ber göberen Mathematif. ${ }^{12}$ ) Dafiur find die ewigen ©ejege ber Blaneten=Bewegung, wie fie Repler aufgejtellt umb 刃ewton im ©ravitations̊gejebe zufammengefant hat, herr= lidye Beificiele oder bas (stunogejeß ber Energie, wie wir es Mayer
 Geidmindigfeit wir. Die Welt burdjeilen, mittels weldger תontruftionen


 dieje $\mathfrak{2}$ atjactje zur Frunfentelegraphie benugen faun, iit zwar von der alfergröp̃ten wirtidjaftlidjen Bedentung, fant aber in ber Scljute uur bei= läufig erwägut werbet.

In $\mathfrak{A l f i f e f l} u n g$ alfgemeiner $\mathfrak{R a t u r g e j e b ̧ e ~ h a t ~ m a n ~ i n ~ n e u e r e r ~ B e i t ~}$


[^10] $\mathfrak{y e} \mathfrak{m y o l b}$ bei der ermäfnten Gelegentreit fort, "ich füfle es alz ein Bedürfniz für bie Gebildeten unterer 3eit, bañ fie mindejtens begreifen, wie man zut Dergleichen fommt. Die (5nammatif mo bie Syntar finto
 Formen bee Denfens zut gewöhnen; aber ba ift bas lutliuct mit bent 2れほuamter. . . . . Die jungen Reute, die biz babin überwiegend vom Sprachunterricft gelebt haben, fommen nut zu ben Naturgejeben umo folfen biejefben anmendent. Sie fönnen im Yafange fitch gar nidft ent=

 geftattet, utb bap̃ mant mit ber größ̃ten Sicherbeit, went mant feine

 eine $\mathfrak{L a x h}$ geit ober $\mathfrak{F u r c h t j a m f e i t}$ in Denfen erlaubt bie ©rammatif bent


 Wifient, wo mant it biefer Weife bormärts gehen famt, und bie fint ber eigentlictye $\mathfrak{L u m m e l p l a g}$ für bie reine Berftandes̆arbeit. Diefe $\mathfrak{A}$ xt ber Berfandesarbeit ift iffliefofich in umjerem Jahryumbert eine fraft ge= worben, welche man nicft überjegen barf, uno man muz verlangen, bañ Sente, bie fith zu ben Gebildeten rectuen, mindeftent begreifen, wie ber= gleicfen Dinge möglidff fint. Wsie oft pajifert es mir, Dã̃ idf verjuthe, irgend einem literariifd unterricfteten Mante einent mix relatio Yeidft er=

idif) Die (Erfafrung made: Der Mant veriteft mid) gar nidjt. Id) habe
 jondern er hat nidgt gelernt, bie $\mathfrak{T a t j a c f i e n t ~ a l z ~ j o l d h e ~ i n ~ i f r e r ~ u n b e d i n g t e n ~}$ 3uverläfifgfeit anzuerfenten uno damit zu rectuen. . . . . ©r feunt ebent Den $\mathfrak{U n t e r i d j i e d}$ niddt zwifden ber Einficdet in bie $\mathfrak{U x j a c h e n t , ~ w o r a u f ~ i e b e ~}$ wirfliçle Cerflärung beruft, und zwiidjen Wisorterläuterungent. Daß ift eine Sadje, bei ber ew nidyt bloz̃ auf eine Reife von materielfen Remut= nifien anfommt, jondern two es fich darum handelt, unjeren gebilbetent Mitbingern, die die bejte Bildung zu erlangen itreben, aud bas Ber=
 Deren Widitigfeit jeģt unjer ganzes ¿eben beherridnt. Deshalb glaube id), Daß̃ twir bie Matbematif erniftgaft betonen müfien. . . . . Die Differential=
 Darauf Gingearbeitet werben, Daß̃ Der phyifaflijde Unterricht Einficht it


