Katrin Moeller

DASS WILLKÜR ÜBER RECHT GINGE

Hexenverfolgung in Mecklenburg
im 16. und 17. Jahrhundert

Verlag für Regionalgeschichte
Bielefeld 2007
Inhalt

VORWORT .................................................................................................................. 9

1. MODERNE HEXENFORSCHUNG ......................................................................... 11
   1.1 FORSCHUNGSSTAND .................................................................................. 11
   1.2 MECKLENBURGISCHE HEXENFORSCHUNG ................................................. 23
   1.3 ZIELE, METHODEN, QUELLEN ................................................................. 27
       1.3.1 Zielsetzung und Methodenwahl der Arbeit ........................................ 27
       1.3.2 Quellenlage ...................................................................................... 31

2. MECKLENBURG IN DER FRÜHEN NEUZEIT ...................................................... 35
   2.1 VERWALTUNG UND GERICHTSORGANISATION ........................................ 35
   2.2 WIRTSCHAFT UND GESSELLSCHAFT ....................................................... 39
   2.3 RELIGIOSITÄT UND KULTUR .................................................................... 44

3. STRUKTUR DER HEXENVERFOLGUNG .......................................................... 47
   3.1 CHRONOLOGIE DER VERFOLGUNG ........................................................ 47
   3.2 RÄUMLICH-LEBENSWELTLCHE ASPEKTE ................................................ 54
   3.3 SOZIALTOPOGRAPHIE DER ANGEKLAGTEN .............................................. 57
       3.3.1 Sozialstatus .................................................................................... 57
       3.3.2 Geschlecht, Familienstand und Alter ................................................ 60
   3.4 URTEILSSTRUKTUR .................................................................................. 62

4. MECKLENBURGISCHE RECHTSPRECHUNG IN HEXENPROZESSEN .............. 69
   4.1 DIE SPRUCHTÄTIGKEIT DER ROSTOCKER JURISTENFAKULTÄT ................. 69
       4.1.1 Indiziengrundlage ........................................................................... 70
       4.1.2 Einflussnahme auf die lokale Gerichtspraxis .................................... 82
   4.2 DIE REGIERUNGEN BIS ZUR LANDESTEILUNG 1621 ............................... 85
       4.2.1 Hexerei-Indizien im 16. und frühen 17. Jahrhundert ......................... 85
       4.2.2 Die Landesherren als Garanten rechtlicher Normen ......................... 91
4.3 ZEITEN DES WANDELS ................................................................. 100
4.3.1 Die Schweriner Kanzlei unter Adolf Friedrich I. (1608-1658) .......... 100
4.3.2 Die Güstrower Kanzlei unter Johann Albrecht II. (1611-1636) ....... 107
4.4 DIE SCHWERINER JUSTIZKANZLEI 1658/65-1700 ..................................... 111
4.4.1 Die Inquisitionskommission Hans Heinrich Wedemanns ............. 111
4.4.2 Die Hexenkommission unter Adolf Friedrich zur Nedden .......... 122
4.5 DIE GÜSTROWER JUSTIZKANZLEI UNTER ................................................
HERZOG GUSTAV ADOLF (1654-1695) ...................................................... 134
4.5.1 Das Für und Wider der Ausrottungskampagne......................... 134
4.5.2 Der Hexereibegriff der Güstrower Kanzlei............................... 143
4.5.3 Veränderte Urteilspraxis ................................................................. 148
4.5.4 Das judicium delegatum und die Beendigung der Hexenprozesse .... 154
4.6 AUSWÄRTIGE BELEHRUNGSINSTANZEN – GREIFSWALD ............... 159
4.7 MECKLENBURGISCHE RECHTSPRECHUNG: ..............................................
DIE SUMME VIELER AUFFASSUNGEN .................................................. 166
5. POPULÄRE HEXENJAGD – VERDACHTSGENESE ................................. 177
5.1 VOLKSMAGIE UND HEXEREI .............................................................. 177
5.1.1 Von der Volksmagie zur Hexerei? ................................................... 177
5.1.2 Hexerei-Imaginationen als prozessauslösende Faktoren............... 190
5.1.3 Magische Volkskultur im Fokus des Hexereiverbrechens .......... 197
5.2 KONFLICTLÖSUNG ALS FUNKTION DER HEXEREIBESCHULDIGUNG .... 200
5.2.1 Schichtkonflikte .............................................................................. 200
5.2.2 Nachbarschaftskonflikte ................................................................. 207
5.2.3 Familienkonflikte .......................................................................... 209
5.2.4 Konflikt und Verhalten ................................................................. 212
5.3 DAS GERÜCHT DER HEXEREI: EINE FRAGE DER EHRE ................... 213
5.3.1 Gemeinschaft und Verwandtschaft mit Hexen ....................... 213
5.3.2 Bezichtigung und Besagung .......................................................... 218
5.3.3 Der schlechte Leumund ................................................................. 222
5.4 GESCHLECHT – SCHICH – VERHALTEN ............................................. 224
5.4.1 Weise Männer und drohende Frauen? ......................................... 224
5.4.2 Unterschichten .............................................................................. 231