# MrDe <br> fum <br> Stiflungstage <br> Der <br> fubmig-matimilians-ifniverfitảt. 

Beffalten

am Jorafende deffecten am 25. Suni 1864<br>pon

Dr. Toleph poinl,
-. . Frofeffor ber Medite, b. 3 . Reftor.

Münden.


- 3626Wer wito chtidituctas, les

 






 ..... 
nted













## 



 verfităt, bann: aber aud an affe bicienigen Berfonen gewiomet, weldge im Raufe ber Safitunberte bie Moogifafye ber Mniveritatt geforbert uno fie



 Nadifomment the eine maddtige, ben Stürmen doer Sabryunberte frobenbe


 bifectbe auk unidecinbaren 2ufüngen zu iver Blütber gelangt ift, in ber jwit
 Đepeifenz ber
 bem Tagen ber Begrinbung an bio freute aufi ifre ©̌ntwifflung genomment





Qandes und bemmten beffen Sebeifen, fondern fie bereiteten audd ber geipti= gen Ěntwifflung vielfad unteridakgte §inbernific und ©dywierigfeiten. Wer bie $\mathfrak{A}$ nnalen unjerer $\mathfrak{A n p t a l t}$ aufmerffan lieft, wirb leidit bie Belege bafür finben. Abgefefen bavon, baß bie ઈgörăale während jener Siriege und un= mittelbar nad, benjelfen faft leer ftanden, liefern polde Beiten bie meitten תlagen über Mangel an Fleiz, über Berberbníß ber Sitten im Sreife ber afabemifiten Jugenb.

Sum Beuffe betradteten die regierenpen Serrn ifre Sodjidule als ein Eandesfleinod, bas tie mat blog vor siadthelfen mogridjt fider zu fellen bemuift waren, fonbern bem fie im Sirieg and im Frieben iffen
 erflartia, wie sie dfityerfitat cauz ben Sturmen, welde zulegt in folge bet franzoficion Mevolution ble Staaten ©intopa'z mit affen ifren nationaten

 geben und bie rege whatigfett entfalten fornte, welde fie befauntevinafien



 nut bem wahren Gadbeftand, wenn biefelbe fid feif biefer Seit $2 u$ owiger




 füficte Bermefrung bet Bifounganittl, Dant bie (Bemalyruitg von (Sfatgul

 efter wefmúthigen Trater nide erweften; "ben ify wärifer unb libeel

 feiner in Dantbarfeit an biefer Steffe zu gebenten. Freilidy märe cs
 Gätte, ale fie fin wirflidg hat; - ber bie Siraft und bie fiuft ber Rebe


 pon Dem mogithätigen ©infué zu ipredem, ben Rönig Max II, auf die bayprifकen hniberiitäten überbaupt und inabefondere auf uniere \&u dwige Maximilian $=$ Uniperjität geübt fat, fo berufigt mid ber (bebanfe, bá id nur Thatiaden wahrfeitggetreu zu Geridten babe, bie, um in redten
 ffisu Die tief singreifenben Beränderungen, welder bie intere biefeggefung Bayern'sioper Iegem Regiexuggperippe verbanft, blieben aud für bie Uni= verfitaten nidt ofne folge; gar mandes, Jafrfunberte lang beftandene efrnwurbige $\Re$ edft berfefben mufite ben Forberungen ber Gegenmart zum Dpfer gebradt merben. Эid srimere Sie nut baran, dáß bie Uniberfität

 verlor. Diefelfe ©efedgebung, welde diefe (berid)tBbarfeit auffob, hat ben Sorporationsgenofien aud ben befreiten Beridtiftand und pie wefentlidften Redte ber Siegelmäß̈gfeit entzogen. Die uniberfitäten fonnten indefien biefe Berlufte vhne Bejorgniß binnefmen; fie berüthrten ja das̊ wefen ber= felben nidyf, fonbern betrafen affe nur ifre außere ©tellung. ©röß̂ere $\mathfrak{B e}=$
 Wermögen und bic mitrthídaftliden Werbăltniffe der Rorporationen yöllig ungeftaltenben Beftimnuungen. Man bejorgte eine bauernbe Minbering ber ©in= fünfte ber Uniperfităt. Affletn bie wirflide Durdfüfruing beģelben bat den Beweiz gelifert, baÉn ber Uniberfitatt aug ber گiritung der unftandigen (Befalle nidt bloz fein Sdjaben, fonbern Wortheil erwubs. Dem abge= fefjen bavon, DaẼ bie $\Re$ enten ber Univerfität fortan nidt mefrr ben ভđwanf=


 mit fid bradten, ftelfen fie fid gegt in ifirm firell däbrliden Betrage be
 fo if ber Uniberitat oie für bas ordeihen ber Randmiethidhaft io notha

 Dpfer geforbert, fe wäten freubig gebradt worden fin bem Bemugtfeir,
 und ban fie taufendfaltig aufgenogen wurben butd bie Segningen, welde bie, wenn aud furze Regterungęperiode Deg vertebten sonigè für Bayput gebradyt Fat. Derfelbe wat, wie feine jedjazefnjafytige Megterang beweif, bonl ber Wafryeit deg Saß̧ez: Justitia est fundamentum regnorum tiff



Differ ©refinnurg ber $2 d$ tung vor bem, was bas $\Re$ edet forbert, ift er in affen Fragen oer augeren, mie oer imteren Botitif gewifientaft treat


*) Die Erträgnifie Des eigenen Bermögens ber Iniveriftăt beliefen fith 1818 auf 73,144 fl., 1828 auf 75,618 f., 1838 auf 60,516 f., 1848 unmittelbar vor bet







 bamit die beiben anderen bayer. Univerititatel, io ergibt jif baß M Murzburg nidet, weit binter wiunden zurüdeleibt (circa 93,000 f.), wäfreno (Ertangen nur ben















 auf biefe ©funbe foutzubiloen in bet Rage war Wisabrenb ringzum bie


 unto innen treu am Fedfe, dudi went es feiner indisiduclen Meinurig

 bes bie
 gefagen, es wat ser छegenfano mefler सibeiten, meiner Gors
 Diefem Beredtigfeitşinne peines Rönigs verbanft Bayerw aud feinen


