

Semamen §ebbaus Tad＝ daeus，weldie man jum Unterifited von dem Der： räter gleiden 2 Camens ihm jugelegt，uns feiner 6ut＝ herjigfeit ju vergemiffern， ba sebbaus von libba， was Kerj，und Tabdaeus von tabd，was 2rutter＝ bruft bedeutet，hergeleitet find．

## fig． 12.

2ntreas fitt in wur＝ Siger Galtung，Sie ruhiges Denfer und Selbfberouรt＝ fein，jugletid aber aud Warme des S5emütes und Demut erfennen Iafjer，vor －uns．－－Wie Jacobus der Jüngere gehort auch er Der fifjer＝${ }^{\text {Junft an，und }}$ jwar ftand er in diefem Erwerbe früher obenan，
 Stellung er and bier，fo＝ wohl in jeiner Sefletoung mie aud in ber Ealturg befundet．डugleth aber Iaffen die bemütig in ein＝
ander gefalteten Gande eine Veugeftaltung des Semütes und ein $\sqrt{5}$ eführ der Unterwourftgeit er＝ fermen．

## fig． 13.

Endlidu Jubas Jfaa＝ rioth．Roh，wie fein Wefen，bejteht auch peme Befleioung in einem rohen， woLIenen Semande，Jas lope und nadiafitg von einem SürteI，der mehr einem Stricte gleidut，．ju＝ fammengehalten ift．Ütber ihm fanmebt das Symbol des Safttans，dargeftellt in ber jur SWlange fith ringeInden Sおnurdss 10 or hanges，unter weldhem fith der Derrater heimilid in friewender Ealtung da＝ von fifleidt，ben fun＝
 ber ifm auf dem mege jteht：Denn bereits，war es 2radit geworden＂，－ Vadet um ithn－und 2radit in ithm．－－－

# fieiliges Abendmahl． 

 fang， 1,6 ว̆ 2iffr．Gocf，entworfen und ausgetuffrt

DOHt

## Geinuich Bechr，

Bilbharer，


Wohl mun bas Bill felbit fprecher，werm es ein treues und gelungenes Kumftwerf genannt ju wer＝ den verdienen foll．Wenn trotsom diefe Erflarung beigegeben ift，gefdieht es mur jur Beleudtung des Stantpunftes，vonmelther Seite aus das＂Eeilige 2 ปbenbmahI＂aufgefa節， und nad weldem（็edan＝ Fen hin Künftler den forde＝ rungen der Kunft geredpt ju werden bemüht war．

So liegen mun jur 2lus－ führung die Worte des Evangelium Johannes


End untereinander， wie th Eud geliebet habe．＂
Welde jegensreide ehre umperes Eetilandes verdient mehr bildidid dargeitellt ju werden als die §iebe？

Da diejer Kodgedanfe fid felbit genügt，hat dee Darjteller auf jedes Ein＝ juthum und jeden änẽeren Efieft oder Kumfarifi jur Deridonerung verjidtet， vieImehr die Stebe in ihrer ganjen Sあliditheit und $\partial a=$ her in ihrer eigentliden Sあonheit jur Deranfiau＝ lidung ju bringen gefubt．

auf bem das Mahl be= reitet ift, foll diefe Einfady: heit verraten: eine Tafel Don Eidenholj, überdecat mit einem fauber in falten gelegten Seiner $=$ Damajt= tifatude.

Sejuiglith der Ealtung, weldue bie einjelnen Derio: nen haben, ift es felbjtoer= ftändita, daf neben dem Srundgepräge ber $\mathfrak{S i e b e}$ aum rod andere $\mathfrak{F}$ miuths : juftände jum 2lusdruá Fommert. So j. $\mathcal{B}$.

## fig. 1.

DhiItppus, linffs, vorn, der 2 Ieltefte unter den Jün= gern, mit der gand nadh Chriftum jeigend, madt den Sartholomäus 2 โatha $=$ miel (fig. 2) auf das eben ausgefproheneWort Chri= $^{\text {Whe }}$ ftiaufmerffam, thm gleth= fant fagend: "Siehe, hier wohnt die siebe!

## fig. 2.

Sartholomäus mag fitw feines früheren $\mathfrak{Z u s}=$ fpruates: , Was fannaus 2Kajareth (5utesfommen?" erintern und ifn bereuen. Jn if̨m erblidén wir den "harmiofen Jiraeliten, in welwem Fein faljat ift."

Diejem jur Reanten nimmt
fig. 3.
Jacobus Jer Jüngere feinen Plat ein, jeiner be= Fannten Sedurninisloitg Feit nad mur mit Sem einfad= ften 5emande befleidet. 2rodi im Vitederfesen be= grififer, Iaujaterder Worte feimes $\mathfrak{G e r r n}$, die geiftig auf= jufaffen ihm notwendiger erjaeint als die nom Kär= per verlangle Ruhe.
fig. 4.
Thomas der Jweif= Ier verrat fein inneres See= Iengebilde in 2Titene und Ealtung. Kaum fich felbjt trauend, fanat er jubifden den Jüngern durd, um ©hrifum ju fehen, und bengt, haib bejdämt, halb nod jweifelnd, den ©ber= förper etras jurüaf.
fig. 5.
Simono. Cana,genannt der Eiferer, gelegentlidh deffer Sodjoeit der Eerr fein erftes göttlides Wun= der volibradte, indem er das Waffer ju Wein verwandelte, hält int der linfen Gand das Kok (den Wein= becher), סerent viere am

Pashat:2Ibend ju Ieeren jebem Jiraeliten geboten war, in Jer Redten einen irdenen Krug, welden er im pelbigen 2Toment ju fあltēen vergiğt, fondern Iaujat dem Sebote, das Nemjalifie ganj ver= geffent.

Die Sitte ber Salome: , $\mathfrak{D}$, Gerr, fete meine bet den Sögra, den enten jur Redten, den andern jur Sinfer in Dein Reidi", erfülle ©hrifus, indem er beibe feme Nieblingsjünger mannte. Dementipreafend fehen wir fie:

## fig. 6

JacobusbenzleIteren, ander reatenSeite ftehend,

## fig. $s$

Jo hannesfitend jur§in= fer. Beibe Iaufhen auf= merffam den Worten thres 2Meifters; mur baf fid bei letrerem nod eine Weh= mut in die freube mifdit, weil er joeben die Worte gehort, mit weldhen ©hri= ffus Seinen Derrater ferm= jeidanete.
jig. 9.
Simon Detrus, eine Fräftige $\mathfrak{b}$ ejtalt mit ener=
gifnen Jügen. 1tnd bow fant biejer fels an ©ha: rafter und Willensfraft (wie ibn Jefus namnte) Feine 1trrube und Seftury= ung nidit verbergen, als Chrifus them bedeutet, wer thr eimit verrater wird. Dieje Nitrube und Sejorg: nis im (6)muite Detri finder thren 2 \{usbruds in der Erampfhaft an Sie Sruft gedruften Eand biejes Jüngers.

## fig. 10.

2Tatthaeus der Jotif ner, im Segenjate ju feinem früberen gemãdi: Itđen und gut geordneten Seben jetst mit nadiafitg herabhungendem Eembe und NTantel, foll murt er: fahren, es gebe Etwas, das hober fteht als die Pflege des 2 leuferen, näm= Itid die Pllege des Eerjens durd siebe.

## fig. 1t.

Dondem Junger Jubas ift ju wenig in dem Evart= gelium beridtet, als dan jur Darftellung irgend welhen Seelengepräges ein $2 \mathfrak{Z}$ nhaitspunft geboten wäre, jebod genügen die

