**Regiſter zu dem Jahrgang 1866.**  
Die Ziffern bezeichnen die Spalten.  
**I. Verzeichniß der Mitarbeiter.**

Dr. Joſeph Bach, Privatdocent der Theologie zu München 496.  
Dr. Ferdinand Ballay, biſchöfl. Bibliothekar zu Raab 145.  
Dr. Joſeph Bauerband, Geh. Juſtizrath u. Prof. der Rechte zu  
Bonn 361.  
Dr. Peter Beckmann, Oberlehrer an der Realſchule zu Münſter  
250. 633. 781.  
Dr. Franz Xaver Dieringer, Domcapitular u. Prof. der Theo⸗  
logie zu Bonn 5. 131. 221. 241. 417.  
Dr. Auguſt von Druffel zu München 817.  
Dr. Peter Dubelman, Pf. zu Euskirchen, Diöc. Köln 283.  
Dr. Leonhard Ennen, Stadtarchivar zu Köln 473. 692. 853.  
Dr. Bernhard von Florencourt zu Paderborn 277. 407. 575.  
Dr. Anton Gmelch, Pf. zu Balzers in Lichtenſtein 216.  
Dr. Eduard Göbel, Director des Gymnaſiums zu Fulda 46.  
255. 498.  
Dr. Heinrich Hagemann, Prof. der Theologie zu Hildesheim 70.  
390. 481. 732. 767.  
Dr. Daniel Bonifaz von Haneberg, Abt zu St. Bonifaz u. Prof  
der Theologie zu München 33. 57. 82. 89. 313. 351. 771.  
Dr. Heinrich Hayd zu München 287. 659. 744. 775.  
Dr. Carl Joſeph von Hefele, Prof. der Theologie zu Tübingen  
451. 482. 569.  
Dr. C. Henke, Prof. der Theologie zu Trier 309.  
Dr. J. Hergenröther, Prof. der Theologie zu Würzburg 446.  
475. 512. 543.  
Dr. Anton Heuſer, Subregens im Seminar zu Köln 188.  
Dr. Franz Hettinger, Prof. der Theologie zu Würzburg 153. 703.  
Dr. B. J. Hilgers, Prof. der Theologie zu Bonn 157.  
Franz Hülskamp, Herausgeber des ‚Literariſchen Handweiſers’  
zu Münſter 824.  
Dr. Johann Janſſen, Prof. der Geſchichte zu Frankfurt a. M. 332.  
Dr. Magnus Jocham, Prof. der Theologie zu Freiſing 9. 144.  
260. 384.  
Dr. Franz Wilhelm Kampſchulte, Prof. der Geſchichte zu Bonn  
271. 673.  
Dr. J. M. Katzenberger, Prof. der Philoſophie zu Bamberg  
202. 363. 813  
Dr. Franz Kaulen, Privatdocent der Theologie zu Bonn 173.  
Dr. Johann Kayſer, Prof. der Philoſophie zu Paderborn 412.  
Dr. L. Kellner, Regierungs⸗ u. Schulrath zu Trier 212. 859.  
Dr. Johann Hubert Keffel, Pf. zu Alfter, Diöc. Köln 343. 843.  
Dr. Peter Kneedt, Prof. der Philoſophie zu Bonn 167. 205.  
Dr. Joſeph König, Prof. der Theologie zu Freiburg 833.  
Dr. Joſeph Köſſing, Domcapitular zu Freiburg 318.  
Dr. Franz X. Kraus zu Pfalzel bei Trier 484. 517. 606. 640.  
Dr. Joh. Bapt. Kraus, Lyceal⸗Rector u. Prof. der Theologie zu  
Regensburg 572.  
Dr. Joſeph Langen, Prof. der Theologie zu Bonn 24. 38. 61.  
225. 300. 369. 406. 505. 537. 697. 729. 837.  
Fr. X. Linſenmann, Repetent im Convict zu Tübingen 793.  
Dr. Hugo Lörſch, Privatdocent der Rechte zu Bonn 528  
Dr. Adalbert Maier, Geiſtl. Rath u. Prof. der Theologie zu  
Freiburg 337.

Dr. J. Marx, Prof. der Theologie zu Trier 831.  
Dr. Wilhelm Mattes, Stadtpfarrer zu Weingarten in Würtem⸗  
berg (früher zu Böttingen) 381.  
Dr. Georg Karl Mayer, Domcapitular u. Prof. der Theologie zu  
Bamberg 441. 811.  
Dr. M. Merkle, Prof. der Theologie zu Dillingen 353.  
Dr. Friedrich Michelis, Prof. der Philoſophie zu Braunsberg  
113. 757.  
Dr. Joſeph Neuhäuſer, Prof. der Philoſophie zu Bonn 557.  
591. 621. 758.  
Dr. Adalbert Parmet, Privatdocent der Philologie zu Münſter 271.  
Dr. Joſeph Peters, Prof. der Theologie zu Luxemburg 554. 796.  
Dr. Laurenz Reinke, Domcapitular u. Prof. der Theologie zu  
Münſter 92.  
J. Reiſer, Repetent im Convict zu Tübingen 840.  
Dr. Fr. Heinrich Reuſch, Prof. der Theologie zu Bonn 1. 22. 52.  
73. 94. 100. 129. 139. 185. 218. 261. 281. 291. 297. 358.  
401. 428. 453. 494. 520. 551. 601. 629. 742. 761. 860.  
Dr. Joh. Joſ. Roßbach, Rechtsrath zu Würzburg 848.  
Dr. Laurenz Roth, Prof. der Theologie zu Bonn 159.  
Dr. Anton Ruland, Oberbibliothekar zu Würzburg 721.  
Dr. Hermann Rump, Herausgeber des ‚Literariſchen Handweiſers’  
zu Marienthal bei Münſter 192. 305.  
Dr. Peter Schegg, Prof. der Theologie zu Freiſing 121.  
Dr. Aloys Schmid, Prof. der Theologie zu München (früher  
Prof. der Philoſophie zu Dillingen) 586. 612. 644. 675. 707.  
Dr. J. Schmitz, Prof. am Lyceum zu Regensburg 490.  
Dr. J. Friedrich Schulte, Prof. der Rechte zu Prag 10. 102  
246. 285. 388. 683. 740.  
Gerhard Schündelen, Pfarrer zu Spellen, Diöc. Münſter 799.  
Dr. J. Schwab, q. Prof. der Theologie zu Würzburg 665.  
Dr. Iſidor Silbernagl, Prof. des Kirchenrechts zu München 78 684.  
Lic. Theophil Simar, Prof. der Theologie zu Bonn 43. 194. 317.  
415. 525. 654  
Albert Gereon Stein, Pfarrer von St. Urſula zu Köln 326.  
Dr Ferdinand Stiefelhagen, Pf. zu Cuchenheim, Diöc. Köln  
245. 265. 749.  
Theodor Stumpf, Oberlehrer am Gymnaſium zu Coblenz 105.  
147. 396. 782.  
Dr. Valentin Thalhofer, Prof. der Theologie zu München 487. 807.  
Dr. Andreas Thiel, Prof. der Theologie zu Braunsberg 325.  
Dr. Carl Tücking, Oberlehrer am Gymnasium zu Arnsberg 210.  
238. 470.  
Dr. Christian Hermann Boſen, Religionslehrer am Gymnaſium  
an Marzellen zu Köln 459.  
Hermann Wedewer, Prof. u. Inſpector der Selectenſchule zu  
Fraukfurt a. M. 463.  
Dr. Benedict Weinhart, Prof. der Theologie zu Freiſing 341.  
Dr. Carl Werner, Domcapitular u. Prof. der Theologie zu St.  
Pölten 18. 235. 269. 377. 598. 685. 715. 780.  
Dr Cornelius Will, Archivar des Fürſten von Thurn u. Taxis  
zu Regensburg 755.  
P. Pius Zingerle, Benedictiner zu Marienberg in Tirol 117. 561.

IV  
Theologiſches Literaturblatt.  
**II. Verzeichniß der beſprochenen Schriften.**  
Die ausführlich recenſirten Schriften ſind von den nur kurz angezeigten oder gelegentlich beſprochenen durch geſperrten Druck unterſchieden.

Actenſtücke bezügl. einer kath. Univerſität 291.  
Aichinger, J. M. Sailer 9.  
AIlies, The See of St. Peter 520.  
— — Dr. Pusey and the ancient Church 520.  
Alzog, Grundriß der Patrologie 796.  
Arnaud, le Pentateuque 833.  
Assembée gén. des catholiques en Belgique 399.  
Bach, Studien und Leſefrüchte 431.  
Barach, Zur Geſchichte des Nominalismus 685.  
Barth, der Meiſter in der Volksſchule 860.  
Bartolini. sopra l’anno LXVII. 789.  
Baur, Vorleſungen über Dogmengeſchichte 377.  
Becker, D, die Kirche und die Naturforſchung 22.  
Becker, F., die Darſtellung Jeſu Chriſti 482.  
— — das Spottcrucifix 482.  
Beckers, die Unſterblichkeitslehre Schellings 813.  
Beelen, Comment. in Acta Apost. 92.  
Biasi, Introd. in S. Scripturam 3.  
Bickell, S. Ephraemi Carmina 564. 863.  
Bisping, Exeg. Handb. zu den Evang. 697.  
— — Exeg. Handb. zu den Briefen Pauli 183.  
Bluntſchli, Altaſiatiſche Gottes⸗ und Weltideen 82.  
Brady, Conversion of the irish bishops 830.  
Bremiſches Jahrbuch 264.  
Broglie, l’église et l’empire 54.  
Bunſen, Bibelgeſchichte 61.  
Burkhardt, Luthers Briefwechſel 673.  
de Buſſy, die Empörer gegen Kirche u. Ordnung 630.  
Buſſon, die Doppelwahl des J. 1257 692.  
Buxtorfs chald. Lexicon 223. 863.  
Caſſel, Buch der Richter u. Ruth 297.  
Caſſian, das kath. Deutſchland 781.  
Catechismus rom. ed. Manz 295.  
Ceriani, Monumenta sacra 564. 600.  
Champagny, Les Antonins 54.  
Choral und Liturgie 654.  
Concilium Trid. ed. Manz 295.  
Cornelius, Moritz von Sachſen 566.  
Daniel, Pélérinage en Terre Sainte 57.  
Danko, Constitutiones Strigonienses 145.  
Demetracopulus, Nicolaus Methonensis 351.  
— — Bibliotheca ecelesiastica 771.  
Deutinger, gegenw. Zuſtand der deutſchen Philoſ. 287. 367.  
Dieringer, Laienkatechismus 384.  
— — Dogmatik 87.  
Dietlein, Evangeliſches Ave Maria 223.  
DilImann, Chrestomathia aethiopica 173.  
Dippel, Carolus Bovillus 659.  
Döllinger, Denkrede auf de Ram etc. 502. 534.  
Donin, das kath. Kirchenjahr 789.  
Ducpetiaux, die Schule ohne den Prieſter 630.  
Dümmler, Auxilius u. Bulgarius 569.  
Dupanloup, De l’éducation 367.  
Eberl, die Kirche u. die Aſſociation 848.  
Ecce Homo 830.  
Ennen, Geſchichte der Stadt Köln 343.  
— — die Wahl des Königs Adolf 534.  
Epp, Seelenkunde 184.  
Erdmann, Herder als Religionsphiloſoph 780.  
Erizzo, Evangeliarium Hieros. 564.  
Erzbiſchofswahl in Köln 183.  
Falk, Geſchichte des Kloſters Lorſch 473.  
Fechner, Leben des Erzb. Wichmann 86.  
Feldbauſch, das Leben Jeſu 537.  
Field, Otium Norvicense 296.  
Fiſcher, K., Geſch. der neuern Philoſ. 363.  
Fiſcher, K. Ph., Franz von Baader 813.  
Floquet, Etudes sur la vie de Bossuet 696.  
Freiburger Diöceſan⸗Archiv 336.  
Friedberg, das Recht der Eheſchließung 246.  
Friedhoff, Specielle Moraltheologie 353.  
Gaugauf, des h. Aug. Lehre von Gott dem Dreieinigen 202.  
Garrucci, Dissertazioni archeologiche 829.

Gaume, das Weihwaſſer 807.  
Gfrörer, zur Geſch. deutſcher Volksrechte 528.  
Giefers, das ungariſche Fluchformular 439.  
Gil de meister, de Evangeliis arab. 406.  
Gmelch, Unterrichtsfreiheit u. Schulzwang 859.  
Gregorii Palamae Opera 313  
Gregorovius, Geſchichte der Stadt Rom 390.  
Guizot, Meditations 799.  
Gury, Casus conscientiae 144.  
Haffner, der Materialismus 459.  
Hagemann, die römiſche Kirche 235.  
Halm, Handſchriften lat Kirchenväter — Zu Lactantius — Zu Mi⸗  
nucius Felix 566.  
Haneberg, Ibn Sina u. Albertus M. 496. 685.  
Harper, Peace through the truth 830.  
Hasler, Verh. der heidn. u. chriſtl. Ethik 501.  
Hauck, theolog. Jahresbericht 367. 790.  
Hayd, Abailard u. ſeine Lehre 20.  
Hechelmann, Hermann II v. Münſter 470.  
Hettinger, Apologie des Chriſtenthums 732.  
HiIgenfeld, Barnabae Epistula 412.  
Hipler, Johannes Marienwerder 840.  
Hirſch, über Diptychen, Necrologien etc. 755.  
Hirſchfeld, Religions⸗Statiſtik 740.  
Histoire litéraire de la France 54.  
Holtzmann, Bunſens Bibelgeſchichte 61.  
Holzwarth, Abfall der Niederlande 250.  
Hoppe, die Epikleſis 318.  
Hövelmann, Bibliſche Geſchichte 453.  
Huber, Prof. Stöckl in Münſter 20.  
Huttler, Katholiſche Studien 629.  
Huxley, Erſcheinungen der organ. Natur 52.  
Jänſch, der Schulzwang 295.  
Initia librorum patrum lat. 566.  
Jocham, ſittl. Verpeſtung des Volks 632.  
I(ſenburg, Prinz), neue Aera in Faden 53.  
Jungmann, Schönheit u. ſchöne Kunſt 463.  
Kaim, das Kirchenpatronat 388.  
Kampſchulte, Proteſtantismus in Weſtphalen 238.  
Kartner, Eherecht 684.  
Kayſer, Barnabas⸗Brief 451.  
Kellner, Hellenismus u. Chriſtenthum 269.  
Kerſchbaumer, Lehrb. der kath. Paſtoral 159.  
Kieſel, Weltgeſchichte 210.  
Kleiſt⸗Retzow, der Adel u. die Kirche 396.  
Kleutgen, Verfolgung der Kirche 360.  
Klofutar, Comm. in Ev. Matth. 790.  
Köhler, die nachexil. Propheten 441.  
Körber, Irenaeus de gratia sanctif. 415.  
Körber, Einheit u. Verſchiedenheit der Evang. 540.  
Kremenz, Iſrael Vorbild der Kirche 185.  
Krichel, de Ulr. Hutteni studiis polit. 335.  
Krummel, böhmiſche Reformation 665.  
Kumpfmüller, de Anastasio Sinaita 572.  
K(üpper), Unfehlbarkeit des Papſtes 360.  
Lämmer, Caelestis urbs Jerusalem 325.  
— — Decreta concilii Ruthenorum 78.  
— — Scriptores Graeciae orthod. 774.  
Lamy, Introductio in s. script. 401.  
Lange, J. P., Bibelwerk 297.  
Langen, Letzte Lebenstage Jeſu 337.  
Laurent, Neuteſtamentl. Studien 38.  
— — Peregrinatores medii aevi 57.  
De Blant, Inscriptions chrétiennes 606.  
Lecky, Rise and influence of Rationalism 54.  
Leitmeier, Apologie der chriſtl. Moral 501.  
Lentzen, das kanoniſche Gerichtsverfahren 567.  
Levy, Chaldäiſches Wörterbuch 223. 863.  
Liber precum publicarum 281.  
Loch, Vetus Test. graece 404.  
(Lockhart), Review of Pusey’s Eirenicon 94. 523. 830.  
Lorenz, Haydn, Mozart u. Beethoven 326.  
Lukas, der Schulzwang 212. 859.

Theologiſches Literaturblatt.  
V

Luthardt, Kahnis u. Brückner, die Kirche etc. 703.  
MacCarthy, Epistles and gospels 758.  
Maier, 2. Brief an die Korinther 837.  
Manning, The reunion of Christendom 281.  
— — The temporal mission of the Holy Ghost 54.  
Marenzi, Fragmente über Geologie 430.  
Margraf, Kirche u. Sklaverei 105.  
Martin, Biſchöfl. Wort 151. 575.  
— Lehrb. der kath. Moral 25.  
Maurenbrecher, Karl V u. die Proteſtanten 817.  
Mayer, Meſſ. Prophezieen des Daniel 601.  
Meier, das Veto gegen kath. Biſchofswahlen 86  
Merx, in libro Dan. dialectus aramaea 130.  
Meurin, the use of holy images 789.  
Michelis, die Philoſophie Platons 558. 591. 621 757.  
Mislei, die Mutter Gottes 551.  
Missale Rom., Kemptener, Regensburger u. Römiſche Ausgabe 487.  
Moglia. Essai sur le livre de Job 186.  
Montalembert, la victoire du Nord 147.  
— — Moines d’Occident 368.  
Moufang, Gedanken über eine kath. Univerſität 291.  
Müller, Götter u. Menſchen 749.  
München, das kanon. Gerichtsverfahren 10. 102. 567.  
Muther, Univerſitäts⸗ u. Gelehrtenleben 721.  
Newman, Geſch. meiner relig. Meinungen 78. 150.  
— — A letter to the Rev. Pusey — die heilige Maria 139. 261.  
294. 551.  
Nicolai, der h. Benedict 368.  
Nicolai Methonensis orationes 351  
Niemann, Jeſu Sündeloſigkeit 694.  
Noroff. Pelerinage ſ. Daniel.  
Oakeley, Dr. Pusey’s recent work 139.  
Oxenham. Dr. Pusey’s Eirenicon 521.  
— — Catholic doctrine of the atonement 54.  
Papſt, der, u. die modernen Ideen 743.  
Papſt Zacharias u. Pius IX. 664.  
Patiß, ABC der Scholaſtik 101.  
— — das Leben des Gottmenſchen 309.  
Patrologia graeca ſ. Greg. Palamas  
Pawlikowski, der Talmnd 218.  
Peregrinatores ſ. Laurent  
Philippſon, Haben die Juden Jeſum gekreuzigt? 24.  
Phillips, G., die Synode zu Tribur 285.  
Phillips, G., Scholia by Mar Iacob 564. 863.  
Pohlmann, Ephraemi Syri comm. 564.  
Prantl, Geſchichte der Logik 113.  
Pressensé, Jesus-Christ 505.  
Preuner, Heſtia⸗Veſta 749.  
Preuß, Lehre von der unbefl. Empfängniß 5. 53.  
Pusey, Church of England etc. (Eirenicon) 54. 94.  
— — Daniel the Prophet 121.  
Quaestiones in rubricas 440.  
Radenhauſen, die Bibel wider den Glauben 23.  
Räß, die Convertiten 271. 788.  
Raßmann, Münſterländ. Schriftſteller 824.  
Rattinger, der Papſt u. der Kirchenſtaat 494.  
Raumer, K. v., Leben 726.  
Reifferſcheid, Bibliotheca patrum lat. 565.  
Reinerding, Theologia fundamentalis 181. 219.  
— — die philoſophiſchen Studien 255.  
Reinke, Veränderungen des hebr. Tertes 402.  
Reinkens, Geſchichtsphiloſophie des h. Aug. 151.  
Renan, Les apôtres 369.  
Reithmayr, Brief an die Galater 341.  
Reuſch, Bibel u. Natur 428.  
Review, ſ. Lockhart.  
Revue des questions historiques 631.  
Rieß. Petrus Caniſius 633.  
— — Encyclica Pius IX. 358.  
— — die moderne Irrlehre 742. 861.  
Rietter, Breviarium der Ethik 317.  
Rolfus, Verzeichniß von Jugendſchriften 789.  
Roſenkranz, Wiſſenſchaft des Wiſſens 744.  
Roſenthal, Convertitenbilder 407.  
Roßbach, Lebenselemente der Staaten 152.

de Rossi, Roma sotterranea 188.  
Roth, C. L., Gymnaſial⸗Pädagogik 46.  
Roth, L., de stella a Magis conspecta 230.  
Saedt, die kath. Kirchenfabriken 361.  
Sammlung ſ. Actenſtücke.  
Sans-Fiel, l’Ontologisme 417.  
Schäzler, Natur u. Uebernatur 586.  
Scheeben, Myſterien des Chriſtenthums 381.  
Schegg, Evangelium nach Matthäus 225.  
Schenkung Conſtantins 263.  
Schlayer, Patronatrecht 683.  
Schleiermacher, Leben Jeſu 61. 69.  
Schletterer, Geſch. der kirchl. Dichtung 525.  
Schlünkes, Lehren der kath. Religion 157.  
Schmitt, Erſtcommunicanten⸗Unterricht 283.  
Scholz, die Ehen der Söhne Gottes 187.  
Schönfelder, Salomonis liber Apis 565.  
Schulte, Status dioecesium 554.  
Schumacher, H. A., die Stedinger 305.  
Schumacher, J. J. A., Bibliſche Geſchichte 453.  
Schuncken, Geſchichte der Abtei Werden 192.  
Schuſter, Bibliſche Geſchichte 453.  
— — Handbuch zur bibl. Geſch. 245.  
Sederholm, Zur Religionsphiloſophie 167.  
Seitz, Bedürfniß der Rechtsreform 286.  
Sepp, Geſchichte der Apoſtel 265.  
— — Jeruſalem u. das h. Land 33.  
Sevin, die drei erſten Evangelien 696.  
Simar, Theologie des h. Paulus 793.  
Simrock, Heliand 224.  
Sklaverei in den Südſtaaten 147.  
Speil, Lehren der kath. Kirche 277.  
Sſolowjoff, Fall von Polen 332.  
Spörlein, die chriſtl. Geſellſchaftsordnung 782.  
Stabell, Lebensbilder der Heiligen 843.  
Stöckl, Geschichte der Philosophie 18. 715  
— — Prof. Huber in München 20.  
— — Speculative Lehre vom Menſchen 427.  
Strauß, die Halben u. die Ganzen 811.  
Theoderici libellus de locis sanctis 33.  
Theologie der Schule 100.  
Thierſch, Friedr. Thierſch Leben 727.  
Tiſchendorf, Wann wurden unſere Evang. verfaßt? 505.  
— — Apocalypses apocryphae 300.  
— — Monumenta sacra 223.  
Tobler, ſ. Theoderici 1.  
Toſi, Vorleſungen über den Syllabus 241.  
Uhlhorn, Darſtellungen des Lebens Jeſu 501.  
UIlathorne, Anglican theory of union 521.  
Ungewitter, Geſchichte der Juden 664.  
Veith, Prophezie u. Glaube (Homiletiſche Werke 9—11) 761.  
Vercellone, Un codice greco 598.  
Vincenzi, Greg. Nyss. et Origenes 446.  
Vogüé, le Temple de Jerusalem 89.  
Boſen, der Katholicismus 194.  
— — Trauerrede auf Kolping 26.  
Walter, Erzſtift u. Reichsſtadt Köln 853.  
Weizſäcker, evangeliſche Geſchichte 505.  
Wenig, Schola syriaca 117.  
— — Freiheit der Wiſſenſchaft 400.  
Werner, Weſen u. Begriff der Menſchenſeele 425.  
— — apologetiſche u. polemiſche Literatur 517. 598.  
Winter, die Prämonſtratenſer 70.  
Wiſeman, Wiſſenſchaft u. Offenbarung 263.  
Wittſtock, Encyclopädie der Pädagogik 498.  
Wolf, Bedeutung der Weltſchöpfung 429.  
Wright, Contributions to the apocr. lit. 563. 863.  
Zezſchwitz, Apologie des Chriſtenthums 153.  
Zimmermann, Wunder der Urwelt 431.  
Zingerle, Geographie aus dem 13. Jahrh. 223.  
Zittel, Proteſt. Flugblätter 25.  
Zobl, Dogmengeſchichte 43.  
Zſchokke, das neuteſt. Emmaus 35.  
Zur Belehrung für Könige 860.

VI

Theologiſches Literaturblatt.  
**III. Sachregiſter.**

Abendmahl, letztes 337. 701.  
Adel und Kirche 396.  
ἀδελφός 40. 510.  
Adolf von Naſſau 534.  
Aggäus 442.  
Albertus M. 496. 685.  
Alfons X. 692.  
Allioli’s Bibelüberſ. 540.  
Allwiſſenheit Gottes 765.  
Altteſtamentl. Geſchichte 185. 210. 761 vgl.  
Exegeſe.  
Anaſtaſius Sinaita 572.  
Anglicanismus 73. 94. 139. 281. 521. 830.  
Anno von Köln 349.  
Apel, Joh., 725.  
Apiarius 522. 523.  
Apokalypſen, apokr. 299.  
Apokataſtaſis 448.  
Apokryphen 178. 300. 507. 512. 563.  
Apologetik 153. 708. 732.  
Apoſtel 196.  
Apoſtelgeſchichte 39. 47. 92. 265. 369. 730.  
Arabiſche Evang. 406.  
Aramäiſch im B. Daniel 130.  
Arbeiterfrage 848.  
Archäologie, bibl. 3.  
Archäologie, kirchl. 188. 482. 606. 640. 829.  
Ariſtoteles 113.  
Aeſthetik 463.  
Aſtruc 833.  
Aethiopiſche Literatur 173.  
Auferſtehung Jeſu 67.  
Auferſtehung des Fleiſches 449. 839.  
Auguſtinus 151. 202.  
Auxilius 569.  
Avicenna 496. 688.  
Azyma 772. 773.  
Baader 816.  
Baden, Kirchenſtreit 53.  
Barnabasbrief 412. 451.  
Beanus 723.  
Bebelius 724.  
Beccus, Joh. 399.  
Belgiſche Literatur 92. 399. 401. 440. 502. 630.  
Benedict v. Aniane 368.  
Benno 847.  
Bergpredigt 698.  
Bernhard v. Lippe 470.  
Bethesda 729.  
Bibel u. Natur 22. 428. 764.  
Bibeltexte 402. 404. 598.  
Bibelüberſetzung, äthiop. 176. arab. 406.  
deutſche 540.  
Bibliſche Geſchichte 245. 453.  
Bibliſche Theologie 187. 793.  
Biſchofswahlen in Preußen 86. 183.  
Böhmiſche Reformation 665. 840.  
Boſſuet 695.  
Bovillus 656.  
Brocardus (Burkard) 57.  
Broſchüren 20. 24. 53. 86. 101. 183. 255.  
291. 295. 358. 360. 396. 494. 501. 567.  
694. 742. 782. 811. 860.  
Brückner 706.  
Brüder Jeſu 40. 510.  
Buddhismus 85.  
Bursfelder Congregation 832.  
Caniſius 633.  
Canus 100.  
Cardinäle 197.  
Carteſius 364.  
Caſuiſtik 144. 632.  
Chaldäiſche Lexica 223. 863.