 Bte im sasifigreide beftefenben drifflideen Befenutniffe gleidfe burgerlide uno politióde Rectite geniéen follen, biente bem תönige zur Niidtifidnuit

 petenteften Stimmen offentlidd anerfannt.aun , సै山 beurfunbe indefifu
 tung nidgt offe \{xfedtung blieb. Man madite Den Berjud, auf jeine Semiffentiaftigfeit in ber Srfüllung redtlider ঞerpflidtungen im Bartheis
 $f$ fimmungen, foweit fie ber $\mathfrak{H e b e r e i n f u n f t ~ m i t ~ b e n t ~ r o m i f o l e n ~ S t u h l e ~ w o n ~}$ 1817 zumiderlaufen, ungiltig feien, and dan jomohl fönig Max It, alz audh feine Nadffolger fitulbig jecen, Die im fionforbate übernommenen

 Geute nidt am Dite, Die Dieien Bebauptungen zu grumbe liegenden Jrr= thünter aufzuzeigen. Nur auf (Sinen Bunft bari id, zoogl aufmerfiam madjen, der affein finreid, ber ganzen Argumentation Den Boden zu ent zieflenom Rönig Max I. Watte in ben Befisnafymepatenten won $1801_{\text {min }} 1803$ feinen neuen Unterthanen redtlid) (Bleidytellung mit den Satholifen zuge= fidjert; er hatte in ber b. Bundeşafte 1815 pertragsิmäß̄ig bie feierlidje
 Bartheien in Deutidland feinen Anteridied im Senuge ber bürgerliden und politifden $\Re$ edte begründen folle. Wer fomte von ifm forbern, Dá̈ er 1817 fid von diejen Berbindlidfeiter losjage, und Der fatbolididen Sirthe cine bevorredtete Stellung cinrảume, mie ese ber erfe Artifel bes

 Stamppunfte. THT ES fe flundya? zaxiraifo
 mivic
 weld)e Der Megent eines Mittelfaateß befolgen fann blieb feinem flaren
 Sairme gegen redtlofe Bemalt; benn inmer wirb egi diejer gegenüber feime Miadjt behaupten. ftes atrisid

 getban, baş volffändig aufzuzafflen, wetben Sie mir erlaffen, ba eş શn= Deefevor mix bereita beffer gethan, als idy es bermödte. ©®马 genủgt zu
 welde fie reifelider mod für bie füftigent (Gefaled)ter tragen merben. Seine Thätigfeit war eben po fegr basz Produft bez Serzens wie bes sfeiftes, bie fiid in iffich harnonifid augegliden batten; barum mirfteler audy nidt GLDE] Durd Bejege unb Berorbmungen, jonbern biefleidy tiefer nod burd
 Wort Deछ̉ Didferछ:

Componitur orbis

 guratelar Eine Seite Diefer Beftrebungen bavf idy Sgnen wogl heute ppecieffer


【and, fonbern in Gutopa aufgeprägt bat - feine Bflege dev Wiffen= idafta Selbit grundid gebilbef, fiebte und idaägte pr bie wifienidaft treut und walf; fie war bie Sbee, welde thn in feiner Sugend begeifterte unb für
 Sönigs, ano er berftano cả fic zu feinent Megentenberufe in bie frudutbarfte






 er aud auf bie Stinute beǵferben und Iegte Metty barauf, im Einverftand nī̈ mit ify zu jein und gu bleiben. Diejer Ad,tung für pein $\mathfrak{B o l f}$, Daş

## 10

er burdf bie forberung feiner ßifbung auf bie ifm gefbutifenbe ©fufe zu heben
 wf Sie erwarten won mix mofl nidt, báb id Jgnen rinzeln bie Maß $=$
 im Bebiete der Bhilujophir fowohl, fowie in jeremt ber (bejajid)te und Na= turwifienidnaften zu unterftugen uno zu beleben judte. Denn id fonufe nur in unvollfommener Weife miebertholm, hwaz cine bereotere Stimmei idion an einem anderen Drte gefagt fat. Sd befduänfe midy bafier barauf, poldie
 baycrifden $\mathfrak{U n i v e r f i t a ̈ t e n ~ u n d ~ i n s ̧ b e o n b e r e ~ a u f ~ b i e ~ Q u b w i g = ~ M a x i m i l i a m b u l i t ~}$ werfität beziehen.

Wie ふönig Mlax die Freifect alai cinenlper hödyiten Rulfurzwe fe be= tradetete, fo erfannte er in iffr aud Dablalfein ridtige und livirffame תunt=
 auf bie Uniberpitäten, DaBjer pine Nevifion iffer Saģuigen anorbitete und
 Berathungen wurbe im Safire 1849 publicitt und if zun Stunde nody gels
 Holt pon biffer Stefle auß ber ©eift biffer neuen Satgugen in botedent Worten entmiffelt und erläutert worben. Sie bradten ben uniberitiäten mieder cin freieresె, unb barum frifderes̊ Reben, indem fie an bie Stelfe
 fag ber afabemifiden greifeit jegten, in beren befrudtenoem Boben affeit
 Bium Wäre diefeß̉ die cinzige Wohttlyat, weldje bie bayer. Univerfitäten bent
 fen für immer zu fegnen. Afffein er befduanfte fida nidt bloz barauif, bie §oinoernifife zu beiectigen, weldye Der freien Entfaltung ber geiptigen uno fittlid)en Sräfte an ben Uniberfitảten fidd entgegengeitellt fatten, fonibern et fudjte aud סurd , pofitive Magnalgmen bie Wirffamfeit bee Univerfitäten zu forbern unt zu empeiternt. Spine Sorge war bor (3Hfemi baraufi geridfett,
 Giefigen mit ben tüdtigfien und herborragenoften ßettretern ber einzelnen Fader befegt feien. Wenn or fid bei ber 2 Huswafl berfelben nidt auf
 ten=Republif Umidau bielt, fo befolgte or cin Syftem, bem aud prine Borfafren, went aud biefleidt in cinjeitigeree sidbturg gefyldigt batten, und bas fobwoft für bie lutverfitaten im (sanzen als für jebe einzeln eine iffer \&ebenąbebingungen ift. Statt ber Mnfedtung, welde baş beguglidje Werfafren סeş תönigs niefir won außen ale in ber תorporation felbit erfafy=
 Sorporation, ban fie num meftr alg je (belefrte exten Ranges, mafire fut= ften ber WBifienidaft zu iften (Genofien zäflt, weldye nady ber Sitention Deछ์ Berlebten mit ben älteren und cinteimifden \&efivern barnoniíd zuiants menwiffen follen, um bie $\mathfrak{A l u f g a b e}$ ber Uniberfität zu lofen, Uno wer wirbe ben Muth Gaben, e曰 bem Godiferzigen Rōnig zur \&aft zu legen, wemn feine $\mathfrak{A b j i d}$ t etwa nidyt po vollitandig erreidft morben wäre, als er

