## $\mathfrak{H}$ <br> $\mathfrak{r}$ <br> (4) $\mathfrak{i d}$

für Dent

## Shiexifden Magnttiznus.

$$
\mathfrak{J n} \mathfrak{B} \subset \text { rbinbuns }
$$

mit mebreren staturforfdern
berausgegeben
vOn
 peofefforsu Eabingen.

> Dr. D. G. Riefer, Drofeffor on gena.

Dr. C. ©S. Recz von Efenbedi,
Wrofeffos is Bonn.

$$
\mathfrak{z o d f f e r} \mathfrak{B} \mathfrak{n} \mathfrak{n} \text {. }
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { geipzig, }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 1824 .
\end{aligned}
$$

$\mathfrak{Y} \mathfrak{x}$ ( $\mathfrak{y}$
fát Den
Sbierifden Magnetismus.
$\qquad$

mit megreren saturforfdern
berausgegeben

00n
Dr. ©. M. von efdenmayexp profeffor bu qubingen.

Dr. D. ©S. Sieferf profeffor zu gena.

Dr. ©. ©. Nees yon efenbed, Profefforzumonn.

Swodfter Band. Drittes Gtúd.

$$
\begin{gathered}
\text { geipsig, } \\
\text { beig g. Serbig. } \\
1824 .
\end{gathered}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3: } 5 \text { 3:1 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1038759 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { t : \% ! }
\end{aligned}
$$

$\therefore$ ジき
$\because 11 \mathfrak{a} 1$


Et ：
©．©．
 ne．tbe．ot a detung．ano．
1．Gefdidte eines mit mextwurpigem Er［deinpengen uprs

 Bufáze su vorftegender Srantyeitggefaidfte，entbattend
 －Des erfien drodfadgigen Ealafes ber ContinámButét $\mathbf{I}$ ， 59
$\therefore 2$ 2．Radtrag ou ber Srantbeittgefaidite＇Der wattroe 甲 ea



3．Wenerifae Srantgeit und Deren Solgen Durd，DaE nidyto
 in einem $\mathfrak{B r i e f e}$ an den fercurgeber．：，I，IxI




5．Épilepfie Durd magnetifde Begandtung fanell erleidg tert；bon＇Bende＇Sendfen ju Doenfce auffinen．I，risf
6．Puredtweifung Des Sprn．sirdenrath $¥$ aulub，iffer eive fidy auf Den wagretibmus begiegende und im Gopbronizon Frbende Befduldiguag．Bon Mrof． ：Efdenmayer．
7．Eagebuad ciner lebenbaragnetifdem Beffandurng ber Spannd Egriftiamfen Gu Siadgotm；von Bende

8. Eagefuc einer lebensmagnetifden Bebandtung ber anna פaria: Clurifitens in obenfec. Xngefangen Den 5. gebr. 182I. Mitgetbeilt bon Bende Wendren gu arrotetioptng auf artót : II, 77
Beforomung iber die xuffad bei ber anwenoung
Des tbieriiden Magnetismus in bem eigentliden
Dànemart
1I, 100



 2bgandung).


 netibuub. Bon Dr. \&. boぁaro, Mrat am Budto Gaute und ©eburtbjeffer ju Şeibronn. 1II, 305




i:, © Dro Riefor. $\quad$ MI, 124
II. Critifen grføiencner © driftemuber ben

Dissertatio medica inauguralis do Whesict watimatie inSfammatra, quam ut summos in Medieima waque Chirurgia honores rite adipiscatur ete. die Whi Ionwarii ${ }^{2} 828$ pubisiob atfamiot wuecor Christimus Onillehwus: Pitech eta Gryphise. Typis F.W. Kemike. 4.Bon Piofer.

- VII -
－
©t．©．



 －．．box ete fiero．

II， 104

 auggegeben von Dr．©．©． $\mathfrak{B r c i d e m a n n . ~ © ~ ( a u s ~}$ dau．und Seipgig 1823．－von $\mathbb{P}$ ièfer．II； 138

4．De mesmerismi vestigiis apud veteres．Auctore Christ．Godofr．Flittner etc．Berolini， 1824. －von Piefer． III， 140

III．Rotigen，anfragen，Femerfungent．uber Dentgierifden Magnetifmus．

工．Refultat der burd cine allerbódfle Rabinetgorbre son
 su Suttin im Jabre 1888 publicirten preisfrage theer Den thierifoten Magnetismuk．I，I44
2．Wrieftide Mittbeitungen an Den Serausgeber；yon Bende Bendien gu Doenfee auf ginen．I， 149
MRagnetifde Iraft Des Diamante．，I， 150
Wirfung Der Sterne，Des शxondes und der Sonne．I， 152
MRagnetifaje Wirfung deß Sollunders（Sambucus nigri
L．），und Deş Lorbeerbaumes（Laurus nob．L．）I， 154
Sauberpaufe bei den fcandinabifden ছólfern．－I， 155
Unteridied Des magn．Doppelidilafb von Der magn．Kr＝
flafe．
I， 158
Sefbannen auf bem ©tubl．
I，161
 f（）er Seitverfuめ mit jungen 马aubtauben．．I， 163
4．Quitung．．．$\quad$ ， 164
5．Зur Beididte bes̊ thieriføen Magnetisuus．Drei Briefe Metmers an Dien und Reil．II，I4t


 I- Deberbeine maighta su beiten.



| (1) Stes - |  |
| :---: | :---: |



: . ! !
.ilt



ift : 1
R1 :
$5 \cdot 1$
Mッ:
1.1.i.
121

Geite
I. Eigentotulidembgandangen und Drigin nalbeobaditungen.

1. Die Benefis bes menfalidien Mraguetismus. Ein Bers
 nand Sunge, Dr. bec §eillunde aub §amburg. (fortfesung ber in 20. 8. 2. Et. abgebrodenem abgandlung).

K

3. Seilung eines Weitstanges dura ben tbierifajen ฒiaga
 baufe und Geburtbjelfer ju §eiftronn. 105
4. æeiffagung bet \&odef bet Mabftes Eanganellt int Jabre, 2774 Durd Bernardine Siengi. Gegenfitie
 temberg im Jabre 2817. Witgetgaitt yon Drof. Dr. Siefer.
11. Critifenerfaienener edriften $\mathfrak{H}$ berben tgierifめen $\mathfrak{R a g n e t i s m u b . ~}$
De mesmerismi vestigiis apud veteres. Auctore Christ. Godofr. Flittner, philosoph. et medic. doctore, plur. societat. liter. socio. Berolini, 2824. bon Siefer.
Slegifter bee dwoditen pandeg. ..... 142

3
   






## I．

## （Eigenthimlide 2 （b）andfugen

 MnD？
## 1 <br> Driginalfegoadtangent：

I：

## Die Genefig

Des menfdytaen Wagnetigmus． ©in Berfud），diefe grobe 3tufgabe zu IOfen．

习on

> Ferbinand $\mathfrak{F u n g e , ~}$ Dr. Det ş̧eiltunbe artis ssambutg.


$\mathfrak{W}_{1}$Sir fabren fort，uns ben wieg zur Dentung und Crs fenrung dex Entfefungsmeife und wirfungiart Des allerlebendigfen，fo im Nenfぁen zur freithátisea Qeußerung fommt，Dutぁ Die nábere Betrodtung und क্́roigung Desjenigen zu babnenf mag fid auf nies Derer Stufe und im engern Rerife foon Dowt regt，wo Das ©eiftige Des 刃Renfaen nod tief im Stoff verfenft fod fummert und feine \＆aterung und Befrciung ourch

[^0] fabren bat, - wir berfudjen eş, das $\mathfrak{J r o s}$ doer Minerals reid, wenigfens Den Grundjůgen nad, in Dee Eigens tgümlidfeit feiner orei Errdjeinungsmeifen auffufaffen, wass uns jégt, nad dem wir fo glưcllid gemefen, diefes Seid som Tgoc ing \&eben zuruit zu rufen und in Die Reibe Det. fo genannten organifden Reibje etigufübren, nidt mefir fawer wetden tann. -
$$
\text { J. } 139 .
$$

Das gror obet wineralreid if ber Mlanet felfot in Bielfeit und Wannigfaltigfeit Dargeffelt und wiederfolt. Etin jedes gro boer Wineral if ein planet im Sletnen. Hue aber bilden in Dee GDee cin grokes Sanjep in mets めem das æiel; und æannigfade zur Cinbeit zufams menflié̄t und zu cinem Drganiemuś fid geftaftet, Deffen Drei Seauptbeftandformen ErDs, Waffer; und Quftirden im innigften genetifden bufammenbang feben, da fie aus! und ourc cinander fid entwidelten und bervorbils


## 1. 140.

Diefe Entwictulung gefaias auf lebendige sseife. Das Jroteid if ein burd $\mathfrak{I n c i n a n d e r w i r f e n ~ l e b e n d i g e r ~ G a t t o s ~}$ ren Cejeugtes. Das Erdetement war bet Boden, aus Dem diefes æeid feine Wurgel (Das Urgebirg) trieb, dié Durぁ fortinabrende wáferung und quituna jú nod biber ren Eintwidtungen, gleidfam $\mathfrak{g n}$ ©támmen und blattern

zocigte; bie uns in ben fpafeta Iroformationen ") boit gugen licgen.

