**Literariſche Rundſchau.**  
**Redigirt**  
**von**  
**Joſeph Köhler.**  
**Erſter Jahrgang. 1875.**  
**Aachen 1875.**  
Verlag von Rudolf Barth.

**Inhalts-Verzeichniss.**

**Ueberſichten und Charakteriſtiken.** Seite  
Uhland und die Uhland⸗Literatur . . . . . . . . . 1  
Darwin und Häckel über die Abſtammung des Menſchen 4, 17, 39  
Rückblick auf die bellettriſtiſche Production des J. 1874 37  
Friedrich Spielhagen und der ſociale Roman. . . . . 81  
Ein deutſcher Dichter jenſeits der Eider (Th. Storm) . . 125  
Die Literatur der chriſtlichen Baukunſt . . . 141, 205, 221  
Wilhelm Wackernagel . . . . . . . . . . . . . 173  
**Kritiſches und Referirendes.**  
Unter dieſer Rubrik werden auch diejenigen Bücher aufgeführt, welche in den  
„Nachrichten” mehr oder weniger charakteriſirt werden. Die Buchſtaben  
n (Nachrichten) und s (Kritiſche Stimmen) gehören immer nur zu den unmittelbar  
folgenden Seitenzahl.  
**Acta** gen. Concilii Trid. ed. Theiner . . . . . . n. 14  
**Agaſſiz,** Schöpfungsplan . . . . . . . . . . . . 161  
**Altum,** Forſtzoologie . . . . . . . . . . . . . 146  
**Antikritiker,** der. Organ für literariſche Vertheidigung . n. 34  
**Arneth,** Marie-Antoinette . . . . n. 74. - 148. 164. 175  
— Maria Thereſia u. der ſiebenjährige Krieg . . n. 74  
**Athenäum.** Monatsſchrift f. Anthropologie etc. hrsg. v. Reich n. 120  
**Bach,** Dogmengeſchichte des Mittelalters . . . . 61, 242  
**Back,** die evang. Kirche zwiſchen Rhein, Moſel ꝛc. . . . 179  
**Bädeker,** Paläſtina und Syrien . . . . . . . . n. 136  
**Bamberger,** Reichsgold . . . . . . . . . . . n. 236  
**Baumſtark,** A., Erläuterung des allg. Theils der Germania n. 97  
**Baumſtark,** R, Philipp II. König von Spanien . . . . 49  
**Becker,** röm. Inſchriften u. Steinſculpturen des Mainzer Muſ. 113  
**Biographie,** allg. deutſche . . . . . . . . . n. 14 - 85  
**Brackel, v.,** die Tochter des Kunſtreiters . . . . . . 233  
**Brentano,** ausgew. Schriften hrsg. v. Eckardt . . . . 71  
**Brockhaus’** Bilderatlas . . . . . . . . . . . n. 235  
**Calderon**’s größte Dramen relig. Inhalts, überſ. v. Lorinſer 253  
**Capellmann,** de occisione foetus . . . . . . . . . 106  
**Capponi,** Storia della Repubblica di Firenze . . . s. 55  
**Czerny,** die Bibliothek des Chorherrnſtifts St. Florian . 242  
**Dana,** Manual of Geology . . . . . . . . . . s. 73  
**Danko,** Geburtsort u.⸗ jahr des h. Hieronymus . . . . 86  
**Darwin,** Insectivorous Plants . . . . . . . . .n. 155  
**Delitzſch,** Comm. zum Hohen Liede und Koheleth . . . 87  
**Dessins** des grands maîtres (peintres italiens), réprod. n. 75  
**Diurnale,** gedruckt von Philp . . . . . . . .n. 186  
**Dühring,** kritiſche Geſchichte der National⸗Oeconomie . . 112  
**Duncker,** Geſchichte des Alterth. Bd. I. 4. Aufl. . . . s. I2  
**Düntzer,** Charlotte von Stein . . . . . . . . . . 52  
**Dürer**’s Marienleben reprod. v. de Weyer . . . . . . 69  
**Ennen,** Quellen zur Geſch. der Stadt Köln. 5. Band. . . 116  
**Eſſenwein,** Atlas der Architektur . . . . . . . . . 232  
**Friedhoff,** Geſchichte des alten u. neuen Bundes . . . . 70  
**Führich,** Lebensſkizze . . . . . . . . . . . . .133  
— Compoſitionen zum Buche Ruth. . . . . . n. 237  
**St. Gallen.** Verzeichniß der Handſchriften der Stiftsbibliothek  
von St. Gallen . . . . . . . . . . . . . 241  
**Gazette** archéologique, hrsg. v. de Witte u. Lenormant n. 75  
**Glaubrecht,** Agnes von Böhmen . . . . . . . . . 51  
**Gödeke,** Goethe’s Leben und Schriften . . . . . . . 54  
**Görres,** Freundesbriefe . . . . . . . . . . . . 66

**G**ſ**ell⸗Fels,** Italien in 50 Tagen . . . . . . . .n. 56  
— die Schweiz . . . . . . . . . . . n. 186  
— Venedig . . . . . . . . . . . . . n. 237  
**Gutberlet,** Buch der Weisheit . . . . . . . . . . 159  
**Hagemann,** Metaphyſik. 3. Aufl. . . . . . . . . 254  
**Hake,** Handbuch der allg. Religionswiſſenſchaft. 1. Theil . 157  
**Hallberger**’s Illustrat. Magazine, conduct. by Freiligrath n. 97  
**Hefele, v.,** Conciliengeſchichte. 7. Band. . . . . . . . 43  
**Hendſchel**’s Skizzenbuch . . . . . . . . . . . n. 237  
**Herder**’s Converſationslexicon. 2. Aufl. . . . n. 97. — 101  
**Herquet,** Kriſtan von Mühlhauſen . . . . . . . . . 65  
**Hertling, v.,** Grenzen der mechaniſchen Naturerklärung 145  
— zur Erinnerung an Friedrich Overbeck . . . . 185  
**Hettinger,** Apologie des Chriſtenthums. 1. Bd. 5. Aufl. n. 202  
**Hildebrandt,** Aus Europa (Aquarelle) . . . . . . n. 235  
— Skizzenbuch . . . . . . . . . . . n. 237  
**Hipler,** Porträts des Kopernikus . . . . . . . . . 169  
**Hübner, v.,** Spaziergang um die Welt . . . . . .8. 27  
**Jahresbericht** des Vereins für Erdkunde zu Dresden . n. 14  
— über die Fortſchritte der claſſ. Alterthums⸗  
wiſſenſchaft . . . . . . . . . . . . n. 13, n. 56  
**Janſſen,** Zeit und Lebensbilder . n. 136. — 192, 215, 227  
**Jehan de Journy,** la dîme de pénitance, hrsg. v. Breymann n. 119  
**Jungmann,** tractatus de vera religione . . . . . . . 42  
**Kaden,** das Schweizerland . . . . . . . . . . n. 236  
**Keil,** Commentar über die Bücher der Makkabäer . . . 89  
**Kerner,** Papſt Alexander III. . . . . . . . . . . 50  
**Kirchengeſchichte,** kleine, mit Bildern, für kath. Volksſchulen 199  
**Kirchmann, v.,** der Culturkampf in Preußen . . . . . . 134  
**Klopp,** Fall des Hauſes Stuart ꝛc. . . n. 14. — 166, 178  
**Koberſtein,** Grundriß der Geſchichte der deutſchen National⸗  
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . 69  
**Köhler,** Salzburger Alpen, Berner Oberland, der Rhein  
(Aquarelle) . . . . . . . . . . . . . n. 237  
**Kuncze,** Repertorium zu ‚Natur u. Offenbarung‘ . . . . 243  
**Lange,** Geſch. des Materialismus . . . . . . . . n. 254  
**Lear,** Roman d'une Américaine en Russie . . . . . n. 218  
**Lefflad,** Regeſten der Biſchöfe von Eichſtätt . . . . .49  
**Lindemann,** Blumenſtrauß von deutſchen Gedichten des  
Mittelalters . . . . . . . . . . . . . . 31  
**Liter. Verein** in Stuttgart, neue Publicationen . . . n. 119  
**Lorenz,** Papſtwahl und Kaiſerthum . . . . . . . .25  
**Lübke,** Vorſchule zum Stud. der chriſtl. Kunſt des Mittelalters 184  
**Madvig**’s kleine philologiſche Schriften . . . . . . n. 74  
**Malkmus,** Anekdotenbüchlein . . . . . . . . . n. 56  
**Marquardt** u. Mommſen, Hdbuch der röm. Alterthümer s.13  
**Maurenbrecher,** Studien und Skizzen zur Geſchichte der  
Reformationszeit . . . . . . . . . . . . 7  
**Meyer, Bernh. Ritter v.,** Erlebniſſe . . . . . . . .95  
**Mill,** three essays on religion . . . . . . . . . . 44  
**Monasticon** Gallicanum . . . . . . . . . . . . 6  
**Monatshefte,** neue, für Dichtkunſt u. Kritik, herausgegeben  
von Blumenthal. . . . . . . . . . . . . n .34  
**Monatsſchrift** f. rhein.⸗ weſtf. Alterthumskunde u. Geſchichte,  
hrsg. von Pick . . . . . . . . . n. 14 — n. 120  
— öſterreichiſche, für den Orient . . . . n. 34  
**Monumenta** Germaniae Tom. XXIII. . . . . . . . 113  
**Morphologiſches** Jahrbuch, hrsg. v. Gegenbaur . . . n. 56  
**Morris,** Bedrängniſſe der Kirche in England . . . . .50  
**Newman,** a letter addressed to the Duke of Norfolk. . 153

**Nilles,** de rationibus festorum St. Cordis Iesu etc. 64. 243  
**Orleans.** Briefe der Herzogin Eliſ. Charlotte von Orleans,  
hrsg. v. Holland, 3. Bd. . . . . . . . . . n. 119  
**Oſtendorf,** Schriften über Reorganiſ. d. höheren Schulen s. 33  
**Overbeck,** Pompeji . . . . . . . . . . . . . s. 56  
**Preger,** Geſch. der deutſchen Myſtik im Mittelalter, 1. Thl. 129  
**Prutz,** Kaiſer Friedrich I. . . . . . . . . . . . 91  
**Psalms** of David, illustrated by Schröer . . . . . n. 237  
**Rawlinſon,** England and Russia in the East . . . s. 73  
**Reclus,** Nouvelle Géographie universelle . . . . . s. 235.  
**Reinick**’s, ABC⸗Buch für große und kleine Kinder . . n. 237  
**Reinke,** der Prophet Micha . . . . . . . . . . . 41  
**Remy,** Kennſt du das Land? (Ital. Früchte) . . . . n. 237  
**Repertorium** f. Kunſtwiſſenſchaft hrsg. v. Schestag n. 203, n. 235  
**Reumont, v.,** Lorenzo de Medici il Magnifico 189, 208, 224, 243  
**Richter,** Annalen des fränk. Reichs im Ztalter d. Merowinger s. 13  
**Riegel,** Grundriß der bildenden Künſte . . . . . . . 183  
**Ringseis,** drei Monate in Spanien . . . . . . . . 182  
**Rocholl,** die Realpräſenz . . . . . . . . . . . . 102  
**Roſcher,** Geſchichte der Nationalökonomik . . . . . .109  
**Rottmann**’s Landſchaften, reproducirt . . . . . . n. 186  
**Ruland,** zur Erinnerung an Joſeph v. Keller . . . . . 134  
**Sacher⸗Maſoch, v.,** die Ideale unſerer Zeit . . . . n. 203  
**Sachs,** Hans, Werke, hrsg. v. Keller. 8. Th. . . . . n. 119  
**Sauerland,** Leben des Dietrich von Nieheim . 210. 229. 249  
**Schack, v.,** Nächte des Orients . . . . . . . . . . 54  
**Schegg,** ſechs Bücher des Lebens Jeſu . . . . . . . 127  
**Scheuz,** das Laien⸗ und hierarchiſche Prieſterthum . . . 61  
**Scherer,** deutſches Kinderbuch . . . . . . . . . n. 237  
**Schirrmacher,** Entſtehung des Kurfürſtencollegiums . . . 48  
**Schmidt,** Shakespeare Lexicon . . . . . . . . . n. 254  
**Schule,** die deutſche, hrsg. von Noſtiz . . . . . . n. 120  
**Schürer,** Lehrbuch der neuteſtam. Zeitgeſchichte . . . s. 55  
**Simſon,** Jahrbücher des fränkiſchen Reichs unter Ludwig  
dem Frommen. 1. Bd. . . . . . . . . . . s. 13  
**Sloet,** Oorkondenboek der grafschappen Geldre, etc. . . 115  
**Stein,** ſieben Bücher zur Geſchichte des Platonismus. 3. Thl. 90  
**Steinhauſer,** Lehrbuch der Geographie . . . . . . s. 235  
**Stilke,** Aquarelle . . . . . . . . . . . . . n. 237  
**Studien,** katholiſche . . . . . . . . . . . . . n. 33  
**Taciti** Germania ed. Schweizer-Sidler . . . . . . . 70  
**Tennyſon**’s Queen Mary. . . . . . . n. 137. — n. 170  
**Tibus,** Alter der Kirchen z. h. Martinus ꝛc. in Emmerich 214  
**Tunger**’s, Aug., Facetiae, hrsg. v. Keller . . . . . n. 119  
**Urkundenbuch,** mittelrheiniſches, 3. Bd. . . . . . . . 23  
— weſtphäliſches, 4. Bd., 1. Abth. . . . . . 115  
**Vitae Catonis** fragm. Marburgensia . . . . . . n. 170  
**Voß, Gräfin v.,** neunundſechzig Jahre am preuß. Hofe . n. 203  
**Waldmüller,** Leid und Luſt . . . . . . . . . . . 118  
**Wattenbach,** Deutſchlands Geſchichtsquellen im Mittelalter s. 13  
**Ward,** on necessary truth . . . . . . . . . . . 208  
**Werner,** zur Metaphyſik des Schönen . . . . . . . 47  
**Willmanns,** Reorganiſation des Kurfürſtencollegiums . . 48  
**Wilmowsky, v.,** der Dom zu Trier . . . . . . . 116  
**Wohlfahrt,** Deutſchlands, die, u. die Kirchen⸗ u. Wirthſchafts⸗  
politik . . . . . . . . . . . . . . . . . 200  
**Wolff, C.,** hiſtoriſcher Atlas . . . . . . . . . . n. 203  
**Wolff, J.,** Till Eulenſpiegel redivivus . . . . . . 196  
**Zeitſchrift** für deutſches Alterthum, erweitert . . . .n. 202  
**Zſchokke,** das Buch Job . . . . . . . . . 143  
**Nachrichten.**  
**Asher**’s Collection of english authors fortgeſetzt . . . . 137  
**Bollandiſten,** Vergang. u. Gegenwart des Unternehmens . 154  
**Brentano**’s Chronika eines fahrenden Schülers in älterem  
Manuſcript . . . . . . . . . . . . . . . 13  
**Bruckmann**’s Kunſtverlag . . . . . . . . . . . . 186  
**Frankreichs** Beſtrebungen auf dem Gebiete der mittelalt.  
Poeſie und Literatur . . . . . . . . . . . . 75  
**Geographiſcher Congreß** in Paris . . . . . . . . . 136  
**Geographiſche Geſellſchaft** für Aegypten . . . . . . 74  
**Geſch. der europ. Staaten,** hrsg. von Heeren und Ukert,  
Fortſetzung des Unternehmens . . . . . . 14, 218  
**Grimm**’s deutſches Wörterbuch, Fortſ. auf Reichskoſten . 56  
**Grote**’s Sammlung zeitgenöſſiſcher Schriftſteller . . . . 120  
**Herder**’s Jahreskatalog pro 1874 . . . . . . . . . 56  
**Hiſtoriſche Commiſſion** in München, Sitzungsbericht . . 217

**Karajan**’s Bibliothek verſteigert . . . . . . . . . 75  
**Kaulbach**’s Nachlaß . . . . . . . . . . . . . . 57  
**Leverrier**’s Studien über den Planeten Neptun . . . . 56  
**Literarconvention** mit Holland . . . . . . . . . . 76  
**Monumenta Germaniae,** neues Stadium des Unter⸗  
nehmens . . . . . . . . . . . . . . . . 97  
**Reiſehandbücher** über Paläſtina . . . . . . . . .136  
**Schnaaſe**’s Kupferſtichſammlung und literar. Nachlaß . . 136  
**Smith,** Entdeckungen in aſſyriſchen Inſchriften . . . 56, 74  
**Stolberg,** ungedruckte Briefe aus deſſen Kreiſe . . . . 154  
**Strabohandſchrift,** entdeckt von P. Cozza . . . . . . 154  
**Univerſität Leyden,** Jubiläum . . . . . . . . . . 56  
**Verlagsthätigkeit** Berlin’s, Leipzig’s u. Stuttgart’s verglichen 57  
**Werner**’s Studien über die chriſtlich⸗lat. Lit. des früheren  
Mittelalters . . . . . . . . . . . . . . . 74  
Als demnächſt erſcheinend angekündigt:  
**Dufour,** Geſch. des Sonderbundkrieges, 170. **Gladſtone**’s anti⸗  
röm. Eſſays, geſammelt, 150. A. **Günther**’s Nachlaß, 203.  
**Hamerling**’s Aſpaſia, 203. **Hardenberg**’s Memoiren, 186.  
**Hettinger**’s Apologie in ſpan. und portug. Ueberſetzung, 120.  
**Heyſe,** Im Paradies, 203. **Hugo,** Victor, Actes et Paroles, 137.  
**Janſſen,** deutſche Geſch. ſeit dem Ausgange des Mittelalters, 14.  
**Lütolf,** Fortſ. von Kopp’s Geſch. der eidgenöſſiſchen Bünde, 56.  
**Massarelli** diarium, 74. **Mill**’s Correſpondenz, 137. Fritz  
**Reuter**’s Briefe, 33. **Rohault de Fleury,** Iconographie der  
h. Jungfrau, 120. **A. Ruland**’s geſammelte Schriften, 33.  
Schriften der Neſtorianer, herausgegeben v. Macke 136. **Schegg**’s  
Erkl. der Evangelien, fortgeſetzt von Haneberg, 155. **Sherman**’s  
Memoirs, 137. **Smith,** chaldäiſche Geneſis 203. **Smith,** Geſch.  
Babyloniens 137. **Thiers,** über die Beſtimmung des Menſchen,  
186. **Waagen,** kleine Schriften, 75. **Waitz,** deutſche Verfaſſungs⸗  
geſch., Fortſ. 14. 33. **Will,** Regeſten der Mainzer Erzbiſchöfe,  
56. **v. Wilmowsky,** Grabſtätten der Trier’ſchen Erzbiſchöfe, 120.  
**Derſelbe,** Entwickelungsgang der römiſchen Kunſt, 120. **Zeit⸗**  
**ſchrift** für kirchliche Baukunſt und das kirchliche Kunſthandwerk,  
hrsg. v. Prüfer, 186.  
Erſchienen:  
**Diez,** vergl. Grammatik der roman. Sprachen, 1. Band  
4. Aufl. mit Anhang, 236. **v. Hübner,** Spaziergang um die  
Welt, wohlfeilere Ausgabe, 33. **Italien,** illuſtr. Prachtwerk, 236.  
**Wüllner,** Experimentalphyſik, 56.  
Eingegangen:  
Oeſterreichiſche Vierteljahrsſchrift f. kath. Theologie, 137.  
Zeitſchrift für hiſtoriſche Theologie, 170.  
**Perſonalien:**  
Nachruf an Prof. Oswald beim Abſchied von Pader  
born, 121. Guſt. Schwetſchke’s Jubiläum, 121.  
Todesfälle: v. Aberle 236. Achard 76. Alexandra  
v. Bayern 121. Ancelot, Virginie 76. Anderſen 17I. Andree 171.  
Argelander 58. d’Arreſt 137. Bauernſchmied 121. Bernhardy 121.  
Borgnet 76. Brueckmann, 155. Büchel, 76. Bunnett, Miß 76.  
Cairnes 155. Carius 98. Corſſen 137. Cretineau⸗Joly 34.  
Donner 76. Ebel 186. Ewald 99. Fay 170. Finlay 76.  
Gangauf 203. Geiß 34. Gottlieb 76. Grabowski 14. Gray 76.  
v. Gruber 58. Guéranger 57. Helbig 76. Helps 76. Helwing 122  
Herwegh 76. Hildebrand 98. Hitzig 34. Hochegger 203.  
Holmes 98 Hoſemann 236. Klein (Maler) 122. Krainz 76.  
Laberenz 76. Lange, Friedr. Alb. 254. Leonhardi 186.  
Levy 121. Lotze 98. Loveling, Roſalie 137. Luſchka 76.  
Lyell 58. Mathieu 76. Mauch 76. Migne 236. Miſſon 137.  
Mohl, R. v. 236. Mörike 122. Müller Joh. 204. Nipper⸗  
dey 34. 75. Nolte 76. Palmer 122. Pernice 98. Peſchel 186.  
Piderit 137. Plath 14. Quinet 76. v. Ramberg 57. Rauſcher  
254. Ravelet 122. Remuſat 122. Reslhuber 204. Reuſchle 122.  
Richelot 176. Ritter, Franz 236. Roſenthal 176. Rückert, H. 203.  
Rump 171. Schmidtlein 58. Schnaaſe 121. Schrön 121.  
Schrötter von Kriſtelli 98. Schwabe 98. v. Schweitzer 170.  
v. Schütz 98. G. vom See 203. Seidl 170. Stadelmann 204.  
Stähelin 186. Steger 34. Sundevall 57. Thomaſius 34.  
v. Tiſchendorf 14. Toſi 137. Trimm 98. Ubaghs 76. v. Uslar 137.  
de Veilly 76. Wheatſtone 236. Wislicenus 236. Wörner,  
Ludwig 34. Zachariä 98.

**Literariſche Rundſchau.**  
Erscheint am 15. eines jeden Mo⸗  
nats. Der Abonnementspreis beträgt  
3 Mark p. Semeſter.  
Redigirt von **Joſeph Köhler**.  
Verlag von **Rudolf Barth** in Aachen.  
**Erſter Jahrgang.**  
Inſerate werden mit 30 Pfennigen,  
für die 2ſpaltige Petitzeile oder deren  
Raum berechnet.  
**No. 1.**  
Ausgegeben am 16. Januar.  
**1875.**  
**Inhalt: Ueberſichten und allg. Charakteriſtiken.** Uhland und die Uhland⸗Literatur. — Darwin u. Häckel über die Abſtammung des  
Menſchen. — **Recenſionen und Referate:** Peigné-Delacourt, Monasticon Gallicanum. Maurenbrecher, Studien und Skizzen  
zur Geſch. der Reformation. Alex. v. Hübner, Spaziergang um die Welt. — **Kritiſche Stimmen aus anderen Zeitſchriften.** — **Nachrichten.**  
— **Büchertiſch.** — Redactions⸗Crreſpondenz.

Ueberſichten und allgemeine Charakteriſtiken.

**Uhland und die Uhland⸗Literatur.**  
‚Die Sage erzählt, wie da, wo Götter und göttlich  
heilige Menſchen gewandelt ſind, eine blumenumſäumte  
Spur hinter ihnen bleibt, und wo ſie in einem großen  
Augenblick geſtanden, ihre Fußſtapfen für alle Zeiten in  
den Boden gedrückt ſind. Nicht anders Uhland. Noch  
immer trägt unſer deutſcher Liederſang das Gepräge, das  
vor einem halben Jahrhundert er ihm gegeben, und auch  
in Zukunft wird nur eine neue Barbarei es auslöſchen  
können; nimmer verwächſt der Weg, auf welchem er aus  
dem ſchwülen Dickicht der Romantik herüber geſchritten iſt  
zu der hellen friſchluftigen Aue der Volksmäßigkeit.‘  
So hat Wilhelm Wackernagel vor zehn Jahren ge⸗  
[prochen; und wenn wir nunmehr auch reichbegabte Dichter  
andere Wege einſchlagen ſehen, — wohl kaum zum dauern⸗  
den Heil der Dichtung — Gottlob! der Pfad, den Uhland  
gezeigt hat, iſt noch nicht verwachſen. Noch immer gehört  
er, wie die fortdauernden neuen Auflagen ſeiner Gedichte,  
wie namentlich eine gewiß zeitgemäße, von der Cotta’ſchen  
Buchhandlung veranſtaltete und mit Zeichnungen von  
Camphauſen, Cloß, Makart, Schrödter u. A. gezierte  
Prachtausgabe beweiſt, als Dichter voll und gleichmäßig  
dem ganzen deutſchen Volke, auch den Frauen und der Ju⸗  
gend an. Er verdient es, weil er, nur ſehr wenige Stellen  
ausgenommen, mit keinem Hauch, mit keinem Verſe die  
zarteſte Sitte oder die feinfühligſten Mitglieder einer an⸗  
deren Confeſſion verletzt. Und wenn er aus einer unge⸗  
heuren, faſt überwältigenden Fülle theils handſchriftlicher,  
theils gedruckter Quellen in einem ihn nie täuſchenden Sinn  
für alles Volksmäßige mit ſicherer Hand die Auswahl ſeiner  
**Volkslieder** (Stuttg. 1844. 45.) traf, ſo hat ihn auch auf  
dieſem keineswegs ſo ganz reinen Gebiete ſein hoher ſitt⸗  
licher Sinn durchweg geleitet. Als Forſcher und Gelehrter  
gehört er freilich mehr nur den Mitforſchenden an; aber  
wenn er auch ſelbst in der rührenden Beſcheidenheit und  
der Strenge gegen ſich ſelbst, die den wackern Mann immer  
zierte, ſeine literariſchen Forſchungen als theilweiſe veraltet  
und bereits überboten darſtellte, ſo werden doch auch auf  
dieſem Gebiete ſeine Spuren ſo bald nicht verweht ſein,  
beſonders ſeitdem ſeine mit der äußerſten Gewiſſenhaftigkeit  
vorbereiteten und mit der größten Reinlichkeit ausgeführten  
Arbeiten dieſer Art, durch befreundete Forſcher geſammelt,  
unter dem Titel **‚Uhland’s Schriften zur Geſchichte der**  
**Dichtung und Sage‘** (Stuttg. 1865 ff. 8 Bde. 83 Mark.)  
erſchienen ſind. \*) In die Werkstatt des Denkers und For⸗  
(\*) Die Sammlung enthält auch seine an der Univerſität  
Tübingen gehaltenen Vorleſungen über deutſche Literaturgeſchichte.

ſchers verſchafft uns der von F. Pfeiffer herausgegebene  
**Briefwechſel** zwiſchen Uhland und dem alten  
Freiherrn von Laßberg zu Eppishauſen und auf  
der Meersburg (Wien 1870) einen willkommenen Einblick.  
Als Mann des politiſchen Kampfes und der freiheitlichen  
Geſinnung endlich gehört Uhland zuvörderſt denen an, auf  
deren Seite er ſtand und focht. Wenn nicht ein Jeder ſein  
in der Paulskirche geſprochenes Wort: ‚Glauben Sie, es  
wird kein Haupt über Deutſchland leuchten, das nicht mit  
einem vollen Tropfen demokratiſchen Oels geſalbt iſt‘,  
unterſchreiben und ſeine Theilnahme am Rumpfparlament  
zu Stuttgart billigen mag, wenn auch Manchem, gerade  
wie zur Zeit dem alten Alexander von Humboldt, die Zu⸗  
rückweiſung des preußiſchen Ordens für Wiſſenſchaft und  
Kunſt als ein ſtark übertriebener Zug einer, man möchte  
ſagen, demokratiſchen Grille erſcheinen mag: das hat Nie⸗  
mand gewagt und wird auch wohl Niemand wagen, die  
Ehrenhaftigkeit des Mannes auch auf dieſem Gebiete irgend⸗  
wie zu bemängeln.  
Daß ſchon zu Lebzeiten des Dichters in einer Anzahl  
kleinerer und größerer Schriften eine Darſtellung der dich⸗  
teriſchen Bedeutung Uhland’s verſucht wurde, iſt bekannt;  
berüchtigt und mit Recht von allen Wohldenkenden ver⸗  
ſchmäht ſind die Produkte H. Heine’s: ‚Die romantiſche  
Schule und der Schwabenſpiegel‘. Weniger war das per⸗  
ſönliche Leben des Mannes bekannt, der nur ungern und  
halb gezwungen von ſeinen Arbeiten ſprach, die Oeffent⸗  
lichkeit gern vermied und nur wenigen ausgewählten Freun⸗  
den einen Blick in ſein Inneres vergönnte. Ein hochbe⸗  
rühmter Literarhiſtoriker erzählte, Uhland habe, als bei  
einem Ständchen auch das Lied: ‚Es zogen drei Burſche  
wohl über den Rhein‘ ihm zu Ehren geſungen wurde, ge⸗  
beten, man möge mit dieſem Liede abbrechen, da ſein eigenes  
ſchmerzliches Loos darin beſungen ſei; auch er habe das  
Ziel ſeiner Liebe auf der Todtenbahre geſehen und von da  
ab jeder Liebe entſagt. Und doch lebte Uhland ſeit ſeinem  
drei und dreißigſten Lebensjahre in der glücklichſten Ehe.  
Von den Gedächtnißreden und Gedenkblättern, die  
nach des Dichters Tode im deutſchen Süden wie im Nor⸗  
den von hoher Liebe und Begeiſterung Kunde geben, will  
ich zunächſt erwähnen die von W. Wackernagel (Ge⸗  
ſammelte Schriften. Bd. 2, S. 482), aus der ich meinen  
Vorſpruch für dieſe Darſtellung glaubte nehmen zu dürfen;  
dann den Vortrag von Otto Jahn, gehalten zu Bonn  
Mit Recht iſt irgendwo bemerkt worden, daß ſchwerlich zur Zeit,  
als das Manuſcript verfaßt wurde, Deutſchland eine Darſtellung  
ſeiner Literatur beſaß, die ſich der Uhland’ſchen zur Seite ſtellen  
durfte.  
Anm. der Red.

2  
am 11. Febr. 1863 und durch die angefügten literar⸗hiſto⸗  
riſchen Beilagen beſonders werthvoll (Bonn 1863), und  
das Gedächtnißblatt, das Franz Pfeiffer auf ſein Grab  
niedergelegt hat (Wien 1862). Reicher wird die Darſtellung  
bei dem berühmten Aeſthetiker F. Th. Viſcher in ſeinen  
‚Kritiſchen Gängen‘ (4. Heft S. 97–169). Er, der ſtrenge  
Kunſtrichter, faßt das Ganze dieſer Perſönlichkeit in Einem  
Satze zuſammen: ‚Wo in Uhland’s Weſen eine Lücke iſt  
auf einer beſtimmten Seite, da ſehen wir immer von an⸗  
derer Seite eine geſunde Kraft ergänzend, entſchädigend  
eintreten. Dies gibt dem geiſtigen Bilde des Mannes die  
ihm eigene Rundheit und Ganzheit.‘ Zum Schluß aber faßt  
er, von der Reflexion abgehend, das Weſen eines Heine  
und eines Uhland in ein Bildchen zuſammen, das ich, weil  
es doch wohl nicht ſehr bekannt geworden iſt, hier ein⸗  
rücken will.  
‚Die Muſen hatten einmal den ſonderbaren, befrem⸗  
denden Einfall, ſich zu betrinken. Er wurde in einem rau⸗  
ſchenden Bacchanal ausgeführt. Euterpe, die Muſe der  
lyriſchen Dichtkunſt — ein andermal hat auch Terpſichore  
dieſes Amt neben dem der edlen Tanzkunſt—nun, Euterpe  
wußte in dem Augenblick, wo wir nach ihr ſehen, wohl  
kaum noch, wie ſie eigentlich heiße, — ſie ſtürzt mit flam⸗  
menden Augen und ſauſenden Locken aus dem Haine am  
Helikon, wo ihre Schweſtern noch ſangen, tanzten, muſicir⸗  
ten und jubelten; der Rauſch hat ihr einen verrückten Ge⸗  
danken eingegeben: ſie hat ſich in den Kopf geſetzt, den  
Erſten, der ihr begegne, wer es auch ſei, auf die Stirne zu  
küſſen und ihm hiermit das Siegel ihrer Weihe aufzudrücken.  
Götter und Göttinnen, Genien und vollends betrunkene können  
mit Blitzeseile durch die Luft ſchießen. Blind, ohne Wahl  
der Richtung fährt Euterpe dahin, ſchon befindet ſie ſich  
weit, weit weg vom Bereich der griechiſchen Lüfte, über  
nebligem Land fern im Norden ſchwebt ſie, nahe einer großen  
Stadt am Ufer der Elbe. Jetzt läßt ſie ſich nieder aus der  
Höhe, ſie ſteht auf der Erde, hart vor einem jungen Schlin⸗  
gel, der mit üppig zwinkernden Augen, ſchlendernden Gangs  
eben aus der Stadt gebummelt kommt. Sie drückt ihm einen  
vollen feurigen Kuß auf die Stirne und ſchwebt hinweg.  
Des andern Morgens finden wir ſie auf einer Felſen⸗  
ſpitze im Parnaß, dort bei Delphi in der Schlucht, wo die  
kaſtaliſche Quelle rinnt. Sie ſtiert mit wildem Blick vor ſich  
hin, ſie iſt zu ſich gekommen und mit Entſetzen. Es bedurfte  
nicht der magiſchen Einwirkung der unter ihr rinnenden  
prophetiſchen Quelle, noch der myſtiſchen Dämpfe, die dem  
Erdſchlund im nahen Tempel entſtrömen, um ihr zu ſagen,  
wer es war, den ſie geküßt; der himmliſche Geiſt, der ihr  
als Muſe innewohnte, ſagte es ihr von ſelbſt. Aber der  
Kuß galt, er ſaß und er galt. Mit Einem weiten Blick  
überſah ſie, was ſie gethan. Sie ſah, wie nun die reine  
blaue Flammenzunge des Götterlichts zwiſchen Schmutz und  
gemeinem Erdenfeuer unbegreiflich hervorleuchten werde,  
ſtets entweiht und ſtets wieder entzückend. Nicht daß dieſer  
Menſch in der Verzweiflung ſcherzen, im Scherz verzwei⸗  
feln, nicht daß er dämoniſch lachen zugleich und weinen  
werde, nicht an ſich beklagte ſie das; ſo lange nur die Ver⸗  
zweiflung wahr, die Thräne echt, der Widerſpruch erlebt,  
ließ ſie es gelten; ſie begriff, obwohl eine Griechin, die  
veränderten Zeiten, die tieferen Seelenklüfte einer Menſch⸗  
heit von ſo viel verwickelterer Bildung, den ungleich wilderen  
Stoß des Ideals auf die Realität. Aber daß dies zur eiteln  
Fratze werden, daß der verwöhnte Junge die leichten  
Triumphe haſchen werde, die dem in die Hand fallen, der  
in die Poeſie die Parodie der Poeſie einzuführen die wohl⸗  
feile Frechheit hat, daß er wunderbare Sehnſucht, namen⸗

loſe Wehmuth, traumhafte Ahnung in jeder Seele wecken  
und dann wie Seifenblaſen zerplätſchen werde, daß er  
keinen Witz werde verhalten können, wenn er auch eben nur  
tauge, ein paar alte oder junge Bockgeſichter an der Wirths⸗  
tafel meckern zu machen, daß ihm ſein witziges Ich, alles  
verklärend, und im Verklären unter Hohn zerſetzend, über  
alles ſein, daß er ſchnöd, ſchmierig verläumden, lügen, ſein  
Vaterland im Ausland dem Spott Preis geben, daß er,  
ein feiger Weichling, ſich als Ritter und Freiheitskämpe  
aufſpreizen, daß er endlich fromm werden und unter des  
lieben Herrgotts rothem Mantel hervorlachen und kichern  
werde, verachtet, verabſcheut und doch noch immer beſtechend  
und zum Mitlachen kitzelnd, immer hinreißend, immer un⸗  
widerſtehlich und immer unausſtehlich, ein Wicht und der  
verhätſchelte Liebling Aller, ein Geſchwür des Geſtanks  
und vom Dufte der Lorbeerblüthe nie verlaſſen, ein geiler  
Affe und ein Muſenjüngling mit einem Strahlennimbus  
um’s Haupt, ein unerſchöpflicher Honigkelch voll Gift für  
die Nation, — o ſie überſah alles, alles. Ihr Götter, was  
habe ich gemacht! rief ſie, ihre himmliſchen Locken raufend,  
hre Hüften ſchlagend, — da plötzlich hielt ſie inne, ver⸗  
ſtummte, ihre Blicke erheiterten ſtch, ein troſtreicher Gedanke  
ſchien ihr aufzuſteigen. Sie erhob und ſchwang ſich in die  
Lüfte. Wiederum, doch diesmal wohlbedacht, führte ſie ihr  
Flug nach dem Norden, aber nach dem Süden des Nordens.  
Es war ein klarer Frühlingsmorgen. Auf einem Rebenhügel  
an einem ſchönen Flußthal, deſſen Ausſicht fernes blaues  
Gebirge begrenzte, ließ ſie ſich nieder. Sie ſah unverwand⸗  
ten Blicks nach dem Haus, an das der Weinberg ſtieß. Die  
Thür öffnete ſich, ein Mann mit herben Zügen, über denen  
aber der Geiſt des Friedens, der ſtillen Kraft, der beſchei⸗  
denen Tugend ſchwebte, ein Mann, deſſen ganzes Weſen  
Einfachheit war, ſchritt heraus in den Rebengarten, der  
ſein Eigenthum ſchien. Heiter ſah er nach dem Gedeihen  
der Sprößlinge, dann ſchickte er die Blicke mit einem un⸗  
ausſprechlichen Ausdruck in das Thal hinaus, das in der  
Morgenſonne ſtrahlte, hinüber nach den duftigen Bergen.  
O du biſt es, ſprach ſie; dich hab’ ich einſt auch geküßt, ich  
weiß es wohl noch, es war an einem ſolchen Morgen, da  
du als Kind dort unten am Fluſſe ſpielteſt; der Kuß war  
nicht voll, nicht glühend, nicht trunken, er war kühl, keuſch,  
ſanft, ſo wie Athene küſſen würde, wenn ſie jemals küßte;  
aber du, ja du biſt gut, die Geſchlechter werden mich ſegnen  
um dieſen beſcheidenen Kuß. Du wirſt leben, unſterblich  
leben in der Nation. Ein Denkmal wird dir dort unten  
erſtehen auf einem Hügel in der grünen Au am Fluß, ehern  
und gediegen wie du ſelbst. Wohl dir, wohl mir, wohl mei⸗  
ner geretteten Ehre! Noch einmal ließ ſie mit innerſtem  
Wohlgefallen ihr Auge auf dem Manne ruhen, dann ſchwang  
ſie ſich wieder auf und ſchwebte dahin und kehrte frohen,  
verklärten Blicks zurück zu ihren Schweſtern auf den Höhen  
des Helikon.‘ — So Viſcher.  
Nicht lange nach Uhland’s Tod, der am 13. Nov-  
1862 erfolgte, erſchien als ‚ein Gedenkbuch für das deutſche  
Volk‘ ſein Leben von J. Gihr bearbeitet, (Stuttg. 1863)  
knapp gehalten, wie es ſich für den bezeichneten Zweck ge⸗  
ziemt, übrigens wohl gemeint und mit Begeiſterung aus⸗  
geführt. — Auf breiterer Grundlage, beſonders in äſthetiſcher  
Beziehung, ruht das Werk: ‚ L. Uhland; ſein Leben  
und ſeine Dichtungen‘ von Fr. Notter, (Stuttg.  
1863), der, ſelbſt Dichter und bekannter Ueberſetzer Dante’s,  
wohl befähigt erſcheinen mußte, die dichteriſche Bedeu⸗  
tung Uhland’s ganz und voll zur Würdigung zu bringen.  
Wenn er als ‚Gipfelpunkt der Uhland’ſchen Poeſie‘ den  
‚Waller‘ und den ,Bertran de Born‘ hinſtellt, ſo läßt ſich

15

Septuaginta, ſind weltbekannt. Die literariſche Fruchtbarkeit  
Tiſchendorf's, verbunden mit einer großen Akribie, erſcheint um  
ſo ſtaunenswerther, wenn man bedenkt, wie viele Zeit ſeine  
zahlreichen und weiten Reiſen in Anſpruch nahmen. Auf der  
Univerſität Leipzig 1834—38 vorgebildet und ebenda 1840 als  
Docent habilitirt, fand er ſeinen wahren Beruf doch erſt, als  
es ihm gelang, mit einer Unterſtützung der ſächſiſchen Regierung  
(1840) nach Paris, weiter durch England, Holland, die Schweiz  
ſogar bis Aegypten, den Klöſtern der Nitriſchen Wüſte, nach dem  
Sinai, Paläſtina etc. zu reiſen, um überall alten noch unbekannten und  
undurchforſchten Handſchriften der Bibel nachzuſpüren. Eine  
Menge der werthvollſten Funde lohnte ſeine Mühen. Weitere  
Forſchungsreiſen, darunter zwei nur in den Orient, unternahm  
er in den Jahren 1849—59, die letzte auf Koſten der kaiſerlich  
ruſſiſchen Regierung. Auf dieſer entdeckte er den berühmten  
Codex Sinaiticus, die älteſte griechiſche Handſchrift der Bibel.  
Dieſelbe wurde auf Koſten des Kaiſers Alexander II. zum tau⸗

ſendjährigen Jubiläum des ruſſischen Reiches (1862) in vier  
5oliobänden veröffentlicht. Als Apologet ist er auch mehrfach  
für den Inhalt der Bibel aufgetreten. Durch Tiſchendorfs  
‚Reiſe in den Orient’ (1846) fand ſich der Fragmentiſt Fall⸗  
merayer zu einer bittern, großentheils perſönlich ſatiriſchen Re⸗  
cenſion veranlaßt, welche von jenem mit Stillſchweigen beant⸗  
wortet wurde. 1862 erſchien: ‚Aus dem heiligen Lande’. Ti⸗  
ſchendorfs letztes Werk iſt die Textesrecenſion der Pſalmenüber⸗  
ſetzung des h. Hieronymus, welche zuſammen mit dem von Baer  
beſorgten maſorethiſchen Texte 1874 von Delitzſch herausgegeben  
iſt. Eine bis zum Jahre 1862 reichende Ueberſicht der litera⸗  
riſchen Thätigkeit des Mannes haben wir in der Schrift von  
Volbeding: ‚Conſtantin Tiſchendorf in ſeiner 25jährigen ſchrift⸗  
ſtellerischen Wirkſamkeit’. Noch ſei erwähnt, daß Tiſchendorf es  
war, der 1856 den Fälſcher Simonides entlarvte, von dem nam⸗  
hafte Gelehrte in England und Deutſchland ſich hatten beſchwin⸗  
deln laſſen.

Büchertiſch.

**Katholiſche Theologie.**  
**Acta s. sedis** in compend. redacta et ill. Vol. 8. Fasc. 1.  
gr. 8. Regensb. Pustet. pro cplt. 13 M.  
**Danko, J.,** divum Hieronymum oppido Stridonis . . . anno  
331 p. Chr. natum esse. gr. 4. Mainz. Kirchheim. 4 M.  
**Gury, J. P.,** Comp. theol. mor. Cum annott. A. Ballerini.  
Ed. 3. Tom. I. gr. 8. Regensb. Manz.  
pro tom. 1. und 2. 16,50 M.  
**Mühlbauer, W.,** Decreta authent. congr. ss. ritnum. Suppl.  
Tom. I. Fasc. 5. gr. 8. München. Stahl. 2,50 M.  
— Thesaurus resolutionum s. c. concilii quae consentanee ad  
Trident. patrum decreta. . . prodierunt usq. ad a. 1872.  
Tom. 2. Fasc. 9. gr. 4. Ebend. 9 M.  
**Nilles. N.,** de rationibus festorum ss. Cordis Iesu et puriss.  
Cordis Mariae e fontibus iuris can. erutis. Ed. 4. Tom.  
I. Lib. 1. et 2. 8. Innsbruck. Wagner. 6 M.  
**Theiner, A.,** Acta genuina ss. conc. Trid. Vol 1. und 2.  
Hoch 4. Leipzig. Breitkopf u. Härtel. 80 M.  
**Akatholiſche Theologie.**  
**Corpus reformatorum.** Vol. 41. J. Calv. Opera. Vol. 13.  
gr. 4. Braunschw. Schwetschke und Sohn. 12 M.  
**Hilgenfeld, A.,** hist. krit. Einleitung in das N. T. gr. 8.  
Leipzig. Fues. 13 M.  
**Keil, C. F.,** Commentar übor die Bücher der Makkabaeer  
gr. 8. Leipz. Dörffling und Franke. 8 M.  
und **Delitzsch, F.,** bibl. Comm. über das A. T. 4. Thl.  
Poëtische Bücher. 4. Bd. Hohes Lied und Koheleth. gr. 8.  
Ebend. 8 M.  
**Langen, J.,** die Kirchenväter und das N. T. gr. 8. Bonn, Weber.  
5 M.  
**Neander's, A.,** Werke. 14 Bd. Gotha. F. A. Perthes. 1,20 M.  
**Philoſophie.**  
**Bibliothek** philos., Herausg. v. J. H. v. Kirchmann 212. —  
214. Heft (Cicero, Lehre der Akad.). 8. Berlin. Koschny.  
à 0,50 M.  
**Dühring, E.,** Cursus der Philos. als streng wissensch. Welt-  
anschauung und Lebensgestaltung. 2. Lfg. gr. 8. Leipz.  
Koschny. 3 M.  
**Spencer, H.,** Grundlagen der Philos. Autoris. deutsche Ausg.  
v. B. Vetter. gr. 8. Stuttgart. Schweizerbart. 12 M.  
**Stein, H. v.,** sieben Bücher zur Gesch. des Platonismus. 3.  
und letzter Theil. gr. 8. Göttingen. Vandenhoeck und  
Ruprecht. 8 M.  
**Zeller, E.,** die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtl.  
Entwicklung dargest. 2. Thl. 1. Abth. 3. Aufl. gr. 8.  
Leipz. Fues. 12 M.  
**Pädagogik.**  
**Grasberger, L.,** Erziehung und Unterricht im klass. Alterth  
2. Thl. gr. 8. Würzburg. Stahel. 9,40 M.  
**Menzel, R.,** Wandtafeln für d. physik. Unterricht. 3. Lfg. qu.  
Fol. Breslau. Morgenstern. 3 M.  
**Real⸗Encyclopädie** des Erz.⸗ und Unterrichtsweſens nach kathol.  
Principien. Bearb. und herausg. v. H. Rolfus und A.  
Pfiſter. 2. Aufl. 4. Bd. 4. und 5. Lfg. gr. 8. Mainz  
Kupferberg. à 1,65 M.