 glieber matuthaft am Serzen lag, Daj̃ ifm namentlid) ber Sebanfe siner
 wieberbolt auf's Beftimmteff in Wprten ausige proden, fondern aud butd fein Jombeln bewäfrt. Sd braude Sie nur an bie Alferfödfte Ent= íd) liépung yom 31. Juli 1859 zu erinnern, burd) welde ciner grofen 3 aff yon Brofefioren eine ©rybifung ifrex Befoloung gewäfut wirb, cinmal um biefe überfaupt ben Seitverbăltniffen mefre anzupafien, uno bann bie $\mathfrak{H z}=$
 Den $\mathfrak{B e r u f e n e n}$ und ben f. g. ©infleimiiden beftand uno Ieiber zum Theil node befteft.
 Sodidjule nad allen Seiten beitmöglidy zu entipreden war $\Omega$ onig $\mathfrak{M a x}$ aud bebady, ibre ©infünfte zu vermefren. Baăfreno feiner Regierung war

 Rabinetz̊faffe reidlid ipenbete, wo ce galt, aufftebenoe jüngere $\mathfrak{L a f e n t e}$,
 zu unterftủzen, braudje id Stmen nidyt erf ausetnanber zu jegen, ex if



 sid Die A\&fergnäbigit geftattctel (Einfidtt uno Benüßung ber Darauf bezüg=
 bffentlid efrfurditzoolfit banfe, bat mit bie Materialien gebioten, dicie Rüffe
 wie tief und warm der Berforbene bas ßeburfniß der $\mathfrak{B e r b r e c t u n g ~ g e d i e = ~}$ gener, wiffenidaftlider Bildung empfand, wie bodiferzig ex bemjelben ab= zubelfen judte und mie grof insbefondere Daछิ efrende Bertrauen war, weldjes er biebei auf bie bieftge Uniberfität jegte. स- pirdonsed wifiod ang to

Snhaltlid Der vorliegenben Urfunben erviffte Der ハönig pine Stiftung,

 eine Dotation won 800,000 fl. befonberem Sertrauen bem Berwaltung ausidulfe ber Rutwig=Maximiliank =
 תoffegen bearbeiteten (s)rüdungartunde, welde unter bem 16. Mprif 1860


[^0]



 Sthitalt aufgemommen werben, Iveldele fid für ben Dienft ber Berwaftung Doev Suftiz worbereiten, umb fid bereita in einer ber oberflen ふifaifen De马 ©ymnafums ober an ber Mniberfitảt beinben. In cinemt Madtrag zu ber Stiftungăurfunde (yom 15. Nobembere 1862) werfügt febody bex sorntgr


 bivenben ber jurifitiden und fantwimthianaflidien Fädher frei zu bleiben


 Begabutg, ofne Müffidt auf Stallo uno Bermögen bet Eltern, werm biefe nur bas bagerifabe §ndigenat beftiten und einer ber brei drifetidfen: felt=
 Ieibliden Brlege bie umfaflendite Unferfütgug :zuv Belebung und Befeftig= ung iffrev wifienidaftliden 2tußbildung erfaftew folfen. Die 3 öglinge Deß Stift müfen beitefnem ber fiefigen (biymuafen alz orbentlide Sdfutter injcribirt, beziefungsiweife, bet ber fiefigen Uniberfităt immatrifultit fein, und baben affe Durd diefe Anftalten gebotenen Beldungesmittel gewifienfaft
 monmene zu beleben unb zu befeftigen, anderieits bie süffen auşufüllen, welde ber Unterridt an bicien Afntalten offen jäbt, wie $z=\mathfrak{B}$, in den neueren Spradyen, $3 \mathfrak{u}$ biejem © Enbe follent für die Söglinge zumädy aus ber Safl ber Brwatbocenten ober jütgeren srofelioren ber juriftifdell und
 Beamtenftambe Repetenten aufgeftelt werben, bie ben \&efritoff mit ben $\mathfrak{Z o g}$ s

## 14

Iingen fonberjatorifidy uno pis̊putatorifab burdarbeiten uno ifnen beim Stubium


 Staatgiwirtfidbaft, ber (Bejdidite und Bjitojophie Gezeidytet werben, welden Dantit ein Ebrenamt übertragen fein foff. Daneben foff anter bem Borfis


 benemnenben orbentlident Brofefioren ber (siejdidfte Diefesi foll alfjäfulid) über Die \&eifturgen and etwa mafigenommenem Mängel uno Beourrfniffe ber $\mathfrak{A}$ ffalt treu und offen an beni アönig zu beridten baben - Solfte zwei Safte hinduxd bie Stelle eines Söglings unbefegt bleiben, fo folf bie Giefige Univerfität beredfigt fein, bie Bejegung von fid aus vorzunehmen. Sollten bie Stiftungsimittel won cirgend weldjer Seite ofu einem anderen alz bem yom Rionig bezeidnteten 马owefe werwendet werber molfen, fo foff ber
 fünfen won Nedtamegen bev Mniverfität Mündjen, eventucll Wützarg zu=


Was jebod meben affen ben grofarfigen Dppern, welde $\mathfrak{N}$ önig Mix zur Forberung ber Wifienidaft bradte, nod bejonders ferworgetpoben zu werben verbient, baş wav fein Lebendigess perfönlidjesి Sntereffe für die wif= feriofaftlide $\mathfrak{L h a ̈ t i g f e i t , ~ b i e ~ e r f i e b e n d e ~ \& e u t f e f i g f e i t , ~ m i t ~ w e l d j e r ~ e r ~ b e n ~ M a ̈ n ~}$ nern ber Wifienidaft begegnete, Daß ernuuternbe wort, mit weldem er

[^1] mit ifm über gragen ber wifienidaft bleibt fither jebem unvergeplidy amb wirft nads fur's ganze Reben!