Choral 328. 654.  
Chriſtenthum am Niederrhein 346, in Gal⸗  
lien 640.  
Chryſoſtomus 568.  
Civilehe 248.  
Civiltà catt. 147. 263. 335.  
Clifford 262.  
Coelestis urbs Jerus. 325.  
Commenden 108.  
Common Prayerbook 281.  
Communismus 849.  
Concil, 5. allg. 545.  
Conciliengeſchichte 145. 285. 545.  
Conſtantins Schenkung 263.  
Conſtanz, Diöc. 336.  
Convertiten 139. 271. 407.  
Cornelimünſter 368.  
Correale 568.  
Crotus Rubianus 275.  
Crucifix 482.  
Culturgeſchichte 82. 105. 147.  
Daniel, Prophet 121. 601. 767.  
Daniel, ruſſ. Abt 57.  
Darius Medus 128.  
Darwinianismus 52.  
Demonstratio christ. 131. 220.  
Deutſchorden 264.  
D’Hame 831.  
Diptychen 755.  
Dogmatik 87. 131. 194. 219. 309. 381. 384.  
586. 612. 644. 675. 707.  
Dogmengeſchichte 43. 202. 235. 377. 415.  
466. 475. 512. 543. 767.  
Döllinger 263. 368. 502. 597.  
Dorothea von Montau 842.  
Dreikapitelſtreit 546.  
Dublin Review 524. 597.  
Ehe u. Eherecht 209. 244. 246. 684.  
Ehud 299.  
Eigenthum 851.  
Einleitung in die h. Schrift 401.  
Ejusdem in Orationen 489. 492.  
El⸗Akſa⸗Moſchee 38. 90.  
Elias 232.  
Emmaus 35.  
Empfängniß, unbefl. 5.  
Encyclica 358. 494. 742. 803. 861.  
Engellehre des A. T. 127.  
Engliſche Literatur 54. 94. 121. 139. 261.  
281. 294. 520. 551. 563. 758. 830.  
Epheſierbrief 200.  
Ephräm 561. 868.  
Epikleſis 81. 318.  
Erſtcommunicanten 283.  
Esdras⸗Apokalypſe 301.  
Ethik (ſ Moraltheologie) heidn. u. chriſtl. 501.  
Euchariſtie 701.  
Euphrates 347.  
Euſtratius 772.  
Evangelien 225. 337. 505. 697. 790.  
Ev.⸗Harmonie 337. 537. 696.  
Ev.⸗Ueberſ., arab. 406.  
Evergerus 349.  
Ewald 26. 119.  
Exegeſe des A. T. 25. 120. 121. 297. 368•  
441. 601. 761. 833.  
— — des N. T. 38. 92. 225. 227. 341.  
369. 505. 697. 729. 758. 837.  
Ezechiel 766.  
Faber 54. 140. 524.  
Faure 100.  
Feſte des Herrn u. der Heiligen 845.

Filioque 79. 351. 767.  
Firmung 80.  
Fiſch, Symbol Chriſti 482.  
Fluchformular, ungar., 439.  
Formoſus 569.  
Franzöſiſche Literatur 54. 147. 186. 368.  
369. 417. 505. 606. 631. 696. 799. 807.  
Freimaurer 743.  
Galaterbrief 41. 341.  
Gallien, Chriſtianiſirung 640.  
Garrucci 482. 829.  
Geißelung Jeſu 340.  
Gelübde 357.  
Geneſis 187. 368. 478.  
Georgius Akropolita 775.  
Gerichtsverfahren, kanon, 10. 102.  
Gero v. Köln 349.  
Geſchichte 210. 390. 470. 631. 755. 781  
Gſrörer 529. 534.  
γινώσκειν 40.  
Görres 266.  
Gnadenlehre 415. 615. 644. 675. 707.  
Gotteserkenntniß 418.  
Grab, das h. 91.  
Gregor v. Nyſſa 446.  
Gregorius Palamas 313.  
Gregorius Sinaita 316.  
Griechiſche Kirche 78.  
Griechiſche Liturgie 318.  
Griechiſche Theologie 313. 351. 771.  
Gügler 781.  
Gymnaſialpädagogik 46. 265.  
Haſe, Karl 279.  
Heidenthum 266. 269. 431.  
Heiligen, Leben der 843.  
Heliand 224.  
Hellenismus u. Chriſtenthum 269.  
Henoch 233.  
Herder 780.  
Hermann II. v. Münſter 470.  
Herodianer 702.  
Heſtia 749.  
Heſychiaſten 314.  
Hexaemeron 428. 764.  
Hexapla 296.  
Hieronymus 477. 514. 516.  
Hilarius 325.  
Hirſcher 471.  
Höllenſtrafe 447.  
Hoſanna 234.  
Hummel 721.  
Hurter 534.  
Hus 665. 840.  
Hutten 335.  
Hymnologie 325.  
Ibn Sina 496. 685.  
Ichthys⸗Monumente 482.  
Ideenlehre 421. 427. 775.  
Jephte 299.  
Jeruſalem 33. 57. 89.  
Jeſuiten 111. 633. 804.  
Jeſuitenmoral 632.  
Jeſus Brüder J. 40. 510. Leben J. 61. 309.  
337. 501. 505. 830. Geburtsjahr J. 697.  
Sündeloſigkeit J. 694.  
Individualismus 800.  
Inſchriften, chriſtl. 606. 640.  
— hebr. 92.  
Interim 239.  
Johannes, Evang. 508. 729. — Apokr.  
Apokalypſe 302.

VII

Theologiſches Literaturblatt.

Johannes Phurnes 772.  
Jonas 766.  
Joſue 297.  
Irenäus 415.  
Iſaias 25.  
Iſrael als Vorbild 185.  
Italieniſche Literatur 188. 446. 564. 598.  
789. 829.  
Judenthum 83. 218. 511.  
Juſtinian 549.  
Kahnis 705.  
Kaiſer, röm. 54. — deutſche 692.  
Karl V. 817.  
Katakomben 188. 483.  
Katechetik 283.  
Katholiken⸗Verſammlungen 291. 399.  
Keble 74.  
Kinder, ungetaufte 199.  
Kirche, Lehre von der 134. 703.  
Kirchenfabriken 361.  
Kirchengeſchichte 9. 192. 235. 238. 269. 271.  
305. 344. 407. 446. 473. 543. 569.  
665. 703. 840.  
Kirchenlehrer 326.  
Kirchenmuſik 326. 525. 654.  
Kirchenrecht 10. 102. 145. 285. 361. 388.  
683. 684  
Kirchenſtaat 494.  
Kirchenvater, Begriff 796.  
Köln 344. 853.  
Kolping 26.  
Kopernikus 23  
Korinthier⸗Briefe 837.  
Kreuzzeichen 321.  
Kreuzigung 24.  
Kritik, bibl. 402.  
Kuhn u. Schäzler 586. 612. 644. 675. 707.  
Kunſt 463.  
Las Caſas 109.  
Leidensgeſchichte 337.  
Liberalismus 742. 861.  
Literaturgeſchichte, theol. 54. 517. 721. 824.  
Lithoſtrotos 37.  
Liturgik 318. 440. 487. 807.  
Logik, Geſch. der 113.  
Logos 768.  
Lorſch 473.  
Löwen 502.  
Ludolf, Hiob 175.  
Lukas⸗Evang. 41. 697. 699. 708.  
Luthardt 705.  
Luther 397. 673.  
Malachias 445.  
Manning 54. 95 281.  
Marcus⸗Evang. 702.  
Maria 5. 40. 139. 223. 261. 294. 303. 551.  
845.  
Maria Latina 35.  
Marienberg 831.  
Marienfeſte 845.  
Marienwerder 840.  
Martin, E. R. 261.  
Materialismus 459.  
Maternus 346.  
Matthäus⸗Evang. 41. 225. 507. 698.  
Menſchwerdung 167.  
μεσίτης 342.  
Meſſianiſche Weiſſagungen 601.  
Meſſias⸗Erwartungen 228.  
Meßopfer 199. 318. 352. 445.  
Miſſale 487.  
Möhler, 106. 198. 798.  
Monod 801.  
Monogramm Chriſti 643.

Moraltheologie 25. 144. 317. 353. 501.  
Moritz v. Sachſen 566. 822.  
Moyſes 232. Moyſes⸗Apokalypſe 300.  
Müller J. v. 727.  
Münſter’ſche Schriftsteller 824.  
Myſterien 381.  
Mythologie 749.  
Nationalökonomie 848.  
Natur u. Perſönlichkeit 612.  
Naturforſchung u. Offenbarung 22. 52. 428.  
764.  
Nekrolog 181. 864.  
Nekrologien 755.  
Newman 73. 139. 150 261. 294.  
Niebuhr 727.  
Nicephorus Blemmides 773.  
Nicetas Stethatos 771.  
Nicolaus Cabaſilas 315.  
Nicolaus v. Methone 351. 773.  
Niederlande, Abfall 250.  
Niederrhein, Chriſtianiſirung 346.  
Nominalismus 685.  
Norbert 70.  
Odoricus 57.  
Offenbarung 133.  
Ontologismus 417.  
Opus operatum 197.  
Orientaliſche Literatur 117. 174. 406. 561.  
568. 631. 863.  
Origenes 446. 475. 512. 543.  
Oytha, Heinr. von 841.  
Pädagogik 46. 212. 498. 727.  
Paläſtina 33. 57. 84. 89.  
Papſt 79. 137. 196. 358. 521.  
παρασκευή 234.  
πάσχα 338.  
Paſtoraltheologie 159. 283. 807.  
Patroklus 439.  
Patrologie 412. 415. 446. 451. 475. 512.  
543. 561. 565. 568. 572. 796.  
Patronatrecht 388. 398. 683.  
Paulus 370. — Briefe 38. 841. 793. 837.  
— Apokalypſe 302.  
Pentateuch 833.  
Peſtalozzi 727. 788. 863.  
Peter v. Ravenna 724  
Petrus, Todesjahr 789.  
Philoſophie 744. 775.  
Geſchichte der Ph. 18. 113. 287. 363.  
496. 557. 591. 621. 659. 685. 715. 780.  
Religionsphil. 167. 205. 780. Speculative  
Theologie 417. Philoſ. Studien 255. ſ.  
Aeſthetik, Materialismus  
Plato 113. 557. 591. 621.  
Polemik 5. 277. 575.  
Polen 332.  
Potken 174.  
Prag 668. 841.  
Prämonſtratenſer 70.  
Preußen, Statiſtik 740.  
Primat 79. 137. 521.  
Propheten 121. 441. 601.  
Prophetieen am Charſamstag 761.  
Proteſtantenverein 26.  
Proteſtantismus 70. 519. 575. 734.  
Pſychologismus 417.  
Puſeyismus 54. 73. 94. 139. 521. 830.  
Quirinius 697. 811.  
de Ram 502.  
Rechtsgeſchichte 528. 853.  
Rechtsreform 286.  
Reformation 238. 271. 517. 817.

Religionsphiloſophie 167. 205. 780.  
Renan 65. 369. 502. 833.  
Reue Gottes 765.  
Richard v. Cornwallis 692.  
Ricoldus 57.  
Rom 390. 431. 494.  
Römerbrief 297. 795.  
Römiſche Kirche 235.  
Roscellin 685.  
de Roſſi 188. 484. 608.  
Rubriken 440.  
Rufinus 477. 514. 515.  
Rumpelkammer 23.  
Ruth 297.  
Sailer 9.  
Schelling 813.  
Schenkel 812.  
Schleiermacher 61. 69.  
Scholaſtik 18. 100. 288. 715.  
Schönheit u. ſchöne Kunſt 463.  
Schulzwang 212. 295. 859.  
Schürpf, Hieron. 725.  
Scientia media 700.  
Seele 425. 479.  
Septuaginta 404. 598.  
Sklaverei 105. 147.  
Socialismus 849.  
Söhne Gottes 187.  
Speculative Theologie 202. 417.  
Spinoza 336.  
Spiritualismus 806.  
Spottcrucifix 482.  
Staat u. Kirche 82. 212. 782.  
Statiſtik 554. 740.  
Stedinger 305.  
Stern der Weiſen 230.  
Strafrecht 10. 102.  
Strauß 63. 507. 811.  
Syllabus 241. 358. 861.  
Synoris 439.  
Syriſche Literatur 117. 296. 561. 631. 863.  
Talmud 218.  
Tempel zu Jeruſalem 89.  
Templerorden 119.  
Thebaiſche Legion 346.  
Theoderich 34.  
Theologie, populäre 384.  
Theſſalonicher⸗Briefe 39.  
Tiſchendorf 223. 300. 505. 539.  
Transſubſtantiation 352.  
Tribur, Synode 285.  
Trier 641. 643.  
Trinitätslehre 202. 480. 767.  
Tritheismus 769.  
Uebernatur 709.  
Ueberſetzungsliteratur 629.  
Ullathorne 294. 522.  
Unfehlbarkeit des Papſtes 138. 358. 862.  
Ungariſche Concilien 145.  
Union Review 282  
Unionsverſuche 94. 139. 281. 523.  
Univerſität, kath. 291. 502.  
Univerſitätsbildung 255.  
Univerſitätsleben in der Reformationszeit 721.  
Unterrichtsweſen 212. 255. 291. 859.  
Urſula 347. 847.  
Verketzern 261.  
Vernunftwiſſenſchaft u. Glaube 587.  
Verſuchung Jeſu 229. 694.  
Veſta 749.  
Vigilius 546.  
Visio beatifica 232.  
Vorherwiſſen Gottes 765.

VIII  
Theologiſches Literaturblatt.

Vulgarius 569.  
Vulgata 403.  
Ward 54. 140. 524.  
Warinus v. Köln 349.  
Weihwaſſer 807.  
Weislinger 386.

Werden, Abtei 192.  
Werner, Franz 181.  
Weſtfalen, Reformation 238.  
Wichmann 86.  
Wilbrand 57.  
Witzel 274.

Wunder 63. 506. 569.  
Würzburg 725.  
Wyclef 668. 841.  
Zacharias 441.  
Zamosk, Synode 78.

Bemerkungen und Berichtigungen von

Prof. Hergenröther 399.  
Domcap. Huller 863.

Prof. Michelis 757.  
Prof. Neinerding 219.

Fl. Rieß. S. I. 861.  
Domcap. Werner 598.

Druckfehler.  
Sp. 6 Z. 27 I. crucis ſt. cruris. Sp. 9, Z. 13 ſtreiche „ſich zu erheben”. Sp. 18, Z. 11 I. „disciplina“ ſt. „disciplinae”  
— Sp. 21, Z. 8 v. u. I. „zu äußern” ſt. „äußern”. — Sp. 380, Z. 19 l. „Radien” ſt. „Stadien” — Sp. 417, Z. 12 v. u. I.  
„Leſer” ſt. „Lehre” — Sp. 421, Z. 25 v. u. l. 1861 ſt. 1866. — Sp. 429, Z. 37 l. „die Schriften” ſt. „die in Schriften” — Sp.  
440, Z. 3 v. u. l. „Bouvry” ſt. „Bonory”. — Sp. 691 Z. 33 l. „Sie reden” ſt „Sie werden”.

Alle 14 Tage  
eine Nro. von mindeſtens 1 ½ Bo⸗  
gen. Abonnementspreis 1 Thlr.,  
vierteljährig im Buchhandel ſo wie  
auf der Post praenum. zahlbar.

Inſerate,  
ſo weit der dazu beſtimmte Raum  
reicht, werden mit 2 ⅟₁₅ Sgr. für die  
geſpaltene Petitzeile oder deren  
Raum berechnet.

**Theologisches**  
**Literaturblatt,**  
in Verbindung mit der katholiſch-theologiſchen Facultät zu Bonn und unter Mitwirkung vieler Gelehrten  
herausgegeben von  
**Prof. Dr. F. H. Reuſch.**  
**1. Jahrgang. Bonn 1. Jan. 1866. № 1.**

**Vorwort.**  
Das „theologiſche Literaturblatt” ſoll einerſeits ſeine Leſer mit  
allen nennenswerthen Erſcheinungen auf dem Gebiete der Theolo⸗  
gie und der au dieſelbe angrenzenden Wiſſenſchaften bekannt machen,  
anderſeits durch kritiſche Beſprechung derſelben die Wiſſenſchaft  
und Literatur ſelbſt fördern.  
Ueber die Art und Weiſe, wie dieſe Aufgabe unter den gegen⸗  
wärtigen Verhältniſſen am zweckmäßigſten gelöst werden könne,  
hat eine Conferenz von hieſigen und auswärtigen Gelehrten, die  
ſich für das Zuſtandekommen des Blattes intereſſirten, eingehende  
Berathungen gepflogen. Das Ergebniß derſelben kurz dazulegen  
und dadurch die Leſer darüber zu orientiren, was ſie von dem  
Blatte zu erwarten haben, iſt die Hauptaufgabe dieſes Vorwortes.  
Selbſtverſtändlich hat das „Literaturblatt” zunächſt die Auf⸗  
gabe, alle namhaften in ſeinen Bereich fallenden neu erſchienenen  
Schriften entweder in kurzen Referaten oder in eingehenden Kri⸗  
tiken zu beſprechen. Da nicht ſelten Aufſätze in Zeitſchriften an  
wiſſenſchaftlicher oder praktiſcher Bedeutung ſelbſtſtändigen Schriften  
gleichſtehen, ſo ſind auch ſie vorkommenden Falls zu beſprechen.  
Ebenſo wird auf die in andern Zeitſchriften erſchienenen Kritiken,  
ſoweit ſie für die Literatur von Bedeutung ſind, Rückſicht zu  
nehmen ſein.  
An ſich würde vielleicht auch ein bibliographiſches Verzeichniß  
aller neuen Erſcheinungen der theologiſchen und an die Theologie  
angrenzenden Literatur und eine vollſtändige Zuſammenſtellung  
des Inhalts der betreffenden Zeitſchriften zur Aufgabe des Lite⸗  
raturblattes gehören. Da aber dieſe Aufgabe von dem zu Mün⸗  
ſter erſcheinenden „literariſchen Handweiſer” mit genügender Sorg⸗  
falt gelöst wird, ſo erſchien es zweckmäßiger, in dieſer Hinſicht  
einfach auf jenes Blatt zu verweiſen.  
Von allen Betheiligten wurde die Anſicht ausgeſprochen, daß  
das Literaturblatt, um ſeine Aufgabe vollkommen zu löſen, ſich  
nicht auf Referate und Recenſionen in der hergebrachten Form  
beſchränken dürfe, und viele unter denjenigen, welche brieflich ihre  
Mitwrkung zugeſagt, haben dieſen Gedanken ausdrücklich gebilligt.  
Zunächſt wurde hervorgehoben, daß es oftmals angemeſſen ſein  
werde, in beſondern Aufſätzen kritiſche Zuſammenſtellungen der  
vorhandenen Arbeiten über einzelne Zweige und Punkte der Lite⸗  
ratur zu geben und dabei die gewonnenen Reſultate hervorzuheben  
und die noch auszufüllenden Lücken oder noch zu löſenden wiſſen⸗  
ſchaftlichen Schwierigkeiten und Controverſen anzudeuten. Ebenſo  
wurden zuſammenfaſſende Berichte über die Leiſtungen einzelner  
Schriftſteller, Schulen und Länder als mit zum Bereiche des  
Literaturblatts gehörend bezeichnet. Selbſtſtändige Abhandlungen,  
wie ſie den Hauptinhalt der wiſſenſchaftlichen Zeitſchriften bilden,  
müſſen freilich von einem Literaturblatte ausgeſchloſſen bleiben;  
dagegen wurde anerkannt, daß kleinere Aufſätze, welche, an irgend  
eine literariſch Erſcheinung anknüpfend, irgendwelche für die Wiſ⸗  
ſenſchaft oder das kirchliche Leben wichtige Fragen behandeln, oder  
welche ſonſt in kritiſcher, hiſtoriſcher oder anregender Weiſe Gegen⸗

ſtände der Literatur kurz beſprechen, in das Literaturblatt aufge⸗  
nommen werden könnten, ohne daß dadurch der Unterſchied zwi⸗  
ſchen ihm und den beſtehenden theologiſchen Zeitſchriften verwiſcht  
und in deren Gebiet übergegriffen werde. Endlich hat das Lite⸗  
raturblatt natürlich auch für kleinere literariſche Notizen und  
Bemerkungen, Anfragen und dgl. Raum zu bieten.  
Wenn das Blatt ſich als theologiſches Literaturblatt be⸗  
zeichnet, ſo wird dadurch ſeine Aufgabe von der einer allgemeinen  
Literaturzeitung unterſchieden. Es wird ſich aber darum nicht  
auf das Gebiet der eigentlichen theologiſchen Literatur beſchränken  
dürfen, ſondern, wie oben ſchon angedeutet wurde, auch die an  
die Theologie irgendwie angrenzenden Wiſſenſchaften, alſo von der  
philoſophiſchen, geſchichtlichen, philologiſchen, pädagogiſchen, kunſt⸗  
geſchichtlichen, naturwiſſenſchaftlichen, juriſtiſchen und nationalöko⸗  
nomiſchen Literatur alles das berückſichtigen müſſen, was mit  
der Theologie in Verbindung ſteht.  
Es verſteht ſich von ſelbſt, daß nicht nur die katholiſche und  
die deutſche, ſondern auch die akatholiſche und die ausländiſche  
Literatur zum Bereiche des Literaturblatts gehören. Bezüglich  
der außerdeutſchen Literatur haben mehrere Mitarbeiter der Re⸗  
daction ihre beſondere Unterſtützung zugeſagt.  
Die Löſung der Aufgabe, die dem Literaturblatte geſtellt iſt,  
kann nur durch ein einträchtiges und ausdauerndes Zuſammen⸗  
wirken vieler tüchtigen Kräfte ermöglicht werden. Ich habe die  
Schwierigkeit des Unternehmens keinen Augenblick verkannt, und  
nur der ermuthigende Rath von Freunden und Collegen und die  
beſtimmte Zuſage kräftiger und wohlwollender Unterſtützung von  
Seiten vieler anerkannten Gelehrten hat mich beſtimmen können,  
die Redaction des Blattes zu übernehmen. In den zahlreichen  
Zuſchriften, welche ich auf die Einladung zur Betheiligung an  
dem Blatte erhalten habe, wird das Unternehmen ſo einmüthig  
als ein zeitgemäßes und erfolgverheißendes bezeichnet, und von  
ſo vielen Seiten die Bereitwilligkeit zur Mithülfe ausgeſprochen,  
daß es als Pflicht erſcheint, die Bedenken, welche der Hinblick  
auf die Größe der Aufgabe hervorruft, zurückzudrängen und im  
Bewußtſein des eigenen guten Willens und im Vertrauen auf  
die Unterſtützung eines Vereins von Kräften, wie ſie wohl noch  
ſelten ſich zu einem ähnlichen literariſchen Unternehmen verbunden  
haben, muthig zu beginnen,  
Meinerſeits werde ich alles aufbieten, die Pflichten, welche dem  
Redacteur den Mitarbeitern und den Leſern gegenüber obliegen,  
gewiſſenhaft und unverdroſſen zu erfüllen. Zu den Mitarbeitern  
hege ich das Vertrauen, daß ſie das Unternehmen als ein gemein⸗  
ſames anſehen werden, welches nur dann vollſtändig gelingen  
kann, wenn Jeder es ſich angelegen ſein läßt, aus dem Kreiſe  
ſeiner beſondern Studien pünktlich und regelmäßig, — auch ohne  
beſondere Aufforderung—alle für das Blatt geeigneten Mitthei⸗  
lungen und Beiträge einzuſenden. Bei der Verſendung der Ein⸗  
ladungen ſind ohne Zweifel Einzelne überſehen worden, welche  
geeignet und geneigt ſind, an dem Blatte mitzuarbeiten; ich bitte  
ſie, mir darum ihre Hülfe nicht vorenthalten zu wollen. Die

3  
Nr. 1 — **Theologiſches Literaturblatt** — 1866.  
4

Leſer aber bitte ich, bei der Beurtheilung der Leiſtungen des Lite⸗  
raturblattes die Schwierigkeiten nicht außer Acht zu laſſen, welche  
von einem derartigen Unternehmen namentlich im Anfange unzer⸗  
trennlich ſind.  
Die Mitarbeiter ſind darin einig, daß ſie die literariſchen Fra⸗  
gen in kirchlichem und wiſſenſchaftlichem Geiſte erörtern wollen.  
Die Redaction hält ſich berechtigt und verpflichtet, Einſendungen,  
die dem Inhalte oder der Form nach für das Blatt nicht geeignet  
ſind, zurückzuweiſen. Im Uebrigen aber iſt jeder Mitarbeiter  
in der freien Aeußerung ſeiner wiſſenſchaftlichen Ueberzeugungen in  
den von ihm unterzeichneten Aufſätzen nicht beſchränkt. Die  
Redaction gibt demgemäß durch die Aufnahme eines Aufſatzes  
nicht ihre Zuſtimmung zu allen darin ausgeſprochenen Anſichten  
zu erkennen. Noch weniger ſind die Mitarbeiter für etwas An⸗  
deres verantwortlich als für das, was ſie ſelbſt geſchrieben. Die  
von dem Redacteur unterzeichneten Artikel haben in dieſer Hinſicht  
vor den übrigen nichts voraus.  
Wenn das Literaturblatt ſich den Charakter einer wiſſen⸗  
ſchaftlichen Zeitſchrift wahren muß, ſo ſoll damit nicht geſagt  
ſein, daß es ausſchließlich oder auch nur vorzugsweiſe für Ge⸗  
lehrte beſtimmt ſei. Redaction und Mitarbeiter werden ſich viel⸗  
mehr beſonders angelegen ſein laſſen, das Blatt nach Einrichtung,  
Inhalt und Form der Darſtellung zu einer für alle Geiſtlichen  
und gebildeten Laien, die ſich für theologiſche Wiſſenſchaft intereſ⸗  
ſiren, verſtändlichen, belehrenden und anziehenden Lectüre zu  
machen.  
Reuſch.  
**Bibliſche Archäologie.**  
I**ntroductio in Sacram Scripturam** auctore **Val. Laur. de Biasi** [Prof.  
an der theol. Facultät zu Olmütz]. Tom. I. A. u. d. T. Archaeo-  
logia biblica, originem, evolutionem et vitam humani generis  
domesticam, iuridico-politicam et religioso-moralem biblice  
exhibens, in theologorum, iuristarum politicorumque usum  
et commodum. Regensburg, Manz. 1865. XII u. 567 S. 8.  
2 ¼ Thlr.  
Der Verf. nimmt die Bezeichnung „Einleitung in die h. Schrift”  
in der weitern Bedeutung, wonach ſie außer der gewöhnlich ſo⸗  
genannten Einleitung in das A. und N. T. auch die bibliſche  
Archäologie, die bibliſche Geſchichte und Geographie und die bibli⸗  
ſche Hermeneutik umfaßt. Auf den erſten, die Archäologie behan⸗  
delnden Band ſoll ein zweiter folgen, der die eigentliche Einlei⸗  
tung in das A. und N. T. (Bibliologia), und ein dritter, der  
die Geographia-Historia-Hermeneutica Biblica behandeln wird.  
(In welchem innern Zuſammenhange dieſe drei Fächer nach der  
Anſicht des Verf. ſtehen, daß er ſie S. 2 zuſammen als dritten  
Theil der geſammten bibliſchen Einleitung bezeichnet, und warum  
er die bibliſche Kritik nicht mit erwähnt, wird nicht angegeben.)  
Der Verf. motivirt dieſe Anlage ſeines Buches in den erſten  
Sätzen des Vorworts ſo: in der k. k. Miniſterialverordnung vom  
29. März 1858 werde die bibliſche Einleitung unter den obliga⸗  
toriſchen Unterrichtsgegenſtänden für die Theologie⸗Studirenden  
aufgezählt; es ſeien damit unzweifelhaft die ſämmtlichen oben ge⸗  
nannten Hülfswiſſenſchaften der Exegeſe gemeint; in der Praxis  
aber werde die Bezeichnung „bibliſche Einleitung” in der engern  
Bedeutung genommen; ſein Buch ſolle alſo den Intentionen der  
Miniſterialverordnung gerecht werden. Ein innerer, wiſſenſchaft⸗  
licher Grund für die Abweichung von dem jetzt herrſchenden Sprach⸗  
gebrauche wird nicht angegeben, iſt auch nicht zu erſehen.  
Die gewöhnliche Eintheilung der bibliſchen Alterthümer in häus⸗  
liche, politiſche und religiöſe hat der Verf. beibehalten. Die  
einzelnen in Betracht kommenden Gegenſtände werden ſämmtlich,  
und durchgängig mit vollſtändiger Berückſichtigung der betref⸗  
fenden Bibelſtellen behandelt. Es werden aber vielfach unterge⸗  
ordnete Puncte mit unverhältnißmäßig großer, wichtige und ſchwie⸗