$$
\text { D. } \mathbf{I} 4 \mathrm{I} .
$$

Diefen organifфs geneticden Bufammenbang ber Ies Den, den ibre Ergeugunsweife notbmendig ins Datena ruft, ins wiffen aufaunebmen, it ${ }^{2}$ ufgabe eines §geils Der Dryftologie, Der, ibre leiblide Werfnupfung (Dic 2uf: und Nebeneinanderlagerung) und igr geifiges Ins cinanderwirfen mit einem lebendigen $\mathfrak{F l i f a}$ auffaffend, unbedingt effennen muß, daÉ fíd bier weder wiafubr und 弓ufall, nod reine Medanit, fondern lebendige Wedfelverbaltniffe vertsrpert baben. Das Worbergefende, Worbergejeugte trat bel neuen भnitaffen als æitfeuger eines nod Neuern auf, uno beftimmte fo Durd fein eigenes Celbft dic Eigentyủmlidfeit Des nadis folgenden. Ja biele grben untergeoroneter Bildoung tons nen nur als das gleidseitige §rodaft elnes und deffelberi Borgangs, gleidfam nur als dee leitilide Wiederfdein oon einander, ins Dajenn getreten rein. Wie das Ces

 regt oder nad fid giegt, wie im prangliden Rins be und sols fide wedifelfeitig fordern, wie im Ebleris faen gleifal und Pinoden fiad gegenfeetig beolingen, obee Das Selbffianoigweroen des Darms das Bleidfallsfrets aufteten Des ettbmungsorgans begleitet; fo zieft auaj

[^1] Dern notbwendig nad fid doer begleitet Diefelbe．
$$
\text { Øீ. } 142 .
$$

Diffe innige genetifae bejiefung if demnad jomobl cine guantitative als qualitative．Die Wenge cines iegs liden $\mathfrak{F r o s}$ if eine ganz beftimmte．．Nad Welieben founs te Die शatur fein Gold，©ilber u．f．m．berborbringent ebenfonenig wie pas Sbier feine $2 x t$ nad Gutbunfen， bib ine Unenolide veraieffaltigen fann．－Diefer ©irenje fur Das Reukere，für शa fúr ：oas S̃nne，fúr die Wefengeit parallel，bermóge welder ein beftimmer Sergang bon einem andera beftimmten und cigenthùmliden begleitet iff．，ひu币，
 Diés，fo mút $\mathfrak{D u}$ jenteg thun＂mit ifrem ©nderfoig： 4spenn ou jenes thuft，fogeføieft diefes＂als eine condi－ tio sine qua non．Der Wetaljeugung ging eine andere beftimmte jroseusung parallel，gleidmic daś（froelement bei feiner Entfegung Die Der \＆uft bedingte，und umgea fefrt．©ine jede Jroformation mús als Der Wieder S的in einer gleidseitig enffethenden，gleidfam freimers Denden andern betradtet werden，wie now jef̨t bei den Фemicden Worgangen jedes ©aurebilden（Dypotren）jus gleid aud ein Wafebilden（Desoryoiren）i jedes mietalls repugiten zugleid cin anderes $\mathfrak{B e r f a l d e n ~ i f , ~ i n d e m ~ i a ~}$ $\mathfrak{A l e s}$ ，was zum $\mathfrak{y r o}$ fid ausbildet，nidts Einfeitiges，fons Dern nut ein nothwendiges（frseugní aus je zreien foun tann，das fets mieder die ameibeit，oft zwar，bei ges
gegenfeitiger inaiger Durdoxingung, finnlid unbemexts bar, oft Dagegen in ráumlider biefdiedenfate ats tages rungsfolgen ic. fid Darfellt.

$$
\text { J. } 143
$$

Derlei geretifasorganijфe Bejiçungen zeigeq uns befonders Deutlid . Die fpatern, untergedroneten, Jrobils Dungen, in Den Goangen, Drufenráumen, Mandelfeis nen, wo theild Dic gleidjeitige (Erjeugung Der Gegens fáge (Cbangart und SNuttergeftein), theilg Das Museinans Derberborbilden Des Epaitern auß Dem Gruiberp (ein fos genannter Wandftrifen aus., Dem andern):unoerfennbar ift. Wejiebungen, Dic $\mathfrak{D} \mathfrak{f} \mathrm{en}^{*}$ ) bereits frefflial gemúss Digt bat, DaÉ jeDe medanifde Erflårungşmetic láderlid erfdeint. - Seler if von Der empirifden Forfdung nod unenolid viel gu thun, Die, it Diefer biloungeffatte Der Wetalle beimifd geworden, Det Sietalligenefis gemis auf Die ©pur fommen wird. Mber leider fino jeģt nod Die gemeinften fálle bejiefungsfos und ungeDeutet. Warum begleitet den Sbon faft immer das Eifen, waz, hefreuns Det Das eilber dem ßlei, Daf́ fie fict fo bielfâtig jufams men finden?. In welder genetifoen Fejiegung ferbt Esold zu Riefel, Nicfel zu. תobolt, Rabmium ju アinf, und Das̊ Platin zu jener Menge bon Metallen, dic Sers fedt to treffend feine Trabanten nennt? unjabliger ans Dern Bcifuicle, nidt ju gedenfen. ©ollte Dicies 3ufams menoorfommen nidt auf ein Zufammen: und Gileichjeitigs entfandenifyn bindeuten! fo. Dabs, indem oas eine catfand,

[^2]Das andete gleidfam Det notymendige Crfols feiner Ents fetyung war?

$$
\text { 9. } 144
$$

wsenn fid in Dem ©benbetradteten, als Dem Cleids bito Der früger beim Seryfalleben fia faidig vertorperns Den, confenfuellen und antagoniffifaien Worgange Die mannigfaltigen, das Yroreid geugenden, Tbattgfeis ten zum weoouft ausgegliden, raumlid fixirt und das Durd ifr Dagemefenfenn beurfundet baben, io tritt Dagegen bei andern 豸nlafien das jro nod jeģt als ein freitgátiges auf, alis weldees es feinen befondera cinflüs auf eine, nidt felten beeeutungsioolle, wiselfe aukert.

$$
\text { 9. } 145
$$

Diefes freitgatige bat feinen sfund in Dem, Dem Istoreid urfpuinglid inmognenden Rebea, Das, wie das seben Der Elemente, ein mit feinem foffigen und formis gen Selbfi Joenticdes if.

$$
\text { S. } 146
$$

© if if namlid Dem Jrbreid Die breifade Grfacis nungemeife wefentlid, wie jedem Dinge, das erfdeint. Gs fann fid bet Den Jrben als Den Elemententins Dern nar Das ímederfolen, was uns beteits yon den Elementen flar getworben. \&eben, Gorm und Gtoff dexs felben fpiegeln fid bier auf irdige ober mineralifole ほBeife wieder. Es if in jedem Jro das bon den Elemens ten Geerbte erfennbat, aber Das Grdelement Gat fice mebr und fraftiger bier wiederyolt, als irgeno anderstoo, weil es Dee befimmende, yopitive faftor bei Der Jroseugung
 Die 等ff. Dabee Dean aud Die feffe form, Die ectige

 zutommt.

## §. 147.

Diefe febendisfeit Der Stipen if aber ibeem wefer wad cine felbfinde und betwitlidet fid ubetall durd das Streben; alles $\mathfrak{F i d t i x D i g e ~ i n ~ D a s ~ B l e i d e , ~ i n ~ S t o i g e s . ~}$ ju verwandeln. Diefe cingeborne Eelbiffudt betbatigt
 und fo tradtet es aud das, ibm durd folare (Einmits fung, Entriffene und Entfrembete: Die Wfanjen und Sbiete wicder in feinen kelten und finfern ©doog binuns
 Cin, allem Sasberentwicfelten, lebenggefábrlider und Das fernbedrobender Geift wognt in Diefer mafigen Beljans fung und betbatigt aud im Micniden (nidts weniger als ifn ins farre $\mathfrak{G r o}$ berwandeln wollend, was zwar die
 fen §agbewútreqn periodifo in tiefe शadt güllend, an Die Ctelle des zur $\mathfrak{F u b e}$ gebradten geiftigen situs lebens den irdigen ঔaucd des Menfoen in ein bobseres geis figes Sandeln, ins Nadtbemußtfegn binüber fübs rend, wo Die Freibeit ver Mothmendigfeit, Die tagbes mufte Celbfibefitimmung Det nádtliden Mbjangigfeit weidit. Um Eage, im Waden fugrt Der Menid eia menfølides, bei शadt im edlafen cin planetares, iss Diges feben. Die cosmifde ©onat briugt Dura ibera




 Die Sixtungen Des Taglidits, ourd ein anderes \&idt Die

 (en) beffimint, -

$$
\text { V. } 148^{\circ}
$$

Dicfe felbeficacn SBitungen des sroreiads treten nunf am relnfen, wir modeten fagen am riotofen oa ject bor, wo ous gro mit fenine ©fleiden, mit andern jucit in sised felmitung tritt, oie ifrem Wefen nad nit deê
 (ocm rcalen ©enn) if oie Jubtbatigfeit (oas idealc ©emn) und in öiefer der grofioff als wirtlid erfaienen: Beibe find untrefnbar; Daber das grbleben oder die Srotbatigfte mit dem jro felbit eing. Wenn Demnad zwei Jroen mit einander wedfelwifen, fo erfdeinen fie fid cinander, irie dic ©onne, \&idtt geugend dem ælas neteii erfdien ( $(\sqrt{2} .9$ ) und ourdoringen fid mit ibrem geifigen uno leibliden ©elbit gu neuen Erjcugnifien.

$$
\text { S. } 149
$$

Elin jedes gito lebtalfo notsmendig, wie es
 umgefegrt; movincl ein jedes feine Eigengumlldfelt

 Witedanifer fo bequem aiacjer, fann bire gar midtt bire
 tur nidt andiditen - Cie ift in fedem itrer ©rgeugniffe
 waltende Eeben :unnembar und unausjpredlidi. Shan fann nur fagert pastiten pirfe eifeataftig, oabsups fer fupfergaftig, Das GolDg:oloty aftig. u. f. wis modurci; itDemt einfeitigen Seppotfefenmadeat sorbeux geno, nidts weiter ausgeiproden werder fann und foIf alis: in den wixfungen dixfer inden offenbes


 Oold ausgebcud, Mlles fu Gold ju maden, in Golo zu berwandefn fitebt. Co if es notbwendig; weil.einem jeden Diefer groen bas ©treben nad. ©elbferfaitung nadi Eelbffortbilonig intoofnt, obne melde fie ja übers \$aupt nidet márer, was fic find.
S. 150.