Und fo fann denn aud das શndenfen an sonig Maximilian nur mit una felbit erloidjen. Wir wollen ben Danf welden wir ifm foluloen, daburø bethätigen, da $\mathfrak{E}$ wir bem Sobne und Nadjfolger diejelbe \&iebe und Sreue bewafien wie dem Bater, defien gobe Zugenden fide in ifm fort= pflanzen. Er bat uns perfonlid in ber hulobolifen Weife bie Beridierung
 ferer Univerität warm am Seezen liegen werbe. Ulnd fo molfen wir benn bertrauenavoll bofien ber Sufunit entgegengeben, treu und felt, wie es beutidien Männern geziemt, zu unjerm Durdlaudjtigiten Sdjirmberrn feben


## 

$\mathfrak{U}_{\mathrm{m}}$ ber Dbliegenkeit beg Tages zu genügen, Kabe id Sgnen eine Heberficte ber weiteren, für bie תorporation erfebliden (Ereignijfe bes̉ abge= Laufenen Safreg mitzutheilen. - 1 lm fier mit Den Freubigen Ereignifien zu beginnen, to ermáhne id por 2Mfem der © Shren=2tuzzeidnungen, welde Mitgliebern Der תorporation zu Theil gemproen find. ©太
 I. Slafie bes ßerbienturbens pom heil. Midaael; imimad miphilugdraxidy. ©
 Wifiemidaaft uno תumft;
 . 14 Solivara ber bayr. Sirone.

Serrn Brof. Dr. Şeder wurbe foftefive Titel und fang cineg fgl. §ুofratbes verliefen,
Wribatoocent Dr. WSolfiteiner zum Medizinalratbe ernamt.
Wrof. Dr. Seiber if zum correfpondirenben Mitglied Der 2fabemic



## 16

puad Bę̧üglidy bet cingelnen frafultäten fabe id über folgende Menberungen


Die Rüfe, welde in ber theologifiden Fifinltat burdi bie (Ernen= mung "Lhumann's zum Domfapitular entfanoen mar, it Durd bie Beru= fung Des biaberigen Wrotefors am Ryceum in Diflingen Dr. Batentin That hofer in ciner ben wumiden ber Jafultat und bez Seriats entipredenden Weife frganzt morben. (23. September 1863.) - Die Refrmittel Der Fafultat ino ourd ein homiletiodes Seminar, weldes feit bem Natange Deg laufenom Semeters peine wirfamfeit erofinet hat, vermefrt morben, und Frof. इhalhofer zum Borfand, Wribatoocent Dr. J̌riedrid zum
 A)
 ift zum (slücfe für bie Univeriitảt Durd bie Refignation bes bodywerehrten Serrn (5offegen よaneberg bon ify abgemenbet.

* In der iuriftifalen fafurtat if ber bibferige auperorbenflide Wrofefior Dr. ©. 2ug. Seuffert zum orbentliden Brofefior deg Eivit= Redtes, bann far exegetifde und praftifide Norlefungen und Mebungetí beforbert (5. 2tpril 1864), und Dr. Jofeph Berd) toto afd Bribatoocent aufgenommen worben. ( 15 . Dftober 1863.) 3wei ifver früferen Sribat Docenten bie Doftoren Datin und Santiaber find 子u auperorbentliden
 18. 21uguft 1863.) -
-1




Die medicinijac Fafultat bat einen ifere Sonorar=Brofeijoren, ben Serrn Dr. Sdnizlein burd den Sod (21. Mai 1864) verloren. Der bizherige Sonorar=Srofefior, Direftor Der oberbayerifaen Sreiz= Jrren= $\mathfrak{A n i t a l t}$ Dr. Solbrig, ber cinen Gödit efrenboffen Nuf nad Berlín abge

Legnt hat, if vor wenigen §agen zum orbentliden Srofeflor ber Sixdiatrie und zum f. Sofrathe ernannt (7. Juni 1864), Dr. 刃uppredt ala §ri= patbocent bei berfelben zugelaffen morben (19. 2luguft 1863). - 2uper= bem if bie mediciniide Fafultät im Iauferben Stubienjafre mit einter \&efranftalt bereidjert worben, welde mobl geeignet ift, für fie und bie Uni=
 ift Die Dr. Reifinger'fode Stiftung in wirffamfeit getreten, weldae nad Der 2 Ufidit Dez Stifterz beftimmt ift, auf Der Bafiz einer grünolidjen naturwifienidafetliden Bildung rie angefienben Mebiciner in practioder Ridytung möglidfit alffeitig auğzubilden.