Dieje Forberung von Selmtgotz faun ber phyfitaficide Unterridit nux erfüllen, went er Dent Scjuiler bie Genubbegriffe Gejfimindigfeit, Beidfleunigung, Fotentiar, Entergie flar macht; und um daß zutum, muis ichfießflid) ber Differentialbegriff auf Uumegen heimlicl) eingejdmuggelt
 geidieft. ${ }^{13}$ ) Da jei matt lieber offett utb fonfequent: nadybem bie anas Intijde Theorie ber תegelidunitte gelefrt wiro, nadhbem man ben Coorbinaten= und $\mathfrak{F u n f t i o n s = B e g r i f f ~ e i n g e f i i f y t ~ h a t , ~ e n t i c f l i e s ̃ e ~ m a n ~ f i c h ~ b a z a t , ~ a u t d ) ~ b i e ~}$
 Den phyfifariidicn $\mathfrak{H n t e r r i d y t ) ~ p r i n z i p i e l l ~ z u ~ e r o ̈ r t e r n . ~}$

[^11]Demfetben wimicd haben nenterings bie Bertreter ber Tectuif bringent geltend gemadit，went autd）teilweife aus anderen（suindent．

 einer Dorpatex Reftoratarede bie gleiche Notwendigfeit betont．${ }^{14}$ ）Den BäDagoget galt ふ̌erbarts Name ftets alz Whtorität，aber feinen

 forbentrgen an bie bymutafien feitlegten，fitmmt bamit im wefentlithen überein；Die Durcfiuthung alferoingz blieb binter ben enthufiaftictheu 飞r＝
 Sefrbiutcher gab；und was ber Mathematif icfließ̧lich gewäfrt mutroe， fonte fie mur mit Mithe unter beitändigen ®ämpfen ${ }^{15}$ ）gegen $\mathfrak{Z}$（ngriffe



 gegen Die ©inführung ber ©lemente ber Differentialrecfung in Den Schulunterridt augigeiprodjen；
 nüdit an einzelnen Stellen metbodifde Berjucije zu machen，um zu erfennen， $\mathfrak{d b}$ in ber zur
 gebiet ermöglidyt werben fann，ogne bie allgenteine mathematiofe Durdjbildug bes Durdit


 gehend dißfutiext worben（bergl．Den borläufigen ßeridgt in ber ßeilage zur 彐ugemeinen Beitung vom 24．©eptember 1904）；Sleint bei biejer belegenfeit gefaltener Bartrag ift abgedrudt：


 Slein abgebruct ijt．
${ }^{15}$ ）Bergl．סie betreffende Darftellung bei æauljell a，a．D．Bb．2，Seite 515 f．； S列mio a．a．D．Bb，5，1，ভ． 330 ff．

Der jogenamten 乌umaniftijdjen Fädfer behaupten. Fisdtig bezeidynet war aber idjon bamala ber einzuid)lagente $\mathfrak{B e g}$ : Die Erläuterung und $\mathfrak{B e =}=$ Gindung ber Ђöheren mathematifchen Begriffe burch umb mit bem Unter=
 erreidyt werben, ohne baß̃ bie $\mathfrak{B a h l l}$ ber wödfentlidyen Stunden vermelyt wïrbe, zumal wemt еэ gelingt, andere Gebiete ber Mathenatif etwas zu

 mandfer Ballajt über Bord werfen, um die foitbare Beit fruddtbareren (5egenifänden zu wiomen.

Dieje Benterfungen bezieben fith zunäd) $\mathfrak{t}$ auf biejenigen Deuticden Stanten, in benten für Mathematif und $\mathfrak{F}$ gypifí minbeftens ject $\mathfrak{z}$ Stunden wödjentlid) zur Berfügutg geiteellt werben. Uufiere bayerifdent (bymuafien mit mur vier Stunden für beibe F̋ädjer ftefen ba nodit weit zurioff. In Bayern jeßte bie 凡eform ber (5ymuafien burd) bie jogenanuten Ment Gumaniften 1808 eint, und zwar auf Grumb der ఇiethammer'ichen Rehr=

 gearbeitete erjeßt wurben. Die Яealidulent wurben wieber aufgefoben; Der fiur bas sellenentum jo begeifterte Shillologe mollte auch bie Jugend ganz in feinen §been erzogen viifien; mefyr als it alfen anberen bentichent