Rut Durci eine Nuffafiung folder slet uno burc. ote - Mnerfennung Des, iedem Jido inmobnenden, Eigeniebes als eines cigeatyúmliden, wird es moglid fepn, ties ifer in Diefes farre und verfoloffene Reid einzuDinger und meftr zu febra, ald vom Etanopunfte empirifder Eins
 ficter vicl beffer um Scifecn som Gogárismuğ, Mobáriss


Boltaismus feten, wean man nur cetannt bitter ban wille biefe Pamen nur ©rfacinungen bejeidnent; bie niidts an und furt fid beftegendes, fondern immer nuis adigenbliatide Ericugniffe beftimater, wedfets mittender $\mathcal{F}$ aftoren fnv , zu gefdmeigen, wie weit man fegin múrde, werna man in denfelben zugleidy dit Duxdy Dringung und Das Sineinsfern det ded Erfめcinungs



 fens; wie fann es Dañ aber mit bent, beiden intoobs noibent; Seben anders: fegn? Deanod feben die $\$$ gos fiter im:Mifel, im sobolo nux einte cifenmagnetismus 4mafamadern Girave. Die Berfaliebenbeiten Der Clectris
 getufen merden, find ignen feine qualitation, ronderif nue quantitative, eben for wie Finfernif und $\mathfrak{F a l t e}$ Dens felben nur \&idts und sisarmeverminderung Find, wodur $\Phi$ fie wider ibt ssifen einer Einfeitigfeit buldigen, Die ald "æromianismus" bereits, bei Den æeniぁenforføern (Mergten) sorubergegangen, in Diefert Gebieten ber शas turforfaung aber, befonders in neuerer Beit, erft reat WBurgel gefaft bat. - Die alte, tiefe bedeutung bas - Bende lefre "de qualitatibus occultis" mus wiles Der fu Gbren fommen, und mird eż, fobald mak nur einfebt, dak jede fogenannte eligenfaft einen an fid Dunflen, berborgenen $\mathfrak{u r}$ iprung babe, Det nut burd Die gliedseitige serntnimabme von thren Erijeugern, als
deven leiblides：Worbiloy beter und begreiflider suitd．

0． 151.
És brángt fiad uns bler demaia elte Ungabt troiget Exf币einungen auf，dic die Jrden mit einander geugen． sisenn zwei JrDen pad wedjelwirfend gegenuber tre＂ ten，fo witft jedes derfelben auf fcine eigentbdimilde sbeife，woourd $\mathfrak{P r o d u f t e}$ entrejen，die aus beiden Jrden jufammengefegt find．Wie die Sonne das Plas netare，Der Planet das Colare befdeinend，mit in oas lifte und finfere produft relbot eingingi ebenfo miedergolen fid zint und supfer，wenn fie ineinander mitten，in ibrem produtte mit ibrem ganjen Selbet bas Bint ubertrágt auf Das Supfer；feine Eigentsummidiofett， und das supfet auf das Bint die feinige，fo dás auf den Sadien ibrer Cinmirfung Produtte gegengt merden；Die uberall 尺apfer und ふinf entgalten，－

$$
\text { S. } 152 .
$$

Dié gilt．onne otugnajme von jeber butal Die Yrben Gerbor gebraøtet：Eridecinung：Die worter Mnjiefurgr ©pannung，Cogaifion，2obáfion，Capillaritát find nidits als CGeinertlărungen，Damit meffr cin 2 eukeres，Den Sorpern gleidfam nur 2unjángendes（ 1 Triaft＂）als ein Šnneres，mit ibrer gangen ©elfftieit joenticaes begrids net mird．Saø Dem grubitern if es aber flar，DaE．ppecis fifde Siafte obne einen ipecififaen qeib undinge find und ciner Matureridecinung nidt genugen，Die auf Den Grund der Erfdetinuagen bingemiefen ifa uns foanen
alte jetre mettwurdigèn? ©rideinungen soer fogenanntent Sobáfion, थobáfion cc. Dutdaus nidts Mecdanifdies, fondern nur Die augenfdeinlidffre Betbatigung Dess in Dies fen niepern Gebilden waltenden Eebens renn. Wie ware
 magre es móglid, Dás cine und piefelbe Praft. (, Mnjiefunges
 freunden", Daş Gifen mit Demjelben , "befecinden" tonnte? :23as bindert das puedfilber, ans bias bu baften, went

 . man fortfábrt, find bier nur eine toote, nidtt mit eigens
 Den. affier fino mefr und andere Sjatigfeiten mirfend, als ifre afnet und afnen tonnt, denn euer ©inn faweift in Diefen Gebleten unfrei, befeeridt und geblendet unas Ber. Die Dinge, Deren wefen ife geiftig ia eud, auf" nesmen foutet, baben fid eures wbefens bemeifert! Bedentt nur, was denn eigentlid Naturforfaen beigt. Cerinagt, Dag ibe bet eurem forderif felbf mit Der §atur

 :tar, Den Clieg Dabon tràgt. Der fith feiner beroubte : MRanfa, ift ja ein bon der berougtlosen Matur abgefals - Lener Menid. Die Natur fegt dafier feinem leiblis deen und geiffigen Eeyn feindid) gegenûber. In ifr woobnt ein Geitit, Dent oie menidlide Inteligens ein Grencl, dean das Ctreben des 刃ienfden, ign in fid, ins

fennmollen iff; Daber werdet ibr bintergangen, wo ibr Der felbfiiccien शatureinwirfung ndat fråftig genug ents
 ※たn仙! —
J. 153.
$\therefore$ Faffen mir nun Die Erfdeinungen, welde die J̌tuen Duta Wedfelwirfung ins Dafenn zeugen, ganz allgemein auf, to offenbaren fie fid) ráumlidy: entweder als annágern 3u: Doer entfernen von einander, was fie zeitlid: als ein Sideinanderfucten doer Sideinanderfliegen betbaf tigen.

1. 154. 

$\therefore$ Diefes शabjern und fernen, Diefe ©udit und gfuat bat notbwethig einch innern in deln medfelwirfenden Jrben felbef begrindeten urfprung, und if, Dem wefen nadf fo berficicoen, wie die fudenden und flieffenden Telbf. Jedod laffen fid bier mefrere Şauptgefidtgpunfte feiffellen, aus denen einige allgemeine Gefeşe zu folgerit find.

## 6. 155.

 flammung und beburt mit einander bertnüpft find, wind Daff fe alg servorbildungen augs und durdeinander in einer ant won genetifarer Bermandifdaft zu eixandet fiefen. Diefe Wermandtfáat if es num, Deren Betractos tung ung der Senntnig der fpellificien irdigen ssedief begiegurgen naje bringen mird.

## － 14 －

1． 156.
Die Stben geffuliea；igrer vermanditiaftliden uebety ciuffimmung oder Mbweidung nadj betradtet，in

1）gletac
2） $\mathfrak{a} \mathfrak{g} \mathfrak{n l i d e} e$
3）berfaiedene ober ungleide groen，
－Die als brei berfdiebene Reigen wedfelwirfender Gafs toren，aud Drei berfaledene æeiben von Beedfelerfdeis nungen ine Dafenn geugen，Deren Endreiten fid wie $\mathfrak{H c}$ us Beceş Junnerem，wic Duantitat gu＠ualitat verbalten．

$$
\text { 万. } 157
$$

Gleide Grden fino in Mllem ubereinfimmend，cons gruent；ungleide dagegen in Mulem verfdieden，Different． Wbenn daber legtere fid ju einander mie Gegenfáse werbalten，fo feben erffere fid wie sletぁfáße gegens unber．Int Den Celeidjágen if jede Weridicdenbeit ges tilgt；in Den Gegenfágen if das æeridiedenartigfe aufgeregt．Daber bei erfern，wenn fie fict einigen， nidts ausgegliden，nidts Reues erjeugt mird，indef bei legteren，wenn fie fid treffen，nidts unausgeglidert bleibt und ein gans Neues aus beiden entfeyt．Dic（Eis nigung gleider gitoen ife，fonad teire Dutdorins
 fondern nur cine andringung，woputc nur，quantio tative，nidt qualitative 彐enderung gefeģt wird：fie fam Daber unter gleiden umfánden auf．ein und diefelbe weis fe fid milliopenfad wiederfolen．Wicim Bercinigen ungleider oder werfdiedener Irden vermandelt fid dap
gegen Das anfanglial $\mathfrak{A}$ noringeit in cin images Durdoringen, momit gánglide Silgung Des Firutifern, senderung und Neumerbung affer Dualitaten, futs Dic Eizeugung eines neuen Dritten notbmendig berbanden if. Borgánge die fid nie miedergolen, fondeth bet gleidbleibenden umfanden nur ein einziges $\mathfrak{N R a l}$ Statt gaben fonner.";
 gleider ffaftoren, Das aud in Dem pfianglider und tbierifaer Stoffe fid mieder Darfellt, beruft eine Der grositen und widtigften Siunfentdefungen unferer ßeit: Die Polyautograpbie ober Dé fogenannte Steindruct. Es vermirflidt fid - Bet Derfetben: Die © $\mathfrak{C} \boldsymbol{t}$ t $\mathfrak{n a d}$ Dem cileiden
 ungleiden oder unágnliden. Die mit Detfirniß begeidneten Etellen Des ©teins ne耳met Eein Waffer, soogl aber Delfarbe, und umges Sefrt nefomen Die gewafferten Stellen nidts soit Diefcm auf. S்a fim bier nun gleide Etoffe (nams lid Del uno Sel) angieben, to findet feine qualitatioe; fondern mare eine quantitative elenderang fatt, Die nad fedesmaliger feinmegnabme ber angejogenen Sienge Dels (Mborucfen) cine unendlide wies Derbolung bes erfen $\mathfrak{u t t}$ geftattet. Siommen Dagegen Differente Gaftoren zufammen, Die fad zus einander wie Şegenjąae verbalten, fo find Die Exs folge aud entgegengefegt. © © retot man f. B. mit Gold anf ciaen Stein (bersoldet inn felfanmeis)

