

Ebenda Bd. 30 (1852) S. 129 ff.

Die Görresiana enthalten Reste des Nachlasses der beiden Görres, sowie von Görres' Töchter Marie. Sie entstammen der Redaktion der 'Historisch-politischen Blätter' und wurden im Frühjahr 1923 bei einem Altpapierhändler um 5000 m. r. versteift (s. n. 665).
Görresiana.

Unter dem Görres Nachlass befand sich auch eine Schöffenordnung von Göv a. d. Mosel (aufgestellt als Cgm. 7230), sowie folgende Briefe, die bei den Autographen aufgestellt wurden:

Greith, Karl Johan, 12. F 1852. an Marie Görres  
7. I. 1853. an Herrn Landvogt
19. 1. 1853. an Marie Görres
Hofbäcker, Heinrich von 24. V. 1845. an einen Major
Jannsen, Johannes 2. K. 1865. an Marie Görres
Jörg, Jos. Edm. 23. K. 1853. an Marie Görres
Raas, Andreas 4. VIII. 1856. an Marie Görres
Steingaf, Fr. 20. K. 1833. an Hauptmann v. Seyfried
17. K. 1834. an Unbekannt
Sophie s.l.s.a. an Guido Görres
Görresiana.

   (T. Toppelbl.)


3. Guido Görres, Der Nagel im Sarg. (1855)


Der folgende Briefwechsel ist chronologisch geordnet. Der Zusatz in Klammern bedeutet die Stelle in den der Brief in F. v. Görres' Gesammelten Schriften (München 1854 ff.) Jedoch ist es bezeichnend:

J. G. = Joseph von Görres
K. G. = Katharina von Görres, geb. Casula
G. G. = Guido Görres
St. = Friedrich und Sophie Steingraf

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Verf.</th>
<th>Brief zu</th>
<th>Datum</th>
<th>Seite</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.</td>
<td>J. G. an St.</td>
<td>2. X. 1824.</td>
<td>(VII, 264 ff*)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>J. G. an St.</td>
<td>2. XI. 1825.</td>
<td>(VII, 233 ff.)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>J. G. an St.</td>
<td>3. XII. 1825.</td>
<td>(VII, 239 ff.)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>J. G. an St.</td>
<td>28. IV. 1825.</td>
<td>(VII, 244 ff.)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>J. G. an St.</td>
<td>15. V. 1825.</td>
<td>(VII, 246 ff.)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>J. G. an St.</td>
<td>2. XI. 1825.</td>
<td>(VII, 253 ff.)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>J. G. an St.</td>
<td>22. XII. 1825.</td>
<td>(VII, 254 ff.)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>J. G. an St.</td>
<td>28. X. 1825.</td>
<td>(VII, 253 ff.)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>J. G. an St.</td>
<td>19. X. [1825].</td>
<td>(VII, 253 ff.)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>J. G. an St.</td>
<td>28. IV. 1826.</td>
<td>(VII, 263 ff*)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>J. G. an St.</td>
<td>5. III. 1826.</td>
<td>(VII, 266 ff*)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>J. G. an St.</td>
<td>13. III. 1826.</td>
<td>(VII, 266 ff*)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**) J. G. liest den Hund Finette an K. G. schreiben.