[^12] auæfallen, was aber nicht zur Dutchfiitunug fam; bie Mathematif warb Geibehalten, aber ber Unterridgt bis 1854 vieffach von ben philotogicthen Sifafienteyrext erteilt, die Irigonometrie jeit 1854 eingefiithrt, 1857 die


 zweifelt werden, Dañ iufolgedelien die Reiitungen ber bayeriichen Schulen in ber Mathematif hinter benen anderer Stanten zuriicififeffen; boas fonmut alferbings nidgt in bem fïr ganz Deutidfland ziemlich einfeitlid) geregeltent

 wie fie babei gefteflt werben, febent meift meftr Æoutine und Drill ats geijtige Meife voraus. Wix Dozenten ber Mathematif an den Univeritäten habent indeffen wohl affe bie Erfafrung gemadgt, bã bie mathematiodent $\mathfrak{A}$ nfang borrejungen bem bayerifden Stubenten mehr Schwierigfeiten be= reiten als anderen. §ier bei uns ift baher eine Яeform des matbe= matijchen umb phyjifaxifichen Unterrichts mur möglich, wem die Bahl ber Stumben vermefrt wird; aber auth bier faut viel Beit geipart werben,
 beichränft doer auģgefegt wird, bas allen Schülern ganz unnötige $\mathfrak{Y n}=$ jtrengungen zumutet, da ja bieje 2 ufgabent ipäter int ber $\mathfrak{H l g e b r a}$ ifre naturgemäß̃e $\mathfrak{B e}$ fandlung finden. ${ }^{17}$ ) Daß Æealgumuafium icheint mir ber Dariteffenden (Beometrie, die boch mur für ipätere Tectuifer unentbehrlich

[^13]
 twirbe. Ferner wirb in ber Dberflaije fait bie ganze Beit verbrauldit,
 wab ja um io meffr notwenbig iit, ba bie 2 Ufgaben nidft burdf bie


 Unterridgt indivibuell zu geitalten unt um ben Sdjuifer mefly mit mathe:

 gegen bie althergebractite euffidiiidfe Mettyobe in ber ©feometrie ridiften;




[^14] burch Bearbeitungen von größerent ober geritgerent Werte erjegt; mant fant it ber $\mathfrak{L a t}$ Dem $\mathfrak{A n f a ̈ n g e x ~ m a n t u e s ~ b u r c t ~} \mathfrak{B e r w e i f e n t ~ a u f ~ b i e ~} \mathfrak{A n}=$ ichautug erleichtern, bie bei Æuflib (wenn man itber bie Axiome, Defint
 niemalz bie logifche Schärfe ber euffidifithen Schlußpweije bem Schüter
 noch weiter alz bisher von efuflid abmeiden; auf einer jpäteren Stufe


 zut Mathematif." Un bie Mitte Des vergangenen Jahryumberts glaubte man einten foldyen in ber jogenamten neueren Gemmetrie gefumben zu
 Gabe fie aber volffonment aufgegebent Se meft man fich in bas einzig: artige $\mathfrak{B u c h}$, bas über zwei Jahrtaufende baş Refgrbutd von jung und alt gewejen iift, bertieft, je meffr erfent man bie innere Яotwendigfeit jeine


[^15]hat nadifueijen wollent, werben ala mur jajeinbare erfanut, went man fidf) wirflidid) in ben antifen Geijt der reintten Geometrie hineinzulteben vernag,
 Bablen und geometriichen §iguren volffommen fert lag. Danu wiro man aus vollem ફerzet bem \{tusprud)e von Stewart ©fanberfait
 werf fint, dan fie igm fait ebenio ichön diunten wie gomers §(iaç. ${ }^{22}$ )

 Elfententen Den Scjuitern int Driginaltegte vorlegt, wie Dent iitberbaupt




 einige weitere ©äb̧e mit ben Beweifen aufgenommen.

 flar zu legen? (bewip, wirb mant benfen, bent eß̉ handelt fich ja nur $\mathfrak{u m}$ die einfacdifen Dinge, weldye ber Scainler aus ber (Seometrie feit lange femt! Unt bodi muiffen wir Bweifel Gegen; bent int biefer Einteitung