## $=16 \div$

 filber war nut as Den Stellen noo Gold if (mie pte Delfarbe nur an den geplten, Stollen) aber mefr ald $\because \approx$ elimal if der Berifudy (ment das Giold ounn genug
 is Fenden Faftoren ( Ouect und (Sold) fict zu einem Neuen, mit neuen $\mathfrak{F i g e n f o a f t e p , ~ D u r d ~}$ Drangengaben (Goldamalgam).

$$
\$ 158
$$


 Bteiden offenbatt, mennea wir: ©obárizmus. Cein Wrodutt ift der Bufammengalt. Quect cobarite mit Rueft, Golo mit Bold, ©ifen mit Eifen cr. unter Dert ber günfigenden $\mathfrak{u m f a i n d e n ~ ( ङ d m e l j e n ) . ~ D a s ~ W e d f e l v e r s ~}$

 mus. Cein $\mathfrak{F r o d u t t ~ i f ~ d e r ~} 3$ ufammenhaft; und

 fid, je nadoem es in feffen, füfigen doer gafigen Ins Den cridcint, als 刃iagnetigmus, Electrismus
 Drungeneb, ein Durdoraugif.

$$
\text { J. } 159
$$

2ute Drei, Dek irdige Magnetiguas, Der irdige ©fer


## － 17 －－

 fammentalt und jufammentiang dees Geften if der Spags netismus，in dem des flúffigen der Cgemismus，and： in Dem des © arigen der Eleftrismus＇borbedeutlid ents Galten．Ste bilden fid bei vielfacten Mntáfien aus d̀en ungefditdenen，gleid fam nod falummernden Begenfäsent ou gefoitedenen，fu freitbatig Gerbortretenden Poláaitdten． wie námida Mfanjen und ఇbiere aus ber indiferenten， ungef币ictenen ©ゅleimmaffe（ 11 pflanglide und tbierifde： $\mathfrak{H r m a f f e}$／）Dur（ Differengitung berborgeben，fo Det： MRagnetismus aus dem rélatio gegenfaglofen ©ojärismus： fefer Ebeile，melder，folon Differeut und entjweiet $\mathrm{im}^{2}$ Mogátismus erfdeinend；Die Matrix Des 刃agnetismus： if．© Cenfo finden Cbemismus und Eleftrismus ibr ßors： bilolides foon Da，wo Jjlúfiges Dem fluiffigen，ఆafigesj Dem ©afigen begegnet．

$$
\text { J. } 160 .
$$

Im Magnetismus wird dafer das blok 2eufère？

 f（biedenbeit und ogne Gegenfage nidt real；wo are Dens： noc．fudt：berwirtlideat fol，Da müffen Gegenfôge fret gemadt oder erjeugt werden．Das fogenannte ，Mags： netic申maden＂：betugt auf Entjociung Der frubern ${ }^{\text {i }}$ Einge it．

> g. 16r.

Diefe Entzmeciung fanm；Da Getif und Reib identifo fno，weder eine rein donamifale：nui das leben entir swetendey bod eime rein fomatifde：nur bin Otoff Band XII．Syf．s．． B
ferlegende fent, fonbert mus als eine erganifac, $D, f$. Eeben und Stoff gleiducitig betreffende erfannt merden.
V. 162.

Der Jexpmagtetismus fellt fid uns 'am fraftigftu und reinften in wetalloar Die Mretalle fino die Eles mente oder 'uranfange Des Jroreides. Das sRetall if Die Grenge, íber melde Die Jroserleger (Dryftodemifer) nod nidt Gaben Ginausfareiten fonnen. In Der Metalfs exjeugung, Die nur im salten uno ginfern gefdiebtf. if ein るurūefgeben Des Jros in Den ふuftand Des Eros. clements ausgedrůdt, Wents es alfo etwas giebt, mas Die Rebendigfeit Des ErDelementi, Die magnetifde, nads bildica, miéderfolt, fo mufe es Das Metall fegr. (Eit entumetefes, magnetif(4) um fix) mirfender wetall (5lagy: net) ift Das Erdelement auf irdige w্weife Dargeffello. gmie wird aber Das mietan sheinem magnetifas entsmets ten?
c. 163.

Das onsetall if die cinfablfe (ant wenigfen sufamareme gefegte) Jroorganifation, Die wir tennen. Diefe. Einfacto.

 Das im Jroxeid, was Det Molop im §blerretrd, nut mit. Dem Unteridied, daf' Der irdige Molyp (das Metall) die saumlide fogenannte medaxifde Sbeilung in einem weit
 Supfers ©ifent $2 c$. pánden if Dem wefer nad in. 2uem Dem century[कporen sloci greid, bon weldem es genome: ment.

Srog biefer inueta Jomogencitat offenbatt fia bens nod føon im Metall ein Differentwerden, ein Berfals Ien, Das nad Det realen Geite bin in fládiger, ectiges und fantiger Wegrenguing (Sryftallifiren), wad der ideailen im magnetifden Wedifelwitfen fid Darfellt, was abet
 organismus, wo jede beftimmte Saditigfeit fid faon in einer' eignen wobnuan (Drgan) tealifirt bat, noø eine cbaotifde ungefdiedengeit iff.
f. 165.

Diefe reftative ungefaiedenbeit, oder innige $\mathcal{E}$ ineri leigeit, wie wir fie nennen modten, if dage, Das spetaid wor allen andern bober entwidelten, alfo megr zufams anengeresten Irden 丹ugseidnende und sbefentlide; was Defelbe fîtr, oder aufbebt, truibt feine einige ©elbefbeit
 Den berubt auf cinem Entatweien ber Fictalletad beit. Was im 刃agnetismus bandelt, if nidt mebr das Mretall felbit, fondern das zerfallene Mretall: Yeine Weffandtyeilf.
J. 166.

Das Wetall fann fein abfolut ©infades fenn. Es
 soraus, die geugend in igr strouft felbf eingegen und: fid in bemfelben zur Eingeit Durdoringen and ausgleis фen. Ift nun das æRetall jemals geseugt wordeh, D. i. bat es ưberfaupt cinen $2 n f a n g$, cine ©ntfefung gebabtr To if es faon etmas ©efunditese, aus Enderem: berbori
gegangenes und darum einaus berfatedenen $\mathfrak{b e s}$ fandigeilen fufammengefegtes Ding.

## J. 167.

 igre Wedfelmitfung, Defto inniger Die Derfelben folgenoe Durdoringung, aber aud Defforubiger, felbfitica abgef申lofs Cener Das Mroouft Diefer Durdoringunge: Das Metal murs ein aus folden fráftigf uno innigftineinandergreiz fenden B̧egenfágen zufammengefegtes Probuft fenn,
 weldes, Junfidgetegrtfen bietet Das Retall oem- Heukern nọd Dar! und welde ©dmierigfeit Den Berlegungss uno Berfegungsberfudjen Dem J̌nnern nad. Şier múfen fid Gegenjåe mit ungefeurem §eben ergriffen uno zur $\mathfrak{2 u s s}$ greidung ourdbrungen baben, und nod immerfort jes Dem, diefelben trennenmollenden, ©treben entgegenwits
 gleid nad auEen bin føeinbare æube, cin nie aufs gotender Rampf zmijden feinen entgegeqgefegten Beftandtyeilen, Denn nur biedurd fann es, fein Mictafy leben fortfegen und fein pretalleyn befarritden. Gleids wie nąmlid Saute und かafs (allfali), wenn fie zum Cals fid ourdorungen gaben, nux fo lange in ibrer:\{aligertis gen. Werbindung: perbarten, als fie fortfabren, mit Derfelben इbatigfeitbenergie, mie bet itweem erfen Zufammentreffen, incinandegrumirfen: ebenfo múffen die entgegengefegten Beffandtyeile Des Metalls igr erfes গुaco felwixten fort und fort wiedergolent und dúffen nie, to




 rube if notymendiger weife im Metall. ©eine Beftand theile bandeln, wie anfánglid bei Dee urburdoringung,







©o lange nun das 刃ictall in Diefer regen Innerlido feit ungeftôrt bleibt, fotange nidfts oas wedjelfeitige


 untro Dee nut zuf einandergeriditete, im gegenfêtigen Wistef fetne ©áttigung und Begrengung findende Sampf


 ainferlity and - fubt Dort Das ibm Setaubte miteder anf und eg entfibt - Det Metallmagnetigmus.
fr. 169.
$\because$ Cin foldes Cintabeien Dee Metalleinbeit, cin foldes
 sure bei ciniger aretallen gelungen, wotfugsweife brim




## 6. 170.

 fibi mandid woites nidter ald pie freinafitecterde

 folartiation: magnetifa, gettlacited Eifet if ein theilmets jetfottesp: ICillim: ano: geifig zetriffere Elifen. Eifen magnetifiren und sifentafeine Befand theile gerlegen find eind
J. $17 . \mathrm{I}_{1}$

Deap natixth de Buffano oes sicus if bec einety (mas oge $\mathfrak{R a d a n f e n g i n ~ b e t r i f f t ) ~ r e l a t i s e n ' ~ R u b i g f e i t , ~ i s ~}$ poldar fid nur Das:Jortbilpungẹfiteben. feines eifenbaften Celbff! als eine ©ydt. nad anderem Sifen (cobdariren) betbatigt. Difese Gereben Der Eelbferbaltung miro aber fegleid ein anderes;, fobald Das Gifen felbef anderß, zers legt, entzweiet mird. Daş Eiren zu. jetlegen, if jwas auf fogenanntem naffen Wege nod nidt selungen and aud nidit mogl moglid) wobl aber auf fogenanntem trocts nen: Wege, wo theils Die croelementicde Rebendigfeit, theils die polare $\mathfrak{A n f o r D e r u n g ~ D e r ~} \mathfrak{W e f f a n d t b e i l e ~ ( d o n ~ z e r s ~}$ Jegten ©ifens (Nagnetpple) Dief ju bemiten im ©tande
ift, was fid zunådel als ein greiauftreten entgegengefegs tet Eifentgátigfeiten ( + §. - M.) vermirtlidt.