**Wieſe, L.,** das höhere Schulweſen in Preußen. Hiſt.⸗ſtatiſtiſche  
Darſt. 3. Bd. (1869–73.) gr. 8. Berlin. Wiegandt und  
Grieben. 9 M.  
**Naturwiſſenſchaft.**  
**Fliedner, C.,** Lehrbuch der Phyſik. 1. Thl. Die Phyſik der Ma⸗  
terie. gr. 8. Braunſchw. Vieweg und Sohn. 4 M.  
**Hallier, E.,** Deutschlands Flora. 9. Aufl. 76.—80. Lfg. Hoch 4.  
Leipz. Baensch. à 3 M.  
**Jaeger, G.,** in Sachen Darwin's insbes. contra Wigand. gr. 8.  
Stuttg. Schweizerbart 5 M.  
**Landois, H.,** Thierſtimmen. gr. 8. Freib. Herder. 3 M.  
**Lorſcheid, J.,** Lehrbuch der organ. Chemie. gr. 8. Freib. Herder.  
3,60 M.  
**Naturkräfte,** die. Eine naturwiſſ. Volksbibliothek. 13. Bd. (Me⸗  
chanik des menſchl. Körpers von J. Kollmann.) 8. Mün⸗  
chen, Oldenbourg. 3. M.  
**Quenstedt, F. A.,** Petrefactenkunde Deutschlands. 1. Abth.  
4. Bd. 7. Host. gr. 8. Mit Atlas. gr. 4. Leipz. Fues.  
10 M.  
**Ruß, K.,** die fremdländiſchen Stubenvögel. 1. Lfg. gr. 8. Han⸗  
nover. Rümpler. 3 M.  
**Strecker’s** kurzes Lehrbuch der org. Chemie von J. Wisli⸗  
cenus. 6. Aufl. 2. Abth. 8. Brauſchweig. Vieweg und  
Sohn 4 M.  
**Geſchichte. Biographie. Memoiren.**  
**Bancroft, G.,** History of the United States. Vol. 10. gr. 8.  
Boston. (Brockhaus Sort. in Leipz.) 6 M.  
**Bancroft, G.,** Geſch. der Vereinigten Staaten v. Nordam  
Deutſch v. A. Bartels. 9. u 10. Bd. gr. 8. Leipz. Wigand.  
Bd. 9. Mark 8. Bd. 10 M. 7. 15 M.  
**Becker's, K. Fr.,** Erz. aus der alten Welt. 13. Aufl. herausg. v.  
Maſius. 3 Bde. 8. Halle. Waiſenh. 6 M.  
**Duncker, M.,** Geſch. des Alterth. 2. Bd. 4. Aufl. gr. 8. Leipz.  
Duncker und Humblot. 10 M.  
**Fontes** rerum bohemicarum. Tom. II. Cosmae chronicon  
Boëmorum cum continuatoribus. Fasc. 3. gr. 4. Prag. Gregr  
und Dattel. 2,60 M.  
**Gentz, F. v.,** Tagebücher. 4. (Schluß⸗) Bd. gr. 8. Leipz. Brock⸗  
haus. 8 M.  
**Gerlach, F. D.,** die Verf. der röm. Republik v. d. Gracchen  
bis auf J. Caesar. gr. 4. Basel. Schneider. 1,50 M.  
**Guerre,** la, franco-allemande de 1870—71. Redigé par la  
section historique du Grand état-major prussien. 1. Partie.  
5 et 6. livr. gr. 8. Berlin. Mittler und Sohn 8,20 M.  
**Keck, Kallſen** und **Sach**, Bilder aus der Weltgeſch. 2. Thl.  
Bilder aus d. Mittelalter v. O. Kallſen. gr. 8. Halle.  
Waiſenh. Geb. 2 M.  
**Keym, F.,** Prinz Eugen v. Savoyen. Nach A. Arneth bearb.  
(Hiſt. Bildniſſe. IV. Serie 1.) 8. Freiburg. Herder. 1. 50 M.  
**Kremer, A. v.,** Culturgesch. des Orients unter den Chali-  
fen. 1. Bd. gr. 8. Wien. Braumüller. 12 M.  
**Mayer, J. M.,** Geſch. Bayerns. Lex. 8. Regensb. Manz.  
12 M.  
**Mendelsſohn⸗Bartholdy, K.,** Geſch. Griechenlands. 2. Thl.  
Staatengeſch. der neueſten Zeit. 20. Bd.) gr. 8. Leipz.  
Hirzel. 8 M.

16

**Mommson, Th.,** röm. Gesch. 2. Bd. 6 Aufl. gr. 8. 5 M.  
**Monumenta Germ.** historica, ed. G. H. Pertz. Scriptores.  
Tom. 23. gr. fol. Hannover. Hahn. 54 M., auf feinerem  
Velin. 81 M.  
**Oſterwald,** Erzählungen aus der alten deutſchen Welt. 3. und  
7 Thl. 3 Aufl. 8. Halle. Waisenh. à 2 M.  
**Perlbach, M,** preussische Regesten bis zum Ausg. des 13.  
Jahr. 1. Heft. gr. 8. Königsb. Beyer. 3 M.  
**Ranke’s, L. v.,** ſämmtl. Werke. 13. 29. 33. 34 Bd. gr. 8. Leipz.  
Duncker und Humblot. 13. Band 5 Mark, die übr. à 4,50 M.  
**Urkundenbuch,** Bremisches, hrsg. v. R. Ehmck u. W. v.  
Bippen. 2. Bd. 2. und 3. Lfg. gr. 4. Bremen. Müller  
15 M.  
**Varnhagen v. Enſe, K. A,** ausgew. Schriften 15. und 16. Bd.  
(2. Abth. Biogr. Denkmale. 9. u. 10. Thl.) 8 Leipz.  
Brockhaus. à 4 M.  
**Geographie. Reiſen.**  
**Behm, E.,** geogr. Jahrbuch. 5. Bd. 1874. 8. Gotha. J. Perthes.  
8 M.  
**Nordpolarfahrt,** die zweite deutsche, in den J. 1869 n. 70  
unter Führung des Kapitain Karl Koldewey. 2. Bd.  
Wissensch. Ergebnisse. 3. Abth. gr. 8. Leipz. Brockhaus  
18 M.  
**Stieler’s, A.,** Handatlas. Ergänzungsheft. 4. qu. Fol. 1,60 M.  
**Topelius, Z.,** e. Reise in Finnland. Nach Originalgemälden  
v. A. v. Becker etc. qu. gr. 4. Leipz. Weigel. Geb.  
m. Goldschn. 36 M.  
**Socialökonomie.**  
**Roßbach, J. J.,** Geſch. der Geſellschaft. 7. Thl. Der vierte Stand.  
3. Abth. 8. Würzburg. Stuber. 3 M.  
**Kunſtgeſchichte.**  
**Brendel, F,** Gesch der Musik in Italien, Deutschid. u. Frank.  
reich. 5. Aufl. gr. 8. Leipz. Matthes. 10 M.  
**Overbeck, J.,** Pompeji in seinen Alterth., Gebäuden u. Kunst-  
werken. 3. Aufl Lex. 8. Leipzig. Engelmann 20 M.  
geb. 22,50 M.  
**Rahn,** Gesch. der bildenden Künste in der Schweiz. 2. Abth.  
gr. 8. Zürich. Staub. 11,20 M.  
**Reber, F.,** Gesch. der neueren deutschen Kunst. 3. Lfg.  
gr. 8. Stuttg. Meyer u. Zeller 2,40 M.  
**Schnaase, C.,** Gesch. der bildenden Kunst. 2. Aufl. 7. Bd.  
1. Abth. gr. 8. Düsseldorf. Buddeus. 10 M.  
**Literaturgeſchichte.**  
**Ebert, H.,** Fritz Reuter. Sein Leben u. ſ. Werke. 8. Güſtrow.  
Opitz und Co. 3 M.  
**Gottſchall, R,** die deutſche Nationallit. des 19. Jahrh. 4. Aufl.  
1. Halbbd. Breslau. Trewendt 2 M.  
**Längin, G.,** Joh. Peter Hebel. Ein Lebensbild. gr. 8. Carls⸗  
ruhe, Macklot. 3 M.  
**Philologie.**  
**Demosthenes,** ausgew. Reden. Erkl. v. A. Westermann.  
2. Bdchn. 5. Aufl. gr. 8. Berlin. Weidmann. 1,80 M.  
**Fick, A.,** die griech. Pers. Namen nach ihrer Bildung erklärt  
gr. 8. Göttingen. Vandenhoeck u. Ruprecht. 8 M.  
— vergleichendes Wörterbuch der indogerm. Sprachen. 3. Bd.  
3. Aufl. gr. 8. Ebend. 7 M.  
**Horatius** Flaccus, Lieder. Deutſch v. W. Oſterwald. 8. Halle.  
Waiſenh. 2 M.  
**Martin, E.,** mittelhochdeutsche Gramm. nebst Wörterb. zu der  
Nibel. Nôt, zu W. v. der Vogelw. und zu Laurin. 6. Aufl.  
gr. 8. Berl. Weidmann. 1. M.  
**Mätzner, E.,** engl. Gramm. 2. Thl. 1. Hälfte. 2. Aufl. gr. 8.  
Berlin. Weidmann. 10 M.  
**Neue, F.,** Formenlehre der lat. Spr. 2. Thl. 2. Aufl. gr. 8.  
Berlin. Calvary u. Co. 3,60 Mark. Subſcr.preis pro 2 Bde.  
cplt. 15 M.  
**Schade, O,** altdeutsches Wörterbuch. 2. Aufl. 2. Heft. gr. 8.  
Halle. Waisenh. 3 M.  
**Wackernagel, W.,** kl. Schriften. 3. Bd. gr. 8. Leipz. Hirzel.  
8 M.  
**Schöne Literatur.**  
**Asher’s** Collection. 8. Vol. 99. Jubal and other poëms by  
G. Eliot. 1, 50 M.  
**Dahn F.,** zwölf Balladen. gr. 16. Leipz. Breitkopf und Härtel.  
Cart. mit Goldſchn. 3 M.  
**Freytag, G.,** die Ahnen. Roman. 3. Abth. Die Brüder vom  
deutſchen Hauſe. 8. 1. und 2. Auflage. Leipz. Hirzel. 6 M.

**Leſſing’s** Werke, herausg. v. R. Goſche. Ill. Ausg. 1. Lfg.  
8. Berl. Grote. 0,50 M.  
**Löwe, F.,** neue Gedichte. 16. Stuttg. Wittwer. Geb. mit  
Goldſchn. 5 M.  
**Reuter, Fr.** Nachgelaſſene Schriften. 1. Bd. Herausgegeben und  
mit Biographie des Dichters eingeleitet v. A. Wilbrandt.  
(Reuter’s Werke. Bd. 14.) geh. 3 M. geb. 4 M.  
**Silberſtein, A.,** deutſche Hochlandsgeſchichten. 2 Bde. 8. Stuttg.  
Hallberger 6 M.  
**Shakſpere,** Venus u. Adonis. Ein ep. Ged. Deutſch nebſt Einl.  
v. Tſchiſchwitz. 8. Halle. Schwabe. 1,20 M.  
**Shakſpeare** v. Schlegel und Tieck. Ill. Ausg. 8 Bände 8. Berl  
Grote. 22 M.  
**Tauchnitz** Collection gr. 16. Vol. 1463: The little lame  
prince. By the author of ‚John Halifax’. —1464. u.  
65: Mortomleys estate by Mrs. Riddell. 2 Voll. —  
1466: Vanessa by the author of ‚Still waters’. — Se-  
ries for the young. Vol. 23: The town-crier by F. Mont-  
gomery.  
**Wagner, R.,** Götterdämmerung. 3. Tag aus der Trilogie:  
Der Ring der Nibelungen. 8. Mainz. Schott’s Söhne 1,20 M.  
**Redactions-Correſpondenz.**  
Herrn Pfr. **N.** in **Szg.** und Prof. **K.** in **Rbg.** Herzlichen  
**Dank.** Hoffentlich in nächſter Nr.  
Mehrere unſerer verehrlichen Herren Mitarbeiter haben  
den Wunſch geäußert, vor dem Abdruck ihrer reſp. Artikel einen  
Reviſionsabzug zugeſchickt zu bekommen. Wir ſehen uns, zumal  
bei der gegenwärtig beſtehenden Entfernung der Redaction vom  
Verlagsorte, außer Stande, dieſem Wunſche nachzukommen und  
bitten daher recht angelegentlich, uns völlig druckfertige und  
leſerliche Manuscripte zuſtellen zu wollen.  
Kleines Theater für Geſellen⸗Vereine.  
Heft 10: **Ein Unglücksvogel** . . . . . . . . . 3 Sgr.  
„ 11: **Intermezzo auf der ſilbernen Hochzeit** . . 5 „   
„ 12: **Stündchen in der Wahl⸗Verſammlung** . . 3 „  
„ 13: **Landhaus zu kaufen** . . . . . . 4 ½ „  
„14: **Wahrheit kann keine Herberge finden** . . 7 ½ „  
Feſtbeſtelltes verſende ich direct und franco.  
**Paderborn** (Weſtfalen). **B. Keine.**  
In der **Herder**’ſchen Verlagshandlung in Freiburg  
erſchien und iſt durch alle Buchhandlungen zu beziehen:  
**W. Lindemann,**  
Blumenstrauß von geiſtlichen Gedichten  
**des deutſchen Mittelalters,**  
den Freunden religiöſer Dichtung gewidmet.  
546 S. 12⁰.  
**Geh. Thlr. 1, 24, eleg. geb. Thlr. 2, 10.**  
**Zur Nachricht.**  
Nr. 2 der ‚Literarischen Rundschau’ erſcheint am  
15. Februar. Dieſelbe wird die Fortſetzung der Artikel  
von Hettinger und Baumſtark bringen, ferner  
unter anderm Aufſätze der Herren:  
Lindemann, über Düntzer’s Frau v. Stein  
Cardauns über Lorenz’ Papstwahl u. Kaiſer⸗  
thum.  
Kraus über Jungmann, de vera religione.  
Steinle über Morris’ Bedrängniſſe der Ka⸗  
tholiken in England.  
Beſtellungen auf Nr. 2 u. ff. wolle man gefl.  
bald machen, damit die Zuſendung keine Unterbrechung  
erleidet.

Verantwortlicher Redacteur Joſeph Köhler in Paderborn. — Druck von Franz Joſ. Urlichs in Aachen.

32

kraft auf das deutſche Gemüth ausübte: die ganze gewal⸗  
tige und nachdauernde Wirkung, womit das altdeutſche Lied  
uns moderne Menſchen feſſelt und hinreißt, wäre nicht er⸗  
reicht, wenn nicht noch ein bedeutſamer geiſtiger Factor  
hinzuträte, welcher die eigenthümliche Schönheit jener Poe⸗  
ſieen erſt vollendet. Es iſt dieſes nichts anderes als der Hauch  
des lebendigen, innigen Glaubens, welcher durch dieſe Lie⸗  
der zieht, wie der Frühlingswind über die erwachte, blü⸗  
hende Natur. Es iſt das geheimnißvolle Licht dieſes Glau⸗  
bens, welches dieſe Dichtungen ſo verklärt und durchgeiſtigt,  
daß wir über dem Zauber dieſer überirdiſchen Anmuth,  
wie vor einem altdeutſchen Gemälde, oder einem Giotto  
und Fieſole, alle Schwächen und Unſchönheiten der Form  
völlig überſehen und vergeſſen  
Die werthvolle Sammlung Lindemanns beſtätigt  
uns das aufs neue, und dieſes zwar um ſo unwiderlegbarer,  
je glücklicher es dem rühmlich bekannten Literarhiſtoriker  
gelungen iſt, ſeine Auswahl mit aller Umſicht und mit ſel⸗  
enem Geſchmack zu treffen. Dabei fehlt es nicht an Manch⸗  
faltigkeit. Der erſte Abſchnitt bringt geiſtliche Lieder und  
Sprüche der Minne⸗ und Meiſterfänger, der zweite Kirchen⸗  
lieder und geiſtliche Volkslieder, dann folgen Lieder und  
Dichtungen der Myſtiker, Legenden, Dramatiſches und  
Sprüche. Als Anhang iſt aus dem jüngeren Titurel die  
Beſchreibung des Graltempels gegeben. Anmerkungen  
ſchließen das Ganze.  
In dem erſten Abſchnitte begegnen uns unter dem  
vielen Schönen, was hier geboten wird, zwei prächtige rit⸗  
terliche Kreuzfahrerlieder von Hartmann von der Aue.  
In dem einen ſingt der Minneſänger:  
Die Welt, ſie lacht mich tröſtlich an  
Und winket mir,  
Und ich, ein unbefangner Mann,  
Ich folgte ihr.  
Ihr Locken hab’ ich manchen Tag  
Mit Luſt gehört,  
Wo Niemand Treue finden mag,  
Lauſcht’ ich bethört.  
Nun hilf mir, Herre Chriſt,  
Wohl vor des Teufels Liſt,  
Daß ich mich ſein entſchlage  
Mit deinem Zeichen, das ich trage.  
Auch die Spruchweisheit Reinmars von Zweter iſt  
trefflich vertreten.  
Guter Wunſch zu gutem Ende.  
Es wohnt ein Wunſch uns Allen bei,  
Daß Gott uns mög‘ ein gutes Ende geben.  
der Wunſch iſt gut; daß aber ſei  
Das Ende gut, ſei gut zuvor das Leben.  
Gott mag auch geben ſchlechter Bahn ein gutes Ziel,  
Ich glaub’ es wohl, doch wär’ es nur gewonnen Spiel;  
Wir aber wollen eben,  
Wo auf dem Spiele ſtehl ſo viel,  
Uns in die Wagniß nicht begeben.  
Unter den Kirchen⸗ und geiſtlichen Volksliedern fehlt  
natürlich das merkwürdige Lied ‚Media in vita’ nicht. Was  
aber in dieſer Abtheilung beſonders anziehend erſcheint  
das ſind die Contrafacturen, welche das weltliche Lied in  
ein geiſtliches umſetzen, eine Parodie oder Traveſtie im  
guten Sinne. Ohne Zweifel wurden alle dieſe Lieder nach  
der Melodie des betreffenden profanen Gedichtes geſungen.  
Wie innig klingen z. B. in dem Mailied (S. 216) die  
Strophen:

Ich weiß mir einen Maien  
In dieſer heiligen Zeit,  
Der Maie, den ich meine,  
Ewige Freud’ verleiht.  
Der Maie, den ich meine,  
Das iſt der zarte Gott,  
Der hier auf dieſer Erden  
Gelitten manchen Spott.  
Geh’n wir zu dem Kreuze,  
Und nehmen des Maien wahr!  
Er hat gar rothe Blüte,  
Den uns die Magd gebar.  
In den folgenden Gedichten der Myſtiker finden wir  
Vortreffliches von Tauler, Suſo und Heinrich von Laufen⸗  
berg. Auch das größere myſtische Gedicht: ‚Die Tochter  
Sion oder die minnende Seele’ iſt hier aufgenommen. Eine  
kleine aber werthvolle Perle iſt das Lied vom Scheiden:  
Das Scheiden iſt wohl hohe Gnad’:  
Wer’s mit Geduld kann tragen,  
Der wandelt auf der Minnen Pfad,  
Der ſcheidet ſonder Klagen.  
Doch Scheiden iſt ein bittrer Fund,  
Das hab ich wohl erfahren;  
Das Scheiden hat mein Herz verwund’t  
In meinen jungen Jahren.  
Unter den Legenden finden wir auch die Sage des Theo⸗  
philus, jenes mittelalterlichen Fauſt. Der dramatiſche Theil  
enthält nur zwei, aber ſehr bedeutende Stücke: eine ‚Marien⸗  
klage’ aus dem 13. Jahrhundert von einfacher, aber darum um  
ſo tiefer gehender elegiſcher Stimmung, und das merkwür⸗  
dige Eiſenacher ‚Spiel von den zehn Jungfrauen’ aus dem  
14. Jahrhundert mit ſeinen überaus draſtiſchen Scenen.  
Man erkennt leicht, daß ſolche dramatiſche Vorſtellungen  
bei nur einigermaßen guter Ausführung von einer nachhal⸗  
tigen Wirkung geweſen ſein müſſen, mit welcher ſich der  
Knalleffect unſerer modernen Schauſtücke gar nicht ver⸗  
gleichen läßt.  
Zum Schluſſe ſetzen wir aus der trefflichen Samm⸗  
ung der Sprüche noch einen der ſchönſten her, in welchem  
ſich wahre und practiſche Lebensweisheit altdeutſcher Zeit  
ſpiegelt.  
Zeit verlieren ſelten,  
Nicht widerſprechen und ſchelten,  
Und in dem Leiden Dankbarkeit —  
Das bringt uns zur Vollkommenheit.  
Manche werden vielleicht an den Ueberarbeitungen,  
Kürzungen und ſonſtigen Aenderungen, welche der Ver⸗  
faſſer vornahm, Anſtoß nehmen, Aber es handelt ſich ſelbſt⸗  
verſtändlich bei dieſer Sammlung nicht um ein kritiſches  
Quellenwerk, ſondern um eine anſprechende Anthologie,  
welche in den weiteſten Kreiſen Verbreitung finden ſoll.  
Dieſe iſt einem ſo anerkennenswerthen Werke wohl zu  
wünſchen, welches auch ſeiner äußern Ausſtattung nach der  
Verlagshandlung von Herder in Freiburg alle Ehre macht.  
Wir empfehlen daher dieſe werthvolle Gabe allen Jenen,  
welche in der Poeſie nicht Sinnenrauſch und krankhafte  
Träumereien ſuchen, ſondern neben dem äſthetischen Ge⸗  
nuſſe auch Belehrung und Erbauung, wie es das wahrhaft  
Schöne ſeinem innerſten Weſen nach ſtets bieten muß.  
W. Molitor.

35

und Alterthumsvereine Deutſchlands und Redacteur des vom  
Vereine herausgegebenen Correſpondenzblatts. Von ſeinen  
ſchriftſtelleriſchen Leiſtungen ſei erwähnt ſeine Fortſetzung von  
Walther’s lit. Handbuch für Geſchichte und Landeskunde von  
Heſſen (3. Suppl.) — An demſelben Tage verſchied der Erlan⸗  
ger Prof. der Dogmatik Gottfried Thomaſins, ein enſchie⸗  
dener Vertreter der ſpecifiſch luther. Lehre. —

**Druckverſehen.**  
Im Proſpect iſt S. 2. Sp. 2. oben zu leſen: Dr. Katſch⸗  
thaler Prof. in Innsbruck — für Dogmatik. — In Nr. 1.  
ist S. 4. Sp. 2. Z. 15 von oben zu leſen: Phylogenie  
ſt. Phlylogenie. — S. 13. Sp. 2. Z. 25 von oben: Sohm  
ſt. Sohn.

Büchertiſch.

**Encyclopädien. Sammelwerke.**  
**Bibliothek,** internationale wissenschaftl. 8. u. 9. Bd. (Das  
Wesen des Lichts, von E. Lommel. 6 Mark. — Die  
Erhaltung der Energie, das Grundgesetz der heut. Na-  
turlehre, von B. Stewart. 4 Mark.) 8. Leipz. Brock-  
haus. 10 M.  
**Biographie,** allg. deutſche, hrsg. v. R. Frhrn. v. Liliencron  
und F. X. Wegele. 1. Lfg. gr. 8. Leipz. Duncker und  
Humblot. 2,40 M.  
**Katholiſche Theologie.**  
**Arndt, A.,** Was iſt Wahrheit? Gründe, die mich bewogen ha⸗  
ben, zur kath. Kirche zurückzukehren. 8. Freiburg. Herder,  
0,75 M.  
**Bibliothek** der Kirchenväter, hrsg. von V. Thalhofer. 127.  
128. Bdchn.: Gregor des Gr. ausgew. Schr., Fortſ.  
129. 130. Bdchn.: Hieronymus’ ausgew. Schr., Fortſ.  
131. 132. Bdchn.: Athanaſius’ ausgew. Schr., Fortſ.  
16. Kempten. Köſel. à 0,40 M.  
**Guéranger, P.,** das Kirchenjahr. 3. Lfg. 8. Mainz. Kirchheim.  
1,40 M.  
**Heinrich, J. B.,** Dogmatiſche Theologie. 1. Bd. 3. (Schluß)  
Abth. gr. 8. Mainz. Kirchheim. 3 M.  
**Newman, J. H.,** a letter addressed to His Grace the Duke  
of Norfolk on occasion of Mr. Gladstone’s recent expostu-  
lation. London. Dulau. 3 M.  
**Roth, L. M.,** Die Zeit des letzten Abendmahles. Ein Beitrag  
zur Evangelien-Harmonie. 8. Freib. Herder. 0,80 M.  
**Akatholiſche Theologie.**  
**Keil, C. F.,** und **F. Delitzch,** bibl. Comm. über das A. T.  
2. Thl. Prophet. Geschichtsbücher. 2. Bd. Die Bücher Sa-  
muelis. 8. Aufl. gr. 8. Leipz. Dörffling u. Franke. 7 M.  
**Preger, W.,** Geſch. der deutſchen Myſtik im Mittelalter. 1. Bd.  
Leipz. Dörffling u. Franke. 9 M.  
**Rothe, R.,** Vorleſungen über Kirchengeſchichte und Geſch. des  
kirchl. Lebens, hrsg. v. Weingarten. 1. Thl. Die kath.  
oder kirchl. Zeit. 8. Heidelberg. Mohr. 6 M.  
**Siegfried, C.,** Philo v. Alexandria als Ausleger des A. T.  
Nebst Untersuchungen über die Graecität Philo’s gr. 8.  
Jena. Dufft. 9 M.  
**Uhlhorn, G.,** Der Kampf des Chriſtenthums mit dem Heidenth.  
2. durchgeſ. Aufl. 8. Stuttg. Meyer u. Zeller. 5 M.  
**Winer’s** bibl. Realwörterb. 2 Bde. 3. Aufl. Leipzig. C. H.  
Reclam sen. 15 M.  
**Philoſophie.**  
**Harms, F.** die Reform der Logik. 4. Berlin. Dümmler. 3 M.  
**Hartmann, E. v.,** krit. Grundlegung des transcendentalen  
Realismus. 2. Aufl. von: ‚Das Ding an sich und seine  
Beschaffenheit’. gr. 8. Berlin, C. Duncker. 4 M..  
— Wahrheit u. Irrthum im Darwinismus. Eine krit. Dar-  
stellung der org. Entwickelungstheorie. gr. 8. Ebend. 4 M.  
**Fiſcher, K.,** Francis Bacon und ſeine Nachfolger. Entwicklungs⸗  
geſchichte der Erfahrungsphiloſophie. 2. Aufl. gr. 8. Leipz.  
Brockhaus. 15 M  
**Leibniz,** oeuvres, publiées par A. Foucher de Careil. Tome  
7. gr. 8. Paris. Didot Frères, Fils & Co. 7 M.  
**Pfleiderer, O.,** Friedrich Wilhelm Joſeph Schelling. Gedächt⸗  
nißrede. gr. 8. Stuttg. Cotta. 2 M.  
**Werner,** zur Metaphysik des Schönen. Lex. 8. Wien. Gerold’s  
Sohn (Comm.) 0,50 M.  
**Pädagogik.**  
**Raumer, K. v.,** Geſch. der Pädagogik. 4. Aufl. 4. Bd. gr. 8.  
Gütersloh. Bertelsmann. 6 M.

**Menzel, R.,** Wandtafeln für d. physik. Unterricht. 4. Lfg. qu.  
Fol. Breslau. Morgenstern. 3 M.  
**Wandtafeln,** naturgeſchichtliche. 1. Heft. 6 Tafeln. Wohnungen  
der Thiere. Fol. Bonn. Henry. 3 M  
**Naturwiſſenſchaft.**  
**Altum, B.,** die Geweihbildung des Elchhirſches. gr. 8. Berlin.  
Springer. 0,60 M.  
— und **H. Landois,** Lehrbuch der Zoologie. 3. Aufl gr. 8  
Freiburg. Herder. 4,50 M.  
**Classen. A,** Grundriss der analyt. Chemie. Quantit. Analyse  
in Beisp. gr. 8. Stuttg. Enke. 6 M.  
**Dodel, Arn.,** die neuere Schöpfungsgeſchichte nach dem gegenw  
Stande der Naturwiſſenſchaften. Mit 87 Abbildgn. u. e.  
Tafel in Holzſchn. gr. 8. Leipz. Brockhaus 12 M.  
**Erlenmeyer, E.,** über den Einfluss des Fhrn. J. v. Liebig  
auf die Entw. der reinen Chemie. gr. 8. München. Franz.  
(Comm.) 2.25 M.  
**Linke, J. R.,** Atlas der Gistpflanzen. 3. Aufl. 1. Lfg hoch  
4. Braunschw. Vieweg u. Sohn. 1,50 M.  
**Suess, E.,** die Erdbeben des südl. Italiens. gr. 4. Wien. Ge-  
rold’s Sohn. (Comm.) 4,80 M.  
**Wilbrand, F.,** Leitf. für den method. Unterricht in der anorg.  
Chemie. 2. Aufl. gr. 8. Hildesh. Lax. 2,25 M.  
**Geſchichte. Biographie. Memoiren.**  
**Baumſtark, N.,** Philipp II., König von Spanien. 8. Freiburg.  
Herder. 2 M.  
**Forſchungen** zur deutſchen Geſch. 15 Bd. 3. Hälfte. 1. Heft. gr.  
8. Göttingen. Dietrich. pro cplt. 10,50 M.  
**Ficker, J.,** über die Entstehungszeit des Schwabenspiegels  
Lex. 8. Wien. Gerold’s Sohn. (Comm.) 1 M.  
**Gengler, H. G.,** german. Rechtsdenkmäler. Leges, Capitularia,  
Formulae. In Auszügen und Proben mit Einleitg. und  
ergänzenden Geschichtszeugnissen. gr. 8. Erlangen. Dei-  
chert. 12 M.  
**Kern, F.,** Ludwig Gieſebrecht als Dichter, Gelehrter und Schul⸗  
mann. Anhang: Ferd. Calo’s Leben, erz. v. L. Gieſebrecht.  
gr. 8. Stettin. v. d. Rahmer. 6 M.  
**Kerner, H.,** Papſt Alexander III. (Sammlung hiſt. Bildniſſe.  
3. Ser. 1. Ths.) 8. Freib. Herder. 1, 20 M.  
**Krieg,** der deutſch franzöſ. 1870–71. Red. von der kriegs⸗ge⸗  
ſchichtl. Abth. des Großen Generalſtabes. 1. Thl. 7. Heft.  
Lex. 8. 6 M.  
**Liliencron,** Fhr. **v.,** Mittheilungen aus dem Gebiete der öf-  
fentlichen Meinung in Deutschld. während der 2. Hälfte  
des 16. Jahrh. gr. 4. München. Franz. (Comm ) 3 M.  
**Maurer, K.,** über den Hauptzehnt einiger nordgerman. Rechte.  
gr. 4. Ebendas. (Comm.) 2,25 M.  
**May, J.,** der Kurfürſt, Cardinal und Erzbiſchof Albrecht II.  
von Mainz und Magdeburg . . . und ſ. &. 2. Bd. gr. 8.  
Ebendaſ. 6 M.  
**Meyer’s, Bernh.** Ritter **v.,** weil. Staatsſchreiber u. Tagſatzungs⸗  
Geſandter des Cant. Luzern, nachmals k.k. öſterreich. Hof⸗  
und Miniſterialrath . . . Erlebniſſe, hrsg. von B. Ritter  
v. Meyer. 1. Bd. gr. 8. pr. 1. u. 2. Bd. 12 M.  
**Ranke, L. v.,** Geſch. der roman. u. german. Völker von 1494  
bis 1514. 2. Aufl. gr. 8. Leipz. Duncker und Humblot. 10 M.  
**Recesse,** die u. andere Acten der Hansetage von 1256—  
1430. 3. Bd. 4. Ebendas. 16 M.  
**Salm-Salm,** Princessin Felix zu, zehn Jahre später aus mei-  
nem Leben 1862–1872. Mit dem Portr. der Verf. 2. u.  
3. Band. Stuttg. Hallberger. à 4,50 M.  
**Urkundenbuch,** Bremisches, hrsg. V. R. Ehmck u. W. v.  
Bippen. 2. Bd. 4. Lfg. gr. 4. Bremen. Müller. 6 M.  
**Zeissberg, H.,** Johannes Laski, Erzbischof v. Gnesen (1530  
—31) u. sein Testament. Lex. 8. Wien, Gerold’s Sohn.  
(Comm.) 3,50 M.

36

**Geographie. Reiſen.**  
**Daniel, H. A.,** Handb. der Geographie. 4. Aufl. 4 Bde gr. 8.  
Leipz. Fues. 36 M.  
**Fiorelli, G.,** descrizione di Pompei. Mit Holzschn. u. 1 Plan.  
8. Neapel. Detken und Rocholl. geb. 5 M.  
**Hartwig, E.,** die Tropenwelt. 2. Aufl. gr. 8. Wiesbaden. Biſch⸗  
kopff. 14 M.  
**Hübner, A. v.,** Spaziergang um die Welt. Deutſche Ausgabe.  
2. (wohlfeile) Aufl. 3 Bde. 8. Leipz. T. O. Weigel. 7,50 M.  
**Italia.** Hrsg. von K. Hillebrand. 2. Bd. gr. 8. Leipz. Har-  
tung u. Sohn. 8 M.  
**Korioth, D.,** Geogr. v. Palästina. 2. Aufl. gr. 8. Freib. Her⸗  
der. 1,50 M.  
**Rodenberg J.,** Wiener Sommertage. 8. Leipz. Brockhaus. 5,50 M.  
**Socialökonomie.**  
**Bischof, H.,** Grundzüge e. Systems der Nationalökonomik.  
3. Lfg. gr. 8. Graz. Leykam-Josefsthal. 2 M.  
**Kunſt und Kunſtgeſchichte.**  
**Carriere, M.,** die Kunſt im Zusammenhange der Culturent⸗  
wicklung und die Ideale der Menſchheit. 5. Bd. 2. Aufl.  
r. 8. Leipz. Brockhaus. 11 M.  
**Denkmäler** der Kunst zur Uebersicht ihres Entwicklungs-  
ganges. 3. Aufl. Bearb. von W. Lübke u. C. v. Lützow.  
2.—4. Lfg. qu. Fol. Stuttg. Ebner u. Seubert. à 4 M.  
**Literaturgeſchichte.**  
**Forſter, J.,** Dickens Leben, übertragen v. F. Althaus. 3. Bd.  
Mit D.’s Bildniß. gr. 8. Berlin. Decker. 10,50 M.  
**Hillebrand, J.,** deutſche Nationallit. des 18. und 19. Jahrh.,  
hiſt. u. äſthet.⸗kritiſch dargeſt. 3. Aufl. gr. 8. Durchgeſehen  
u. vervollſt. von K. Hillebrand. Gotha. Perthes.  
**Lebensbild** der heimgegangenenen Nathuſius. 2. Bd. Frauen⸗  
leben in Althaldensleben. 2. verkürzte Aufl. Leipz. Fricke. 3 M.  
**Scherer, W.,** dentsche Studien. II. Die Anfänge des Minne-  
sanges. Lex. 8., Wien, Gerold’s Sohn. (Comm.) 1,20 M.  
**Schröer, K. J.,** die deutsche Dichtung des 19. Jahrh. in  
ihren bedeutenderen Erscheinungen. gr. 8. Leipz. Vogel.  
9 M.  
**Philologie.**  
**Benecke, G. F.,** Wörterbuch zn Hartmanns Iwein. 2. Ausg.  
besorgt von E. Wilken. 3. Lfg. gr. 8. Göttingen. Die-  
terich. 2, 80 M.  
**Dichter,** deutſche, des 17. Jahrh., hrsg. v. K. Gödecke und J.  
Tittmann. 7. u. 8. Band: Simpliciſſimus. 8. Leipz.  
Brockhaus. à 3,50 M.  
**Erläuterungen** zu den ausländ. Klaſſikern. 2. Bdchn.: Shake⸗  
ſpeare, Viel Lärmen um Nichts. Erläutert v. R. Prölß.  
16. Leipz. Wartig. 1 M.  
**Holtzmann, A.,** altdeutsche Grammatik, umfassd. die goth.  
altnord., altsächs., angelsächs. und althochdeutsche Sprache.  
1. Bd. 2. Abth. gr. 8. Leipz. Brockhaus. 2 M.  
**Klage, diu,** mit den Lesarten sämmtl. Hdschr. Hrsg. V. K.  
Bartsch. gr. 8. Leipz. Brockhaus. 4 M.  
**Lexer, M.,** mittelhochdeutsches Handwörterbuch. 11. Lfg.  
Lex. 8. Leipz. Hirzel 4 M.  
**Lykurgos’** Rede gegen Leocrates, erkl. v. A. Nicolai. gr. 8  
Berlin, Weidmann. 0,75 M.  
**Maetzner, E.,** altengl. Sprachproben. 2. Bd.: Wörterbuch.  
2. Lfg. Lex. 8. Berl. Weidmann. 5 M  
**Mannhardt, W.,** der Baumcultus der Germanen und ihrer  
Nachbarstämme. gr. 8. Berlin. Gebr. Borntraeger. 14 M.  
**Niebelungenlied,** hrsg. v. Zarncke. Ausg. für Schulen.  
Leipz. G. Wigand. 16. 1,80 M.  
**Platonis** opera quae feruntur omnia. Ed. M. Schanz. Nr. 1.  
Euthyphro, Apol., Crito, Phaedo. 8. Leipz. B. Tauchnitz.  
0,60 M.  
— dasselbe. Krit. Ausg. gr. 8. 6 M.  
**Plauti, T. M.,** Comoediae, rec. A. Spengel. Vol. 3. Pars  
5: Trinummus. 8. Berl, Calvary u. Co. 1,20 M.  
**Schiller, K.,** und **A. Lübben,** mittelniederdeutsches Wör-  
terbuch. 7. u. 8. Heft. gr. 8. Bremen. Kühtmann u. Co.  
à 2,50 M.  
**Sophokles,** erkl. v. F. W. Schneidewin. 3. Bdchn.: Oepi-  
pus auf Kolonos. 6. Aufl. besorgt v. A. Nauck gr. 8  
Berlin. Weidmann. 1,80 M.  
**Tacitus,** erkl. v. K. Nipperdey. 1. Bd. 6. Aufl. gr. 8.  
Berlin, Weidmann. 3 M.

Thukydides, erkl. von J. CIassen. 5. Bd. gr. 8. Ebendas.  
1,80 M.  
Werder, K., Vorleſungen über Shakespeare’s Hamlet gr. 8.  
Berlin. Beſſer. 4,60 M.  
**Schöne Literatur.**  
**Colleccion** de autores espanoles. Tom 33: Narraciones popu-  
lares por A. de Trueba. 8. Leipz. Brockhaus. 3,50 M.  
**Devrient, E. u. O.,** deutſcher Bühnen⸗ u. Familien⸗Shakeſpeare.  
4. Bd. 8. Leipz. Weber 2 M.  
**Grillparzer,** Medea. Trauerſp. 8. Stuttg. Cotta. 1 M.  
**Herder,** Cid. Schulausg. mit Anm. von J. W. Schäfer 8.  
Stuttg. Cotta. Cart. 1,20 M.  
**Jordan, W. A.,** Anklänge und Reime. Gedichte. 16. Königsb.  
Hübner u. Matz. 2 M.  
**Meyr, M.,** Erzählungen aus dem Ries. 3. Aufl. 4 Bde. 8.  
Leipz. Brockhaus. 24 M.  
**Peterſen, M.,** Prinzeſſin Ilſe. 17. Aufl. 16. Berlin Pätel  
3 M.  
**Schücking,** ausgew. Romane. 2. Folge. 4.—7. Bdchn. Schloß  
16. Leipz. Brockhaus. 8 M.  
**Storm, Th.,** zwei Weihnachtsidyllen. 2. Aufl. 16. Berlin. Pätel.  
Geb. mit Goldſchnitt. 3 M  
**Tauchnitz** Collection. gr. 16. Vol. 1467 and 1468: Patricia  
Kemball by E. Lynn-Linton. — 1469: Katerfelto by  
Whyte MelviIle. — 1470 and 1471: My story by K.  
S. Macquoid. — 1472 and 1473: The goldemith’s wife  
by W. H. Ainsworth. à 1, 60 M.  
**Scherer, G.,** Jungbrunnen. Die ſchönſten Volkslieder, geſam⸗  
melt. 12. Berlin. Beſſer. 4 M.  
**Uhland,** Ludwig der Baier. Schulausg. mit Anm. v. H. Weis⸗  
mann. 8. Stuttg. Cotta. cart. 1,20 M.  
**Villamaria,** Wellenträume. 16. Berlin. Pätel. Geb. mit Goldſchn.  
3 M.  
In der **Herder**’ſchen Verlagshandlung in **Freiburg** ſind  
erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:  
**Altum,** Dr. **B.,** und Dr. **H. Landois, Lehrhuch der Zoologie.**  
Mit 200 in den Text gedruckten Abbildungen. Dritte Auf⸗  
lage. gr. 8⁰. (XVI und 379 S.) 4,50 M.  
**Klein, S., Lehrbuch der Weltgeſchichte** für Schulen. Vierte,  
verbeſſerte Auflage. 12⁰ (VIII u. 436 S.) 3 M.  
**Korioth,** Dr. **D., Geographie von Paläſtina.** Zum Schulge⸗  
brauche. Mit vielen Holzſchnitten. Zweite Auflage. gr. 8⁰.  
(84 S.) 1,40 M.  
**Krieger, F., der Geſang-Unterricht** in Volks⸗ und Bürger⸗  
ſchulen. I. Die Tonreihe bis zur Quint. 0,20 M. II. Die  
Tonreihe bis zur Octav. 0,20 M. III. Erweiterung der  
Tonleiter nach unten und oben. 0,20 M. IV. Liederbuch  
zu I–III. 0,20 M. V. Der einſtimmige Geſang. 0,30 M.  
VI. Der zwei⸗ und dreiſtimmige Geſang. 0,40 M. VII. Lie⸗  
derbuch zu V. und VI. 0,30 M.  
**Landois,** Dr. **H., Thierſtimmen.** Mit Illuſtrationen. gr. 8⁰.  
(XII u. 232 S.) 3 M.  
**Lorſcheid,** Dr. **J., Lehrbuch der organiſchen Chemie.** Mit 59  
in den Text gedruckten Abbildungen, 5 Tabellen und 1 Ta⸗  
fel. gr. 8⁰. (XI. u. 260 S.) 3,60 M.  
— **Lehrbuch der anorganiſchen Chemie.** Nach den neueſten  
Anſichten der Wiſſenſchaft. Mit 137 in den Text gedruckten  
Abbildungen und einer Spectraltafel in Farbendruck. Dritte  
verbeſſerte und vermehrte Auflage. gr. 80. (XI u. 286 S.)  
3,60 M.  
**Sachſe, J. M. J., die deutſche Grammatik** in ihren Grund⸗  
zügen. Ein zugleich für den Selbſtunterricht beſtimmtes  
Hand⸗ und Uebungsbuch zum Gebrauche an den Mittel⸗  
ſchulen, Präparanden⸗Anſtalten, Schullehrer⸗Seminarien  
und den unteren und mittleren Klaſſen anderer höherer Lehr⸗  
anſtalten. I.—IV. Curſus, à 0,35 M.  
In der Junfermann’ſchen Buchhandlung in Paderborn iſt  
erſchienen:  
**Auswahl deutſcher Aufſätze**  
nebſt Erläuterung einiger Dichtungen  
für Schüler an Gymnaſien u. höhern Bildungsanſtalten überhaupt,  
von  
**Wilhelm Hörling.**  
**Preis 3 Mark.**

Verantwortlicher Redacteur Joſeph Köhler in Paderborn. — Druck von Franz Joſ. Urlichs in Aachen.

**Literariſche Rundſchau.**

Erſcheint.am 15. eines jeden Mo⸗  
nats. Der Abonnementspreis beträgt  
3 Mark p. Semeſter.

Redigirt von **Joſeph Köhler.**  
Verlag von **Rudolf Barth** in Aachen.  
**Erſter Jahrgang.**

Inſerate werden mit 30 Pfennigen  
für, die 2ſpaltige Petitzeile oder deren  
Raum berechnet.

Nr. 3 Ausgegeben am 15. März. 1875.  
**Inhalt: Ueberſichten und allgemeine Charakteriſtiken:** Rückblick auf die bellettriſtiſsche Production des Jahres 1874. Darwin und Häckel  
über die Abſtammung des Menſchen. — **Recenſionen und Referate:** Reinke, der Prophet Micha. Jungmann, tractatus de  
religione. Hefele, Conciliengeſchichte, 7. Band. Mill, three essays on religion. Werner, Zur Metaphyſik des Schönen.  
Schirrmacher, Entſtehung des Kurfürſtencollegiums. Wilmanns, Reorganiſation des Kurfürſtencollegiums durch Otto IV. und  
Innocenz III. Lefflad, Regeſten der Biſchöfe von Eichſtätt. Baumſtark, Philipp II. Kerner, Papſt Alexander III. Morris,  
Bedrängniſſe der kath. Kirche in England. Glaubrecht, Agnes von Böhmen. Düntzer, Frau v. Stein. Gödeke, Goethe’s Leben  
und Schriften. v. Schack. Nächte des Orients. — **Kritiſche Stimmen aus anderen Zeitſchriften.** — **Nachrichten.** — **Büchertiſch.**

Ueberſichten und allgemeine Charakteriſtiken.