In ber phicoiophifden Fafultảt it Profeifor Dr. ஒrantl feinem $\mathfrak{W u}$ uifde entipredjend pon feinem bizberigen Nommalfade ber flafifiden BhiloLogie entbunden, und zum Frofeffor ber Wgilojowhie ernannt, bann ber augerorbentlide ßrofeffor Dr. 刃adlfofer zum orbentlidjen ßrofeffor ber $\mathfrak{B o t a n i f}$ (22. Dezember 1863), und Dr. Sиber (17. April 1864), zum orbentliden Srofefior ber Brilofophie mit ber fueciellen ßer= pflidtung Forlejungen über ßäbagogif zu haltert, ber Brivatoocent Dr. Neber zum außerorbentliden ßrofefior beförbert (22. Dezember 1863), Dr. Refnagel (9. Dezember 1863) in Die Sahl Der Fribatbocenten auf= genommen worben, wäfrend dem bizherigen Sribatbocenten Dr. 9 oller ber Titel eines Somorar=ßrofefiors ertheift warbe. (3. Jänner 1864.) Die Bribatoocenten Dr. yon ¿ützow und Dr, Weizfäfer find aus bem Sorporationş= Perbande augిgetreten, indem jener an bie Univeriftät Wien überfitedte, diefer alz proentlider Frofeffor ber ©eifididte nad ©rIangen berufen murbe. *)

Siernad) Lefren zur Beit im (5anzen 115 bifentlide Qefrer an unferer

[^2]Uniberfität und ziwat 64 orbentlide， 7 augerorbentlide， 17 Sonordr＝Brob

 bie theologijøe， 4 auf die juriftione， 32 auf die mebicinifde， 7 auf bie philojophiides Eafultät fallen．

Die Frequenz unjerer Mniberfität war in exten Semefter büber alz im entipredenden Semefter Des vorigen Jafres．Wäfrend im Winter＝ Semefter $1862 / 63 \quad 1238$ Stubitende immatrifulirt waren，fteg beren Sabl im verflofienen Semtefter auf 1304，worunter fid 1032 Bayern und 272 §rento＊＊＊）befinden．Saalt man biefe Zaflen mit benen früberer Safre zu＊

 in folgenber $\mathfrak{B e r t h e i l u n g : ~}$
§ăder．orbentl．aukerorventl．honorarii．Docenten Summe．

＊＊）Davon geforten 167 ben übrigen beuticien $\mathfrak{B u n b e}$ ftaaten， 105 ben auperbeutíden Staaten，子．B． 48 ber Sdimeiz an．

Die Univerfität zäfite im I．Semefter bes Stubienjabres $18_{/ 63}^{62 /} 237$ 耳rembe bet 1238 ๔tubirenben， $18_{/ 62}^{61 /}$ unter 1283215 శrembe， $18 \% /$ unter 1312226 ซrembe， $18 \%$ unter $1209 \quad 175$ 子rembe， $18 \% / 59$ unter $1329 \quad 173$ Frembe．Bei einem

 fieblung nady Münden erreidt Gat. - Tm Iaufenben Semefter zabit bie Iniverititat 1235 immatrifulitrte Stubirenbe, bon welden 233 bem bayerifiden Staatz̄berbambe nidt, angefboren, $\rightarrow$ Im Bergleide mit ben übrigen beutiden Univerititaten Beffauptet bie Fierige uniberifität aud in biejém Sabre bie 2, Stelle, unb nur Berlin gefht ifnt mit einer శrequenz pon 2002 Gtubirenben
 1863/64 mic folgt:

| $\mathfrak{B e r l i n}$ | 2002 | Sceioclbers | 727 | Sünigbberg | 31 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Mündjen | 1304 | Tübingen | 712 | (3iefien | 87 |
| Refiprig | 960 | (3ittingen | 699 | Ģreif̧smalo | 337 |
| Brestau | 889 | Wurzburg | 638 | §reiburg | 327 |
| Bomn | 864 | Erlangen | 501 | Marburg | 234 |
|  | 56 |  |  |  |  |

 idaftliden, fittlidern uno gefelligen 3werfen zu bilben, Gaben im Ganzen 538 Stubitenbe (exbraud genadt, uno zwar thaben 246 fidd ben (Sorpz,*)
 शक now günfiger, inbent nitot blok bie Siffer ber §remben an fidh biel niebriger,
 mild umfere lunverfitảt

| -5p minnoef - | $18^{26 / 7}$ unte | 1622 | ¢tubirenten 12 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $18^{21 / 28}$ | 1946 | 220 |
|  |  | 1590 | 91 |
| madimaterivdol | $18^{1949}$ | 1724 | 161 |
| Budruminie eso | 18\%\% | 1874 | 191 |
|  | $188^{50} 5$ | 1817 | M3 194 |
|  | 181/38 | 1961 | 173 |

 niebrigfte Siffer in ber §eriobe von 1826-1852 ausิweif.
*) Diefelben beetheilen fith auf bie 6 Gorps wie folgt: Die Bavaria zafft 42, bie §ranconia 18 , bie §iaria 44, bie Mafaria 30 , bie Balatia 62 , bie ©uenia 50 nitglieder.

71 Berbinbungen mit außeren 2bjeiden,*) 221 Bereinen ofne foldee angef(d) 10 fifn. **)
(Ebie id mid ben leggten Theile meiner heitigen 2ufgabe unterziefie,
 gerne die ©elegenticit, um unferer afabemifden Sugen fier viffentlid) baß̉ Seugnī̃ zu geber, bā́ tifr Berfalten mäfreno des abgelaufenen Safrees int
 That ein muifertaftez genant werben fonnte. Sie hat fid in warmer und thatfräftiger Weife an den 2 ngelegenfecten betheiligt, welde bas beutidide Wolf bewegen, ofgne babei je die Grenzen ber Mä́igung zu überidiceiten. -

Die cinzelnen Fafultäten Gaben in Bezzug auf bie Bearbeitung ber Breisfragen Folgenbes beridftet:
I. Die theologifde Fafultät gat für baz Gtubienjafir 1863/64 fot= gende ßreizaufgabe aufgeftellt: "Bündige $\mathfrak{D}$ arftellung uno fritifde $\mathfrak{B e l e u d f}=$ tung Der ©̧fritolologie Des Ratimundus Martini."
(ĚB if üfer biefeß Thema nur ©ine Mrbeit eingegangen mit Dem Motto: „Wenn ifr bem Mojez glaubtet" u. f. w. Der Werfafier hat fid
 $\mathfrak{W e r f}$ Des 刃aimunbus zu ftubiren, judte fid ber Freisbewerber in jenen geifitigen תampi deß ipanifiden Mittelalters zurüfzuberefegen, an weldem $\mathfrak{R a i m u n d u s ~} \mathfrak{Z x e i l}$ genommen uno zu befien Forfüfrung er bie $\mathfrak{W}$ affen ge= liefert bat. (Er falh fidy in ber \&iteratur ber jübifden uno musslimiifden

 biedurd) zu beleudten. Diefer Theil ber 2 rbbeit it nun alferbing am

[^3]wenigiten gelungen, affein ber Werfaffer hat biefei eim redlidees Streben fund gegeben, feinen segenfand gränolidy und alfeitig zu bebandeln und einen §lei, Der vor ber Mühe, auf einem fegr fremben (Bebiete fid) zuredt zu firioen, nidit zurü̆f fiflecfte.