$$
\text { J. } 172
$$

 fonbern zufammengefegtrenn Der Wetalle im 2agemeinen gefagt morden, Das gilt, wie ban iedem Wetaf, fo aud vom Eifen. Das Eifen if ung junådit nidts weiter als Die Meutralberbindung zweier, an fid nod unbefanntery in ifrer Einigung uno Đurdoringung aber ©ifen biloens Der Etofe, bie aus oer, burd ibr wedfelfeitiges gneins anderwirten ergeugten gegenfeitigen Jeffelung Jeraugechos ben ano befreiet, fit in ibrem Wrfien alf beei enfegeeng gefegte §båtigfeiten bemertbar mader.

$$
\text { 5. } 173
$$

Beim fosenannten Magnetifomadien bes $\mathbb{E t f e n s}$ Brt - Demnad Dat Gifen aufrinn feike beffanotgeile zeriegt merbend, Eifen ou Fegn: Diefe Zetlegung tif abse feine wolfandige fordern nur eive theilimeife. Sidat bee ganje Eifenfab; fondern nur ein unwagbaret Syeil Elfens wito zeetegt, und ein folder if foon bincetderio, Die fattfic polare ©pannung Geroor:su rufea, eine ©panauag, Die aber nidts ift gegen Die, weldec auftreten witd; :wena $\therefore$ - es Durd nod zu entdeatende Mittel gelingt, ide ©iknbes fandtgeile fo zu fabiben, wie wit cin Calf in Bafe und ©áure zerlegen. WBegen Diefer nur thetimetien Beerlegung tarm daber ein Cifenmagnet betradfet wexbet als ein uns jerlegtes Eifen, Das dic. Deffandtyeite zeclegtem Eifens im gridicoenen und sefonderten arufanbe mit fid: berums

- $2 \boldsymbol{r}$
tragt, Die fid vorzugimeife naid oet fángemtictung an feinen (Enden angebauft babcn, und Dort freithatig mit Brey Sebendigteit auftreten, indeß der fogenannte Indifs ferenspunft Das Eifen rod in feiner boluigen ungetrabten resanjgeit Darfellt.
!.
ס. 174
$\therefore$ Diefe Sbeorte bon bér Entfebung Des Elfenmagnetiss thus if cine notbmendige, und folgt als eine folde cons
 gleidfam gegmungen worben, fie augzufprecten, und baben "Oabiet menigftens Die senugtbuing, Dei magnetifden - Sitaft det pbyfifer cinen eeib, uno der magnetifden Sháterte défelben einen ESef gefdaffen gu baben, nur mit Dem. Unterfdiede; dás toir a) beide nidt einfeitig, fondern zugleid auftreten laffen, und 2) fie nidt aufers Sidold dems Eifen fuden, und von ausember erf an was Eis jifer treten Iaffen undifeffein, fondern wix golen fie ans $\therefore$ Dsm. Jnitetfen des Eifuns felbfe berbor; Das uns nidt
 magnetifoer Sjatigt citers eridseint. Wer feDod nod ims mer nides babon obtaffen fann, mit leiblofensedficin $\therefore$ noer met geiflofentæaterien feine Sgpotefen fu $\because$ famicdita, dem geten wir nods Diefes fu bedenfen; daf
$\therefore \ldots$ ) Dic. Wetafic $;$ tros aller miclungenen Rerlegungzoets
 : …..fert:fenn muffer;:
… 2) Die :Beftandtyctle Dee Fifetalle, efien megen Der $\therefore \because$ Cobsocrjetlegharteit ungemein tyhtig: und fraftig fus



## －i 25 ．－

 Denn Gâllen febr frdftiges，Gxaiomittet aufsequben



 falten－Maffertropfen zum Berfallow in feins：象化保； theile gebradt merDen fanm；
 nung fo entgegengefegt wirfen muffen，wis oie aus einem ©alz sefdiedenen Pole：：Wafe und Gauxt：
4）aud biet：Die Blugerung wan Ebatigfeiten aido aufs treten fann，wenn nidt gleidjeitig aud cirrentipres由ender \＆eib Damit borbanden ift．Eine Entjmeiung und Sreimeroung ber ©ifenfrafte ift undentbar， Djur eime gteidseitige Rsfung und Erenoung der $\mathcal{E}$ is $\because:$ fenfoffe．

$$
\text { S. } 175
$$

－Iff nun Dask Magnetifdmacden Des（Eifens Das Mes fultat Der §uennung und oes ．freityatigauftretens＂Der． Cifenbildungstbeile，Die aber nod ame Eifen Gaftet；bon Demfelben nod feft gebalten find，fo if das beim Bufams
 Den Der entgegengefegten §batigfiten ein Regenexiren Des ferlegten ©ifens．Die Novos und Subpols auğgleidung fu Tant und Eifenbiden find eing，－Die
 －fegten，erfdecint Dager als ein Streben，mieder indfferens $\therefore$ ted Eticn．ju erjeugen ；Daber fudt detrelbe nur Den：inm






 wena genug jerfegt mordenit wittich toleder ©ifen; D. i.

 Curen (ads oas. meger Det Bleidget Der 刃eftandtyeile
 *alen Zuftato; Taug(icdite) andecto
 fens nad ©ifen erbalten wir nun çinen nod nint ers fannten, aber áußerfi beDeutungsbollen Singergeig fäs : He


 gegenfeitig Durabiangen und bu cinem $\mathfrak{p r o d u f t}$ auggegtis
 © Ofide ENetalle find nuix, (wenige ausgenommen), butd magnetifad zerfallenes (fifen nidt zu entzweten: ев fann
 áuberungen bervortafen, wie in gladgebildeten Gijen. Dieß bat feinen erand theili in: ber wefentidern orgat:

## - 27 -


 theile. Dowsifenmagnet if nidt im Stande, aus Pups
 teine Beffandthelif: findet, Dis ete Mequibalente: zu fatiret






 z

$$
0,177 \%
$$

$\therefore$ Dite aber qie Erfabfungent Dáa bet Eifeansagnat
 Dic allgemeine \$sgnuptung xedtffatigen tonnent indiefe

 Ragnetismus: fow genugfam beurfundet, wie: einfetitig Diefe Wiffenidaft: bisber auggebildet morden. $\mathfrak{F l}$ diefer (if bid Dabin imaser nut som Wagnetismus des Elifens Die Redec. und tritt ia etropa Mefylides in einigen ass Dern Metallen auf, fo if dief inmer nur ein quantitatio : wetidiedsert Eijonmagnetiommi $\bar{i}$ was Dagegen nidt auf Den Elfenmagneten mirtt, if nidt magnetifa. Wie int confequent! Einerfelts erforidte man die Molaritat Des ©ifenmagnets mit dem Gleiden; mit einem ©ifenmagnes ten (Madel) und es fáat Riemanden sin, in diefem Falle

## - ${ }^{-18}$


 tismus zu prufen, die ediferine spagnetnadel in Nrisens
 magenj: Den MRagnetismues Det andern Mrtalle abrprediento



 fen beffaupten: dan 3 eder mietall ale ein Zufanmenges
 gen ©elbft, einer Trennung feiner: Beffandtitelle, forgled eines (berfelft fid eigentgưmiliden) Magnetismus fábig fey, und folten Diefe $\mathfrak{F e f d u p t u n g e n ~ a u d ~ e r f ~ n a d ~ J a j r s ~}$
 Jdargi mird es nidt dauern. Wenn erf etwas afo no ion
 unties aud als wirfud; fu ertennen, prutet nut mit bem Bledden wie Beim Eiten! Eirforfdet die Supferpos laritat mit fupfernen; Die Des $\mathfrak{F l e i z}$ mit bleietnen, Die Des Sinds mit zinnernen शadeln u. fo wo. fo miro eud -tint neue welt van berfdiedenen, eigentyámliden Spic rallmagnetismen aufgefen, wem the námli申 quodrodifi Dle Şauptaufyabe gelift und biefe Metalle", Deren jobús
 fie in Die. fie bildenden, beiden entgegengefegten ஒeffands theile zerlegt babt. Weim Eifen if eudd dief gelungen, weil es ein Betall ifi, das bor allen andern am leides -fen in feine Beffanotgeile zerfatic. Stum nabe feben Sos

## - eg. -

Hond und gitcfef, Die aud in tyre Ctemente ju jerlegent 4. i. magnetifd zu maden fino.

$$
\int .178
$$

Wei Der ndyern Betradtuag Des Siagnetismus Dies fer beiden mpetalle: foren mir mieder auf eine ungegeure Cinfeitigfeit, oic aud. bler bisfer nur Eifenmagnetismue
 (wir baben uns wenigitens bergebens nad foiden: finden umgefeferi), Die Fidelpolavitát mit Nicáelnadelmi Die ocs Sobolos mit Robolonadelu ju erforfden? Stein: tmmer bringt man Eifen mit in Den Berfuci, als mena otef das non plas ūtra máe, und nie if bon einem quas litativen unteriaiede, nie von einem eigenthúmlidear Stictels und Robolomagnetismus oie æede. Daß Nicfet
 zweien find, bemeif aber feinesmegs eine Gleidyeit aer: mitterfi jener Eifenentjweiung aufgeregten polaren Spannumgen, fondern nur eine bermandtidaftithe Hebers
 nad gleid oder iDentifd und nur Der Duantitat nax abmeidend $\mathfrak{z u}$ fegen, if in feinem Betradt $\mathfrak{z u}$ redtfertigetiq sud. giebt ss bele, leiber!'nidit gegorig: gemitotgte इ§atfaden, aus benen aufg. Deutlidfte efne qualitative Berfoiedenbeit diefer Wietallebendigfeiten fid beume fundet.

Es genuge bler, nut einige Der auffallendien Sbatfan Des augufůbren.