**Rückblick auf die bellettriſtiſche Production**  
**des Jahres 1874.**  
Es war kein fruchtbares Jahr, das vergangene. Ich   
denke dabei nicht an die Zahl der Neuſchöpfungen, da ja die  
Leipziger Kataloge nach dieſer Seite hin einen namhaften  
Abgang nicht verrathen; ich denke an die Bedeutung und  
den Werth der Productionen. Magere Jahre müſſen ſich  
von den fetteren ernähren. Das vergangene Jahr hat uns  
denn auch mit neuen Auflagen reichlich verſorgt. Eigen⸗  
thümliche Gedanken — ich geſtehe es — über Geſchmack und  
Neigung unſeres Publicums drängen ſich auf, wenn man  
ſeine Vieblinge zuſammen ſtellt und ſieht, wie neben Uhland  
und Geibel nunmehr Bodenſtedt’s Mirza Schaffy es bis zur  
fünfzigſten Jubiläums⸗Ausgabe gebracht hat.  
Wenn ich mich zu den neuen Producten des J. 1874  
wende, ſo gebührt nach altem Gebrauch die Ehre des Vor⸗  
trittes den eigentlichen Brüdern in Apoll, den Lieder⸗  
dichtern, um ſo mehr, da ihnen bei ihrem erſten, ſei es  
ſchüchternen, ſei es ſelbſtbewußten und anſpruchsvollen Auf⸗  
treten ſelten die goldenen Gaben des Verlegers in Geſtalt  
von Honorar in den Schooß fallen. Alles nach der alten  
Regel, die ſchon der ehrliche Hugo v. Trimberg, der Dichter  
des Renners, kannte:  
Singen, sagen und seiten clanc  
üebent ir ampt gar âne danc.  
Früher verſuchten die jungen Lerchen ihre erſten  
Flüge in den alljährlich erſcheinenden Muſenalmanachen,  
darnach, als die Zeiten raſchlebiger wurden, in den illuſtrir⸗  
ten Wochenſchriften; die Muſenalmanache ſind entſchlafen,  
die illuſtrirten Unterhaltungsblätter verbitten ſich geradezu  
die Zuſendung von Gedichten. Statt der erſteren erhalten  
wir von Zeit zu Zeit ein Dichterbuch; diesmal eines von  
Max Kalbeck. Solche Sammlungen, meinte Höfer’s (jetzt  
entſchlafener) Literaturfreund, ‚ſind und bleiben, ohne daß  
auch der gewiſſenhafteſte Herausgeber dieſes abzuwehren  
im Stande iſt, die Sammelpunkte der Mittelmäßigkeit, ja  
die Armenhäuſer unſerer Poeſie; die Armen und kleinen  
ſind alle da und laſſen es ſich in ſo ungewohnter glänzender  
Umgebung außerordentlich wohl ſein; die Reichen machen  
nur einen Anſtandsbeſuch und ſpenden — nicht ſelten voll  
Mißmuth! — ein bischen verlegene oder abgelegene Waare.’  
Ein anderes Dichterbuch ſind die Dioskuren, ein litera⸗  
riſches Dichterbuch der öſterreichiſch⸗ungariſchen Monarchie.  
‚In deinem Lager iſt Oesterreich.’ Daneben hat O. Blu⸗  
menthal den kühnen Gedanken zur Ausführung gebracht,

eine halbmonatlich erſcheinende Deutſche Dichterhalle  
zu eröffnen (ſeit Oct. redigirt von Ernſt Eckſtein), die  
vom gläubigen und moraliſchen Standpunkte aus das Ur⸗  
theil der Verwerfung verdient, welches die Augsb. Poſtztg.,  
allerdings mit ſtarkem Ungeſchick, gelegentlich darüber aus⸗  
geſprochen hat. Ein Sängerkrieg eigenthümlicher Art ent⸗  
faltet ſeine Banner in den beiden Sammlungen: Gegen  
Rom hrsg. von Scherenberg, und Für Rom hrsg.  
von L. v. Heemſtede. Wir leben einmal in aufgeregter  
Zeit; aber trotzdem: nur ſelten, ſehr ſelten iſt die Zinne  
der Partei ein geeigneter Standpunkt für das Banner der  
Dichtkunſt. Wer zum Kampfe zuſammenbläſt, darf ja die  
Auswahl unter den Kampfgenoſſen nicht zu ängſtlich treffen.  
Unter den Herausgebern von Gedichtſammlungen be⸗  
gegnen wir zunäch ſt alten Bekannten: Fr. Bodenſtedt er⸗  
ſcheint mit einem neuen Liederbuch aus dem Nachlaſſe des  
Mirza Schaffy und drängt zu der Frage, ob es gut gethan iſt,  
den reichen Quell bis zum letzten Tropfen auszuſchöpfen;  
Felix Dahn ließ ſeiner erſten Sammlung von Gedichten  
eine zweite und dieſe in zwei Abtheilungen folgen; der Ge⸗  
ſchichtſchreiber der gothiſchen und ſueviſchen Könige erſcheint  
beſonders befähigt für Romanzen, Balladen und hiſtoriſche  
Bilder. Nach dem Morgenlande weiſt A. F. v. Schack mit  
den ‚Nächten des Orients’ hin; aber der Orient iſt nur  
die Hülle, mit welcher der Dichter ſeine im Abendlande  
ausgeſponnenen und gereiften Gedanken umgibt. A. Wil⸗  
brandt der Dramatiker hat mit ſeinen Gedichten keine  
neuen Lorbeeren errungen. Von neuauftretenden Dichtern  
ſeien erwähnt M. Beilhack, der durch A. Träger einge⸗  
führt wird, und K. Zettel, den H. Lingg unter ſeine  
Flügel nimmt. In gläubigen Kreiſen ſuchen ihre Leſer:  
Ludw. Grote, der auf ſeine ‚einſamen Lieder’ raſch ein  
Bändchen Zeitgedichte unter dem richtig gefundenen Titel:  
‚Gegen den Strom’ folgen ließ; Ferd. Heitemeyer  
(Gedichte), P. Sömer (Religiöſe Ged.), L. Lauffs  
(Roſen und Lilien, ein Legendenkranz), J. P. Martin  
(Mein Herz und ſeine Heimſuchungen), Ferdinande von  
Brackel (Gedichte) und wohl auch Martin im Grund  
(Diesſeits und jenſeits der Alpen). \*)  
\*) In Gottſchall’s ‚Revue des Literaturjahres 1874’ wer⸗  
den mehr als fünfzig (!) neue Gedichtſammlungen erwähnt,  
darunter auch ‚Tropfen aus Mimer’, ‚das Paradies der Kron⸗  
prinz Rudolfsbahn’, ‚weltſtürmende Dichterblitze für Selbſtmords⸗  
candidaten’ (parodistisch). Wer zu den Leſern des Höfer’ſchen  
‚Literaturfreundes’ gehört hat, erinnert ſich dabei vielleicht fol⸗  
gender pikanten Stelle: Als wir neulich einmal mit einem

77

der Literatur namentlich bekannt durch ſein Lehrbuch der reinen  
und techniſchen Chemie, am 13. in Fulda Domdechant Dr. La⸗  
berenz, ein tüchtiger Orientaliſt, am 14. in Marburg der  
Prof. des röm. Rechts Dr. C. Büchel, am 19. in Dresden  
der vormalig Conrector der Kreuzſchule Dr. K. G. Helbig,  
am 29. in Stuttgart, 75 Jahre alt, der als Ueberſetzer alt⸗  
claſſiſcher Dichtungen (Sophocles, Euripides, Aeſchylus, Ariſto⸗  
phanes, Pindar, Homer, Terenz, Plautus) und der Luſiaden  
des Camoëns bekannte Prof. a. D. J. J. Chr. Donner als  
Greis von 74 Jahren, am 30. März in Breslau der bekannte  
Convertit Dr. David Auguſt Roſenthal, der ſich als  
Schriftſteller beſonders durch ſeine in zwei Auflagen erſchienenen  
‚Convertitenbilder aus dem 19. Jahrh.’ einen Namen erworben  
hat, am 1. April in Königsberg, 67 Jahre alt, der als Schrift⸗  
ſteller und Lehrer hochverdiente Prof. der Mathem. Dr. F. J.  
Richelot, am 4. April in Stuttgart im 38. Lebensjahre der  
Africa-Reiſende Karl Mauch, am 7. April in Baden⸗Baden  
der bekannte Dichter und Demokrat Georg Herwegh.  
**Redactions⸗Correſpondenz.**  
Leider ſind trotz aller Bemühungen, einen correcten Text  
herzuſtellen, auch in Nr. 3 ein paar ſehr unangenehme Druck⸗  
fehler ſtehen geblieben. Seite 45 Sp. 1 &. 15 v. o. iſt ſtatt  
‚beſtätigt’ zu leſen: bethätigt. Seite 46 Sp. 2 &. 24 v. u.  
ſtand ſtatt ‚genügende’ im Manuſcript: zwingende.  
Herr Prof. Dr. Friedhoff hat der Redaction eine Erklä⸗  
rung gegen die in Nr. 2 der Rundſchau gebrachte Kritik ſeiner  
‚Geſch. des A. u. N. B.’ zugeſtellt. Einer ſpaltenlangen Er⸗  
widerung konnte, in Uebereinſtimmung mit dem Erſuchen des  
Herrn Prof. Friedhoff, nur ein Platz im Inſeratentheile des  
Blattes eingeräumt werden. Der unten folgenden Gegenerklä⸗  
rung des Herrn Pfarrers Dr. Schulte haben wir nur dieſes  
hinzuzufügen: Ein opus omnibus numeris absolutum hat unſeres  
Wiſſens noch kein Sterblicher zu Stande gebracht. Wenn aber  
Herr Dr. Schulte ſeine längſt gehegte Abſicht, eine Geſchichte  
des israelitiſchen Volkes zu veröffentlichen, zur Ausführung  
bringen ſollte, ſo wird dieſelbe, wie keinen Augenblick zweifelhaft  
ſein kann, beweiſen, daß ihr Verfaſſer des Stoffes ſowohl wie  
der Form völlig Meiſter iſt.

**Gegenerklärung.**  
Nach dem alten Grundſatze, daß dem Angegriffenen die  
Gegenrede unverwehrt ſein müſſe, glaubte ich das Anſuchen des  
Herrn Profeſſors Dr. Friedhoff um Abdruck der Erklärung  
bei der Redaction befürworten zu ſollen. Ich bedaure nur,  
daß ich mich auch nach dieſer ‚Erklärung’ außer Stand ſehe,  
irgend eine meiner Ausſtellungen zurückzunehmen. Von einer  
Fälſchung der Friedhoff’ſchen Darſtellung meinerſeits kann  
um ſo weniger Rede ſein, als Herr Profeſſor Friedhoff  
auch jetzt wieder das Verhältniß Gottes zu den Heiden ſo  
faßt, als habe eine beſondere Führung der Völker von Seiten  
Jehovahs ſtattgefunden. Ich bin der Meinung, daß der Herr  
ihnen ſeine Fürſorge nur dann und nur inſoweit zuwandte, wann  
und wie weit die Sorge für das jüdiſche Volk das erheiſchte.  
Im Uebrigen ‚gab er ſie hin an die Gelüſte ihres Herzens’,  
weil ‚ſie die Erkenntniß Gottes verwarfen’ und ‚die Wahrheit  
Gottes mit der Lüge vertauſchten’. Das iſt mir der Act der  
ſtrafenden Gerechtigkeit. — Die Stellung der Propheten betref⸗  
fend, bleibe ich dabei, daß ſie zum Hohenprieſterthume in kei⸗  
ner Abhängigkeit ſtanden. Jehovah beruft ſie und ihm allein  
ſind ſie verantwortlich. Ein Vergleich des hohenprieſterlichen  
Amtes des A. B. mit dem päpſtlichen Primat iſt, ſoweit es ſich  
um die lehramtliche Thätigkeit handelt, ſchlechthin unzuläſſig.—  
Von Jacobs käuflich erworbenem Rechte auf die Primogenitur  
habe ich nicht geſprochen: ich habe nur getadelt, daß die Lüge  
Jacobs eben nicht Lüge genannt iſt. — Daß die Formen der  
hebräiſchen Buchſtaben den Rückſchluß auf die Erfindung der  
Buchſtabenſchrift durch Moſes verlangen oder auch nur geſtatten,  
bleibt dem Verfaſſer zu beweiſen. Den von ihm in der Vor⸗  
rede als Zeuge angerufenen Schriftſteller hatte ich nicht über⸗  
ſehen; ich war aber bislang der Meinung, daß dieſer Eupole⸗  
mus nach ſeinen Fragmenten bei Joſephus, Euſebius und Cle⸗  
mens von Alexandrien als ein ‚wichtiger’ Schriftſteller nicht  
bezeichnet werden kann. Bei der Frage über die Erfindung  
der Buchſtabenſchrift kann ein unkritiſcher Schriftſteller aus den  
Anfängen der Makkabäerzeit in keinem Falle mitreden. — Schließ⸗  
lich beſtreite ich nicht, daß der Herr Verfaſſer noch ‚über viele  
Punkte beſtimmte Anſichten entwickelt hat’. Hätte ich dieſelben  
aber in den Kreis meiner Beſprechung gezogen, ſo würde ich  
kaum günſtiger über ſie geurtheilt haben, als über die be⸗  
ſprochenen Punkte.  
Erwitte, den 10. März 1875.  
Pfarrer Schulte.

Büchertiſch.

**Encyclopädieen. Sammelwerke.**  
**Bibliothek,** internationale wissensch. 10. Bd. (Die Ortsbe-  
wegung der Thiere von J. B. Pettigrew.) 8. Leipzig.  
Brockhaus. 4.—  
**Biographie,** allg. deutſche. 2. u. 3. Lfg. gr. 8. Leipzig. Duncker  
u. Humblot. à 2. 40  
**Rümelin, G.,** Reden u. Aufſätze. gr. 8. Tübingen. Laupp. 7. 40  
**Katholiſche Theologie.**  
**Bach, J.,** Dogmengeschichte des Mittelalters. 2. Bd. gr. 8.  
Wien. Braumüller. ?. ?  
**Fidelis a Fanna,** ratio novae collectionis operum omn. S  
Bonaventurae. gr. 8. Taurini. (Leipz. Brockhaus’ Sort.)  
3. 50  
**Gury, J. P.,** Compend. theol. mor. Ed. noviss. multis cor-  
rectionibus aucta . . . . a R. P. Henrico Dumas.  
2 Voll. gr. 8. Freib. Herder. 10.—  
**Hake, P.,** Handbuch der allg. Religionswiſſenſch. 1. Thl. : Die  
nat. Grundlagen der kath. Rel. und deren Gegenſätze. gr. 8.  
Ebend. 2. —  
**Hefele, C. J. v.,** Conciliengeſchichte. 3. Bd. 2. Aufl. gr. 8.  
Ebend 10. 40  
**Martin, C.,** das chriſtl. Leben. 2. Aufl. 8. Mainz. Kirchheim.  
3. —  
**Philippi a Ss. Trinitate** Summa theologiae mysticae, cura  
R. P. Bertholdi Ignatii a S. Anna. 3 Voll. gr. 8.  
Freiburg. Herder. 20. —

**Surius,** Historiae seu vita Sanctorum. Vol. 1: Ianuarius.  
gr. 8. Aug. Taur. Loescher. (Leipzig. Brockhaus’ Sort.)  
10. —  
**Werfer, A.,** die Poeſie der Bibel. 8. Tübingen. Laupp. 3. 60  
**Akatholiſche Theologie.**  
**Bleek, F.,** Einl. in das N. T. 8. Aufl., besorgt von W. Man-  
gold. gr. 8. Berlin. G. Reimer. gr. 8. 13. 50  
**Bibel⸗Lexikon,** herausg. v. D. Schenkel. 41. (Schluß⸗) Heft.  
gr. 8. Leipzig. Brockhaus. 1. —  
**Hausrath, A.,** neuteſtamentl. Zeitgeſch. 2. Thl: Die Zeit der  
Apoſtel. I. 2. Aufl. gr. 8. Heidelberg. Baſſermann. 9. —  
**Handwörterbuch** des bibl. Altertums, herausg. von E. C. A.  
Riehm. 2. Lfg. Bielefeld. Velhagen u. Klaſing. 1. 60  
**Wichelhaus, J,** akad. Vorlesungen über das N. T, herausg.  
von A. Zahn. 1. Bd. gr. 8. Halle. Fricke 3. —  
**Philoſophie.**  
**Bergmann, J.,** zur Beurth. des Kriticismus vom idealiſtiſchen  
Standpunkte. gr. 8. Berlin. Mittler. 3. —  
**Dieterich, K.,** Philosophie n. Naturwissenschaft, ihr neuestes  
Bündniss u. die monistische Weltanschauung. 8. Tübin-  
gen. Laupp. 1. 60  
**Hertling, G.** Frhr. **v.,** Grenzen der mechaniſchen Naturerklä⸗  
rung. gr. 8. Bonn. Weber.  
**Pünjer, G. Ch. B,** die Religionslehre Kant’s. gr. 8. Jena  
Dufft. 2. 40  
**Spicker, G.,** Kant, Hume u. Berkeley. Eine Kritik der Er-  
kenntnisstheorie. gr. 8. Berlin. Duncker. 4. 50  
**Walter, J,** die Lehre von der prakt. Vernunst in der griech.  
Philosophie. gr. 8. Jena. Dufft 11. —

78

**Pädagogik.**  
**Schwarz, B.,** Jakob Wimpheling, der Altvater des deutſchen  
Schulweſens. gr. 8. Gotha. F. A Perthes. 3. —  
**Menzel, R.,** Wandtafeln für den physikal. Unterricht. 5. Lfg.  
qu. Fol. Breslau. Morgenstern. 8 Mark. cplt. 18. —  
**Naturwiſſenſchaft.**  
**Bronn’s** Klassen u. Ordnungen des Thierrreichs, wissennsch.  
dargest. in Wort u. Bild. 6. Bd. 5. Abth. Säugethiere.  
Fortges. von C. G. Giebel. 6. u. 7. Lfg. gr. 8. Leipzig.  
Winter. 1. 50  
**Dammer, O.,** kurzgefasstes chem. Handwörterbuch. 11. Lfg.  
gr. 8. Berlin. Oppenheim. 1. 20.  
**Fittig, R.,** Grundriss der unorg. Chemie. 2. Aufl. gr. 8.  
Leipzig. Duncker u. Humblot. 7. 20  
**Garcke, A.,** Flora von Nord- u. Mitteldeutschld. 12. Aufl.  
8. Berlin. Wiegandt, Hempel u. Parey. 3. 50  
**Gorup-Besanez, E. F. v.,** Lehrbuch der physiolog. Chemie.  
8. Aufl. 2. Lfg. (Schluss.) gr. 8. Braunschweig. Vieweg.  
15. —  
**Hallier, E.,** Deutschlands Flora. 9. Aufl. 96—100. Lfg. hoch 4.  
Leipz. Baensch. à 1. —  
**Martini u. Chemnitz,** systematisches Conchylien-Cabinet.  
Hrsg. v. H. C. Küster. 234. Lfg. gr. 4. Nürnberg.  
Bauer u. Raspe. 9. —  
**Mohn, H.,** Grundzüge der Meteorologie. Die Lehre vom Wind  
und Wetter. gr. 8. Berlin. D. Reimer. geb. 6. —  
**Ramann, G.,** die Schmetterlinge Deutschlands und der an-  
grenzenden Länder. 31. u. 32. Lfg. gr. 4. Berlin. Schotte.  
2. 75  
**Schorr, F.,** der Venusmond und die Untersuchungen über die  
früheren Beobachtungen dieses Mondes. gr. 8. Braun-  
schweig. Vieweg. 5. —  
**Geſchichte. Biographie. Memoiren.**  
**Arneth, A.** Ritter **v.,** Maria Thereſia u, der ſiebenjährige Krieg.  
2 Bde. gr. 8. Wien. Braumüller ?. ?  
**Aus den Papieren** des Ministers u. Burggrafen von Marien-  
burg Theodor v. Schön. 1. Thl. gr. 8. Halle. Lippert.  
10. —  
**Busolt, G.,** der zweite athen. Bund und die auf der Auto-  
nomie beruhende hellen. Politik. gr. 8. Leipz. Teubner.  
5. 60  
**Doehler, E.,** das Zeitalter des Perikles. Nach M. E. Filleul  
deutſch bearb. 2. Bd. 8. Leipzig. Teubner. 6. —  
**Führich, Joſ.,** Ritter **v.,** Lebensſkizze. gr. 8. Wien. Sartori.  
1. 80 Mark, mit Photographie 2. 40  
**Kühne, B.,** P. Gall Morell. Ein Mönchsleben aus dem 19.  
Jahrh. gr. 8. Einſiedeln. Benziger. 4. —  
**Meyer’s, Bernh.** Ritter v., Erlebniſſe. 2. Bd. Wien. Sartori.  
pr. 1. u. 2. Bd. 12. —  
**Monumenta boica.** Vol. 42. 4. München. Franz. (Comm.)  
4. 60  
**Quellen** zur Gesch. der Stadt KöIn, 5. Bd. Herausg. v. Dr.  
Leonard Ennen. Köln. Du Mont-Schauberg. geb. 17. —  
**Rauke’s, L. v.,** ſämmtliche Werke. 14. u. 15. Bd. gr. 8. Leip⸗  
zig. Duncker u. Humblot. à 5. —  
**Salm⸗Salm,** Prinzeſſin F. zu, zehn Jahre aus meinem Leben,  
1862–1872. 2. u. 3. Bd. 8. Stuttg. Hallberger. 9. —  
**Urkundenbuch** der Stadt Lübeck. 5. Thl. 1. Lfg. gr. 4  
Lübeck. Grautoff. 3. —  
**Rechtswiſſenſchaft.**  
**Ergänzungen** und Erläuterungen der preuß. Rechtsbücher durch  
Geſetzgebung u. Wiſſenſchaft. 6. Aufl. Neu bearb. von L.  
v. Rönne. 2. Bd. 7. Lfg. gr. 4. Berlin. Decker. 4. —  
**Geſetzgebung,** die, des deutſchen Reiches mit Erläuterungen.  
Hrsg. v. E. Bezold. 1. Th. Bürgerl. Recht. 1. Bd. 1.  
Heft. gr. 8. Erlangen. Palm u. Enke. 2. 80.  
**Hoyer,** die preuß. Stempelgeſetzgebung für die alten u. neuen  
Landestheile. 3. Aufl. 3. Lfg. gr. 8. Berlin. Guttentag.  
4. —  
**Koch, C. F.,** allg. Landrecht für die preuß. Staaten. 5. Ausg.  
3. Bb. 1. Hälfte. gr. 8. Berlin. Guttentag. 8. —  
**Koller, A.,** allg. deutsches Handelsgesetzbuch. 2. Aufl. gr. 8.  
Berlin. Kortkampf. geb. 4. 20  
**Meisner, J.,** Noch ein Wort in letzter Stunde über den Ent⸗  
wurf einer Civil⸗Proceß⸗Ordnung für das deutſche Reich.  
gr. 8. Ebend 2. 40  
**Pfordten, L.** Frhr. **v. der,** Studien zu Kaiſer Ludwigs ober⸗  
bayeriſchem Stadt⸗ und Landrechte. gr. 8. München. Kaiſer.  
8. —

**Schmidt, J.,** Lehrbuch des preuß. Rechts und Proceſſes mit  
Rückſ. auf die Reichsgeſetzgebung, das gemeine Recht und  
den gemeinrechtlichen Proceß. 1. Bd. 1. Lfg. gr. 8. Bres⸗  
lau. Maruſchke u. Behrendt. 3. —  
**Schmoller, G.,** über einige Grundfragen des Rechts und der  
Volkswirthschaft. gr. 8. Jena. Manke. 2. 40  
**Schulze, W. N.,** die reichsrechtliche Literatur seit Entste-  
hung des norddeutschen Bundes 1867–1874. 8. Leipzig.  
Stauffer. cart. 1. 50  
**Sicherer, H. v.,** über Eherecht und Ehegerichtsbarkeit in  
Bayern. gr. 8. München. Kaiser. 2. —  
**Geographie. Reiſen. Karten.**  
**Delitzsch, O.,** Schulwandkarte des Königreiches Sachsen.  
6 Blatt. Chromolith. gr. Fol. Auf Leinw. mit Stäben.  
21. —  
**Italien.** Eine Wanderung von den Alpen bis zum Aetna. In  
Schilderungen von K. Stieler, E. Paulus, W. Ka⸗  
den. 11. und 12. Lfg. Fol. Stuttgart. Engelhorn. à 2. —  
**Leeder, E.,** Wandkarte von Europa. 3. Aufl. 9 Blatt. Chromo⸗  
lith. gr. Fol. Eſſen. Bädeker. 5 Mark, aufgezogen in Mappe  
12. —  
**Letzte Reise** David Livingstone’s in Central-Africa. Auf-  
zeichnungen von 1865 bis zu seinem Tode im Febr. 1873.  
1. Halbband. Hamburg. Hoffmann und Campe 5. —  
**Semper,** Reiſen im Archipel der Philippinen. 2. Thl. Wiſſenſch.  
Reſultate. 2. Bd. Malacologiſche Unterſuchungen von R.  
Bergh. 8. Heft. gr. 4. Wiesbaden. Kreidel. 17. 40  
**Zittel, K. A.,** Briefe aus der libyſchen Wüſte. 8. München  
Oldenbourg. 2. 40  
**Kunſt. Kunſtgeſchichte.**  
**Bühlmann,** die Architektur des elass. Alterthums und der  
Renaissance. 2. Abth. 2. Heft. Thüren und Fenster. Fol.  
Stuttg. Ebner u. Seubert. 6. —  
**Denkmäler** der Kunst zur Uebersicht ihres Entwicklungs-  
ganges. 3. Aufl. bearbeitet von W. Lübke und C. v.  
Lützow. 5. —7. Lfg. qu. Fol. Stuttg. Ebner u. Seubert.  
4. —  
**Köſtlin, H. A.,** Geſch. der Muſik im Umriß. gr. 8. Tübingen.  
Laupp. 5. —  
**Overbeck, J.,** Atlas der griech. Kunstmythologie. 3. Lfg.  
Poseidon. gr. Fol. In Mappe. Leipzig. Engelmann. 28. —  
**Overbeck, J.,** griech. Kunstmythologie. Besonderer Thl.  
2. Bd. 2. Thl. 3. Buch. Poseidon. Lex. 8 11. —  
**Renaissance,** italienische. 1. Ser. 1. Heft. (Das Kirchenk-  
gestühl der Kirche San Severino in Neapel. Von A. W.  
Cordes n. E. Giesenberg.) Fol. Leipzig. Seemann.  
2. 25  
**Sammlung** mittelalterl. Kunſtſchätze Hildesheims, nach den Ori⸗  
ginalen photographirt von Bödeker. I. Serie. 12 Blatt.  
Hildesheim. Lax. Cab.format 9 Mark, Viſitenkartenformat  
4. 80  
**Thomas v. Kempen,** 4 Bücher von der Nachfolge Chriſti.  
Görres’ Ueberſetzung. Mit Orig⸗Zeichnungen von F. Rit⸗  
ter v. Führich. 2. Aufl. gr. 4. Leipzig. Dürr. 20 Mark,  
geb. in Leinw. 24 M., in Leder 30. —  
**Vie, la,** de la Sainte Vierge Marie en vingt gravures sur  
bois par Albert Durer. Nuremberg. Anno 1511. Dé-  
crite en vers latins par Chelidonius. Réproduction, pro-  
cédé de P. W. van de Weijer, avec une introduction  
de Ch. Ruelens. Fol. Utrecht. v. d. Weijer. 18. —  
**Literaturgeſchichte.**  
**Briefe von Goethe** an Johanna Fahlmer. Hrsg. von L. Ur⸗  
lichs. gr. 8. Leipzig. Hirzel. 4.—  
**Forſter, J.,** Charles Dickens’ Leben. In deutſcher Uebertra⸗  
gung von F. Althaus. 3. Bd. 1850—70. gr. 8. Berlin.  
Decker. 10. 50  
**Frieſen, H.** Frhr. **v.,** Will. Shakſpeare’s Dramen vom Beginn  
ſeiner Laufbahn bis 1601. gr. 8. Wien. Braumüller. 8. —  
**Schiller’s Briefwechſel** mit ſeiner Schweſter Chriſtophine und  
ſeinem Schwager Reinwald, hrsg. v. Wend. Frhr. v.  
Maltzan. gr. 8. Leipzig. Veit. 8. —  
**Stahr, A.,** Goethe’s Frauengeſtalten. 5. Aufl. 8. Verlin. Gut⸗  
tentag. 6. —  
**Werder, K.,** Vorleſungen über Shakſpeare’s Hamlet. Berlin.  
Hertz. 4. 60

79

**Philologie.**  
**Acta** soc. philologae Lipsiensis ed. F. Ritschelius. Tom. 4.  
gr 8. Leipzig. Teubner 9. —  
**Bock, K.,** lat. Metrik und Profodik. gr. 8. Berlin. Weidmann.  
1. —  
**Horatius’** Sermonen. Hrsg. u. erkl. v. A. Th. Fritzsche.  
1. Bd. gr. 8. Teubner. 2. 40.  
**Iuliani** imper. quae supersunt praeter reliquias apud Cyril-  
lum omnia. Rec. F. C. HertIein. Vol. I. 8. Leipzig  
Ebend. 4. 50  
**Lysias’** ausgew. Reden. Erkl. v. H. Frohberger. Kleinere  
Ausg. gr. 8. Leipzig. Teubner. 3. —  
**Mommſen, A.,** griech. Jahreszeiten. 3. Heft. Schleswig. Ber⸗  
gas. 4. 60  
**Neue, F.,** Formenlehre der lat. Sprache. 2. Thl. 4. Lfg. gr. 8.  
Berlin. Calvary. 3. 60 Mark 2. Bd. cplt. 15. —  
**Plutarchs** ausgew. Biographien. Erkl. von O. Siefert u.  
F. BIass. 5. Bdchn. Agis u. Cleomenes. gr. 8. Leipzig.  
Teubner. — .90  
**Suhle, B.,** und **M. Schneidewin,** übersichtl. griech. deut-  
sches Handwörterbuch für die ganze griech. Literatur.  
Lex. 8. Leipzig. Hahn. 9. 75  
**Teuffel, W. S.,** Gesch. der röm. Lit. 3. Aufl. gr. 8. Leipz.  
Teubner. 14. —  
**Thucydidis** de b. Pelop. libri VIII. Explanavit E. F. Poppo.  
Vol. II. Sect. 1. Ed. 2. cur. J. M. Stahl. gr. 8. Ebend.  
2. 40  
**Valerii Flacci** Argonauticon libri VIII. Recognovit Aem.  
Baehrens. 8. Ebend. 1. 50  
**Vergils** Aeneide. Erläutert von K. Kappes. 4. Heft. gr. 8.  
Ebend. 1. 20  
**Ziegler, C.,** Illustrationen zur Topographie des alten Rom.  
2. Heft. 3. u. 4. Abth. Atlas. qu. Fol. Text. 8. Stuttg.  
Neff. 6. —  
**Schöne Literatur.**  
**Björnſon, B.,** ein Falliſſement. 8. München. Ackermann. 2. —  
**Bret Harte,** Idyllen aus den Voralbergen. Ueberſetzt von M.  
Buſch. 8. Leipzig. Grunow. 4. 50  
**Dewall, J. v.,** Graumann. Ein Roman aus kleinen Kreiſen.  
2 Bde. gr. 8. Stuttg. Hallberger. 6. —  
**Dincklage⸗Campe, E. v.,** Nordlands⸗Geſchichten. 1. Bd. 6. —  
**Götzinger’s, M. W.,** deutſche Dichter. 5. Aufl. 1. Lfg. Aarau.  
Sauerländer. —. 90  
**Kompert, L.,** Zwiſchen Ruinen. Roman. 3 Bde. 8. Berlin. Janke.  
12. —  
**Müller, O.,** Diadem u. Maske. Roman. 3 Bde. gr. 8. Stuttg.  
Hallberger. 9. —  
**Quitzmann, E., A.,** der Hain der Nornen. Culturgeſchichtliche  
Erzählung. 2 Bde. 8. Leipz. Schlicke. 7. 50  
**Schmid, H.,** Columbus. Drama. 8. Leipz. Weber. 2. —  
**Storm, Th.,** Gedichte. 5. verm. Aufl. Min. Berlin. Pätel. Eleg.  
geb. 5. —  
**Tauchnitz Collection.** gr. 16. Vol. 1475 a. 76: The law  
and the lady by W. Gollins. — 1479: Two by Tricks  
by E. Yates. — 1480 a. 81: A strange world by M.  
E. Braddon. — 1482, 83 a. 84: John Dorrien by Miss  
Kavanagh. à 1. 60  
**Verſchiedenes.**  
**Ketteler, W. E. Frhr. v.,** der Bruch des Religionsfriedens u.  
der einzige Weg zu ſeiner Wiederherſtellung. 1. u. 2. Aufl.  
8. Mainz. Kirchheim. —. 50  
**Erklärung.**  
Pfarrer Schulte ſagt in einer Recenſion (Literariſche  
Rundſchau S. 2l.) meines Buches: Geſchichte des alten und  
neuen Bundes: ‚Falſch iſt ohne Frage die Behauptung, daß dem  
Volke Iſrael nicht eine ſämmtlichen heidniſchen Völkern ge⸗  
enüber pflichtmäßige, excluſive Stellung zukomme, und daß der  
iſraelitiſchen Religion der Geiſt der Ausſchließlichkeit fremd ſei.  
Bei ſolcher Auffaſſung wird ja vollſtändig verkannt, daß die Er⸗  
wählung Abrahams wie ein Act der Erbarmung gegen den Er⸗  
wählten, ſo ein Act der ſtrafenden Gerechtigkeit gegen die heidni⸗  
ſchen Völker war u. ſ. w.’ Was mir Schulte vorwirft, habe ich  
gar nicht geſagt. In meinem Buche § 25 S. 101 fla. habe ich  
nur entwickelt, daß Abraham und ſein Volk nicht in dem Sinne  
eine ausſchließliche Stellung und einen beſonderen Beruf von

Gott erhalten habe, daß Gott darum nicht auch mit väterlicher  
Sorgfalt ſich aller Heiden angenommen habe: daß vielmehr  
Abraham und ſein Volk um der übernatürlichen Ordnung des  
ganzen Menſchengeſchlechts willen, alſo für das Heil der ganzen  
Menſchheit berufen ſei, was der Herr, Joh. 4, 22: ‚das Heil  
kommt von den Juden’ ſo prägnant ausſpricht; vergl. Röm.  
9. 1—5. Jeder, welcher das alte Teſtament nur in etwa kennt,  
weiß, mit welcher Sorgfalt Gott ſich auch der Heiden annimmt.  
Er ſendet Propheten zu ihnen, wie den Jonas zu den Aſſyriern,  
den Baruch, Ezechiel und Daniel nach Babylon, Iſaias und Jeremias  
nehmen auf die Babylonier die häufigſte Rückſicht. In den Pro⸗  
pheten und im Buche der Weisheit verkündigt Gott wiederholt,  
daß er ſich Aller erbarme, weil alles ihm gehöre, daß er aus  
allen Völkern Prieſter des neuen Bundes berufen wolle. Auch  
den heidniſchen Ländern gibt Gott ſeine Engel als Beſchützer, wie  
wir Daniel Cap. 10 ſehen. Gott erweckt unter den Heiden An⸗  
hänger des wahren Gottes, wie Job, Melchiſedech und Jethro, den  
Schwiegervater des Moyſes. Gott erleuchtet die Heiden durch Traum⸗  
geſichte, wie den Pharao, die er ihm durch Joſeph erklären läßt,  
ebenſo den Nabuchodonoſor durch einen Traum, den ihm Daniel  
erklärt, den Balthaſar durch die geheimnißvolle Schrift, die ihm der⸗  
ſelbe Prophet auslegt. Bei Evilmerodach und bei Darius (Kyaxares  
II.) iſt Daniel der allesvermögende Rathgeber dieſer Könige, wie  
Mardochäus bei Xerxes. Jene Darſtellung meiner Lehre von Schulte  
iſt daher eine bewußte oder unbewußte Fälſchung. Wenn Schulte  
ſagt: ‚Die Erwählung Abrahams war ein Act der ſtrafenden  
Gerechtigkeit Gottes gegen die Heiden,’ ſo iſt das unvernünftig  
und unkatholiſch; denn wie kann ich mich darüber betrüben,  
wenn nicht mir, ſondern einem Andern ein hoher Beruf, eine große  
Gnade gegeben wird? Wie kann es für mich, ein ‚Act der ſtrafenden  
Gerechtigkeit Gottes’ ſein, daß ich nicht Biſchof oder Ordensſtifter bin.  
Zum Himmel geht jeder ſeinen eigenen Weg, wie an einem gro⸗  
ßen Gebäude jeder Stein ſeinen eigenen Platz hat. Wem fiele  
hier nicht das Wort ein: ‚Iſt dein Auge darum ſchalkhaft, weil  
ich gütig bin?’ Weiter ſagt Schulte: ‚Unwahr ferner und für die  
ganze Auffaſſung der theokratiſchen Ordnung von bedenklichem  
Einfluſſe iſt die folgende Bemerkung: ‚Für die richtige Auffaſ⸗  
ſung des Moſaismus iſt dieſe Grundwahrheit wohl zu beach⸗  
ten, daß die Verkündigung des göttlichen Geſetzes durch die Prie⸗  
ſter und ſelbſt durch die Propheten vom Hohenprieſter abhing,  
und daß dieſer der Mittelpunkt des religiösen Lebens im ganzen  
Bunde iſt.’ Gegen dieſe meine Darſtellung iſt Schulte beſon⸗  
ders erbittert; ſie ſei gegen die Theokratie und das Propheten⸗  
thum; ſie erinnere an mittelalterliche Zuſtände, an Prieſterge⸗  
lüſte nach Herrſchaft u. ſ. w., und ich hätte ſie darum in unſerer  
Zeit gar nicht vorbringen ſollen. Auf die für meine Auffaſſung  
des Hohenprieſters den Propheten gegenüber angeführten Gründe  
hat Schulte mit keiner einzigen Silbe Rücksicht genommen, weß⸗  
halb ich mir folgendes eben zu bemerken erlaube: Die geſammte  
Wirkſamkeit der Propheten im alten Bunde war vom aaroni⸗  
ſchen Prieſterthume und deſſen Mittelpunkte, dem Hohenprieſter  
abhängig. Dieſes folgt zunächſt aus der amtlichen Stellung des  
Hohenprieſters, nach welcher er dem moyſaiſchen Geſetze zufolge  
der Mittelpunkt des religiöſen Lebens für das ganze Voll Gottes  
war. Dann folgt es aber auch aus vielen Stellen der hl. Schrift.  
Schon im Anfange der Richterzeit befragen die Iſraeliten Gott  
durch den Hohenprieſter, wer im Kampfe gegen die Kanaaniter  
ihr Anführer ſein ſoll. Ebenſo David in allen wichtigen An⸗  
gelegenheiten. So war Samuel, welcher zuerſt unter den Pro⸗  
pheten nach Moyſes beſonders hervortritt, ſelbst aus prieſter⸗  
lichem Geſchlechte. Ferner Iſaias 8, 2 nimmt der Prophet als  
treuen Zeugen für ſeine prophetiſche Wirkſamkeit den Hohen⸗  
prieſter Urias (4. Kön. 16, 10) und den Zacharias, einen Leviten  
(wahrſcheinlich 1. Chron. 9, 21 und 2. Chron. 7, 17). Vergl.  
Iſaias 22, 20, 21 (der Hoheprieſter ſoll für Juda ſorgen). Noch  
ſchärfer bezeugt die Abhängigkeit der Propheten vom Hoheprie⸗  
ſter Jerem. 29, 26 (eine höchſt wichtige Stelle); der Prophet  
Aggäus wird 2, 3 an den Hoheprieſter verwieſen; daſſelbe  
bezeugt das Buch Judith; Joh. 1, 19 flg. ſendet der hohe Rath,  
an deſſen Spitze der Hoheprieſter ſtand, eine Geſandtſchaft an  
Johannes, damit er ſich über ſeine prophetiſche Wirkſamkeit ver⸗  
antworte; Chriſtus verweiſt immer auf die amtlichen Prieſter.  
Der Blindgeborene (Joh. 9) wird vom hohen Rath gerichtet,  
Chriſtus ſelbſt verantwortet ſich vor dem Hoheprieſter und dem  
hohen Rathe; ebenſo Petrus in ſeinem und aller Apoſtel Namen  
und Stephanus (Apg. Cap. 2— Cap. 7), auch Paulus (Apg.  
Cap. 23). Freilich können wir dieſe Abhängigkeit der Prophe⸗  
ten vom Hoheprieſter bei Elias, der ſogar den Baalsprieſtern  
gegenüber opferte, obſchon wir nicht wiſſen, daß er Prieſter  
war, und ſogar fern vom Tempel, nicht nachweiſen, noch auch  
bei Eliſäus, und einigen andern Vropheten, aber der Grundſatz

80

muß nach den angeführten Stellen feſtgehalten werden. Ebenſo  
haben auch die Propheten des neuen Bundes, die Heiligen,  
welche vermöge ihrer Freundſchaft mit Gott am Wiſſen und  
Können Gottes theilnehmen, ihre Auctorität, ihre ganze Geltung  
und Bedeutung nur durch die Kirche, die ihren Mittelpunkt im  
Papſte hat. So werden die Briefe der Apoſtel an den Biſchof der  
betreffenden Kirche übergeben ſein. Diese Abhängigkeit jeder  
religiöſen Wirkſamkeit vom Hoheprieſter im alten, wie im neuen  
Bunde wird leider gewöhnlich ganz überſehen. Gott hat zur Regierung  
des Menſchengeſchlechtes zwei Gewalten gegründet, die weltliche  
Obrigkeit und die geiſtliche Obrigkeit. Die geiſtliche Obrigkeit  
iſt im alten wie im neuen Bunde die Thür (Joh. 10),  
durch welche Jeder eintreten muß, welcher geiſtliche Functionen  
vornehmen will; vergl. Trident. sess. XXIII. can. 7 u. can. 8.  
in Verbindung mit can. 1— can. 6. Freilich, wenn ich wie  
die Ketzer in allen Jahrhunderten die Autorität meines Biſchofs,  
welcher allein derjenige iſt, den der Papſt geſandt hat, verachte,  
ſo bleibt mir, um als Lehrer des göttlichen Wortes und Aus⸗  
ſpender der Sakramente auftreten zu können, nur noch die Be⸗  
rufung auf eine Sendung von Gott in meinem Gewiſſen übrig,  
was gegen die Sichtbarkeit und Apoſtolicität der Kirche ſpricht.  
Wenn dann Schulte meine Darſtellung über Lamech tadelt, ſo  
hätte er Hebr. 9, 22. ‚ohne Blutvergießung gibt es keine Ver⸗  
gebung’ beachten ſollen. Hiernach muß es im Protevangelium  
gelegen haben, daß nur durch Blut die Schuld getilgt werden  
konnte. Schulte iſt unzufrieden darüber, daß ich keine Erklä⸗  
rung der Völkertafel Gen. 10 gegeben habe; ich hätte Knobel  
dafür verwerthen ſollen. Ich habe den gegenwärtigen Stand  
der Menſchheit nach ihren Racen angegeben und ſo die Abſtam⸗  
mung von Sem, Cham und Japhet ausgeführt. Das iſt das  
Wirkliche. Hätte ich mich auf die Hypotheſen für die Erklärung  
der Völkertafel einlaſſen wollen,ſo würde ich dem großen Görres  
gefolgt ſein. Meine Eintheilung der Geſchichte des alten Bun⸗  
des in ſechs Abſchnitte tadelt Schulte mit ſcharfer Rüge und  
bezeichnet den von mir gewählten Abſchluß des vierten Abſchnit⸗  
tes durch den Tod des Cyrus (529) als ‚eine bloße Laune’.  
Schulte will eine Eintheilung nach dem Königthum haben, nach  
dem Prophetenthum. nach dem Einfluſſe des Hellenismus. Ich  
habe die Eintheilung befolgt, welche die h. Schrift ſelbst, Daniel  
2, 29—44 hat. Schulte ſollte beachten, daß der A. B. vom  
Urſtande und Protevangelium anfängt, nicht von der Berufung  
Abrahams. Wird nun aber bedacht, daß Cyrus für die Iſraeli⸗  
ten wie für die Heiden ſeiner Zeit die höchſte Bedeutung gehabt  
hat, ſo wird man den Anſatz ſeines Todes als eines wichtigen  
Zeitabſchnittes für die Geſchichte des alten Bundes wohl nicht  
als, ‚eine bloße Laune’ bezeichnen wollen. Cyrus hat das Volk  
Gottes in ſeinem religiöſen Leben wiederhergeſtellt und ihm  
ein ſehr freies politisches Daſein gegeben, wie alle Perſerkönige.  
Cyrus hat den heidniſchen Völkern des Morgenlandes vom  
Indus bis nach Kleinaſien eine feſte politiſche Geſtaltung gege⸗  
ben und iſt daher mit Cäſar, Auguſtus und Napoleon zu ver⸗  
gleichen. Schulte macht ſich luſtig darüber, daß ich die Lehre  
des h. Thomas, nach welcher Jakob durch wirklichen Ankauf  
ein Recht auf die Primogenitur hatte, anführte. Er mache das  
mit dem großen Kirchenlehrer ſelbſt aus. Er witzelt darüber,  
daß ich ſchrieb, wahrſcheinlich ſei Moyſes der Erfinder der Buch⸗  
ſtaben⸗Schrift. Er hat nicht beachtet, daß Formen und Namen  
der Buchſtaben dies bezeugen und ein wichtiger Schriftſteller  
bei Euſebius, den ich in der Vorrede anführte. Hinſichtlich des  
aſſyriſchen Reiches habe ich hauptſächlich Layard berückſichtigt.  
Wie Schulte es tadeln kann, daß ich über Alexanders des Gro⸗  
ßen Leben und Wirken die herrliche Schilderung in der h.  
Schrift 1. Machab. 1, 1—8 anführte, begreife ich nicht. Jeder  
möge dieſe Stelle der h. Schrift ſelbſt leſen. Den Machtſpruch:  
‚Die Anführung des Profeſſors Caſſel in Paderborn iſt gegen⸗  
ſtandlos’ mag Schulte für ſich behalten, wie die ‚Laune des  
Todes des Cyrus’. Caſſel ſchrieb 1851 eine Schrift, worin er  
beweiſen wollte, das Lehramt Chriſti habe nur ein Jahr ge⸗  
dauert. Wenn das ‚gegenſtandlos’ iſt, ſo war der h. Irenäus  
ein Narr, daß er dieſe Lehre der Gnoſtiker ſo heftig bekämpfte.  
Daſſelbe gilt von dem Machtſpruche: ‚Die Inhaltsanzeigen ſind  
zwar ſehr umfangreich, aber dadurch iſt das Buch um kein Haar  
gebeſſert.’ Dann ſind die Inhaltsanzeigen ſelbſt kein Haar  
werth. Denn mit dem Weſen des Buches ſelbſt haben ſie  
nichts zu thun. Von allen wichtigen Fragen des alten und  
neuen Bundes, über das Sechstagewerk, über den Urſtand, über  
die Einheit des Menſchengeſchlechtes, über die Dauer des Auf⸗  
enthaltes der Iſraeliten in Egypten, über die Bedeutung Salo⸗  
mon’s für ſeine Zeit und ſein Volk, über den Grund des Ab⸗

falles der zehn Stämme vom Hauſe David’s, über das Jahr  
der Erbauung des zweiten Tempels, über die Perſon des  
Ahaſchveroſch im Buche Eſther, über die Vereinigung der beiden  
Genealogien des Herrn bei Mathäus und Lukas, über die Dauer  
des öffentlichen Lehramtes Chriſti, über den Tag des letzten  
Abendmahles, über das Jahr der Gründung des römiſchen Bi⸗  
ſchofsſtuhles durch den h. Petrus, über das Jahr der Bekehrung  
des h. Paulus, über die Zeit und Dauer der großen Miſſions⸗  
reiſen des h. Paulus, über die Reihenfolge der 14 Briefe dieſes  
Apoſtels und über ſo viele andere Punkte, in denen ich eine  
beſtimmte Anſicht entwickelt habe, hat Schulte auch kein ein⸗  
ziges Wort: Ich erinnere mich ſeit langer Zeit nicht eine in  
ſich ſo gehaltloſe und oberflächliche Recenſion geleſen zu haben.  
Möge Schulte recht bald ſeinen Lehrſtuhl auf den öffentlichen  
Markt hinaustragen und uns ein opus omnibus numeris ab-  
solutum liefern.  
Münſter, den 7. März 1875.  
**Prof.** Dr. **Friedhoff.**  
Von dem Verfaſſer der bei R. F. Hergt in Coblenz er⸗  
ſchienenen Schrift:  
**Durch die Schale zum Kern,**  
**Von den Schatten zum Licht,**  
welche namentlich in den Hiſtoriſch⸗politiſchen Blättern (B. 73  
H. 12), der Köln. Volkszeitung (253 de 73), der Augsburger  
Poſtzeitung (Beilage v. 17. Oct. 74) mit beſonderer Auszeich⸗  
nung beſprochen wurde, iſt ebenfalls in jenem Verlag erſchienen:  
**Ruth.**  
**Nach der heiligen Schrift.**  
**Ein Verſuch tieferer Betrachtung unter**  
**Anlehnung an große Ausleger.**  
**Mit kirchlicher Erlaubniß.**  
Preis: 1 Mark.  
Nach einer freundlichen Mittheilung findet die dem Hrn.  
Bischof von Ermland gewidmete Schrift in dem Commentar des  
Cardinals Hugo von St. Caro, welcher nicht benutzt werden  
konnte, noch eine bedeutende Stütze. Sehr Erhebliches in dieſer  
Beziehung findet ſich auch in dem ‚unvollendeten Werk’  
zu Matthäus, ſodann bei Hugo von St. Victor und in  
einzelnen Autos von Calderon, den Aehren der Ruth etc.  
In der **Herder**’ſchen Verlagshandlung in Freiburg iſt  
erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:  
Handbuch der allgemeinen Religionswiſſenſchaft.  
Für Studirende und ſtudirte Gebildete. Von Dr. theol. **P. Hake.**  
Mit Approbation des hochw. Capitelsvicariats Freiburg. Erſter  
Theil. gr. 8⁰. (VII u. 216 S.) **2** Mark.  
In der **Herder**’ſchen Verlagshandlung in Freiburg  
erſcheint in zweiter, vom Verfaſſer ſelbst durchgeſehener Auf⸗  
lage und iſt durch alle Buchhandlungen zu beziehen die  
**Conciliengeſchichte.** Nach den Quellen bearbeitet  
von **Carl Joſeph von Hefele,**  
der Philoſophie und Theologie Doctor, Biſchof von Rottenburg.  
Erſter Band. gr. 8⁰. (X u. 844 S.) 9.60 Mark. Zweiter  
Band. gr. 8⁰. (XI u. 963 S.) 10.40 Mark. — Der dritte bis  
ſiebente Band erſcheinen nacheinander in zweiter Auflage.  
Der Herr Verfaſſer ſagt im Vorwort zum erſten Band:  
„Es ſind jetzt gerade achtzehn Jahre verfloſſen, ſeit der erſte  
Band dieſer Conciliengeſchichte in erſter Auflage an’s Licht  
trat. . . . Plan, Anlage und Charakter des Ganzen ſind übri⸗  
gens die gleichen geblieben, und ich war im Unterſchied von der  
frühern ſo zu ſagen atomiſtiſchen Manier in Behandlung der  
Conciliengeſchichte bemüht, jede bedeutendere Synode als Glied  
der ganzen kirchenhiſtoriſchen Entwicklung darzuſtellen und da⸗  
mit ihr wahres Verſtändniß zu vermitteln. So iſt dieſe Con⸗  
ciliengeſchichte vielfach nahezu eine Kirchen⸗ und Dogmengeſchichte  
geworden, was ihr wohl nicht zum Nachtheile gereichen wird.  
Wie bei der erſten Auflage, ſo habe ich auch jetzt vor Allem  
darnach getrachtet, ohne vorgefaßte Meinung überall ruhig die  
Quellen zu befragen und das darzulegen, was eine gewiſſenhafte  
Forſchung in denſelben an Reſultaten ergeben hat.”