Derjelbe außbauernbe ซleif tritt bei ber bodyit nühfamen Darlegung und Bergleidung ber zaflreiden Eitate ber dalbäifiden ఇargumim Fervor, weldye fid bei Raimumbus finden. Joäte der Berfafler die Seit gefumben,
 gewand zu berwerthen, fo würbe igm biefer affein ben Preiz fidfern forinen.
13 © © Raimumbifden Beweişjerfabrens gemiomet ift, nidt an Broben efner guten Darfeffungagabe und eines̉ gefunden urffeila.
Bhat E̛inzelne ©ruppen find mit Sorgfalt und Befonnentieit ourd)gearbeitet; Dod fegit eg an ber notbigen (bemandtheit, bie einzelnen Blifeder zu wer= binben.
gum Die gerügten Mảngel Ginbern zwar bie Fafultät, Der $\mathfrak{A r b e i t ~ d e n ~ \Re r e i ̄ ̄ ~}$ zuzuerfennen, aber fie fann nidt umfin, in Rutfitat auf ben ausbauern= ben glei ben $\mathfrak{B e r f a f f e r}$ siner bffentlidien Belobung mit 2 Hasjeidnung wirbig zu pradten.



Das won ber theologififen 马afultät für baz Stubienjafy 1864/65
 ©たfbif poll zunadaf in einer Bergleidjung bes ciceronianióden $\mathfrak{B u d j e s ~ d e ~}$ officiis mit bem gleidynamigen Budje beß̉ beil. 21nbrofius nadigentefent feerben. "
vid II. Die für bag Stubienjafi 1863/64 von ber Juriftenfafultăt
 genidjeine in bürgerliden Redtaftreitigfeiten nad bem gemeinen $\Re$ edte ghat

 einen geregelten ふxiegabuftano bax"; bie zweite (am 30, Appri I. J. mit dem Motto: „de natura rationis est, res sub quadam aeternitatis specie percipere," Spinoza Eth. III, Prop. 44. Coroll. II.
(zues Die legtere Arbeit ift jebod nidet bollenbet. WBie ber Weriaffer felfot Bemerft, faly er fidid burde den Drang ber Seit genötfiget, fidd in Bezug

 anberen $\mathfrak{B e w e i s m i t t e l n ~ n u r ~ , " a u f ~ b i e ~} \mathfrak{A}$ nbeutung ber §auptgebanfen" (wie fid berieclbe aubbruíft) zu befidränten, weldde iebod) im ber That nur in
 Beftefit. Sdion aus biefem Brunbe fomute bie శafultät Bei ber Berleifung

 lung won Materialien und ©̌rcerpten aus ben gefeglidien Duelfen und ber: iकbiebenen Sdrifitfelfern, aber nidet sine auf mififenídaittlider Werarbeitung Diefer Materiafien berufgube und georonete Darifeflung bes betrefienben
 Fafultät anddt beroogen finben, biefe Arbeit a[ß preizwirbig anzuerfennen,
$\mathfrak{W a s}$ aber bie erfte 2 (bharblung betrift, fo Teibet zwar biefelbe ebens fallz an meffreren nidt, unerbebliden Mängeln. Namentlid, ift Der bithorifde

 if bie gefididetlidet mut auf einige affgemein geffalteme Bemerfungen be= idxräntt, welde nidet einumal ben $\Re$ Raum seineş cinzigen Bogenß jeinnefymen ( ${ }^{\text {Bog.g. 14). }}$




 weifes fowie yon dem Conflicte bes Alugenideines mit anderen . Beweis= mitteln ausfüfrlidfer zu erötern gemejen. Entolid it nod gerabe bie neuefte Riteratur (nảmlidy auger ber fadon berüthmten Darftellung von Wegeff, aud) bie bon (Enbentann [Bemeißlefre, Şeidelb. 1860] und won Rangenbed [Die Beweisfuthung in Burgerliden Redtafteitigfeiten, \&eipzig 1858-1861] aufgeftefte פheorie) nidt berüffidfiget worden. Defienungeadtet beroient
 ben Borzug, folloem fie hat aud für fitd alfein betraditet einen werth.
 bucles gefaltene, flare und woflgevoronete, vorwiegend auf das praftifade Sntereffe geridftete Darfelfung Des (jegenftandes, Die widtigiten Streit= fragen, insbefondere bie Jrage, ob ber $\mathfrak{A l}$ ugemidyein an bie peremtorifide Beweisfriff gebunden fei, (B. 8) werben flar und grünolid, und dody mit
 - bie Riteratur if (abgejefen von ben bereitz bemerften Rüdfen) ziemlid volffänoig, int überall am geforigen Dete benüt uno angefüfict; - und bie Sdureibart if butageljende cine ber Befáaffenfeit bes (Begenftanoes

madi Die Fafultät Gat bafier ben Serfaffer ber Mbhandhug nit dem Mioto:
 Bffentliden Belobung unter gleidzeitiger Suerfenmug beß Dbermaier'iden Selopreifes volffommen wurbig erfannt.
Hatlo Der Berfaifer ift: Wilfyelm Stenglein, cand. jur aus Speyer.
quul fur baß Stubienjafir 1864/65 fiat bie Fafultät alz Preisaufgabe gefteft: "(efdidutlid Dogmatifide Entwiffefung Der \&efire von Dem ©itern= uno sinbersedfte, bann ber vaterfidyen (semalt nadi) ben Sueflen bes alt=

 Whema aufgefelft: "Darfeflung Des Swecfeg, Der Ěinridftung und Der Arten ber \{anbwitthid)aftlidfen Grebitanfalten mit befonberer $\mathfrak{W u}$ übigung ber Gredit=
vereine，vergliden mit den Greditbanfen und bei beiben deß Bfandbrieff ©yifemz．．