[^16]wertejten Werfe vor $\mathfrak{u n} \mathfrak{B}$. Wie viel ift nicft über bieje Dinge geidurieben! feit 100 §ahrent hat mant auf Sfumb ber $\mathfrak{A r b e i t e n ~ v o n ~ B o l y a i , ~}$




 trobbem jeit Dezennien wohl an alfen Uniberjitäten Worlepungen über Dieje Gonnobegriffe gehaltent merben, bringen jent Zefrbüther noch immer Definitionen und jogar Weweife, die feit lange alz unzuläfig erfant find. Selfit mandjem Mathenatifer wird es unter biejen Umitänoen Schmierigfeiten machen, ant ber Berwirflictung des fathent Gebanfens mitzuarbeiten umb Den Schuiler wieber bireft mit ben mathematififen Schäß̧en Des 2 Htertumts befant zu machen.
 weldye bie ganze höbere Matbematif alz umiutben $\mathfrak{B a l l a j a t}$ betradyten, ba fie nithts mit Dem eigentlidfen Sdfulunterridfte gemein zu habent icheint. Qther hier, two die ©rumbbegriffe in Frage ftehen, ba fommt bie ganze ม̈rmlidffeit joldjen Denfens zutage. Das exite תapitel eruflid jolle
 föment baş ift aber mur möglidh, went er fith entweber ganz in die antife $\mathfrak{A} u$ fiafinug verjenft (und wie twenige find bazu imitande!) ober wemt ex burch bie moderne böhere Mathematif hinburch zu jenen ele=

[^17] und wirb boch noch vont vielen veridimäft; ja, Miäner wie Zoge unt Diifring warnen vor biejem Wege und geben damit einen Betweis ber
 allen ein Muiter fein, wie eine Wifienifaft ifre Borausießungen zu formulienent hat; feine wifienidifaft fant ohne biejelben beftegen, aber



 mit folidem Unterbau handelt.

Damit find wir it die Errörtenung ber legeten bon den anfangs geftelltent brei Fragen eingetreten, Die fitif) auf bie Worbitoung der Refree bezog. Sie beantroortet fich jeķt von felbit; er foll auf ber Uniberfität jo weit einbringen, סaß̃ er bie joeben geitellte Forberung erfiullen fann, er foll außerbem feinen Scjülern 乌intweife geben fönten, biz wie weit joldhe Srobleme, wie fie bie Shantafie afler ©ebildeten und der Schüler Ytets erregt Gaben, verfolgt werben fönten und zu weldjen Refultaten die Witifenidjaft gefommen ift, id) meine z. B. Die Dreiteilung des Winfels und bie Quadratur bes freifes. Der Sefree joll ferner z. $\mathfrak{B}$. einutal gehört und geternt haben, wie man die ßemegung eineß 马endelz doer die Drefung eines תreifels mathematiid) genaut befjandelt, ofne fich mit

 $\mathfrak{B e r j t a ̈ n}$ oniz der Şgyiff faum möglid) ift; er foll hier vor allem mehr wifien, ale er zu lefren braudat. Daş alfes fino Forberungen, benen

# ber heutige Univeriitätăbetrieb volfauf genuigt，${ }^{24}$ ）beren 飞rfiuflung ben Stubierenben burch drei bis vier §ahre auth boll beidiättigt，zumal went 


#### Abstract

${ }^{24}$ ）Diejen $\mathfrak{F o b}$ berungen entipredien audd im wejentlidfen bie ßriifungsoronungen für  betont werben；überall follte neben grundlegenden，von jedem unbedingt zu forbernden תennt＝  zweiter Dromung，Elemente der Differentialgleidhungen und beitimmen §ntegrale，Theorie ber  Qtgebra uno ber §nvariantentheorie，©rundbegriff ber ©eometrie，Elemente ber Zheorie ber frummen Dberflädjen，analytifthe Mrecfanit）aucd Spezialfenntnifie in irgend einer beftimmten Ridtung geforbert werben．©゙B jolte belegentjeit gegeben jein，biefe Ridutung aud nact ber  für reine Matgematif und eine andere für angewandte Matgematit（wie es die nete preupiidje  biftoriide EEntwictlung ber Mathematit gelegt werben；nur bann wirb es möglidi fein，ben   auf ßrivatitudium angewiejen． $\mathfrak{\Im n}$ Betreff ber genannten allgemeinen $\mathfrak{A n f o r b e r u n g e n ~ f i n d ~ b i e ~ b a y e r i f \emptyset e n ~ u n d ~}$  iedem תandibaten bariteflende ©eometrie verlangt，baß ift entichieben ein Borteil；andererjeit夕 feglt $\mathfrak{e s}$ an ber nötigen mifiemidaftlidfen $\mathfrak{T r a d i t i o n . ~ D i e ~ v o n ~} 1873$ biş 1895 gültige ältere  Jahrtunderts；fie hatte baburch an Wert verloren，daß bie zweite，eigentlich mifienidiaftlidic     Briifung fam es bann auti megr auf Moutine und Drill alæ auf witlictes Rönnen an．Fädjer， wie Fountionentbeorie und Theorie ber frummen fläden，partielle Differentialgleidyungen $2 c$ ． fonnten nid）t geprift werben，und to warb bas wifieniffaftitide 刃iveau ber תandibaten herab＝    feit Dezennien in Mittelpuntte Deş §nterelies ftanden）in München nur auf wenige $\operatorname{Buf}$ b̈rer reçnen tönne，ba biefe Dinge nidft geprift würben．Seitbem ift eine fegr wejentlicge Befierung eingetreten；und wenn es aud wund denswert wäre，bañ bie Sadye an fich und nidit bie   wesentlidf $z^{4 t}$ danten baben．