Verantwortlicher Redacteur Joſeph Köhler in Paderborn. — Druck von Franz Joſ. Urlichs in Aachen.

**Literariſche Rundſchau.**

Erſcheint am 15. eines jeden Mo⸗  
nats. Der Abonnementspreis beträgt  
3 Mark p. Semeſter.

Redigirt von **Joſeph Köhler.**  
Verlag von **Rudolf Barth** in Aachen.  
**Erſter Jahrgang.**

Inſerate werden mit 30 Pfennigen  
für die 2ſpaltige Petitzeile oder deren  
Raum berechnet.

**Nr. 5.** Ausgegeben am 15. Mai. **1875.**  
**Inhalt: Ueberſichten und allgemeine Charakteriſtiken:** Friedrich Spielhagen und der ſociale Roman. — **Recenſionen und**  
**Referate:** Allgemeine deutſche Biographie. Danko, Divum Hieronymum oppido Stridonis natum esse propugnat.  
Delitzſch, Hohes Lied und Koheleth. Keil, Commentar über die Bücher der Makkabäer. Stein, Sieben Bücher zur Geſchichte  
des Platonismus. Band III. Prutz, Kaiſer Heinrich I. Bernhard Ritter von Meyer’s Erlebniſſe. — **Nachrichten.** —  
**Büchertiſch.**

Ueberſichten und allgemeine Charakteriſtiken.

**Friedrich Spielhagen und der ſociale Roman.**  
Die Bellettriſtik iſt anerkanntermaßen mit Erfolg  
die Pionierin der modernen Ideen geweſen, ſie hat die  
Aufgabe, die groben Gedanken, die in ihrer ungeſchliffenen  
Form nur unter wenigen Eingeweihten circuliren, zu po⸗  
liren und unter die weiteſten Schichten des Volkes zu ver⸗  
breiten. Sie hat dieſen tendenziöſen Zweck wahrlich zu  
nicht geringem Schaden der chriſtlichen Weltanſchauung zu  
verwirklichen gewußt; die moderne Bellettriſtik — im Ge⸗  
genſatz zur chriſtlichen — hat mit vereinten Kräften, und  
ſo buntſcheckig durch einander gewürfelt ſie auch auf den  
erſten Blick erſcheinen mag, mit inſtinctiv einheitlichem  
Feldzugsplan nach diesem Ziele hin gerungen; wie ein  
alter Routinier verfügt ſie über eine Fülle von Erfahrun⸗  
gen, die ihr den Erfolg ſichern, und es gibt kein Feld des  
menſchlichen Wiſſens, das ſie nicht zu einem künſtlichen  
Treibbeete ihrer exotiſchen Phantaſiegewächſe umgeſchaffen  
und dadurch ihren Zwecken dienſtbar gemacht hätte. Es  
erinnert mich ſtets an die wunderſame Melodei des alten  
Volksliedes vom ‚Rattenfänger von Hameln’, und wenn  
ich durch unſern deutſchen Dichterwald wandle, dann rauſcht  
es durch alle Blätter und Zweige:  
Wer iſt der bunte Mann im Bilde?  
Er führet Böſes wohl im Schilde,  
Er pfeift ſo wild und ſo bedacht;  
Ich hätte mein Kind ihm nicht gebracht.  
Ja es iſt, der Wundermann mit bunten Kleidern an⸗  
gethan,‛ pfeifend durchzieht er die Straßen, und alle die  
hübſchen Kinderfrätzchen ziehen ihm nach hinab in das tiefe,  
tiefe Waſſer, und übers Jahr ſpielt der Wind und die Libelle  
mit dem aus der Tiefe emporgewachſenen Pflanzenwuchſe,  
der von ferne einer ſchlammigen Maſſe gleicht, aber unter  
der Lupe einen facettirenden Reichthum vegetabiliſcher Bil⸗  
dungen entfaltet. Der chriſtliche Aeſthetiker und Literar⸗  
hiſtoriker muß mit dieſen Factoren rechnen und ſie zur  
Befruchtung der formellen Ausbildung der chriſtlichen Dich⸗  
tung zu verwerthen ſuchen. Wie die Häreſie die wenngleich  
bedauernswerthe Urſache der formellen Ausbildung der  
chriſtlichen Erkenntniß geweſen, und wir uns ohne die  
Gnoſtiker nicht des Beſitzes eines Irenäus rühmen könnten,  
ſo ſoll uns auch das Daſein einer antichriſtlichen, bis zum  
Raffinement ausgebildeten Dichtung wenigſtens ſtreng  
machen in den Anforderungen, die wir an unſere eigene  
ſtellen.  
Ein Characteriſticum unſerer Zeit iſt die raſtloſe  
Energie, mit welcher der Einzelne ſich die fortſchreitenden  
Reſultate der Cultur zu eigen macht. In zahlloſen Zeit⸗

ſchriften orientirt man ſich über die neueſten Entdeckungen  
auf dem Gebiete der Praxis und über die jüngſten For⸗  
ſchungen auf dem Felde der Theorie, zwiſchen den Schul⸗  
heften des Tertianers findet man den allerneueſten Roman,  
wie im Nähkörbchen der Penſionsſchülerin maroquingebun⸗  
dene Gedichtſammlungen, die vom letzten Leipziger Bücher⸗  
markt herrühren, und der geringſte Kannegießer im letzten  
Dörfchen unſeres Vaterlandes iſt über die Staatsactionen  
der Gegenwart ſo genau unterrichtet, als ob er ſelbst ihre  
bewegenden Fäden in ſeiner Hand vereinigte. Uns, die wir  
darum im eigentlichen Sinne ‚Kinder unſer Zeit’ sind, kann  
deshalb nichts mehr chokiren, als wenn uns ein Unterhal⸗  
tungs⸗ und Bildungsſtoff geboten wird, der um einige De⸗  
cennien zu ſpät das Licht der Welt erblickt hat. Der ſociale  
Roman Spielhagens, der uns in dieſen Spalten beſchäftigt,  
gibt zu einer ſolchen Klage keinen Anlaß. Die neueſten  
Modulationen geſellſchaftlichen Lebens und ſocialiſtiſcher  
Forſchung im Romanbilde wiederſpiegelnd, hat er in der  
früheren Bellettriſtik keinen nachweisbaren Vorgänger.  
Der ältere ſociale Roman erfaßte ſeinen Gegenſtand in⸗  
ſtinctiver, ein innerer Trieb war es, der die einzelnen  
Dichter bewog, die Grundlage ihrer Schöpfungen vorwie⸗  
gend einer beſtimmten geſelſchaftlichen Kaſte zu entnehmen.  
Anders bei Spielhagen. Er dichtet im Dienſte eines ſcharf  
pointirten Gedankens, mit einem fertigen ſocial⸗politiſchen  
Syſtem tritt er die poetiſche Arbeit an. Während der ober⸗  
flächliche Leſer ſich an den äußeren Geſtalten und an der  
Mache des Romans erfreut, intereſſirt es den tieferblicken⸗  
den, unter der Ornamentik den ſtrengen Grundriß und die  
leitenden Grundformen der ſocial⸗politiſchen Schule zu  
ſtudieren. Dichteriſche Schöpfungen, in denen ſociale Prin⸗  
cipien in beſtechender Form verwerthet ſind, können aber  
von dem chriſtlichen Denker nicht unbeachtet gelaſſen werden,  
und ſo will ich es verſuchen, in Folgendem das Bild eines  
unſerer augenblicklich einflußreichſten Romanſchriftſteller  
kurz zu ſkizziren. Es wird nöthig ſein, zuerſt eine Analyſe  
ſeiner einzelnen Romane zu geben, um nachher zu einem  
überſichtlichen Geſammtreſultat zu gelangen  
Friedrich Spielhagen, der 1829 in Magdeburg ge⸗  
borene Sohn eines preußiſchen Regierungsrathes, ſollte  
zuerſt in die juriſtiſche Carriere eintreten, ging aber, nach⸗  
dem er die Jurisprudenz an den Nagel gehängt und einige  
Zeit als Gymnaſiallehrer vegetirt hatte, zur Feuilletoniſtik  
über, aus der er ſich bald als ſebſtändig ſchaffender Roman⸗  
dichter herauszuarbeiten verſtand. Spielhagen lenkte, nach⸗  
dem er ſeit 1857 in den beiden Novellen ‚Clara Vere’,  
‚Auf der Düne’, ſowie durch die Ueberſetzung von

99

daß er ſeit 1868 Vertreter der Univerſität Göttingen im Herren⸗  
hauſe war, und ſich hier an den Debatten über die hannover’⸗  
ſchen Provinzialfonds, die Dotationen etc. betheiligte. — Kaum  
war die Leiche des berühmten Rechtslehrers zur Erde beſtattet,  
als eine andere der Göttinger Celebritäten, Prof. Dr. Hein⸗  
rich Ewald, die irdiſche Laufbahn beſchloß (4. Mai). Er war  
am 16. Nov. 1803 zu Göttingen als Sohn armer Eltern ge⸗  
boren. Sein eminentes Talent, verbunden mit eiſernem Fleiße,  
half ihm raſch über die Vorſtufen ſeiner wiſſenſchaftlichen Lauf⸗  
bahn hinweg. Im zwanzigſten Lebensjahre wurde er Lehrer in  
Wolfenbüttel, 1824 Repetent bei der theolog. Facultät in Göt⸗  
tingen, 1827 außerordentlicher, 1831 ordentlicher Profeſſor in  
der philoſophiſchen Facultät, betheiligte ſich am 17. Nov. 1837  
an dem bekannten Proteſt der Göttinger Sieben (außer ihm  
Albrecht, Dahlmann, Gervinus, Jac. Grimm, Wilh. Grimm,  
Wilh. Weber) gegen die Aufhebung des Hannover’ſchen Staats⸗  
grundgeſetzes, wurde durch Cabinetsbefehl des Königs Ernſt  
Auguſt ſeines Amtes entſetzt, begab ſich zunächſt nach England,  
und fand im folgenden Jahre (1838) einen neuen Wirkungskreis  
an der Univerſität Tübingen, wo er zuerſt in die philoſophiſche,  
dann 1841 in die theologiſche Facultät eintrat. Zehn Jahre  
vertrat er in T. das doppelte Lehrfach der orientaliſchen Spra⸗  
chen und Literaturen und der altteſtamentlichen Theologie vor  
einer bedeutenden Zahl begeiſterter Zuhörer. Der 1848 eintre⸗  
tende politiſche Umſchwung führte für E. die erwünſchte Gelegen⸗  
heit herbei, in ſeine alte Göttinger Stelle zurückzukehren. Das  
Jahr 1866 aber, welches das Königreich Hannover von der  
Karte ſtrich, brachte ihm einen neuen Conflict. Der früher ab⸗  
geſetzte und gemaßregelte Profeſſor war es, welcher für die alte  
Dynaſtie eintrat, den vom neuen Landesherrn geforderten Hul⸗  
digungseid verweigerte, alle Verſuche ſeiner Freunde, ihn zu  
ihrer Auffaſſung des Eides zu bekehren, zurückwies und gegen  
die Annexionspolitik in Wort und Schrift aufs ſtärkſte proteſtirte.  
Im Winterſemeſter 1867/68 wurde ihm die Fortſetzung der be⸗  
gonnenen Vorleſungen auf höheren Befehl unterſagt und ſeitdem  
iſt ſein Name aus den Lectionscatalogen verſchwunden. 1869  
erſchien ſeine Schrift: ‚Lob des Königs und des Volkes’ in 2  
Auflagen, welchen 1870 drei weitere Auflagen folgten; dieſe  
Schrift zog ihm von Seiten der Staatsanwaltſchaft die An⸗  
klage auf Majeſtätsbeleidigung zu, von welcher ihn aber das Göt⸗

tinger Obergericht freiſprach. Seit 1869 war E. Vertreter der  
Hauptſtadt Hannover im Reichstage. Mit Proceſſen reich be⸗  
glückt, machte er auch noch als 70jähriger Greis die Bekannt⸗  
ſchaft des Gefängniſſes. Er iſt geſchieden; er hat den Ruf eines  
unbeugſamen und ſchroffen, aber auch eines überzeugungstreuen,  
ehrlichen und reinen Characters mit in’s Grab genommen. Als  
orientaliſcher Philolog war E. eine Größe erſten Ranges. Auf  
theologiſchem Gebiete war ſein Standpunkt der des Rationalis⸗  
mus; er hat ſich auch ſeit 1863 für die Gründung des ‚Prote⸗  
ſtantenvereins’ lebhaft intereſſirt und bemüht. Seine bibliſch⸗  
exegetiſchen Schriften characteriſiren ſich durch bodenloſen Sub⸗  
jectivismus, ſouveräne Verachtung fremder Leiſtungen und wun⸗  
derliche, dem Stoffe fern liegende Abſchweifungen. Die Haupt⸗  
werke Ewald’s ſind: Ausführliches Lehrbuch der hebräiſchen  
Sprache des alten Bundes, 8. Ausg. 1870; hebr. Sprachlehre  
für Anfänger, 4. Ausg. 1874; grammatica crit. linguae arab.,  
vol. prius 1821, posterius 1833; Geſchichte des Volkes Iſrael  
in 7 Bänden (bereits in 2. reſp. 3. Aufl. erſchienen) mit einem  
Anhange: Die Alterthümer des Volkes Iſrael, 1 Band, 3. Ausg.  
1864; die Dichter des alten Bundes (Pſalmen und Klagelieder  
2. Ausg. 1866, Salomoniſche Schriften, Job) erklärt, 4 Bde.;  
die Propheten des alten Bundes erklärt, 3 Bde., 2. Ausg. 1867  
u. 1868; die drei erſten Evangelien u. die Apoſtelgeſch. überſ.  
u. erkl., 2 Bde., 2. Aufl. 1871 u. 72; die Sendſchreiben des Ap.  
Paulus überſ. u. erkl., 1857; das Sendſchreiben an die He⸗  
bräer und Jakobos’ Rundſchreiben überſetzt und erklärt, 1870;  
die Johanneiſchen Schriften überſetzt und erkl., 2 Bde., 1862;  
ſieben Sendſchreiben des neuen Bundes, überſetzt und erklärt,  
1870; die Lehre der Bibel von Gott, oder Theologie des alten  
und neuen Bundes, 1. Bd.: die Lehre vom Worte Gottes,  
1871, 2. Bd.: die Glaubenslehre, 1874. Außerdem viele Ge⸗  
legenheitsſchriften und Abhandlungen. Seit 1848 erſchienen ſeine  
‚Jahrbücher der bibliſchen Wiſſenſchaft’. — Engliſche Blätter  
meldeten kürzlich den Tod des Africa⸗Reiſenden Winwood  
Reade, Correſpondenten der Times im Aſchantikriege. Als  
Schriftſteller iſt er bekannt durch ſeine Werke: Savage Africa,  
The Martyrdom of Men und African Sketchbook; die beiden  
letzten fanden von der einen Seite warme Bewunderer, von der  
andern ſcharfen Tadel; Anerkennung wurde ihnen unter andern  
von Darwin und ſeiner Schule zu Theil.

Büchertiſch.

**Encyclopädieen und Sammelwerke.**  
**Herder’s** Converſationslex. 2. Aufl. 1. Heft. Lex. 8. Freiburg.  
Herder. —. 50  
**Weech, F. v.,** badiſche Biographieen. 2. Lfg. gr. 8. Heidelberg.  
Baſſermann. 1. 80  
**Katholiſche Theologie.**  
**Gerhohi** Reichersb. op. hactenus inedita cur. F. Scheibel-  
berger. Tom. 1. pars 2. gr. 8. Linz. Quirein. 4. —  
**Hefele, C. J., v.,** Conciliengeſch. 3. Bd. 2. Aufl. gr. 8. Freib.  
Herder 6. 60  
**Jungmann, B.,** instit. Theologiae dogm. spic. Tractatus de  
Deo creatore. Ed. 3. gr. 8. Regensb. Pustet. 3. 60  
**Laemmer, H.,** Meletematum romanorum mantissa. gr. 8. Re-  
gensburg. Manz. 10. —  
**Werner, Dr. K.,** Beda der Ehrwürdige und seine Zeit, gr.  
8. Wien. Braumüller. 3. —  
**Zschokke, H.,** das Buch Job. Uebersetzt und erkl. gr. 8.  
Ebendas. 7. —  
**Akatholiſche Theologie.**  
**Harleß, C. G. A., v.,** chriſtl. Ethik. 7. Aufl. gr. 8. Gütersloh.  
Bertelsmann. 9. —  
**Lindenmeyer, J.,** Geſch. Jeſu nach der h. Schrift. 1. Hälfte.  
gr. 8. Baſel. Riehm. 3. —  
**Rocholl, N.,** die Realpräſenz. Das Lehrſtück von der Gegenwart  
des Herrn bei den Seinen. gr. 8. Gütersloh. Bertelsmann.  
7. 20.  
**Philoſophie**.  
**Biedermann, G.,** die Naturphilosophie. gr. 8. Prag. Tempsky.  
8. —  
**Busolt, G.,** die Grundzüge der Erkenntnisstheorie und Me-  
taphysik Spinoza’s. gr. 8. Berlin. Mittler. 4. —

**Dorner,** zur Erinnerung an den 100jährigen Geburtstag von  
F. W. v. Schelling. gr. 8. Gotha. Beſſer. 1. 80  
**Körner, F.,** Instinkt und freier Wille. Beiträge zur Thier-  
und Menschenpsychologie. gr. 8. Leipzig. Scholtze. 5. —  
**Lange, F. A.,** Geschichte des Materialismus u. Kritik seiner  
Bedeutg. in der Gegenw. 2. Aufl. 2. Buch. Gesch. des  
Mat. seit Kant. 2. Hälfte. gr. 8. Iserlohn. Bädeker. 6. —  
**Tobias, W.,** Grenzen der Philosophie. Constatirt gegen  
Riemann u. Helmholtz, vertheidigt gegen v. Hartmann  
und Lasker. gr. 8. Berlin. Müller. 8. —  
**Naturwiſſenſchaft.**  
**Carus, J. V,** und **C. E. A. Gerstaecker,** Handbuch der  
Zoologie. 1. Bd. 2. Hälfte. gr. 8. Leipzig. Engelmann.  
12. —  
**Dammer, O.,** kurzes chem. Wörterbuch. 12. Lfg. gr. 8. Ber-  
lin. Oppenheim. 1. 20  
**Dohrn, A.,** der Ursprung der Wirbelthiere und das Princip  
des Functionenwechsels. gr. 8. Leipzig. Engelmann. 2. —  
**Handwörterbuch,** neues. der Chemie. Bearb. u. redig. von  
H. v. Fehling. 16. Lfg. gr. 8. Braunschw. Vieweg. 2. 40  
**Heppe, G.,** die chemischen Reactionen der wichtigsten anorgan.  
u. organ. Stoffe. 13. (Schluss-) Lfg. gr. 8. Leipzig. Koll-  
mann. 1. 20  
**Kuhl, J.,** die Anfänge des Menschengeschlechts und sein  
einheitl. Ursprung. gr. 8. Bonn. Habicht. 4. —  
**Kurr, v.,** das Mineralreich. 2. Aufl. 2. Ausg. Fol. Eßlingen.  
Schreiber. cart. 10. —  
**Schmidt, J. F. J.,** Studien über Erdbeben. gr. 8. Leipzig.  
Scholtze. 15. —  
**Weismann, A.** Studien zur Descendenztheorie. I. Ueber den  
Saison-Dimorphismus der Schmetterlinge. gr. 8. Leipzig.  
Engelmann. 4. —  
**Wigand, J. W. A.,** Flora v. Kurhessen u. Nassau. 2. Aufl.  
8. Cassel. Kay. 4. 50 M. geb. 5. 50

100

**Rechtswiſſenſchaft.**  
**Bähr, O.,** und **W. Langerhaas,** das Geſetz über die Enteig⸗  
nung von Grundeigenthum vom 11. Juni 1874. gr. 8.  
Berlin. Kortkampf. cart. 3. 60  
**Koller, A.,** die Verfassung des deutschen Reiches. 1. Heft.  
gr. 8. Ebendas. 4. —  
**Rechtsgrundſätze** der Entſcheidungen des Reichs⸗Oberhandels⸗  
gerichts. Hrsg. von D. C. Calm. 2. Bd. 1. Lf. gr. 8.  
Berlin. Heimann. pr. cplt 6. —  
**Schulte, J. F. v.,** die Geschichte der Quellen u. Literatur  
des canon. Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart.  
1. Bd. gr. 8. Stuttgart. Enke. 8. —  
**Schulze, W. N.,** die reichsrechtliche Literatur ſeit Entſtehung  
des norddeutſchen Bundes — 1867 bis Ende 1874 — in  
lexicaliſch⸗chronolog. Ordnung aufgeſtellt. 8. Leipzig. Stauffer.  
1. 50  
**Geſchichte. Biographie.**  
**Bernhardi, Th., v.,** Geſchichte Rußlands u. der europ. Politik  
in den J. 1814—1831. 2. Thl. 2. Abth. (Staatengeſch. der  
neueſten Zeit. 21. Bd.) gr. 8. Leipzig. Hirzel. 10. —  
**Biedermann, K.,** Deutſchland im 18. Jahrh. 2. Bd.: Geiſtige,  
ſittliche u. geſellige Zuſtände. gr. 8. Leipzig. Weber. 4. —  
**Büchner, Louiſe,** deutſche Geſchichte von 1815 — 1870. 8.  
Leipzig. Thomas. 4. —  
**Codex diplomaticus Silesiae.** 7. Bd.: Regesten zur schles.  
Geschichte. Hrsg. von C. Grünhagen. 2. Thl.: Bis zum  
J. 1280. gr. 4. Breslau. Max. 7. —  
**Dahlmann, F. C.,** Quellenkunde der deutschen Gesch. 4.  
Aufl. von G. Waitz, gr. 8. Göttingen. Dieterich. 5. —  
**Droysen, J. G.,** Grundriss der Historik. 3. Aufl. gr. 8.  
Leipzig. Veit. 1. 80  
**Fahne, A.,** Livland. Ein Beitrag zur Kirchen- und Sitten-  
geschichte. 8. Düsseldorf. Schaub. 4. 50  
**Koch, J.,** Gesch. u. Cult. des heiligen Ulrich. gr. 8. Halle.  
Reichardt. 1. 50.  
**Lennbach, J. H.,** Auguſt Fr. Chr. Vilmar zu Marburg nach  
ſeinem Leben und Wirken. 8. Hannover. Feeſche. 2. —  
**Quellen und Forschungen** zur Sprach.- n. Culturgesch. der  
german. Völker. Hrsg. v. B. ten Brink u. W. Scherer.  
7. Heft. (Geistl. Poetn der deutschen Kaiserzeit. Stu-  
dien v. W. Scherer. 2. Heft.) gr. 8. Strassburg. Trübner.  
2. 40  
**Uhrig, A. J.,** Bedenken gegen die Aechtheit der mittelalterl.  
Sage von der Entthronung des merowing. Könighauses  
durch den Papst Zacharias. gr. 8. Leipzig. Veit. 2. —  
**Urkundenbuch** der Abtei **S. Gallen.** Theil III. Lfg. 1.  
920–1240. Bearb. von H. Wartmann. gr. 4. S. Gallen.  
Huber. 6. 80  
**Watt** (Vadian), J. v., deutsche historische Schrifton. Hrsg.  
von B. Götzinger. 1. Bd. Hoch 4. Ebendas.  
Subscr.-Pr. 10. --  
**Wernicke, C.,** Geſch. der Welt. 5. Aufl. 6 Thle. gr. 8. Berlin.  
Pätel. 36. —  
**Geographie. Reiſen. Karten.**  
**Baſtian, A.,** die deutſche Expedition an der Loango⸗Küſte. 2.  
Bd. gr. 8. Jena. Coſtenoble. 9. —  
**France.** Photolithographie d’après un relief par F. Schil-  
ling. 1 : 900,000. Imp.-Fol. Weimar. Photolithograph.  
Inst. 9 Mark, auf Leinwand in Mappe 16. —  
**Hand-Atlas,** grosser, der Erde und des Himmels. 72 Blatt  
in Kupferst. mit Farbendr. u. Colorit. Bearbeitet von H.  
Kiepert, C. F. Weiland, C. u. A. Graef etc. 45.  
Ausl. Imp.-Fol. geb. 90. —  
**Hann, J., F. v. Hochſtetter** u. **A. Pokorny,** allg. Erdkunde.  
2. Aufl. gr. 8. Prag, Tempsky. 6 Mark. geb. 7. 20  
**Hochſtetter, F., v.,** die Erde nach ihrer Zuſammenſetzung, ihrem  
Bau u. ihrer Bildung. gr. 8. Ebendaſ. 3. 60  
**Map** of the united states of **Great-Britain** and Ireland. Pho-  
tolithographed from reliefs. 9 Blatt. Imp.-Fol. Weimar.  
Photolithogr. Institut. 8 Mark, auf Leinwand in Mappe.  
13. 50  
**Kunſtgeſchichte.**  
**Reichenſperger, A.,** über das Kunſthandwerk. Vortrag. 8. Köln.  
Bachem. —. 60  
**Ruland, J.,** zur Erinnerung an Joh. v. Keller. Vortrag. 8.  
Ebendaſ. —. 60

**Literaturgeſchichte.**  
**Klein, J. L.,** Gesch. des Dramas. XI. Bd. 2. Thl. Das spa-  
nische Drama. 4. Bd. 2. Abth. gr. 8. Leipzig. Weigel.  
14. —  
**Koch, E.,** Richard Wagner’s Bühnenfeſtſpiel: Der Ring der  
Nibelungen in ſeinem Verh. zur alten Sage wie zur moder⸗  
nen Nibelungendichtung. gr. 8. Leipzig. Kahnt. 2. —  
**Philologie.**  
**Curtius, G.,** griech. Schulgrammatik. 11. unter Mitwirkung von  
B. Gerth verbeſſ. Aufl. gr. 8. Prag. Tempsky. 2. 80  
**Grimm, J.,** u. **W. Grimm,** deutsches Wörterbuch. Fortges.  
von M. Heyne, R. HiIdebrand u. K. Weigand.  
4. Bd. 1. Abth. 7. Lfg. Lex. 8. Leipzig. Hirzel. 2. —  
**Hahn, K. A.,** althochdeutsche Grammatik. Herausg. von A.  
Jeitteles. 4. Aufl. gr. 8. Prag. Tempsky. 3. —  
**Krebs, J. Ph.,** Antibarbarus der lat. Sprache. 5. Aufl. neu  
bearb. v. F. X. AIIgayer. 6. Lfg. gr. 8. Frankf. Winter.  
2. 40  
**Molière’s** Werke mit deutschem Commentar, Einleitungen u.  
Excursen. Hrsg. v. Ad. Laun. 5. u. 6. Bd.: L'Avare.  
Les Fâcheux. gr. 8. Berlin. v. Muyden. à 2. 50 u. 1. 80  
**Schiller, K.,** u. **A. Lübben,** mittelniederdeutsches Wörter-  
buch. 9. Heft. gr. 8. Bremen. Kühtmann. 2. 50  
**Schöne Literatur.**  
**Collecçao de autores portuguezes.** Tomo 6. (As pupillas  
do Snr. Reitor chronica da Aldeia par J. Diniz.) 8. Leipzig.  
Brockhaus. 3. 50 geb. 4. 50.  
**Dahn, F.,** Markgraf Rüdeger von Bechelaren. Ein Trauerſpiel.  
8. Leipzig. Breitkopf u. Härtel. 3. —  
**Greif, M.,** deutſche Gedenkblätter. Hoch 4. Stuttgart. Metzler.  
2. —  
**Lindau, P.,** Theater. 2. Bb. 8. Berlin. Stille 4. 50  
**Lindner, A.,** Don Juan d’Auſtria. Ein geſchichtl. Trauerſpiel.  
8. Ebendaſ. 2. —  
**Oſer, Fr.,** Liederbuch. 8. Baſel. Schwabe. 4. 80 Mark, geb.  
mit Goldſchn. 6. 40  
**Tauchnitz Collection.** 16. Vol. 1485: Bluebeard’s keys by  
Miss Thackeray. — 1486. 1487. The story of Valen-  
tine and his brother by Mrs. Oliphant. — 1488. Five  
old friends by Miss Thackeray. — 1489—1490.  
Malcolm by Mac Donald. à 1. 60  
**Vorne, J.,** vermiſchte Schriften. 21. Bd.: Der Chancellor. Tage⸗  
buch des Paſſagiers J. R. Kagallon. 8. Wien. Hartleben.  
2. 70  
**Prachtwerke.**  
**Bodenſtedt, F.,** die Lieder des Mirza Schaffy. 50. Ausg. Ju⸗  
belausg. mit Jlluſtr. Fol. Berlin. Decker. geb. m. Goldſchn.  
72. —  
**Ekkehard.** Photographien nach Orig.-Cartons v. J. Benczur,  
w. Diez, J. Flüggen etc. 1. u. 2. Lfg. Imp.-Fol.  
München u. Berlin. Bruckmann. àâ 48 Mark. Einzelne Bl.  
15. —  
**Goethe’s Fauſt.** Mit Bildern u. Zeichnungen von A. v. Kre⸗  
ling. 1. u. 2. Lfg. Fol. Ebendaſ. à 12. 50  
**Gostwick, J.,** german poets, A series of memoirs and trans-  
lations. With portraits by C. Jäger. 4. Ebendas. geb.  
m. Goldsch. 25. —  
**Jäger, C.,** gallery of german composers. With biographical  
and critical notices by E. F. Rimbault. Ebendas. geb.  
mit Goldschn. 26. —  
**Italien.** Eine Wanderung von den Alpen bis zum Aetna. In  
Schilderungen von K. Stieler, E. Paulus, W. Ka⸗  
den. 13. u. 14. Lfg. Fol. Stuttgart. Engelhorn. à 2. —  
**Mintrop. Th.,** König Heinzelmaun’s Liebe. 1. Lfg. gr. Fol.  
Dresden. Reinhardt. 15, —  
**Pausinger, F., v.,** Weidmanns Erinnerungen. Photographieen  
nach den Orig.-Cartons. Mit Text von K. Stieler. Fol.  
München u. Berlin. Bruckmann. geb. m. Goldschn. 36. —  
**Rottmann’s, C.,** ital. Landschaften, in Chromolithographie  
ausgeführt. 1. u. 2. Lfg. qu. gr. Fol. Ebendas. à 30 Mark.  
Einzelne BI. à 12. —  
**Verſchiedenes.**  
**Gladſtone, W. E.,** Vaticanismus. Eine Antwort auf Erwide⸗  
rungen u. Vorwürfe. gr. 8. Nördlingen. Beck. 2. —

Verantwortlicher Redacteur Joſeph Köhler in Paderborn. — Druck von Franz Joſ. Urlichs in Aachen.

**Literariſsche Rundſchau.**

Erſcheint am 15. eines jeden Mo⸗  
nats. Der Abonnementspreis beträgt  
3 Mark p. Semeſter.

Redigirt von **Joſeph Köhler.**  
Verlag von **Rudolf Barth** in Aachen.  
**Erſter Jahrgang.**

Inſerate werden mit 30 Pfennigen  
für die 2ſpaltige Petitzeile oder deren  
Raum berechnet.

**Nr. 6.** Ausgegeben am 15. Juni. **1875**  
**Inhalt: Recenſionen und Referate:** Herder’s Converſations-Lexikon. 1. Lfg. Rocholl, die Realpräſenz. Capellmann,  
de occisione foetus. Roſcher, Geſchichte der Nationalökonomik. Dühring, Geſchichte der Nationalökonomie. Pertz, Mo-  
numenta Germaniae; Scriptorum tom. XXIII. Becker, die römischen Inschriften des Mainzer Museums. Wilmans,  
Westfälisches Urkundenbuch, vierten Bandes 1. Abth. VIoet, Oorkondenboek der grafschappen Gelze en Zutfen.  
Ennen, Quellen zur Geschichte der Stadt Köln. 5. Bd. Wilmowsky, der Dom zu Trier. Waldmüller, Leib  
und Luſt. — **Nachrichten.** — **Büchertiſch.** — **Anzeigen.**  
Recenſionen und Referate.

**Encyclopädieen.**  
**Herder’s Converſations⸗Lexikon.** Kurze, aber deutliche  
Erklärung des Wiſſenswertheſten aus dem Gebiete  
der Religion, Philoſophie, Geſchichte, Geographie,  
Sprache, Literatur, Kunſt, Natur⸗ und Gewerbekunde,  
des Handels, der Fremdwörter etc. Zweite gänzlich  
umgearbeitete Auflage. 1. Heft. A bis Albigenſer.  
Lex. 8. Freiburg. Herder. 80 S. Preis: 50 Pfg.  
In den Jahren 1854—57 erſchien zum erſten Male  
im Verlage der umſichtig⸗thätigen Herder’ſchen Verlags⸗  
handlung zu Freiburg im Breisgau ein Converſations⸗  
Lexikon in fünf Bänden; jetzt liegt nach zwanzig Jahren  
von der zweiten gänzlich umgearbeiteten Auflage das erſte  
Heft vor. Der Werth dieſes Werkes beruht vorzugsweiſe  
auf den feſtgehaltenen poſitiven chriſtlichen Grund⸗  
ſätzen und auf der inneren Einheit. Auf verhält⸗  
nißmäßig kleinem Raume ſind eine große Anzahl von  
wiſſenſchaftlichen Artikeln zuſammengedrängt, ſo daß man  
faſt von einer abſoluten Vollſtändigkeit reden kann. Man  
findet in dieſem erſten Hefte eine zwar kurze, aber doch  
völlig unterrichtende Auskunft über alle diejenigen Gegen⸗  
ſtände, welche während des täglichen Lebens oder bei dem  
Leſen wiſſenſchaftlicher Schriften vorkommen. Eine ange⸗  
ſtellte Vergleichung mit dem erſten jetzt in zwölfter ver⸗  
mehrter Auflage erſcheinenden Converſations⸗Lexikon von  
F. A. Brockhaus, ſowie mit dem wiſſenſchaftlich gediegene⸗  
ren und umfaſſenderen Staats⸗ und Geſellſchafts⸗Lexikon  
von Wagner hat bereits ergeben, daß das kleinere Her⸗  
der’ſche Converſations⸗Lexikon auf 86 Seiten mehr Ar⸗  
tikel enthält, als bis zur entſprechenden alphabetiſchen  
Reihenfolge dieſe beiden, nach einem größeren Maßſtab  
angelegten Real⸗Encyclopädieen. Bei Wagner fehlt z. B.  
Herder’s letzter Artikel Albigenſer. — Die Darſtellung  
iſt nicht nur Jedem, der wiſſenſchaftliche Bildung ge⸗  
noſſen hat, verſtändlich, ſondern wird in ihrer elegan⸗  
ten Knappheit auch von den Gebildeten mit Intereſſe  
geleſen werden. Bemerkt ſei nur, daß neuere Schriftſteller  
den Namen der angeſehenen corſiſchen Familie Aba⸗  
tucci ſchreiben, nicht wie S. 5 gedruckt iſt, Abbatucci.  
Bei Abeken S. 8 konnte der Neffe des Schulraths  
Abeken, der Geheime Legationsrath im Miniſterium der  
auswärtigen Angelegenheiten zu Berlin, Heinrich Abeken,  
geboren am 19. Auguſt 1809 zu Osnabrück, wohl genannt  
ſein; denn ſeine gewandte Feder hat den größten Theil der  
Denkſchriften und Noten abgefaßt, welche die preußiſche  
Regierung in der deutſchen Sache ſeit dem Jahre 1850

bis in die neueſte Zeit erließ; er iſt bekanntlich am 8. Au⸗  
guſt 1872 geſtorben. Er war, wie Referent aus eigener  
Kenntniß der ganzen Familie bezeugen kann, geiſtig bedeu⸗  
tender, als der genannte Vetter Wilhelm Abeken. Anfangs  
zum Theologen beſtimmt, hat er ſpäter während ſeiner po⸗  
litiſchen Thätigkeit doch das Intereſſe an der Theologie  
und an dem kirchlichen Leben des deutſchen Volkes niemals  
verloren.  
Da in unſeren Tagen Niemand, welcher eine wiſſen⸗  
ſchaftliche Bildung anſtrebt, eines encyclopädiſchen Füh⸗  
rers wird entbehren können, die Mehrzahl unter den Be⸗  
lehrung ſuchenden Leſern größere Wörterbücher aber wegen  
beſchränkter Zeit zu weitläufig findet, ſo können die wenigen  
klaren und beſtimmten Artikel des Herder’ſchen Conver⸗  
ſations-Lexikons am zweckmäßigſten und practiſchſten unter⸗  
richten. Sei das Werk, deſſen Fortgang hoffentlich raſch  
erfolgen wird, daher angelegentlichſt empfohlen.  
Frankfurt a. O. Rudloff.  
Herder’s Converſations⸗Lexikon hat ſich bei ſeinem  
erſten Erſcheinen eines allgemeinen Beifalls zu erfreuen  
gehabt. Wir zweifeln keinen Augenblick, daß der neuen  
Auflage eine mindeſtens gleiche Anerkennung, auch bei den  
geſteigerten Anforderungen der Gegenwart, in Ausſicht  
ſteht. In der eben erſchienenen Lieferung iſt überall das  
Walten einer ſichtenden, berichtigenden und ergänzenden  
Hand erkennbar. Eine Anzahl Artikel von geringfügigem  
Intereſſe iſt ausgeſchieden, und viele der beibehaltenen Ar⸗  
tikel haben eine durchaus rationelle Kürzung erfahren. Für  
den Ausfall wird der Käufer dieſer Auflage durch eine  
Menge Erweiterungen, Zuſätze und ganz neuer Artikel  
aus den verſchiedenſten Gebieten überreich entſchädigt. 1)  
Manche Artikel der alten Auflage, darunter gerade die um⸗  
fangreichſten, ſind völlig neubearbeitet. 2) Alles zuſammen⸗  
1) Es mögen hier beiſpielsweiſe genannt werden: Abano,  
Abelin, Abendmahlsſtreit, Abgeordneter, Ablaßprediger, Accoram⸗  
boni, Achenbach, Achtermann, Acidalius, Acta, Acton⸗Dalberg,  
Additional, Adansonia, Adelardus, Adelburg, Adhäſion in juriſt.  
Bed., Adminiſtrations⸗Juſtizſachen, Adminiſtrationsbehörden, Ad⸗  
rumetum, Aequiprobabilismus, Agents provocateurs, Agger,  
Agglutination in linguiſt. Bed., Agoult, Aguas calientes, Agui⸗  
lar, Ahlborn, Ahlquiſt (A. E.), Ahn, Ahmedabad, Ahrens (H.,  
Juriſt). Aiblinger, Aino, Aïr, Aiwali, Alabama (Kaperſchiff),  
Alacoque, Alatau, Alaska, Albatani, Albergati, Alberdingk⸗  
Thym, Albert (Photograph), Albert (König von Sachſen).  
2) So die Artikel: Ablaß, Africa, Afghaniſtan, Aeſtima⸗  
toriſche Klage, Aeſchylus, Aegypten, Advocat, Adelaide, Adcita⸗  
tion, Acht, Abraham a. S. Clara, Adam, Albigenſer.