Der Berfaffer ber Arbeit mit Dem Motto：＂Der Wille für＇ş Wert＂； Gat nit ungemeinem 耳fleige bis auf die ©egenmart gerab in Lobensิwerther Bolftandigfeit zujammengebradt，waz̉ zur alfgemeinen ©roorterung beż（siegens ftandez，jowie zu Der geididtlidjen Darfelfung，bie ifym oblag，fidj barbot．Daf pr ©． 214 unter ben Anftalten für bie Ablöfung von（Brandrenten bie burd）

 geben，nidt anfüfrt，if der einzige widtigere Mangel，dex fier gerügt werben fornte，wobei nod als weiterer Mangel die nidt genügende ßergleidung Dee Sribat＝Darlefgen mit ber Wirffanteit ber Bobencrebitanitalten anzufügren wäre． $\mathfrak{A l u d}$ find im Rapitel：＂Rapitalbeoürnín ber jesigen 尺anowirthímaft＂， waz̉ z．B．Daß Wejen ber శrudutmedfelmirthidgaft，waß organifde Dügere ftoffe im Waffer betrifft，nidyt ganz ridtige Säge aufgeitelft Was bie Darfellung betrifft，fo if fie zwar in ifren Begriffbbeftimmungen ridetig， aber fie wird bie und of zu breit und unbefolfen und Nebendinge erlangen
 und etwab zufammengebrảngt werben．Indeffen hat die Fafultät megen $\mathfrak{B o l f t a ̈ n d i g f e i t ~ D e s ~ a n g e f u ̈ t h r t e n ~ M a t e r i a l z ~ u n d ~ g r u ̈ n d l i d j e r ~ B e n u ̈ z る u n g ~ d e f f e l b e n ~}$ und bem ausigezeidneten Fieife in ber 3 ujammenftelfutg ber Arbeit beģ Berfaifers den $\mathfrak{\text { Breizizuerfannt，}}$

Der Werfafier ber afbyandung mit bem Miotto：„Wix mollen halten und bauern z．＂zeigt sin feffr idbonez Talent mifienidaftlider Darfellung． （Er weip feinen ©iegenftand fadhgemäß zu gruppiren，ber（Bebunfe entwifelt fid） folgeridttig in flaren，beftimmten Säßen；jeine Mrbeit lieft fidh mit groper
 Sadje befyörige ferein zu zifgen．（Er if an Bejtimmetheit，Somiequenz und Abrundung Der Dariteflung feinen beiben Soncurrenten entidieben überfegen． $\mathfrak{B o r z u ̈ g l i d y ~ i f t ~ b i e ~ B e f t i m m t h e i t , ~ © o n j e q u e n z ~ u n d ~ A ( b r u n o u n g ~ f e i n e r ~ D a r f t e f f n g ~}$
zu Loben. 8 2ud bicje 2 rbeit it nangelfaft in Sinfidt auf Bergleidung
 bieje $\mathfrak{A b t a n o l u n g ~ n o d ~ b u r d ~ r e i d f l i d e r e s ~ M a t e r i a l , ~ o n s ~ b i s ~ a u f ~ u n j e r e ~ B e i t ~}$ Gerabreidt, zu vervollitändigen. Snbeffen hat bie Fafultät wegen ridtiger Beantwortung ber Frage und namentlid megen guter Betradtung Des 24agebens ber ßfandbriefe und ber idjonen gediegenen winienidaftliden Dar= feffung cinftimmig aud diejer Mbhandlung ben ßreiz zuerfannt.

Der Mufiad mit bem Miotto: "Silfe ohne Dpfer" zeigt Gemanotheit in ber idyriftliden Darfeffung, er ift aber int Style etwaz ungleid und nidyt ganz frei won Wieberholungen. Bei Erwäfnumg der cinzeInen $\mathfrak{A n f f a l t e n}$ if er hie und ba ungenau, fo z. B. Seite 53. Im ©anzen if indeffen aud bicfe $\mathfrak{A r b e i t}$ wofl geidurieben, Das vorbandene Material aber nidit bolfitändig benüţt, uno bis zu unjerer Seit herabgefüfit, dazu gefgt fit bei Beantwortung ber eigentliden శrage, namentlid bei den Bobencreditanftalten und ber $\mathfrak{A}$ usgabe ber Bfandbriefe mefgr in affgenteine Betradtungen ber Sadje
 mit ber Wirffamfeit Der Bodencreditanflalten zu rügen. Die Fafultät erflärt inbeffen bieje $\mathfrak{A b b}$ anblung als eine lobenswerthe $\mathfrak{A r b e i t}$.

Der Namte bes Berfaffers if: Rubolpg Beulmann cand. jur. auss Boben.
 folgenbe Aufgabe: "Sino ßridilegien für ©̌rfinoungen uno Berbefierungen (mögliderweife aud) für (Einfüfrungen) bei ben gegenwårtig in ben meifen
 abzuidaffen?"

Die 彐ufgabe if vom redttidjen, focialen, ted, nologifden unb bfonomiiden
 2ntheil bie (bewerbspatente (Frivilegien) an ben gewerbliden ©rfin= bungen gefabt Gaben uno in weldjem Berkältnifie ber Batentiduts zur (5ewerbefreiffeit feff.

## 26

IV. Die medicinifade Fafultãt hatte für Daß Safr $1863 / 64$ bie Freigfrage gefteft: „刃nifroffopifide 2(nalyie ber 2xnaftomofe ber תopfnerben."
(Ěz if von nur einem Bemerber redtzeitig cine Bearbeitung biefer ほreizauigabe nit bem Motto: "§థ bab'z gewagt" e eingeliefert worben,



 tigung mübifamer unb nur von geidicfter Sgand auzzufüfrember anatomiif) $=$ mifroffopiíder Bräparate erforberlid) war, mit groß̄er (Gefíficflidffeit gelöft
 bigung ber borausgegangenen literariitiden $\mathfrak{A r b e c t e n}$ in einer Weife zu bex=
 Sreī̄ zugetheilt werben famn.