*) VII 264 ff. ist aus den Briefen vom 2. X. 24. und vom 2. VII. 26 zusammengestellt.
<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Event</th>
<th>Date</th>
<th>Location</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>18.</td>
<td>J.G. an K.F.</td>
<td>22. V. 1826</td>
<td>Strasbourg</td>
</tr>
<tr>
<td>20.</td>
<td>K.G. an J.G.</td>
<td>6. VI. 1826</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21.</td>
<td>K.G. an J.G.</td>
<td>15. VII. 1826</td>
<td>(Vi, 234)</td>
</tr>
<tr>
<td>22.</td>
<td>J.G. an St.</td>
<td>5. XI. 1826</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23.</td>
<td>J.G. an St.</td>
<td>20. XII. 1826</td>
<td>(Vi, 280)</td>
</tr>
<tr>
<td>24.</td>
<td>K.G. an J.G.</td>
<td>10. XII. 1826</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26.</td>
<td>J.G. an K.F.</td>
<td>1. XI. 1828</td>
<td>München</td>
</tr>
<tr>
<td>27.</td>
<td>J.G. an St.</td>
<td>23. XII. 1827</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29.</td>
<td>J.G. an J.G.</td>
<td>5. IV. 1828</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30.</td>
<td>K.G. an J.G.</td>
<td>Mai 1828</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32.</td>
<td>K.G. an Marie.G.</td>
<td>20. V. 1829</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33.</td>
<td>J.G. an K.F.</td>
<td>Innsbruck 29. IX. 1829</td>
<td>(Vi, 304)</td>
</tr>
<tr>
<td>34.</td>
<td>J.G. an K.F.</td>
<td>Bogen 16. X. 1829</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36.</td>
<td>J.G. an St.</td>
<td>[ ]</td>
<td>12. IV. 1829</td>
</tr>
<tr>
<td>37.</td>
<td>J.G. an St.</td>
<td>[ ]</td>
<td>Mai 1830</td>
</tr>
<tr>
<td>38.</td>
<td>J.G. an St.</td>
<td>[ ]</td>
<td>12. XI. 1830</td>
</tr>
<tr>
<td>39.</td>
<td>K.G. an J.G.</td>
<td>30. XI. 1830</td>
<td>(Vi, 317)</td>
</tr>
<tr>
<td>40.</td>
<td>K.G. an J.G.</td>
<td>19. XI. 1830</td>
<td>(Vi, 318)</td>
</tr>
<tr>
<td>41.</td>
<td>J.G. an K.G.</td>
<td>10. I. 1831</td>
<td>(Vi, 320)</td>
</tr>
<tr>
<td>42.</td>
<td>K.G. an J.G.</td>
<td>1. II. 1831</td>
<td>(Vi, 321)</td>
</tr>
<tr>
<td>43.</td>
<td>K.G. an J.G.</td>
<td>21. III. 1832</td>
<td>(Vi, 322)</td>
</tr>
<tr>
<td>44.</td>
<td>K.G. an J.G.</td>
<td>Mai 1832</td>
<td>(Vi, 322)</td>
</tr>
<tr>
<td>45.</td>
<td>J.G. an St.</td>
<td>27. IX. 1831</td>
<td>(Vi, 323)</td>
</tr>
<tr>
<td>46.</td>
<td>J.G. an St.</td>
<td>10. X. 1831</td>
<td>(Vi, 324)</td>
</tr>
<tr>
<td>Nr.</td>
<td>Datum</td>
<td>Adressaten</td>
<td>Ort</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>13. III. 1832</td>
<td>J. G. an St.</td>
<td>München</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>24. V. 1832</td>
<td>J. G. an St.</td>
<td>München</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>Oktober 1832</td>
<td>K. G. und J. G. an St.</td>
<td>München</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>2. XI. 1832</td>
<td>J. G. an St.</td>
<td>München</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>Februar 1833</td>
<td>J. G. an St.</td>
<td>München</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>März 1833</td>
<td>J. G. an St.</td>
<td>München</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>24. IX. 1833</td>
<td>J. G. an St.</td>
<td>München</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>auf Giovannelli.</td>
<td>J. G. an St.</td>
<td>München</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>9. II. 1835</td>
<td>J. G. an St.</td>
<td>München</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>20. VI. 1835</td>
<td>J. G. an St.</td>
<td>München</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>Meran 8. IX. 1835</td>
<td>J. G. an St.</td>
<td>Meran</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>Bozen 30. IX. 1835</td>
<td>J. G. an St.</td>
<td>Bozen</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>2. XI. 1836</td>
<td>J. G. an St.</td>
<td>München</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>8. VII. 1837</td>
<td>J. G. an St.</td>
<td>München</td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>31. XI. 1837</td>
<td>J. G. an St.</td>
<td>München</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**In der Postkarte zu Recht auf 1836 datiert.**

***Am Schluß ein Stück aus einem anderen Brief eingefügt.***

**Im Tannenland um Sternbergsee.**

*) Der veröffentlichte Brief ist aus den beiden Originalen zusammengesetzt.*
Görresiana.

zum Ehrenmitglied des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg ernannt.


13. Briefe aus dem Görreskreis:

- Zugge, Ed. zu Guido Görres (s. c.).
- Osterkamp an " " (23. X. 27).
- Mandelsohn, Rosa an Maria Görres. (5. X. 30).
- Hack, Sophie von " " " (2. X. 54).
- Pauli, Fanny an " " " (S. Z.).

*Hindes an die Redakteure der Historisch-politischen Blätter. (16. V. 69).

14. Fotos