122

insbeſondere des derſelben zu Grunde liegenden und ſie durch⸗  
waltenden geometriſchen Princips. Man vergleiche das 5. Ka⸗  
pitel des IV. Bandes mit den bezüglichen Abhandlungen von  
Reichensperger in deſſen vermiſchten Schriften über chriſtliche  
Kunſt S. 55—72 und S. 125—133. Eine neue Ausgabe  
von Schnaaſe’s Kunſtgeſchichte iſt unter Mitwirkung von Lützow,  
Friederichs, Rahn, A. Schulz, Lübke, Moltmann in den Jah⸗  
ren 1865 bis 1874 erſchienen. —Mit Johann Adam  
Klein, der am 21. Mai ſtarb, iſt der Neſtor der Münchener  
Künſtler geſchieden, geb. am 24. Nov. 1792 in Nürnberg. Die  
Periode ſeines künſtleriſchen Werdens und ſeines erſten Schaffens  
verlebte er in Nürnberg und Wien, ſiedelte dann nach einem  
kurzen Aufenthalte in Ungarn (1817) nach Rom über, wo er  
dem damaligen Kronprinzen Ludwig von Bayern vorgeſtellt  
wurde. Der bayeriſchen Hauptſtadt gehörte er ſeit 1837 an. Er  
malte zahlreiche Oel⸗ und Aquarell⸗Bilder, größtentheils Thier⸗  
und Genreſtücke; ſeinen Ruhm verdankt er aber hauptſächlich  
ſeinen zahlreichen, durch Schärfe der Characteriſtik der Men⸗  
ſchen und Thiere, durch glückliche Verbindung des Landſchaft⸗  
lichen mit der Hauptdarſtellung und Präciſion der Behandlung  
ſich auszeichnenden Radirungen. — Am 22. Mai ſtarb in Stutt⸗  
gart im 63. Lebensjahre der Prof. am königl. Gymnaſium Dr.  
Reuſchle, ein ausgezeichneter Mathematiker. Er wurde ‚ohne  
den Segen der Kirche’ beſtattet. ‚Dem Verſtorbenen war es zu  
gönnen,’ meint der ‚Beobachter’, ‚daß er noch im Tode eine  
neue Bahn des Fortſchritts eröffnete’. — Am 25. April ſtarb  
in Berlin der Profeſſor St ats⸗ und Cameralwiſſ. Dr. Ernſt  
Helwing, am 24. Mai ebendaſ. der Prof. der Medicin Dr.  
Traube, am 29. Mai in Tübingen der Prof. der proteſt.  
Theologie Dr. Palmer. — Die kirchlichgeſinnte Preſſe Frank⸗  
reichs betrauert in dem am 2. oder 3. Juni im Alter von 40  
Jahren verſtorbenen Armand Ravelet einen ihrer ausge⸗  
zeichnetſten Vertreter, die Kirche einen ihrer begeiſtertſten Söhne.  
R. war Advocat am Pariſer Appellhofe. Durch ſeine Kenntniſſe  
und ſeine glänzenden Talente für einen hohen Poſten in der  
Verwaltung befähigt, zog er aus Liebe zur katholiſchen Sache  
das mühſame und undankbare Amt eines Journaliſten vor.  
1865 trat er in die Redaction des Monde ein und übernahm  
vor wenigen Jahren die oberſte Leitung. Er hat an der treff⸗  
lichen und insbesondere auch maßvollen Haltung des Blattes  
weſentlichen Antheil; er hat ſich bei ſchwachem, brechlichem Körper für  
ſeine Lebensaufgabe geopfert. In einem Nachrufe, den ihm ſein  
Freund Léon Gautier widmet, heißt es: ‚Sans qu’il osât s’en douter,  
il était depuis longtomps un excellent journaliste. II possé-  
dait, sans le savoir, les qualités les plus exquises et les plus  
rares entre toutes celles qui sont nécessaires pour cette très-  
noble et très-nécessaire fonction. II avait la finesse et la pé-  
nétration; il avait la facilité; il avait la fécondité. Certes,  
il m’a été donné de voir et d’étudier de près un grand nombre  
de belles et fécondes intelligences; mais je n’en ai jamais vu  
où les idées abondassent et surabondassent à ce point. II en  
avait vingt on trente à la minute. Elles lui montaient au  
cerveau comme un flot magnifique dont il faillait seulement  
régler l’impétuosité admirable. Lui soumettait-on une question  
politique on réligieuse, soudain, ses yeux étincelaient douce-  
ment. D’un premier coup-d’œil il apercevait tous les côtés du  
problème; il en découvrait tous les corollaires; il en prévoyait

tous les développements. Une idée incomplète et à peine ébau-  
chée, qu’on lui soumettait par hasard, devenait sur-le-champ,  
dans son esprit, la source de cent autres idées qui étaient  
complètes et claires. Au point de vue administratif, il n’était  
pas doué moins richement qu’au point de vue littéraire ou  
philosophique, et l’on peut dire qu’il y avait en Iui l’étoffe  
ample d’un homme d’Etat. Durant les dernières années de sa  
vie, nous l’avons vu, avec une admiration douloureuse, faire  
au Monde l’office d’administrateur et celui de rédacteur en  
chef. Ses pauvres frêles épaules courbaient maériellement  
sous ce double poids; mais l’âme forte et radieuse prenait le  
dessus et planait, et il souriait en se sacrifiant. Nous vou-  
lions l’arrêter, et ce bon sourire avait toujours l’air de nous  
dire: „Vous voyez que ce n’est rien, et que je ne me fatigue  
pas.” Helas!’ Ravelet iſt auch Verfaſſer mehrerer Schriften: Traité  
des Congrégations réligieuses, Code des lois civiles ecclésia-  
stiques, und der Histoire du Vénérable. J. B. de la Salle  
(Stifters der Congregation der chriſtl. Schulbrüder), welche ſein  
Hauptwerk bleiben wird Am 4. Juni ſtarb in Stuttgart  
Eduard Mörike, geb. 1804 in Ludwigsburg, eine Zeit lang  
Pfarrer bei Weinsberg, ſpäter Gymnaſiallehrer In Stuttgart,  
ein Dichter von großer Vielſeitigkeit, der am größten vielleicht  
da iſt, wo er das Detail der Empfindung, der Natur und des  
ſchwäbiſchen Volkslebens malt. Seine Hauptwerke: Gedichte (1838  
zuerſt erſch.), Maler Nolten (Roman, 1832), Idylle am Bodenſee  
1846), Stuttgarter Hutzelmännlein (1863), Mozart auf der Reiſe  
nach Prag (Novelle, 1856). — Am 6. Juni ſtarb in Paris Graf  
Charles de Rémuſat, Mitglied der Academie, unter Thiers’  
Präſidentſchaft Miniſter des Aeußern, als Schriftſteller durch  
philoſophiſche und literariſche Arbeiten von großer Formvollen⸗  
dung bekannt.  
**Redactions⸗Mittheilungen.**  
Χρ. in K. Ihr Artikel findet in Nr. 7 Aufnahme. Herz⸗  
lichen Dank. — Herrn G . . . I in St. P. Besten Dank. Ant⸗  
wort nächſter Tage.  
In Nr. 4 der ‚Rundſchau’ S. 64 Sp. 2 heißt es: ‚Leit⸗  
ner veröffentlichte die Schrift ‚Ein Wort über den Gegenſtand  
der Andacht zum h. Herzen Jeſu’, die veranlaßt wurde durch  
P. Jungmann’s „Fünf Fragen über die Andacht zum göttlichen  
Herzen Jeſu”. Er bekämpft darin die von dem Letzteren  
vertretene Anſicht, das Object dieſer Andacht ſei  
nur die Liebe Jeſu Chriſti, das Herz ſei nur deren  
Symbol.’ Herr Prof. Jungmann S. J. in Innsbruck erſucht  
uns um Aufnahme der Erklärung, er habe in ſeiner Schrift  
‚Fünf Sätze zur Erklärung und wiſſenſch. Begründung der An⸗  
dacht zum heiligsten Herzen Jeſu und zum reinſten Herzen Ma⸗  
riä’ (ſo laute der Titel) den Satz vertreten: ‚Die Andacht zum  
heiligſten Herzen Jeſu richtet ſich weſentlich auf ein  
zweifaches Object. Den erſten und hauptſächlichen Gegen⸗  
ſtand derſelben bildet das „Herz”Jeſu im tropiſchen Sinne des  
Wortes; ihr zweiter und untergeordneter Gegenſtand aber iſt  
das natürliche Symbol des erſteren, das leibliche Herz  
des Erlöſers.’

Büchertiſch.

**Encyclopädieen und Sammelwerke.**  
**Bibliothek,** internat. wissensch. 11. Band (Die Zurechnungs-  
fähigkeit der Geisteskranken von H. Maudsley.) 8. Leip-  
zig. Brockhaus. 5 M. geb. 6. —  
**Dictionnaire** Biographique et Bibliographique des hommes  
les plus remarquables dans les lettres, les sciences et les  
arts chez tous les peuples à toutes les époques par AI-  
fred Dantès. Paris. Boyer et Co. Erscheint in 32  
Lfgn. à —. 80  
Dictionnaire de la langue française abrégé du dictionnaire  
de E. Littré de l’ac. franç. Par A. Beaujean. fasc. 1—3  
à —. 50  
**Weech, F. v.,** badiſche Biographieen. 8. Lfg. gr. 8. Heidelberg.  
Baſſermann. 1. 80  
**Wurzbach, C., v.,** biograph. Lexicon des Kaiſerth. Oeſterreich.  
29. Thl. gr. 8. Wien. Hof- u. Staatsdruckerei. 6. —

**Katholiſche Theologie.**  
**Brucker, J.,** die Lehre des h. Franz v. Sales von der wahren  
Frömmigkeit. 8. Freiburg. Herder. 2. 25  
**Hettwer, J.,** de fidei et scientiae discrimine et consortis iuxta  
mentem Hugonis a S. Victore. gr. 8. Breslau. Aderholz.  
—. 80  
**Laurin, F.,** Schulte’s Kirchenrechtswissenschaft. Einst und  
Jetzt. 2. Aufl. gr. 8. Wien. Hölder. 1. 20  
**Mühlbauer, W.,** Thesaurus resolutionum s. c. Concilii quae  
consentanee ad Tridentinorum pp. decreta aliasque cano-  
nici iuris sanctiones prodierunt usque ad a. 1874. Tom. II.  
Fasc. 10. gr. 4. München. Stahl. 3. —  
**Schegg, P.,** ſechs Bücher des Lebens Jeſu. 2. Bd. 8. Freiburg.  
Herder. 4. 40.

123

Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum. Vol. IV.:  
Arnobii adversus nationes libri VII. Ex rec. Aug.  
Reifferscheidii. gr. 8. Wien. Gerold. 6. —  
**Akatholiſche Theologie.**  
**Duhm, B.,** die Theologie der Propheten als Grundlage für  
die innere Entwicklungsgeschichte der israel. Rel. gr. 8.  
Bonn. Marcus. 5. —  
**Philoſophie.**  
**Dieterici, F.,** die Naturanschauung u. Naturphilosophie der  
Araber im 10. Jahrh. 2. Ausg. gr. 8. Leipzig. Hinrichs.  
2. 25  
**Kaſtner, L.,** Martin Deutinger’s Leben und Schriften. Beitrag  
zur Reform der Philoſophie und Theologie. 1. Bd. gr. 8  
München. Lindauer. 13. —  
**Ulrich, W. v.,** die Seele oder das geiſtige Weſen. 8. Königs⸗  
berg. Braun u. Weber. 1. 50  
**Volkmann** Ritter **v. Volkmar, W.,** Lehrbuch der Psycho-  
logie vom Standpunkte des Realismus u. nach genet. Me-  
thode. 1. Bd gr. 8. Cöthen. Schulze. 9. —  
**Pädagogik.**  
**Kluckhohn, A.,** Beiträge zur Geschiohte des Schulwesens in  
Bayern vom 16. bis zum 18. Jahrhund. gr. 4. München.  
Franz. (Comm.). 2. 40  
**Rein, W.,** pädag. Studien. 1. Heft. Herbart’s Regierung, Un⸗  
terricht u. Zucht. gr. 8. Eiſenach. Bacmeiſter. 1. —  
**Naturwiſſenſchaft.**  
**Hartsen, F. A. v.,** neue chem. Untersuchungen. gr. 8. Nord-  
hausen. Förstemann. 1. 50.  
**Hübner, J. G.,** Pflanzen⸗Atlas. 4. Aufl. qu. gr. 4. Heilbronn.  
Henninger. 5. —  
**Leunis, J.,** u. **F. Senft,** Synopſis der drei Naturreiche. 3.  
Thl. Mineralogie und Geognoſie. Bearb. von F. Senft.  
1. Abth.: Mireralogie. gr. 8. Hannover. Hahn. 12. —  
**Martius, C. F. P. de,** Flora Brasiliensis. Fasc. LXVI. Fol.  
Leipz. F. Fleischer. 11. —  
— — Fasc. LXVII. 43. —  
**Müller, J.,** Lehrbuch der kosm. Physik. 4. Aufl. gr. 8. Mit  
Atlas in 4. Braunschw. Vieweg. 24. —  
**Quenstedt, F. A,** Petrefactenkunde Deutschlands. 1. Abth  
4. Bd. (2. Heft,) Echinodermen. 8. Heft. gr. 8. Mit At-  
las in gr. 4. Leipzig. Fues. 10. —  
**Schulze, L. R.,** das Buch der phyſik. Erſcheinungen. Frei nach  
Guillemin. 1. Lfg. Lex. 8. Leipz. Frohberg. 1. —  
**Rechtswiſſenſchaft.**  
**Bischoff, F.,** steiermärkisches Landrecht des Mittelalters. gr.  
8. Graz. Leuschner u. Lubensky. 6. —  
**Corpus iuris civilis,** ediderunt A. et M. Krigelii, A.  
Hermann, E. Osenbrüggen. Ed. 15. gr. 8. Leipz.  
Baumgärtner. 11. —  
**Dahn, F.,** handelsrechtliche Vorträge. gr. 8. Leipz. Breitkopf  
u. Härtel 4. —  
**Geſetz⸗Sammlung** für die k. preuß. Staaten. Suppl. Bd. 1871  
— 74 incl. gr. 8. Berlin. Heymann. 18 M. geb. 20. —  
**Hahn, F. v.,** Commentar zum allg. deutschen Handelsgesetz-  
buche. 2. Bd. 2. Aufl. 1 Lfg. gr. 8. Braunschw. Vieweg.  
2. 80  
**Hecht, F.,** die Mündel- u. Stiftungsgelder in den deutschen  
Staaten. gr. 8. Stuttgart. Cotta. 5. 50  
**Hinſchius, P.,** das Reichsgeſetz über die Beurkundung des Per⸗  
ſonenſtandes u. die Eheſchließung vom 6. Febr. 1875. gr. 8.  
Berlin. Guttentag. geb. 3. —  
**Preſern, B.,** Commentar zum allg. Grundgeſetzbuche vom 25.  
Juli 1871 u. der Grundbuchs⸗Inſtruction vom 12. Jan.  
1872. gr. 8. Wien. Manz. 4. —  
**Puchta, G. F.,** Inſtitutionen. 8. Aufl. Beſorgt v. P. Krüger.  
1. Bd. gr. 8. Leipz. Breitkopf u. Härtel 8. —  
**Schmidt, J.,** Lehrbuch des preuß. Rechts u. Proceſſes. 5. Ausg.  
2. u. 3. Lfg. gr. 8. Breslau. Maruſchke u. Behrend. à 3. —  
**Steinitz, H.,** das neue preuß. Geſetz, betr. die Einſtellung der  
Leiſtungen aus Staatsmitteln f. die röm.⸗kath. Bisthümer  
u. Geiſtlichen. gr. 8. Berlin. Hempel. 2. 40  
**Vering. F. H.,** Gesch. und Pandekten des röm. und heutigen  
gemeinen Privatrechts. 4. Aufl. 1. Lfg. gr. 8. Mainz.  
Kirchheim. 2. 50  
**Walcker, C.,** Grundriß des allg. Staatsrechts. gr. 8. Berlin.  
Heymann. 3. —

**Weisthümer,** die Tirolischen. Hrsg. v. J. v. Zingerle u.  
K. Th. v. Inama-Sternegg. 1. Thl. gr. 8. Wien.  
Braumüller. 8. —  
**Windſcheid, B.,** Lehrbuch des Pandektenrechtes. 1. Bd. 4. Aufl.  
gr. 8. Düſſeldorf. Buddeus. 15. —  
**Nationalökonomie.**  
**Minoprio,** Einl. in die Volkswirthſchaftslehre. gr. 8. Stuttgart.  
Maier. 3. —  
**Geſchichte. Biographie.**  
**Aſſmann’s, W.,** Geſch. des Mittelalters von 375—1492. 2.  
Aufl. von E. Meyer. 1. Lfg. gr. 8. Braunſchweig. Vie⸗  
weg. 3. 60  
**Arneth, A, Ritter v.,** Maria Thereſia und der ſiebenjährige  
Krieg. 2 Bde. gr. 8. Wien. Braumüller. 24. —  
**Brunier, L.,** ein edles Frauenbild. Julie Recamier. 8. Preß⸗  
burg. Heckenaſt 9. —  
**Döbner, R.,** die Auseinandersetzung zwischen Ludwig IV.  
dem Bayer u. Friedr. dem Schönen v. Oesterreich im J.  
1325. gr. 8. Göttingen. Peppmüller. 1. 60.  
**Grunau’s, S.,** preuss. Chronik. Hrsg. v. M. PerIbach. 1.  
Lfg. gr. 8. Duncker u. Humblot. 5. 60  
**Henner Th.,** Biſchof Hermann I. von Lobdeburg und die Be⸗  
feſtigung der Landesherrlikeit im Hochſtift Würzburg (1225  
—1254). gr. 8. Würzburg. Stuber 1. 40  
**Hirſch, S.,** Jahrbücher des deutſchen Reichs unter Heinrich II.  
3. Bd. Hrsg. v. H. Breßlau. gr. 8. Leipzig. Duncker u.  
Humblot. 9. —  
**Janſſen, J.,** Zeit⸗ und Lebensbilder. gr. 8. Freiburg. Herder.  
6. —  
**Klopp, O.,** der Fall des Hauſes Stuart u. die Succeſſion des  
Hauſes Hannover in Groß⸗Britannien u. Irland im Zu⸗  
ſammenhange der europ. Angelegenheiten von 1660–1714.  
2 Bde. gr. 8. Wien. Braumüller. 15. —  
**Libri Erectionum** Archidioecesis Pragensis saeculo XIV et  
XV. od. Borovy. Liber I. (1358—2375). Lex. 8. Prag.  
Calve. 4. —  
**Mehlis, C.,** Studien zur ältesten Gesch. der Rheinlande. 1.  
Abth. gr. 8. Leipz. Duncker u. Humblot. 1. 60  
**Pauli, C. W.,** Lübeck’s Mangeld u. Caperweſen. gr. 8. Lübeck.  
Grautoff. 2. —  
**Schneider, L.,** der Krieg der Triple-Allianz gegen die Re¬  
gierung der Republik Paraguay. 3. Bd. gr. 8. Berlin.  
Behr. 9. —  
**Speil, F.,** P. Karl Antoniewicz, Miſſionär der Geſellſch. Jeſu.  
Ein Lebensbild.gr. 8. Breslau. Aderholz. 5. —  
**Wegele, F. X.,** Graf Otto von Henneberg⸗Botenlauben u. ſein  
Geſchlecht (1180–1250). gr. 8. Würzburg. Stuber. 1. 20  
**Zermelo, Th.,** August Ludwig Schlözer ein Publicist im  
alten Reich. gr. 4. Berlin. Weber 1. 20  
**Geographie. Reiſen. Karten.**  
**Brachelli, H. F.,** die Staaten Europas. Vergleichende Sta-  
tistik. 3. Aufl. 1. Heft. gr. 8. Brünn. Buschak u. Irr-  
gang 2. 40  
**Brugsch-Bey, H.,** Karte des alten Ober-Aegypten. Chromo-  
lith. Leipzig. Hinrichs. 1. 50  
— Karte des alten Unter-Aegypten. Chromolith. gr. Fol.  
Ebendas. 1. 50  
**Cannabich’s, J. G. Fr.,** Lehrbuch der Geographie. 18. Aufl.  
Neu bearb. von F. M. Oertel. 2. Bd. gr. 8. Weimar.  
Voigt. 8. —  
**Gsell-Fels, Th.,** Rom u. Mittelitalien. 2 Bde. 2. völlig um-  
gearb. Aufl. 8. Leipzig. Exp. der Meyer’schen Reise-  
bücher. geb. 8. —  
**Kirchhoff, Th.,** Reiſebilder u. Skizzen aus Amerika. 1. Bd. 8.  
Altona. Schluter. 1. 50  
**Kloeden, G. A. v.,** Handbuch der Erdkunde. 3. Aufl. 2. Bd.  
Berlin. Weidmann. 10. —  
**Leuzinger’s, R.,** nene Karte der Schweiz. 1:400,000. Kupferst.  
u. color. Imp. Fol. Bern. Dalp. auf Leinw. in Cart. 8. —  
**Mohr, E.,** Nach den Victoriafällen d. Zambesi. 2 Bde. gr. 8.  
Leipzig. Hirt. 20 Mark. geb. 24. —  
**Special-Karte** der Ost-Alpen. Oetzthaler Gruppe. 1. Tect.:  
Similaun. 1:50.000. Chromolith. Fol. München. Lindauer.  
1. 60  
**Rosenthal, E.,** Landschafts- u. Städtebilder aus Südamerika  
Probe-Lfg. gr. 4. Berlin. Lichtwerk. 3. —  
**Wiedenmann, P. v.,** Karte der östl. Dolomitalpen. Lith.  
gr. Fol. München. Lindauer. 4. —

124

**Kunſt. Kunſtgeſchichte.**  
**Köhler, H.,** polychrome Meisterwerke der monumentalen  
Kunst in Italien vom 5.—16. Jahrh. 1. Heft. 2. Aufl.  
Imp. Fol. Leipzig. Baumgartner, 30. —  
**Lobe, J. C.,** Lehrbuch der musik. Composition. 1. Bd. 4.  
Aufl. gr. 8. Leipzig. Breitkopf u. Härtel. 10. —  
**Marx, A. B.,** musikal. Kompositionslehre. 1. ThI. 8. Aufl.  
gr. 8. Leipzig. Ebendas. 12. —  
**Matthias, J.,** die Formensprache des Kunstgewerbes. 4. Lieg-  
nitz. Cohn. 8. —  
**Richter, E. F.,** prakt. Studien zur Theorie der Musik. II.  
Lehrbuch der einf. u. dopp. Contrapunkts. 2. Aufl. gr. 8.  
Leipz. Breitkopf u. Härtel. 3. —  
**Literaturgeſchichte.**  
**Gildemeiſter, C. H.,** Johann Georg Hamann’s, des Magus im  
Norden, Leben u. Schriften. 1. Bd. 1730—1764. 2. Ausg.  
gr. 8. Gotha. F. A. Perthes. 3. —  
**Grangier,** Histoire abrégée et élémentaire de la littérature  
française. 5. ed. gr. 8. Leipzig. Brockhaus. 3, 50 Mark.  
geb. 4. 50  
**Grisebach, E.,** die deutsche Literatur 1770—1789. gr. 16.  
Wien. Rosner. 6. —  
**Paoli, B.,** Grillparzer u. ſeine Werke. 8. Stuttgart. Cotta. 1. 50  
**Philologie.**  
**Beiträge** zur Gesch. der deutschen Sprache u. Lit. Hrsg. v.  
H. Paul u. W. Braune. 2. Bd. 2. Heft. gr. 8. Halle.  
Lippert. 3. 60.  
**Braune, W.,** althochdeutsches Lesebuch. gr. 8. Ebendas.  
4. —  
**Brugsch-Bey, H,** l’exode et les monuments Egyptiens. gr. 8.  
Leipzig. Hinrichs. 4. —  
**Bursian, C.,** über den relig. Char. des griech. Mythos. gr. 4.  
München. Franz. 1. —  
**Ciceronis** de oratore libri 8. Erkl. v. G. Sorof. 1. Bdchen.  
gr. 8. Berlin. Weidmann. 1. 80  
**Guhl, E.,** u. **W. Koner,** das Leben der Griechen u. Römer  
nach antiken Bildwerken dargestellt. 4. Aufl. 1. Lfg.  
gr. 8. Ebendas. 1. —  
**Herodot’s** Geſchichten. Deutſch von H. Stein. 2 Bde. gr. 8.  
Oldenburg. Schmidt. 9. —  
**Stenzler, A. F.,** Elementarbuch der Sanskritsprache. 3. Aufl.  
gr. 8. Breslau. Mälzer. 5. —  
**Zupitza, J.,** Einführung in das Studium des Mittelhochdeutſchen.  
2. Aufl. 8. Oppeln. Reiſewitz. 2. —  
**Schöne Literatur.**  
**Bronner, B.,** Memoiren eines Todtenkopfs. 2 Bde. 8. Mainz.  
Kirchheim. 6. —  
**Dewall, J. van,** ein Frühlingstraum. Roman. gr. 8. Stuttgart.  
Hallberger. 4. 50.  
**Hillern, W. v.,** die Geier⸗Wally. Eine Geſch. aus den Tyroler  
Alpen. 2 Bde. gr. 8: Berlin. Pätel. 7. —  
**Hopfen, H.,** Juſchu. Roman. 8. Stuttg. Hallberger. 4. 50  
**Jókai, M.,** Mein, Dein, Sein. Roman. 5 Bde. 8. Berlin. Janke.  
12. —  
**Schücking, L.,** Feuer u. Flamme. Roman. 3 Bde. 8. Stuttgart.  
Simon. 13. 50  
**Tauchnitz Collection.** 16. Vol. 1491. 92: Sylvia’s choice,  
Theresa. By G. M. Craik. — 1493. 94: The way we  
live now by A. TroIIope. — 1495: The wandering  
heir by Ch. Reade. — 1496: The Gosan Smithy and  
other Stories by Mrs. Parr. — 1497. 98: Three fea-  
thers by W. BIack. à 1. 60

**Temme, J. D. H.,** Aus grauer Heide. Criminalgeſch. 2 Bde.  
8. Berlin. Wedekind u. Schwieger. 7. —  
**Turgénjew, J.,** Skizzen aus dem Tagebuche eines Jägers. 2  
Thle. 8. Mitau. Behre. 9. —  
**Wichert, E.,** das grüne Thor. Roman. 3 Bde. 8. Jena. Coſte⸗  
noble. 13. 50.  
**Prachtwerke.**  
**Köhler, C. P. C.,** der Königsee, Berchtesgaden u. die Ram-  
sau. Mach Aquarellen. Mit Schilderungen von M. Haus-  
hofer. qu. Fol. geb. 15. —  
**Verſchiedenes.**  
**Dieterici, F.,** Wissenschaft der Araber. gr. 8. Leipzig. Hin-  
richs. 5. 60  
In der **Herder**’ſchen Verlagshandlung in Freiburg iſt  
erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:  
**Janſſen, J.,** Zeit- und Lebensbilder.  
8⁰. (XXI u. 522 S.) Preis: 6 Mark.  
Vorſtehendes Buch enthält folgende zwölf Abhandlungen  
literar⸗ und kulturhiſtoriſchen und politiſchen Inhalts: 1. Eine  
Culturdame und ihre Freunde (Forſter, die beiden Schlegel,  
Schelling u. ſ. w.). 2. Alexander von Humboldt im Verkehr mit  
ſeinen Freunden. 3. Der Philoſoph Schopenhauer, aus perſön⸗  
lichem Umgang dargeſtellt. 4. Selbſtbekenntniſſe aus dem Leben  
und den Briefen des Fürſten von Pückler⸗Muskau. 5. Aus Karl  
Ritter’s Leben und Briefen. 6. Ein ruſſiſches Dichterleben. 7.  
Erinnerungen an einen deutſchen Capuziner. 8. Politiſche und  
kirchliche Anſchauungen der preußiſchen Diplomaten Nagler und  
Rochow. 9. Friedrich Chriſtoph Dahlmann und ſein Briefwechſel  
mit Friedrich Wilhelm IV., 10. Freiherr von Bunſen und ſein  
Verhältniß zu Friedrich Wilhelm IV. II. Friedrich Wilhelm’s  
IV. politiſche und regeliöſe Geſichtspunkte. 12. Gervinus über  
Deutſchland und ſeine Zukunft.  
In der **Herder**’ſchen Verlagshandlung in Freiburg iſt  
erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:  
**Kirche, die katholiſche, und der „Altkatholicismus”**. Ver⸗  
glichen nach ihrer Vergangenheit, Gegenwart und  
Zukunft. Ein Wort an das Volk von einem Volks⸗  
freunde. Zweite Aufl. gr. 8⁰. (28 S.) —. 15  
**Stolz, A. A B C für große Leute.** Kalender für Zeit  
und Ewigkeit 1864. Fünfte Auflage, neu zu⸗  
gerichtet mit groben Bildern. 8⁰. (140 S.  
—. 50  
— **Das Vaterunſer.** Zweiter Theil. Kalender für  
Zeit und Ewigkeit 1846. Zwölfte Auflage. 8⁰.  
(112 S.) —. 50  
**Schegg, Dr. P. Sechs Bücher des Lebens Jeſu.**  
Zweiter (Schluß⸗) Band. Mit einer  
Karte. 8⁰ (VIII u. 616 S.) 4. 40  
Das vollständige Werk, 2 Bände:  
8. 40  
**Weber, J. Die Eheſcheidung nach dem geltenden ge⸗**  
**meinen Kirchenrechte.** Für den Kuratklerus  
practiſch dargeſtellt. gr. 8⁰. (IX u. 95 S.  
1. 20  
— **Die kanoniſchen Ehehinderniſſe nach dem**  
**geltenden gemeinen Kirchenrechte.** Für den  
Kuratklerus practisch dargeſtellt. Zweite, mit  
der Eheſcheidungslehre vermehrte Ausgabe.  
gr. 8⁰. (IX u. 460 u. XCV S.) 6. 60

**Zur Nachricht!**  
Die ‚Literariſche Rundſchau’ tritt mit Nr. 7, welche am 15. Juli ausgegeben werden ſoll, in ihr  
zweites Semeſter. In dem jetzt abgeſchloſſenen erſten haben wir ſchon zu unſerer Freude den Umfang des  
Blattes bedeutend über das im Proſpectus verſprochene ausdehnen können; und das zweite Semeſter wird  
ſtatt aus ſechs aus acht Nummern à 1 Doppelbogen beſtehen, ohne daß der Preis erhöht wird.  
Die Buchhandlungen und Poſtanſtalten nehmen noch fortwährend Abonnements auf den completen  
Jahrgang 1875 entgegen. Einzelne Semeſter ſind nur durch die Buchhandlungen zu beziehen.  
Paderborn und Aachen, den 15. Juni 1875.  
**Die Redaction. Die Verlagshandlung.**  
Verantwortlicher Redacteur Joſeph Köhler in Paderborn. — Druck von Franz Joſ. Urlichs in Aachen.

127

Kranz der Braut. ‚Das bedeutet Glück’ rufen die Bauern,  
und das Brautpaar flüſtert ſich zu: ‚Das war die Regen⸗  
trude.’— Köſtlich iſt das Märlein vom ‚Hinzelmeier’,  
welches der Dichter ſelbſt ‚eine nachdenkliche Geſchichte’ be⸗  
namſet. Der Held der Geſchichte entſtammt einem von der  
Vorſehung, bevorzugten Geſchlechte So oft der  
Gens Hinzelmeierana ein neuer Sproß geſchenkt ward,  
ſprang im ‚Roſengarten’ eine Roſenknoſpe, der als Hüterin  
eine ſchöne Jungfrau beſtellt ward, welche ſie ſo lange be⸗  
wachte, bis beide von dem herangereiften Sprößling geholt  
wurden. Die Roſe aber hatte die Eigenſchaft, ihren Eigen⸗  
thümer zeitlebens jung und ſchön zu erhalten; die Schwie⸗  
rigkeit lag nur darin, die Roſenjungfrau zu finden. Unſer  
Hinzelmeier nun hatte bei einem weiſen Meiſter in der  
Lehre geſtanden, und beſchloß auf die Wanderung zu gehen,  
um den Stein der Weiſen zu ſuchen, jedoch dabei das Ziel  
aller Hinzelmeier, die Roſenjungfrau zu finden, nicht zu  
vergeſſen. Sein Lehrmeiſter gab ihm den Raben Krahirius  
mit, der über ihm fliegend ihn auf allen Wegen begleitete.  
Darin aber beſtand Hinzelmeiers Mißgeſchick; denn ſo oft  
er die Roſenjungfrau erblickte, ließ Krahirius eine Brille  
auf Hinzelmeiers Naſe herabfallen, welche im Nu die  
Scenerie veränderte und ihm in der Ferne den Stein der  
Weiſen vorgaukelte, worauf Hinzelmeier ſich ſtets bemüßigt  
fand, verjüngende Roſe und Jungfrau im Stiche zu laſſen  
und dem geſuchten Steine nachzujagen. In dieſer ‚nachdenk⸗  
lichen Geſchichte’, die hiermit Allen empfohlen iſt, denen  
auch im Leben die Brille des Krahirius auf die Naſe ge⸗  
fallen iſt, herrſcht ein recht glücklicher Humor. Weniger an⸗  
ſprechend ſind die Märchen Der Spiegel des Cypri⸗  
anus (Heiligenſtadt und Huſum, 1864, 1865) und Bu⸗  
lemanns Haus (Huſum, 1865), während der kleine  
Häwelmann (Huſum, 1849) den kindlichen Ton glücklich  
trifft.  
In den 1874 erſchienenen ‚Novellen und Gedenk⸗  
blättern’ führt uns das Gedenkblatt an ‚Lena Wies’, die  
alte Freundin und Rhapſodin ſeiner Jugendzeit ein an⸗  
muthiges Stück nordiſchen Lebens vor. Und dann — ja  
dann erzählte Lena Wies; und wie erzählte ſie! — Platt⸗  
deutſch, in gedämpftem Ton, mit einer andachtsvollen  
Feierlichkeit; und mochte es nun die Sage von dem geſpen⸗  
ſtigen Schimmelreiter sein, der bei Sturmfluthen Nachts  
auf den Deichen geſehen wird, und wenn ein Unglück be⸗  
vorſteht, mit ſeiner Mähre ſich in den Bruch hinabſtürzt,  
oder mochte es ein eigenes Erlebniß oder eine aus dem  
Wochenblatt oder ſonſtwie aufgeleſene Geſchichte sein, Alles  
erhielt in ihrem Munde ſein eigenthümliches Gepräge und  
ſtieg, wie aus geheimnißvoller Tiefe, leibhaftig vor den  
Hörern auf. Dazu tickte die Uhr und ſangen aus der Ofen⸗  
wand die Heimchen; mitunter an Herbſtabenden — und  
dann war es am allerſchönsten — rauſchten auch noch von  
ferne die Lindenbäume, die drüben, jenſeit der Gaſſe, hin⸗  
ter einer Gartenplanke ſtanden; — wie weit dahinter lag  
dann die ganze Alltagswelt! Später, als ich ſelbſt der⸗

gleichen Dinge erſann und niederſchrieb, ſandte ich ihr  
wohl das eine oder andere Buch; und ſie hat dann lächelnd  
geäußert: ‚das hätte ich von ihr gelernt.’ Nicht minder rei⸗  
zend iſt die Erzählung ‚Beim Vetter Chriſtian’. Der Haus⸗  
drache und der Doctor, der vor lauter Gelehrſamkeit nicht  
auf den Gedanken kommt, daß, wenn man ein Mädchen  
liebt, es der einfachſte Weg iſt, ſie zu heiraten, und als  
ihm dann plötzlich ein Licht aufgeſteckt wird, meint, auf  
den Einfall hätte er auch wohl kommen können, ſind  
Prachtſtücke der Charakteriſtik. Welch drückende Atmo⸗  
ſphäre ruht dagegen auf der in dieſelbe Sammlung auf⸗  
genommenen Erzählung ‚Viola tricolor’!  
Als Lyriker nimmt Storm ebenfalls einen achtungs⸗  
werthen Platz in unſerer Literatur ein, und gerade ſeine  
friſchen, von aller Sentimentalität freien Lieder beweiſen,  
was er auch als Erzähler hätte leiſten können. Storm hat  
nämlich in der Schule der Lyrik zu Füßen der beſten Lehr⸗  
meiſterin geſeſſen, welcher wir die tüchtigſten Schüler ver⸗  
danken, zu Füßen der Volkspoeſie. Manche ſeiner Lieder  
ſind dem Volksliede täuſchend nachgeahmt:  
Einen Brief ſollt ich ſchreiben  
Meinem Schatz in der Fern’,  
Sie hat mich gebeten,  
Sie hätt’s gar zu gern.  
Als wir noch mitſammen  
Uns luſtig gemacht,  
Da haben wir nimmer  
Ans Schreiben gedacht.  
Was hilft mir nun Feder  
Und Dint’ und Papier!  
Du weißt, die Gedanken  
Sind allzeit bei Dir.  
Manche feine Beobachtung gelingt dem ſcharfen Auge  
des Dichters, wie in dem Gedichte ‚Frauenhand’:  
Ich weiß es wohl, kein klagend Wort  
Wird über Deine Lippen gehen;  
Doch, was ſo ſanft Dein Mund verſchweigt,  
Muß Deine blaſſe Hand geſtehen.  
Die Hand, an der mein Auge hängt,  
Zeigt jenen feinen Zug der Schmerzen  
And daß in ſchlummerloſer Nacht  
Sie lag auf einem kranken Herzen.  
Auch auf der ſchreibenden Hand des Dichters ent⸗  
decken wir ‚jenen feinen Zug der Schmerzen’, und mögen  
es die Leiden des von ſeinem Heimatlande getrennten  
Schleswigers oder Kümmerniſſe anderer Art geweſen ſein,  
der durch alle ſeine Schöpfungen durchtönende elegiſche  
Klagelaut, das Inſichſelbſtvergrübelnde, das Sichſelbſtge⸗  
nügen und kindlich Unentwickelte beweiſt, daß in Theodor  
Storm ein reiches Talent in ſeiner Entfaltung iſt geſtört  
worden und nicht zum Beſitz der vollen Männlichkeit ge⸗  
langen konnte. Daß Storm’s Manier dauernd in die  
deutſche Literatur übergehe, kann daher trotz aller Aner⸗  
kennung ſeines reichen Talents unſer Wunſch nicht ſein.  
Vierſen. Norrenberg.

Recenſionen und Referate.

**Theologie.**  
**Sechs Bücher des Lebens Jeſu** von Dr. **Peter Schegg,** erz⸗  
biſchöfl. geiſtl. Rath und o. ö. Prof. an der k. b. Uni⸗  
verſität München. 2 Bände. 8. Freiburg. Herder  
1874 und 1875. Preis: 8, 40 Mark.  
Als vor zwölf Jahren unter der Maske der Wiſſen⸗  
ſchaftlichkeit jenes ebenſo ruchloſe als leichtfertige Attentat

auf die Person und den Charakter des Gottmenſchen und  
Welterlöſers gemacht und unter dem Titel eines ‚Lebens  
Jeſu’ von Frankreich aus durch die antichriſtliche Secte  
mit unerhörter Geſchäftigkeit nach allen Ländern hin ver⸗  
breitet und auf das pomphafteſte angeprieſen wurde, da  
erhob ſich voll Entrüſtung allenthalben die chriſtliche und  
katholiſche Wiſſenſchaft, um die Erbärmlichkeit jenes blas⸗

137

— Die von Prof. Dr. Theodor Wiedemann herausge⸗  
gebene ‚Oeſterreichiſche Vierteljahrsſchriftfür katho⸗  
liſche Theologie’ hat nach vierzehnjährigem Beſtehen zu  
erſcheinen aufgehört. Die Verbreitung derſelben in Deutſchland  
genügte nicht, ihr die materiellen Bedingungen der Exiſtenz zu  
bieten.  
— Asher’s Collection of british authors iſt von  
der Verlagshandlung Albert Cohn auf die neugegründete Firma  
Julius Engelmann in Berlin übergegangen. Erſchienen ſind  
bisher 99 Bände. Vom 100. Bande ab, welcher nebſt anderen  
unter der Preſſe iſt, wird die Sammlung in Claſſikerformat er⸗  
ſcheinen. Ob das ins Stocken gerathene Unternehmen die Con⸗  
currenz mit der Tauchnitzer Sammlung beſtehen können wird,  
erſcheint doch ſehr fraglich.  
— Der gefeierte engliſche Dichter Alfred Tennyſon  
hat mit ſeiner ſo eben erſchienenen ‚Queen Mary’ zum erſten  
Male das dramatiſche Gebiet betreten. — Georg Smith iſt  
mit der Ausarbeitung einer Geſchichte Babyloniens für  
die Geſellſchaft zur Ausbreitung chriſtlicher Kenntniß beſchäftigt.  
— Die Correſpondenz John Stuart Mill’s wird als  
demnächſt erſcheinend angekündigt. — General Sherman ver⸗  
öffentlicht ſo eben 2 Bände ‚Memoirs written hy himself’, und  
Victor Hugo läßt unter dem Titel, Actes et Paroles’ ſeine  
Denkwürdigkeiten erscheinen.  
— (Perſonalnotizen.) Von der Berliner Akademie  
der Wiſſenſchaften wurden Al. Cunningham in London und  
Ludw. Stephani in S. Petersburg zu correſp. Mitgliedern  
der hiſt.⸗philoſ. Klaſſe erwählt.  
— Die philoſ. Facultät der Univ. Halle hat dem Pfarrer  
Scartazzini in Walzenhauſen (Canton Appenzell), früherem  
Prof. in Chur, in Anerkennung ſeiner wiſſenſchaftlichen und lite⸗  
rariſchen Verdienſte, namentlich um Dante, zum Dr. philos.  
honoris causa creirt.  
— Das von Max Duncker niedergelegte Directorium der  
Berliner Staatsarchive iſt dem bisherigen Profeſſor in Bonn  
Dr. Heinrich von Sybel übertragen, und ſoll demſelben  
Oberlehrer Dr. Max Lehmann in Berlin, Verfaſſer kleinerer  
hiſtor. Arbeiten, namentlich in den Preuß. Jahrbüchern, als  
Adlatus beigegeben werden. Nach der Köln. Zeitung wäre an⸗  
zunehmen, daß Sybel an der Berliner Univerſität Vorleſungen  
halten werde.  
— Prof. Dr. Karl Gareis, welcher vor zwei Jahren  
von Würzburg nach Bern berufen wurde, wird einem Rufe als  
Prof. des deutſchen Privat⸗, Handels⸗ und Wechſelrechts nach  
Gießen Folge leiſten. Auf den neuerrichteten Lehrſtuhl für  
franzöſ. und engl. Sprache an der Universität in München wurde  
Prof. Dr. Breymann, dermalen an der Univ. in Mancheſter,  
berufen. Die durch Fricker’s Berufung nach Leipzig erledigte  
Profeſſur für Staats⸗ und Völkerrecht an der Univ. Tübingen  
iſt dem Prof. Dr. v. Martitz in Freiburg übertragen. Prof.  
Dr. Heinrich Weber am Polytechnikum in Zürich iſt an  
Stelle ſeines Lehrers Richelot zum Prof. der Mathematik in  
Königsberg ernannt. Die zweite Profeſſur des röm Rechts an  
der Univ. Roſtock wird ſtatt des nach Breslau berufenen Prof.  
Schwanert Dr. Kretſchmar, Privatdoc. u. Advocat in Leipzig,  
übernehmen. Die Verſetzung der deutſchen Profeſſoren der Univ.  
Lemberg an die neugegründete Hochſchule in Czernowitz in der  
Bukowina ſoll gleichzeitig mit der Ernennung der übrigen für  
Czernowitz auserſehenen Profeſſoren (darunter Prof. Dr. Bering  
in Heidelberg) publicirt werden. Dr. Franz Witt, Pfarrer  
in Schatzhofen, der Herausgeber der trefflichen ‚Fliegenden  
Blätter für Kirchenmuſik’ und der ‚Musica sacra’, iſt zum Prof.  
an die ungariſche Landes⸗Muſikakademie in Peſt berufen.  
— Zu ord. Prof. wurden ernannt die a. o. Profeſſoren  
Dr. Adolf Claus in Freiburg (Chemie und Technologie) und  
Dr. Wilh. Marmé in Göttingen (Medizin); zu a. o. Pro⸗

feſſoren die Frivatdocenten Dr. Gid. Spicker in Freiburg  
(Philoſ.), Heinr. Auſpitz, Mor. Kapoſi, Jſ. Neumann,  
Joſ. Novák, Friedr. Salzer, Leop. Ritter Schrötter  
v. Kriſtelli, Karl Störck, K. Toldt in Wien (ſämmtlich  
Mediziner). Es habilitirten ſich: in Innsbruck Dr. Jul. Jung  
für allg. Geſch. und Dr. Jul. Platter für Statiſtik, in Er⸗  
langen Dr. Franz Penſoldt für Medizin, in Berlin Dr.  
Georg Treu für Archäologie, in Würzburg Dr. Ernst Ziegler  
für Medigin.  
— Der Prof. der Pathologie Dr. Karl Frhr. v. Roki⸗  
tansky in Wien trat in den bleibenden Ruheſtand; an ſeine  
Stelle tritt der Grazer Prof. Dr. Richard Heſchl.  
— Am 14. Mai verſchied in Wien der Canonicus an  
S. Stephan, früher Prof. der Dogmatik (in Graz und Wien)  
Dr. Joſeph Toſi. — Am 29. Mai wurde der Director des  
Hanauer Gymnaſiums Dr. Karl Wilh. Piderit zu Grabe  
getragen. Der Verſtorbene, als Philolog und Pädagog hoch⸗  
ſtehend, hat der genannten Anſtalt fast 22 Jahre vorgeſtanden.  
Seine ausgezeichneten Schulausgaben der rhetorischen Schriften  
Cicero’s, von denen die Bücher de oratore bereits 4 Auflagen  
erlebten, werden ſeinen Namen noch lange erhalten. Als Mann  
von Charakter und ſtreng orthodoxer Richtung ſtand er zu vielen  
ſog. ‚Forderungen der Neuzeit’ in Widerſpruch. Es ſei noch  
erwähnt, daß Piderit auch den literariſchen Nachlaß Vilmar’s  
zum Theil veröffentlicht hat. — Am 14. Juni ſtarb in Kopen⸗  
hagen Dr. Ludwig d' Arreſt, Prof. der Aſtronomie an der  
dortigen Univerſität und Vorſteher des aſtronomischen Obſerva⸗  
toriums, geb. am 13. Aug. 1822 in Berlin, ein Schüler Enke’s.  
Seine Schriften werden zu den bedeutendſten Leiſtungen gezählt,  
welche die aſtronomiſche Wiſſenſchaft unſerer Zeit aufzuweiſen  
hat. Er hat 4 Aſteroiden und den Kometen Freija entdeckt.  
Seine Hauptſtudien galten den Nebelflecken, und ſeine ſpectral⸗  
analytiſchen Unterſuchungen derſelben haben die größte Anerken⸗  
nung gefunden. — Am 20. Juni ſtarb auf ſeinem Familien⸗  
gute Kurowo der ruſſiſche Generalmajor Peter von Uslar,  
durch ſeine Schriften über die kaukaſischen Dialekte bekannt. —  
Vor wenigen Tagen meldeten die Zeitungen das Ableben des  
Dr. W. Corſſen, welcher viele Jahre als Prof. in Schulpforta  
gewirkt und ſich durch bedeutende Leiſtungen auf dem Gebiete  
der latein. Formenlehre und der altitaliſchen Dialekte bekannt ge⸗  
macht hat. Seine Hauptwerke: Ueber Ausſprache, Vocalismus und  
Betonung in der lat. Sprache, 1858 u. 59, 2. Aufl. 1868 u. 70.  
Kritiſche Beiträge zur lat. Formenlehre, 1863. Kritiſche Nach⸗  
träge zur lat. Formenlehre, 1866. Ueber die Sprache der  
Etrusker 1. Bd. (XXXVI, 1016 S.), 1874. Alterthümer und  
Kunſtdenkmäler des Ciſtercienſerkloſters S. Marien und der  
Landesſchule zu Pforta.  
— Am 4. Mai verſchied in Nevele bei Gent die bekannte  
vlämiſche Dichterin und Novelliſtin Roſalie Loveling. Sie  
trat nur gemeinſam mit ihrer Schweſter Virginie auf, und  
Kenner verſichern, daß es kein Leichtes ſei, die dichteriſchen  
Schöpfungen der ‚Lovelings’- am Charakter zu unterſcheiden. —  
In Wien ſtarb kürzlich hochbetagt der Piariſten⸗Ordensprieſter  
Joſeph Miſſon. Sein in tadelloſen Hexametern geſchriebe⸗  
nes Büchlein vom ‚Naz, der in d’ Fremd geht’, voll köſtlichen  
Humors, iſt im Buchhandel längſt vergriffen.  
**Druckverſehen in Nr. 6.**  
S. 103 Spalte 2 Z. 10 iſt zu leſen: ‚hat nicht mehr die  
Kraft, die quantitative Breite .. . . . zu tragen.’ S. 104 Sp. 1  
Z. 15: ‚unter dem Engel’ ſtatt ‚unter den Menſchen’. Ebendaſ.  
Z. 25: ‚wir’ ſtatt ‚wie’. S. 106 Sp. 1 Z. 22: ‚als ſolches’  
ſtatt ‚ſolches’. Ebendaſ. Sp. 2 Z. 3 v. u.: ‚involvire’ ſtatt  
‚involviren’. S. 114 Sp. 1 Z. 5 v. u.: ‚451’ ſtatt ‚436’.

Büchertiſsch.

