Philosop aisches Dekanat der Uriveisiuat Kiel.

Kile da 23.4. 1924.
thlu pututre thore Horlap!

- Aubisuchide Hemen ther Stesittue дй"дík.
fleilezcithy ericmen ith thi sraw, reilut= teity the Qutritsordesuing वuncizugem.

Horkantiayprol eqpacent

$$
\begin{aligned}
& \text { W.r 12-1 } \\
& \text { Sah is kipletur Elist } \\
& \text { 2. 2x. Shain. }
\end{aligned}
$$

Philosophische Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
Hearn 2. Appul,
$2 6 \longdiv { 2 . 2 4 }$.
rurl, Foldum. 22.
Given 2ian D2. Oppul,
The Saste si umon wout diff it ars Downentsy do

 WTh gum Difork haunowtit:
 * D: d. 4. May Mallpowin, d....esen Eyth Tye

 oustoindhoth wath aus givinden porniwhter Siblkit.


 tar gn sion Branketang yo beamprintien, and ot ton





Gor it loffe mad Hhum witusthe, rutt hald octh oursin geen unoty.
 bon unorge (lli.) avem. 10-1 in Ziver 81 da Menvention
unt und bustan giupt
Fhe
Oth rocpling.

1) Kersice casw
2) ? Hers 4serv Exenpletat
Di? Whr

Miocellanea Musicae Brio-led lubliograptuia
2. 7uhns. 1913/14:

Lus. $2460 / 62$ : Epinsiy Slareaus
In ausices equitomen Anotationces $M_{t s}$ autogs. Surlin Merarsenict.
Alusical Equitavie Sasileare 155 \%
 Lowion bunt. Mait.
I sagage in musicen H. Sloreani 1516 Inslin-Gurwnubults fmbe. Aheefffinw:


Qine tohe phicos. Of Ghatien themers-4.2.lìo fites har uy knatureiknale ant Ionnd the singer. Habende.fs
 an kie vesiar loqnati.

1) Alongers plegzar tursik

2) Trand des neneren husit/ theotic
3) Bock als Konfostionsletrer

Herrn

$$
\text { Privatdozent Dr. } 0 \text { p pel }
$$



Sehr verehrter Herr Doktor Oppel.
Ich habe mit dem Herrn Vorsitzenden der Universitätsgesellschaft heute Fuhlung genommen, um festzustellen, welche Aussicht dafür besteht, dass Ihnen zur Förderung Ihrer kompositorisehen Arbeiten eine Beihilfe von der Gesellschaft geleistet werde. Obwohl die Uebernahme reiner Druckkosten seitens der Gesellschaft grundsätzlich nicht erfolgt, hat sich Herr Dr. Schifferer zunächst bereit erklärt, einen von Innen gestellten Antrag im Vorstand zu befurworten. Da die entscheidende Vorstandssitzung am 10. Januar tagt, empfehle ich Ihnen, tunlichst bald an die Universitätsgesellschaft (Kunsthalle) einen schriftlichen Antrag mit der Bitte einzureichen, Ihnen ${ }_{\|}$zur Förderung wissenschaftlicher, insbesondere auch kompositorischer Arbeiten"einen Beitrag zu bewilligen. Vielleicht verwenden Sie diese Formulierung unmittelbar, weil sie den bei der Verwaltung der Gesellschaft bestehenden Grundsätzen am ehesten gerecht wird. Ich sprach Herrn Dr. Schifferer von etwa 800 M ; vielleicht nennen Sie eine Summe von 600 bis 800 M , die, wie ich nach Ihren Mitteilungen annehmen möchte, Sie immerhin instand setzen wird, wenigstens die von Ihnen jetzt ihrem Ende zugeführten Kompositionen zu veröffentlichen. Ich würde mich jedenfalls
lebhaft freuen, wenn meine unerbetene und Ihnen hoffentlich nicht unerwünschte Intervention dieses Ergebnis haben würde. Mit meinen besten Wünschen für das bevorstehende

Fest
in bekannter Wertschätzung
Ihr sehr exgebener

## Lieber Herr Oppel.

Herr Ministerialrat Richter sagte mir gelegentlich, dass seine Frau an der Ubersendung der weltlichen Händel'schen Arien nach wie vor sehr interessiert sei. Im Ausgang unseres letzten Gesprächs hierüber hatte ich mir seinerzeit erlaubt, Frau Richter auf Ihr freundliches Anerbieten aufmerksom zu machen. Ich fühle mich nun verpflichtet, wegen dieser Sache noch einmal bei Ihnen anzueragen. Sind Sie in der Lage, Ihr früheres Angebot jetzt bald einzulösen, so erubrigt sich natürlich jede Antwort an mich. Frau Richter wohnt in Charlottenburg, Bismarckstrasse 100.
 Gie innur Aler