rige Puncte mit unverhältnißmäßg geringer Ausführlichkeit, be⸗  
ſprochen. Der Artikel „de pastoritie biblica“ z. B. umfaßt 15  
Seiten, die vier Paragraphen de venatione, praedatione, pis-  
catione und apicultura biblica zuſammen über drei Seiten;  
dagegen wird z. B. die Symbolik der Stiftshütte S. 411 in acht⸗  
zehn Zeilen, die Symbolik der hohenprieſterlichen Kleidung S. 498  
in zwölf Zeilen und die Frage über den Tag des letzten Abend⸗  
mahls S. 473 auf anderthalb Seiten abgemacht.  
Gerade die Seite, welche bei einer wiſſenſchaftlich⸗theologiſchen  
Behandlung der bibliſchen Alterthümer von beſonderer Wichtigkeit  
iſt, die Symbolik und Typik der altteſtamentlichen Inſtitutionen,  
iſt ſehr mangelhaft. Was kann z. B. ungenügender ſein, als fol⸗  
gende Bemerkung über die Symbolik der Stiftshütte? „Dieſes  
Zelt hatte eine ſymboliſche Beziehung zu dem Hofe des Gott⸗  
Königs, welche verſchieden entwickelt zu werden pflegt. Nach Philo  
z. B. war das Ganze ein Symbol des Weltalls, in welchem  
Gott herrſcht und verehrt wird, der Vorhof ein Symbol, des  
ſichtbaren, das Heiligthum ein Symbol des unſichtbaren Theiles;  
die vier Decken und die vier Farben ein Symbol der vier Ele⸗  
mente u. ſ. w. Nach Flavius war das Allerheiligſte ein Bild des  
Himmels, das Heilige der Erde, der Vorhof des Meeres u. ſ. w.  
Nach den h. Vätern iſt die Bedeutung dem Geſagten mehr oder  
weniger entſprechend, mit hinzukommenden Erläuterungen: ſo konn⸗  
ten z. B. nach dem h. Gregorius die drei Reihen von Teppichen,  
welche ſeine verſchiedenen Theile trennten, — den Vorhof von  
dem Raume außerhalb, das Heilige vom Vorhof, das Allerheiligſte  
vom Heiligen — auf die Schwierigkeiten hinweiſen, welche bei  
der Erſtrebung der Erkenntniß oder des Genuſſes der verborgenen  
göttlichen Wunder zu überwinden ſind, und die vier Decken des  
Zeltes auf die Nothwendigkeit, zur himmlischen Freude zu gelangen  
entweder durch ein unſchuldiges Leben, welches durch die innerſte  
koſtbarere Decke verſinnbildet wird, oder durch die drei Stufen der  
Buße, welche die drei andern weniger koſtbaren Decken verſinn⸗  
bilden, u. ſ. w. (S. 441).  
Bei dieſen Puncten vermißt man mehr noch als bei andern  
eine Berückſichtigung der reichhaltigen neuern Literatur. Zu der  
angeführten Stelle wird zwar Bähr citirt; aber eine Bekannt⸗  
ſchaft mit dem Inhalte ſeines bekannten Werkes darf man dem  
Verf. wohl abſprechen, wenn auch das eigenthümliche Citat:  
„Baehr, Symbolik des Moſaiſchen Cultus apud Thesaurum  
Ugolini Tom. 8 et 9” auf einem Druckfehler beruht.  
In der Ueberſicht der Literatur werden S. 12 von neuern Be⸗  
arbeitern der Archäologie nur Jahn, Allioli und Löhnis, Warne⸗  
kros, Roſenmüller und de Wette und Munck genannt. Hie und  
da finden ſich freilich in den Anmerkungen auch andere neuere  
Werke citirt, ſehr oft das Freiburger Kirchen⸗Lexikon; aber von  
einer eingehenden Berückſichtigung derſelben iſt nicht viel wahrzu⸗  
nehmen.  
Die Entwicklung der einzelnen Puncte erhält oft durch die  
ſchulmäßige Anwendung von ſteifen Diſtinctionen und von For⸗  
meln, wie quaeritur oder obiicies und respondetur, probatur  
a) ex absurdo alias nato, b) ex rei natura u. ſ. w., ast, ergo  
u. dgl. eine dem Gegenſtande durchaus nicht angemeſſene Form.  
Als Beiſpiel mag gleich der Anfang dienen: Introductio est  
vox, quae triplici notione, etymologica, usuali seu metony-  
mica et scientifica gaudet. Etymologice (ex *intra* et *ductio*)  
significat actum introducendi; usualiter seu metonymice  
denotat id, quod veluti medium ad finem aliquem conse-  
quendum utiliter ac necessario praemittitur; scientifice ob-  
iective est expositio systhematica, solida et erudita noti-  
tiarum utilium et necessariarum ad aliquem finem scienti-  
ficum melius consequendum proposita; subiective erudita,  
solida et systhematica cognitio notitiarum modo dictarum.  
His praehabitis notiones Introductionis Sac. Scripturae iuxta  
triplicem antedictum conceptum sponte fluunt: nam eo titulo  
exprimitur etymologice actus, quo quis in Sacram Scriptu-

25  
Nr. 1 — **Theologiſches Literaturblatt** — 1866.  
26

wirklich das Todesurtheil über Jeſus gefällt hätten. Denn Jeſus  
ſei dann ja nur verurtheilt worden, weil er ſich für den „Sohn  
Gottes” ausgegeben und dadurch das jüdiſche Dogma von der  
„Einheit und Unkörperlichkeit Gottes” beſtritten habe. Nur in  
Folge einer göttlichen Offenbarung hätte das Synedrium berech⸗  
tigt ſein können, im vorliegenden Falle das Todesurtheil nicht zu  
ſprechen; eine ſolche aber dürfe nach chriſtlicher Anſchauung nicht  
einmal als möglich angenommen werden, weil nach ihr der Tod  
Jeſu im Plane der Vorſehung gelegen habe.  
Mit S. 31 beginnt die Darſtellung der Ereigniſſe, welche der  
Verf. für hiſtoriſch hält. Ihr zufolge iſt die Berichterſtattung der  
Synoptiker über den Prozeß Jeſu widerſpruchsvoll und unglaub⸗  
würdig; eine Gerichtsverhandlung vor dem Synedrium hat gar  
nicht Statt gefunden; die Juden haben überhaupt Jeſum während  
ſeiner ganzen Wirkſamkeit unangefochten gelaſſen (!). Der Ein⸗  
zug Jeſu in Jeruſalem aber veranlaßte den grauſamen Pilatus,  
ihn vor ſeinen Richterſtuhl zu ziehen. Wie ſoll auch, meint Ph.,  
das Volk heute dem Propheten zujubeln, und über wenige Tage  
hartnäckig ihn ans Kreuz fordern? Wie ſoll der harte, unbeug⸗  
ſame Prokurator ſich durch Bitten und Drohen der jüdiſchen Volks⸗  
menge gegen ſeine Ueberzeugung zwingen laſſen, einen Unſchuldi⸗  
jen zu verurtheilen? Zur Vollendung der Argumentation wird  
dann noch erklärt, das jüdiſche Synedrium habe ſich nie um reli⸗  
giöſe Streitigkeiten bekümmert. — Eine Analyſe ſo oberflächlicher  
Bemerkungen wird Niemand verlangen, zumal dieſelben ausnahms⸗  
los ſchon früher und viel geſchickter gemacht worden ſind. Nur  
bezüglich der zuletzt angeführten kann man den Gedanken nicht  
unterdrücken, daß doch wenigſtens über jüdiſche Dinge ein Jude  
beſſer unterrichtet ſein müſſe, als der Herr Doktor es iſt. Abge⸗  
ſehen davon, daß es ſich in der vorliegenden Frage um eine Ge⸗  
richtsſache und nicht um eine Entſcheidung über religiöſe Streitig⸗  
keiten handelt, bitten wir den Hrn Verf., falls ihm dieſe Zeilen  
je zu Geſicht kommen ſollten, gefälligſt nachzuſchlagen *Selden*,  
de synedr. p. 1041 ff.  
Bonn. Langen.  
**Literariſche Notizen.**  
— Von dem „Lehrbuch der katholiſchen Moral” von  
Dr. Konrad Martin, Biſchof von Paderborn, iſt die fünfte  
Auflage erſchienen (Mainz, Kirchheim 1865. XXIV u. 816 S.  
3 Thlr.). Laut der Vorrede iſt das Werk „einer abermaligen  
ſtrengen Reviſion unterworfen, und in Folge derſelben, der für  
die praktiſche Seelſorge ſo wichtige Abſchnitt von den heiligen Sa⸗  
cramenten vielfach theils gänzlich umgearbeitet theils verbeſſert  
und durch namhafte Zuſätze bereichert worden.” Im Einzelnen  
finden wir folgende Puncte ausführlicher als in den bisherigen  
Auflagen erörtert: Die Pflicht des Empfanges der h. Communion;  
die dazu erforderliche Vorbereitung, insbeſondere das zu beobachtende  
ieiunium naturale (§ 241); die Pflicht des Beichtens; das Beicht⸗  
ſiegel (§ 245); Empfänger und Spender des Sacraments der  
h. Oelung (§ 247); Vorbereitung auf den Empfang der Prieſter⸗  
weihe und des Eheſacraments (§ 248). Auch in den §§ 239  
und 240 iſt einiges Nähere über die Spendung der Taufe und  
Firmung und über die dabei zuzuziehenden Pathen angegeben.  
— Von dem 1845 erſchienenen erſten Theile der Ueberſetzung  
und Erklärung des Jeſaja (Cap. 1—12) von M. Drechſler  
(✝ 1850) iſt eine zweite und unveränderte Auflage erſchienen  
(Berlin, G. Schlawitz 1865. 118 S. gr. 8. 2 Thlr.).  
— „Zur Förderung der religiös⸗freiſinnigen Beſtrebungen des  
in Eiſenach begründeten deutſchen Proteſtantenvereins” erſcheinen  
bei Friderichs in Elberfeld vom 1. Jan. 1866 an „Proteſtan⸗  
tiſche Flugblätter, im Auftrage des Proteſtantenvereins re⸗  
digirt und herausgegeben von Decan Dr. K. Zittel in Heidel⸗

berg”, jährlich 10 Nummern für 10 Sgr. — alſo im gewiſſen  
Sinne eine Nachahmung des Frankfurter Broſchürenvereins.  
— Die Vorrede zur zweiten Auflage der „Dichter des  
Alten Bundes” von Prof. Ewald in Göttingen enthält  
nur eine ganz kurze Stelle über die preußiſche Politik in Schles⸗  
wig⸗Holſtein (wir laſſen ſie nicht abdrucken, damit nicht gleich  
die erſte Nummer confiscirt werde); die lange Vorrede, der er⸗  
ſten Auflage iſt nicht wieder abgedruckt, weil Ewald „ſchon lange  
allen dieſen früheren vorreden längeren umfanges,” — welche  
großentheils ſehr drollige Expectorationen über dies und jenes  
enthalten, — an einem geeigneten orte zuſammenzuſtellen wünſcht.”  
— Die vortreffliche Trauerrede auf den Geſellenvater  
Adolph Kolping von Dr. Voſen iſt zum Beſten des Köl⸗  
niſchen Geſellen⸗Hoſpitiums nach ſtenographiſcher Aufzeichnung  
gedruckt worden (Köln, Bachem. 5 Sgr.). Wir möchten durch  
dieſe Notiz auch unſererſeits zur Verbreitung des Schriftchens bei⸗  
tragen.  
Die folgenden Nummern werden u. a. enthalten Artikel über  
Arneth, Maria Thereſia, von Weiß.  
*Beelen*, Comm. in Acta Ap., von Reinke.  
Bleek, Briefe an die Koloſſer etc., von Bisping.  
Friedberg, das Recht der Eheſchließung, von Schulte.  
Gregorovius, Geſch. der Stadt Rom, von H. Hagemann.  
*Gury*, Casus conscientiae, von Jocham.  
Hoppe, die Epikleſis der griech. Liturgie, von Köſſing  
Kellner, Hellenismus und Chriſtenthum, von C. Werner.  
Kliefoth, das Buch Ezechiels, von Reuſch.  
Köhler, die nachexiliſchen Propheten, von G. K. Mayer.  
Maier, der 2. Brief an die Kor., von Bisping.  
Margraf, Sklaverei und Chriſtenthum, von Stumpf.  
Maurenbrecher, Karl V. und die Proteſtanten, von Döllinger.  
Michelis, Geſchichte der Philoſophie, von Neuhäuſer.  
*Pusey*, Daniel the Prophet, von Schegg.  
*Reinerdin*g, Theologia fundamentalis, von Dieringer.  
Reithmayr, Galaterbrief, von Weinhart.  
Roth, Gymnaſial⸗Pädagogik, von E Göbel.  
Scheeben, die Myſterien des Chriſtenthums, von Mattes.  
Schegg, die Evangelien, von Langen.  
Scholz, die Ehen der Söhne Gottes, von Reuſch.  
*Vincenzi*, de Gregorio Nyss. et Origene, von Schwane.  
UIrici, Gott und der Menſch, von G. Hagemann.  
Wiedemann, Johannes Eck, von Floß.  
Winter, die Prämonſtratenſer, von H. Hagemann.  
Zezſchwitz, zur Apologie des Chriſtenthums, von Hettinger.  
Zobl, Dogmengeſchichte, von Simar.  
Zöckler, Hieronymus, von Alzog.  
Die Vorarbeiten für die Wiener Ausgabe der lateinischen Väter, von  
Reinkens.  
Zur Literatur über das heilige Land, von Haneberg.  
Ferner ſind zur Beſprechung in Ausſicht genommen  
Bluntſchli, altaſiatiſche Gottes⸗ und Weltideen.  
Dieringer, Laienkatechismus.  
Ennen, Geſchichte der Stadt Köln.  
Friedhoff. Specielle Moraltheologie.  
Gfrörer, Zur Geſchichte deutſcher Volksrechte.  
Kieſel, die Weltgeſchichte, 2. Aufl.  
Küper, das Prieſterthum des A. B.  
*Laemmer*, Decreta Concilii Ruthenorum.  
Newman, Geſchichte meiner religiöſen Meinungen.  
Patiß, das ABC der Scholaſtik.  
*Pusey*, The Church of England.  
ν. Schäzler, Natur und Uebernatur.  
Schuſter, Handbuch zur bibliſchen Geſchichte.  
Voſen, der Katholicismus und die Einſprüche ſeiner Gegner.  
Werner, Geſchichte der apologetiſchen und polemiſchen Literatur.  
Zimmermann, die Heiligen Columban und Gallus.  
**Correſpondenz der Redaction.** Nro. 48: Einverſtanden. Nro.  
62 und 103: Ich habe Ihnen geſchrieben. Nro. 109: Es eilt  
ja nicht.

27  
Nr. 1 — **Theologiſches Literaturblatt** — 1866.  
28  
**Anzeigen.**

Bei **Adolph Marcus** in **Bonn** iſt ſo eben erſchienen:  
**Aus**  
**meinem Leben.**  
Von  
**Ferdinand Walter.**  
Preis 1⅔ Thlr.  
Inhalt: I. Die Kindheit und Jugend. — Wetzlar (1794—  
1802). — Düſſeldorf (1802—1805). — Mülheim a. Rh. (1805—  
1809). — Cöln (1809—1813). — II. Militäriſches. — Die  
franzöſiſche Conſcription (Auguſt 1813). — Der Eintritt als Frei⸗  
williger (Ende 1813). — Der Anfang des Feldzuges in Frankreich  
(Jan. 1814). — Züge in Brabant (Jan. Febr. 1814). — Die  
erſte Einnahme von Soiſſons (Febr. 1814). — Bedrängte Kriegs⸗  
verhältniſſe (März 1814). — Die Schlachten von Caronne und  
Laon (März 1814). — Erholung (März 1814). — Kreuz⸗ und  
Querzüge (März 1814). — Gegen Paris (März und April 1814).  
— Aufenthalt in Paris (bis Hälfte Juni 1814). — Rückreiſe und  
Abſchied (Juni 1814). — III. Die Ausbildung. — Die Fni⸗  
verſitätsjahre (1814—1817). — Die Doctorpromotion (1817—1818).  
— Der Anfang als Privatdocent (1818—1819). — IV. Das  
wiſſenſchaftliche Leben — V. Kirchliches. — Die innere  
Entwicklung. — Das Kirchenrecht. — Der Erzbiſchof Clemens  
Auguſt (1836—1845). — Friedrich Wilhelm IV. (1840—1847). —  
Die neue Verfaſſung (1848—1850). — VI. Bürgerliches. —  
Der Hoſpitalbau in Bonn. — Das Beethoven⸗Monument. — VII.  
Politiſches. — Bonn im Jahr 1848. — Berlin (Mai u. Juni.  
— Auguſt bis November 1848). — Brandenburg (November u.  
December 1848). — Frankfurt und Berlin (December 1848 u. Ja⸗  
nur 1849). — Berlin in der erſten Kammer (1849 u. 1850). —  
VIII. Perſönliches.  
Bei **J. P. Bachem** in **Köln** iſt erſchienen und in allen Buch⸗  
handlungen vorräthig:  
**Wiſeman, Nic., Cardinal, Erinnerungen**  
an die letzten vier Päbſte und an Rom in ihrer Zeit. Im Auf⸗  
trage Sr. Eminenz überſetzt von Prof. Dr. F. H. Reuſch. **Dritte**  
**Auflage.** 400 S. 8. Broch. 28 Sgr.  
**Cardinal Wiſeman’s Predigten complet!**  
**Mit Genehmigung Sr. Eminenz überſetzt von Prof. Dr. Joh.**  
**Kayſer und Pfarrer G. Schündelen.**  
I. Band. 2 Theile. Predigten über den Heiland und die allerſeligſte  
Jungfrau. 400 S. 8. Preis broch. 1 Thlr. 3 Sgr.  
Dieſe Sammlung enthält folgende 17 Predigten: Die Menſchwer⸗  
dung und Geburt Jeſu Chriſti. — Die Erſcheinung dis Herrn. —  
Der Knabe Jeſus im Tempel. — Der h. Name Jeſus. — Die bei⸗  
den großen Geheimniſſe der Liebe. — Der Berg Thabor und der  
Oelberg. — Jeſus, Erquicker der Mühſeligen und Beladenen. —  
Von der ſittlichen Haltung und Hingabe des Heilandes in ſeinem  
letzten Leiden. — Ueber das Aergerniß, das an Chriſtus genommen  
wird. — Die Triumphe des Kreuzes. — Paſſions⸗Betrachtung. —  
Dem Herrn zur Seite. — Ueber die Verſuchung. — Das Reich  
Chriſti. — Herzens⸗Andacht zur allerſeligſten Jungfrau. — Vereh⸗  
rung der allerſeligſten Jungfrau. — Maria, die Mutter Gottes.  
In einem Anhange befinden ſich 6 Hirtenbriefe über die Andachten  
zu dem heiligſten Herzen Jeſu, mit Rückſicht auf das Unterrichts⸗  
weſen; nämlich: Vom heiligen Herzen. — Ueber die Geheimniſſe  
des heiligen Herzens. — Von dem Feuer des heiligſten Herzens. —  
Von dem koſtbaren Blute des heiligſten Herzens. — Ueber die Er⸗  
ziehung des heiligſten Herzens Jeſu. — Anordnung des vierzigſtün⸗  
digen Gebetes zur Anbetung des allerheiligſten Altarſacramentes im  
Jahre 1849.  
II. Band. Predigten über das chriſtliche Leben. 424 S. 8.  
Preis broch. 1 Thlr. 6 Sgr.  
Gleich dem 1. Bande enthält auch dieſer 2. Band einen abgerun⸗  
deten Cyclus von Predigten, nämlich: Von der Liebe zur Welt. —  
Vom Aergernißgeben. — Von den Gefahren des Reichthums. —  
Von der Ehrabſchneidung. — Von der Buße. — Von dem vierzig⸗  
tägigen Faſten. — Von der Beichte. — Von dem unnützen Knechte.  
— Von der unwürdigen Communion. — Vom Aufſchieben der  
Buße. — Von der geringen Zahl der Auserwählten. — Von der

Abſcheulichkeit der Sünde. — Vom Tode. — Vom unvorbereiteten  
Tode. — Von dem letzten Gerichte. — Vom Dunkel und Licht im  
Glauben. — Von der Einheit im Glauben. — Von der chriſtlichen  
Liebe. — Von der Liebe des Nächſten. — Zu einer Primizfeier. —  
Vom Wankelmuth und deſſen Heilung. — Von der Trübſal. —  
Schlußbetrachtung.  
Wie der Name des hohen Verfaſſers ſind auch die der Ueberſetzer  
durch ihre frühern Uebertragungen aus dem Engliſchen längſt vor⸗  
theilhaft bekannt.  
**William Shakeſpeare.**  
Von Sr. Eminenz  
**Nicolaus Cardinal Wiſeman.**  
Autoriſirte Ueberſetzung.  
4½ Bogen 12. Preis geh. 7½ Sgr. (18 Kr.)  
Die letzte literariſche Arbeit des großen Kirchenfürſten, der Ent⸗  
wurf eines Vortrages in dem „Königlichen Inſtitut von Großbri⸗  
tannien”, zu welchem Sr. Eminenz eingeladen worden war, iſt ge⸗  
eignet, die allgemeine Aufmerkſamkeit in hohem Grade auf ſich zu  
ziehen. Sie zeichnet ſich aus durch die dem Verfaſſer eigenthümliche  
Feinheit des Gedankens und Zierlichkeit des Ausdrucks, und gibt  
Zeugniß von der bis zu den letzten Tagen ſeines Lebens unge⸗  
ſchwächten Friſche, Fülle und Kraft ſeines Geiſtes.  
**Predigten** von Dr. **Daniel Murray,** weiland Erzbiſchof von  
Dublin. Aus dem Engliſchen überſetzt und dem hochwürdigſten  
Herrn Weihbiſchofe Freusberg von Paderborn, Herrn Regie⸗  
rungsrath Kopp und Herrn Prof. Dr. Rodehuth gewidmet von  
Dr. **Joh. Kayſer**, Prof. an der phil.⸗theol. Lehranſtalt zu Pader⸗  
born. **Zweite Auflage** in zwei Bänden. I. Band, enthaltend:  
Predigten auf die Sonntage des Jahres vom Advent bis zum  
Dreifaltigkeits⸗Sonntag. 380 Seiten 8. Preis broch. 1 Thlr.  
II. Band, enthaltend: Predigten für die Sonntage nach Pfingſten  
und für die Hauptfeſte des Jahres. 444 S. 8. Preis broch.  
1 Thlr.  
Dieſe ausgezeichneten Predigten des größten Kanzelredners von  
Irland, deſſen Beredtſamkeit ſeiner Zeit O’Connell „erhaben” nannte,  
ſind durchaus praktiſch, rein poſitiv, ſchlicht und einfach, Eintheilung  
und Anordnung klar; die Uebergänge ſind natürlich, ſo daß ſie jedem  
Prediger brauchbare Muſter ſind.  
Ueber die Gediegenheit dieſes Predigtwerkes ſprachen ſich ſchon  
beim Erſcheinen der erſten Auflage ſämmtliche bedeutende katholiſche  
Blätter überaus günſtig aus. So u. A. die „Tübinger Theol. Quar⸗  
talſchrift”, das „Freib. Kath. Kirchenblatt”, die „Kath. Blätter aus  
Tirol”, die „Kath. Literatur⸗Zeitung” etc. Letztere nennt die Ueber⸗  
ſetzung „ausgezeichnet.” Die erſte Auflage wurde in zwei Jah⸗  
ren vergriffen.  
**Neues, billiges katholiſches Volks⸗ und Hausbuch.**  
Des ehrwürdigen  
**Martin von Cochem**  
**Erklärung des heil. Meßopfers. Nebſt vier Meßandachten,**  
**Beicht⸗ und Communiongebeten** aus andern Erbauungsbüchern  
deſſelben Verfaſſers. In neuer Bearbeitung von einem  
Pfarrer der Erzdiöceſe Köln. Unter Genehmigung der  
hochwürd. geiſtlichen Obrigkeit. Mit einem Titelbild in Stahlſtich.  
700 S. 8. in großer Schrift auf ſtarkem Papier. Preis geh. 18 Sgr.  
Dieſe neue Ausgabe, welche durch kräftiges Papier, feinen Stahl⸗  
ſtich, größern Druck und ſtärkere Seitenzahl bei dem gleichen billigen  
Preiſe von 18 Sgr. oder 1 Fl. 3 Kr. ſich vor den bisherigen Aus⸗  
gaben auszeichnet, genügt allen Anforderungen der Gegenwart hin⸗  
ſichtlich des Stiles, ohne der ſo ſchlichten und anziehenden Darſtel⸗  
lungsweiſe des Verfaſſers zu nahe zu treten. Schwerlich iſt wohl  
in einem andern Buche die Vortrefflichkeit des h. Meßopfers ſo gründ⸗  
lich auseinandergeſetzt, als in dieſem ſeit mehr als 150 Jahren ſehr  
geſchätzten und verbreiteten Buche. Es iſt ſo viel als möglich in  
einer alten Geſtalt gelaſſen und nur das enffernt worden, was heut  
zu Tage nicht mehr zur Erbauung dienen kann. Die Schriftſtellen  
ſind nach dem approbirten Allioli’ſchen Texte gegeben, die Citate be⸗  
richtigt und nach den beſten neuern Werken vermehrt. Vier aus⸗  
gezeichnete Meßandachten, Beicht⸗ und Communion⸗Ge⸗  
bete von P. Martin von Cochem ſelbſt bilden den Anhang.