er, was abjolut nötig ift, autd ber अhyfifi ausigiebig gerecyt werben uno aud jonft jeine Rentnifife erweitern will. Insbejondere werben viele mit $\mathfrak{B o r l i e b e}$ autd bie $\mathfrak{A}$ ntwendungen iffer Wifienfidaft in ber Tecfnif fenten lernen wollent, und Gier in Mänthen fömen wir uns gliteflid)
 Ergänzung in jo vorzüglidjer Weije barbietet; antoere univerjitäten, bie

 $\mathfrak{A}$ ber für bent fünfigen Zefrex foll nidgt bie tecfurific) $\mathfrak{Y}$ nwendung bent
 eэ viefmegr, vor allem die ibeafen Errungenichaften Der Erfeuntuis und bejonders ber burd Mathematif bezw. Pgyjif gewomenten Crfentniz ben Stubierendent uto Scjuilern zu ïbermitteln.

Saült mant an diejem Gebanfent feit, fo fönten in ber Mathematif an Den beiben $\mathfrak{Q}$ rten von Gymuafien wejentlich Die gleidjen Biele erftrebt werben, an ber einen werbent bie $\mathfrak{A}$ twendungen mur melyr bervortreten

[^18]als an ber andern; Die Unteridfeidung wirb jich wejentlich auf bas Refren Des Efriectijifyen an ber einen, auf bas ßeriuctifictitigen Der ßiologie at Der andern zut griutbent haben; ${ }^{26}$ ) Die Mathematif wirb nicht notwendig Die Eintheit Der ßorbildurg zum ફoocfichulftudium zerfören.

Der ideafe Sint ber ftubierenben Jugend wirb am bejten gepflegt, wem man an ber Reffrmethode fejthält, bie fith jeit Mitte bes vorigen

 an ben beutichen Mntwerfitäten in ber Mathenatif ausgebitbet unt be=
 2huteil nefmen läß̃t an ber wifiemichaftlidjen Forichung. Dieje untrembare Berbinbung von Sefre und Forichung ift bas mejentliche Moment in Dem
 allen Wifijenzazweigen bemäyrt.

Unt wenn ich dazu übergetye gemäß dem wiflen des Stifters imferer Alma Mater, wie er in ber Urfinde von 1472 ausgeiprocthen iit,



 auf zu bejtehende ßrxiifungen notwenbig ift, vieferfei Seuntniffe auf ber Uniwerfität zu erwerbelt, bañ aber fiir die innere ßildung und ßefriedigutg

[^19]Des einzefnen das (Eindringen in ein Spezialgebiet von ungleid) größerer
 weldjer Den Genus̃ femen geternt hat, Den baḡ Bewup̃tjein bietet, aud)


 wärt nadd ber wix alle foridjent, thront jo hody, bañ fie uns in abjoluter Reingeit vielleidy für immer burch Mebel umb Wolfen verborgen bleibt, aber wer es unternimmt, ben Weg zu bahnen umb die Sindernifie binweg= zuräumen, ber fann mur von Scfritt zu Scjutt, von Stufe zu Stufe

 $\mathfrak{B e r g i t e}$ ger an iteiler $\mathfrak{B a n d}$ Ratjafläge erteilen wollen. Seine ©rfabrung wird ifn weiter helfen, und bieje Gerfahrung jeinen Schiulfern mitzuteifen,




[^0]:    *) Der Feier wognte ভ. $\mathfrak{R}$. $\mathfrak{y}$. Prinz תonrad bon Bayern an.
    