Für baz Jaffr 1864/65 frellt bie mebiciniídoe Fafultät bie folgenbe Breisaufgabe bin: "Beitgen Dpium uno Bellabonna eine antagonifitidde $\mathfrak{W i r f u n g}$ in ber $\mathfrak{H r t}$, bā́ fie im Fafle ber Bergiftung burd eineß̉ biefer
 bings norbamerifaniidide $\mathfrak{A}$ erzte mit (Erfolg veriutat baben."
V. Won ber für $1863 / 64$ gegebenen philojophifden $\mathfrak{B r e i s a u f =}$ gabe "fritifde Darfeflung ber Eondiflacíiden Erfemntriétheorie, iffrer Dueflen und Nadmirfungen" ift eine $\mathfrak{Z r b e i t}$ mit bem Motto auz (Embilfac eingegangen: „toutes les opérations de l'ame ne sont que la sensation même qui se transforme diffèrement."
 fund gibt, iffre $\mathfrak{A n}$ nerfenmung, finbet fie aber niddt ber $\mathfrak{A x t}$, buĔ fie diefelbe DeEs Sreifes für müroig eradten fönte.

Die $\mathfrak{A}$ fagabe aus bem Gebiete ber Bgyfif war: "Unterfuaungen
 E̊rniebrigungen."

Die mit bem Motto ,tentare licet" eingereid)te $\mathfrak{A r b e i t}$ enthält eine augigebefnte Meige gut georbneter uno mit $\mathfrak{u m p i d} t$ unb Weritanonié burdis $=$ gefühuter neuer Werjude. Mit den gemonnenen Refultaten ift bie ¿öfung

 bie $\mathfrak{A l}$ figabe nidyt volfitändig zur عojung gefrad)t, To zeigt Dody baş reidje
 Ifés uno bie Ëinfidt, mit Der er bie gemadten Beobadtungen bişcutirt und bie $\mathfrak{B e o b a d}$ tungen der frubberen Forider ciner Brufung untermirft,
 fäfigung, burd nod auẺgebefntere Unterjudungen cinen vollftandigen $\mathfrak{A}$ (b おめlü herbeizufüfren. Die Fafultät feft Giernady nidit an, bem Berfaffer ben Sreiz zuzuerfemen.

Sein Name if: תarl f็aushofer, cand. phil, auß Mündjen.
F̧ur baż Safr 1864/65 fellt bie Fafultät aus dem (oebiete ber (oe=
 melfifiden (sefdledty an bas Şaus wittergbad if nad ben Suellen barzu= Segen; wornefgrlid find zu erörtern bie berzogliden Nedfe und ber Umang ber welfifiden Beftgungen unter Şeinrid) bem söwen, wie bie berzogliden Redjte und bie $\mathfrak{F}$ ausimady ber Wittelzbader unter Dtto I.
$\mathfrak{A}$ ив ber Mathematif: "In ber mathematioden Theorie ber wirfung
 Gaben bie neueren Unterfudungen (vgl. 2ffronomifde Nad)ridten $\mathfrak{N r} 1027$ fi.) bargethan, baś wenn man bie $\mathfrak{B e f t i m m u n g s i f t u ̈ f f e ~ f u ̈ r ~ b i e ~ R a g e ~ b e s ~ a u s t r e = ~}$ tenden Strafles entwiffelt, nad den feigenden Fotenzen ber (brögene, burd
 ber ©sitiber britter Drbmung in biefer Entwifflung einer einfablen umb über= fidytlidjen Form fäbig fino.

Nadjoem bie Wermutfung begrümbet eridgeint, ba $\mathfrak{B}$ mittelfit bereielben
 feģmäp̄ige ©eftalt für bie ©silieber ber nädyifolgenben ober fünften Dronung
 Den $\mathfrak{A l u z b r u f f ~ D e z ~ m i d f t i g f t e n ~ u n t e r ~ b e n f e l b e n , ~ n a ̈ m l i d a ~ b e g ̧ j e n i g e n ~ w e l d e z ~}$ ben Beitandtheil fünfter Dronuing in ber fuhärifden Abweidung eines $\mathfrak{u t =}$ fprüglidy von ber Mitte des (Befidtzfeldes herfommenden Strafles auzz=
 bequemen Endform Darzuftellen."
 30. $\mathfrak{A}$ pril 1865 in ber bereito befannten $\mathfrak{A r t}$ abzuliefern.
(8̌z ift num an Sgnen, meine afabemifdien Freunde, an ben geftellen
 $\mathfrak{B i e l e}$ fid um die Effre Dez Siegess freiten mögen - fidd und ber unis verfität zum Sceil uno zum $\Re \mathfrak{R y m}$ !


[^0]:    
    
     1837-1849) 22,400 fl., ergöbte fitid int ber VI. §inanzperiode auf 32,000 fl., in ber VII. auf 52,000 fl. uno in ber Taufenben auf 62,000 f. - ${ }^{2}$ Sürzburg begtebt zur Seit jăfrtid 50,000 fl., ( $1843 / 4921,000$ f., $1849 / 5530,000$, vivel $1855 / 6140,000$ fl.), (Erlangen Dagegen feit $1861400,000 \mathrm{fl}$.

[^1]:    *) Der verflảte Gdirmberr ber Uniberitảt war fiernad nidyt der Meimutg, welde
     Der Centralifationsperiobe pon 1807-1817) zu rectutertigen geptdot bat, bap bte
     Staatag fut fei. Er betradatete fie in Hebereinftimmung mit affen feinen Borfafren
    
    

[^2]:    *) Ein früferes hodpectientes Mitgrtes ber đafultảt, (5. M. Dr. von Martius, tusuis feierte im laufenben Semefter fein 50 jăfriges Doftor= $\mathfrak{J u b i l a ̈ u m}$.

[^3]:    *) Soldae fint: bie \{lgovia mit 40 , bie $\mathfrak{a}$ afetrunbe mit 8 , bie $\mathfrak{A l e n a n t a}$ mit 23 plitgliebern.
    **) Der zaflreidfle barunter if afabemifaje ©efangborecin (193).