29  
Nr. 1 — **Theologiſches Literaturblatt** — 1866.  
30

**Sammlung** von klaſſiſchen Werken der neuern katholiſchen  
Literatur Englands in deutſcher Ueberſetzung. XXI. Band:  
**Newman, Dr. J. H.,** Superior der Oratorianer  
in Birmingham, **Geſchichte meiner religiöſen**  
**Meinungen.** Mit Genehmigung des Verfaſſers über⸗  
ſetzt von G. Schündelen, Pfarrer zu Spellen. 432 Sei⸗  
ten 8. Preis broch. 1 Thaler.  
Der bedeutendſte Theologe und einer der tüchtigſten Schrift⸗  
ſteller, welche England gegenwärtig beſitzt, berichtet in dieſem Buche  
über den Gang ſeiner religiöſen Bildung und Entwickelung, über  
die äußern und innern Kämpfe, welche er als das hervorragendſte  
Mitglied der Puſeyitiſchen Partei zu Oxford durchgemacht, und  
über die allmählige Entſtehung und Befeſtigung ſeiner Ueberzeugung  
von der Wahrheit der katholiſchen Kirche, zu welcher er im Jahre  
1845 zurückkehrte. Die Veranlaſſung zur Abfaſſung dieſer Schrift  
boten die Verdächtigungen, welche der engliſche Schriftſteller Prof.  
Kingsley gegen Newman’s Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit ausge⸗  
ſprochen hatte; ſie erſchien unter dem Titel Apologia pro vita sua.  
In der zweiten Auflage wurde alles ausgeſchieden, was nur vor⸗  
übergehendes Intereſſe zu haben ſchien, und der Titel History of  
my religious opinions gewählt. Dieſe zweite Auflage liegt der  
deutſchen Ueberſetzung zu Grunde; in der Einleitung hat der Ueber⸗  
ſetzer aber ausführlich über den Streit zwiſchen Newman und Kings⸗  
ley berichtet. Das Buch hat in England bei allen Parteien das  
größte Aufſehen erregt. Die „Times” ſagt darüber: „Die lebendige  
Natürlichkeit dieſes Abriſſes von Dr. Newman’s Leben in der eng⸗  
liſchen Kirche mit ſeinen Erinnerungen an ſo viele ausgezeichnete  
Männer . . . . wird dieſem Buche gewiß einen großen Leſerkreis  
verſchaffen . . . . Eine Controversſchrift will die Apologia nicht  
ſein; ſie will nur der Vergangenheit gedenken und ſie widerſpiegeln;  
und das geſchieht in ihr mit ungewöhnlichem Leben und ungewöhn⸗  
licher Kraft, ſowie mit allen jenen Reizen natürlicher Empfindungs⸗  
und Ausdrucksweiſe, welche dem Verfaſſer in den Jahren, wovon  
er uns erzählt, innerhalb unſerer Kirche einen ſo unvergleichlichen  
hohen und weit verbreiteten Einfluß verſchafften. Das Buch iſt ein  
überaus werthvoller Beitrag zu unſerer Kirchengeſchichte, hilft in  
der Schilderung jener tief bewegten Zeit einem wahren Bedürfniſſe  
ab und thut das in der Weiſe, wie keine andere Feder dazu im  
Stande geweſen wäre.” Aehnlich äußerten ſich die andern bedeuten⸗  
dern Zeitungen und Zeitſchriften. Es iſt nicht zu bezweifeln, daß  
die Schrift in der vorliegenden, von ſachkundiger und geübter Hand  
angefertigten Ueberſetzung auch in Deutſchland bei Allen, welche ſich  
für religiöſe Fragen intereſſiren, eine günſtige Aufnahme finden wird.  
Von **Dr. J. H. Newman** iſt ferner in demſelben Verlage  
in deutſcher Ueberſetzung erſchienen:  
„Kalliſta.” Eine Erzählung aus dem dritten Jahrhundert. **4. Auf⸗**  
**flage.** 336 Seiten 8. Preis 22½ Sgr.  
Weſen und Wirken der Univerſitäten. 288 Seiten 8. Preis  
18 Sgr.  
**Die Kirche der Väter.** Bilder aus dem Leben und den Schriften  
der Väter des vierten und fünften Jahrhunderts. 272 Seiten 8.  
Preis 20 Sgr.  
**Vorträge und Reden,** zunächſt an der kath. Univerſität zu Dublin  
gehalten. 336 Seiten 8. Preis 22½ Sgr.  
Verluſt und Gewinn. Eine Erzählung. 432 Seiten 8. Preis  
1 Thlr.  
**Bach, Dr. M., Studien und Leſefrüchte aus dem**  
**Buche der Natur.** Für jeden Gebildeten, zunächſt für die  
reifere Jugend und ihre Lehrer. 328 Seiten. Broch. 24 Sgr.  
Nach einer fünfundzwanzigjährigen Arbeit auf dem Gebiete der  
Naturwiſſenſchaft, deren Reſultate der Verfaſſer bereits vielfach  
einzeln in Zeitſchriften veröffentlicht hat, bietet er dieſelben hier ge⸗  
ſammelt und zu einem Ganzen vereinigt den Lehrern, Eltern und  
Schülern höherer Schulen dar. Das Studium der Natur iſt ein  
mächtiger Hebel zur Geiſtesbildung und nutzenbringend für’s prak⸗  
tiſche Leben; aber auch für die Ausbildung des ſittlich⸗religiöſen  
Gefühls bietet außer dem Religionsunterrichte kaum ein anderer  
Lehrgegenſtand ſo viel Stoff, als eben der Unterricht in der Natur⸗  
geſchichte. Eine rechte Naturforſchung, im Geiſte des Chriſtenthums  
ausgeführt, muß nothwendig zur wahren Gottesfurcht, Andacht und

Nächſtenliebe begeiſtern. Dieſes ſchöne Ziel will der Verfaſſer er⸗  
reichen und zugleich Anleitung geben, ſelbſtſtändige Beobachtungen  
zu machen; darum führt er vorzüglich ſolche Gegenſtände vor, welche  
geeignet ſind, das Walten einer höhern Macht in der Natur zu er⸗  
kennen, und gibt Anleitung, die Naturgegenſtände vom äſthetiſchen  
Standpunkte aus aufzufaſſen, ſo daß ſich über den ganzen Unterricht  
ein gewiſſer poetiſcher Hauch verbreitet. Der Verfaſſer ſchließt ſich  
in dieſer Beziehung an den, durch ſeine Schulſchriften auf’s vortheil⸗  
hafteſte bekannten Schulrath Dr. L. Kellner in Trier an.  
**Neue Unterhaltungsſchriften.**  
**Zeitbilder in Erzählungen** aus der Geſchichte  
der chriſtlichen Kirche. **I. Band: Hanani oder die**  
**letzten Tage Jeruſalems.** 224 Seiten 8. 1865. In eleg. Um⸗  
ſchlag br. 20 Sgr. **Il. Band: Sabinianus oder die erſten**  
**Apoſtel Galliens.** 240 Seiten 8. 1865. In eleg. Umſchlag  
br. 20 Sgr. Unter der Preſſe: III. Band. Antonia oder die  
Martyrer von Lyon. IV. Band. Kaiſer Julian, der Abtrün⸗  
nige, und des Schatzmeiſters Töchterlein. V. Band: Severinus,  
der Apoſtel der Donauländer.  
Die Verlagsbuchhandlung von J. P. Bachem hat für die  
Uebertragung dieſer Erzählungen aus dem Franzöſiſchen die Be⸗  
rechtigung erworben, und zu deren freier Bearbeitung die tüchtigſten  
Kräfte gewonnen, ſo daß ſich in der deutſchen Ausgabe franzöſiſche  
Eleganz mit deutſcher Gründlichkeit verbindet.  
Die Hauptepochen der Gründungs⸗ und Entwicklungs⸗Ge⸗  
ſchichte der Kirche werden in Bildern, welche Zeit und Zuſtände  
charakteriſiren, anſchaulich geſchildert, um die Kenntniß von dem  
Wirken und den Geſchicken der gottgeſtifteten Heilsanſtalt bei Sol⸗  
chen zu befördern, bei denen eine rein wiſſenſchaftliche Darſtellung  
nicht angebracht iſt. Nach dem Muſter der „Fabiola” bieten dieſe  
Erzählungen ihren ernſten Kern in nicht zu harter Schale.  
Die ganze Sammlung iſt auf fünfzehn bis zwanzig  
Bände berechnet, welche die Kirchengeſchichte bis zum Ende des  
vorigen Jahrhunderts durchführen werden. Jeder Band bildet je⸗  
doch ein ſelbſtſtändiges Ganzes und iſt einzeln zu haben. Die  
elegante Ausſtattung macht dieſe Bände beſonders auch zu Feſtge⸗  
ſchenken geeignet.  
Im Verlage der Unterzeichneten erſchien vor Kurzem:  
**Hellenismus und Chriſtenthum**  
oder  
**die geiſtige Reaction des antiken Heidenthums gegen das**  
**Chriſtenthum**.  
Mit beſonderer Rückſicht auf die chriſtenfeindliche Literatur des  
claſſiſchen Alterthums ſo wie auch der Gegenwart  
Von  
**Dr. Heinrich Kellner.**  
Gr. 8. 29 Bogen. Broſch. 1 Thlr. 20 Sgr.  
Der Haupt⸗Inhalt des Werkes umfaßt: a) Die Lage des  
Chriſtenthums im Römiſchen Reiche. b) Allmähliches Hervortreten  
des Chriſtenthums. Die geiſtige Reaction gegen daſſelbe.  
I. Abſchnitt. Die Bekämpfung des Chriſtenthums vom Stand⸗  
puncte des Skepticismus und der Negation. II. Abſchnitt. Das  
Wiedererwachen des religiöſen Bedürfniſſes im Heidenthum und die  
Sehnſucht nach dem Poſitiven. Der Neupythagoräismus. III. Ab⸗  
ſchnitt. Die fundamentale Erneuerung des Heidenthums in religiös⸗  
philoſophiſcher Hinſicht. Die Blüthenperiode des Neuplatonismus.  
Gleichzeitige Erſcheinungen. IV. Abſchnitt. Das Stadium des über⸗  
handnehmenden Aberglaubens und der Religionsmengerei. V. Ab⸗  
ſchnitt. Die Anſtrengungen des Heidenthums, ſeine bürgerliche und  
rechtliche Stellung zu behaupten. Der Kampf um die Exiſtenz.  
VI. Abſchnitt. Die letzten philoſophiſch⸗theologiſchen Controverſen  
zwiſchen heidniſchen und chriſtlichen Gelehrten. Der Nationalismus.  
Die modernen Bearbeitungen des Lebens Jeſu verglichen mit den  
Bearbeitungen der Alten.  
**M. DuMont⸗Schauberg’ſche Buchhandlung**  
**in Köln.**

31  
Nr. 1 — **Theologiſches Literaturblatt** — 1866.  
32

**Neueſte Erſcheinungen**  
**aus der Herder’ſchen Verlagshandlung in Freiburg.**  
**Hettinger, Dr. Fr.,** Apologie des Chriſtenthums. Erſter  
Band in zwei Abtheilungen. Zweite, vermehrte Auflage. kl. 8.  
XII und 890 S. Preis: Thlr. 2. 10 Sgr. — fl. 4. — fl. 3.  
50 kr. ö. W. B.  
**Kieſel, Dr. K.,** Die Weltgeſchichte für höhere Schulen und  
Selbſtunterricht überſichtlich dargeſtellt. Zweite Auflage. Vierte  
Lieferung. gr. 8. Preis jeder Lieferung: 12 Sgr. — 42 kr. —  
60 kr. ö. W. B.  
**Laemmer, Dr. H.,** In decreta concilii Ruthenorum Za-  
mosciensis animadversiones theologico-canonicae. kl. 4.  
63 S. Preis: 28 Sgr. — fl. 1. 36 kr.  
**Lindemann, W.,** Geſchichte der deutſchen Literatur. Erſte  
und zweite Lieferung. gr. 8. 288 S. Preis jeder Lieferung:  
12 Sgr. — 42 kr. Dieſes Werk wird in 5 Lieferungen binnen  
kurzer Friſt vollſtändig erſcheinen.  
**Scheeben, Dr. M. J.,** Die Myſterien des Chriſtenthums.  
Weſen, Bedeutung und Zuſammenhang derſelben nach der in ihrem  
übernatürlichen Charakter gegebenen Perſpektive dargeſtellt. gr. 8.  
XV und 772 S. Preis: Thlr. 2. 10 Sgr. — fl. 4.  
**Schuſter, Dr. J.,** Handbuch zur Bibliſchen Geſchichte des  
Alten und Neuen Teſtaments. Für den Unterricht in Kirche und  
Schule, ſowie zur Selbſtbelehrung. Mit vielen Holzſchnitten und  
Karten. Sechſte und ſiebente Lieferung (Schluß). gr. 8. XII  
u. 608 S. Preis: Thlr. 1. 6 Sgr. — fl. 2. — fl. 1. 80 kr.  
ö. W. B.  
Das vollſtändige Werk in 7 Lieferungen oder 2 Bänden  
koſtet: Thlr. 4. 6 Sgr. — fl. 7. — fl. 6. 30 kr. ö. W. B.  
**Speil, Dr. F.,** Die Lehren der katholiſchen Kirche gegen⸗  
über der proteſtantiſchen Polemik. gr. 8. IV u. 360 S. Preis:  
Thlr. 1. 10 Sgr. — fl. 2. 12 kr.  
**Voſen, Dr. Chr. H.,** Der Katholicismus und die Einſprüche  
ſeiner Gegner, dargeſtellt für jeden Gebildeten. Zweiter Band.  
gr. 8. IV u. 480 S. Preis: Thlr. 1. 15 Sgr. — fl. 2. 30 kr. —  
fl. 2. 25 kr. ö. W. B.  
Das vollſtändige Werk in 2 Bänden koſtet Thlr. 2. 21 Sgr.  
— fl. 4. 30 kr. — fl. 4. 5 kr. ö. W. B.  
Im Verlage des Unterzeichneten ſind im Laufe des Jahres 1865  
erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:  
**Becker, Dr. D.,** Die Kirche und die Naturforſchung. kl. 8.  
geh. 7½ Sgr.  
**Bernardus,** des hl. Abtes und Kirchenlehrers, 73 Ermahnungs⸗  
reden über die Hauptpflichten des Chriſten. 8. geh.  
Thlr. 1.  
**Bosizio, P. A.,** Das Hexaemeron und die Geologie. 8.  
geh. Thlr. 2. 10 Sgr.  
**Brück, Dr. H.,** Die rationaliſtiſchen Beſtrebungen im  
kathol. Deutſchland, beſonders in den drei rheiniſchen Erz⸗  
bisthümern in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts.  
8. geh. 15 Sgr.  
**Dalgairus, J. B.,** Der heil. Stephan Harding, Stifter  
des Ordens von Citeaux. Ein Zeit⸗ und Lebensbild. 8.  
geh. 18 Sgr.  
**Dieringer, Dr. F. X.,** Laienkatechismus über Religion,  
Offenbarung und Kirche. 8. geh. Thlr. 1. 20 Sgr.  
**Drexelius, J.,** Jeſus Chriſtus die Wonne des Menſchen⸗  
geſchlechtes. 3 Bände. 8. geh. Thlr. 2. 15 Sgr.  
**Haffner, Dr.,** Der Materialismus in der Culturgeſchichte.  
8. geh. 24 Sgr.  
**Ketteler, W. E.,** Biſchof von Mainz, Kann ein gläubiger Chriſt  
Freimaurer ſein? 5. Auflage. 7½ Sgr.  
**Martin, Dr. C.,** Biſchof von Paderborn, Das Ave Maria für  
fromme Marien⸗Verehrer. 8. geh. 15 Sgr.  
**Monfang, Dr. Ch.,** Cardinal Wiſeman und ſeine Ver⸗  
dienſte um die Wiſſenſchaft. 8. geh. 6 Sgr.  
**Sammlung von Aktenſtücken,** bezüglich der Gründung einer  
freien kath. Univerſität in Deutſchland. Herausg. von  
dem Centralcomité. 8. geh. 10 Sgr.

**Schäzler, C. v.,** Natur und Uebernatur. Das Dogma von  
der Gnade und die theol. Frage der Gegenwart. Eine Kritik der  
Kuhn’ſchen Theologie. 8. geh. Thlr. 1. 15 Sgr.  
**Stöckl, Dr. A.,** Geschichte der Philosophie des Mit-  
telalters. 1. Band. 8. geh. Thlr. 1. 22½ Sgr. 2. Band.  
8. geh. Thlr. 4. 15 Sgr. Der dritte Band erscheint im Laufe  
des Jahres 1866 und ist dann das Werk complet.  
Mainz 1865.  
**Franz Kirchheim.**  
Einladung zur Pränumeration auf den II. Jahrgang 1866  
**Der Sendbote des göttlichen Herzens Jeſu.**  
Monatsſchrift des Gebets⸗Apoſtolates.  
Mit Genehmigung der geiſtl. Obern herausgegeben  
von  
**Joſeph Malfatti,**  
Prieſter der Geſellſchaft Jeſu und Direktor des Apoſtolates in Deutſchland.  
Sämmtliche Poſt⸗Anſtalten nehmen Beſtellungen hierauf entgegen  
und liefern den Jahrgang, aus 12 Heften gr. 8.⸗Format beſtehend,  
für den ungemein billigen Preis von fl. 1. 12 kr. öſterr. Währ.,  
fl. 1. 28 kr. ſüdd. Währ. oder 25 Ngr.  
Innsbruck, Dezember 1855.  
**Felician Rauch’s**  
Verlagsbuchhandlung  
Im Verlage der **Henſen’ſchen Buchhandlung** (Albert Jacobi)  
in **Aachen** iſt ſo eben erſchienen und in allen Buchhandlungen zu  
haben:  
**Die Ausſchließung**  
der  
**Selbſtmörder, öffentlichen Sünder**  
und  
**Sacramentenverſchmäher**  
vom  
**kirchlichen Begräbniſſe.**  
Eine Paſtoral⸗Diſſertation  
von  
**Dr. E. Berriſch,**  
Pfarrer zu Niederau, Decanat Düren.  
Breis 8 Sgr.  
**Pauls, P. Dr.,** Domprobſt in **Aachen**  
7 Worte Jeſu am Kreuze. 2. Auflage. Preis 7½ Sgr.  
7 Hauptſünden. 4. Auflage . . . . „7½ „  
7 Haupttugenden. 2. Auflage . . . . „7½ „  
Das Vaterunſer. 3. Auflage . . . . „7½ „  
Der Kampf des Chriſten. 2. Auflage . „7½ „  
(Alle 35 Faſtenpredigten zuſammen kosten 1 Thlr.)  
Kurze Frühpredigten für alle Sonntage des katholiſchen Kirchen⸗  
jahres. 5. Auflage. Preis 15 Sgr.  
**Vorbereitung**  
zu einer  
**glücklichen Ehe**  
für  
**Jünglinge und Jungfrauen**  
von einem Pfarrer der Erzdiöceſe Cöln.  
**Zweite vermehrte Auflage.**  
Mit Genehmigung der geiſtlichen Obrigkeit.  
Preis 5 Sgr.  
Der allgemeine Beifall, den dieſes Büchelchen beim hochwürdi⸗  
gen Clerus gefunden hat, überhebt uns jeder weitern Empfehlung.

Verantw. Redacteur Prof. Reuſch. — Verlag von A. Henry in Vonn. — Druck von Carl Georgi in Bonn.

55  
Nr. 2 — Theologiſches Literaturblatt — 1866.  
56

**Berichtigungen zu Nro. 1.** Sp. 6, Z. 27 I. crucis ſt. cruris. Sp. 9,  
Z. 13 ſind die Worte „ſich zu erheben” zu ſtreichen. Sp. 21, Z. 8  
v. u. l. „zu äußern” ſi. „äußern”.  
**Die folgenden Nummern** werden außer den in Nro. 1 angekündig⸗  
ten Arbeiten enthalten Artikel über  
*Audisio,* Droit public de l’église, von Heuſer.  
Baur, Vorſeſungen über Dogmengeſchichte, von C. Werner.  
Bluntſchli, altaſiatiſche Gottes⸗ und Weltideen, von Haneberg.  
Bucher, Chronologie des Neuen Teſt., von Langen.  
Bunſen, das Reich Gottes und das Leben Jeſu, von Langen.  
Dillmanns Arbeiten zur äthiopiſchen Literatur, von Kaulen.  
Kuno Fiſcher, Geſch. der neuern Philoſophie, von Katzenberger.  
Gangauf, des h. Auguſtinus Lehre von Gott, von Katzenberger.  
Haffner, der Materialismus in der Culturgeſch., von Boſen.  
*Höfler,* Scriptores rerum Husiticarum, von Friedrich.  
Jungmann, die Schönheit und die ſchöne Kunſt, von Wedewer.  
Kieſel, die Weltgeſchichte, 1. Bd, 2. Aufl., von Tücking.  
Onno Klopp, die Werke von Leibnitz, von Katzenberger.  
*Laemmer,* Decreta Concilii Ruthenorum, von Silbernagl.  
Lindemann, Geſch. der deutſchen Literatur, von E. Göbel.  
Ritzſch, Auguſtinus’ Lehre vom Wunder, von Simar.  
Phillips, die Synode zu Tribur, von Schulte.  
Prantl, Geſchichte der Logik, von Michelis.  
Preuner, Heſtia⸗Beſta, von Stiefelhagen.  
Schlayer, Beitr. zur Lehre vom Patronatrechte, von Schulte.

Schuſter, Handb. zur bibl. Geſch. des N. T., von Stiefelhagen.  
*Wenig,* Schola syriaca, von Pius Zingerle.  
Ferner ſind zur Beſprechung in Ausſicht genommen:  
Delitzſch, der Prophet Jeſaja.  
Janſſen, die erſte Theilung Polens.  
Lange, Theologiſch⸗homiletiſches Bibelwerk.  
**Correſpondenz der Redaction.** Nro. 18: Es eilt nicht.  
Nro. 56: Sendung über Köln erhalten. Nro. 60: Quousque tan-  
dem? Nro 76: H. iſt leider in derſelben Lage wie Sie. Der  
Ruſſe kann warten. Nro. 94: Pr. willkommen. Nro. 154: Der  
im Briefe erwähnte Artikel lag nicht bei; Ignoriren iſt übrigens  
auch Recenſiren. Nro. 171: Vortrefflich. In Nro. 3 oder 4.  
Nro. 184: Sie erhalten bis auf Weiteres das Blatt in der ge⸗  
wünſchten Weise. Ich ſchicke Ihnen die 2. Abth. von B. Nro. 77:  
Artikel von Ihnen und Sch. erhalten.  
Die Herren **Verlagsbuchhändler** werden gebeten, Recenſions⸗  
Exemplare von neuen theologiſchen und verwandten Schriften mög⸗  
lichſt früh durch Herrn A. Henry an die Redaction gelangen zu  
laſſen, — Predigten, Erbauungsbücher und dgl. und Bücher, die  
vor 1865 erſchienen ſind, nur auf Verlangen.  
Die Herausgeber von wiſſenſchaftlich⸗theologiſchen und literariſchen  
**Zeitſchriften,** welche das theologiſche Literaturblatt einzutauſchen  
wünſchen, mögen ſich an den Redacteur oder den Verleger wenden.

**Anzeigen.**

So eben erſchien Nr. 71 **Antiquariſches Bücherverzeichniß (Theo⸗**  
**logie),** enthält auch werthvolle Patriſtik.  
Berlin.  
**J. A. Stargardt,** Jägerſtr. 53.  
**Verlag der Fr. Hurter’ſchen Buchhandlung in**  
**Schaffhauſen.**  
**Convertitenbilder** aus dem neunzehnten Jahrhundert.  
Von D. A. Roſenthal. Erſter Band. Deutſchland. I. fl. 3.  
36 kr. Thlr. 2. 3 Sgr.  
Dieſe vollſtändige Sammlung aller hervorragenden Converſionen  
zur katholiſchen Kirche im Laufe dieſes Jahrhunderts, meiſt nach  
den eigenhändigen Aufzeichnungen der betreffenden Perſönlichkeiten,  
dürfte geeignet ſein, ein allſeitiges Intereſſe zu erwecken.  
Katholiſche Predigten.  
Von Fr. Lorinſer, fürſtbiſchöflichem Conſiſtorialrath und Pfarrer  
in Breslau Erſter Band **(Weihnachtskreis)**.  
fl. 3. Thlr. 1. 24 Sgr.  
Der hauptſächlichſte Zweck, welchen der Verfaſſer bei der Heraus⸗  
zabe dieſer Predigten im Auge hatte, war, ein **katholiſches Er⸗**  
**bauungsbuch** zu liefern, welches die Geheimniſſe des Kirchenjahres  
und die wichtigſten Glaubenswahrheiten in allgemein faßlicher un  
für das Leben fruchtbarer Weiſe erklärt, und denen, welche verhin⸗  
dert ſind, das Wort Gottes in der Kirche zu hören, einen Erſatz  
für die Entbehrung der mündlichen Lehre gewähren kann.  
**Der Pfingſtfeſtkreis**  
**in ſeinen Ceremonien oder der hl. Geiſt und ſeine**  
**Gnadenwirkungen durch die Kirche,**  
geſchildert von **S. Knoll.** A. u. d. T: D**as Leben der Kirche,**  
dargeſtellt in liturgiſchen Predigten von **S. Knoll.**  
Dritter (Schluß⸗) Band. fl. 2. 30 kr. Thlr. 1. 15 Sgr.  
Band I. enthält: **Die Ceremonien der heil. Meſſe.**  
fl. 1. 21 tr. 24 Sgr.  
Band II. enthält: **Die heil. Weihnachts⸗ und Oſterzeit.**  
fl. 2. 24 tr. Thlr. 1. 12 Sgr.

**Das Tridentiniſche Glaubeusbekenntniß,**  
durch die hl. Schrift, die Vernunft und die Geſchichte nachge⸗  
wieſen und erläutert von **Ludwig Clarus.** Erſter Band.  
fl. 2. Thlr. 1. 6 Sgr.  
**Der römiſche Katechismus,**  
herausgegeben auf Befehl der Kirchenverſammlung zu Trient, in  
Kanzelvorträgen, vertheilt auf die Sonntage des Kirchenjahres und  
mit Zugrundelegung der ſonntäglichen Evangelienabſchnitte, gehalten  
von **Fr. Künzer,** Canonikus an der Kathedrale zu Breslau.  
1. Jahrgang. fl. 2. 24 kr. Thtr. 1. 12 Sgr.  
Dieſe neue Arbeit des berühmten Kanzelredners dürfte wohl ihrer  
ganzen Anordnung nach die erſte und einzige auf dieſem Gebiete  
ſein und die allgemeinſte Berückſichtigung verdienen.  
Sorti des presses de **Ch. Peeters,** rue de Namur, 22, à  
Louvain:  
**Faure** (J. B.), e Societate Jesu. Dubitationes Theologicae de  
Judicio Practico, quod super Poenitentis, praecipue consue-  
tudinarii aut recidivi, dispositione formare sibi potest ac  
debet confessarius, ut eum rite absolvat. Editio quarta,  
in-12. 1 frc.  
**Audisio,** (Mgr.), *Chan. de St. Pierre au Vatican et Professeur*  
*du droit public à l’Université de Sapience.*  
Droit public de l’Eglise et des nations chrétiennes, traduit  
de l’italien, avec approbation de l’auteur, par M. le Cha-  
noine Labis, Professeur au séminaire de Tournai.  
L’ouvrage forme 3 vol. in-8. d’environ 400 pag. Prix par  
volume 3 frcs. 50 cent.  
Les deux premiers volumes traitent de la constitution véri-  
table de l’Eglise et des faux systèmes qui tendent à la défi-  
gurer ou à l’obscurcir, le 3e de l’origine du pouvoir civil  
et de la coexistence juridique de l’Eglise et de l’Etat.  
Il y aura une de partie qui traite de la diplomatie écclé-  
siastique.  
Ce 4e volume se vend à part et paraîtra incessament.  
**Vos** (L’abbé J.), vicaire à Lobbes. Lobbes, son Abbaye et  
Chapitre, ou Histoire complète du monastère de Saint-Pierre  
à Lobbes et du chapitre de Saint-Ursmer à Lobbes, puis à  
Binche, avec cartes, vues et portraits. — 2 vol. in-8. 8 frc.  
Manuel du Rosaire perpétuel, par le Père **Pie Vermeersch**, de  
l’ordre des Frères Prêcheurs, directeur du Rosaire perpé-  
tuel. — 2me Edition. Revue et augmentée. 30 cent.  
Le même ouvrage en flamand. 35 cent.

Verantw. Redacteur Prof. Reuſch. — Verlag von A. Henry in Bonn. — Druck von Carl Georgi in Bonn.

