
Mitgeteilt von H. V. Sauerland.


Blut des Heiligen unverweslich aufbewahrt war 1). Aus diesen seinen Worten scheint mir wenigstens hervorzugehen, dass er der Ansicht gewesen, die Blutreliquie sei schon vor der Ankunft der Hunnen nach Metz in das Kirchlein gelangt. Etwa ein Jahrhundert später wiederholt der berühmte St. Gallener Mönch Notker in dichterischer Sprache, was Paulinus in prosaischer gemeldet hatte. In der letzten der vier von ihm zu Ehren des hl. Stephanus gedichteten und dem Metzer Bischof Robert (883—916) gewidmeten Hymnen lautet die fünfte Strophe:

Est domus Mettis Stephani cruore
Sacra, quae tantum superesse diris
Posset Hinnorum gladiis rogisque
Sanguine tuta 2).


1) beati Stephani levitae et protomartyris situm apud Metas oraculum, in quo ipsius erat pretiosus cruror absque corruptionis labe reconditus. Monum. German. Script.


3) Monum. German. Scr. XXIII, 86.

Wunsch zu befriedigen\(^1\)). Ja noch viel weiter, bis zum fernen Sachsenglande hatte sich in jenen Zeiten der Ruhm der Metzer Stephanus-Reliquien verbreitet. Aus Halberstadt, wo Bischof Theoderich I. in seiner Jugend Kanonikus gewesen war, saudte der Bischof Hildeward um die Zeit der Jahre 984—990 an dessen Nachfolger Adelbero II. Boten mit einem Briefe, worin er um einen Teil vom lebendigen Blute des Heiligen bat, das sich im Metzer Dome flüssig in einem Gläserfüße befinde und heller wie die Sonne glänze (in ampulla sole clarius emicando pullulat).

Noch heute ist eine Abschrift dieses Briefes in einer dem XI. Jahrhundert angehörenden Pergamenthandgeschrieb erhalten, die ehemal dem Metzer Symphorianskloster eignet und sich heute in der Pariser Nationalbibliothek befindet\(^2\)). Bischof Hildeward empfing dann auch nicht nur von dem Blute des hl. Stephanus, sondern auch noch zwei kleine Gläser und ein Stücklein von dem Gewande desselben, was alles der Metzer Bischof dem Altar entnahm, worin sein Vorgänger Drogo die Reliquien geborgen hatte. Die empfangenen Heiligtümer gelangten nach Halberstadt, wurden dort in feierlicher Prozession eingeholt und, als Hildeward am 16. Oktober 990 seinen neuen Stephansdom einweihte, legte er die Metzer Blutreliquie in den Hochaltar, wo sie denn auch nach der Versicherung des Chronisten wiederholt ihre Wunderkraft erwies\(^3\)).


\(^1\) Widrici Vita s. Gerardi in Monum. Germ. Scr. IV, 498.
\(^3\) Chron. Halberstad. in Mon. Germ. Scr. XXIII, 86; Annalista Saxo ebendort VI, 627 und 636; Sigeberti Vita Deoderici ebendort IV, 468, cap. 9.
\(^4\) prothomartyris sanguis vera sde creditur pullulare in ecclesia urbis Mettensis, cap. 9.
Ruhm des Domus und seiner Heiligtümer enthalten hat: »Stabat adhuc illo tempore illud antiquae reverentiae oratorium, Sérvars thésaurum, quod gémmas víncit et áurum, scilicet sanguinis prothomartyris pígnus pretiosum< 1).


---

1) cap. 5.
3) Quadragesimum octavus ascendit ad episcopatum Theodericus, qui monasterium urbis principale sancto Stephano construxit, adepto ipsius brachio a Bisontica civitate. Mon. German. Scr. X, 548, cap. 48.

1) Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, II, 382.
4) Grösstenteils hat ihn schon Chifflet, Vesontio II, pg. 32, 38, 101, 133, 163, abgedruckt.
5) Chifflet II, 175.


BEILAGE.

Widmungsbrief des Besançoner Erzbischofs (Ansericus?) und seines Domkapitels an den (Meters?) Bischof (Stephanus?) und dessen Domkapitel bei Übersendung der Acta s. Stephani protomartyris.

(Paris, Nat.-Bibl., cod. lat. 10844, fol. 1.)

Henricus1) dei gratia Crisopolitanus archipresul necnon prothomartiris Stephani et evangeliste Johannis congregatio in domino salutem. Rogatus vestre fraternitati transcribere, quod apud nos habebatur de venerabilis patroni nostri prothomartiris S(stephanis) miraculis tam a sacrís doctoribus quam quibusdam religiosis viris editis, dignum duximus et iuste petitioni obtemperare et eadem benivolentia hanc prefatiunculam addere. In hoc siquidem egress nobis videtur firmissime amicitiæ servari officium, si a nobis nichil, quod dulcius amplexatamini 2),

1) sic manuscr.; corrigis: Ansericus.
2) textus hoc loco mendoṣus est; loco nichil, quod dulcius amplexatamini nescito an sit legendum quo nichil dulcius amplexatamini.
expeditur, cum nostra Crisopolis sibi nichil retinaet carius, quam quod modo offeretur. Utrumque igitur eo, quo mittitur, animo, rogamus, suscipite, eodem vinculo dilectionis insolubiliter conflatum legite, non tantum perscrutantes sagaci industria stili elegantiam aut luculente orationis leporem quantum ipsam incorruptam rei veritatem. Nam in qua rei veritas inesse creditur, si philosophicis non politur argumentationibus, non ob hoc a nobis scriptura minus diligitur. Dum enim vestre iussionis memores in armario antiquorum libris revolvereramus, obtulerunt se hec nobis vix pre vetustate sui legenda, qua mittimus. In quibus nos aut aliquid demere aut addere nolentes, sed ut erant inconvulsam conservantes, nimiun fide transscribentis curam retnuimus et vestre auctoritati estiamandam codicis huius operam relinquimus. Ea vero, que super hec mandare placuerit, vestra devotio quam libenter adimplebit. Cum enim catholica ecclesia in toto orbem diffusa, redeempta pretioso sanguine, parili coniungatur amore, nostre tamen, que victoriosissimi prothomartiris potiuntur triumpho, firmiori connectuntur vinculo. Et licet nos locorum dividant spatio, eiusdem tamen patroni, sub quo militamus, unit ecclesie victoria. Post etiam huius fraternitatis minus exostabile volentes consolidare, claustratem societatem instiuitus utrique petere, ut inter nos esset quasi ex vobis, vos vero pari modo quasi ex nobis; quod utrinque ab omnibus approbatum tam inserviendo vivis quam orando pro defunctis.

Annuat illesum servari posse per evum,
Qui trinus numero consistit et unus in ipso.

\(*\) sic manuser.