**Encyclopädieen und Sammelwerke.**  
**Bibliothek,** internat. wissensch. 13. Band: Die fünf Sinne  
des Menschen von J. Bernstein. 8. Leipzig. Brockhaus.  
2. —  
**Encyclopädie,** allg., der Wiſſenſchaften und Künſte, bearb. und  
hrsg. v. J. S. Erſch und J. G. Gruber. 1. Section.  
94. Thl. gr. 4. Leipz. Brockhaus. cart. 11. 50 M. Velinp.  
15. —  
**Geiger’s, Abr.,** nachgelass. Schriften. Hrsg. v. L. Geiger.  
1. Bd. gr. 8. Berlin. Gerschel. pro 5 Bde. cplt. 35. —

**Rauſcher, J. O. v.,** Hirtenbriefe, Reden, Zuſchriften. Neue  
Folge. 1. Bd. gr. 8. Wien. Braumüller. 8. —  
**Steub, L.,** kleinere Schriften. 4. Bd. Altbayeriſche Miscellen.  
8. Stuttg. Cotta. 5. —  
**Weech, F. v.,** badiſche Biographieen. 4. u. 5. Lfg. gr. 8. Hei⸗  
delberg. Baſſermann. à 1. 80 M. pro 1. Bd. cplt. 9. —  
**Katholiſche Theologie.**  
**Bach, J.,** die Dogmengeschichte des Mittelalters vom christo-  
logischen Standpunkte. 2. Thl. gr. 8. Wien. Braumüller.  
15. —

138

**Gröne, V.,** die Papſt⸗Geſchichte. 2. Aufl. 2 Bde. gr. 8. Regens⸗  
burg. Manz. 13. 20  
**Martin, K.,** Katechismus des römiſch katholiſchen Kirchenrechts.  
gr. 8. Münſter. Aſchendorff. 2. —  
**Neumann, P.,** das Leben unseres Herrn und Heilandes Jesu  
Christi des Sohnes Gottes. 1. Bd. gr. 8. Prag. Urbanek.  
5. 60  
**Patrum,** sanctorum, opusc. sel. Ed. H. Hurter. 29. Bd. 16.  
Innsbruck. Wagner. 1. 44  
**Surius,** Historiae seu vitae Sanctorum. Vol. II.: Februarius.  
Turin. Loescher. 10. 80  
**Akatholiſche Theologie.**  
**Ebrard, J. H. A.,** Apologetik. Wiſſenſchaftl. Rechtfertigung des  
Chriſtenthums. 2. Theil. gr. 8. Gütersloh. Bertelsmann.  
9. —  
**Lange, J. P.,** theologiſch⸗homiletiſches Bibelwerk des Neuen  
Teſt. Theil 8.: Der Brief Pauli an die Galater von O.  
Schmoller. 3. Aufl. gr. 8. Bielefeld. Velhagen u. Kla⸗  
ſing. 1. 60  
— — Theil 9b.: Die Briefe an die Eph., Kol., Phil. von  
K. Braune. 2. Aufl. gr. 8. Ebendaſ. 2. 80  
**Scharling, C. H.,** Humanität u. Chriſtenthum in ihrer geſchichtl.  
Entwicklung. 2. Bd. gr. 8. Gütersloh. Bertelsmann. 8. —  
**Vilmar, A. F. C.,** Dogmatik. Akademiſche Vorleſungen. Hrsg.  
von K. W. Piderit. 2. Thl. gr. 8. Ebendaſ. 6. —  
**Wolff, O.,** altteſtam. Studien u. Kritiken. 2. Bd. gr. 8. Bres⸗  
lau. Dülfer. 4. 40  
**Philoſophie.**  
**Ginsberg. H.,** die Ethik des Spinoza im Urtexte gr. 8.  
Leipzig. Koschny. 2. —  
**Grimm, E.,** Arnold Geulinx’ Erkenntnisstheorie und Occasio-  
nalismus. gr. 8. Jena. Dufft. 1. 50  
**Mill, J. St.,** über Religion. Natur. Die Nützlichkeit der Reli⸗  
gion. Theismus. Deutſch von E. Lehmann. gr. 8 Ber⸗  
lin. F. Duncker. 5. —  
**Noiré, L.,** der moniſtiſche Gedanke. Eine Concordanz der Phi⸗  
loſophie Schopenhauer’s, Darwin’s, R. Mayer’s u. L. Gei⸗  
ger’s. gr. 8. Leipzig. Veit. 6. —  
— — Grundlegung einer zeitgemässen Philosophie gr. 8.  
Ebendas. 2. —  
**Schulze, F.,** Kant und Darwin. Ein Beitrag zur Gesch. der  
Entwicklungslehre. gr. 8. Jena. Dufft. 4. —  
**Spielmann, A.,** die Aechtheit des platonischen Dialogs Char-  
mides mit Beziehung auf die ‚platonische Frage’ u. mit  
bes. Rücksicht auf Schaarschmidt’s Antithese untersucht.  
gr. 8. Innsbruck. Wagner. 1. 60  
**Zeller, E.,** die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtl.  
Entwicklung dargestellt. 2. Thl. 1. Abth. 2. Hälfte. 3. Aufl.  
gr. 8. Leipzig. Fues 5. —  
**Pädagogik.**  
**Peterſen, J. F.,** Anſchauungs⸗ u. Denkübungen nach dem Leben.  
3. u. 4. Heft. gr. 8. Halle. Waiſenhaus. à 1. —  
**Waitz, Th.,** allgem. Pädagogik u. kleinere pädagog. Schriften.  
2. Aufl. Hrsg. v. O. Willmann. 1. Lfg. gr. 8. Braun⸗  
schweig. Vieweg. 3. 60.  
**Naturwiſſenſchaft.**  
**Agaſſiz, L.**, der Schöpfungsplan. Vorleſungen über die natürl.  
Grundlagen der Verwandtſchaft unter den Thieren. Ueberſ.  
von C. G. Giebel. gr. 8. Leipzig. Quandt u. Händel.  
3. 60  
**Bronn’s, H. G.,** Klassen und Ordnungen des Thierreiches  
Fortges. von C. G. Giebel. 6. Bd. 5. Abth. Mammalia.  
8. Lfg. gr. 8. Leipzig. Winter. 1. 50  
**Dammer, O.,** kurzes chem. Handwörterbuch. 13. Lfg. gr. 8.  
Berlin. Oppenheim. 1. 20  
**Darwin, Ch.,** die Abstammung des Menschen u. die geschlechtl.  
Zuchtwahl. Aus dem Englischen von V. Carus. 2 Bde.  
3. gänzlich umgearb. Aufl. gr. 8. Stuttg. Schweizerbart.  
18. —  
**Hallier, E.,** die Weltanschauung eines Naturforschers. gr. 8.  
Jena. Dufft. 4. —  
**Hellmuth’s, J. H.,** Elementar⸗Naturlehre. 18. Aufl. 1. Hälfte.  
gr. 8. Braunſchw. Vieweg. 3. —  
**Koch, K.,** Vorlesungen über Dendrologie. gr. 8. Stuttgart.  
Enke. 8. 80  
**Kopp. H.,** Ansichten über die Aufgabe der Chemie u. über  
die Grundbestandtheile der Körper bei den bedeutendsten  
Chemikern von Gerber bis G. E. Stahl. Die Entdeckung

der Zusammensetzung des Wassers. gr. 8. Braunschweig.  
Vieweg. 12. —  
**Kopp. H.,** Beiträge zur Gesch. der Chemie. 1., 2. u. 3. Stück.  
gr. 8. Ebendas. 30. —  
**Lubbock, J.,** die Entſtehung der Civiliſation u. der Urzuſtand  
des Menſchengeſchlechts, erläutert durch das äußere und  
innere Leben der Wilden. gr. 8. Jena. Coſtenoble. 12. —  
**Mayer, A.,** Lehrbuch der Agriculturchemie 2. Aufl. 1. Lfg.  
gr. 8. Heidelberg. Winter 2. —  
**Müller, J.,** Grundriß der Phyſik und Meteorologie. Mathem.  
Supplementband. 3. Aufl. gr. 8. Braunſchweig. Vieweg.  
6. —  
— Auflöſung der Aufgaben des Grundriſſes der Phyſik u.  
Meteorologie, ſowie des dazu gehörigen Supplementbandes.  
3. Aufl. gr. 8. Ebendaſ. 1. 60  
**Rammelsberg, C. F.,** Handbuch der Mineralchemie. 2. Aufl.  
I. Allg. Theil. gr. 8. Leipzig. Engelmann. 3. —  
**Secchi, A.,** die Einheit der Naturkräfte. 1. Lfg. gr. 8. Leip-  
zig. Frohberg. 3. —  
**Zängerle, M.,** Grundriss der Chemie. gr. 8. München. Gru-  
bert. 5. —  
— Lehrbuch der Chemie. 2. Aufl. gr. 8. Ebendas 7. 20  
**Rechtswiſſenſchaft.**  
**Ahrens, H.,** Cours de droit naturel on de philosophie du  
droit. 7. ed. 2 Tom. gr. 8. Leipzig. Brockhaus. 10 M.  
geb. 13. —  
**Bluntschli, J. C.,** Gesch. des schweizerischen Bundesrechts  
von den ersten ewigen Bünden bis auf die Gegenwart.  
1. Bd. 2. Aufl. gr. 8. Stuttg. Meyer u. Zeller. 15. —  
**Bluntſchli’s** Staatswörterbuch, hrsg. v. Löning. 33. u. 34.  
(Schluß⸗)Heft. gr. 8. Zürich. Schultheß. 2. 40  
**Ebert, L.,** die Armengeſetzgebung, die Freizügigkeit, ſowie die  
Erwerbung u. der Verluſt der Reichs⸗ u. Staat angehörig⸗  
keit im deutſchen Reiche. 2. Aufl. gr. 8. Breslau. Korn.  
4 M. geb. 5. —  
**Gengler, G. H.,** Glossar zu den germ. Rechtsdenkmälern.  
gr. 8. Erlangen. Deichert. 3. —  
**Hartmann, G.,** die Obligation. Untersuchungen über ihren  
Zweck u. Bau. gr. 8. Ebendas. 5. —  
**Höinghaus, R.,** neue preuß. Vormundſchafts⸗Ordnung. gr. 8.  
Berlin. Mecklenburg. 3. —  
**Koch, C. F.,** allgem. Landrecht für die preußiſchen Staaten.  
5. Ausg. 2. Bd. 2. Hälfte. gr. 8. Berlin. Guttentag.  
8. —  
**Meiſcheider, E.,** Beſitz u. Beſitzſchutz. Studien über alte Pro⸗  
bleme. 1. Heft. gr. 8. Berlin. Vahlen. 4. —  
**Molle,** die Lehre von den Aktien-Gesellschaften und den  
Commandit-Gesellschaften auf Aktien. gr. 8. Ebendas.  
4. —  
**Schmidt, J.,** Lehrbuch des preuß. Rechts u. Proceſſes mit Rück⸗  
ſicht auf die Reichsgeſetzgebung, das gemeine Recht u. den  
gemeinrechtlichen Prozeß. 5. Aufl. 4. u. 5. Lfg. gr. 8. Bres⸗  
lau. Maruſchke u. Behrendt. à 3.—   
**Schwing, F.,** zur Lehre von der heredis institutio ex re certa.  
gr. 8. Greifswald. Bamberg. 2. —  
**Steinitz, H.,** die preuß. Vormundſchafts⸗Ordnung von 1875.  
I. Vormundſchafts⸗Ordnung. gr. 8. Berlin. Hempel. 3. —  
**Stobbe, O.,** Handbuch des Deutſchen Privatrechts. 2. Bd. 1.  
Abth. Zweites Buch: Sachenrecht. Der Beſitz und das Im⸗  
mobiliarſachenrecht. Berlin. Beſſer. 5. 25  
**Wißmann, Th.,** das Ehe⸗ u. Familienrecht in Preußen aus der  
Geſetzgebung des neuen Deutſchen Reiches, dem preuß. Land⸗  
recht, dem rhein. Geſetzbuche u. gemeinrechtl. Satzungen.  
gr. 8. Berlin. Pfeiffer. 1. 50  
— die preuß. Geſetzgebung über das Vormundſchaftsweſen  
ſachlich erörtert. gr. 8. Ebendaſ. —. 75  
**Geſchichte. Biographie.**  
**Assmann’s, W.,** Gesch. des Mittelalters von 395–1492. 2  
umgearb. Aufl. von Dr. Ernst Meyer. 1. Abth. 1. Lfg.  
gr. 8. Braunschw. Vieweg. 3. 60  
**Böhmer, J. F.,** Regesta imperii. VIII. Die Regesten des  
Kaiserreichs unter Kaiser Karl IV. 1346–1378. Hrsg.  
von AIf. Huber. 2. Lfg. gr. 8. Innsbruck. Wagner.  
6. —  
**Briefwechſel** zwiſchen Varnhagen u. Rahel. 5. u. 6. Bd. gr. 8  
Leipzig. Brockhaus 12. —  
**Bunge, F. G. v.,** Livland, die Wiege der deutscher Weih-  
bischöfe. gr. 8. Leipzig. Bidder. 3. —

139

**Charlotte v. Russland,** die Kronprinzessin, Schwieger-  
tochter Peters des Grossen, nach ihren noch ungedruckten  
Briefen 1707–1715. Bonn. Cohen. gr. 8. 3. —  
**Dudik, B.,** Mährens allg. Geschichte. 6. Bd. gr. 8. Brünn.  
Winiker. 4. —  
**Egger, J.,** Geſch. Tirols von den älteſten Zeiten bis in die  
Neuzeit. 2. Bd. 4. Lfg. gr. 8. Innsbruck. Wagner. 1. 20  
**Fessler, J. A.,** Gesch. v. Ungarn. 2. Aufl. bearb. v. E. KIein.  
15. Lfg. gr. 8. Leipzig. Brockhaus. 2. —  
**Girſchner, W.,** Deutſchland’s große Kaiſerzeit. 1. Bd. gr. 8.  
Erfurt. Stenger. 3. —  
**Görres, F.,** kritiſche Unterſuchungen über die Licinianiſche  
Chriſtenverfolgung. gr. 8. Jena. Dufft. 4. 50  
**Holder-Egger, O.,** über die Weltchronik des sogen. Severus  
Sulpitius u. südgall. Annalen des 5. Jahrh. gr. 8. Göt-  
tingen. Peppmüller. 1. 80  
**Keck, H., O. Kallſen u. A. Sach,** Bilder aus der Weltgeſchichte.  
Für das deutſche Volk. 3. Thl. Bilder aus der neueren  
Zeit von A. Sach. gr. 8 Halle. Waiſenhaus. 2. —  
**Nicolaus v. Basel,** Bericht von der Bekehrung Tauler’s.  
Hrsg. v. C. Schmidt. gr. 8. Strassb. Schmidt. 3. —  
**Norrenberg, P.,** Geſchichte der Herrlichteit Grefrath. gr. 8.  
Vierſen. Fluß. 3. —  
**Oſterwald, K. W.,** Erzählungen aus der alten deutſchen Welt.  
10. Thl. Herzog Ernſt. Heinrich von Kempten. Heinrich der  
Löwe. 8. Halle. Waiſenhaus. cart. 1. 50  
**Peter, C.,** Zeittafel der römischen Geschichte. 5. Aufl. gr. 4.  
Ebendas. 4. 50  
**Sauerland, H. V.,** das Leben des Dietrich v. Nieheim nebst  
einer Uebersicht über dessen Schriften. gr. 8. Göttingen.  
Hofer. 2. —  
**Schirrmacher. F.,** Beiträge zur Geſch. Mecklenburgs vornehmlich  
im 13. u. 14. Jahrhundert. 2. Bd. gr. 8. Roſtock. Werther.  
7. —  
**Schwartz, Ph.,** Kurland im 13. Jahrh. bis zum Regierungs-  
antritt Bischof Emunds v. Werd. gr. 8. Leipzig. Bidder.  
2. —  
**Stumm, H.,** der russische Feldzug nach Chiwa. 1. Thl. Histo-  
rische n. militärisch-statistische Uebersicht des russischen  
Operationsfeldes in Mittelasien. gr. 8. Berlin. Mittler.  
12. —  
**Szalay, L. v.,** Gesch. Ungarns. 3. Bd. 2. Abth. Deutsch von  
H. Wögerer. gr. 8. Pest. Laufer. 4. —  
**Weber, G.,** allg. Weltgeſchichte. 11. Bd. 2. Hälfte. gr. 8 Leip⸗  
zig. Engelmann. 3. 75  
**Geographie. Reiſen. Karten.**  
**Baedeker, K.,** Palaestina n. Syrien. 8. Leipzig. Bädeker.  
geb. 15. —  
**Bancroft, H. H.,** the native races of the Pacific States of  
North-America. 2 Vols. gr. 8. Leipzig. Brockhaus Sort.  
à 24. —  
**Baur, C. F.,** Wandkarte von Oesterreich-Ungarn. 1 : 700,000.  
12 Blatt. Lith. u. col. Imp. Fol. Wien. Hölzel. 20 M. auf  
Leinw. in Mappe 30. —  
**Henzler, G.,** Schulwandkarte v. Deutschland (polit. u. phy-  
sik.). 4 Bl. Lith. u. col. gr. Fol. Stuttg. Rieger. 9. —  
**Karte** von Central-Europa in 6 Blatt. Lith. Imp. Fol. Ber-  
lin. Lithogr. Institut. 6 M. col. 9. —  
**Keller, H.,** 2. Reisekarte der Schweiz. 1 : 440,000. Kupfer-  
stich u. col. Imp. Fol. Auf Leinw. in Carton. Zürich.  
Keller. 4. 80  
**Kiepert, H.,** physikalische Schulwandkarten. Nro. 8. Der  
grosse Ocean (Anstralien u. Polynesien). 8 Blatt. Chro-  
molith. Imp. Fol. Berlin. D. Reimer. 12 M. auf Leinw.  
in Mappe 20 M. auf Leinw. mit Stäben 22. —  
**Körner, F.,** die Erde, ihr Bau und ihr organ. Leben. 1. Lfg  
gr. 8. Jena. Coſtenoble. 1. —  
**Meinicke, C. E.,** die Inseln des stillen Oceans. 1. Thl: Me-  
lanesien u. Neuseeland. gr. 8. Leipzig. Frohberg. 9. —  
**Mitford, A. B.,** Geſchichten aus Alt⸗Japan. Ueberſ. von J. G.  
Kohl. 2 Bde. gr. 8. Leipzig. Grunow. 13. 50  
**Noë, H.,** Deutſches Alpenbuch. 1. Lfg. 8. Glogau. Flemming.  
—. 75  
**Prel C. Frhr. du,** Unter Tannen und Pinien. Wanderungen  
in den Alpen, Italien, Dalmatien und Montenegro. gr. 8.  
Berlin. Denicke. 6. —  
**Ravenstein, L.,** Special-Karte von Deutschland u. den be-  
nachbarten Gebieten. 12 Sectionen. 1 : 850,000. Neue Ausg.  
Kupferst. u. col. Imp. Fol. Leipzig. Bibliograph. Institut.  
12. —

**Reiß, K.,** Wandkarte der Rheinprovinz in 6 Blättern. 1:200,000.  
Chromolith. Imp. Fol. Reuß. Schwann. 6. —  
**Waller, H.,** letzte Reise von David Livingstone in Central-  
Africa von 1865 bis zu seinem Tode 1873. 2. Halbbd.  
gr. 8. Hamburg. Hoffmann u. Campe. 5. —  
**Walzel, C,** Donaufahrten. I. Passau-Linz. II. Linz-Wien.  
III. Wien-Pest. 8. cart. Wien. Rosner. 2. —  
**Kunſtgeſchichte.**  
**Lübke, W.,** Gesch. der Architektur. 5. Aufl. 2. Lfg. gr. 8.  
Leipzig. Seemann. 1. —  
**Luthard, C. E.,** Albrecht Dürer. 2 Vorträge. gr. 8. Leipzig.  
Dörffling u. Franke. 1.60  
**Literaturgeſchichte.**  
**Bodenſtedt, F.,** Shakeſpeare’s Frauencharactere. (Allg. Verein  
für deutſche Lit. 2. Serie. 3. Bd.) gr. 8. Berlin. Hoffmann.  
Einzelpreis: 6. —  
**Hettinger, F.,** David Friedrich Strauß. Ein Lebens⸗ und Li⸗  
teraturbild. 8. Freiburg. Herder. —.80  
**Munk, E.,** Geſch. der römiſchen Literatur. 2. Aufl. Hrsg. von  
O. Seyffert. 1. Lfg. gr. 8. Berlin. Dümmler. 1. —.  
**Schmidt, E,** Heinrich Leopold Wagner, Goethe’s Jugend-  
genosse. Nebst Briefen u. neuen Gedichten von Wagner  
u. Lenz. gr. 8. Jena. Frommann. 2. 40  
**Smolle, L.,** Charles Sealsfield. Biographiſch literariſches Cha⸗  
rakterbild. gr. 8. Wien. Hölder. 1. —  
**Philologie.**  
**Delbrück, B.,** das Sprachstudium auf den deutschen Univer-  
sitäten. gr. 8. Jena. Dufft. —.60  
**Doetsch, P.,** Chrestomathia Iuvenaliana. Mit besonderer Her-  
vorhebung der röm. Alterthümer. gr. 8. Leipzig. Engel-  
mann. 1. 75  
**Erläuterungen** zu den ausländ. Claſſikern. 3. u. 4. Bdchn.:  
Shakeſpeare’s Julius Cäſar von R. Prölß.  
**Euripidis** Ion. Rec. et commentariis instr. H. v. Herwer-  
den. gr. 8. Utrecht. Kemink. 6. 75  
**Guericke, A. a.,** de linguae vulgaris reliquiis apud Petro-  
nium et in inscriptionibus parietariis Pompeianis. gr. 8.  
Gumbinnen. Sterzel 2. —  
**Heinrich v. Neustadt,** Apollonius, von Gotes Zuokunft. Im  
Auszuge mit Einl., Anm. n. Glossar hrsg. v. J. StrobI.  
gr. 8. Wien. Braumüller. 8. —  
**Kudrun.** Schul-Ausgabe von K. Bartsch. 8. Leipzig. Brock-  
haus. 2 M. geb. 2.50  
**Kjaer, L. O.,** de sermone D. Iunii Iuvenalis. 8. Kopenhagen.  
Höst. 6. —  
**Marquardt, J.,** u. **Th. Mommsen,** Handbuch der römischen  
Staatsalterthümer. 2. Bd. 2. Abth. gr. 8. Leipzig. Hirzel.  
8. —  
**Meyer, G.,** zur Gesch. der indogerm. Stammbildung u. Decli-  
nation. gr. 8. Ebendas 2. —  
**Platonis** Symposium. Ed. G. F. Rettig. gr. 8. Halle. Wai-  
senhaus. 2. 50  
**Synesii** Episcopi hymni metrici. Apparatu crit. adiecto ed.  
J. FIach. gr. 8. Tübingen. Fues. 1. 60  
**Schöne Literatur.**  
**Auerbach, B.,** drei einzige Töchter. Novellen. 8. Stuttg. Cotta.  
3. —  
**Dahn, F.,** Markgraf Rüdeger von Bechelaren. Trauerſpiel. 8.  
Leipzig. Breitkopf und Härtel. 3 M. geb. 4. —  
**Ebers, G.,** eine ägyptiſche Königstochter. Hiſt. Roman. 4. Aufl.  
3 Bde. 8. Stuttg. Hallberger. 9. —  
**Fiſcher, C. W. Th.,** Gedichte. 8. Hamburg. Hoffmann u. Campe.  
3 M. geb. m. Goldſchn. 4. 50  
**Hackländer’s** Geſchichtenbuch. 3 Bde. 8. Stuttg. Kröner. à 2. 50  
**Meißner, A.,** die Bildhauer von Worms. Eine Geſch. aus dem  
vorigen Jahrh. 8. Berlin. Wedekind u. Schwieger. 4. 50  
**Moore’s, Th.,** iriſche Melodien, übertr. von A. Kißner. 16.  
Hamburg. Hoffmann u. Campe. 2. 50  
**Polko, E.,** weiße und rothe Roſen. 8. Leipzig. Schlicke. 5 M.  
geb. m. Goldſch. 6. 50  
**Ring, M.,** der große Krach. Roman. 4 Bde. 8. Jena. Coſte⸗  
noble. 12. —  
**Schmidt⸗Cabanis, R.,** Veilchen und Meerrettig. Ein Strauß  
neuer Humore. 8. Berlin. Denicke. 4. 50  
**Tauchnitz Collection** of british authors. gr. 16. Vol. 1499.  
1500: Alice Lorraine, by R. D. BIackmore. — 1501—

140

1503: Signa, by Ouida. — 1504. 1505: Walters word,  
by J. Payn. à 1. 60  
— — of german authors. gr. 16. Vol. 28: Prince Bis-  
marck, by W. Görlach. From the German by M. E.  
von GIehn. 1. 60.  
**Wachenhuſen, H.,** Geſchichten aus dem Badeleben. 8. Stuttg.  
Kröner. 2. 50  
**Prachtwerke.**  
**Italien.** Eine Wanderung von den Alpen bis zum Aetna. In  
Schilderungen von K. Stieler, E. Paulus, W. Kaden. 15.  
u. 16. Lfg. Fol. Stuttg. Engelhorn. à 2. —  
**Tagesfragen. Verſchiedenes.**  
**Dupanloup, F.,** die Freimaurer. Eine Studie. 8. Kempten.  
Köſel. —. 90  
— die Freiheit des höheren Unterrichts in Frankreich. 2 Re⸗  
den. 8. Neuburg. Erziehungs⸗Verein. —. 40.  
**Gutzkow, K.,** Säkularbilder. Anfänge u. Ziele des Jahrhunderts.  
8. Jena. Coſtenoble. 6. —  
**Kirchmann, J. H. v.,** der Culturkampf in Preußen und ſeine  
Bedenken. 1. u. 2. Aufl. 8. Leipzig. Bidder. —. 75  
**Manning, H. E.,** die vaticaniſchen Deerete in ihrer Wirkung  
auf die Pflichten der Unterthanen gegen ihre Regierungen.  
8. Mainz. Kirchheim. 1. 50  
**Newman, J. H.,** Iſt die katholiſche Kirche ſtaatsgefährlich?  
Offener Brief an Seine Gnaden den Herzog von Norfolk,  
aus Veranlaſſung von Gladſtone’s Anklageſchrift: ‚Die va⸗  
ticaniſchen Decrete in ihrer Bedeutung für die Unterthanen⸗  
treue’. gr. 8. Freiburg. Herder. 1. 50  
**Newman contra Gladſtone!**  
In der Herder’ſchen Verlagsbuchhandlung in Frei⸗  
burg iſt ſoeben erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu  
beziehen:  
**Newman, J. H., Iſt die katholiſsche**  
**Kirche ſtaatsgefährlich?**  
**Offener Brief** an Se. Gnaden den Herzog von Norfolk,  
aus Veranlaſſung von Gladſtone’s Anklageſchrift: „Die Vatica⸗  
niſchen Decrete in ihrer Bedeutung für die Unterthanentreue.”  
**Einzig für Deutſchland autoriſirte Ueberſetzung.** 8⁰. (170 S.)  
M. 1,50.  
Bei **R. F. Hergt** in Coblenz iſt zum Preiſe von 1 Mark  
erſchienen:  
**Ruth.**  
**Nach der heiligen Schrift.**  
**Ein Verſuch tieferer Betrachtung unter**  
**Anlehnung an große Ausleger.**  
Von  
**Franz Reinhard.**  
Historia simplex, sed alta mysteria:  
aliud enim gerebatur, aliud figura-  
batur. Ambroſius.  
**Mit kirchlicher Erlaubniß.**  
Eine bedeutende Stütze findet die obige Schrift noch  
weiter (vgl. die Anzeige in Nr. 4 dieſer Blätter) bei Ludwig  
de Ponte in der Perfectio hominis Christiani.  
**Zur Feier des 50jährigen Prieſter⸗Jubiläums unſeres**  
**hochwürdigſten Herrn Fürſtbiſchofs iſt nachſtehende Schrift**  
**in unſerem Verlage erſchienen:**  
**P. Karl Antoniewicz,**  
**Miſſionär der Geſellſchaft Jeſu.**  
**Ein Lebensbild**  
von  
**Dr. Ferdinand Speil,**  
Spiritual des Clericalſeminars in Breslau.  
Gr. 8. Elegant broſch. Preis 5 Mark.  
**G. P. Aderholz’** Buchhandl. in Breslau.

In **Eduard Weher’s** Buchhandlung (R. Weber &  
M. Hochgürtel) in Bonn iſt ſoeben erſchienen:  
**Ueber die Grenzen**  
der  
**mechanischen Natur-Erklärung.**  
Zur Widerlegung der materialiſtiſchen Weltanſicht.  
Von Dr. G. Frhr. v. Hertling.  
Preis: 3 Mark.  
Im **Volks-**und **Jugendſchriften-Verlag** (O. Manz)  
in **Regensburg** ſind folgende Jugendſchriften in neuer  
eleganter Ausſtattung erſchienen und **durch alle Buch⸗**  
**handlungen** zu beziehen:

**Brug, Anna, Gott zum**  
**Gruße**. 2 Erzählun⸗  
gen. cart. 1 M.  
**Ein tüchtiger Bürger und**  
**eine wackere Hausfrau.**  
45 Pf.  
**Deutſchland’s Chriſtbaum.**  
2te verb. Aufl. cartonirt,  
1 M. 20 Pf.  
**Dörle, Al., die Familie**  
**von Bernſtein.** 2te verb.  
Aufl. cart. 1 M. 20 Pf.  
— — **die Zelle der Leiden.**  
6te Afl. cart. 1 M. 50 Pf.  
**Erven Frz, Onkel Anton.**  
2te Aufl. cart. 1 M.  
**Felsberg, G., der Lenker**  
**im Himmel.** crt. 1M.20Pf.  
**Folge mir nach!** Eine  
Erzählung für Kin⸗  
der. 5. Aufl. 20 Pf.  
**Die Gemsſchützen.** 4te Aufl.  
cart. 90 Pf.  
**Der Glaube als Leucht⸗**  
**thurm.** 2te verb. Aufl.  
cart. 1 M. 20 Pf.  
**Des Prager Goldſchmieds**  
**Töchterlein.** 4te Aufl.  
cart. 1 M. 20 Pf.  
**Die Hinterbliebenen des**  
**Enthaupteten.** 3te verb.  
Aufl. cart. 1 M. 20 Pf.  
**Die Kinder der Wittwe.**  
5te verb. Aufl. cart. 1 M.  
**Klar, J. B., die Alpen⸗**  
**hütte; Verirrung und**  
**Umkehr.** 2 Erzählun⸗  
gen. cart. 1 M. 20 Pf.  
**Des Künſtlers Schutzgeiſt.**  
3te Afl. cart. 1 M. 20 Pf.  
**Lehmann, M., der Corſar.**  
cart. 75 Pf.  
— — **der letzte Reichenſtein.**  
cart. 1 M.

**Die Mauren in Valencia.**  
3te verb. Aufl. cart.  
1 M. 20 Pf.  
**Mittermaier, L., der Ab⸗**  
**trünnige.** 4. Aufl. cart.  
1 M. 20 Pf.  
— — **Jacob Altmann.** 2te  
verb. Aufl. cart. 1 M.  
— — **der Fall der Zacken⸗**  
**burg.** 3te Aufl. cart.  
1 M. 20 Pf.  
— — **Theodor Neuhofer’s**  
**Schickſale.** cart. 1M.20Pf.  
— — **Zwei Brüder aus**  
**dem Volke.** 5te verb. Aufl  
cart 1 M. 20 Pf.  
**Die Orgel zu St. Paul.** 3te  
vrb. Afl. crt. 1M.20Pf.  
**Die Perle van Genua.** 4te  
verb. Aufl. cart. 1 M. 20 Pf.  
**Randolph Douglas und**  
**Ludmilla.** 2te Aufl. cart.  
1 M. 50 Pf.  
**Reinhold’s Schickſale.** 5te  
Aufl. cart. 1 M. 20 Pf.  
**Riedl, die Frühſtücke der**  
**blinden Großmutter.** 3te  
Aufl. cart. 1 M. 20 Pf.  
**Die Todtenſtadt.** 2te Aufl.  
cart 1 M. 20 Pf.  
**Das Traumbild der Mutter.**  
2te vrb. Afl. crt. 1 M. 35 Pf.  
**Verbrechen aus Habſucht.**  
3te Aufl. crt. 1 M. 50 Pf.  
**Das Volk und ſeine Ver⸗**  
**derber.** 2te verb. Aufl.  
cart. 1 M. 20 Pf.  
**Die Waiſen aus Neapel.**  
5te Afl. crt. 1 M. 20 Pf.  
**Waitzmann, J. G., Adel⸗**  
**heid von Roth.** 4te Aufl.  
cart. 1 M.  
— — **Meiſter Gräth.** 2te  
vrb. Afl. crt. 1 M. 20 Pf.

Nachdem die **günſtigſten Recenſionen** im liter. **Hand⸗**  
**weiſer** 1875, Nr. 172, **Monika** Nr. 22 und **Volksblatt** für  
Stadt und Land. Wien. Nr. 27 darüber erſchienen ſind,  
hält die Verlagshandlung eine weitere **Anpreiſung** für  
**überflüſſig.**

Verantwortlicher Redacteur Joſeph Köhler in Paderborn. — Druck von Franz Joſ. Urlichs in Aachen.

**Literariſsche Rundſchau.**

Erſcheint 8mal p. Semeſter.  
Der Abonnementspreis beträgt halb⸗  
jährlich 3 Mark.

Redigirt von **Joſeph Köhler.**  
Verlag von **Rudolf Barth** in Aachen.  
**Erſter Jahrgang.**

Inſerate werden mit 30 Pfennigen  
für die 2ſpaltige Petitzeile oder deren  
Raum berechnet.

**Nr. 8.** Ausgegeben am 10. Auguſt. **1875.**  
**Inhalt: Ueberſichten und Charakteriſtiken.** Die Literatur der chriſtlichen Baukunſt. — **Recenſionen und Referate.** Zſchokke, das  
Buch Job. v. Hertling, Grenzen der mechaniſchen Naturerklärung. Altum, Forſtzoologie. Arneth, Marie⸗Antoinette. Geffcken,  
Staat und Kirche. Newman, letter addresed to de duke of Norfolk. — **Nachrichten.** — **Redactions⸗Mittheilungen.** —  
**Büchertiſch.** — **Inſerate.**  
Ueberſichten und Charakteriſtiken.

**Die Literatur der chriſtlichen Baukunſt.**  
Die erſten Anfänge unſerer heute nicht unbedeuten⸗  
den Literatur über chriſtliche Kunſt, insbeſondere kirch⸗  
liche Baukunſt, führen uns zurück auf ein herrliches Bild  
gediegenen Schaffens und unermüdlichen Sammelns zweier  
Brüder, die ermuntert und gehoben von einer kleinen An⸗  
zahl gleichgeſinnter Freunde, bewundernswürdige Werke  
zu Stande brachten, deren ſchönſte Frucht, in den Fluten  
des Rheines ſich ſpiegelnd, den kommenden Jahrhunderten  
bezeugen wird, was deutſcher Kunſtfleiß vermag, wenn  
ein Mal die Flamme der Begeiſterung im Herzen des  
Volkes angefacht iſt. Der Beginn unſeres Jahrhunderts  
fand die beiden heranwachſenden Jünglinge, Sulpiz und  
Melchior Boiſſerée meiſt auf längeren Reiſen in Frank⸗  
reich, Belgien und am Rhein eifrig mit dem Studium  
mittelalterlicher Kunſt beſchäftigt. Angeregt durch die Be⸗  
trachtung ſo vieler prachtvoller Monumente, die damals  
noch in weit größerer Zahl vorhanden waren, als heute,  
unterzog ſich Sulpiz, der ältere der beiden Brüder, ſeit  
1808 einer höchſt ſchwierigen Aufgabe. Mit ſtaunener⸗  
regendem Fleiß begann er eine äußerſt gewiſſenhafte Auf⸗  
nahme des Kölner Domes in jenen Tagen, in welchen unſere  
Nation den tiefſten Demüthigungen entgegen ging; eine  
Arbeit, die berufen war, zu zeigen, welcher Kraftentfaltung  
der Freiheitsſinn deutſcher Bürger ſich fähig hielt, als das  
h. römiſche Reich deutſcher Nation noch mächtig blühte.  
Sulpiz erforſchte an den zur Ausführung gelangten Theilen  
des Domes des Zirkels Maß und Gerechtigkeit, aber gleich⸗  
zeitig geſtaltete ſich vor ſeiner Seele aus dem ruinenhaften  
Zuſtand des Monumentes heraus das Bild der Vollen⸗  
dung ſeiner vaterſtädtiſchen Cathedrale, ein Bild, das an  
Beſtimmtheit und Klarheit mehr und mehr gewann, bis es  
endlich den Grad der Vollkommenheit erlangt, der dasſelbe  
auch dem beſcheidenen Sinn des Boiſſerée würdig erſchei⸗  
nen ließ, vor den Augen der ganzen Nation entfaltet zu  
werden. Sechszehn Jahre angeſtrengter Arbeit waren er⸗  
forderlich, um die erſten Lieferungen des in ſeiner Art ein⸗  
zigen Werkes veröffentlichen, zu können, und weitere ſieben  
Jahre förderten das Unternehmen \*) zum Schluß; dafür  
hatte aber Sulpiz die Freude erlebt, daß man beim Er⸗  
ſcheinen der erſten Hefte im Jahre 1824 die Arbeiten in  
Angriff nahm, welche erforderlich waren, um das, was der  
Zahn der Zeit am äußern Chor zerſtört hatte, wiederher⸗  
zuſtellen. Wenn man bedenkt, daß jene Zeit nicht im  
\*) Boiſſerée, Sulp., Anſichten, Riſſe und einzelne Theile  
des Doms zu Köln mit Ergänzungen uach den Entwurfe des  
Meiſters. 4 Lfgn. Stuttg. 1824—31.

Stande war, die nöthigſten Hülfsmittel zur Ausſtattung  
eines ſo großartig angelegten Werkes zu bieten, daß  
Boiſſerée nirgendwo gebildete und tüchtig geſchulte Künſt⸗  
ler zur Ausführung der Platten zu finden vermochte, wenn  
man erwägt, daß die Zeitgenoſſen faſt gar keinen Sinn  
ür das Beſtreben Boiſſerée’s hatten, dann darf man füg⸗  
lich ſtaunen über den Schaffensmuth jenes Mannes. Aber  
wo finden wir auch ein Werk der Kunſtliteratur, das ſo  
unmittelbar und ſo reichlich von Erfolg gekrönt worden,  
daß derſelbe wohl die kühnſten Hoffnungen hinter ſich ließ?  
Etwas Aehnliches läßt ſich wenigſtens von keinem der  
damals erſcheinenden Werke und gelegentlichen Arbeiten  
in Zeitſchriften ſagen. Seit 1810 begann die Forſchung  
auf dem Gebiet der chriſtlichen Kunſt rege zu werden.  
Bis zum Beginn der vierziger Jahre waren neben Anderen  
Auguſti, Hirt, Seroux d’Agincourt, Platner und Bunſen  
productiv, jedoch fehlte den Meiſten dieſer Schriftſteller das  
praktiſche Verſtändniß der Gegenſtände, welche ſie zu er⸗  
forſchen trachteten.  
Einen intereſſanten Beweis für das Geſagte liefert  
die erſt in den letzten Jahren zum Austrag gebrachte Con⸗  
troverſe über die Geſtalt der chriſtlichen Baſilica und deren  
Verhältniß zu den heidniſchen. In übelangebrachter Deu⸗  
tung vieler mühſam zuſammengetragener Citate aus chriſt⸗  
lichen und nicht chriſtlichen Autoren conſtruirte man heid⸗  
niſche Baſiliken nach Belieben, und leitete von ſolchen  
Phantaſiegebilden die chriſtlichen ab, bis Zeſtermann,  
Kreuſer, Mothes und Andere dieſem Unweſen mühſam ein  
Ende bereiteten.  
Ein Glück war es, daß ſich auch damals Männer  
fanden, die nicht ausſchließlich bei der Studirlampe ſitzend  
die Kunſtgeſchichte cultivirten. Seroux d’Agincourt (Hi-  
stoire de l’art par les monuments. Paris. 1823), Bunſen  
(die Baſiliken des chriſtlichen Rom. 1842), v. Quaſt (die  
Baſiliken Ravenna’s) gingen praktiſch zu Werk und förder⸗  
ten das Verſtändniß chriſtlicher Baukunſt durch eigene An⸗  
ſchauung und Aufnahme der bedeutendſten Denkmäler alt⸗  
chriſtlicher Kunſt. Inzwiſchen nahten die dreißiger Jahre  
ſich ihrem Ende, ohne daß die kunſtgeſchichtlichen Leiſtun⸗  
gen ſich über eine außergewöhnliche Aufgabe verbreitet  
hätten. Zunftgemäße Archäologen hatten faſt ausſchließlich  
das engbegrenzte Gebiet beſetzt; man hatte über die alt⸗  
chriſtlichen Kunſtſchöpfungen recht viel geſchrieben, aber auch  
nicht wenig phantaſirt; vom Mittelalter war kaum die  
Rede geweſen. Da trat im Sachſenlande ein enger Kreis  
von Dilettanten zuſammen; das Band, das dieſe Gleich⸗  
geſinnten mit einander verknüpfte, war der Gedanke, daß  
die Kunſt gleich der Sprache ihre provincialen Eigenthüm⸗

196

müthe.’ Später wurde ihm der Auftrag, die Erziehung  
des jungen Großfürſten, des jetzigen Kaiſers zu leiten —  
eine Aufgabe, für die er ſich aufs gewiſſenhafteſte vorbe⸗  
reitete. ‚Alle meine Gedanken’, ſchreibt er, ‚drehen ſich  
um dieſen Angelpunkt meines Daſeins.’ Seine Briefe bie⸗  
ten uns den Beleg dafür, ‚wie er ſein pädagogiſches Ver⸗  
hältniß am ruſſiſchen Kaiſerhofe auffaßte, mit welchem ſitt⸗  
lichen Ernſte er die Erziehung leitete und wie rückhaltlos  
er den Genoſſen der kaiſerlichen Familie auch in poli⸗  
tiſchen Dingen ſeine Ueberzeugung ausſprach.’ Die von  
echtem Patriotismus getragenen Klänge ſeiner Muſe fan⸗  
den in den Herzen ſeiner Landsleute einen lauten Wider⸗  
hall; uns Deutſchen hat er ſich am Abende ſeines Lebens  
durch verwandtſchaftliche und freundſchaftliche Beziehungen  
verbunden.  
Es folgen in Nr. 7: ‚Erinnerungen an einen deut⸗  
ſchen Capuciner’ — P. Franz Borgias Fleiſch⸗  
mann. Zweifellos die erhebendſte Partie des ganzen  
Buches, ſchwerkörnig in jeder Zeile und den beſten ‚Cha⸗  
rakterbildern Beda Weber’s ebenbürtig. P. Borgias war  
‚ein »Soldat Chriſti«-, ein Ritter der Kirche im beſten  
Sinne des Wortes, ein Mann von rührender Innigkeit  
des Glaubens und von brennendem Seeleneifer, unermüd⸗  
lich im Kampfe für alles, was das Heil ſeiner Mitmenſchen  
fördern konnte, keine Mühen und Nachtwachen ſcheuend,  
wenn er im Beichtſtuhl oder am Krankenbett das »Glück  
hatte«, Hülfe und Troſt zu ſpenden, ſtrenge gegen ſich,  
milde gegen Andere, und demüthig und heiter wie ein  
Kind.’ Ein Volksmiſſionar und Conferenzredner, deſſen  
Worte, ‚aus vollem Herzen ſtrömend, in ihrer ſchlichten  
einfachen Klarheit ohne redneriſchen Prunk durch die Kraft  
der Ueberzeugung die Herzen der Hörer bewegten und mit  
ſich fortriſſen.’ Ein Freund der Kinder und — des Mi⸗  
litärs. Wir wollen dem Leſer den Genuß dieſes Abſchnit⸗  
tes nicht durch Mittheilungen aus dem reichen Inhalte  
verkümmern. Nur Eine Bemerkung ſei uns erlaubt. Das  
Bild des P. Borgias macht durchaus den Eindruck einer  
intelligenten Perſönlichkeit. Bemerkenswerth, aber durch⸗  
aus nicht überraſchend iſt, was der Herr Verf. S. 258  
mittheilt: ‚Je weniger er ſelbſt von der Welt verlangte,  
deſto ſicherer und unbefangener beurtheilte er in ſeinem  
einſamen Kloſter die Dinge der Welt, die Zuſtände des  
öffentlichen Lebens, welches er in einem neuen Umwand⸗  
lungsproceß begriffen glaubte. In allen seinen Anſchauun⸗  
gen und Urtheilen fand man nichts weniger, als eine von  
Weltleuten ſo genannte »mönchiſche« Engherzigkeit und  
Einſeitigkeit, vielmehr eine überraſchende Höhe des Stand⸗  
punktes und Sicherheit und Schärfe des Blickes.’ Man  
denke ſich den armen Capuciner mit ſeiner Glaubensinnig⸗  
keit, Gemüthstiefe, Thatenfreudigkeit und Menſchenliebe,  
mit ſeiner beſcheidenen Gelehrſamkeit und ſeiner Intelli⸗  
genz, welche Weisheit \*) war, in die unmittelbare Nähe  
Alexanders von Humboldt gerückt; kein Contraſt kann  
greller, ſchneidiger gedacht werden. Humboldt wird als  
dux et antesignanus unſerer modernen faſt lediglich intel⸗  
lectuellen und die Religion ausſchließenden Bildung ge⸗  
prieſen, von der man die Erlöſung der Menſchheit, die  
Ausgleichung der Gegenſätze und das Heil der Staaten  
\*) Sunt, qui scire volunt eo tantum fine, ut sciant, et  
turpis curiositas est. Et sunt, qui scire volunt, ut sciantur  
ipsi, et turpis vanitas est. Et sunt item, qui scire volunt,  
ut scientiam suam vendant, verbi causa pro pecunia, pro ho-  
noribus, et turpis quaestus est. Sed sunt quoque, qui scire  
volunt, ut aedificent, et caritas est. Et item, qui scire vo-  
lunt, ut aedificentur, et prudentia est. S. Bern. Sermo 36.  
sup. Cant.

erwartet. Wahre und heilskräftige Bildung iſt aber nur  
eine ſolche, welche des Menſchen geſammtes Weſen er⸗  
faßt, und ihr Ideal iſt für alle Ewigkeit in den Worten  
ausgeſprochen: Conformes (gleichgebildet) fieri imaginis  
Filii Dei. (Röm. 8. 29.)  
Paderborn. Köhler.  
(Schluß folgt.)  
**Schöne Literatur.**  
**Till Eulenſpiegel redivivus**. Ein Schelmenlied von **Ju-**  
**lius Wolff.** 2. Aufl. 8. Berlin. Grote. 1875.  
XIII, 196 S. Preis: 3 Mark.  
Till Eulenſpiegel, der alte, hat bekanntlich auch im  
Grabe noch den Kopf auf dem rechten Fleck behalten. Als  
man zu Mölln bei Lübeck anno 1350 ſeinen Sarg einſenkte,  
da brach ein Seil, und Till ſchoß ins Grab alſo, daß er  
auf die Füße zu ſtehen kam. Erſt närriſch ſteht er nun  
begraben, aber wohlweislich mit dem Kopf nach oben. Er  
müßte im Grabe auf den Kopf gefallen ſein, wenn er, wie⸗  
der aufgelebt, ſolcher Geſtalt erſchiene, wie J. Wolff ihn  
uns vorführt  
Als der Redivivus Anfangs Winter in erſter Auf⸗  
lage erſchien, hielt ich nach wenig Augenblicken der Unter⸗  
haltung mit ihm ſeine nähere Bekanntſchaft nicht für der  
Mühe werth und ſchickte ihn zurück. Nun kommt er wieder  
in zweiter Auflage,\*) direct ‚aus des deutſchen Reiches  
Hauptſtadt’, einen neuen Schreibebrief ſeines Verfaſſers  
in der Hand und einen ganzen Ranzen voller Empfeh⸗  
lungsbriefe auf dem Rücken. 56 enggedruckte Seiten mit  
‚Urtheilen der Preſſe über die erſte Auflage’ hat der Ver⸗  
leger dem ſelbſt nur 196 Seiten langen Redivivus ange⸗  
hängt. — Da kann man nicht umhin, dem fahrenden  
Geſellen zunächſt einmal in die dargebotenen Papiere  
zu ſchauen. ‚Eine erfreuliche Leiſtung voll friſchen Hu⸗  
mors, der auch der Ernſt des Gedankens nicht fehlt.  
Allerliebſte klangvolle Lieder unterbrechen die muntern  
jambischen Reimpaare’ — ſchreibt ihm Kreyſſig in der  
‚Deutſchen Rundſchau’. — ‚Lieder’, ſagt Trä⸗  
ger in der ‚Gegenwart’, ‚ſo morgenfriſch und ro⸗  
ſenduftig, daß man bedauert, ſie nicht in ſelbſtändi⸗  
ger Vereinigung zu erblicken.’ Trotzdem ‚Eulenſpiegeleien  
fehlen’, und ‚kaum ein Schattenbild der Zeit in dieſem  
Spiegel erſcheint’, ſoll auch ‚der eigentliche Text ſtellen⸗  
weiſe von hinreißender Schönheit und muſtergültig’ ſein.  
Die ‚überwiegenden Reden, womit, bei nicht ausreichender  
Handlung, die Seiten gefüllt ſind,’ ſollen nämlich ‚ein  
feiner, aber jedenfalls unbeabſichtigter Hohn auf  
unſere parlamentariſche Gegenwart’ ſein, und ‚die beſte dem  
Till der Unmuth beim Anblick eines Geiſtlichen entreißen.’  
— Eugen Zabel in den ‚Blättern für literari⸗  
ſche Unterhaltung’ findet ‚in der lebensluſtigen roth⸗  
wangigen Geſundheit’ der ‚von dem erquickenden Zauber⸗  
hauch jugendlicher Friſche umwitterten’ Dichtung ihren  
hauptſächlichſten Reiz. Wenn er auch hin und wieder eine  
größere Tiefe des Gehalts wünſchen möchte, ſcheut er ſich  
doch, von dieſer gewinnenden Liebenswürdigkeit etwas an⸗  
deres zu verlangen, als lustige Scherze. Dahingegen  
ſieht die ‚Post’ in dem, was Wolff gibt, ein Stück  
divina commedia; denn er umfaßt alles, was des Menſchen  
Herz und Sinn bewegt, mit mehr Ernſt und Tiefe, als  
er ſich und ſeinem Begleiter eingeſtehen mag.’ Die  
‚Grenzboten’ werden durch ‚die Sprache, Gedanken⸗  
\*) Soeben erſchien die dritte Auflage. Red.