119  
Nr. 4 — **Theologiſches Literaturblatt**— 1866.  
120

Ganz einverſtanden muß man mit dem in den letzten Zeilen  
der Praefatio ausgeſprochenen Wunſche ſein, daß ſo viele noch  
unbekannte Schätze der ſyriſchen Literatur an’s Licht gefördert  
werden möchten und daß eine neue Ausgabe und lateiniſche Ueber⸗  
ſetzung Ephräms beſorgt werde. Namentlich verdient es der h.  
Jakob von Sarug, nach Ephräm der bedeutendſte ſyriſche Kirchen⸗  
vater, ganz herausgegeben zu werden, weil er ein geiſtvoller Aus⸗  
leger und Redner iſt, zudem auch werthvolle Beiträge zur Kenntniß  
der ſyriſchen Poeſie enthält.  
Die Ausſtattung des Buches iſt ſchön; die ziemlich große An⸗  
zahl Druckfehler (S. 105—107) findet ihre Entſchuldigung in  
der Abweſenheit des Verf. vom Druckorte (Leipzig). Der Laden⸗  
preis dieſes erſten Theils (2 Thlr. 12 Sgr.) iſt für ein Schul⸗  
buch etwas hoch angeſetzt, beſonders wenn auch das Lexicon eben⸗  
ſoviel oder noch höher zu ſtehen kommt. [Rödigers Chreſtoma⸗  
thie, 139 S. Text, 102 S. Paradigmen und Gloſſar, koſtet  
nur 1¼ Thlr.)  
Meran.  
P. Pius Zingerle.  
**Literariſche Notizen.**  
— In dem 1. Hefte des Jahrg. 1866 der Tübinger „Theo⸗  
logiſchen Quartalſchrift” veröffentlicht Hefele mit einigen Er⸗  
läuterungen die Bulle Clemens’ V. vom 22. März 1312, wo⸗  
durch der Templerorden aufgehoben wurde, und eine gleichfalls  
auf die Aufhebung des Ordens bezügliche Bulle vom 6. Mai  
1312. Die erſte iſt den Gelehrten, die ſich mit der Geſchichte  
des Ordens beſchäftigt haben, wie Havemann und Wilcke, gar  
nicht, die zweite nicht vollſtändig bekannt geweſen. Beide Bullen  
hat P. Pius Gams in einem in Deutſchland kaum bekannt  
gewordenen ſpaniſchen Werke entdeckt.  
— Von Ewalds „Jahrbüchern der bibliſchen Wiſſenſchaft”  
iſt eben die zweite Hälfte des 12. erſchienen; es wird jetzt nur  
noch ein Regiſter zu den 12 Bänden folgen. Das letzte Heft  
enthält außer einigen unbedeutenden bibliſchen Aufſätzen Artikel  
über den Proteſtantenverein und die Eiſenacher Kirchenregiments⸗  
conferenzen und ein „Sendſchreiben an den König von Preußen  
in der chriſtlichen Sache Schleswig⸗Holſteins,” mit einem Ent⸗  
wurf einer Bundesreform. In einer Anmerkung zu dieſem

Sendſchreiben S. 128 werden wir belehrt: „Wenn die Iren  
jetzt nicht in derſelben Stufe wie die gleichem Blute entſproſſenen  
Schotten und Walliſer mit der engliſchen Herrſchaft zufrieden  
ſind, ſo ſteckt nichts als der Papismus dahinter.” Was das  
alles mit der bibliſchen Wiſſenſchaft zu thuen hat, vermag Ref.  
nicht zu ſagen.  
— Wenn Puſey in ſeinem Eirenicon die Anſicht ausſpricht,  
die rationaliſtiſche Behandlung der h. Schrift im Geiſte Colen⸗  
ſo’s und der Essays and Reviews habe in der engliſchen Kirche  
keine Zukunft, ſo ſpricht dagegen die Thatſache, daß immer mehr  
exegetiſche Schriften von anglicaniſchen Geiſtlichen erſcheinen, welche  
die Anſichten der deutſchen Rationaliſten vertreten, ſo in den  
letzten Wochen von Desprez über das B. Daniel, von Hough⸗  
ton über das hohe Lied, von Rowland Williams, einem  
der Eſſayiſten, über die Propheten.  
**Die folgenden Nummern** werden außer den früher angekündigten  
Arbeiten enthalten Artikel über  
Holzwarth, Abfall der Niederlande, von P. Beckmann.  
*Koerber,* S. Irenaeus de gratia sanctif., von Simar.  
Permaneder, Handb. d. Kirchenr., her. v. Silbernagl, von Gitzler.  
Reinke, Beitr. zur Erkl. des A. T. VII. Bd., von Reuſch.  
Sederholm, zur Religionsphilosophie, von Kuoodt.  
Toſi, Vorleſungen über den Syllabus, von Dieringer.  
Wittſtock, Encyclop. der Pädagogik, von E. Göbel.  
Ferner ſind zur Beſprechung in Ausſicht genommen:  
*Lamy,* Introductio in s. scripturam.  
Patiß, Leben des Gottmenſchen Jeſus Chriſtus.  
Pfau, Die ſociale Frage in Verh. z. Chriſtenth.  
Roſenthal, Convertitenbilder aus dem 19. Jahrh.  
*Schrader,* Theses theologicae, S. IV. V.  
Sepp, Geſchichte der Apoſtel.  
*Tischendorf,* Apocalypses apocryphae.  
**Correſpondenz der Redaction.** Nro. 45: Noch immer nichts?  
— Nro. 56: Kreuzband erhalten? — Nro. 62: Die Bitte in der  
Nachſchrift kam zu ſpät. Im Uebrigen bleibt die fragliche Provinz  
Ihrer Obhut vorbehalten und beſtens empfohlen. — Nro. 63: Haben  
Sie Ihre Abſicht hinſ. D. aufgegeben? — Nro. 75: Ganz ſtumm?  
— Nro. 149: Dankend erhalten. — Nro. 184: Dankend erhalten.  
— P. B. Z. in M.: Dankend erhalten.  
Die Herren **Verlagsbuchhändler** werden gebeten, **Recen⸗**  
**ſions⸗Exemplare** von neuen theologiſchen und verwandten Schrif⸗  
ten **möglichſt früh** durch Herrn **A. Henry** an die Redaction ge⸗  
langen zu laſſen. — Predigten, Erbauungsbücher u. dgl. und Bücher,  
die vor 1866 erſchienen sind, nur auf Verlangen.

**Anzeigen.**

Im Verlage von **Mayer & Comp.** in **Wien** ſind ſo eben er⸗  
ſchienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:  
**Hodegus Seminaristarum.** Auctore **H. Dubois.** Ex idiomate gallico  
in latinum translatus. 6 Bog. 8 Broch. Pr.: 40 kr. od. 9 Sgr.  
**Patiß,** P. **Georg, Das A, B, C der Scholaſtik.** 38 S. gr. 8.  
Broſch. Pr.: 36 kr. od. 7½ Sgr.  
**Schrader,** P. **Clemens** S. J. Theses Theologicae quas in Vindobo-  
nensi academia synopsis instar auditoribus tradidit. Series  
quinta. Accedit de gratia actuali commentarius. 8 Bog.  
kl. 4. Broch. Pr. 1 fl. od. 20 Sgr.  
Früher erſchienen in gleichem Verlage:  
**Geiſtliche Uebungen in der Einſamkeit** von acht Tagen, nach Text  
und Methode des h. Ignatius. Mit einem Triduum für  
Prieſterexercitien. Von einem Prieſter der Geſellſchaft Jeſu.  
1862. Broſch. Pr.: 12 Sgr.  
**Schmude,** P. **Theodor** S. J. **Erinnerungsblätter** an die geiſtlichen  
Exercitien des h. Ignatius. 1861. Broſch. Pr.: 50 kr. od. 12 Sgr.

**Neueſte Faſtenpredigten.**  
Bei **Mayer & Comp.** in **Wien** und durch alle Buchhandlungen  
zu beziehen:  
**Ricker,** P. **Anſelm,** O. S. B., **Via dolorosa** oder Kreuzweg des Herrn,  
dargeſtellt in 14 Predigten, mit einer Schlußbetrachtung am Oſter⸗  
montag, gehalten in der heil. Faſtenzeit. 1864. 8. 11 Bog. Broſch.  
Pr.: 20 Sgr. (Der Ertrag iſt als Peterspfennig für  
den heil. Vater beſtimmt.)  
**Wieſinger, Albert, Die ſechs Sünden wider den h. Geiſt.**  
Dargeſtellt nach dem Leben der Gegenwart. 7 Bog. gr. 8. Broſch.  
Pr.: 72 kr. od. 13½ Sgr.  
Ferner erſchienen in gleichem Verlage:  
**Patiß,** P. Georg, **Geſchichte der bibliſchen Offenbarung Gottes.**  
1ſter Band. Altes Teſtament. 8. 483 S. Pr.: 28 Sgr.  
2ter Band. Neues Teſtament. 8. 300 S. Pr.: 20 Sgr.  
Patiß, P. **Georg, Das Leben des Gottmenſchen Jeſus Chriſtus,**  
des Erlöſers der Welt, in ſeinen ſieben großen Geheimniſſen dar⸗  
geſtellt. 45 Bog. gr. 8. Broſch. Preis: 4 fl. oder 2 Thlr. 24 Sgr.

Verantw. Redacteur Prof. Reuſch. — Verlag von A. Henry in Bonn. — Druck von Carl Georgi in Bonn.

151  
Nr. 5 — T**heologiſches Literaturblatt** — 1866.  
152

Bild eines aufrichtigen Mannes entgegen.” Schließlich meint  
er: „Das lehrreichſte Geſtändniß legt N. in den Worten ab:  
»Ich bemerkte (nach meinem Uebertritte) nichts von Befeſtigung  
im Glauben an die Grundwahrheiten der Offenbarung, nichts  
von größerer Kraft der Selbſtbeherrſchung; ich wurde nicht eifri⸗  
ger; aber es war mir, als ob ich nach ſtürmiſcher Seefahrt in  
den Hafen einliefe.« Alſo mehr Ruhe, das iſt der einzige ver⸗  
meintliche Gewinn.” Wenn H. mit dieſem aus dem Zuſammen⸗  
hange geriſſenen Satze bei ſeinen Leſern den Eindruck hervorrufen  
will, als ob N. in der kath. Kirche nicht das gefunden, was er  
geſucht, ſo muß er natürlich vorausſetzen, das ſeinen Leſern New⸗  
man’s Schrift ſelbſt nicht zu Geſicht komme, in welcher, um  
nur eine Stelle zu citiren, S. 343 Folgendes zu leſen iſt: „In  
der kath. Kirche ſtand mir fortan eine Wirklichkeit vor Augen,  
von welcher ich bis dahin keinen Begriff gehabt hatte. Ich ſah  
auf ſie hin, auf ihre heiligen Gebräuche, ihren Gottesdienſt, ihre  
Lehren und Gebote und ſagte mir: das iſt eine Religion. Und  
blickte ich dann zurück auf die Armſeligkeit der anglicaniſchen  
Kirche, für welche ich doch ſo heiß geſtritten hatte, und dachte  
ich dann an unſere mancherlei Verſuche, ſie dogmatiſch und aſthe⸗  
tiſch aufzuputzen, ſo kann mir das jetzt als die baarſte aller Rich⸗  
tigkeiten vor.”  
— Von der bekannten Schrift „Ein biſchöfliches Wort  
an die Proteſtanten Deutſchlands, von Dr. Konrad Martin,  
Biſchof von Paderborn” iſt eine vierte Auflage in kleinerm For⸗  
mat und zu billigerm Preiſe (12 Sgr.) erſchienen. Wenn dieſe  
Auflage ausdrücklich als „unverändert” bezeichnet wird, ſo kann  
Ref. nicht umhin, ſein Bedauern darüber auszuſprechen, daß  
nicht die factiſchen Ungenauigkeiten und Verſehen, die ſich eingeſchli⸗  
chen hatten, berichtigt, einige Unebenheiten und Mängel in der  
Form beſeitigt und diejenigen Stellen, welche zu ſo vielen An⸗  
griffen gegen den Verf. Anlaß gegeben, durch Eräuterungen  
oder eine andere Faſſung gegen Mißverſtändniſſe ſicher geſtellt  
worden ſind.  
— Prof. Reinkens zu Breslau hat die bei der Uebernahme  
des Rectorates gehaltene Rede dem Drucke übergeben. Der Titel  
lautet: „Die Geſchichtsphiloſophie des heiligen Au⸗  
guſtinus. Mit einer Kritik der Beweisführung des Mate⸗  
rialismus gegen die Exiſtenz des Geiſtes” (Schaffhauſen, Hurter  
1881, 41 S. 8.). — Reden bei feierlichen Anläſſen ſind als  
Programme und Geſinnungsäußerungen aufzufaſſen, bei welchen  
die Opportunitätsfrage in erſter Linie ſteht. R. hat ſich zum  
Gegenſtande ſeiner Rede das unvergängliche Werk des h. Augu⸗  
ſtinus vom Gottesſtaate gewählt, um zu zeigen, welche hohe und  
erhabene, nie veraltende Anſchauungen in dieſem Werke niederge⸗

legt ſeien. In der Ueberzeugung, daß in dieſen Anſchauungen  
der Idealismus des Gedankens ſeinen letzten und höchſten Hort  
habe und in gefliſſentlichem Abſehen von denſelben ſich nicht  
halten laſſe, bringt er mit ſeiner Schilderung der Idee des Au⸗  
guſtiniſchen Gottesſtaates eine Kritik des modernen Materialis⸗  
mus in Verbindung, welche Verknüpfung wohl keinen andern  
Zweck gehabt haben dürfte, als der akademiſchen Zuhörerſchaft das  
bei reifem und durchgebildetem Denken unausweisliche aut, aut  
der Entſcheidung für eine gläubig⸗ideale oder ungläubig⸗materia⸗  
liſtiſche Lebens⸗ und Geſchichtsanſchauung zum weitern Nachdenken  
vorzulegen. Auf dieſen Gelegenheitszweck iſt auch der ſchwung⸗  
volle Ton und die bilderreiche, mit Citaten aus den nationalen  
Claſſikern ausgeſtattete Diction berechnet. C. W.  
— Die zweite Auflage der Schrift: „Die Lebens⸗Elemente  
der Staaten. Von Dr. Joh. Joſ. Roßbach,” iſt zwar  
vor 1865 erſchienen (Würzb. 1864. XII u. 155 S. 20 Sgr.);  
wir zeigen die Schrift aber doch kurz an, weil ſie eine der we⸗  
nigen iſt, die in katholiſchem Geiſte die Fragen über die Grund⸗  
lagen des Staates, deſſen Verhältniß zur Geſellſchaft und zur  
Nationalität behandeln, die chriſtliche Geſittung als Element des  
Staates feſthalten, zugleich aber in dem conſtitutionellen Syſteme  
eine begründete Forderung der Zeit erblicken und deſſen richtige  
Grundlagen feſtzuſtellen ſuchen. Wärme des Gefühls und tiefe  
Gedanken zeichnen ſie aus. Sch.  
**Die folgenden Nummern** werden außer den früher angekündigten  
Arbeiten enthalten Artikel über  
Dippel, Philoſophie des C. Bovillus, von Hayd.  
Friedhoff, Spec. Moraltheologie, von Merkle.  
Gfrörer, Zur Geſch. deutſcher Volksrechte, von Lörſch.  
Kaim, Das Kirchenp tronat, von Schulte.  
Kerſchbaumer, Lehrb. der Paſtoraltheol., von Roth.  
Luthardt, Kahnis und Brückner, die Kirche etc., von Hettinger.  
Patiß, Leben des Gottmenſchen J. C., von Henke.  
Pfau, Die ſociale Frage, von Stumpf.  
Rieß, Petrus Caniſius, von P. Beckmann.  
*de Rossi,* Roma sotterranea, von Heuſer.  
Schlünkes, Lehren der kath. Religion, von Hilgers.  
Schmitt, Erſtcommunicanten⸗Unterricht, von Dubelman.  
Schumacher, Die Stedinger, von Rump.  
Schunken, Die Abtei Werden, von Rump.  
Sepp. Geſchichte der Apoſtel, von Stiefelhagen.  
**Correſpondenz der Redaction.** Nro. 60: Dankend erhalten.  
— Nro. 63: Ich bitte, die Art. zu ſchicken. — Nro. 72: M. und  
R., wie Sie ſehen, vergriffen; das Andere willkommen. — Nro. 184:  
Dankend erhalten.

**Anzeigen.**

Im Verlage des Literariſchen Inſtituts von **Dr. M. Huttler**  
in Augsburg erſcheint die  
**Augsburger Poſtzeitung.**  
Täglich in einem ganzen Bogen und zwei wöchentlichen  
literariſch⸗belletriſtiſchen Beilagen erſcheinende politiſche  
Zeitung.  
Preis per Quartal 2 fl. 20 kr. rhein. oder 1⅓ Thlr, für  
Monat **Februar** und **März** 1 fl. 36 kr.  
Von größeren Original⸗Artikeln, die im **Januar** heurigen  
Jahres erſchienen ſind, erwähnen wir unter andern:  
Im Hauptblatte: Blicke nach Italien. (Dritte Folge.) —  
Rückſchau auf das Jahr 1865. (I.—IX.) Zur katholiſchen No⸗  
velliſtik. — Meteorologiſche Beobachtungen. — Richard Wagner  
und das bayeriſche Volk. — Das Vaterland und der Parteikampf.  
— Die Anſicht des hl. Stuhles von der franzöſisch⸗italieniſchen

Convention des 15. Septembers 1864. — Ein Kapitel aus der  
neueſten Leidensgeſchichte Polens. — Zur höheren und niederen  
Schulfrage. — Die Situation in Ungarn. — Der Katholicismus  
und die Revolution. —Politiſche Falſchmünzerei. — Verrath an  
König und Vaterland. — Stellung Croatiens zu Ungarn. — Die  
Geldcalamität und das Pfandbrief⸗Inſtitut. — Was wird aus  
Polen werden? — Die „Landesdeputation.”  
In der Beilage: Geſchichte der apologetiſchen und polemiſchen  
Literatur der Theologie von Dr. Werner. — Friede zwiſchen Rom  
und Italien (I. u. II.) — Freie Studien. — Die Freimaurerei im  
Bisthum Eichſtädt. — Zur Geneſis der erſten Theilung Polens,  
von Janſſen. — Gangauf, Abt, des hl. Auguſtinus ſpekulative  
Lehre von Gott dem Dreieinigen. — Das Bonner theologiſche  
Literaturblatt. — Der Abfall der Niederlande, von Holzwarth. —  
Hermann Lingg’s Völkerwanderung. — Die religiöſe Bewegung im  
Orient (I. u. II.) — Geſchichte der deutſchen Kaiſerzeit, von Wilh.  
v. Gieſebrecht.  
Feuilleton: Original⸗Erzählungen: Elsbeth von Reh⸗  
lingen.

Verantw. Redacteur Prof. Reuſch. —Verlag von A. Henry in Bon. — Druck von Carl Georgi in Bonn.

223  
Nr. 7 — **Theologiſches Literaturblatt** — 1866.  
224

**Literariſche Notizen.**  
— Der kürzlich erſchienene fünfte Band von Tiſchendorfs  
Monumenta sacra inedita enthält die neuteſtamentlichen Briefe  
aus einem Palimpſeſte im Beſitze des ruſſiſchen Biſchofs Porphy⸗  
rius Upenski, den Tiſchendorf dem 8. und 9. Jahrhundert zu⸗  
weist, aber als rara textus antiquitate insignis bezeichnet.  
Die Apoſtelgeſch. und die Apokalypſe aus derſelben Handſchrift  
ſoll ein ſpäterer Band der Monumenta bringen.  
— Das große chaldäiſch⸗talmudiſch⸗rabbiniſche Lexikon von  
Buxtorf (herausg. 1639) erſcheint jetzt bei M. Schäfer in  
Leipzig in einer neuen Ausgabe mit vielen Ergänzungen und  
Verbeſſerungen; die Herausgeber ſind: B. Fischer, theologus  
Hebraeus, et H. Gelbe, theologus Christianus. Das Buch  
erſcheint in Quartformat in 25 Lieferungen à 15 Sgr. — Gleich⸗  
zeitig erſcheint ein „Chaldäiſches Wörterbuch über die Targumim  
und einen großen Theil des rabbiniſchen Schriftthums” von  
Rabb. Dr. J. Levy (Leipzig, Baumgärtner, 8—9 Lieferungen  
von 96 S. 4., à 1 Thlr.).  
— Da in dieſen Blättern ſchon mehrere bittere Aeußerungen  
proteſtantiſcher Schriftſteller gegen die Marienverehrung erwähnt  
worden ſind, ſo mag auch an ein ſchon 1863 erſchienenes Schrift⸗  
chen anderer Richtung erinnert werden: „Evangeliſches Ave Ma-  
ria. Ein Beitrag zur Lehre von der ſelig zu preiſenden Jungfrau.  
Von W. O. Dietlein, l. th. V. D. m.” (Halle, Fricke, 180 S.  
18 Sgr.) Das Schriftchen enthält Manches, was vom wiſſen⸗  
ſchaftlichen Standpunkte als unhaltbar oder ungenügend, Man⸗  
ches, was vom katholiſch⸗kirchlichen Standpunkte als irrig be⸗  
zeichnet werden muß; aber es enthält auch viel Beachtenswerthes  
und iſt als „ein aus gutem evangeliſchen Gewiſſen kommender  
Verſuch, zu ſagen, was Maria iſt und was ſie uns ſein muß”,  
eine ebenſo intereſſante als ſeltene Erſcheinung; denn von der pro⸗  
teſtantiſchen Theologie im Allgemeinen darf der Verf. mit Recht  
ſagen: „Ein ſelbſtändiges Verlangen, auf dieſe Fragen einzu⸗  
gehen, iſt in unſerer Wiſſenſchaft ſo wenig vorhanden, daß kaum  
je dieſelben berührt werden, außer wenn es gilt, über das, was  
die römiſche Kirche in Betreff Maria’s lehrt und thut, Weherufe  
zu erheben.”  
— Unter dem Titel Eine Geographie aus dem 13. Jahr-  
hundert hat Ign. B. Zingerle (als beſond. Abdruck aus den  
Sitzungsberichten der kaiſ. Akad. d. Wiſſ. Wien, Gerold 1865  
88 S. 8. 12 Sgr.) einen 1525 Verſe umfaſſenden Abſchnitt  
aus der »Cristherrechronik« (Weltchronick Rudolf’s v. Ems?)  
herausgegeben, gewiſſermaßen ein Compendium und ein in ſich  
abgerundetes, von geſchickter Hand entworfenes Geſammtbild der geo⸗

graphiſchen Kenntniſſe jener Zeit: eine willkommene Gabe für alle  
Freunde der mhd. Dichtung und insbeſondere für diejenigen, welche  
ſich für die hiſtoriſche Entwicklung dieſer erſt in unſern Tagen  
zur höchſten Blüthe gelangten Wiſſenſchaft intereſſiren. Z. ſucht  
durch häufige Hinweiſe in den Anmerkungen glaublich zu machen,  
daß die hist. natur. des jüngern Plinius als Hauptquelle zu  
betrachten ſei. Directer iſt offenbar aus der h. Schrift geſchöpft,  
wie der Ausgangspunkt (Thurmbau zu Babel) und die Gliede⸗  
rung des Stoffes nach den Abkömmlingen des Sem (Asia bis  
V. 660), Japhet (Europa bis V. 1243) und Cham (»Affrikâ«)  
beweist, und nächſtdem aus den gelehrten und ungelehrten Tra⸗  
ditionen der Zeit. Daher ſo viele dunkle Angaben und Namen.  
G.  
— Die Simrock’ſche Ueberſetzung des Heliand iſt vor  
Kurzem in 2. Auflage erſchienen (Elberfeld, Friderichs 1866).  
Dieſes wie die Bibel einfach erhabene und gleich Homer bei aller  
treuherzigen Naivität ſo großartige und hochpoetiſche Gedicht eines  
unbekannten Sachſen aus der Zeit Ludwig des Frommen, womit  
ſich weder Klopſtock’s Meſſiade noch ein anderes „chriſtliches Epos”  
meſſen kann, iſt in meiſterhafter Ueberſetzung wiedergegeben, die  
jeden Leſer, welcher für das Einfache und Natürliche ächter Poeſie  
noch empfänglich iſt, je länger je mehr feſſeln wird. Der Stab⸗  
reim mit ſeinem natürlichen Reize iſt beibehalten und das Ganze  
von dem Ueberſetzer überſichtlich und zweckmäßig abgetheilt.  
G.  
**Die folgenden Nummern** werden außer den bereits angekündigten  
Arbeiten enthalten Artikel über  
Deutinger, Gegenw. Zuſtand der deutſchen Philoſ., von Hayd.  
Dieringer, Laienkatechismus, von Jocham.  
Ennen, Geſchichte der Stadt Köln, von Keſſel.  
*Laemmer*, Coelestis urbs Jerusalem, von Thiel.  
*Martigny,* dictionnaire des antiquités, von Fr. X. Kraus.  
Räß, Die Convertiten ſeit der Ref., von Kampſchulte.  
Rietter, Breviarium der chriſtl. Ethik, von Simar.  
*Tischendorf,* Apocalypses apocryphae, von Langen.  
Ueberweg, Geſchichte der Philoſophie, von Michelis.  
Ueber die Entzifferungen der Keilſchriften, von Kaulen.  
**Correſpondenz der Redaction.** Nro. 77: Nur ein wenig cor-  
rigirt. — Nro. 93: Dankend erhalten. — Nro. 99: Ich will  
ſehen. — Nro. 119: Dankend erhalten. — H. A. L. Ich ſchreibe.  
— Abbé B. zu Beſangon: Die Nummern ſind nochmals abge⸗  
ſchickt. — H. zu Arras: Ich habe das Februar⸗Heft der Revue  
nicht erhalten.  
**Mit No. 7 iſt das erſte Quartal des Literaturblattes geſchloſ⸗**  
**ſen; wir bitten um rechtzeitige Erneuerung des Abonnements.**

**Anzeigen.**

Im Verlage des Unterzeichneten erſchienen:  
**Melodiae sacrae**  
quas, paribus vocibus cantandas, collegit et scripsit  
**P. Adolphus de Doss, S. J.**   
I. Theil 264 Seiten in Quart. . . . . Thlr. 1. 12½.  
II. Theil Seite 266—368 in Quart . . Thlr. — 17½.  
**Geiſtliche Lieder**  
für  
**gleiche Stimmen**  
geſammelt und geſchrieben von  
P. **Adolph von Doß,** S. J.  
186 Seiten in Quart. geh. 1 Thlr.  
Bonn im März 1866.  
A. Henry.

**Bibliotheca cathol. theologica.**  
So eben verliess die Presse unser neuester **Antiquar. Kata¬**  
**log (Nr. 82)**  
**Katholische Theologie**  
enthaltend und steht den Tit. Liebhabern auf frankirtes Ver-  
langen ohne Berechnung zu Diensten.  
Ueber **4500 Nummern** enthaltend zeichnet sich dieser Ka-  
talog durch seltene **Manuscripte, Incunabeln,** wie höchst bedeu¬  
tende Werke, z. B. die **5. deutsche Bibel,** die **Bollandisten**, das  
**Bullar. magn. Roman. pontific.** etc., eine grosse Zahl von Wer-  
ken der **Kirchenväter in den besten Ausgaben** etc., eine reichhaltige  
Sammlung von **Predigten** und **ascetische Literatur** aus.  
Ganze Bibliotheken, sowie einzelne Werke von Be-  
deutung kaufen wir stets zu guten Preisen.  
Nördlingen (Bayern) im Februar 1866.  
**C. H. Beck’sche**  
Buch- & Antiquariats-Handlung.

Verantw. Redacteur Prof. Reuſsch. — Verlag von A. Henry in Bonn. — Druck von Carl Georgi in Bonn.