    

[^1]:     fiad enge an bie Darlegungen an，welfige bie genannten ©elefrten bei Gelegenteit der ভdifl＝
    
     Qefebucfe bon v．Wilamotwig＝Mïflendorff，ßerlin 1902.
    
    
    
    
    
     genügt und die mangelfafte תenntni弓 bes \＆ateniiføen itört；vergl．bie＂Werfandungen von
    
     machen tönnen，ba id nidgt Weranlaifung hatte，feitzuftelfen，von weldjen Sdylen meine $\mathfrak{Z u g b ̈ r e r}$ famen．

[^2]:     Unwert ber Mratbematit，₹eftrebe in ber Bfientliden ©ibung ber t．baber．Qfabemie ber wifien＝
     Jajurgang 1904.

[^3]:    
    
    
     jetsung mathematijçer $\mathfrak{P r o f e f i f u r e n ~ b e t a ̈ t i g t . ~}$
    
    
     Münclen 1898; ferner $\Omega$. $\mathfrak{X}$. Schnis, (sejdicite ber Exziefung von $\mathfrak{M n f a n g}$ an bis auf unfere Beit, bejonbers $\mathfrak{B D} .5,1$. Abt., Stuttgart 1901 mit शufiäzen von $\mathfrak{B e n d e r}$ und $\mathfrak{G}$. Sdmid;
    
     Mathematif (in Dem Werfe von ミex̧is, Die æefornt Des böheren Schutwejens in Breußen,
    
    
    
    

[^4]:    ${ }^{7}$ ) Soldde §orberungen find bejonbers bon תIein ergoben und genauer formuliert; fie fitmmen in ber §auptache (Einfülifung ber ©runobegrifie ber Differentialredfung in ben S(pulunterridit) mit ben von mir weiterbin entwifelten aberein; nur bie Begrindung ift eine
     Sonturrenfágigfeit Deutjflandss mit anberen Staaten நimpeift (bergl. "Berbandlungen" von
     er betont benmad aud die notivendige Entlaftung des mathematijaen Unterridites an ben
    
     Matbematit megr als bisber geförbert werben; gerabe bie ©dfüler ber yumaniftioden (bymafien bebirifen ciner folden Ergängung amt meiften, da ja biejenigen ber ॠealgumnafien meijt auf
     bilben. Man jolfte ess vermeiben, bie ibeafe ©leidberedtigung ber beiben Sdulgaturgen
    

[^5]:     für ©bemiter und $\mathfrak{L}$ ectunifer an ben 5odidulen gibt alfein feinen genigenden ©rund zur erftrebten ॠeform bes Sdufunterrid)ts. Tnaloge ॠeformbejtrebungen treten neuerbing aud in grantreid Gerbor, wie man a. a. D. näher angegeben findet.

[^6]:    9) So briidt fiak Retule von Straboniß in jeiner Rettoratarebe aus: ©ie Bor=
    
[^7]:    
    

[^8]:    ${ }^{10}$ ) Die entijeibenbe Bebeutung von ©friptionen und Extemporafien für Beurteilung
     Wirfung betont worben (vergl. Seite 274 und 543 jener "Berbandlungen").

    Wit Dem 2rbeiten ber ©ajuiler für beftimmte Termine joldjer Slriptionen (wie eş
    
    
    
     ber §egelidnitte); äønlid jpridt fia §elmbolß 1890 aus. Die überbürbung liegt meiner
     §olzmiller (Berbandlungen von 1890): „Mit einigen verminberten Qebritunden ift es nidt
     älterer Beit, mitgeteilt bet Baulfen a. a. D. Bb, 2, S. 368 ff; ;owie ibid. ©. 637 ff. Midft auf bie Unterriatotmetgode in einer einzetnen Disziplin fommt es an, fondern auf die päda=
    

[^9]:    ${ }^{11}$ ) Die Forberungen ber Tecthnif in Bezug auf eine beffere $\mathfrak{B o r b e r e i t u n g ~ b e r ~ b o n ~}$
    
    
    
    
    
    
     Das felfotändige Denfen der Stubierenden nidgt geitärft; wer bie Mathematif nidft ogne
     wifienidgaftlidyen Mrbeiten in ben Seminarien.