- शRad \&ampadius berbált fid Die magnetifde Ricfels: Fraft fu Det Des cifens mie $35: 55$. SBifdt man nun 5
 miid, Deffer magneticae Sitaft fid, nad $\&$; zu Der Des ©ifent wie 35:55 verbălt (Ģmelin Şanobucd der theoretticaen Chemie I. B. ©. 755); alfo gerade fo, ale ment garfeia (Eifen Daxin måe, moraus folgt (menn Rampadiug tidis tig gemeffen bat), Daß Der Situelmagnetismus von Dem Des Cifenmagnetismus berfdieden fery, inbem bier eifur rer offenbar Den lestern beiduranfend, farwadeend dent felben gleidfam aufbebend (wie Gegenfáge) mirft; was nidt gefdeten fann, wenn beide wollig gleidt find. Gers aere $\mathfrak{B e r f u d e}$ múffen Dief nod. beftinmiter ermeifen. Ras mentlid wàre ausgumittely, ob eine Werbindung bwifden Nicfel und Eifen möglid ift , wo beioe Wagnetismen fid. fo auggleiden nuto out doringen, Daffeiner bon beiben soss waltet und freitfátig milo uno folglid gar fein Magnes. tismus in Die Erideinung.tritt. Bwei Dinge, Die, fid sercinigend, ein neues Drittes geben, find notywendis uns. gleiø! -

彐ndere ミ็atfaden find Diefe: Der ©auerffoff toptet; wenn ein ¥itidungegewidt Deffelben mit einem wis
 Niagnetismus diefer Metalle, nidt aber don des Cifons
 seldem ein आifduagsgemidt Cauerfoffis mit cinem Wiídungeggewidt Eifens verbunden iff) if Des SRagnes tismue fabig. is.




Whors mit zwiei spiraungsgewidtent eifens serbuyder, find nad אatidet now magnetif(i, indeß eine spis
 padias es nidet fino. Sier if ein ganjes Sxifaungsges midt. Nicfels mejr in Der Werbindung oozbanden, ats in Der Wgospgoreifenverbindung, und Dennod if Die Fitates.
 widt aufs Beftimmtefte eine Serfditoengeit son Der Cis fenfraft? -
 あemifde phyfifalifden wiffenfdaften; und dennow bat' man fie nidet fo beadtet ${ }_{l}$ wie eв fegn follte. Jireilid bas: ben fie bis oabin nar einen gexiagen $\mathfrak{B e r t h}$, da fie ja eins gela bafteben und nidit umfafferso und umfidtig genugf. wie es Der Gegenfand erbeifate, Durdgeführt find. 1 요 Eein man betradfe fe nat als Exflinge in Diefem : Giect Hiet Der wiffenfalaf, Die Dgul Dienen fornen, Den Forfame: anf ein midtiges, noci zu bearbeitendes, geld Gimju: wrifer.
 mationspuntt baben, betren auf, oder maden gans anderte.
 in Deat Des : fer: Denn aud das ffuifige (gefmmoljene) (elfen nidet auf, Die SRagnetnadel wirft. Die Die Eifenbeftandtbeile fus fammentialtende und immer wieder zufammenfübrende wárs: me wirt hier farter, ald Die Diefelbe ju:treumen frebender ほRagnetnadelpole. Daber erfolgt feine Einmoirfuag; und

 Sie ift afs das das gefte Beugenoe Dem 刃iragnetismus und. feiner Entfesung gúnfig, wie bena audf, was fegr ber Deutungsboll iff, Die magnetifaen cropole zugleid die fatien find.

$$
\text { 5. } 180 .
$$

 nidt biel meiter bordringen, Da ung unfer Sauptgegenk ftard: Der we enfa, \&urtic anbefieglt; nue (Einiges fen biet nod Gemertt, was vielleidt Dagu dienen tann, bems teden gretail inmognenden eigentgủmlidèn ©eiffe ceine tice: fere ©rfenntnif abjugeminnen. Wan blicfe nur mit wenigeti morgefafter Meinung für Diefe oder jene ミdeoric auf Die: Cufdecinungen, in Denen fid im engern æreife ein $\mathfrak{A n a l o s}$ gon ber Retallgenefis miedergolt. Es find die fogenamat tew Metallbegetationea, die, eछ mag aum ein cyemifđex: Stt als einleitend oorangefien, cin Eryeugnig eigentguims Iids:magnetifder Metalltyatigfeit find. Beicim fogeraincs: ten wadjen Des Bleibaums fügt fid ein Bleitgelidett fymmetrifd an das audere ju einem gleidffam gegliedezten Reige. Wbie mare Diefes figmmetrifde Mneinandergruppis: ren misglid, wean nift cia ledes Bleiblattden ourch pen: fogehannten Sieduftionsaft in fid entgreixiund mit entsi
 zweiete, mit Dem entgegengeregten Pol angbe? Wei Dear reinen $\mathfrak{s}$ Salten des blosen Cobárisimus fáat die ©gmmetrie: Det $\mathfrak{A n o r o n u a g}$ weg, (Ex fann biec alfo nidt das wior

 netionus eftemen, ber fo Die-Blettbeile gruppitt, wie Def Clfenmagnetismus: oie Eifenfeile beim jogenannten Wart Des Mpagneten. Wie bier jeDes Eifenfeitfúutduch

 mart des 3infz bedingte, Dag wity mieder gu Blei mas



 fe Des 弓ints fo Den Wanden oes Gauerfoffis und oet Caure zu entlebigen. Ein Mot ruft Gier Den andetry entgegengefegten bervor, fie feffeln-fid gegenfeitig und fo entfebt eine Relbe bereintister Bleimagnete. Wble fadion in in diofem, bisjer, letoer! metif nut als epiels seett beadsteten waccien des fogenannten §letbaums, tof nux Blei Wrei gieft; Das Gleidfotio bet eifenmagnetl foben Egathgfelten, wo Eifen borgnggweife nur Eifent
 gange wurbe gewif eine reide eluabeate far ote Regre Dev, teDem cigentgủnlider, in ibter Entibeiung zum Magnetismug zeefallenden lebendigfeiten ergielt werden. Denn au* Dee Binns und dee fogenannte Diarenfaum

 Der wieder gleiddnanige metalle mit ungleidnamigen (entgegengefegten) Molen berbindend, in rommetrifid ges

find nodgrofe Entbectungen zu maden！Ez fáme nur batauf an，Diefe Wetalltegenerationen in cinen grojern Maffabe
 dhmange，und falgli申f aud von grojerex 凡raft fu ergeugen． Sh cirem Bleibaum von 6 bis 8 马uß fange uno 1 biz 2
 magnete entfeben，Die feft genug máren，um an einem
 sujulaffen．Diefe múfte aber naturxid nidt mit Der Clis fennapel，fondern mit eincr，auf gleidem Wrege－entfans Denen Bleinadel（fleinerem Bleimagneten）gefdeben，wenk
 Der Geffaltung Des ßleibaums fid bexforpernde Bleileben 3 erbalten munfid．

1．185．
 Berúbrte Salgbilden Durc Imfallfation．wir：fonnen， oud，bier nur das wirfen Der magneticater Rebendigfeit
 sebaingte Suyfall bas selofe Sals fid．gleid）affo fef
 jedes．©alz，fondern nur ：Dase fur fortbiloung tauglide Eomologe．Was beim Blaibaumbiloen Dase zinf tagt， Dem Blei Sauerfoff，Eaure und waffer entyiebend，Das bemirfer bier beim Salyfunallbilden Sadte oder gâme， Den glúfrisfeitsfuftand，Durd abfüblen mindernd oder Das Gluiffgmadende felbf ourd Ermarmen bertreibend． －Galgftuftall if aber nidg＝Sijen，wlei 26 ；wenn cif biet wom MRagnetismus Die Rede if，fo fann niøt

Der Elfens: Blei/ 2c. Wagnetizmus, fonbert nur Der Dem Calffryfall inmobnende gemeint fepn. Diefer beruge aber ebenfo notbwendig auf Entjociung wie jener, nut
 Eryffall mebr táumlid in Der entgegengefegten gládens biloung, in Den Wetallen mefr zeitlid als ミjatigfeit
 sebliebence magnetifaer Rft, fo wie jedes eis fenmagnetifac wirfen oie nod in Ebatigy feit begriffene, nod.nidt gefaltete fláde iff. Şier if Die ఇbátigfeit nod nidt jur fixirten sies alitat (Drganifation) gelangt, indéf fie Dort aus bee
 Reuem bervortritt. Die verfoicdeuen Pryfallfdden find cigentyúmlid magnetifde Seiber, movon jeder Dem forider buruft : "fsier wirft ein anderer Geif als Dort", was,
 aud faon dadurd bemabrbeitet iff, Daj der शendeff
 getigen, uber Den Der Geffalt nad werfdiedenen ubdeme gegengefesten flichen ganz entgegengefegt powingt:
 in Der fid, to wie nur die entipredenden Hupiade eins


$$
\text { D. } 182 .
$$


 nung Det Serpfafmagnetistien, suiboadten. ssenit ole

Satte：id eime Galflofung mirft，fo bilom fict an megresen befimmten Wunften Siryfalle，Deren Zufammenoronumg （Ebruppitung）fúr jebe $\mathfrak{i r y f t a l l a r t ~ c i g e n t b u m l i d ) ~ i f . ~ D f s ~}$ bildel fid，Durd nod nidte exforfate lamfande，ein Reys fall vormaltend aub $r$ nud witt dinn betimmend auf oie Gruppiruing Det andern．Der Erfolg if bani Das foges mannte Arfeinanderwadfien Der §ryfañe；Das feine zw fánige，fpabern eine Durch Den grosjern Sitytall bedingtep．
 Daket mird fefid aid．nad Brfergen riditen，die im stefoent Mryfall fid fiadig und minflid berforpert baben： Dic fleinern fryftall merden fiat nur vorzugrweife an sans：béfimmten Slådela nut Santen anfezen．－spiddte tad aud dies Felo bald einen fianigen Silbetter finden！

$$
\text { §. } 183
$$

 ©pramgliden Gingeit berworgerufenen，enfyegengefegtem
 muctry zwel：fown bow borme betein entgegengefegten；Mes