439  
Nr. 13 — **Theologiſches Literaturblatt** — 1866.  
440

und gerechter, als die theologiſche Geſchichtſchreibung der Prote⸗  
ſtanten zu ſein pflegt. Für die übernatürliche Weihe und die  
kirchliche Größe des Statthalters Chriſti dagegen hat er keinen  
Sinn und kein Verständniß. Jener Zauber, mit welchem das  
Mittelalter ſeine Päpſte wie mit einem Nimbus umgab, iſt  
für ihn längſt durch „die Freiheit des Glaubens und Wiſ⸗  
ſens” verflogen, und was er davon erzählt, klingt wie Mär⸗  
chen aus goldenen Zeiten, die in das Reich der „Romantik”,  
„in das dämmernde und zaubervolle Reich der Phantaſie” ge⸗  
hören. Und ſo liebt es denn G. die Bilder der Päpſte bald  
mit den ſanften Farben des Mittelalters in überirdiſcher Verklä⸗  
rung, bald mit dem grellen Fackellichte der modernen Kritik und  
des naturaliſtiſchen Unglaubens zu beleuchten, immer aber durch  
den Wechſel der Contraſte den Leſer in Spannung zu verſetzen  
und die erſchlaffende Phantaſie neu aufzuregen. In ſeinen Päpſten  
ſpiegeln ſich Himmel und Erde, die Harmonie des Ewigen und  
die Zerriſſenheit des Irdiſchen, und dieſe Gegenſätze pikant zu  
miſchen, den einen durch den andern zu zerſtören und ſo die  
Geſchichte zur großen Ironie auf ſich ſelbſt zu machen, darin  
beſteht ſeine Virtuoſität, darin ſeine Romantik, die ſich mit mo⸗  
derner Blaſirtheit paart. Bei aller künſtlichen Vollendung fehlt  
es daher doch zuletzt an der künſtleriſchen Weihe, an der erha⸗  
benen Ruhe, welche die Gegenſätze und Kämpfe der Erde in dem  
Himmel der göttlichen Ideen ſich verſöhnen läßt. Bei ihm  
geht durch die Geſchichte ein düſterer, unheimlicher Dualismus,  
eine Zerklüftung in Gegenſätze, eine zitternde, fieberhafte Unruhe,  
ein Mangel an Verſöhnung und Frieden. Denn über ihr wölbt  
ſich kein Himmel, ſondern in ihrem Dunkel ſchleicht das tückiſche  
räthſelhafte Fatum, und das Höchſte, was ſich von ihr ſagen  
läßt, iſt, daß ſie eine ſtets ſich gebärende und ſtets ſich ver⸗  
ſchlingende Revolution ohne Anfang und Ende iſt.  
Hildesheim. H. Hagemann.  
**Literariſche Notizen.**  
— Die Polemik, welche durch das „Biſchöfliche Wort” des  
Biſchofs Martin veranlaßt worden iſt, hat ſich theilweiſe von  
der Hauptfrage weg auf allerlei fern liegende ſpecielle Punkte ge⸗  
wendet. Der proteſt. Pfarrer Andreä hat dieſe Richtung zuerſt  
eingeſchlagen; daß ſeine katholiſchen Gegner auf ſeine Einfälle  
eingegangen ſind, mag durch locale Verhältniſſe geboten ſein,  
worüber wir nicht urtheilen können; der Federkrieg kann aber auf  
dieſe Weiſe bis ins Endloſe ohne nennenswerthen Vortheil für  
die Klarſtellung der Hauptfragen fortgeſetzt werden. Denn Andreä  
und ſeines Gleichen werden um ſtets neue Themata nicht verlegen  
ſein. Die neueſte Schrift von kath. Seite, von Dr. Giefers,  
behandelt mit großer Erudition drei ſolcher von Andreä geſtellter  
Themata, „das ungariſche Fluchformular,” die h. Jung⸗  
frau Synoris und den h. Patroklus. (Paderborn, Schöningh  
1866, 196 S. 8.) Ueber letztern, deſſen Reliquien in Soeſt ver⸗  
ehrt werden, hat Giefers ſchon in einer frühern Schrift, „Scheide⸗  
waſſer”, gehandelt; hier folgt (S. 75—196) die Duplik auf  
Andreä’s Replik. S. 1—18 wird die Behauptung widerlegt,  
Baronius habe eine Stelle des Chryſoſtomus, in welcher zwei  
Heilige ξυνωρὶς τῶν ἀγίων μαρτύρων, „ein Paar der hei⸗  
ligen Martyrer,” genannt werden, mißverſtanden und aus dem  
ξυνωρίς eine h. Jungfrau Synoris gemacht. Nach der Regel,  
daß, wer behauptet, zu beweiſen hat, hätte, ſcheint uns, die ein⸗  
fache Aufforderung an Andreä, die betreffende Stelle des Baro⸗  
nius zu produciren, genügt, und Giefers nicht den Beweis an⸗  
zutreten gehabt, daß Baronius nichts der Art ſagt. Das „un⸗  
gariſche Fluchformular” iſt bekanntlich ein angebliches Glaubens⸗  
bekenntniß, welches wiederholt bei der Rückkehr von Proteſtanten  
zur Kirche gebraucht worden ſein ſoll. Es iſt zuerſt 1676 von  
dem ungariſchen Prediger Lani, ſeitdem wiederholt veröffentlicht  
und ebenſo oft von katholiſcher Seite für eine verläumderiſche  
Erdichtung erklärt worden. Man braucht daſſelbe eigentlich nur  
zu leſen, um es als einen plumpen Betrug zu erkennen, und  
nichts beweist die Zähigkeit, mit welcher manche Leute die un⸗  
glaublichſten Dinge feſthalten, deutlicher als die Thatſache, daß  
dieſes „Fluchformular” noch in unſerm Jahrhundert wiederholt  
gedruckt und von Streitwolf und Klener ſogar in die Sammlung  
der ſymboliſchen Bücher der kath. Kirche aufgenommen worden  
iſt. Giefers gibt eine ziemlich vollſtändige Ueberſicht über die  
Geſchichte dieſer Controverſe. Ich glaube nur, daß ſo intereſſante  
geſchichtliche Unterſuchungen, wie dieſe und die über den h. Pa⸗  
troklus, ohne weitläufige Polemik gegen einen Gegner wie Andreä,  
in der Form einer beſondern Schrift oder eines Aufſatzes in  
einer Zeitſchrift eine werthvollere Bereicherung unſerer Literatur  
ſein würden.  
— Die „Quaestiones in rubricas Breviarii et Missalis  
Romani ad usum Seminarii Mechliniensis. Mechliniae, H.  
Dessain 1865, enthalten S. I—CLXXX den Text der Rubriken,  
wie ſie in jedem Brevier und Miſſal ſich finden, S. 101—108  
das Ordinarium Missae mit den Gebeten beim Anlegen der prie⸗  
ſterlichen Gewänder und bei der Rückkehr vom Altar. Für die  
Quaestiones bleibt ſomit nur der kleinere Theil des Buches  
S. 1—100 übrig, und es iſt begreiflich, daß die Rubriken hier  
weder eingehend noch vollſtändig zur Beſprechung kommen können,  
dieſe vielmehr eine ſehr elementare und lückenhafte ſein muß.  
Der Verf. ſelbſt beabſichtigt übrigens auch keine Vollſtändigkeit,  
und ſein Zweck ſcheint geweſen zu ſein, den Seminariſten ein  
Buch in die Hand zu geben, in welchem ſie ſich vorläufig durch  
Selbſtſtudium über die gewöhnlichſten rubriciſtiſchen Fragen orien⸗  
tiren können. Den vortrefflichen Werken, womit drei Landsleute  
des Verfaſſers, De Herdt, Faliſe und Bonory in den letzten Jahren  
die rubriciſtiſche Literatur bereichert haben, können den Quaestio-  
nes in keiner Weiſe an die Seite geſtellt werden.  
H.  
**Correſpondenz der Redaction.** Nro. 16 und 51: Die Bücher  
ſind an Sie abgeſandt. — Nro. 47: Sie haben ja das Buch von  
L. erhalten? — Nro. 65: Für Nro. 13 zu ſpät angekommen, für  
Nro. 14 in die Setzerei gegeben. — Nro. 103: Nun halten Sie aber  
auch Wort. — Nro. 184: Dankend erhalten; ganz einverſtanden.  
**Mit Nro. 13 iſt das zweite Quartal des Literaturblatts abge⸗**  
**ſchloſſen; wir bitten um rechtzeitige Ernenerung des Abonne⸗**  
**ments.**

**Anzeigen.**

Im Verlage des Unterzeichneten iſt ſoeben erſchienen und durch  
alle Buchhandlungen des In⸗ und Auslandes zu beziehen:  
**Sanct Auguſtinus**  
von  
**Ida Gräfin Hahn⸗Hahn.**  
8⁰. 22 Bog. geh. 1 fl. 48 kr. rh. — 1 Thlr.  
Wie den drei erſten Bänden, ſo wird auch dieſem, nach einer  
Unterbrechung von ſieben Jahren erſcheinenden vierten Bande  
der **„Bilder aus der Geſchichte der Kirche”** der gleiche un⸗  
getheilte Beifall in den katholiſchen Leſerkreiſen zu Theil werden,  
zumal dieſer Band, obſchon nur ein Lebensbild — das des großen

heiligen Auguſtinus! — enthaltend, beinahe eben ſo viel Schö⸗  
nes und Erhabenes darbietet, als die drei erſten Bände zuſammen  
genommen.  
Mainz 1866. **Franz Kirchheim.**  
**Unterzeichneter erklärt nochmals, daß die Ausgabe**  
**des Theol. Literaturblattes ganz regelmäßig alle 14**  
**Tage erfolgt und hält derſelbe durch einige Vorfälle ſich ver⸗**  
**pflichtet, die Abonnenten des Blattes, beſonders die in Tirol,**  
**darauf aufmerkſam zu machen, daß es nicht ſein Verſchulden**  
**iſt, wenn das Theol. Literaturblatt einigen Abonnenten unre⸗**  
**gelmäßig oder in der letzten Zeit gar nicht mehr zugekommen iſt.**  
Bonn im Juni 1866. **A. Henry.**

Verantw. Redacteur Prof. Reuſch. — Verlag von A. Henry in Bonn. — Druck von Carl Georgi in Bonn.

487  
Nr. 15 — **Theologiſches Literaturblatt** — 1866.  
488

tullian) citirt B. ein Monument aus der Mitte des 6. Jahrh.,  
das bei der Reſtauration der Kathedrale von Peſaro entdeckt  
wurde (Bullet. dell’ Instituto 1851, S. 203.) Man liest auf  
einem Moſaik:  
E HO N TO  
TVS MEDI  
VS SED PIS  
CIS AB IMO  
Est homo non totus medius, sed piscis ab imo, wozu ein  
Weſen mit menſchlichem Oberleib, nach unten aber in einen Fiſch  
ausgehend, dargeſtellt iſt. Eine ähnliche Darſtellung wird als  
in der Taufkapelle zu S. Marco in Venedig befindlich ange⸗  
führt; dagegen blieb dem Verf. unbekannt, daß in dem Speculum  
humanae salvationis aus Benedictbeuern, jetzt in München, ein  
Bild des keuſchen Joſeph ſich findet, der unten in einen Fiſchleib  
endigt, während die Verſuchung daneben als Schlange ſteht. E.  
Förſter, deutſche Kunſt I 197, will in dem Fiſchleibe Joſephs nur  
die kalte Fiſchnatur der Keuſchheit ſymboliſirt ſehen, was aller⸗  
dings nicht im Geiſte mittelalterlicher Symbolik gedacht iſt. „Der  
Fiſch bedeutet auch hier nur die im reinen Elemente lebende Seele  
und eignet ſich zum Sinnbild für Joſeph, weil dieſer als Vor⸗  
bild Chriſti galt.” Menzel a. a. O. 290.  
Ein beſonderer Vorzug dieſer Monographie ſind die zahlreichen,  
recht gut ausgeführten Holzſchnitte und Facſimilien von Inſchriften  
u. ſ. f., was um ſo dankenswerther erſcheint, als der Preis des  
Buches gleichwohl ſo billig geblieben iſt. Die Ausſtattung iſt  
überhaupt glänzend; nur hätte auf die Correctur der Druckfehler  
größere Sorgfalt verwendet werden können. Die Diction des  
Verf. iſt fließend und angemeſſen, wenn auch einige Unebenheiten  
einlaufen, die bei längerer Führung der Feder auswachſen werden.  
Pfalzel bei Trier. Franz Xav. Kraus.  
**Liturgik.**  
**Missale romanum** etc. in quo Missae novissimae accu-  
rate sunt dispositae. Campoduni ex typographia Koeseliana.  
MDCCCLXV. 6½, Thlr.  
Miſſalien in unſerm Sinn des Wortes oder Missalia *ple-*  
*naria* gab es bekanntlich im chriſtlichen Alterthum und ſelbſt  
im frühern Mittelalter noch nicht. Erſt ſeit dem 11. Jahr⸗  
hundert wurde es nach und nach üblich, die früher in verſchie⸗  
denen Büchern (Sacramentarium, Lectionarium und Antiphona⸗  
rium) enthaltenen Beſtandtheile der Meßliturgie in Ein Buch  
zuſammenzufaſſen, und dieſes Buch Missale plenarium, auch  
kurzweg Missale zu nennen. — Voll Ehrfurcht gegen die litur⸗  
giſchen Handlungen glaubte man von jeher und durch das ganze  
Mittelalter herab auch die liturgiſchen Bücher durch prachtvolle  
Schrift, Bilderſchmuck, koſtbaren, kunſtvollen Einband und ſorg⸗  
ſame Aufbewahrung vor allen andern Büchern auszeichnen und  
ihnen ſo das Gepräge des Heiligen aufdrücken zu müſſen; die auf  
uns gekommenen Sacramentarien, Lectionarien und Miſſalien  
aus dem frühern und ſpätern Mittelalter legen hievon Zeugniß  
ab. Noch lange nachdem die Buchdruckerkunſt erfunden war und  
bereits große Fortſchritte gemacht hatte, ließen die Mönche  
nicht davon ab, Miſſalien mit herrlichen Initialen auf Perga⸗  
ment zu ſchreiben, dadurch ihre Pietät gegen das hochheilige Op⸗  
fer zu bethätigen und Sorge zu tragen, daß für hohe Feſttage  
auch ein ausgezeichnetes liturgiſches Buch vorhanden ſei; noch  
im 17. und vereinzelt im 18. Jahrhundert wurden Handſchriften  
von Miſſalien auf Vergament für den liturgiſchen Gebrauch  
angefertigt.  
Die ſchönen Druckausgaben des Miſſale aus dem Ende des  
15. und der erſten Hälfte des 16. Jahrhunderts (mit gothiſchen  
Schriftcharakteren und Meßcanon auf Pergament) geben Zeugniß

davon, daß auch die jugendliche Buchdruckerkunſt Alles aufbot,  
die liturgiſchen Bücher, das Miſſale insbeſondere, in Rückſicht auf  
Format, Typen und Verzierung auszuzeichnen. Seitdem aber  
(in der zweiten Hälfte des 16. und im Laufe des 17. und 18.  
Jahrhunderts) die kirchliche Kunſt in allen ihren Verzweigungen  
immer mehr entartete und verfiel, wurde auch die typographiſche  
Ausſtattung der liturgiſchen Bücher, die Miſſalien nicht ausge⸗  
nommen, immer armſeliger und profaner. Der altehrwürdige, in  
liturgiſchen Büchern ſeit Jahrhunderten ausſchließlich angewendete  
gothiſche Schriftcharakter mußte der römiſchen Schrift weichen;  
an die Stelle des Hochfolio trat bei den Miſſalien nicht ſelten  
das Kleinfolio; die Initialen, ſofern überhaupt noch beſondere in  
Anwendung kamen, ſind meiſtens geſchmacklos, zopfig, ohne alle  
ſymbolische Bedeutung, die eingefügten größern Bilder oft geradezu  
häßlich, Typen und Papier ſo ſchlecht als möglich; ſogar der  
untermiſchte Rothdruck, das letzte Unterſcheidungsmerkmal zwiſchen  
profanen und liturgiſchen Büchern, wurde in manchen Druckaus⸗  
gaben des Miſſale nicht mehr beibehalten. Erſt in neueſter Zeit,  
ſeitdem die kirchliche Kunſt in Deutſchland auf allen ihren Ge⸗  
bieten einen neuen Aufſchwung genommen, hat man auch der  
Ausſtattung unſerer liturgiſchen Bücher, der Miſſalien insbeſon⸗  
dere, wieder eine größere Aufmerkſamkeit zugewendet. Das in  
Wien von Reiß herausgegebene Miſſale hat eigentlichen Kunſtwerth;  
ſehr würdig ausgeſtattet iſt auch das neueſte Miſſale von Puſtet;  
dieſem kann ſich das oben angezeigte im Sommer 1865 bei  
Köſel in Kempten erſchienene als ebenbürtig an die Seite ſtellen.  
Durch ganz Deutſchland und durch Polen hin ſind Tauſende  
und Tauſende von Miſſalien verbreitet, welche aus der vormals  
fürſtlichen, nachmals Köſel’ſchen Buchdruckerei in Kempten hervor⸗  
gingen, und die im Vergleich mit andern im Laufe des vorigen  
und zu Anfang dieſes Jahrhunderts erſchienenen Ausgaben, des  
Miſſale ſich vortheilhaft auszeichnen; ſie werden aber in jeder  
Beziehung durch die neueſte Aufgabe weit übertroffen.  
Das Format iſt mittleres Folio, das Papier ſchön und ſtark;  
die Lettern, welche auf dem ſchönen Papier ſich fürs Auge ganz  
wohlthuend präſentiren, ſind von entſprechender Größe, weder ſcharf  
und kantig noch zu fett; beſonders ſchön und ſehr exact ausge⸗  
führt iſt der Notendruck, und wir nehmen keinen Anſtand, zu  
behaupten, in Rückſicht auf Dauerhaftigkeit ſowie in Rückſicht  
auf Angemeſſenheit und Zweckmäßigkeit für das Auge des Cele⸗  
branten gehöre das in Rede ſtehende Miſſale zum Vorzüglichſten,  
was die Neuzeit hierin aufzuweiſen hat. — Beurtheilen wir es  
vom artiſtiſchen Standpunkte aus, ſo können wir ihm allerdings  
das Prädicat „ausgezeichnet” nicht zuerkennen; eine reiche ar⸗  
tiſtiſche Ausſtattung hätte den Preis erhöht und in Folge deſſen  
die Anſchaffung erſchwert. Was zum Zwecke der Decoration  
in Anwendung kam, iſt einfach und würdig; das gilt von der  
Einfaſſung der Doppelcolumnen und von den meiſten Initialen,  
deren mehrere eigens für die betreffenden Meſſen (z. B. von Epi⸗  
phanie, Coena Domini, Parasceve, Oſtern, Pfingſten u. ſ. w.)  
geſchnitten ſind. Sehr ſchön iſt das Chriſti Geburt darſtellende  
Foliobild beim Weihnachtsfeſte; auch der Stahlſtich vor dem  
Canon und der beim Pfingſtfeſte sind gut; weniger hat uns der  
beim Oſterfeſte angeſprochen ¹). Zur Veranſchaulichung des modus  
1) H. Deſſain in Mecheln hat zu ſeiner neueſten Groß⸗Folio Aus⸗  
gabe des Miſſale (1866) ſechs Bilder ſtechen laſſen, welche auch  
einzeln zu haben ſind. (Jedes Bild zu 1 Thlr. 10 Sgr., alle ſechs  
zuſammen in einem Portefeuille zu 6 Thlr. 12 Sgr., mit dem Titel  
7 Thlr. 6 Sgr.) Sie ſind gezeichnet von Molitor und Deger, ge⸗  
ſtochen von Keller, Steifenſand und andern tüchtigen Künſtlern. Sie  
entſprechen — ſo wird uns von einem Kunſtverſtändigen geſagt —  
vollkommen ihrem Zweck und zeichnen ſich durch eine des Gegen⸗  
ſtandes würdige Auffaſſung, durch correcte Zeichnung und ſchöne  
Gewandung vor vielen ähnlichen Blättern aus. Die Zeichnungen  
ſind durch den Stich in Linien⸗Manier treu, ſorgfältig und in den  
Geiſt des Zeichnens eingehend wiedergegeben. Als beſonders ge⸗

503  
Nr. 15— **Theologiſches Literaturblatt** — 1866.  
504

ſondern ganz Belgien, darf man wohl ſagen, einſtimmig iſt . . .  
Neben dieſer Thatſache [der bedeutenden Frequenz der Löwener  
Univerſität] ſteht freilich auch die andere, daß es jetzt nach 30⸗  
jährigem Wirken kaum möglich iſt, Gelehrte von einiger Bedeu⸗  
tung zu nennen, welche aus der Löwener Schule hervorgegangen  
wären. Man hat wohl im erſten Anfange deutſche Wiſſenſchaft  
zu Hülfe gerufen: Männer wie Arendt, die beiden Möller, Vater  
und Sohn, Windiſchmann wurden als Profeſſoren angeſtellt;  
aber dieſe ſind nun alle weggeſtorben und nicht mehr erſetzt wor⸗  
den; das deutſche Element iſt dort verſchwunden. Unter den  
nichtdeutſchen Profeſſoren haben der eben erſt verſtorbene David  
und Thoniſſen durch ihre Werke über belgiſche Geſchichte, Perin  
als Nationalökonom, Neve durch eine Fülle kleinerer Schriften  
und Abhandlungen als Orientaliſt ſich hervorgethan. Im Gan⸗  
zen aber ſind der Schriften, welche von Löwener Profeſſoren oder  
ihren Zöglingen erſchienen, zu wenige, als daß ſich aus denſelben  
ein Schluß ziehen ließe auf den dort herrschenden Geist und Grad  
der Wiſſenſchaftlichkeit. Strenge Beurtheiler möchten vielleicht  
behaupten, daß ſich auch die belgiſche Literatur überhaupt nur  
negativ charakteriſiren laſſe, ſo nämlich, daß ihre Eigenthümlichkeit  
beſtehe in der Abweſenheit deutſcher Gründlichkeit und deutſcher  
Kritik und in der Abweſenheit franzöſiſcher Formgewandtheit,  
Eleganz und Durchſichtigkeit. Indeß iſt doch nicht zu überſehen,  
daß Belgien jetzt im Gebiete der eigenen Landesgeſchichte eine Reihe  
ſehr tüchtiger, auch höhern Anforderungen entſprechender Leiſtun⸗  
gen aufzuweiſen hat. Und auch in andern Gebieten wären doch  
immer einzelne ehrenvolle Ausnahmen namhaft zu machen. —  
Bekanntlich hat das in ſeiner Weiſe lockende Beiſpiel der gelun⸗  
genen Löwener Univerſität einige Männer in Deutſchland bewo⸗  
gen, etwas Aehnliches, d. h. eine bloß biſchöfliche und jedem Ein⸗  
fluſſe der Staatsgewalten entzogene Hochſchule auch auf deut⸗  
ſchem Boden gründen zu wollen. Man möge nur nicht ver⸗  
geſſen, daß in Deutſchland völlig verſchiedene Zuſtände, eine  
entgegengeſetzte Geſetzgebung beſteht, und daß, ſo lange dieſe nicht  
von Grund aus geändert wird, der Erfolg eines ſolchen Unter⸗  
nehmens mehr als zweifelhaft iſt. In Belgien iſt die Geſetz⸗  
gebung über den Unterricht, wie die ganze Verfaſſung, aus einem  
tiefen Mißtrauen gegen die, oberſte Regierungsgewalt hervorge⸗  
gangen, und die Entlaſſung des Unterrichtsweſens aus dem  
Staatsverbande hat dort zu einem argen Verfalle der Volksſchulen  
zu ſteigender Unwiſſenheit der niedern Claſſen, zur Verſchlechterung

der Mittelſchulen oder Gymnaſien und zu einem ſich immer  
erneuernden, mit großer Erbitterung verknüpften Kampfe geführt,  
deſſen Ende noch gar nicht abzuſehen iſt.” — Unter de Rams  
ſchriftſtelleriſchen Arbeiten werden ſeine „ſtoffreichen” Analekten zur  
Geſchichte der alten Univerſität Löwen beſonders beſprochen; zum  
Schluſſe heißt es: „Er war kein großer, einen weiten Wiſſens⸗  
kreis umfaſſenden Gelehrten; es läßt ſich kein einziges Buch von  
nur einigem Werthe von ihm anführen; aber er besaß in nicht  
gewöhnlichem Maße die Kenntniß der belgiſchen Geſchichte, der  
kirchlichen, politiſchen und literäriſchen, und er war auch hier  
ein unermüdet fleißiger Sammler und Herausgeber. Die akade⸗  
miſchen Publicationen Belgiens enthalten eine Menge von hiſtori⸗  
ſchen Notizen und kleinern Abhandlungen von ſeiner Hand. An  
einer Belgia sacra hat er lange gearbeitet. Seine wichtigſte  
hiſtoriſche Leiſtung war die ſorgfältige Ausgabe der für die bel⸗  
giſche Geſchichte des 15. Jahrhunderts ſo ausgiebigen Chronik von  
Dinter. Hoffentlich wird aus ſeinem Nachlaſſe noch manche ge⸗  
ſchichtliche Perle ans Licht gezogen werden können.”  
**Die folgenden Nummern werden u. a. enthalten Artikel über:**  
*Allies,* the formation of Christendom, von H. Hagemann.  
Dümmler, Auxilius und Vulgarius, von Hefele.  
*Garrucci,* Dissertazioni archeologiche, von F. X. Kraus.  
Stabell, Lebensbilder der Heiligen, von Keſſel.  
Stöckl, Geſchichte der Philoſophie, 2. Band, von Werner.  
Ferner ſind zur Beſprechung in Ausſicht genommen:  
Friedrich, das wahre Zeitalter des h. Rupert.  
*Guizot,* Meditations sur la religion chrétienne.  
Kugler, Studien zur Geſchichte des 2. Kreuzzugs.  
Wilkens, Fray Luis de Leon.  
**Correſpondenz der Redaction** ⁸⁄₇ — Nro. 60: Die Bücher  
ſind an Sie abgeſandt. — Nro. 64: Verbindlichſten Dank. — Nro.  
75: Richtig erhalten, wird bald zurückgeſendet. — Nro. 82: Dan⸗  
kend erhalten. — Nro. 94: G. an Sie abgeſandt. Artikel über W.  
erhalten. Für die Mittheilungen meinen Dank. — Nro. 149:  
Brief erhalten? — Nro. 154: Noch immer nichts? — Nro. 184:  
Dankend erhalten. Das Blatt erſcheint ſo regelmäßig wie bisher:  
Sie haben doch die frühern Nummern erhalten?  
Die Herren **Verlagsbuchhändler** werden gebeten, **Recen⸗**  
**ſionz⸗Exemplare** von neuen theologiſchen und verwandten Büchern  
und Broſchüren **möglichſt früh** durch Herrn **A. Henry** an die  
Redaction gelangen zu laſſen, — Predigten, Erbauungsbücher, Volks⸗  
ſchriften, Gedichte u. dgl. und Bücher, die vor 1866 erſchienen ſind,  
nur auf Verlangen.

**Anzeigen.**

So eben erſchien:  
Kleines  
**Cöthener Gebetbuch**  
von  
**J. P. Devis,** S. J.  
Auszug  
**aus dem Gebet⸗ und Erbauungsbuch**  
von demſelben Verfaſſer.  
Mit 1 Stahlſtiche und farbigem Titel.  
38 Bogen Taſchen⸗Format auf weißem Papier.  
Ladenpreis 17 Sgr.  
Die Taſchen⸗Ausgabe erfüllt den oft und allſeitig geäußerten  
Wunſch, das berühmte und allgemein als das beſte anerkannte  
Gebetbuch, unter dem Titel: „Cöthener Gebet⸗ und Erbauungsbuch  
von J. P. Devis, S. J.” in einem kleineren und bequemeren For⸗  
mat zu erhalten.  
Der reiche Inhalt iſt weſentlich derſelbe geblieben, nur wenig iſt  
ausgeſchieden, Vieles vereinfacht und zweckmäßiger vertheilt.  
**Coppenrath**’ſche Buchhandlung in **Münſter.**  
In der **Joſ. Köſel**’ſchen Buchh. in **Kempten** iſt erſchienen und  
durch alle Buchhandlungen zu beziehen:  
**Breviarium romanum**. 4 Bände. 8. 6 Thlr. 15 Sgr. od. 11 Fl.  
— — in 1 Bande. 8. 3 Thl. 6 Sgr. od. 5 Fl. 24 Kr.