198

S. 142: Hochſommer iſt’s, die Melodien  
Der Nachtigall ſind nun verklungen,  
Sie muß zum Neſt im Flieder hin,  
Da ſperrn die Schnäbel ihre Jungen.  
Schon wird die Roſe blaß und matt,  
Die heißen Sonnenpfeile ſchießen  
Ihr aus dem Kelche Blatt auf Blatt,  
Und laſſen ſie im Winde fließen.  
Vom Himmel tief die Wolke hängt,  
Es rollt und blitzt aus dunklen Streifen,  
Und Alles rüſtet ſich und drängt,  
Die angeſetzte Frucht zu reifen;  
Noch ſelber grün im grünen Laube  
Verbirgt und ründet ſich die Birne,  
Doch leckt der Fuchs ſchon nach der Traube  
Und lauſcht, ob bald der Saft ſich firne.  
Nun prüft der Landmann ſein Geräth,  
Das Ernteſeil und Zaum und Trenſe,  
Und wer im letzten Herbſt gemäht,  
Nimmt von der Wand die breite Senſe.  
Noch iſt nicht große Erntezeit.  
Doch auf der Wieſe ellenlang  
Des Graſes fette Halme ſtehen,  
Da ſieht man jetzt mit Sang und Klang  
Die Schnitter an die Arbeit gehen.  
Wenn Roſenhauch und Veilchenduft  
Mir wie ein Gruß der Liebe ſchmeichelt,  
Wenn mich die ſanft bewegte Luft  
Mit weichen Wohlgerüchen ſtreichelt,  
Dann komm auch du heran und ſtreu  
Mir deinen Duft, o Wieſenheu!  
Damit hat man von der Wolff’ſchen Lyrik und Na⸗  
turpoeſie genug. Daß die Diction nirgends in’s Seichte  
und Flache umſchlagen kann, weil ſie ſich darüber nie  
erhebt, kann man an vorſtehenden Proben auch ſchon  
merken. Nun aber Tills Reden, die ja die Hauptſache ſind.  
Man kann lange ſuchen, ehe man eine Trivialität als  
Poeſie gedruckt findet, wie z. B. folgenden Sermon Till’s,  
in dem er den ‚Dichter’ anleitet, ſelbſt zu finden, wo er  
augenblicklich iſt:  
S. 101: Merk dir aus meinen Wanderjahren,  
Was oft erprobt ich und erfahren.  
Wenn du einmal zu Fuß, zu Roß,  
Ob einſam, ob mit Dienertroß,  
Mit viel Geld oder wenig reiſt,  
Und wo du biſt, oft ſelbst nicht weißt,  
Wie weit von Haus, wo ungefähr  
Das Städtchen liegt, wie nah dem Meer,  
An welchem Fluß und Berg, kurzum,  
Wo augenblicks du ſo herum  
Im Vaterland ich juſt befindeſt  
Und nach der Himmelsgegend windeſt, —  
Geb ich dir eine gülden Lehr’,  
Untrüglich ſchier, die halt in Ehr.  
Im Wirthshaus, in der Schenken Stube,  
Da wo — gleich Herr! — des Schenken Bube  
Den Blanken und den Trüben ſchenkt,  
Und wo die Zeitung liegt, da hängt,  
Wenn’s iſt ein reputirlich Haus,  
Rechts oder links, ſonſt gradeaus,  
Am Ofen, an der Fenſterwand  
Die Karte von ſothanem Land.  
So ziemlich in des Zimmers Mitte  
Stell dich, doch mindeſtens vier Schritte  
Tritt von der Wand zurück und ſchau  
Die Karte an, daß grau in grau  
Die Ebne, Berg und Fluß verſchwimmt;  
Da zeigt ſich deutlich und beſtimmt  
Fast groſchengroß ein ſchwarzer Tüpfel,  
Wie eines hohen Berges Gipfel.  
Nun dicht heran! Wie dir die Schuppen  
Jetzt von den Augen fall’n! entpuppen  
Wird ſich der Berg, der ſchwarze Punkt,  
Der wie ein Chimborazzo prunkt,  
Als jener Ort, woſelbst du ſtehſt,  
Nach dem du auf der Karte ſpähſt.

So findeſt ſicher du die Stelle,  
Die von des Kartenplanes Helle  
Sich ſchwarz und dunkel unterſcheidet,  
Auf der manch Finger ſchon geweidet.  
Am Ort, deſſ’ Name ſchwarz umrandet,  
Da biſt du glücklich nun gelandet.  
Dreißig Verſe dieſes Sermons ſind überſchlagen,  
und der Abdruck der andern findet ſeine Entſchuldigung  
nur darin, daß man dadurch begreift, mit welchem Ge⸗  
ſchreibsel Wolff ſeine 196 Seiten füllt. — Geradezu eine  
Prämie könnte man ausſetzen für jeden, der etwas noch  
Banaleres ausfindig machte, als folgende Reimerei, die  
doch einen Hauptknotenpunkt des ganzen Opus darſtellt.  
Wo die Braut ſich aufhält, wollen die beiden ausfindig  
machen. Sie ſetzten ſich auf einen Stein,  
S. 117: Der ſchon vom warmen Sonnenſchein  
Getrocknet war, und ein Papier  
Zog Till hervor: Ich habe hier  
Das neu’ſte Kreisblatt mitgenommen,  
Das wollen wir einmal studiren,  
Was hier die Leute inſeriren,  
Und ob wir auf die Spur nicht kommen,  
Die jetzt mit Energie und Liſt  
Von hier aus zu verfolgen iſt.  
Heirathsgeſuch — Geſunde Amme —  
Miſſionsverein — Gemeindetrift, —  
Ganz trocknes Holz (vom Fichtenſtamme?)  
Geſundheitskaffee — Rattengift —  
Halt! hier! Ein Medaillon verloren  
Iſt auf dem Wege von den Thoren  
Der Stadt bis hin zum Gute Raben,  
In Diamanten drauf erhaben  
M. B. verſchlungene Lettern treten,  
Ehrlicher Finder wird gebeten —  
Na und ſo weiter. Da der Name  
Der Unterſchrift nicht B. anhebt,  
Iſt’s alſo eine fremde Dame,  
Die jetzt auf jenem Gute lebt  
Und da M. B. dein Engel heißt,  
Ist hundert gegen eins zu wetten:  
Sie iſt’s, und da wird hingereiſt.  
Das iſt Tills Redivivi Witz und Spaß. Und nun  
erſt ſein Ernſt? Das Beſte davon ſoll nach ſeinen Empfeh⸗  
lungsbriefen die Rede ſein, die ihm der Unmuth beim An⸗  
blick eines, zur Abwechſelung evangeliſchen, Geiſtlichen ent⸗  
reißt. Sie iſt ſechs Seiten lang. Zu guter Letzt einige  
Kraftſtellen daraus herzuſetzen, mag Angeſichts der über  
ſie gefällten Urtheile der Preſſe verzeihlich erſcheinen.  
S. 149. Langſam, wie man den Fuß in Träumen  
Nur zögernd vor den andern ſetzt,  
Daher mit würdevollem Säumen  
Kam eine Kirchenſäule jetzt;  
Kein Truthahn kann vor rothem Tuch  
Aufkollernd ſo in Wuth gerathen,  
Wie auf den Mann mit ſeinem Buch  
Till Eulenſpiegel; als wir nahten,  
Wollt er mir aus dem Wagen ſpringen,  
Kaum konnt ich mit Gewalt ihn zügeln  
Und mußte mannhaft mit ihm ringen;  
‚Laß mich heraus, den muß ich prügeln!’  
Mit jeder Waffe will ich fechten,  
Mit Vorurtheil und Irrthum rechten  
Doch von dem Tiſche ſteh’ ich auf,  
Wie ich auch ſelber fehl’ und ſünd’ge,  
An den ein Frömmler tritt, und künd’ge  
Ihm menſchliche Gemeinſchaft auf.  
Fort mit dem Dogma, das den Stempel  
Nicht des Vernünft’gen an ſich trägt!  
Fort mit Artikeln, Sakramenten!

199

Die heiligen Gebote ſteh’n  
Auf Tafeln nicht und Pergamenten,  
Im Herzen mußt du ſie verſteh’n.  
Bekennntniß iſt ein enges Kleid,  
Gefügt aus Worten, Clauſeln, Liſten,  
Wenn ihr nur rechte Menſchen ſeid,  
Was braucht es noch des Namens: Chriſten?  
denn jener Weiſeſte der Weiſen,  
Den alle Zeiten werden preiſen,  
Ein Edler, Hoher, Auserkorner,  
Er ward geboren, mußte enden,  
Als Menſch, wie darf ein Staubgeborner  
Sich betend an den andern wenden?  
Und hier im zeitlichen Getriebe,  
Was iſt das Höchſte hier? — die Liebe!  
Darf der nun von der Liebe reden,  
Der ſelber nicht in Liebe lebt,  
In frechem Dünkel über Jeden,  
Der anders denket, ſich erhebt?  
Zum Blendwerk dient der Heil’genſchein,  
Darunter grinzt die Teufelsfratze,  
Ein Wolf im Schafspelz, ſchleicht ſich ein  
Der Pfaffe mit und ohne Glatze.  
Sie ſprechen, während mit der Ruthe  
Sie euch wie bangen Kindern droh’n,  
In maßlos frechem Uebermuthe  
Beſchworenen Geſetzen Hohn.  
Ich haſſe dieſe Bande tiefer,  
Als Pestilenz und Ungeziefer,  
Und kommt mir einer in die Quer,  
So fall’ ich wüthend drüber her  
Und rufe: Knüppel aus dem Sack  
Auf’s Heuchlervolk, auf’s Muckerpack.  
Solch plumpem und frechem Spott, der das Hei⸗  
ligſte mit ſo gemeinem ‚Hausknechtswitz beſudelt’, begegnet  
man nur ſelten in der allergewöhnlichſten Tagespreſſe;  
daß aber die hervorragendſten Organe der deutſchen Preſſe  
ſo jämmerlich und namenlos geſunken ſeien, daß ſie Kri⸗  
tiken ihre Spalten öffnen, welche dergleichen als werthvollen  
poetiſchen Schatz und hervorragende literariſche  
Leiſtung dem deutſchen Volke anpreiſen, das ſei  
hierdurch feſtgeſtellt und dagegen hiermit zu Ehren des  
deutſchen Volkes Verwahrung eingelegt Dem Till Ridi⸗  
vivus ſelbst iſt in ſeinem eigenen Intereſſe nichts anderes  
zu wünſchen, als daß er möglichſt bald ſich möge wieder  
begraben laſſen in völliger Vergeſſenheit.  
Laer. Kotthoff.  
**Unterrichtsliteratur.**  
Kleine Kirchengeſchichte mit Bildern **für katholiſche Volks⸗**  
**ſchulen.** 8. München. Stahl. 1875. 91 S. Preis:  
0,40 Mark.  
Ueber das Bedürfniß einer Kirchengeſchichte im  
Rahmen eines kleinen und praktiſchen Büchleins für katho⸗  
liſche Volksſchulen dürften alle Katecheten und katholiſchen  
Schullehrer gleicher Meinung ſein und dem Ungenannten  
Beifall und Dank zollen, der ſich zuerſt an dieſe äußerſt  
ſchwierige und mehr für angeborenes Geſchick als großen  
Scharfſinn und weit verbreitete Gelehrſamkeit lösbare Auf⸗  
gabe herangewagt hat. Die große Schwierigkeit des Unter⸗  
nehmens liegt zunächſt in der Größe und Unabgegrenztheit  
des Stoffes. In der bibliſchen Geſchichte des alten un  
neuen Teſtamentes findet der Katechet und Kinderſchrift⸗  
ſteller ein abgeſchloſſenes Ganze, welches er unter Leitung  
der Lehrautorität der inſpirirten Verfaſſer der hl. Schriften  
und der traditionellen Auffaſſung der Kirche je nach mehr  
oder minder vollkommener Beherrſchung des Stoffes beſſer  
oder minder gut, aber immerhin im Weſen richtig wieder⸗

gibt und darſtellt. Für die Auffaſſung und Darſtellung  
der Kirchengeſchichte gibt es dagegen keine andere Autori⸗  
tätsſchranke, als die Verheißung des Erlösers, daß Er bei  
ſeiner Kirche bleiben und ihr für ewig Seinen hl. Geiſt  
ſenden werde; der Abschluß derſelben liegt im undurchdring⸗  
lichen Dunkel der Zukunft, und die Wege dahin ſind theil⸗  
weiſe ſchwer verſtändlich bezüglich der Vergangenheit, ganz  
unerfaßbar ſelbſt für die nächſte Zukunft; der ſubjectiven  
Auffaſſung aller einzelnen und ſämmtlichen Erſcheinungen  
und Thatſachen iſt gerade in der überall vorauszuſetzenden  
beſonderen providentiellen Bedeutung viel weniger eine  
Schranke als ein ins Unberechenbare ſich erweiternder  
Spielraum gelaſſen. Es kann daher wahrlich keine leichte  
Aufgabe ſein, einem Kinde in der Volksſchule ein gedräng⸗  
tes und leichtfaßliches Bild von der Geſchichte der Kirche  
zeichnen wollen, und noch dazu ein Schulbuch liefern, deſſen  
Darſtellung und Lehrgang das Urtheil katholiſcher Volks⸗  
bildner aushält.  
Keineswegs erleichtert wird die Sache durch den  
Umſtand, daß ein ſolches Büchlein ſich ſelbstverſtändlich  
nur als dritter Theil an die bibliſche Geſchichte des alten  
und neuen Teſtamentes anzuſchließen und in conereter  
Form die Verwirklichung und den Fortſchritt des vorberei⸗  
teten und gegründeten Reiches Chriſti unter fortdauerndem  
Kampfe mit den Mächten der Welt und des Böſen nachzu⸗  
weiſen hat. Nahe läge unter dieſen Umſtänden die Verſu⸗  
chung, ſtatt einer kleinen Kirchengeſchichte eben nur kleine  
Geſchichtchen aus der Kirchengeſchichte ohne inneren Zu⸗  
ſammenhang zu bieten. Dieſem Fehler aber iſt unſer Büch⸗  
lein ſo wenig verfallen, daß wir im Gegentheile einen ſeiner  
Hauptmängel in dem allzu doctrinären Syſtem ſeiner  
Anlage und Durchführung finden zu ſollen meinen. Ohne  
uns hier auf die Gruppirung der gebotenen 59 Leſeſtücke  
nach 7 Hauptabſchnitten und Geſchichtsperioden und die  
Wahl derſelben des Näheren einzulaſſen, halten wir es  
ür einen etwas unpraktiſchen Doctrinarismus, daß das  
ohnehin nur 74 Seiten ſeinen Erzählungen widmende Büch⸗  
lein auf den erſten 14 Seiten in 12 Nummern faſt nur  
die bibliſche Geſchichte beider Teſtamente, wenn auch ſehr  
reizend repetirt. Mit Wegfall dieſer erſten beiden Haupt⸗  
abſchnitte — die Zeit der Vorbereitung und die Zeit der  
Grundlegung — mit ihren den Kindern durch Katechismus  
und bibliſche Geſchichte ſchon geläufigen Erzählungen wäre  
für manches Andere viel Raum erſpart geblieben, was  
wir ungern vermiſſen.  
Aber auch manche die Kinder geradezu verwirrende  
Wiederholungen (S. 12, 13 mit 19; 28 mit 30) ver⸗  
ſchuldet ebenſo das Syſtem der Anlage des Büchleins  
Einerſeits nämlich iſt es der durchgehende Gedanke der  
Trennung der ſogenannten äußeren von der inneren Kir⸗  
chengeſchichte, andererſeits ein gewiſſer für Kinder gewiß  
unnöthiger ängſtlicher Pedantismus in der Chronologie,  
welche dem Verfaſſer mannigfache Schwierigkeiten und dem  
Werkchen fühlbare Mängel bereiteten. Unter beiden Män⸗  
geln leidet ganz beſonders der dritte — in Zukunft hof⸗  
fentlich erſte — Hauptabſchnitt, ‚die Zeit der Verfolgung  
der Kirche im römiſchen Reiche’ Nr. 14—23 S. 16—29.  
Statt hier in acht aufeinanderfolgenden Nummern die acht  
hauptſächlichſten Chriſtenverfolgungen aneinandergereiht  
zu finden, was trotz der ſchönen Darſtellung mit eingefloch⸗  
tenen Martyreracten den Eindruck der Einförmigkeit machen  
mußte, hätte ſich an einigen vom Volke beſonders verehr⸗  
ten Heiligen oder ſonſtigen hervorragenden Männern (Ori⸗  
genes, Tertullian) als ebenſovielen Charakterköpfen aus  
allen Ländern und Ständen ein lebendiges Geſammtbild

204

Oberöſterreich — Dr. Auguſtin Reslhuber, geb. am 5. Juli  
1808. Im Jahre 1828 trat er in das Stift ein; ſpäter ſtudirte  
er drei Jahre an der Wiener Univerſität und hörte bei Ettings⸗  
hauſen und Littrow höhere Mathematik und Aſtronomie. 1847  
übernahm er die Direction der allgemein berühmten Sternwarte  
des Stifts, die in ihren weſentlichſten Theilen ſein Werk iſt,  
und war zugleich bis 1854 als Prof. der Naturgeſchichte thätig.  
Als er 1860 zum Abt gewählt wurde, behielt er doch die Lei⸗  
tung der Sternwarte bei. Seine Leiſtungen auf dem Gebiete  
der Aſtronomie, Meteorologie und des Magnetismus erwarben  
ihm allſeitige Anerkennung und vielfache Auszeichnungen. Die  
Akademie der Wiſſ. in Wien ernannte ihn 1853 zu ihrem correſp.  
Mitgliede u. die Wiener Univ. 1865 anläßlich ihres Jubiläums  
zum Ehrendoctor der Philoſophie. Auch dem politiſchen Leben  
blieb er nicht fremd; 1861 ſtand er in der Reihe der Vertreter  
des Großgrundbeſitzes im oberöſterreich. Landtage, wurde 1868  
zum Landeshauptmann⸗Stellvertreter für Oberöſterreich und im  
Dec. 1872 zum lebenslänglichen Mitglied des Herrenhauſes  
ernannt. — Am 1. Oct. ſtarb zu Schöpfloch in Franken Hein⸗  
rich Stadelmann, Prof. am Gymn. zu Speyer, ein feiner  
Kenner antiker Dichtung und Nachbildner derſelben in deutſchen  
Verſen ( ‚Aus Tibur und Teos’, 1868) ſowie ein Meiſter lateiniſcher  
Verſification (Uebertragung von Goethe’s römiſchen Elegien und  
Anderes). Seine ‚Sionsgrüße’ bieten altchriſtliche lat. Hymnen  
in deutſchem Gewande. — Der Univerſität Freiburg wurde am  
3. Oct. einer ihrer ausgezeichnetſten Lehrer durch den Tod ent⸗  
riſſen, der Phyſiker Dr. Johann Müller, geb. am 30. April  
1809 zu Kaſſel, älteſter Sohn des als Galeriedirector zu Darm⸗  
ſtadt im J. 1835 verſtorbenen Hiſtorienmalers Franz Hubert  
Müller, Bruder der bekannten Düſſeldorfer Hiſtorienmaler Andreas  
und Karl Müller. Nachdem er ſich bereits früher durch einige  
mathematiſche Lehrbücher einen Namen gemacht hatte, trat er

1842, damals Reallehrer in Gießen, mit einem an Pouillet’s  
Eléments de physique ſich anlehnenden ‚Lehrbuch der Phyſiik  
und Meteorologie’ (2 Bde. mit Illuſtr.) auf, welches ſich  
bei ſtreng wiſſenſchaftlichem Charakter durch die Anſchaulichkeit  
ſeiner Darſtellung für Leſer von geringerer mathematiſcher Bil⸗  
dung auszeichnet und in einer Reihe von Auflagen (7. Aufl.  
1869) mit der Entwicklung der Wiſſenſchaft gleichen Schritt ge⸗  
halten hat. Zwei Jahre nach dem Erſcheinen dieſes Buches  
wurde Müller als Prof. der Phyſik an die Freiburger Hochſchule  
berufen, welcher er ſeitdem ununterbrochen angehört hat. Dem  
Lehrbuche folgte ein kurzgefaßter ‚Grundriß der Phyſik’ und  
Meteorologie’ (11. Aufl. 1872), mit einem ‚Mathematiſchen  
Supplementband’ nebſt ‚Auflöſung der Aufgaben’, ferner ‚Elemente  
der ebenen und ſphäriſchen Trigonometrie’, ‚Grundzüge der  
Kryſtallographie’ und ‚die conſtructive Zeichnenlehre’. Im J  
1856 erſchien ein lange und ſorgſam vorbereitetes ‚Lehrbuch der  
koſmiſchen Phyſik’ mit Illuſtrationen im Texte und einem Atlas.  
Auch dieſes Werk, das geiſtig umfaſſendſte und formell vollendetſte  
Erzeugniß der ſchriftſtelleriſchen Lehrthätigkeit Müller’s, iſt den  
Fortſchritten der Wiſſenſchaft, insbeſondere auch auf dem Gebiete  
der Spectralanalyſe, auf dem Fuße gefolgt, und bei ſtetiger  
Entwicklung in 4 Auflagen (4. Aufl. 1875) um das Doppelte  
des urſprünglichen Volumens gewachſen.  
**Berichtigung.**  
Die in Nr. 8, Seite 153, Spalte 1, Anm. gebrachte  
Mittheilung, daß die unter dem Titel ‚Iſt die kath. Kirche ſtaats⸗  
gefährlich?’ erſchienene Ueberſetzung der Newman’ſchen Schrift  
bereits vergriffen ſei und ein Neudruck veranſtaltet werde, beruht  
auf einen Irrthum.

Büchertiſch.

**Encyclopädieen und Sammelwerke.**  
**Bibliothek,** intern. wissensch. 16. Bd.: Die Chemie der Ge-  
genwart von J. P. Cooke. 8. Leipzig. Brockhaus.  
5 Mark, geb. 6. —  
**Wurzbach, C. v.,** biographiſches Lexikon des Kaiſerthums Oeſter⸗  
reich. 30. Thl. gr. 8. Wien. Staatsdruckerei. 6. —  
**Katholiſche Theologie.**  
**Bibliothek der Kirchenväter,** hrsg. v. V. Thalhofer. 149.  
150. Lfg.: Chryſologus, ausgew. Reden. 4. u. 5. Lfg.  
151. 152.: Athenagoras, ausgew. Schr. 13. u. 14.  
Lfg. — 153.: Clemens v. Alexandrien ausgew. Schr.  
3. Lfg. — 154.: Laktantius ausgew. Schr. 1. Lfg.—  
155. 156.: Baſilius ausgew. Schr. 1. u. 2. Lfg. —  
157. 158.: Die Briefe der Päpſte. 1. u. 2. Lfg.  
gr. 16. à —. 40  
**Hettinger, F.,** Apologie des Chriſtenthums. 1. Bd. 1. u. 2.  
Abth. 5. Aufl. gr. 8. Freiburg. Herder. 8. —  
**Mühlhauer, W.,** Thesaurus resolutionum s. c. concilii, quae  
consentanee ad Tridentinorum pp. decreta aliasque can.  
iuris sanctiones prodierunt usque ad a 1874. Tom. II.  
Fasc. 11. gr. 4. München. Stahl. 3. —  
— Supplementum ad decr. authentica congreg. sacr. rituum etc.  
Tom. I. Fasc. 7. gr. 8. Ebendas. 2. 50  
**Schmitt, J.,** Erklärung des mittlern Deharbe’schen Katechismus.  
3. Bo. 1. Abth. gr. 8. Freiburg. Herder. 8. —  
**Akatholiſche Theologie.**  
**Corpus reformatorum.** Vol. 42: J. Galvini Opp. quae  
supers. omnia. Ed. G. Baum, E. Cunitz, E. Reuss.  
Vol. XIV. gr. 4. Braunschweig. Schwetschke. 12. —  
**Dächſel, A.,** die Bibel oder die ganze h. Schrift A. u. N. Teſta⸗  
ments. 10. 16. 23. 24. Heft u. Supplement 1 u. 2. (Doppel⸗  
Heft. Lex. 8. Breslau. Dülfer. à 1 Mark. Velinp. à 1. 40  
**Frank, G.,** Geſch. der proteſt. Theologie. 3. Thl. gr. 8. Leipzig.  
Breitkopf u. Härtel. 8. —  
**Haſe, K.,** Geſch. Jeſu. Nach akad. Vorleſungen. gr. 8. Ebendaſ.  
9. —  
**Heppe, H.,** Geſch. der quietiſtiſchen Myſtik in der kath. Kirche.  
gr. 8. Berlin. Beſſer. 9. —  
**Riehm, E.,** die Meſſianiſche Weiſſagung. Ihre Entſtehung, ihr  
zeitgeſchichtl. Charakter u. ihr Verhältniß zur neuteſt. Er⸗  
füllung. gr. 8. Gotha. F. A. Perthes. 3. —

**Zschimmer, W. A.,** Salvianus, der Presbyter v. Massilia,  
und s. Schriften. 8. Halle. (Jena. Deistung.) 1. 50  
**Philoſophie.**  
Hartmann, E. v., J. H. v. Kirchmann’s erkenntnisstheore-  
cischer Realismus. Ein krit. Beitrag zur Begründung des  
transcendentalen Realismus gr. 8. Berlin. Duncker. 2. —  
**Hartsen, F. A. v.,** Grundriss der Philosophie. 1. Abth. gr.  
8. Nordhausen. Förstemann 1. 50  
**Schmitz-Dumont,** Zeit und Raum in ihren denknothwen-  
digen Bestimmungen, abgeleitet aus dem Satze des Wider-  
spruchs. I. gr. 8. Leipzig. Koschny. 2. —  
**Ulrici, H.,** Gott u. die Natur. 3. Aufl. gr. 8. Leipzig. Weigel.  
15. —  
**Pädagogik.**  
**Hartmann, E. v.,** zur Reform des höhern Schulwesens. gr.  
8. Berlin. Duncker. 2. 25  
**Schmid, K. A.,** pädag. Handbuch. 2. Lfg. Gotha. Beſſer. 1. —  
**Naturwiſſenſchaft.**  
**Altum, B.,** Forstzoologie. 3. Thl.: Insecten. 2. Abth. (Schluss).  
gr. 8. Berlin. Springer. 8. —  
**Darwin, Ch.,** Reise e. Naturforschers um die Welt. gr. 8.  
Stuttgart. Schweizerbart. 10. —  
**Hansen, P. A.,** über die Störungen der grossen Planeten,  
insbes. Jupiter. Lex. 8. Leipzig. Hirzel. 6. —  
**Heis, E.,** Zodiacallicht-Beobachtungen in den letzten 29 Jah-  
ren 1847–1873. gr. 4. Köln. Dumont-Schauberg. 2. —  
**Martin, Ph. L.,** die Praxis der Naturgesch. 1. Thl.: Paxi-  
dermie. 2. Aufl. gr. 8. Mit Atlas. gr. 4. Weimar. Voigt. 6. —  
**Mietsch, H.,** Geologie der Kohlenlager. gr. 8. Leipzig. Quandt  
u. Händel. 6. —  
**Mohr, F,** Gesch. der Erde. Ein Lehrbuch der Geologie auf  
neuer Grundlage. 2. Aufl. gr. 8. Bonn. Cohen. 10. 50  
**Pagenstecher, A.,** allg. Zoologie od. Grundgesetze des thie-  
rischen Baues u. Lebens. 1. Thl. gr. 8. Berlin. Wiegandt,  
Hempel u. Parey. 7. —  
**Perth, M.,** über das Seelenleben der Thiere. 2. Aufl. gr. 8.  
Leipzig. Winter. 11. —  
**Radenhausen, C.,** Osiris. Weltgesetze in der Erdgeschichte.  
2. Bd. gr. 8. Hamburg. Meissner. 10. —  
**Roscoe, H. E.,** kurzes Lehrbuch der Chemie. 5. Aufl. 8.  
Braunschweig. Vieweg. 5. 50

Verantwortlicher Redacteur Joſeph Köhler in Paderborn. Druck von Franz Joſ. Urlichs in Aachen.

217

rechtmäßigen Obrigkeiten, denen ſie geſchworen, einen König  
oder Kaiſer zu ſetzen? Wo iſt der Rath der Könige und  
Fürſten Teutſchlands, der nach tauſendjährigem Herkommen  
dem heiligen Reich ſeinen König kürt und die Wahl dem  
Volk zur Beſtätigung vorlegt? . . . . Das Ding, von dem  
wir reden, trägt nicht das Zeichen des h. Kreuzes, drückt  
nicht den Stempel »von Gottes Gnaden« aufs Haupt, iſt  
keine Krone. Es iſt das eiſerne Halsband einer Knecht⸗  
ſchaft, durch welches der Sohn von mehr als 24 Regenten,  
Kurfürſten und Königen, das Haupt von 16 Millionen,  
der Herr des tapferſten und treueſten Heeres der Welt,  
der Revolution zum Leibeigenen gemacht würde. Und das  
ſei ferne!’ ‚Es will mich faſt bedünken, mein theurer Arndt,  
als walte in Ihnen ein Irrthum, den Sie freilich mit  
vielen andern Menſchen theilen: als ſähen Sie die zu be⸗  
kämpfende Revolution nur in der ſog. Rothen Demokratie  
und den Communiſten. Der Irrthum wäre ſchlimm. Jene  
Menſchen der Hölle und des Todes können ja nur allein  
auf dem lebendigen Boden der Revolution wirken. Die  
Revolution iſt das Aufheben der göttlichen  
Ordnung, das Verachten, das Beſeitigen der rechten  
Ordnung, ſie lebt und athmet ihren Todeshauch, ſo lange

unten oben und oben unten iſt.’ So lange die Hoffnung  
noch vorhanden ſei, das ganze Deutſchland zuſammenzu⸗  
halten, ihm Oeſterreichs 37 Millionen zu erhalten dadurch,  
daß das Haupt des Erzhauſes wieder das unbeſtrittene  
erſte Haupt der Chriſtenheit und als ſolches Deutſchlands  
Haupt werde, erklärte er die Kaiſerkrone nicht annehmen  
zu können. Er wolle nicht durch eigene Schuld über einen  
Rumpf, über ein Deutſchland ohne Oeſterreichs Erbſtaaten  
herrſchen. Erſt dann, wenn Oeſterreich durch feierliche Zu⸗  
rückweiſung der deutſchen Krone klar bekenne, daß Metter⸗  
nich’s Geiſt, die heilloſe Politik des Entfernthaltens Oeſter⸗  
reichs von den deutſchen Dingen, in Oeſterreich noch herrſche,  
dann könne nur Preußen helfen, erſt dann wache für  
ihn die Pflicht auf, dieſe Schmerzenskrone anzunehmen.  
So Friedrich Wilhelm IV. Was Dahlmann betrifft, ſo ſei noch  
erwähnt, daß er ſpäter, im Gegenſatz zu ſeinen kleindeutſch  
geſinnten Varteigenoſſen in dem von Napoleon heraufbe⸗  
ſchworenen italieniſchen Krieg von 1859 eine Frevelthat  
erblickte, ſich zu Gunſten Oeſterreichs ausſprach und die  
damalige preußiſch⸗engliſche Politik entſchieden verurtheilte.’  
Paderborn. Köhler.  
(Schluß folgt.)

Nachrichten.

— Aus dem Sitzungsberichte der diesjährigen (16.)  
Plenarverſammlung der Hiſtoriſchen Commiſſion, welche  
in München vom 30. Sept. bis 2. October tagte, entnehmen wir  
Folgendes: ‚Der über die Arbeiten des abgelaufenen Jahres vom  
Secretär erſtattete Geſchäftsbericht zeigte, daß die Unternehmungen,  
von den Vorſtänden der Archive und Bibliotheken überall auf  
das zuvorkommendſte unterſtützt, in erwünſchtem Vorgang ſind.  
Seit der vorjährigen Plenarverſammlung kamen in den Buch⸗  
handel folgende neue Publicationen: 1) Geſchichte der Wiſſen⸗  
ſchaften in Deutſchland. Neuere Zeit. Bd. XIV. Geſchichte der  
Nationalökonomie von Wilhelm Roſcher. 2) Die Receſſe und  
andere Acten der Hanſetage von 1256—1430. Bd. III. 3) Jahr⸗  
bücher der deutſchen Geſchichte. Jahrbücher des Deutſchen Reichs  
unter Heinrich VI. von S. Hirſch. Bd. III. Herausgegeben und  
vollendet von Harry Breßlau. 4) Jahrbücher der deutſchen  
Geſchichte. Jahrbücher des deutſchen Reichs unter Heinrich III.  
von Ernſt Steindorff. Bd. I. 5) Forſchungen zur deutſchen  
Geſchichte. Bd. XV. 6) Bayeriſches Wörterbuch von J. Andreas  
Schmeller. Zweite, mit des Verfaſſers Nachträgen vermehrte  
Ausgabe, bearbeitet von G. Karl Frommann. Lieferung XI.  
7) Allgemeine deutſche Biographie. Bd. I. (Lieferung I—V)  
und zwei Hefte von Bd. II. (Lieferung VI–VII). Außerdem  
ſind zur Ausgabe fertig: 1) Geſchichte der Wiſſenſchaften in  
Deutſchland. Neuere Zeit Bd. XV. Geſchichte der Botanik von  
Dr. Julius Sachs. 2) Briefe und Acten zur Geſchichte des  
16. Jahrhunderts mit beſonderer Rücksicht auf Bayerns Fürſten⸗  
haus. Bd. III. Abth. 1. Beiträge zur Reichsgeſchichte 1546–1551.  
Bearbeitet von Auguſt v. Druffel. 3) Allgemeine deutſche  
Biographie. Lieferung VIII. Die Berichte welche im Verlaufe  
der Verhandlungen von den Leitern der einzelnen Unternehmungen  
erſtattet wurden, ſtellen noch andere Publicationen in nahe Aus⸗  
ſicht. Im Druck iſt das Schlußheft des Schmeller’ſchen Wörter⸗  
buchs; die Ausgabe deſſelben wird nur durch das Regiſter noch  
etwas verzögert werden, da der Herausgeber Dr. Frommann  
im Intereſſe des Publicums dasſelbe möglichſt erweitern und  
vervollſtändigen will. Auch der Regiſterband zu den deutſchen  
Weisthümern, welcher die Benützung dieſes reichhaltigen Werks  
außerordentlich erleichtern wird, iſt im Druck begonnen. Es wird  
in zwei Abtheilungen erſcheinen, von denen die eine das Namen⸗  
und Sachregiſter, bearbeitet von R. Schröder in Würzburg,  
die andere das Wortregiſter, bearbeitet von Prof. Birlinger  
in Bonn, enthalten wird. Wie die neue Ausgabe des berühmten  
bayeriſchen Wörterbuchs, wird auch die von J. Grimm begründete  
Sammlung der deutſchen Weisthümer im nächſten Jahr voraus⸗  
ſichtlich zum Abschluß gelangen. Auch die Geſchichte der Wiſſen⸗  
ſchaften geht ihrer Vollendung entgegen. Nachdem bereits 15  
Bände die Preſſe verlaſſen haben, werden demnächſt die Geſchichte  
der Mathematik, bearbeitet von Prof. Gerhardt aus Eis⸗  
leben, und die Geſchichte der Geſchichtswiſſenſchaft, bearbeitet

von Prof. Wegele in Würzburg, zur Publication gelangen;  
die Geſchichte der Geologie, der claſſiſchen Philologie und der  
Medicin werden bald ihnen folgen. Da die Gelehrten, welche  
früher die Geſchichte der Phyſik und der Kriegswiſſenſchaften  
übernommen hatten, die Bearbeitung aufgegeben haben, mußten  
für dieſe Abtheilungen neue Kräfte gewonnen werden. Die Geſchichte  
der Kriegswiſſenſchaften hat jetzt Generallieutenant Frhr. v.  
Troſchke in Berlin übernommen; wegen der Geſchichte der  
Phyſik ſchweben noch Verhandlungen, die hoffentlich demnächſt  
zum Abſchluß gelangen werden. Von der großen unter Prof.  
Hegel’s Leitung herausgegebenen Sammlung der deutſchen  
Städte⸗Chroniken ist der zwölfte Band, der erſte der Kölniſchen  
Chroniken, im Druck nahezu vollendet und wird in kurzer Friſt  
ausgegeben werden. \*) Dereſlbe enthält Erzählungen und hiſtoriſche  
Berichte aus dem 13. bis 15. Jahrhundert; die bekannte Reim⸗  
chronik von Gottfried Hagen, die Weberſchlacht, das ſogenannte  
Neue Buch und eine Anzahl kleinerer hiſtoriſcher Berichte, die  
unter dem Namen »Memoriale des 15. Jahrhunderts« zuſammen⸗  
gefaßt ſind. Vorausgeſchickt iſt eine allgemeine Einleitung, erſtens  
über die Geſchichte und Verfaſſung der Stadt im Mittelalter,  
die ſpäter weiter fortgeſetzt werden wird, und zweitens über die  
Kölniſche Geſchichtſchreibung und Literatur. Die hiſtoriſche Be⸗  
arbeitung iſt mit Ausnahme des erſten Theils der Einleitung,  
welchen Prof. Hegel ſelbſt verfaßt hat, von Dr. H. Cardauns  
in Bonn, die ſprachliche von Dr. C. Schröder aus Schwerin  
und Prof. Birlinger in Bonn ausgeführt. Zwei weitere  
Bände Kölniſcher Chroniken, welche Jahrbücher aus dem 14.  
und 15. Jahrhundert und die Koelhoff’ſche Chronik von 1499  
enthalten ſollen, werden ſchnell dem erſten folgen. Für die baye⸗  
riſchen Städte⸗Chroniken liegen zwei fertige Arbeiten vor: die  
Regensburger Chronik von Leonhard Widmann (1511—1555),  
bearbeitet vom Archivſecretär Frhrn. E. v. Oefele in Bam⸗  
berg, und die bis 1400 reichenden Mühldorfer Annalen, bearbeitet  
vom Archivſecretär Dr. Th. Heigel. Mit dieſen Stücken ſoll  
verbunden werden, was die Stadt München an hiſtoriſchen Denk⸗  
würdigkeiten und chronikartigen Aufzeichnungen aus dem Mittel⸗  
alter bietet, namentlich die Katzmair’ſche Denkſchrift, mit deren  
Bearbeitung Reichsarchivrath Muffat beſchäftigt iſt. Für die  
Herausgabe der Lübecker Chroniken iſt Prof. Mantels in  
Lübeck unausgeſetzt thätig geweſen, und hofft den erſten Band  
bis Ende dieſes Jahres druckfertig herſtellen zu können. Stadt⸗  
archivar Hänſelmann in Braunſchweig eröffnet für das  
kommende Jahr auf die Vollendung des zweiten Bandes der  
Braunſchweiger Chroniken Ausſicht. Dr. v. Bippen in Bremen  
hat die Neubearbeitung der Chronik von Rynesberg⸗Schene be⸗  
gonnen. Von dem umfaſſenden Unternehmen der Reichstagsacten,  
welches unter Leitung des Prof. Weizſäcker steht, wird der  
\*) Iſt eben geſchehen. Red.

219

Büchertiſch.