 Durch Diecmedfelmizkender：Metalle felbe befimant wito． Wean ふupfer uno ふint medielthatig merden，fo entfett Daber notbmendig etmas＇彐nderes，als wenn Dem Supfer Bian entgagen tristo：Jetues giebt feinen Shell zu Deni Ers
 SRetaffa untrennbar find，刃eme Fsefen nadi tegrt blet
 bild, das umgeferrte des Cifenmagnetismus wieder; menn námlid: Diceer Dadurid entfand, Dak die Eingeit entameiet murde ( $(8.174$.), foteten Dagegen bier Die eigentbümlider wedfelwerfâtniffe Durd ©inigen Der : a weigelf berbor. Im indifferenten Gifen find die funftig freitgdtigen pote nod ineinander; bei jener $\mathfrak{A r t}$ bon Wedfelwirfung betfdidener æpetalle fino Die funftig itreinander tBatigen pole urfuanglid causereinander. Was dards Diefelben, wenn fie zus fammentreffen, gegeugt wito, if now nie rein aufgefaft, und daber fo gut. wic unbefannt. . Man überfab es meis ffens über gleidgeitig auftretende, fâtfer in Die sugen fallende ©rifdecinungen, Die diefelben Metalle unter Bets mittlung don waffer uno quft fund geben (Foltais̊muê). Seood bat aucd bier Deer 马ufall Dem finnigen gorfder . 2handes in Den 2beg gelegt, was or Des 2uffebens und Fortbildens weett fu adten fat. Sisir etinnern bier nut
 -bei weldem esf fid zeigte, Dan eine Mictallplatte, Die an einer $\mathfrak{2}$ Bage $\mathfrak{i m}$ Bleidigemidet bing, fíd nad einer Datuns ter befinotiden Duecffilberfáde binbewegte. Wan bat Dié, djemifds medaniica, Durd £uftifodmung zu eetlas -ren gefudt, welde die Orydation Des Duecffilbers vetans Laffen follte. Aldein, eines §beils zerlegt nad Boertabe uno Fogel Das ఇuecfalber bei gemósnlider §emperatur nidt die $\mathfrak{E u f t}$, inno andern $\mathfrak{Z b e i l s}$ but $\mathfrak{U n}$ fact diefe $\mathfrak{A n s}$ fictung auct im Wacuo beoabdtet. ESz mus alio nogl Diefe wirfung auß den Wetallen felbef tommen.

## － 58 －

§． 184.
Gaam befonders jeigen fid aber Diefe mpetallgrasitationeri， sie man fie nennen tonnte，bei den lángft wan den afros nomen gemadten æeobadfungen，Da§ Die aftronomitade ulgr periodifd unridetig getyt，fobalo fie eine folde ©ins sidutung Gat，dak das 刃retallgemidt peridoifd im थnges fint Des ఖerpendifela zu fieger tommt＊）．Siter gab det Zafall ein æeagens fúr die æbirfung bon æetall auf æres tall，Deffen sberth aud，lelder！nod nidt etfannt wors Den．Wit blogen Rugen if Das Gravitiren Det Metalse gegen einander（dwer za gemabren（oaber Cavendify fin feines Mpparats bediente）；aber die ugr zeigte fit bier Dutc Die Metardation an．Misdite Dod gemand，Dee Gelegenbeit Daju bat，Dief fegr bequeme und fidere Wits tel＇benugen；um die fpecififden Unterfalede Der magnes tiføen מieffráfte Der berfdicdenen झetalle zu erforiden！ （Es wiro Daju weiter nidts erfordert，als gleidgroser， gleidseformte und gleidgentdidige Wetalfutute（Die Durd） Şoblarbeiten Der fpecififien（abmerern zu erbalten find）， Die mittelft einer cinfaden Worridtung bald an Den，das Gewidt tragenden Faben getjangt werden，bald oen uns tern §beil Des æerpendifels bilden fonnten．Bleide刃affen §upfer und Supfer，ßint und ßint $2 c$ ．werden fider anders die Ubr retardiren，als gleide 刃affen วin！ und Supfer， 3 int und Cilber 2c．－Waz Coulomb anf fefry føwlerigem झ্ge Durd Die Grade Der Zorfion

[^3]
#### Abstract

ausmittelte, Das Deutet bier aufs Benaucfe uno $\mathfrak{B e s}$


 fen des Electrisimus doer ছoltaizmus ju begegnen, wưrs Den Die metalfüfe febr gmedimákig mit firni巨 ju úbers jieben und fo bor guft and Geudtigteit au faủgen feyn.
f. 185.

Endid exinnern wir nod an eine oritte $\mathfrak{A r t}$ bon slledifelwirfung zwifden Wetall und Wetall, die gleidjam das Skittel zwifder Den beiden oben betraøtes
 gefegter Eifentfatigfeiten Der Erfolg Des 3ertegens Des Eifens in feine $\mathfrak{F e f}$ fandtbeite war, wo alfo aus der Eino beit Entowetung berborgerufen warbe ( ( 6 . 174.) and ans Dererfeits bei der, zwifden berfdicdenen Metallen auftretenden $\mathfrak{P o l a r i t a t , ~ D i e ~ u r f p u i n g l i d e ~ Z w e i b e i t ~ z u t ~}$ Eingeit eines polaren @edjelverbaltniffes fict verband, in welden beiden gatlen eine æolarregung @tatt batte; fo erfdeint Dageben in einemt Oritten Fall ein Inninanoers wirfen verfdiedener Metaffe, Deffen Enderfolg feine neue Polarregung, fondern bietmegr ibre boltfandige Suggteidung fu einem neuen Dritten if. Dié fino Die fogenannten Metallegirungen. Wie Metalle bilden' mit einanber in befimmten Wengenberbaltnifion Werbint Dungen, in Denen ibre gegenfeitige Differens fid auss gleidet, welde elusgleidung Dem nenen Produft fein Dat feyn giebt. Eine wabre legirang if ein ganj neues Ex; zeugnín, ift ein neues $\mathfrak{m i c t a l l}$, in meldem die Geegenáage Der beiden metaltidien Beffandtgeile fid fo geeinigt and

Dusworungen baben, wie Dic Elemente Des cifens ac. fid gerbinoend Eifen bilden; nur mit Dem unterfobicde, dag Diefelben als bobjere, fuiammengefegtere Werbindungen leidfter gerlegbar find. Eeider bat diefez §eld nod teine folde Bearbeitung gefunden, Die Demfelben, naødem man Die fisdiometrifien Befege fennel gelernt bat, zu Sbeil merden mus.
fice if nod, unenolid viel fu thun, und f(don die Beantwortung cinet einsigen Frage, die fid uns bier gleid juerf auforangt: In welder Dofis find die andern かetalle Dem Eifenmagnetismus
 gemiddte 3inf, Rupfer, Zinu, Mangan, Cilber, Gold 2f. werbea erfordert, um (nad ©tatt gegabter \&egirung) ein 刃iicquaggeemidt Cifen fúr den ©ilenmagnet unmirts fam bu madien? - wúrDe cinen grindoliden gorider Jabre lang beídiftigen , aber aud gewín nidt ofne fegre midtige Refultate fegn.
S.ice mag eв jegt genuigen, nur cingelne beifpiele ans zufabren, in denen dus eigentbümlide $\mathfrak{J n e i n a n d e r m i r f e n . ~}$ Der Netalle, Die Davurd berborgebradte gegenfitige Weranderung fid am deutlitifen geigt: uSin Geoante gon 3 inf," mie fid ein Goloarbeiter gegen mid ausoruadte, "reidt gin, Das bolo fpride zu maden." - Zinn ift fúr

 Gemita nidt an. Sieine Eáure wirft auf Daś reine Rhodium, die ßerbindung deffelben mit Supfer doer wismutg loft fid Dagegen vollommen in Ealpetcrialys

$$
=41=
$$

faure. $\mathfrak{D a s}$, Rjodium madot das ©ilber, mit Dem es

 wens es in cineat beftimmten Wetwáltiví mit Mlatinge mifat if. -

Diés mag genug feyn, um zu zeigen, dán die झeetalis verbinoungen feine medanifde, fondern wirflide, fors perlids geiftige Durdoringungen find, in welden eins่ auf das andere feine Eelbetbeit übertrágt und miederum Durd daś andere felbftifa beftimmt wird.
S. 186.

- Qus allen Diefen Crrfactnungen, Deren nåberet Exs Srterung mit darum fo viel Beit und 乌aum gemidmet baben, um unfern kefern redt Deutlid Die bier maltende \&ibendigteit yor ben ©inn ju fübren; um zu geigen, wie anles aud bier, es mag Der oberfladliden ஒeobactutung juycd nod fo trág, fart und berfdloffen erfacinen, mit rebendigfeit una fid wirft und jwar, was oas sidtigfte ift, mit eigentgủmlider, der fioffigen und formigen Ers fdecinungimeife identiføer, fo, dádasgange Jros reid. von der feitliden, thatigen ©eiteber tradtet als ein Jubegriff der berfdiedens artigfter, fid.felofila yon jedem grofons Der aus auferaden, einander gleidfam Dutdfreugenden, sbatigteiten erfactat,
 in einer Bielgeit pon Sroen jeigt.


## - 42 -

6. 187

Clleitwie uns aber das Jroreid faron fruifer (in Des worbergeநenden Mbfandlang) Dem Ctoff und der Form naw afs ein groses Banse, als ein Digganismus erfaien, fo meroen aud Die, feinen Tgeilgangen eigentdumliderf Sbátigfeiten fíq zu einemgrofen © ansen auflos fenundin einerefnbeit zufammenfliesen! in Der'fict alle fpecififac Differengen zu einerallgemeis $\mathfrak{n e n}$ auggeglithen baben. In Diefer febenseinbeit aller Jos Den berfawindet fede fpecielle, befondere はeuferung, eines allgemeinern, getrerellern Dienend. Diefez Subigallgemeine谁 Die Smbere.

$$
\text { J. } 188 .
$$

Die © feiten. Ja diefer grogen \&ebensaftion bandelt fein Jiv für fiat, fondern alle gemeinfdeftlid. Int ber ©dmere fint die befondern Jropolaritãten gleidfam getilge, und Dafür if eine Scauptpolaritát teal gemorden. Niun fübrt afer jedes Jit im w্xedfefmirfen mit feines \&fleiden ein eigentbumlides magnetifdes Reben, Daber tebrt aud in Der Samere Das magnetifae Seben ber Jroen, aber afler Jroen, wieder, fo daf fie Die grobe Sebenseims beit einer $\mathfrak{U n z a b l}$ oon $\mathfrak{R}$ agnetismen ift, die im J̌oreid ibre Berleiblidung gefunden. Wenn fiat uns int magnetifden \&etb eine entymeiete Eingeit Darfellte, twie z. 5 , im Erbityfall, im Metall und in jedem ©alg fryftaff, fo if Dagegen Der Eamereleib (oie reale Seite Der fogenanaten ©dmerfraft) eine mieder gu einer bóbern Eingeit verfnupfte Wamnigfaltigfeit jener Jubeingeiten.