**Cantus** ecclesiasticus sacrae historiae **Passionis** D. N. I. Ch. fol.  
1 Thlr. oder 1 Fl. 48 Kr.  
**Euchologium graeco-latinum,** complectens pias preces, medita-  
tiones hymnosque sacros. Complectens Dr. **L. C. Gratz.**  
2 Aufl. 8. 15 Sgr. oder 48 Kr.  
**Gratz,** Dr **L. C., Erd⸗ und Länderkunde der h. Schrift.** gr. 12.  
14 Sgr. oder 42 Kr.  
**Hafner, geiſtliches Andenken.** Ein Gebet⸗ und Erbauungsbuch  
für das kath. Volk. gr. 12. Zweite Aufl. 16 Sgr. oder 54 Kr.  
**Horae diurnae** Breviarii romani. 18. 25 Sgr. oder 1 Fl. 21 Kr.  
— — — — 8. 1 Thlr. 24 Sgr. oder 3 Fl.  
**Jais, guter Samen** auf ein gutes Erdreich. Ein Lehr⸗ und Gebet⸗  
buch. 9 Sgr. oder 30 Kr.  
**Köpf, Paläſtina,** oder topogr. Darſtellung des bibliſchen Schau⸗  
platzes, verbunden mir einer Welt⸗ und Religionsgeſchichte. Mit  
3 Landkarten. gr. 8. 1 Thlr. 3 Sgr. oder 1 Fl. 54 Kr.  
**Missale romanum.** fol. 1865. 6½ Thlr. oder 11 Fl. — mit  
dem prachtvollen chromolithogr. **Titelbilde** 8½ Thlr. oder 14 Fl.  
**Missae Defunctorum.** fol. 15 Sgr. oder 54 Kr.  
**Officium hebdomadae sanctae** secundum Missale et Brev. rom.  
8. 1 Thlr. oder 1 Fl. 36 Kr.  
**Vademecum** pierum sacerdotum, sive Exercitia et Preces in  
usum sacerdotum tum religiosorum tum saecularium se-  
lectae. **Nova** editio, recognita atque appendice et indice  
aucta. 1866. 24. 15 Sgr. oder 48 Kr.  
Sämmtliche **Werke der Kirchenväter,** aus dem Urtexte in das  
Deutſche überſetzt. **Dritte** Auflage. 39 Bände gr. 8. Preis  
per Band 27 Sgr. oder 1 Fl. 30 Kr.

Verantw Redacteur Prof. Reuſch. —Verlag von A. Henry in Bonn. — Druck von Carl Georgi in Bonn.

599  
Nr. 18 — Theologiſches Literaturblatt — 1866.  
600

Ueberſetzern) und Stücke einer wörtlichen lateiniſchen Ueberſetzung  
des griech. Textes (nicht der Itala) und aus der Vulgata. Letz⸗  
tere wird Vercellone in ſeiner Variantenſammlung mittheilen.  
P. Cozza will die Handſchrift herausgeben. — Vercellone ſchließt  
ſeine intereſſante Abhandlung mit der Klage: „Unſer Italien,  
welches an literariſchen Denkmälern reicher iſt, als irgend ein  
anderes Land der Welt, kann jetzt von den Fremden lernen, wie  
wichtig es ſei, der Wiſſenſchaft die Schätze zu ſichern, die ihm  
von vergangenen Zeiten vererbt worden ſind. Es iſt freilich  
ſchon vieles geſchehen; aber ich glaube, es bleibt noch ſehr viel  
zu thun übrig. Die Bibliotheken Italiens und namentlich Roms  
ſind ſehr reiche Fundgruben, welche der Wiſſenſchaft unermeß⸗  
liche Schätze liefern können. Aber nur zu ſpärlich iſt die Zahl  
derjenigen, welche ſich damit eigens beſchäftigen, und noch ſpär⸗  
licher die Aufmunterung, welche dieſen Wenigen zu Theil wird.  
Die berühmte Vaticaniſche Handſchrift erwartet von uns noch

immer das Loos, welches andere Nationen der Sinaitiſchen, der  
Alexandriniſchen und ſo vielen andern Handſchriften von gerin⸗  
germ Werthe bereitet haben. Die Amiatiniſche Handſchrift zu  
Florenz, die älteſte lateiniſche Bibel (Vulgata), welche exiſtirt,  
iſt zum Theil ſchon veröffentlicht worden und wird in Kurzem  
vollſtändig veröffentlicht werden, aber von Fremden und außer⸗  
halb unſeres Landes.” — Von dem Codex VII aus dem 5.  
Jahrh., der Stücke des Pent. und Joſ. enthält, gibt jetzt  
Ceriani zu Mailand einen genauen Abdruck heraus ¹). Nach  
Zeitungsnachrichten wäre in Rom endlich auch ein genauer Ab⸗  
druck des Codex Vaticanus in Ausſicht genommen.  
**Correſpondenz der Redaction.** Nro. 106: Dankend erhalten.  
1) in den Monumenta sacra et profana; tom. 3, fasc. 1 u. 2  
(Mailand 1864. 66) enthalten Gen. 31, 15 bis Lev. 19, 19, mit man⸗  
chen Lücken.

**Anzeigen.**

In der **Herder**’schen Verlagshandlung in Freiburg iſt ſoeben erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:  
**Bibel und Natur.** Vorleſungen über die moſaiſche Urgeſchichte und ihr Verhältniß zu  
den Ergebniſſen der Naturforſchung. Von Dr. **F. Heinrich Reuſch.**  
Zweite, umgearbeitete Auflage. 8⁰. (XII u. 496 S.) Preis: Thl. 1. 20 Sgr. — fl 2. 48 kr.  
Der **„Literariſche Handweiſer” 1866 Nr. 46** ſagt: Bei unſerer früheren Anzeige ſetzten wir das Hauptverdienſt des Buches darein,  
„daß es auf den Schultern ſeiner ſämmtlichen Vorgänger ſteht, dieſelben durch einſichtige, ſorgfältige und überaus fleißige Benutzung des  
Beſten, was Exegeſe und Naturwiſſenſchaft in unſerer Frage Neues zu Tage gefördert, überholt, und ſo mit genügender Vollſtändigkeit die  
Reſultate eigener wie fremder Studien in klarer und gefälliger Darſtellung allen Gebildeten zugänglich macht.” Dieſes Verdienſt gebührt  
in noch höherem Grade der 2. Auflage, weil das Buch für dieſelbe theils „mit Rückſicht auf neu erſchienene oder dem Verfaſſer erſt in  
den letzten Jahren bekannt gewordene Schriften”, theils „auf Grund eigener, namentlich exegetiſcher Studien . . . nicht bloß durchgeſehen,  
verbeſſert und vermehrt, ſondern wirklich umgearbeitet” wurde. Dazu kommen durchgreifende formelle Aenderungen, die wir nicht anſtehen  
für Verbeſſerungen zu erklären. So iſt das Buch wiederum neu geworden und dieß in einer Weiſe, welche es unter allen gleichartigen  
für den gebildeten Laien zu dem brauchbarſten geſtaltet.”

In **J.** & **W. Boifferée’s** Buchhandlung in **Cöln** iſt erſchienen und  
durch alle Buchhandlungen zu beziehen:  
Hoſanna dem Sohne Davids. Ein Kranz bibliſcher  
Geſänge aus dem Le⸗  
ben unſeres Herrn und Heilandes. Von **Theophil.** 16⁰. 157 S.  
Geh. 20 Sgr.; in elegantem Leinenbande mit Goldſchn. 1 Thlr.  
Die in dieſen Geſängen verſuchte Behandlung bibliſcher Stoffe iſt  
einzig in ihrer Art. Anknüpfend an die Evangelien werden die  
Wunder des Herrn in höchſt lebendiger poetiſcher Sprache behandelt.  
Wegen ſeines Inhaltes, der Lebhaftigkeit der Darſtellung, des  
Schwunges der Sprache ſowie der prächtigen Ausſtattung iſt das  
Büchlein ganz empfehlenswerth als Geſchenk bei frommen Anläſſen  
und bei Preisvertheilungen in Schulen und Penſionaten.  
**Gold, Weihrauch und Myrrhen.**  
Ein vollſtändiges Gebet⸗ und Erbauungsbuch  
für katholiſche Chriſten.  
Von **J. Münch,** Oberpfarrer in Leſſenich.  
3. Aufl. XIV u. 464 S. kl. 8. Mit Stahlſtich und geſtochenem Titel.  
Geh. 20 Sgr.  
Dieſes in echt kirchlichem Geiſte verfaßte und preiswürdig aus⸗  
geſtattete Gebetbuch zeichnet ſich vor vielen durch ſeine Reichhaltigkeit  
aus, wie aus nachſtehender Eintheilung erſichtlich iſt:  
Morgenandacht. Abendandacht. Tägliche Gebete. 8 verſch. Meß⸗  
andachten. Beichtgebete. Communion⸗ und Ablaßgebete. Gebete zum  
h. Altarsſakramente. Andachten für die 7 Wochentage. Woche der  
Betrachtung. Andachten für die Zeiten des Kirchenjahres. Andachten  
zur allerſel. Jungfrau Maria. Gebete zu den Heiligen. Verſchiedene  
Gebete. Vorbereitung zum Tode. Gebete für die Abgeſtorbenen.  
Vesper und Complet. Todesangſtbruderschaft. Bruderſchaft von Je⸗  
ſus, Maria, Joſeph. Freitäg. Faſtenandacht. 54 lateiniſche u. deutſche  
Kirchenlieder. 9 Litaneien u. ſ w.  
**Orgelbegleitung zur Missa defunctorum**  
nach cölnischem und römischem Ritus.  
Von **Fr. Koenen,** Dirigent des Domchores u. Gesanglehrer  
im Erzb. Priester-Seminar zu Cöln.  
gr. Hoch.-Quart. 22½. Sgr.

In der Fr. **Lintz**’ſchen Buchhandlung zu Trier erſchien und iſt  
durch alle Buchhandlungen zu beziehen:  
**Betrachtungen für Prieſter** oder der Prieſter  
geheiligt durch die  
Uebung des betrachtenden Gebetes, von **P. Chaignon,** S. J. Mit  
Autoriſation des Verfaſſers aus dem Franzöſiſchen überſetzt von  
H. Lenarz.  
In 5 Bänden. 1. Band 2te Auflage à Thl. 1. 5 Sgr.  
Die erſte Auflage des Originals erſchien 1858 in 6000 Exempl.;  
1859 war ſchon eine neue Auflage von 7000 Exempl. nothwendig.  
Im Verlage der Expedition des **Münchener Sonntagsblattes** in  
München erſcheint:  
**St. Joſephsblatt,**  
illuſtrirte Monatsſchrift für Unterhaltung und Belehrung  
des chriſtlichen Volkes.  
Dieſes echt volksthümliche Blatt hat ſeit ſeinem Beſtehen eine ſtets  
wachſende Theilnahme in ganz Deutſchland gefunden und iſt insbe⸗  
ſondere auch eine Lieblingslektüre der Schuljugend geworden. Es er⸗  
ſcheint monatlich in einem ſauber gedruckten Oktavbogen mit zahl⸗  
reichen Holzſchnitten (die bisher erſchienenen 8 Nummern des heuri⸗  
gen Jahrgangs enthalten deren bereits 33) Der **ganze** Jahrgang  
koſtet bei der Poſt und in den Buchhandlungen **nur** 15 kr. = 5 Sgr. und  
kann **jederzeit** beſtellt und **vollſtändig** bezogen werden. Die Jahr⸗  
gänge 1864 und 1865 ſind à 4 Sgr. zu beziehen.  
**Münchener Sonntagsblatt,**  
illuſtrirtes Volksblatt für Unterhaltung und Belehrung,  
von Dr. **L. Lang,**  
erſcheint wöchentlich in einem elegant gedruckten Quartbogen mit  
einer Beilage und enthält neben zahlreichen Illuſtrationen Erzäh⸗  
lungen, geſchichtliche Aufſätze aller Art, Porträts lebender Katholiken  
u. ſ. w., die Beilage zahlreiche Mittheilungen aus dem katholiſchen  
Leben der Gegenwart. Es kann pro Quartal mit 9 Sgr. in jeder  
Buchhandlung, mit 12½ Sgr. bei jeder Poſt beſtellt und vollſtändig  
bezogen werden.

Verantw. Redacteur Prof. Reuſch. — Verlag von A. Henry in Bonn. — Druck von Carl Georgi in Bonn.

695  
Nr. 21 — **Theologiſches Literaturblat**t — 1866.  
696

verlaſſen eine Zeit lang. Hiermit will aber der Evang. nicht  
ſagen, Jeſus ſei noch oft verſucht worden, ſondern er weist mit  
dieſen Worten auf die durch die Mächte der Finſterniß herbeige⸗  
führte Scene der Angſt und Verlaſſenheit Jeſu am Oelberge hin,  
welche eben Luk. 22, 41 ff. unter allen Evangeliſten am aus⸗  
führlichſten geſchildert hat. L.  
— Bei Vivès in Paris iſt eine neue Ausgabe der Werke  
Boſſuets, beſorgt von Lachat, in 31 Bänden gr. 8 erſchienen,  
1862—1866. Sie enthält mehrere bisher noch nicht gedruckte  
Schriften, unter andern etwa 100 Briefe. Die bereits bekannten  
Werke ſind großentheils „nach den Original⸗Manuſcripten revi⸗  
dirt und von Interpolationen gereinigt.” Die Schriften, welche  
Boſſuet nicht ſelbſt hatte drucken laſſen, ſind nämlich von den  
frühern Herausgebern ſehr ungenau veröffentlicht, theilweiſe durch  
willkürliche Auslaſſungen, die Predigten auch durch weitläufige  
Ausführung der von Boſſuet bloß ſkizzirten Punkte entſtellt wor⸗  
den. „Niemals, ſagt de Maiſtre, iſt ein berühmter Schriftſteller  
hinſichtlich ſeiner hinterlaſſenen Schriften ſo unglücklich geweſen  
wie Boſſuet. Der erſte Herausgeber war ſein erbärmlicher Neffe,  
und dieſer hatte zu Nachfolgern fanatiſche Mönche, welche ſich  
durch ihre Ausgabe den gerechten Tadel des franzöſiſchen Klerus  
zuzogen. Wie ſolche Herausgeber die hinterlaſſenen Schriften  
dieſes großen Mannes behandelt haben, das weiß man schon zum  
Theil und das wird man vollſtändig erfahren, wenn alle bei den  
verſchiedenen Ausgaben benutzten Manuſcripte von irgend einem  
gründlichen Kritiker unterſucht ſein werden.” Auch die Ausgabe  
von Verſailles 1815 ff. iſt von dieſen Mängeln nicht frei. In  
neuerer Zeit haben ſich mehrere franzöſiſche Gelehrte mit der Unter⸗  
ſuchung der Manuſcripte Boſſuets beſchäftigt; ausführlicher handeln  
davon die Löwener Revue catholique 1866, 299 und beſonders  
P. Marquigny in den Pariſer Etudes religieuses, Juni 1866.  
Letzterer erkennt an, daß der Text der neuen Ausgabe weſentlich  
beſſer ſei, als der der frühern, weist aber zugleich auch manche  
Mängel nach. In derſelben Zeitſchrift wird eine noch unvollen⸗

dete Geſchichte Boſſuets von A. Floquet¹) als eine auf ſehr  
fleißigem Quellenſtudium beruhende Arbeit gerühmt.  
— „Die drei ersten Evangelien synoptisch zusammen-  
gestellt von *Hermann Sevin*, Stadtvicar in Durlach.” (Wies⸗  
baden, Niedner 1866. IV u. 240 S. 8½ Thlr.) In dieſer  
glänzend ausgeſtatteten Schrift ſind die Texte der drei erſten  
Evangelien ſo abgedruckt, daß die Parallelſtellen neben einander  
ſtehen. Nur dann hat der Herausgeber ſtatt des Paralleltextes  
ſelbſt eine bloße Angabe der betreffenden Stelle beigefügt, wenn  
durch jenes Verfahren der Zuſammenhang zerriſſen worden wäre.  
Man hat alſo nicht Perikopen aus den Evangelien, ſondern dieſe  
ſelbſt vor ſich, und doch iſt zugleich die erwünſchte Ueberſicht über  
das Material der Synoptiker geboten. Die Texte ſind, wenige  
S. III f. bemerkte Stellen ausgenommen, nach dem Cod. Sinait.  
gegeben. L.  
**Die folgenden Nummern werden u. a. enthalten Artikel über:**  
Erdmann, Herder als Religionsphiloſoph, von C. Werner.  
Evelt, die Bursfelder Congregation, von Ennen.  
Gams⸗Wörner, Johann Adam Möhler, von Reithmayr.  
Lübke, Vorſchule 3. Studium der chriſtl. Kunſt, von F. X. Kraus.  
Niedner, Handbuch der Kirchengeſchichte, von H. Hagemann.  
Otte, Kunſtarchäologie, von F. X. Kraus.  
Ulrici, Gott und der Menſch, von Katzenberger.  
Weber, Kants Dualismus, von Katzenberger.  
**Correſpondenz der Redaction.** — No. 16: Dankend erhal⸗  
ten. — No. 40: desgl. — No. 66: desgl. — No. 76: desgl. —  
No. 94: desgl. Die Notiz über Martigny brieflich erledigt. Pſeudo⸗  
nym geht es nicht. Ueber Anderes ſchreibe ich. — No. 184: Dan⸗  
kend erhalten. — Dr. F. B. in H.: desgl — Cm: Ich hatte Ihnen  
ſchon nach B. geſchrieben. Die Notizen hoffe ich verwerthen zu  
können.  
1) Etudes sur la vie de Bossuet jusqu’à son entrée en fon-  
ctions en qualité de précepteur du Dauphin (1627—1670). 3 vol.  
8. Paris, F. Didot 1855. — Bossuet précepteur du Dauphin,  
fils de Louis XIV,, et évêque à la cour (1670—1682). 1 vol.  
ib. 1866.

**Anzeigen.**  
Verlag der **Fr. Hurter’ſchen Buchhandlung** in **Schaffhauſen.**  
Von Dr. **Fr. Lorinſer.** Zweiter Band: **Oſter⸗Cyklus.**  
**Katholiſche Predigten.** fl. 3. 24. Rthlr. 2. —. L. 7. —.  
Eine Recenſion hierüber ſagt: „Ich muß es geſtehen, mir iſt noch kein Band von deutſchen Predigten unter die Hände gekommen,  
der mich ſo gefeſſelt und ſo befriedigt hätte. Die Schönheiten des katholiſchen Glaubens werden in dieſen Predigten ſo einfach, klar, zart  
und allſeitig erſchloſſen, daß ſich darüber ſtreiten ließe, was gelungener ſei, die Allſeitigkeit der Anſchauung oder die Freiheit der Ausführung.”  
**Der römiſche Katechismus,** herausgegeben auf Befehl der Kirchenverſammlung zu Trient, in Kanzelvorträgen, ver⸗  
theilt auf die Sonntage des Kirchenjahres und mit Zugrundelegung der ſonntäglichen  
Evangelien⸗Abſchnitte, gehalten von **Fr. Küntzer.** Zweiter Jahrgang. fl. 2. 24. Rthlr. 1. 12. L. 5. —.  
**Handbücher für das prieſterliche Leben.** Herausgegeben von **J. Holzwarth.** 14 Bdchn. Auch u. d. T.:  
**Rufe der Kirche aus allen Jahrhunderten an das Herz**  
**der Prieſter.** 3. Bändchen. **Rufe aus der Kirche der Väter** über das Hirten⸗ und Predigtamt, über Gebet und Studium. **I.**  
fl. 1. 12. Rthlr. — 22½. L. 2. 50.  
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Im Verlage von **Friedr. Regensburg** in **Münſter** iſt erſchienen  
und in allen Buchhandlungen zu haben:  
**Hermann** II., Biſchof von Münſter (1174—1203)  
und  
**Bernhard** II., Edelherr zur Lippe (1140—1224).  
Zwei Lebensbilder  
**aus der älteren weſtfäliſchen Geſchichte**  
nach den  
Quellen und Urkunden herausgegeben  
von Dr. **Ad. Hechelmann.**  
gr. 8⁰. geh. Preis: 15 Sgr.

Grundlage  
**des chriſtlichen Glaubens.**  
Von **B. Neteler**, Vicar.  
kl. 8⁰. geh. Preis 7½ Sgr.  
Die Anfänge  
der  
**Bursfelder Benedictiner⸗Congregation**  
mit beſonderer Rückſicht auf Weſtfalen.  
Von Dr. **Jul. Evelt,**  
Prof. an der philoſophiſch⸗theologiſchen Lehranſtalt zu Paderborn.  
gr. 8⁰. geh. Preis: 6 Sgr.

Verantw. Redacteur Prof. Reuſch. — Verlag von A. Henry in Bonn. — Druck von Carl Georgi in Bonn.

791  
Nr. 24 — **Theologiſches Literaturblatt** — 1866.  
792

Mangold, der Römerbrief, von Aberle.  
Schaff, die Perſon Jeſu Chriſti, von Zukrigl.  
Schmidt, Nicolaus von Baſel, von Bach.  
Stephinsky, die heidn. Claſſiker als Bildungsmittel, von Stie⸗  
felhagen.  
Wilkens, Fray Luis de Leon, von Reiſer.  
Wiskemann, die Sclaverei, von Funk.  
**Correſpondenz der Redaction.** No. 12: Dankend erhalten. —  
No. 16: Dank für den freundl. Brief. — No. 47: Dankend erhal⸗

ten. — No. 56: Beſorgt. — No. 64: Die Bücher abgeſandt. Herzl.  
Dank. — No. 75: Den Art. dankend erhalten, ein Ex. aber nicht;  
die Nummer für R. ſchicke ich Ihnen. Der Dr. hieß Steininger.  
— No. 80: Dankend erhalten; aber Geduld! die Sache bei H. ge⸗  
ordnet. — No. 92: Ihre Ziffer werden Sie jetzt verſtehen. —  
No. 142: Noch nichts? — No. 149: Ein Brief an Sie iſt als un⸗  
beſtellbar an H. zurückgekommen. — No. 164: Das Buch gelegent⸗  
lich zurück, wenn Du keinen Werth darauf legſt. — No. 187: Der  
Bogen ſollte keine Correctur ſein.

**Anzeigen**.  
**Verlag der Fr. Hurter’ſchen Buchhandlung in Schaffhauſen.**  
**Das Tridentiniſche Glaubensbekenntniß,** durch die heilige Schrift, die Vernunft und die Geſchichte nachge⸗  
wieſen und erläutert von **Ludwig Clarus.** Zwei Bände.  
fl. 4. 36. Rthlr. 2. 21.  
Der hochwürdigſte Herr Biſchof Conrad von Paderborn ſpricht ſich hierüber aus: „Wir ertheilen dieſem Werke nicht nur gerne  
das erbetene Imprimatur, ſondern glauben es auch wegen ſeiner Faßlichkeit und Gründlichkeit Allen, welche ein eingehendes Verſtändniß der  
Lehre unſerer heiligen Kirche gewinnen wollen, recht angelegentlich empfehlen zu dürfen.”  
Beda, des Ehrwürdigen, Kirchengeſchichte der Angelſachſen.  
Als Anhang: **Willibald’s Leben**  
**des heil. Bonifacius.** Deutſch  
von Dr. **M. Wilden.** fl. 2. 30. Rthlr. 1. 12.  
„Das Buch entwirft ein gar treues und liebliches Bild des kirchlichen Lebens auf der britiſchen Inſel zu der Zeit, wo durch deutſche  
Stämme die Urfülle deutſcher Kraft geſittet wurde durch den Geiſt der Erlöſung.” (Vorrede.)  
**Leben des Biſchofs W. Arnoldi von Trier.** Von Dr. **J. Kraft.** 36 kr. 10 ngr.  
Durch die Ausſtellung des heiligen Rockes in Trier iſt Arnoldi eine durch die ganze katholiſche Welt ſo bekannte Perſönlichkeit ge⸗  
worden, daß Viele ſich für ſein näheres Leben intereſſiren werden.  
Beichtlehren, oder ſpezielle Behandlung der gewöhnlichen Sünder nach der verſchiedenen äußeren That. Von Prof. Dr. A. Kerſch⸗  
baumer. kr. 27. ngr. 7½.  
**Leſebüchlein**  
**für die Pfarrherren.**  
Drei Theile in einem Band.  
(Separatausgabe aus Holzwarths Handbüchern für das prieſterliche Leben.)  
fl. 5. 36. Rthlr. 2. 7½.  
„Was dieſes „Leſebüchlein” enthält, wollen wir den Pfarrherren und dem Publikum nicht verrathen, ſondern wir wollen die  
Pfarrherren dringend erſuchen, dieſes für ſie ſpeziell beſtimmte „Leſebüchlein” fleißig zu gebrauchen, und dann dürfen wir ſie  
verſichern, daß ſofern ſie das Geleſene im Leben beobachten und vollziehen, es in mehr als einem Pfarrhauſe und in mehr als einer  
Pfarrei mit Hirt und Heerde beſſer ſtehen und gehen wird. (Schweiz. Kirchenztg. Nro. 29.)

**Verlag von Wilhelm Hertz (Beffer’ſche Buchhandlung)**  
7. Behrenſtraße. Berlin.  
**Grundriß der Geſchichte der Philoſophie**  
von  
Dr. **Johann Eduard Erdmann,**  
ord. Profeſſor der Philoſophie an der Univerſität zu Halle.  
Zwei Bände gr. 8⁰. Elegant geheftet. Preis 6 Thlr.  
**Erſter Band: Philoſophie des Alterthums und des Mittelalters.** (VIII  
und 623 Seiten.) Preis 2⅔ Thaler.  
**Zweiter Band:** (verläßt ſoeben die Preſſe) **Philoſophie der Neuzeit.**  
VIII und 812 Seiten.) Preis 3⅓ Thlr.  
Anſtatt eines Lehrbuchs für Vorleſungen, an weiches urſprünglich  
gedacht war, hat der Verfaſſer ein Handbuch gegeben, welches die  
Geſchichte der Philoſophie von ihren erſten Anfängen bei den Grie⸗  
chen an bis auf unſere Tage darſtellt. Mit der Aufgabe: zu zeigen,  
daß jedes wahre Philoſophem eine bleibende Eroberung des denken⸗  
den Menſchengeiſtes und darum auch für die folgenden Geſchlechter  
von Bedeutung iſt, ſtellt ſich dieſes Werk die zweite: ſolche Lehren,  
deren Wichtigkeit nicht genmg gewürdigt zu werden pflegt, ins Ge⸗  
dächtniß zurückzurufen. Führte das Erſte dazu, die Philoſophie des  
neunzehnten Jahrhunderts als die Alles zuſammenfaſſende beſonders  
ausführlich zu behandeln, ſo das Zweite zu einer eingehenden Be⸗  
handlung der Scholaſtik. Daß hier die Confeſſion des Verfaſſers

nicht zu confeſſioneller Beſchränktheit wurde, iſt von katholiſcher Seite  
anerkannt worden. Bemerkt darf werden, daß die Darſtellung nicht  
wie gewöhnlich und auch in einem früheren Werk deſſelben Verfaſ⸗  
ſers geſchieht, mit Hegels Tode abſchließt, ſondern die wichtigſten  
Erſcheinungen im Gebiete der deutſchen Philoſophie während der letz⸗  
ten ſieben Luſtra eingehend beſpricht, namentlich den Zerſetzungspro⸗  
ceß der Schule, zu welcher der Darſteller ſich ſelber rechnet.  
**Wichtige theologiſche Neuigkeit!**  
Im Commiſſionsverlag der **Haller’ſchen Verlagsbuchhandlung**  
in Bern iſt ſoeben erſchienen und durch jede Buchhandlung zu be⸗  
ziehen:  
**Die Einheit in der Verſchiedenheit**  
oder  
die vier Evangelien unſers Herrn Jeſu Chriſti  
überſichtlich zuſammengeſtellt nach Luther’s Ueber⸗  
ſetzung.  
Bearbeitet und herausgegeben von  
**J. Glinz.**  
40 Bogen. 8⁰. Elegant broſchirt, Preis 1 Thlr. 10 Sgr.,  
in eleg. Leinen gebunden 1 Thlr. 20 Sgr.