**Bibliographie.**  
**Baldamus,** Katholische Theologie. 1870–74. gr. 8. Leipzig.  
Hinrichs. 2. —  
**Katholiſche Theologie.**  
**Guéranger, P.,** die h. Adventszeit. 8. Mainz. Kirchheim. 4. 20  
— das Kirchenjahr. 7. Lfg. 8 Ebendaſ. 1. 40  
**Philoſophie.**  
**Fischer, E. L.,** über das Gesetz der Entwicklung auf psy-  
chisch-ethischem Gebiete. gr. 8. Würzburg. Keller. 2. —  
**Ritter, H.,** und **L. Preller,** Historia philosophiae graecae  
et romanae ex fontium locis contexta. Ed. 5. cur. G.  
Teichmüller. gr. 8. Gotha. F. A. Perthes. 8. —  
**Weygold, G. P.,** Kritik des philos. Pessimismus der neuesten  
Zeit. gr. 8. Leyden. Brill. 2. 70  
**Naturwiſſenſchaft.**  
**Hayek, G. v.,** Handbuch der Zoologie. 4. Lfg. gr. 8 Wien,  
Gerold. 3. 60  
**Riemann, B.,** Schwere, Electricität und Magnetismus. Bearb.  
v. K. Hattendorf. gr. 8. Hannover. Rümpler. 8. —  
**Schilling’s, S.,** Grundriß der Naturgeſch. Größere Ausg. 12.  
Bearb. 1. Thl.: Das Thierreich. gr. 8. Breslau. Hirt. 3. —  
**Schulze, L. R.,** das Buch der phyſikal. Erſcheinungen. Frei  
nach A. Guillemin. 3. u. 4. Lfg. gr. 8. Leipzig. Froh⸗  
berg. à 1. —  
**Stelzner, A.** u. **O. Prölß,** Atlas der Mineralogie. Lex. 8.  
Leipzig. Brockhaus. Mark 1. 50. geb. 2. 80  
**Suess, E.,** die Entstehung der Alpen. gr. 8. Wien. Brau-  
müller. 3. —  
**Tyndall, J.,** die Wärme betrachtet als eine Art der Bewe-  
gung. Deutsche Ausg., hrsg. v. H. HeImholtz u. G.  
Wiedemann. 3. Aufl. gr. 8. Braunschw. Vieweg. 9. —  
**Waltenhofen, A. v.,** Grundriss der allgemeinen mechani-  
chen Physik. gr. 8. Leipzig. Teubner. 8. —  
**Wetzel, E.,** allg. Himmelskunde. 3. Aufl. gr. 8. Berlin. Stu-  
benrauch. 10. —  
**Rechtswiſſenſchaft.**  
**Baron, J.**, Pandekten. 2. Aufl. gr. 8. Leipzig. Duncker u.  
Humblot. 13. 20  
**Endemann, W.,** das deutſche Handelsrecht. 3. Aufl. gr. 8. Hei⸗  
delberg. Bangel und Schmitt. 16. —  
**Geſetzgebung,** die, des deutſchen Reiches m. Erläutergn., hrsg.  
v. E. Bezold. 3. Thl.: Strafrecht u. Strafproceß. 1. Bd.  
2. Heft. gr. 8. Erlangen. Palm u. Enke. 2. —  
**Hinſchius, P.,** die preuß. Kirchengeſetze der Jahre 1874 und  
1875 nebſt dem Reichsgeſetze vom 4. Mai 1874. gr. 8. Ber⸗  
lin. Guttentag. 5. —  
**Ihering, R. v.,** Geiſt des röm. Rechts auf den verſch. Stufen  
fr. Entwicklg. 2. Thl. 2. Abth. 3. Aufl. gr. 8. Leipzig.  
Breitkopf u. Härtel. 9. —  
**Severin, C. A.,** die preuß. Stempelgeſetzgebung ergänzt und er⸗  
läutert. II. Das Geſetz vom 30. Mai 1873, betr. die Erb⸗  
ſchaftsſteuer. gr. 8. Berlin. Vahlen. cart. 2. —  
**Turnau, W.,** die Grundbuchordnung vom 5. Mai 1872 mit  
Ergänzungen und Erläuterungen. Kleinere Ausg. 8. Cart.  
Paderborn. Schöningh. 1. 60  
**Vering, F. H.,** Gesch. n. Pandekten des röm. u. heutigen  
gemeinen Privatrechts. 4. Aufl. 4. (Schluss-) Lfg. gr. 8.  
Mainz. Kirchheim. Mark 3. 50. compl. 11. —  
**Voigt, M.,** üb. das Aelius-u. Sabinus-System wie über einige  
verwandte Rechts-Systeme. Lex. 8. Leipz. Hirzel. 4. —  
**Windſcheid, B.,** Lehrbuch des Pandektenrechts. 2. Bd. 4. Aufl.  
gr. 8. Düſſeldorf. Buddeus. 17. —  
**Zachariae v. Lingenthal, C. S.,** Handbuch des französ.  
Civilrechts. 6. Aufl. Hrsg. v. E. S. Puchelt. 7. HIbbd.  
gr. 8. Heidelberg. Mohr. 3. —  
**Nationalökonomie.**  
**Dühring. E.,** Cursus der National- u. Socialökonomie, ein-  
schliesslich der Hauptpunkte der Finanzpolitik. 2. Aufl.  
gr. 8. Leipzig. Fues. 9. —  
**Geſchichte. Biographie. Memoiren.**  
**Arnold, W.,** über das Verh. der Reichs- zur Stammesgesch.  
und die Bedeutung der letzteren. gr. 8. Marburg. Elwert.  
— 60

**Becker, B.,** Geſch. der revolutionären Pariſer Commune in den  
Jahren 1789–1794. gr. 8. Braunſchw. Bracke. 4. —  
**Benrath, K.,** Bernardino Ochino v. Siena. Ein Beitrag zur  
Gesch. der Reformation. gr. 8. Leipzig. Fues. 7. —  
**Bulle, C.,** Geſch. der neueſten Zeit 1815–1871. 1. Bd.: Von  
1815–1848. gr. 8. Bremen. Nordweſtdeutſcher Volksſchrif⸗  
ten⸗Verlag. 6. —  
**Bunge, F. G. v.,** der Orden der Schwertbrüder. Dessen Stif-  
tung. Verfassung u. Auflösung. gr. 8. Leipzig. Bidder. 2. —  
**Czerny, A.,** Bilder aus der Zeit der Bauernunruhen in Ober⸗  
öſterreich. 1626. 1632. 1648. gr. 8. Linz. Ebenhöch. 5. 40  
**Druffel, A. v.,** Briefe u. Akten zur Gesch. des 16. Jahrh.  
m. besond. Rücks. auf Bayerns Fürstenhaus. 3. Bd. 1.  
Abth. Beiträge zur Reichsgesch. 1546–1551. gr. 8. Mün⸗  
chon. Rieger. 6. 70  
**Eye, A. v.,** Atlas der Culturgesch. qu. Fol. Leipzig. Brock-  
haus. 15 Mark. geb. 19. —  
**Faigl, J. R.,** P. Joh. Nep. Hinteröcker, Prieſter der Geſ. Jeſu  
u. apoſt. Miſſ. in Auſtralien. Ein Lebensbild. gr. 8. Linz.  
Ebenhöch. 2. 40  
**Fontes** rerum Austriacarum. 1. Abth. Scriptores. 8. Bd.:  
Die Königsaaler Geschichtsquellen mit den Zusätzen und  
der Fortsetzung des Domherrn Franz v. Prag. Hrsg. v.  
J. Loserth. gr. 8 Wien. Gerold. 10. —  
**Gieſebrecht, W. v.,** Geſch. der deutſchen Kaiſerzeit. 2. Bd. 4.  
Aufl. gr. 8. Braunſchweig. Schwetſchke. 12. —  
**Heidemann, J.,** Peter v. Aspelt als Kirchenfürst und Staats-  
mann. gr. 8. Berlin. Weidmann. 6. —  
**Hertzberg, G. F.,** Geſch. Griechenlands ſeit dem Abſterben des  
antiken Lebens bis zur Gegenwart. 1. Thl. (Geſch. der eu⸗  
rop. Staaten, hrsg. v. Heeren u. Ukert etc. 37. Lfg. 1. Abth.)  
gr. 8. Gotha. F. A. Perthes. Subcriptionspreis 6. 80  
Einzelpreis 8. 40  
**Höfner, M. J.,** Untersuchungen zur Gesch. des Kaisers L. Septi-  
mius Severus u. seiner Dynastie. 1. Bd. gr. 8. Giessen.  
Ricker. 7. 60  
**Horawitz, A.,** Michael Hummelberger. Eine biograph. Skizze.  
gr. 8. Berlin. Calvary. gr. 8 1. 50  
**Jäger, O.,** Abriss der neuesten Gesch. 1815–1871. gr. 8.  
Mainz. Kunze. 1. 60  
**Krieg,** der deutſch⸗franzöſische, 1870—71. Red. von der kriegs⸗  
geſchichtl. Abth. d. großen Generalſtabs. 1. Thl.: Geſch.  
bis zum Sturz des Kaiſerreichs. 9. Heft. gr. 8. Berlin.  
Mittler. 6. —  
**Kühne, B.,** Gedenkblätter auf Dr. Heinrich Schmid, Abt von  
Einſiedeln. gr. 8. Einſiedeln. Benziger. 1. 60  
**Müller, W.,** polit. Geſch. der neueſten Zeit. 1816—1875. 1.—  
5. Lfg. gr. 8. Stuttg. Neff. à —. 50  
**Neukirch, P.,** das Leben des Petrus Damiani. (Teil 1.: bis  
zur Ostersynode 1059.) gr. 8. Göttingen. Peppmüller.  
2. 80  
**Pauli, R.,** Geſch. Englands ſeit den Friedensſchlüſſen v. 1814  
und 1815. 3. Thl. (Staatengeſchichte der neueſten Zeit. 22.  
Bd.) gr. 8. Leipzig. Hirzel. 8. —  
**Sammlung hiſt. Bildniſſe.** 3. Serie. II.: Der h. Otto v.  
Bamberg u. Apoſtel der Pommern, v. J. A. Zimmer⸗  
mann. — III.: Fürſtabt Martin Gerbert v. St.  
Blaſien, v. J. Bader. 8. Freib. Herder. 1. 80 resp. 1. 20  
**Scherr, J.,** deutſche Cultur⸗ und Sittengeſch. 6. Aufl. gr. 8.  
Leipzig. Wigand. 8. —  
**Schön.** Aus den Papieren des Miniſters und Burggrafen von  
Marienburg Th. v. Schön. 2. Bd. (Anhang zum 1. Thl.) gr.  
8. Berlin. Duncker. geb. 10. —  
**Sickel, Th.,** Alcuinstudien. I. Lex. 8. Wien. Gerold. 1. 40  
**Stieve, F.,** der Urſprung des 30jähr. Kriegs 1607–1619. 1.  
Buch: Der Kampf um Donauwörth. gr. 8. München.  
Rieger. 12. —  
**Taylor, B.,** Geſch. von Deutſchland. 16. Stuttg. Auerbach.  
geb. 7. —  
**Urkundenbuch** des hiſt. Vereins für Niederſachſen. 9. Heft:  
Urkundenbuch der Stadt Lüneburg. 2. Bd. gr. 8. Han⸗  
nover. Hahn. 6. —  
**Vely, E.,** Herzog Karl von Württemberg und Franziska von  
Hohenheim. gr. 8. Stuttg. Simon. 8. —  
**Voß. S. M.,** Gräfin **v.,** 69 Jahre am preußiſchen Hofe. gr. 8.  
1. —3. Aufl. Duncker u. Humblot. 9. —  
**Werner, A.,** Bonifacius, der Apostel der Deutschen u. die  
Romanisirung von Mitteleuropa. gr. 8. Leipz. Weigel. 8. —

220

**Wyss, A.,** die Limburger Chronik untersucht. gr. 8. Marburg.  
Elwert. 2. 40  
**Zeller, E.,** Vorträge u. Abhandlungen geschichtl. Inhalts. 2.  
Aufl. gr. 8. Leipzig. Fues. 8. —  
**Geographie. Reiſen. Karten.**  
**Atlas,** topographischer, der Schweiz. 7. Lfg. qu. gr. Fol.  
Bern. Dalp. 12. 80  
**Barker, Lady,** Stationsleben auf Neu⸗Seeland. 8. Coburg.  
Sendelbach. 3. 50  
**Farenheid, F. v.,** Reiſe durch Griechenland, Kleinaſien, die  
troiſche Ebene, Conſtantinopel, Nom u. Sicilien. gr. 8.  
Königsbg. Hartung. 8. —  
**Hauslab,** Erdkarte mit d. Horizontal-Schichten. Chromolith.  
qu. gr. Fol. Wien. Artaria. 1. 20  
— Karte v. Mittel- u. Süd-Europa m. Horizontal-Schichten  
nach Steinhauser. Schwarz mit Curven. qu. gr. Fol.  
— 80 Mark, in Tondruck 1. 20  
**Kiepert, H.,** Karte d. russischen Reichs in Europa. 4. Aufl.  
6. Blatt. Lith. u. color. qu. gr. Fol. Berlin. D. Reimer.  
10. —  
— Wandkarte d. deutschen Reiches. 1: 750,000. 9 Blatt.  
Lith. u. color. 4. Aufl. qu. gr. Fol. Ebendas. 10. —  
**Klipstein, A. v.,** Beiträge zur geolog. u. topograph. Kennt-  
niss der oestl. Alpen. 2. Bd. 2. Abth. gr. 4. Giessen.  
Ricker. 5. —  
**Müller, A.,** orohydrograph. Schul-Atlas über alle Theile d.  
Erde in 20 Karten nach Reliefs. gr. 4. Weimar. Photo-  
lithogr. Institut. 2. 50  
**Nordpolarfahrt,** die zweite Deutſche, in den J. 1869 u. 70  
unter Führung des Kapitäns Karl Koldewey. Volksausg.  
4. Lfg. gr. 8. Leipzig. Brockhaus. 1. —  
**Payer, J.,** die öſterreich⸗ungariſche Nordpol⸗Exp. in den Jahren  
1872–74. 1. Lfg. gr. 8. Wien. Hölder. —. 50  
**Pyl, Th.,** Vom Hildageſtade. Heimatsbilder. gr. 8. Greifswald.  
Bindewald. 3. —  
**Rohlfs, G.,** Beiträge zur Entdeckung und Erforſchung Afrika’s.  
Berichte aus d. J. 1870—75. 8. Leipzig. Dürr. 4. 50  
**Rulf, G. u. A. Müller,** Deutschland nach e. Relief von C.  
Raaz. Photolithogr. 14. Aufl. 12 BI. Imp.-Fol. Ebendas.  
9 Mark. auf Leinw. 16. —  
**Schiff, Th.,** Aus halbvergessenem Lande. Culturbilder aus  
Dalmatien. Lex. 8. Wien. Klič u. Spitzer. 5. —  
**Schweinfurth, G.,** Artes Africanae. Abbildungen und Be-  
schreibungen von Erzeugnissen des Kunstfleisses central-  
afrik. Völker. Deutsch und englisch. Fol. Leipzig. Brock-  
haus. cart. 24. —  
**Steinhauser, A.,** physikalische Karten. Nr. 9: Pendelkarte.  
qu. Fol. Wien. Artaria. 1. —  
**Kunſtwiſſenſchaft. Kunſtgeſchichte.**  
**Lobe, J. C.,** Lehrbuch der musik. Composition. 3. Thl. 2.  
Aufl. gr. 8. Leipzig. Breitkopf u. Härtel. 13. 50  
**Quellenschriften** für Kunstgesch. n. Kunsttechnik d. Mittel-  
alters u. d. Renaissance, Hrsg. v. R. Eitelberger v.  
Edelberg. IX. u. X. gr. 8. Wien. Braumüller. 11. —  
**Woermann, K.,** die Landschaft in der Kunst der alten  
Völker. Lex. 8. München. Ackermann. 12. —  
Beſonders zu **Feſtgeſchenken** empfohlen!  
Soeben erſchien in unſerem Verlage und iſt vor⸗  
räthig in allen Buchhandlungen:  
**Blätter im Winde.**  
**Novellen von**  
**Eufemia Gräfin Balleſtrem.**  
Preis elegant geb. 4½, Mark,  
in feinem Callicoband gebunden 6 Mark.  
**G. P. Aderholz’** Buchhandlung in **Breslau.**

In der **Herder**’ſchen Verlagshandlung in **Freiburg im**  
**Breisgau** iſt erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:  
**Vering, Dr. Fr. H., Lehrbuch des kath.**  
**und proteſtantiſchen Kirchenrechts,** mit beſonderer Rückſicht auf  
**das Vatikaniſche Concil,** ſowie auf **Deutſchland, Oeſterreich und**  
**die Schweiz.** Zweite Abth. gr. 8⁰. (S. 240 bis 560. *M.* 4.80.  
Dieſe zweite Abtheilung enthält: 1) den Schluß der  
Quellen und äußeren Rechtsgeſchichte des Kirchenrechts, ſchildert  
aktenmäßig die gegenwärtigen ſtaatskirchlichen Verhältniſſe Oeſter⸗  
reichs und der Schweiz, ſodann die heutigen Quellen des katho⸗  
liſchen und proteſtantiſchen Kirchenrechts im Einzelnen, wobei  
unter Anderem auch die Lehren vom Gewohnheitsrecht, von den  
bürgerlichen Geſetzen als Quelle des Kirchenrechts und vom Ver⸗  
faſſungseid, ſowie von den Concordaten, und bei den Concilien  
das Vatikaniſche Concil abgehandelt werden. Die einzelnen  
Schlüſſe des Vaticaniſchen Concils, die Entwürfe ſolcher, auch  
die von der vorberathenden kirchlich⸗politiſchen Commiſſion vor⸗  
bereiteten und die von Concilsvätern geſtellten Anträge ſind  
jedesmal bei der betreffenden Materie verzeichnet. Ferner ent⸗  
hält dieſe zweite Abtheilung: 2) den größten Theil des kirchlichen  
Verfaſſungsrechts; die kirchliche Verfaſſung im Allgemeinen, wo⸗  
bei auch die ſogen. Altkatholikenfrage ſehr eingehend erörtert iſt,  
ſodann die Lehre vom geiſtlichen Stande und den Kirchenämtern  
(dabei auch von dem Patronatsrecht); und endlich von den Or⸗  
ganen der Kirchengewalt im Einzelnen (vom Papſte und der  
römiſchen Curie, den Metropoliten, den Biſchöfen, den Domcapiteln  
und Stiften, den Chor⸗ und Weihbiſchöfen und den Coadjutoren),  
überall mit beſonderer Rückſicht auf die Verhältniſſe der Gegenwart.  
Den Schluß des ganzen Werkes wird eine gegen Ende  
dieſes Jahres erſcheinende dritte Abtheilung enthalten.  
In der **Herder**’ſchen Verlagshandlung in **Freiburg im**  
**Breisgau** iſt erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:  
**Räß, Dr. A., Biſchof von Straßburg, Die Con⸗**  
**vertiten ſeit der Reformation, nach**  
**ihrem Leben und aus ihren Schriften dargeſtellt.** Erſter bis  
zehnter Band: Vom Anfang der Reformation bis 1798. gr. 8⁰.  
(Jeder Band circa 40 Bogen.) à *M.* 7. 20. — Perſonen⸗ und  
Sachregiſter zu den zehn erſten Bänden. gr. 8⁰. (VIII u. 172 S.)  
*M.* 2.40. — Elfter Band. (Erſter Nachtrag.) Vom Anfange der  
Reformation bis 1566. gr. 8⁰. (VIII u. 522 S.) *M.* 7.20. —  
Zwölfter Band. (Zweiter Nachtrag.) Von 1566—1800. gr. 8⁰.  
(X u. 570 S.) *M.* 7.20. — Preis des vollſtändigen Werkes,  
13 Bände: *M.* 88.80.  
Jede Buchhandlung liefert einzelne Bände zur Anſicht.  
Die ‚Köln. Volksztg.’ ſagt über dieſes bedeutende Werk:  
‚Erhebt uns ſchon jede objectiv gehaltene Lebensbeſchreibung auf  
einen höheren Punkt der hiſtoriſchen Betrachtung und führt ſie  
uns aus der gründlichen Kenntniß des Speciellen in das tiefere  
Verständniß des Geiſtes ein, welcher in der Geſchichte waltet,  
ſo ſehen wir bei den Lebensbildern der Convertiten die theologiſche  
Controverſe gleichſam in der geſchichtlichen Entwickelung eines  
Menſchengeiſtes warm und lebendig an uns vorübergehen. Das  
in großartigem Maßſtab angelegte Werk des Hrn. Biſchofs von  
Straßburg ſoll bis auf unſere Tage herabreichen und beſchäftigt  
ſich vornehmlich mit jenen Männern, welche ihre Bekehrungs⸗  
gründe entweder in beſondern Schriften und Briefen oder auch  
in einem oder dem anderen Hauptſtücke eines größeren Werkes  
direct oder indirect dargelegt haben. Neben den autobiographiſchen  
Mittheilungen ſind die ſonſtigen beſten Quellen benutzt und auch  
namentlich die Zeugniſſe der Gegner berückſichtigt, wodurch die  
biographiſche Schilderung ebenſo viel an Unmittelbarkeit gewinnt,  
als ihr der Stempel der Wahrheit aufgedrückt iſt.  
In der **C. F. Winter**’ſchen Verlagshandlung in **Leipzig**  
iſt ſoeben erſchienen:  
**Sophokles.**  
Deutſch in den Versmaßen der Urſchrift von  
**J. J. C. Donner.**  
**Achte Auflage.** Zwei Bände. 8. geb. 6 Mark 60 Pfg.  
**In Leinwand gebunden** 7 Mark 50 Pfg.

Verantwortlicher Redacteur Joſeph Köhler in Paderborn. — Druck von Franz Joſ. Urlichs in Aachen.

254

nennen als einen derjenigen, welche er in der vorliegenden  
Frage ſo energiſch bekämpft. Nichtsdeſtoweniger muß ich  
bekennen, daß die Anſchauungen, auf welchen mein mit  
Calderon’s Luſtſpiel ‚Die Dame Kobold’ (Wien, Sar⸗  
tori, 1869) gemachter Verſuch beruht, auch jetzt noch, und  
auch durch Lorinſers gegenwärtige, ſo verdienſtvolle Arbeit  
bei mir nicht erſchüttert ſind. Ich halte es für unmöglich,  
daß ein Drama, welchem der kurze vierfüßige Trochäus  
als weſentliche Form zu Grunde liegt, jemals in deutſcher  
Sprache vollſtändig fließend und geläufig wiedergegeben,  
geſprochen und aufgeführt werde; ich halte das deutſche  
Ohr für unfähig, die ſpaniſche Aſſonanz bei deutſchen Wor⸗  
ten zu verſtehen und zu genießen, und ich halte es endlich  
für eine ſchlechthin unerfüllbare Forderung, alle die kunſt⸗  
reichen und ſchwierigen poetiſchen Formen Calderon’s in  
ſchönem und ungezwungenem Deutſch wiederzugeben.

Allein ich will hier nicht ſtreiten; ſehr möglicher  
Weiſe beruht meine Anſicht nur auf dem Umſtand, daß ich  
die Sache zwar verſucht habe, jedoch zu ungeſchickt und zu  
wenig ſprachgewandt war, um ſie auch nur zu meiner eige⸗  
nen Zufriedenheit fertig zu bringen. An dem wahren  
und großen Verdienſte des Lorinſer’ſchen Unternehmens  
ſoll durch obige Bemerkungen nicht im Geringſten gemäkelt  
werden. Ich wünſche der Sammlung den glänzendſten  
Erfolg und die weiteſte Verbreitung; ſie kann, wo immer  
ſie geleſen wird, nur Gutes wirken, und wenn die Leſer  
zu der Ueberzeugung kommen ſollten, daß meine ſprach⸗  
lichen und metriſchen Bedenken nicht begründet ſind, dann  
wird Niemand eine aufrichtigere Freude empfinden, als  
ich ſelbſt.  
Conſtanz. Baumſtark.

Nachrichten.

— Der rühmlichſt bekannte Grundriß der ‚Metaphyſik  
von Dr. G. Hagemann iſt in der ſo eben erſchienenen drit⸗  
ten Auflage (Freiburg, bei Herder) um einen Druckbogen ver⸗  
mehrt. Das Ganze iſt von neuem ſorgfältig durchgearbeitet; eini⸗  
ges verkürzt, anderes erweitert; Veränderungen und Erweite⸗  
rungen finden ſich u. a. bei der Behandlung des Accidens im  
Verhältniß zur Subſtanz, der Darwin’ſchen Theorie, des Ma⸗  
terialismus, des teleologiſchen Gottesbeweiſes, des Schöpfungs⸗  
werkes. Ueberall iſt das Streben größerer Deutlichkeit und Be⸗  
ſtimmtheit erkennbar.  
— Das Shakespeare-Lexicon von Alexander  
Schmidt (a complet Dictionary of all the english words,  
phrases and constructions in the works of the poet), eine  
Leiſtung erſten Ranges, iſt mit dem ſo eben erſchienenen zweiten  
Bande vollſtändig geworden.  
— (Perſonalnotizen.) Von Marburg aus wurde  
kürzlich der Tod des dortigen Profeſſors der Philoſophie Dr.  
Friedrich Albert Lange (geb. am 28. Sept. 1828) gemel⸗  
det. Von ſeinem Hauptwerke: ‚Geſchichte des Materialismus  
ſeit Kant und Kritik ſeiner Bedeutung in der Gegenwart’ 3 Bde.  
liegt ſeit kurzem die bedeutend vergrößerte zweite Auflage vollſtändig  
vor. (3 Bde. 1873–75). Das Werk bietet ein äußerſt fleißig  
zuſammengetragenes reiches Material, literärgeſchichtliches und  
laturwiſſenſchaftliches. Der Verf. will nicht Materialiſt ſein,  
aber ſein Buch dient wie kaum ein anderes der Verbreitung  
materialiſtischer Anſchauungen. Der Materialismus gilt ihm  
als allein berechtigtes methodologiſches Princip in der Erfor⸗  
ſchung der Natur; als abſchließende Weltanſicht will er ihn ei⸗  
nerſeits durch einen theoretiſchen Scepticismus, andererſeits  
durch die Würdigung der Poeſie und der — freilich lediglich  
ſubjectiv verſtandenen — Religion, als gleichberechtigter Erzeug⸗  
niſſe der menſchlichen Geſammtorganiſation überwinden. Wo das  
Werk auf poſitive Religion und deren Inſtitute zu reden kommt,  
wird es zum haßerfüllten Pamphlet. — Am 24. Nov. entriß  
der Tod der Kirche einen ihrer erleuchteteſten, frömmſten und tha⸗  
tenreichſten Würdenträger, dem öſterreich. Kaiſerſtaate einen ſei⸗  
ner edelſten Patrioten, der Wiſſenſchaft eine ihrer hervorragenſten  
Zierden — den Cardinal Fürſterzbiſchof von Wien Joſeph  
Othmar Ritter von Rauſcher. Der Verewigte war am  
6. October 1799 zu Wien geboren. Nach Vollendung der Gym⸗  
naſialſtudien machte er einen juriſtiſchen Curſus durch, und wid⸗

mete ſich dann mit glänzendem Erfolge der Theologie und Phi⸗  
loſophie neben welchen er mit Vorlieben das geſchichtliche Fach  
cultivirte. Am 21. Aug. 1823 zum Prieſter geweiht, wirkte er  
zunächſt faſt zwei Jahre als Seelſorger in Hütteldorf, worauf  
er zum Profeſſor der Kirchengeſchichte und des Kirchenrechts in  
Salzburg ernannt wurde. In dieſer Sellung veröffentlichte er  
(1829) zwei Bände einer nach großem Plane angelegten Kir⸗  
chengeſchichte, mit denen er bis auf die Zeit Juſtinianz hin⸗  
abgelangte. An der Fortſetzung dieſes Werkes wurde er durch  
die 1832 erfolgende Berufung zum Director der k. k. orientaliſchen  
Akademie gehindert. Am 15. April 1849 wurde er zum Fürſt⸗  
biſchof von Seckau (Graz) conſecrirt, am 15. August 1858 auf  
dem erzbiſchöflichen Stuhle von Wien inſtallirt. Hatte er ſchon  
früher ſeinen Einfluß geltend gemacht, um die Kirche aus den  
Feſſeln des Joſephinismus zu befreien, ſo verdoppelte er nun  
ſeine Bemühungen in dieſer Richtung. Das Concordat von 1855  
war hauptſächlich ſein Werk; er war daher ſeit dem Abschluſſe  
desſelben auch unaufhörlich die Zielſcheibe der Beſchimpfungen  
und Verdächtigungen von Seiten der liberalen Parteien. 1859  
verſammelte er ein Provincialconcil, um eine Reform ſeiner  
Kirchenprovinz im Sinne des Concordats und der canoniſtiſchen  
Satzungen in’s Werk zu ſetzen. Als im J. 1867 die Schul⸗  
und Ehegeſetze discutirt wurden, vertrat er mit den übrigen  
Biſchöfen den kirchlichen Standpunkt in wiederholten Adreſſen  
an den Kaiſer. Er brachte es zu Stande, daß die Maigeſetze  
des J. 1874 nicht ein Abklatſch der preußiſchen wurden und  
ein modus vivendi zwiſchen Kirche und Staat ſich ausfindig  
machen ließ. Als Politiker befand ſich Rauſcher mit den meiſten  
Biſchöfen der weſtlichen Reichshälfte, welche dem Föderalismus  
huldigten, in Widerſpruch; er glaubte, an der gegebenen Ver⸗  
faſſung feſthaltend, im Intereſſe der Conſolidirung des Kaiſer⸗  
ſtaats das centraliſtiſche System unterſtützen zu müſſen. Das  
kirchliche Leben in ſeinem Sprengel verdankt ihm weſentliche  
Förderung. Perſönlich war er ein Mann des Gebets und der  
Asceſe, ſeine Gelehrſamkeit umfaſſend und tief. Als beredtes  
Zeugniß ſeiner geiſtigen Bedeutung hat er ſeine Reden, Hir⸗  
tenbriefe und Predigten hinterlaſſen, von denen die erſte  
Folge 1858 in Wien bei Manz und 1860 in wohlfeilerer Aus⸗  
gabe bei Braumüller erſchien. Von der zweiten Folge iſt im  
Laufe dieſes Jahres der erſte Band erſchienen. (Wien, Brau⸗  
müller.)

Büchertiſch.

**Encyclopädieen und Sammelwerke.**  
**Bibliothek,** internat. wissensch. 18. Bd.: Die Schmarotzer  
des Thierreichs, von P. J. van Beneden. 8. Leipzig.  
Brockhaus. 5 Mark. geb. 6. —  
**Biographie,** allg. deutſche. 10. Lfg. Lex. 8. Leipzig. Duncker u.  
Humblot. 2. 40  
**Katholiſche Theologie.**  
**Falise, J. B.,** Liturgiae praet. compendium. Ed. 2 gr. 8.  
Regensburg. Manz. 7. 60  
**Fröhlich, J.,** der neue Katechismus, wie er unſerer Zeit noth  
thut. gr. 8. Kempten. Köſel. 2. 10

**Guéranger, D. P.,** das Kirchenjahr. Lfg. 8. 8. Mainz. Kirch⸗  
heim. 1. 40  
**Heinrich, J. B.,** Dogmatiſche Theologie. 2. Bd. 1. Abth. gr. 8.  
Ebendaſ. 3. 40  
**Hoppe, J. J.,** das Gewiſſen. gr. 8. Regensb. Manz. 4. 80  
**Neumann, P.,** das Loben unseres Herrn und Heilandes Jesu  
Chr. 2. Thl. Lex. 8. Prag. Urbanek. 5. 60  
**Akatholiſche Theologie.**  
**Achelis, E.,** die Bergpredigt nach Matthäus u. Lucas. Exe-  
getisch u. kritisch untersucht gr. 8. Bielefeld. Velhagen  
u. Klasing. 8. —

255

**Bibelwerk,** theologiſch⸗homiletiſches, hrsg. v. J. P. Lange. Des  
A. T. 9. Thl.: Die Bücher Esra, Nehemia u. Eſther, von  
F. W. Schultz. gr. 8. Ebendaſ. 4. —  
**Bunsen, E. v.,** biblische Gleichzeitigkeiten oder übereinstim-  
mende Zeitrechnung bei Babyloniern, Assyrern, Aegyptern  
u. Hebraern. gr. 8. Berlin. Mitscher u. Röstell. 3. 60  
**Ewald, H,** die Lehre der Bibel v. Gott. 4. Thl.: Ueber das  
Leben des Menschen u. das Reich Gottes. gr. 8. Leipzig.  
Böhme u. Drescher. 6. 60  
**Hausrath, A.,** neuteſt. Zeitgeſch. 3. Thl.: Die Zeit der Apoſtel-  
II. 2. Aufl. gr. 8. Heidelb. Baſſermann. 10. —  
**Keil, C. F.,** Hdbuch der bibl. Archaeologio. 2. Aufl. gr. 8.  
Frankf. Heyder u. Zimmer. 14. —  
**Psalmen,** die, hebr. Text mit einer kurzen Auslegung v. A.  
Heiligstedt. 1. Heft. gr. 8. Halle. Hermann. 1. —  
**Riehm, C. C. A.,** Handwörterbuch des bibl. Alterth. 4. Lfg.  
gr. 8. Bielefeld. Velhagen u. Klaſing. 1. 60  
**Skworzow, C.,** patrolog. Untersuchungen. Ueber Ursprung  
der problemat. Schriften der apost. Väter. gr. 8. Leipzig.  
Fr. Fleischer. 4. —  
**Corpus apologetarum** christianorum saeculi 2., ed. J. C.  
Th. de Otto. Ed. 3. Vol. 1. Fasc. 1.: Iustini op. Tom. 1.  
Pars 1. Fasc. 1. gr. 8. Jena. Dufft. 1. 80  
**Eusebi** chronicorum libri 2. Ed. A. Schöne. Vol. 1. gr. 4.  
Berlin. Weidmann. 20. —  
**Evangelia apocrypha.** Collegit atque rec. C. de Tischen-  
dorf. Ed. 2. gr. 8. Leipzig. Mendelssohn. 12. —  
**Philoſophie.**  
**Baur, F. Ch. v.,** drei Abhdlgn. zur Gesch. der alten Philo-  
sophie u. ihres Verh. zum Christenthum. Neu hrsg. von  
E. ZeIIer. gr. 8. Leipzig. Fues. 8. —  
**Frauenſtädt, J.,** neue Briefe über die Schopenhauer’ſche Philo-  
ſophie. gr. 8. Leipzig. Brockhaus. 6. —  
**Hermann, C.,** die Aesthetik in ihrer Geschichte u. als wissen-  
schaftl. System. gr. 8. Leipzig. Fr. Fleischer. 6. —  
**Kirchner, F.,** Leibnitz’s Psychologie. gr. 8. Cöthen. Schett-  
ler. 1. 60  
**Lamarck, J.,** zoolog. Philosophie. gr. 8. Jena. Deistung. 10. —  
**Landau, L. R.,** der Gottesbegriff u. das geiſtige Princip oder  
die Philoſophie u. die Rel. der Zukunft. gr. 8. Leipzig.  
Koſchny. 1. 50  
**Lazarus, M.,** das Leben der Seele, in Monographien über ſ.  
Erſcheinungen u. Geſetze. 2. Aufl. 1. Bd. Berlin. Dümmler.  
7. 50 Mark. geb. 10. —  
**Liebmann, O.,** zur Analyſis der Wirklichkeit. Philoſoph. Unter⸗  
ſuchungen. gr. 8. Straßburg. Trübner. 9. —  
**Scheidemacher, C.,** das Seelenleben der Gehirnthätigkeit. Gegen  
die Seelenleugner gerichtete Forſchungen, auf Thatſachen  
begründet. gr. 8. Regensb. Manz. 4. 50  
**Thilo, C. A.,** kurze pragm. Gesch. der Philosophie. 1. ThI.:  
Gesch. der griech. Philos. gr. 8. Cöthen. Schultze. 5. —  
**Pädagogik.**  
**Waitz’s, Th.,** allg. Pädagogik u. kleinere pädag. Schriften. 2.  
Aufl. Hrsg. v. O. Willmann. 2. (Schluß⸗) Lfg. gr. 8.  
Braunſchw. Vieweg. 6. 40  
**Naturwiſſenſchaft.**  
**Arendt, R.,** Grundriss der organ. Chemie. gr. 8. Leipzig.  
Voss. 5. —  
**Falb. R.,** Gedanken und Studien über den Vulkanismus. 8.  
Graz. Leykam-Josephsthal. 8. —  
**Gorup-Besanez, E. F. v.,** Lehrbuch der Chemie. 2. Bd.:  
Organische Chemie. 5. Aufl. gr. 8. Braunschweig. Vie-  
weg. 13. 60  
**Haeckel, E.,** Ziele u. Wege der heutigen Entwickelungsge-  
geschichte. gr. 8. Jena. Dufft. 2. 40  
**Hallier, E.,** Naturwissenschaft, Religion u, Erziehung. gr. 8.  
Ebendaselbst. 4. —  
**Handworterbuch,** neues der Chemie. Hrsg. v. H. Feh-  
ling. 18. Lfg. gr. 8. Braunschw. Vieweg. 2. 40  
**Hellmann, G.,** die tägl. Veränderungen der Temperatur der  
Atmosphäre in Norddeutschland. gr. 8. Berlin. Mayer u.  
Müller. 1. 50  
**Klein, H. J.,** naturwiſſenſchaftl. Studien u. Kritiken. 8. Graz.  
Leykam⸗Joſephsthal. 6. —

**Liebig, J. v.**, die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur  
u. Physiologie. 9. Aufl. Hrsg. v. P. ZöIIer. 3. Abth. gr.  
8. Braunschw. Vieweg. 6. —  
**Miller-Hauenfels, A. v.,** die Gesetze der Kometen, abge-  
leitet aus dem Gravitationsgesetze. gr. 8. Graz. Leusch-  
ner u. Lubensky. 3. 50  
**Naturkräfte,** die. Eine wiſſenſch. Volksbibliothek. 15. Bd.: Das  
Spektrum u. die Spektralanalyſe, von P. Zech. München.  
Oldenbourg. 3. —  
**Rammelsberg, C. F.,** Hdbuch der Mineralchemie. 2. Aufl.  
II. specieller Thl. gr. 8. Leipzig. Engelmann. 16. —  
**Rühlmann, R.,** Hdbuch der mechan. Wärmelehre. 2. Lfg.  
gr. 8. Braunschweig. Vieweg. 8. —  
**Rütimeyer, L.,** die Veränderung der Thierwelt i. d. Schweiz  
seit Anwesenheit des Menschen. gr. 8. Basel. Schweig-  
hauser. 2. —  
**Schleiden, M. J.,** das Salz. Seine Geſch, ſeine Symbolik u  
ſeine Bed. im Menſchenleben. gr. 8. Leipzig. Engelmann  
6. —  
**Rechtswiſſenſchaft.**  
**Berner, A. F.,** Lehrbuch des deutſchen Preßrechts. gr. 8. Leipz.  
B. Tauchnitz. 7. 50  
**Bruns, C. G.,** Fontes iuris rom. antiqui. Ed. 3. Tübingen.  
Laupp. 6. —  
**Codex Iustinianus,** recogn. P. Krüger. Fasc. III. 4. Ber-  
lin. Weidmann. 10. —  
**Gerlach, H.,** Lehrbuch des kath. Kirchenrechts. 3. Aufl. gr. 8.  
Paderborn. Schöningh. 8. —  
**Haentzſchel, O.,** die Auf⸗ u. Abnahme von Teſtamenten im Gel⸗  
tungsbereiche des Allg. Landrechts für die preuß. Staaten  
unter Berückſ. der Vormundſchaftsordnung vom 5. Juli  
1875. gr. 8. Breslau. Kern. 3. 50  
**Pezold. H.,** die deutſche Strafrechtspraxis. 1. Lfg. gr. 8. Stutt⸗  
gart. Nitzſchke. 1. —  
**Puchelt, E. S.,** Commentar zum allg. deutſchen Handelsgeſetz⸗  
buch. 2. Aufl. 1. Bd. gr. 8. Leipz. Noßberg. p. cplt. 16. —  
**Rechtsgrundſätze** der Entſcheidungen des Reichs⸗Oberhandels⸗  
gerichts. Hrsg. v. D. C. Calm. 2 Bde. 2. Lfg. gr. 8.  
Berlin. Guttentag. 2. —  
**Rüttimann,** das Nordamerikaniſche Bundesſtaatsrecht verglichen  
mit den polit. Einrichtungen in der Schweiz. 2. Thl. 2.  
Abth. gr. 8. Zürich. Orell, Füßli u. Co. 8 Mark.  
p. cplt. 21. —  
**Sohm. R.,** das Recht der Eheschliessung aus dem deutschen  
und canonischen Recht, geschichtlich entwickelt. gr. 8.  
Weimar. Böhlau 6. —  
**Temme, J. D. H.,** Lehrbuch des gemeinen deutſchen Strafrechts.  
gr. 8. Stuttgart. Enke. 8. —  
**Nationalökonomie.**  
**Bischof. H.,** Grundzüge e. Systemes der Nationalökonomie.  
4. Lfg. gr. 8. Graz. Leykam Josefsthal. 2. —  
**Geſchichte. Biographie und Verwandtes.**  
**Acta publica.** Verhandlungen und Correspondenzen der  
schles. Fürsten u. Stände. Hrsg. v. H. Palm. Jahrgang  
1621. gr. 4. Breslau. Max. 10. —  
**Böttger, H.,** Diöcesan- und Gau-Grenzen Norddeutschlands  
zwischen Oder, Main, jenseit des Rheins, der Nord- und  
Ostsee von Ort zu Ort schreitend festgestellt. 1. Abthl.  
gr. 8. Halle. Waisenhaus. 5. —  
**Broemmel, F.,** genealog. Tabellen zur Gesch. d. Mittelalters  
bis zum J. 1273. Wohlf. Ausgabe. Basel. Schweighauser.  
4. —  
**Cantu, C.,** allg. Weltgeſchichte. Fortgeſetzt von J. Fehr. 14.  
Bd. gr. 8. Regensburg. Manz. 12. —  
**Fessler, J. A.,** Gesch. v. Ungarn. 2. Aufl. bearbeitet v. E.  
KIein. 16. Lfg. gr. 8. Leipzig. Brockhaus. 2. —  
**Grotefend, H.,** Stammtafeln der schles. Fürsten bis zum J.  
1740. gr. 8. Breslau. Max. 2. —  
**Hansjakob, H.,** Herimann der Lahme von der Reichenau. Sein  
Leben u. ſ. Wiſſenſchaft. gr. 8. Mainz. Kirchheim 1. 50  
**Helfert, J. A.,** Frhr. v., Geſch. Oeſterreichs vom Ausgange d.  
Wiener October⸗Aufſtandes 1848. IV.: Der ungar. Winter⸗  
feldzug u. die octroyirte Verfaſſung. 1. Thl. gr. 8. Prag.  
Tempsky. 10. —  
**Hundt, F. H.,** Graf, über die baierischen Urkunden aus der  
Zeit d. Agilolfinger. gr. 4. München. Ackermann. (Comm.)  
6. —

256

— Urkunden des X. u. der erſten Hälfte des XI. Jahrh. aus  
dem Bisthum Freiſing. gr. 8. Ebendaſ. (Comm.) 1. 20  
— Die Urkunden des Bisthums Freising aus der Zeit der  
Karolinger. Nachträge, Erörterungen, Berichtigungen.  
gr. 4. Ebendas. (Comm.) 2. —  
**Jacobs, E.,** Urkundenbuch des in der Grafschaft Wernige-  
rode belegenen Klosters Ilsenburg. 1. Hälfte: Die Ur-  
kunden vom Jahre 1003–1460. gr. 8. Halle. Waisenhaus.  
6. —  
**Kramer, G.,** Carl Ritter. Ein Lebensbild nach ſeinem hand⸗  
ſchriftlichen Nachlaß dargeſtellt. 2. Aufl. 2 Bde. gr. 8.  
Ebendaſ.9 Mark. geb. 12. —  
**Peter, C.,** römische Geschichte in kürzerer Fassung. gr. 8.  
Ebendas. 7. 50 Mark. geb. 9. —  
**Prutz, H.,** Aus Phönizien. Geograph. Skizzen u. hiſtor. Stu⸗  
dien. gr. 8. Leipzig. Brockhaus. 8. —  
**Regesten** zur schlesischen Gesch., hrsg. von C. Grün-  
hagen. gr. 4. Breslau. Max. 7. —  
**Scheffer-Boichorst, P.,** die Chronik des Dino Compagni.  
Kritik der Hegel’schen Schrift ‚Versuch einer Rettung’.  
gr. 8. Leipzig. Hirzel. 3. —  
**Schmoller, G.,** Strassburg zur Zeit der Zunftkämpfe u. die  
Reform sr. Verfassung u. Verwaltg. im 15. Jahrh. gr. 8.  
Strassburg. Trübner. 3. —  
**Wattenbach, W.,** das Schriftwesen im Mittelalter. 2. Aufl.  
gr. 8. Leipzig. Hirzel. 11. —  
**Geographie. Reiſen. Karten.**  
**Hellwald, F. v.,** Hinterindiſche Länder u. Völker. gr. 8. Berlin.  
Spamer. 6 Mark. geb. 7. 50  
**Hübner, A., v.,** ein Spaziergang um die Welt. 3. Aufl. 3 Bde.  
8. Leipzig. Weigel. 7. 50  
**Kohn, A.** u. **R. Andree,** Sibirien u. das Amurgebiet. 2 Bde.  
Berlin. Spamer. 9 Mark. geb. 11. —  
**Löher, F. v.** griech. Küſtenfahrten. gr. 16. Bielefeld. Velhagen  
u. Klaſing. 5. —  
**Müller, A.,** Wandkarte von Frankreich. Photolithographie  
nach e. Relief. 12. Blatt. gr. Fol. Weimar. Photolithogr.  
Instistut. 9 M; auf Leinwand in Mappe 16 M.;  
anf Leinwand mit Stäben 16. 50  
— Wandkarte von Grossbrittannien und Irland. Photolitho-  
graphie nach e. Relief. 9 BI. gr. Fol. Ebendas. 8 M.;  
auf Leinwand in Mappe 18. 50 M.;  
auf Leinwand mit Stäben 14. —  
**Noé, H.,** Winter u. Sommer in Tirol. gr. 8. Wien. Wald⸗  
heim. geb. 8. 40  
**Rohlfs, G.,** drei Monate in der libyschen Wüste. 4–6.  
(Schluss-) Lieferung. gr. 8. Cassel. Fischer. à 3. —  
**Kunſtgeſchichte.**  
**Bucher, B.,** Geschichte der technischen Künste. 1. Bd. gr. 8.  
Stuttgart. Spemann. 16. —  
**Reber, F.,** Gesch. der neueren deutschen Kunst. 5. (Schluss-)  
Lfg. gr. 8. Stuttg. Meyer u. Zeller. 4. 80

**Riegel, H.,** Geſch. der deutſchen Kunſt ſeit Carſtens u. Gottfr.  
Schadow. 4. Heft. gr. 8. Hannover. Rümpler. 2. —  
— Geſch. des Wiederauflebens der deutſchen Kunſt zu Ende  
des 18. u. zu Anfang des 19. Jahrh. gr. 8. Ebendaſelbſt.  
8. —  
Verlag von **Wilhelm Hertz** in Berlin N. W.  
(**Beffer’ſche Buchhandlung**, 10 Marienſtr.)  
Hermann Reuter, **Geſchichte der religiöſen**  
**Aufklärung im Mittelalter.** In zwei Bänden.  
Erſter Band. eleg. geb. 7 *M.*  
Heinrich Heppe, **Geſchichte der quietiſtiſchen**  
**Myſtik** in der katholiſchen Kirche eleg.  
geb. 9 *M.*  
Reuter’s Werk ſtellt zuerſt aus mittelalter⸗  
lichen Quellenſtudien dar, daß die Aufklärung im  
Mittelalter größere Dimenſionen, als bisher angenom⸗  
men, gehabt, und füllt eine Lücke in der bisherigen  
theologiſchen Dogmengeſchichte, der Geſchichte der Phi⸗  
loſophie und der allgemeinen Culturgeſchichte in einer  
Darſtellung, welche auch das gebildete Publikum feſ⸗  
ſeln wird, aus. — Heppe’s Werk führt zum erſten  
Male einen bisher nur in einzelnen Fragmenten be⸗  
kannten, großartigen dreihundertjährigen hiſtoriſchen  
Verlauf in ſeinem Verhältniſſe zur Allgemein. Ge⸗  
ſchichte, Kirchen⸗ und Culturgeſchichte vor. Für den  
gegenwärtigen Culturkampf von Bedeutung, gewährt  
es ganz neue Geſichtspunkte. Das Leben und Wirken  
der Frau v. Guyon tritt lebendig hervor und nimmt  
die Theilnahme der Geſchichtsforſcher und der Freunde  
der geſchichtlichen und biographiſchen Literatur in An⸗  
ſpruch.  
In unſerem Verlage erſchien ſoeben in **dritter ſehr ver⸗**  
**mehrter Auflage** und iſt in allen Buchhandlungen zu haben:  
**Leſebuch und Schule.**  
Von  
**F. X. Schulte,** Pfarrer in Erwitte.  
**Preis: broſch. 3 Sgr. = 30 Pfg.**  
Der erſte Theil unterzieht das neue weſtfäliſche Leſebuch  
einer vernichtenden Kritik in anſtändigſter Form. Der zweite  
Theil beſpricht die Schulfrage im Zuſammenhang unter  
folgenden Nummern: 1) Unſere Rechte. 2) Unſere Klagen. 3)  
Unſere Forderungen. Das Schriftchen **verdient grade jetzt die**  
**weiteſte Verbreitung.**  
Eſſen. **Fredebeul & Koenen.**

**„Literariſche Rundſchau.**”  
Die ‚Literariſche Rundſchau’ tritt mit dem 1. Jannar 1876 ihren **zweiten Jahrgang** an. Sie nimmt,  
wie wir hoffen dürfen, die Anerkennung und das Vertrauen ihrer Leſer in das beginnende Jahr mit hinüber. Durch  
eine große Anzahl der tüchtigſten Fachmänner und Schriftſteller (von denen viele in der ‚Rundſchau’ bis dahin  
noch nicht aufgetreten ſind) unterſtützt, ſind wir in der Lage, für den nächſten Jahrgang einen Inhalt in Ausſicht  
zu ſtellen, welcher durch **Reichhaltigkeit, Mannigfaltigkeit** und **Gediegenheit** überraſchen wird. Den Literaturfächern,  
welchen wir bisher beſondere Aufmerkſamkeit ſchenkten, werden ſich im neuen Jahre die **Naturwiſſenſchaft** und  
**Rechtswiſſenſchaft** anreihen.  
Einrichtung, Preis und Erſcheinungsweiſe bleiben unverändert. Im Buchhandel koſtet das Semeſter (8 Num⸗  
mern à 32 Spalten) **drei Mark.** Die Poſt nimmt nur ganzjährige Abonnements zu 6 Mark an.  
Wir wenden uns an die Freunde und Gönner unſeres Blattes mit der ergebenſten Bitte, ſich für die Ver⸗  
breitung deſſelben thatkräftig intereſſiren zu wollen.  
**Paderborn** und **Aachen**, den 31. Dec. 1875.  
**Die Redaction:**  
**Joſeph Köhler.**  
**Die Verlagshandlung:**  
**Rudolf Barth.**  
Verantwortlicher Redacteur Joſeph Köhler in Paderborn. — Druck von Franz Joſ. Urlichs in Aachen.