[^10]:    ${ }^{12}$ ) Die mathematijde शuffaijung ber Erfentuiztheorie geft bor allem auf Qeibniß zuriid. Sants 2 fusprud (ben ber Mathematifer $\mathfrak{F a c o b t}$ als Iheje bei feiner Doftorpromotion aufitelfe), wonad in jeber Maturwifienidaft joviel eigentlide शsifiemidaft liegt, als barin Wiatbenatit entbalten iit, beutet auf eine arafoge $\mathbb{Q}$ (uffafiung. Qus neuerer 马eit ift für Deutid)
    
    

[^11]:    $\left.{ }^{19}\right)$ Bergl. Beifpiele bierfïr bei $\Omega$ tein $a, a, D$. Seite $11 f$.

[^12]:    
    
    
    
    

[^13]:    ${ }^{17}$ ) $\mathfrak{Z e r g l}$. Biegler: über ben matgematifoly Unterridft mit Weziefung auf ben
     iduutweien, $\mathfrak{B o}$. 1, 1865, ভ. 121 fif.

[^14]:    ${ }^{18}$ ) Die grope Bebeutung, bie mant ber barfellenben Beometrie beilegt, entipridit ben
    
     ber $\mathfrak{U n t e r r i d i t ~ i n ~ b e r ~ b a r f e l f e n d e n ~ G e o m e t r i e ~ n a w ~ D e u t i d i a n d . ~ § n z w i f d e n ~ a b e r ~ h a t ~ i n ~ b e r ~}$
    
     Beometrie igre grunblegenbe Bebeutung eingebiibt; für ben $\mathfrak{L e d}$ niter bleibt fie ein untentbefre
     Gduten beizubehalten. Das geidnen ift gevin fïr alle ©ebilbeten ein winnidjensivertes Mittel
     reform und ben Unterriatt in Matbematit und Beidnen auf ben (bynuafien, Darmitadt 1890); Daşjelbe braumt aber nidft an bie Darftellung burd bie zwei $\mathfrak{F r o j e f t i o n s ̧ a f a f n ~ b e r ~ b e f f r i p t i v e n ~}$ Geometric anjutnüpien.
    ${ }^{19}$ ) Dieje Berğältnifie werben iffon 1865 in den Bfättern für bas (s)mnafialidule twefen ( $92 x .6$, S. 215 ii.) in gleidem Sinue beiprodien.
    ${ }^{20}$ ) $\mathfrak{B e r g l} . \mathfrak{5}$ enrici, (Eröfinungsirebe ber Settion A (Mathematical and physical seience) ber British Association for the advancement of science, Report of the Southport meeting, 1888,

[^15]:    
     Elementarunterridita in England, ฐabreßberidit Dcr Deutiden Matbematifer=彐ereinigung Bb, 13, 1904, ভ. 283 fi. - Wejonders heftig ift Méray gegen ש゙uflio aufgetreten (L'Enseignement
    
     finematiichen Borftellungen berbunden ift, wie wir es heute berlangen, worauf idi idpon wieber= Golt hingewiejen babe (bergl. Borlejungen über (5eometrie $\mathfrak{B b}$. 2, ©. 540 ff., Seipzig 1891).
    ${ }^{21}$ ) $\mathfrak{B e r g h}$. $\mathfrak{y}$. Қanfel, Die Effmente ber projeftivitichen Beometrie, Borfejungen,
    
     §aŋrtunderten, 1869.

[^16]:     §abrbunberti̊, 1. £ieferung, Miundjen 1899, জeite 88.

[^17]:    ${ }^{25}$ ) $\mathfrak{B e r g l}$. Die näberen $\mathfrak{A}$ ngaben Gierïber in meinen erläuternden $\mathfrak{A r n m e r f u n g e n ~} \mathfrak{z u t}^{\mathfrak{u}}$
    

[^18]:    
    
    
     wendungen geriditeten Beftrebungen im mathematijaen Unterridit ber beatididen Uniberfitäten
    
    
    
    
     Raturwifiemidaft zur Brax̧is, Mebe beim 2ntritt סeß Reftorats der Univerjität Berlin, 1899;
    
    
     reide weitere 2 iteratur=2Radimetife gegeben.

[^19]:    
    
    
     worn, 乌ena 1904.