Verantw. Redacteur Prof. Reuſch. —Verlag von A. Henry in Bonn. — Druck von Carl Georgi in Bonn.

829  
Nr. 25 — **Theologiſches Literaturblatt** — 1866.  
830

ler (✝ 1864), welcher 1832—35 Capellmeiſter am Dom zu  
Münſter war; 11) der Criminaliſt und Novelliſt Temme, vor  
1848 Director am Ober⸗Landes⸗Gericht zu Münſter — Bei  
Erhard hätten nach Anleitung des Nekrologes in der Zeitſchr.  
des Alt.⸗Ver. XIII, 319 ff. deſſen wichtige Beiträge für die  
Höfer’ſche Ztſchr. f. Archivkunde einzeln genannt werden müſſen.  
Bei Neigebaur ſind deſſen pſeudonyme Schriften überſehen. Die  
ſchwer aufzufindende, weil nur mit „C. v. M.” bezeichnete Schrift  
des Feldmarſchalls v. Müffling über die Römerſtraßen erſchien  
1834 zu Berlin. Der Kirchenhiſtoriker Clemens Becker trat  
1741 in den Jeſuiten⸗Orden, war zunächſt in Paderborn, da⸗  
rauf erſt in Münſter als Profeſſor thätig und ſtarb bereits am  
30. Nov. 1790. Der Jeſuit Jakob Zurmühlen war am 7. Sept.  
1707 geb. und trat 1724 in den Orden. Der Jeſuit Forcken⸗  
beck war geb. 2. Juli 1734 und trat 1752 ein. Der Fran⸗  
ciscaner Gocken (nicht Göcken) ſtarb nicht 1796, ſondern am  
23. Oct. 1795. S. 101, Zeile 9 v. o. iſt „Froriep” ſtatt  
„Froring” zu leſen.  
Münſter Franz Hülskamp.  
**Literariſche Notizen.**  
— Von dem Verleger (Spitthöver) iſt uns mit dankenswerther  
Gefälligkeit behufs einer Anzeige das erſte Heft der Dissertazioni  
archeologiche di vario argomento di *Raffaele Garrucci* d. C  
d. G. (Rom 1864, 170 S. 4, mit 12 Tafeln) überſandt worden.  
Daſſelbe enthält eine Reihe von Unterſuchungen, welche von Intereſſe  
für die claſſiſche Archäologie ſind, aber nichts, was die chriſt⸗  
liche Alterthumskunde anginge und zur nähern Beſprechung in  
unſerm theol. L.⸗Bl. geeignet wäre. Hoffentlich werden die fol⸗  
genden Lieferungen für unſere Studien um ſo reichere Ausbeute  
liefern. Wie bekannt, iſt P. Garrucci einer der fleißigſten und  
gelehrteſten Archäologen der Gegenwart, der ſich durch zahlreiche  
ſelbſtändige Werke, ſowie durch eine Menge von Aufſätzen in den  
archäologiſchen Zeitſchriften Italiens, auch über die Grenzen  
ſeines Vaterlandes hinaus bekannt gemacht hat ¹). Wenn man  
auch manchen willkürlichen oder gewagten Erklärungen nicht bei⸗  
ſtimmen kann, welche Garrucci z. B. von den Wandſchriften zu  
Pompeji oder den Graburnen zu Puzzuoli (Bullet. napolit. n.  
S. I—III) gegeben hat, ſo dürften doch die in den letzten Jahren  
von deutſchen Gehrten ausgegangenen Angriffe auf G. und die  
Verdächtigung ſeiner fides etwas übertrieben ſein. Daß die  
philologiſche Durchbildung und die Sicherheit archäologiſcher  
Methode, wie ſie ſich in Deutſchland zeigt, bei den meiſten Ita⸗  
lienern vermißt wird, iſt freilich nicht abzuſtreiten. Daß G. ſich  
manchmal geirrt und anders geſehen hat, als Andere, ſei auch  
nicht beſtritten; aber, wenn die Mißgriffe und Irrthümer richtig  
ſind, welche er eben in dieſen Dissertazioni ſeinen Anklägern  
nachweist, ſo dürften dieſe in Zukunft ihn etwas glimpflicher  
zu behandeln Urſache haben. Uebrigens wäre zu wünſchen, daß  
1) Von erſtern ſeien hier genannt: Les Mystères du syncré-  
tisme phrygien dans les catacombes romaines de Prétextate.  
Paris 1854. 4 — Inscriptiones veteres Reate quae extant.  
Paris 1854. 8. — Die neue Ausgabe und Bearbeitung der Ha-  
gioglypha s. Picturae et sculpturae sacrae antiquiores praesertim  
quae Romae reperiuntur explicatae a I. L’heureux (Macario),  
Paris 1856. 8. — Graffiti de Pompéi, Inscriptions et gravures  
tracées au stylet, recueillies et interprétées. 2. Ed. Paris  
1856. 4. — I Segni delle lapidi latine, volgaramente detti ac-  
centi. Rom. 1857. 4. — Vetri ornati di figure in oro, trovati  
nei cimiteri cristiani di Roma etc. Con appendice di una  
dissertazione intorno ai segni di cristianesimo sulle monete  
di Costantino, Licinio e loro figli cesari. Ed. 2 Rom. 1864. 4. —  
Cimiterio degli antichi Ebrei etc. Rom. 1862. 8. — Il Crocifisso  
graffito etc. Rom. 1857. 8. (Die beiden letztern Abdrücke aus der  
Civiltà cattolica.)

in den archäologiſchen Schriften Carrucci’s zuweilen der Theo⸗  
loge weniger herausgehängt würde und G. ſich das de Roſſi’ſche  
‘archaeologum, non theologum me agere oportere probe  
sentio’ auch zum Wahlſpruch nähme. Die Sache könnte dabei  
nur gewinnen F. X. K.  
— Die ſchon längſt als demnächſt erſcheinend angekündigte  
Entgegnung Puſey’s auf Newmans Schrift über die h. Maria  
(Sp. 139. 551) läßt noch immer auf ſich warten. Mittlerweile  
erſcheinen von katholiſcher Seite in der Form von Büchern und  
Broſchüren und in Zeitſchriften noch fortwährend Entgegnungen  
auf Puſey’s Eirenicon. Die umfangreichſte darunter iſt: Peace  
trough the truth, or Essays on subjects connected with  
Dr. Pusey’s Eirenicon. By Rev. *T. Harper*, S. J., Prof.  
of Theology in the college of S. Beuno, N. Wales (Lon⸗  
don, Longmans 1866, 15 Sh.); ſie behandelt die Einheit de  
Kirche, die Transſubſtantiation und die unbefleckte Empfängniß.  
Die Sp. 94. 523 beſprochene Entgegnung iſt (gleichfalls bei Long⸗  
mans) in zweiter vermehrter Auflage und mit Nennung des  
Autors erſchienen: Possibilities and difficulties of reunion.  
A review of Dr. Pusey’s Eirenicon. By *W. Lockhart*, B.  
A. Oxon. — In der proteſtantiſch⸗theologiſchen Literatur hat in  
England in dieſem Jahre kein Buch ein ſolches Aufſehen erregt,  
als ein in einem religiöſen Tone, aber in rationaliſtiſchem Geiſte  
geſchriebenes Leben Jeſu: Ecce Homo. A survey of the  
life and work of Jesus Christ (London, Macmillan; 330 S. 8.)  
Es ſind bereits über 12000 Exemplare abgeſetzt, und alle theo⸗  
logiſchen und literariſchen Zeitſchriften haben es ausführlich be⸗  
ſprochen. Die Fruchtloſigkeit aller Verſuche, den Verfaſſer zu erra⸗  
then, hat mit dazu beigetragen, die Aufmerkſamkeit auf das Buch  
zu lenken. (Neueſtens wird Prof. Seeley zu London als Ver⸗  
faſſer bezeichnet.) — Als eine gelehrte und ſorgfältige hiſtoriſche  
Unterſuchung verdient erwähnt zu werden: The alleged con-  
version of the irish bishops to the reformed religion at  
the ascension of Queen Elizabeth, and the assumed descent  
of the present established hierarchy in Ireland from the  
ancient irish church, disproved by W. *Maziere Brady*,  
D. D. (London, Longmans 1866). Der Verf., ein anglicani⸗  
ſcher Geiſtlicher in Irland, zeigt die Falſchheit der in proteſtan⸗  
tiſchen Kreiſen herrſchenden Meinung, der iriſche Episkopat ſei  
unter der Königin Eliſabeth zum Proteſtantismus übergetreten.  
und der jetzige ſtaatskirchliche Epiſkopat ſtamme von jenem ab.  
Von den 26 Biſchöfen, welche Irland 1558 hatte, ſind 21 ſicher  
nicht proteſtantiſch geworden; nur von dem Erzbiſchof Hugh Cur⸗  
win von Dublin iſt es ſicher, daß er proteſtantiſch wurde. Dieſer  
war aber ein geborener Engländer und in England (von Bonner)  
conſecrirt. „Die iriſche Succeſſion, ſchließt Brady, verbleibt ohne  
Zweifel den römiſch⸗katholiſchen Biſchöfen der iriſchen Kirche,  
während die Biſchöfe der anglicaniſchen Kirche in Irland, deren  
Weihe nicht von der alten iriſchen Kirche, ſondern durch Curwin  
von der engliſchen Succeſſion herſtammt, dieſelbe apoſtoliſche  
Succeſſion haben, wie die engliſche Staatskirche.” Die, apoſto⸗  
liche Succeſſion” in der engliſchen Staatskirche iſt aber bekanntlich  
ſehr zweifelhaft  
**Die folgenden Nummern werden u. a. enthalten Artikel über:**  
Erdmann, Geſchichte der Philoſophie, von Katzenberger.  
Kamphauſen, das Gebet des Herrn, von Langen.  
*Moll,* Kerkgeschiedenis van Nederland,v. Alberdingk⸗Thijm.  
Schliephake, Geſchichte von Naſſau, von Ennen.  
*Vercellone,* autenticità della Bibbia volgata, von Reuſch.  
Zur Beſprechung ſind ferner in Ausſicht genommen:  
Huber, Studien. Philoſophiſche Schriften.  
Keil, Comm. über die 12 kl. Propheten.  
Krummacher, David der König von Iſrael.  
Thommes, Geſchichte von England.  
Correſpondenz der Redaction. — No. 40: Dankend erhalten —  
No. 51: Jetzt im Weſentlichen einig. Die Aenderung wird be⸗

831  
Nr. 25 — **Theologiſches Literaturblatt** — 1866.  
832

ſorgt. — No. 53: Erhalten; ich ſchreibe. — No. 80: E. war ſchon  
beſtellt und wird Ihnen geſchickt werden. — No. 125: Dankend er⸗  
halten; A. hat ein Anderer übernommen. — No. 149: Brief er⸗  
halten; Pf. 120, 8. — No. 184: Die Nummer und eine Broſchüre  
abgeſchickt; das Buch von R. iſt beſtellt; die Berichtigung am  
Schluſſe des Jahrgangs.  
**Antwort** auf die Anfrage des Herrn Prof. Kerſchbaumer  
in Nro. 23.  
Das handſchriftliche Werk, „chronologiſch⸗diplomatiſche Geſchichte  
des Frauenkloſters auf dem Marienberge bei Boppard von P. Con⸗  
rad d’Hame” iſt, nach Maßgabe ſeiner Wichtigkeit, von dem Unter⸗  
zeichneten bereits in ſeiner „Geſchichte des Erzſtifts Trier” (II. Abth.)  
1. Band, S. 223. 473 ff. 498—510) benutzt worden. Die Abſchrift,  
welche Herr Prof. Kerſchbaumer beſitzt, ſcheint übrigens nicht die  
ganze Arbeit d’Hame’s zu enthalten.  
Conrad d’Hame war aus einer angeſehenen Familie zu St. Wen⸗  
del geboren, lebte längere Zeit als Profeß zu St. Matthias bei  
Trier, und war dann 21 Jahre, bis zu ſeinem Tode (13. Mai 1783)  
Propſt und Spiritual in der adeligen Frauenabtei auf Marienberg  
bei Boppard. In dieſer Zeit hat er ſein großes und wichtiges  
Werk: Confluvium historicum monasterii montis B. M. V. prope  
Boppardiam, ſieben Foliobände ſtark, ausgearbeitet. Die vier erſten  
Bände enthalten die Geſchichte und die Urkunden des Kloſters; der  
fünffte und ſechste ſind ein Compendium der vorhergehenden, der  
ſiebente enthält die neuen Statuten der Bursfelder Congregation.  
Das Werk reicht bis zum Jahre 1775, hat viele Siegelzeichnungen  
bei den Urkunden, Wappen und in ſehr ſchönen Farben glänzende Bil⸗

der und andere Verzierungen. Daſſelbe enthält aber nicht allein  
die urkundliche Geſchichte des Kloſters Marienberg ſeit ſeiner Stif⸗  
tung, ſondern flechtet auch viele merkwürdige Notizen über die Stadt  
Boppard und die meiſten Trieriſchen Frauenklöſter am Rhein und  
an der Moſel ein. Dem P. Conrad d’Hame iſt 1782 als Propſt  
zu Marienberg ein Neffe deſſelben, Agritius d’Hame, gefolgt, der  
die Auflöſung der Klöſter unter der franzöſiſchen Herrſchaft erlebt,  
das Werk ſeines Oheims gerettet und ſpäter der Trieriſchen Stadt⸗  
bibliothek geſchenkt hat, in der es ſich jetzt befindet.  
Die Geſchichte des Kloſters Marienberg, wie ſie in dem genannten  
Werke ausführlich dargelegt iſt, gleicht im Ganzen der Geſchichte  
vieler anderer adeligen Frauenklöſter der Benedictinerregel. Eine  
Thatſache gibt derſelben aber eine über den Kreis des eigenen Kloſters  
hinausgehende allgemeinere Wichtigkeit. Es iſt die Thatſache, daß der  
Abt Johannes Rode von St. Matthias bei Trier, der eigentliche Ur⸗  
heber der „Bursfelder Reform und Congregation,” wie ich nachge⸗  
wieſen habe (Geſch. des Erzſt. II. Abth. 1. Bd. S. 204 ff.), dieſe  
Reform auch in dem Kloſter Marienberg eingeführt hat, von welchem  
aus dieſelbe ſodann in mehrere Frauenklöſter des Benedictinerordens  
(nach Oberwerth bei Coblenz, St. Irmiarn in Trier, Niederprüm,  
St. Walpurgis in Eichſtädt und andere Klöſter) verpflanzt worden  
iſt; daß alſo Marienberg, allerdings in geringerm Umfange für  
Frauenklöſter die reformirende Thätigkeit ausgeübt, wie Bursfeld  
für die Mannsklöſter der Benedictinerregel in Deutſchland. Dieſe  
beſondere Wichtigkeit von Marienberg habe ich in der Geſchichte  
dieſes Kloſters heivorgehoben. Eine neue Bearbeitung der Geſchichte  
d’Hame’s dürfte nach dem Geſagten überflüſſig ſein.  
Trier. Dr. Marx, Prof.

**Anzeigen.**  
In der **Vereins⸗Buchhandlung & Buchdruckerei in Innsbruck** iſt erſchienen:  
**Der heilige Franz von Aſſiſi,** von **J. M. S. Daurignae.** Ueberſetzt von Ludwig Clarus. Mit Biſchöf⸗  
licher Gutheißung. Preis 22½ Ngr. — 1 fl. 20 kr.  
Durch den Nachdruck einzelner vergriffener Hefte iſt die **Herder’ſche Verlagshandlung in Freiburg i. Br.** wieder im Stande,  
durch alle Buchhandlungen **vollſtändige Exemplare** zu liefern von dem  
**Kirchen⸗Lexikon** oder **Encyklopädie der katholiſchen Theolagie und ihrer Hilfswiſſenſchaften.** Herausgegeben unter Mit⸗  
wirkung der ausgezeichnetſten katholiſchen Gelehrten Deutſchlands von Dr. **H. J. Wetzer** und Dr. **B. Welte.**  
**12 Bände. Preis: Thlr. 25. 20 ſgr. — fl. 38. 30 kr. — Der ermäßigte Preis hat längſt aufgehört.**  
Im Verlage der **Junfermann’**ſchen **Buchhandlung** in **Paderborn** iſt erſchienen:  
**Die Nachahmung des hl. Herzens Jeſu** in vier Büchern von P. **J. Arnold** S. J. Nach der zweiten  
Auflage des lateiniſchen Originals überſetzt von P. **St. Doſenbach**  
S. J. 42 Bogen 8⁰. Mit 1 Stahlſtich. Geh. 1Thlr.  
Es wird hiermit dem katholiſchen Deutſchland ein Buch übergeben, welches bisher Alle, die es im Originale geleſen haben, in  
hohem Grade befriedigt hat. Schon der allverehrte Geiſtesmann, P. Roothaan, der es im Manuſcripte geleſen, hat ihm den vollſten Beifall  
gezollt und den ſehnlichſten Wunſch ausgeſprochen, daß es zum geiſtlichen Nutzen der Gläubigen gedruckt werde. Es hat auch die vollſte  
Gutheißung der vier mit deſſen Prüfung beauftragten Cenſoren erhalten. Seitdem es im Drucke erſchienen iſt, hat es in den bedeutendſten  
katholiſchen Zeitſchriften die günſtigſte Beurtheilung gefunden als kein gewöhnliches, aſcetiſches Erzeugniß, ſondern ein Buch von außerge⸗  
wöhnlichem Werthe, welches in ebenſo gründlicher und ſicherer, als practiſcher Weiſe zu jeder Tugend und ſelbſt zur höchſten Vollkommen⸗  
heit anleitet. Der Preis von 1 Thaler für 42 Druckbogen iſt gewiß ein billiger und die Ausſtattung eine ſchöne zu nennen.

Bei **A. Henry** in **Bonn** erſchien ſoeben:  
**De Hermanni Buschii vita et**  
**scriptis commentatio historica.**  
Quam scripsit Herm. los. Liessem, Phil. Dr. Adiuncta  
sunt Herm. Buschii carmina quaedam. 96 Seiten 8⁰.  
Geh. Preis 12 Sgr.  
Dieſe Monographie über einen Gelehrten, der zu den erſten Re⸗  
formationsſtreitigkeiten in ſo naher Beziehung geſtanden, empfiehlt  
ſich nicht bloß durch den Gebrauch theils ungekannter theils unbe⸗  
nutzter Quellen, ſondern auch durch die höchſte Objectivität und Un⸗  
parteilichkeit, ſo daß ſie als werthvoller Beitrag zur Kenntniß einer  
denkwürdigen Zeit betrachtet werden muß.

**Verlag der Fr. Hurter’ſchen Buchhandlung in Schaffhauſen.**  
**Moderne Familiengeſchichten**  
von  
**Auguſt Lewald.**  
3 Bände. — fl. 5. 48. Rthlr. 3. 12. Fr. 12. —  
Der Verfaſſer hat es in dieſem ſeinem neuen Roman für beſſer  
gehalten, hinter einem alltäglichen Titel manchmal über ernſte Dinge  
auch ſehr ernſt zu ſprechen, als hinter einem vielverheißenden Aus⸗  
hängeſchild leichten Stoff leichthin zu behandeln. Der Inhalt dieſer  
drei Bände iſt ein organiſch gegliedertes Ganzes, das ein und der⸗  
ſelbe Geiſt durchweht, ein und derſelbe Faden zuſammenhält und  
durchzieht.  
Von demſelben Verfaſſer erſchien früher bei uns:  
**Clarinette.** Roman. 3 Bde. fl. 5. 36. Rthlr. 3. 7½.  
**Der Inſurgent.** Roman. 2 Bde. fl. 5. 48. Rthlr. 3. 12.  
**Aus dem kathol. Leben der Gegenwart.** 48 kr. 15 ngr.

Verantw. Redacteur Prof. Reuſch. —Verlag von A. Henry in Bonn. — Druck von Carl Georgi in Bonn.

863  
Nr. 26 — **Theologiſches Literaturblatt** — 1866.  
864

Literariſche Notizen.  
— Berichtigung. In Folge der in Nr. 24 d. Bl.  
[Sp. 788] ausgeſprochenen Rüge wird der in Wolfs Fortbil⸗  
dungsſchule Jahrg. 1866, Bd. I, Heft 1 über Peſtalozzi’s Grund⸗  
ſätze S. 37 u. 38 enthaltene und durch ein ſinnſtörendes Druck⸗  
verſehen entſtellte Paſſus dahin berichtigt, daß ſtatt „der Geiſt⸗  
liche Lienhard” u. ſ. w., zu leſen iſt: „der Geiſtliche in  
Lienhard”. — Die Redaction der Fortbildungsſchule iſt von  
mir unter dem 20. Nov. l. J. erſucht worden, die Emendation  
dieſes Druckfehlers im nächſten Hefte zu bewirken.  
Würzburg 24. Nov. 1866. Dr. Huller.  
— Von der Sp. 565 beſprochenen Wiener Ausgabe der la⸗  
teiniſchen Kirchenväter wird der erſte Band, Sulpicii  
Severi Chronicon, rec. Halm, in kurzem erſcheinen.  
— Von Levy’s Chaldäiſchem Wörterbuch (Sp. 223) iſt die  
5. Lieferung erſchienen, welche den Schluß des erſten Bandes  
(א bis ל) mit Nachträgen von Prof. Fleiſcher und den Anfang  
des zweiten enthält. Manche beachtenswerthe Berichtigungen  
geben Zarncke’s Lit. Centralblatt 1866, Sp. 565. 971.  
und Frankels Monatsſchrift 1866, S. 73. 148. — Von der  
neuen Ausgabe des Buxtorf’ſchen Lexikons (Sp. 223) iſt erſt  
die dritte Lieferung erſchienen, und zwar unter dem Namen des  
jüdiſchen Herausgebers Fiſcher allein; der chriſtliche Herausgeber,  
Gelbe, iſt zurückgetreten. Das Werk wird ſehr ungünſtig be⸗  
urtheilt in Zarncke’s Lit. Centralbl. 1866, Sp. 619 und in  
Frankels Monatsſchrift 1866, S. 190. 233. — Ueber die von  
Wright und Phillips herausgegebenen Syriaca (Sp. 563) han⸗  
deln ausführlich Geiger in der Ztf. der D. M. G. 1866, 460  
und Bickell in der Tüb. Quartalſchr. 1866, 465, über die von  
Bickell und Overbeck edirten Schriften von Ephräm (Sp. 564),  
Zarncke’s Lit. Centralbl. 1866, 992. 1018. Eine Beſprechung

derſelben von P. Zingerle bringen wir in einer der nächſten  
Nummern.  
— „Eine literariſche Haſenjagd oder Methode, wie ein  
gewiſſenhafter Polemiker wider die katholiſche Kirche Heiligenbilder  
zurecht macht, verrathen durch Ludwig Clarus” (Paderborn,  
Junfermann 1866. 124 S. kl. 8. 10 Sgr.) iſt eine Kritik des  
ſchon 1856 erſchienenen Schriftchens „Franz von Aſſiſi, ein  
Heiligenbild von Karl Haſe.” Haſe’s „Handbuch der Pole⸗  
mik” iſt mit Veranlaſſung dazu geweſen, daß Clarus das ältere  
Schriftchen — nebenbei auch die „Polemik” — kritiſirt. Die Kritik  
war urſprünglich beſtimmt, als Anhang zu der von Clarus  
überſetzten Geſchichte des h. Franz von Dauxignac gedruckt zu  
werden. Da ſie nicht in Verbindung mit einer Biographie des  
Heiligen erſcheint, hätten die einzelnen Punkte ſeines Lebens, um  
welche es ſich bei Haſe handelt, in der Volemik gegen ihn voll⸗  
ſtändiger angegeben werden müſſen, zumal dieſe in der Form  
eines fortlaufenden polemiſchen Commentars zu der Haſe’ſchen  
Schrift geführt wird. Am eingehendſten wird die Stigmatiſation  
des h. Franz behandelt. Der Titel und der damit harmonirende  
Ton vieler Partieen des Schriftchens iſt nicht nach dem Ge⸗  
ſchmacke des Ref.  
— Von den Gelehrten, welche dem ‚Literaturblatte’ ihre Un⸗  
terſtützung zugeſagt hatten, ſind im Laufe dieſes Jahres ge⸗  
ſtorben: der Dompropſt Dr. Franz Werner zu St. Pölten  
(geſt. 17. Febr., vgl. Sp. 181) und die Profeſſoren der Mün⸗  
chener theologiſchen Facultät Dr. Max von Stadlbaur (geſt.  
5. Sept.) und Dr. Anton Rietter (geſt. 6. Nov.) R. I. P.  
**Correſpondenz der Redaction.** No. 24: Der Art. iſt willkom⸗  
men. — No. 82: Dankend erhalten. — P. G. in M. (50): Zwei  
Zuſendungen erhalten  
**Dieſer Nummer liegen Titel und Regiſter des Jahrgangs**  
**1866 bei. Es wird um baldige Anmeldung des Abonnements**  
**für den Jahrgang 1867 gebeten.**

**Anzeigen.**  
In der **Junfermann**’ſchen **Buchhandlung** in **Paderborn** ſind erſchienen:  
**Eine literariſche Haſenjagd** oder Methode, wie ein gewiſſenhafter Polemiker wider die katholiſche Kirche Heiligenbilder  
zurecht macht, verrathen durch **Ludwig Clarus.** 8⁰. 124 Seiten. Geh. 10 Sgr.  
**Die Standeswahl.** Ein Handbuch für Prieſter, chriſtliche Eltern und die reifere Jugend von P. **Damanet,** S. J. Auf Er⸗  
ſuchen des Verfaſſers in deutſcher Sprache bearbeitet von **Hermann Joſeph von Fugger⸗Glött,** Prieſter  
der Geſellſchaft Jeſu. 8⁰. XI u. 368 Seiten. Geh. 25 Sgr.  
**Beiträge zur Geſchichte und Erklärung der Kirchenhymnen.** Mit beſonderer Rückſicht auf das  
römiſche Brevier. Von Dr. **Joh.**  
**Kayſer,** Profeſſor an der philoſ.⸗theol. Lehranſtalt zu Paderborn. Erſtes Heft. Gr. 8⁰. VIII u. 160 S. Geh. 17½ Sgr.  
**Verlag der Fr. Hurter’ſchen Buchhandlung in Schaffhauſen.**  
**Die katholiſchen Kanzelredner Deutſchlands** ſeit den letzten drei Jahrhunderten. Als Beitrag zur Geſchichte  
der deutſchen Kanzelberedſamkeit, ſowie als Material zur prak⸗  
tiſchen Benutzung für Prediger. Von Dr. **Joh. Nep. Briſchar.** Erſter Band. **Die Kanzelredner des 16. Jahrhun⸗**  
**derts.** fl. 4. 48. Rthlr. 2. 24. Fr. 10.  
In erſter Linie iſt dieſes Werk ganz entſchieden ein Bibliothekswerk, da es zum erſten Male eine Geſchichte der deutſchen katholiſchen  
Kanzelberedſamkeit giebt, die bisher ein völlig unbekanntes Feld, deren Träger durchaus ignorirt waren.  
Damit verbindet der Verfaſſer einen weitern ganz praktiſchen Zweck, indem er aus dieſem reichen Schatze der deutſchen Predigt der  
drei letzten Jahrhunderte das Werthvollſte und Bedeutendſte heraushebt und zu einer homiletiſchen Fundgrube für die Gegenwart macht.  
Ein reicherer Schatz alter gediegener Predigten, paſſend für alle Bedürfniſſe der Gegenwart, iſt gar nicht denkbar.  
Somit empfehlen wir dieſes Werk der Theilnahme der geſammten Geiſtlichkeit recht angelegentlichſt, deren Unterſtützung allein die  
Durchführung des von dem Herausgeber angeſtrebten Zieles möglich macht.  
Verantw. Redacteur Prof. Reuſch. —Verlag von A. Henry in Bonn. — Druck von Carl Georgi in Bonn.