## -45 －

WBir baben faton frufer geseigt，DaE Die Jrden organifas genetifa）betbunden，daf（fie nidit nebens，fondern Durdeinander entftanden find（\＄．141．），und folglidy， went gleid felbpifide ©onderungen（Indivioualifrungen）， Dod einer bdbern Mugemeinbeit fid unteroronen．DaE Dief auct mit ibren eebendigfeiten fo feyn múffe，folgi notbmendig aus Der Joentitat Derfelben mit igrer floffis gen und formigen Erideinungsmeifé．

## 6．189．

Wir bátten alfo fonad für Die fogenannte ©dmers fraft einen Reib und in Den wirfungę Der ©dmere Die 2euserungen des ©fefammtlebens Der JrDen gefuns Den．－Colde auffallende ねcfultate verdienen aber eine nábere Erẻrterung，um fo mejr，da fie mit Den gangbaren Sjeorieen von Der ©amere im groften Sibiderprud fes
 あanifer，fie if cinc Sraft，Die nidt auf Gegenfat berubt， fie áusert fid als Das ভtreben ber ®orper nad Dem（Erbs
 fo，wenn man nur oberfladdlid Den Fall eines Ro̊rpers betradtet．彐ber if es Denn mirfliぁ fo？Die Conne faeint fulaufen，und dennod feft fie relatio fitl，und Die Eroe liuft．Ein ©tcin fdeint gleidfalls fur Erde gefogen zu werden，gegen fie gu fallen，und dennod iftes nidet fo，Die Erbe fállt aud gegen Den Stein！

$$
\text { §. } 190
$$

Die Sめwere fann námlid，als etwas Realeriథecis nendes，nidts an fíd und niøts ducci und in fíd felbft

## － 44 —．

Weffegendes fenn，fondern muß wie jebe शaturetfocis nung lurbeber，2elfern baben，die fie inz Dafern jeugen． Dief fủgrt uns f申on notbwertig auf bie zweibeit，auf pen ©egenfag．Wan，bat ibn berfannt，weil man deat fallenden תoirper ald sein paffio，die Erde aber als das rein Mutive anfag．Brar facint bei ben Meukeraugen Dee © dwere nue die Grde fubandela uno der former blinos lints ju folgen，man，（balieft，es fey fo，beoenft aber nidt， Dak die Grde zu Dem fallenden sorper fid wie ein $\mathfrak{u}$ ns endidgrofeg，zu einem unendifatleinen vers batt，wobei alfo nur die wsirfungen ienes finnlidwabes negmbar fenn tonne．2ber diefes unendididteine ift io． nothwendig zur Edwereergeugung，wie jenes unendids grobe．Ogne einen fallenden Sosrper giebt es feine Sdwere，to wie ogne einen，der gailen madt，aud teine er「あeint．Die edwere ift，wie jede Natureridecinungr nut Das ©frecugní eines 2ugenblićs，Das nur Dadurø Beffand bat，dak es in jedem 2ugenbliaf wieder won Reuem ergeugt wird．Die ভdwere ift alfo etwas $£$ es bendiges，es offenbart fid in ibr oic eebenstbatigr feit ber ßỏrper auf eine eigenthúmlide weife．Wenn ein $\mathfrak{R i s p e r}$ einen andern zum foallen beftimmt，fo muß ee auf inn einwirfen，denn nur dadurd if eis mgglid， Denfelben $\boldsymbol{z}^{4}$ fia binunter gu giefen．Diefe $\mathfrak{F}$ Bitung aukert er vermoge feines felbfifden，individucllen bes feebens．शun if aber der fallende forper aud ein ©tt paş，aud ein Gelbfifas，und Individuellbeftegendes，et má alfo notbwendig＝Dem Fallenmadenden（faillenden） ふirtungsfagigfeit befigen，dic fia als Eelbferbaltung
unt eelofbebauptung gegen allez dasjenige bethatigt, was fein Dafcyn gefåbrden mill. Went nun diefe Sgátigs feit fich immer áusert, fo wiro fie fict nud wábrend deit 2thiterung eines andern forpers, alfo mâtrend des fallens dubern. Der den gall bewirferibe siarper beabfidtigt aber oermoge feiner Selbffeit, Den fatlenden in fid aufs zurefimen, mit fid eins zu macken, Daffelbe ©treben gat aber aud Der fallende, und fo tritt Dee Wittung eine ans Dére SBitfung: Gegenwirfung entgegen, Dergefalt, Da Die ©dmere, wie alle fogenannte (Figenfataften Der Dinge, cin Doppelybáomen, ein aus altion und 彐eaftion Zufammengefegtes if.
5. 19 I .

Was abct auz wirfung und Gegenminfung sweiet
 ein Durdeinander, ein polares $\mathfrak{B e r b a l t n i g}$. Jolglt if Die ©dwere ein folders. ©ie if nidts Einfadea; Uteprůnglides, © Etetigoorbandenes. Sie if teine int Weltraum verbreitefe Rraft, fonDern Dag jedesmalige; momentane Erjeugnif zweier wedifelmirfender Gaztoreif; Deven Cigentgümlidfeit Darin béféfl, Daß fe igreta váümlider und zeitliden ©eyn nad godf ungteidy find two der eine mit grofer ©emalt um fich mirfend, den ans berin unenolid viel Sdmadery ( $(\mathbb{1} .190$ ) beberrfat win beftimmt. Die ©dmere ift ein ungeredter $\mathfrak{S}$ wet anapf, in weldem bei ungleiden SWaffen die nabey madet fiegt!

Diefe ungleidjait der die ©dmate jeugenden Jaf!

Digitized by Googile

## - 46 -

torent Fat Die Beobacbeter getaufat unt fo cingenommen, Das fie nur ole cine Geite: Die 彐ngiefung bom Ctartern gub, nidt aber aud Dic andere: Die Gegenwirfung (Rbfofung) vom Sdwádern aus gemagrten. Dager dis

 meld eine ungefeure sorpermaffe if die Erde gegen Den grobeten Stein, Der fált. Wuß bier niøt die Gegenmik, fung , Dess ©teins gegen Das Mneignungffreben Der ©ros 3u nidts verfdrwinden? Dennod mús Der ©tein ents gegen wirfen, eben weil er auc| Stwas, wenn gleid nut cin Stein ift. Wan feşe den Stein nur grosees, fege ign = Det Groje Des आiondg, und Die Crideinung Der Samere nimmt eirre andere ©ieffalt an. Der Mond fâlt nidet auf die Grde wie cin Stein, weil er mit ginlánglid fraftiger innerer Celbfitgatigfeit Der Eroe, entgegennoirteng und fo ibrem unbedingten ©infuß fid entsiefen fanmo Gr muf ibr zmar geborden, allein er bebauptet dabei Dens nod feine Celffffandigfit und fálut, Miond bleibend; nidt auf die Crbe. शod felbffidindiger berbalten fiad Die anbeen planeten gegen Die Groe. RBenn Diefelbe den Mond nod an fid gefeffelt bat und ign wic Dic Conne ibre : planeten beberridt, fo bermag fie Dagegen dean Wlaneten nidits dergleiden anjubaber. Die झlaneten find eben fo felbeftakizig gemorden wie Die Erde, mirten ifr forglid pit nod mefre Energic als Der siond entgegenf obwobl aud bier fict ein gegenfeitiger ©infule in Den [ox genannten æerturbationer jeigt.

## － $47^{\circ}-$

J．193．
Hus allem folgt，daf der fallende sispet nidit ＊wie man zu fagen pflegt，zur efroe，zum wittelpuntte， fireft，fondern nur mider feinen willen，Der иebermadt nadgebend，oabin gegogen merbe； Dak Die ©diwere eine auf Gegenfats，ouf giftion uri ：ien aftion berubende，gleidfam eine，aus beiden befébens
 re，als ein jedesmaliges ©rgeugní，aud jebesmat：eia Meueş，Eigentgùmflides，je nad Der Eigentbàmfidfeit Der fallenden und fillender Rotrpdes ，Die Gapmere auf Dem Mond，auf dem 刃ars，dee §enus ift eine andere， eben weil die fatuenden und fallenden faftoren andere Sno，als auf unferm Mlaneten．© ©ief gebt aber now
 suf，unfere Grbe＝Dem andeent，forbern da ein jedes cine eigentbunglide，felbflidde §gatigfeit âubert，aiud Der Erdeinwitfung eigenthumlide entgegen wirfe，fo daf
 giebt und geben mug．

$$
\text { f. } 194 .
$$

Fisber gat man tin foldes $\mathfrak{B}$ evfdiedenfallen bea Rotper aud zugegeben，abee nur in fofecn, als main ons
 bebauptete，im luftlecten Maum múften alle Sórper gleids fallen．彐lus Der ：Zurưcfûbrung Der ©ゅwere auf ciit Lebendiges，auf Wedfeelwirfung berujendes，色ergáttat folgt aber notbmendig，dak aud dann，mena mank fid Die fuft wegoentt，ieDet sortper eigentyuimlid fallen muaf

Pe, man mũfte ign dens abfolut pafity fegen, was uns
 fitebe naid Freibeit, und vertbetioigt fat gegen aie Uutiek
 Dew grsifern und midatigern finntid naberebmbar mira


 abert. Die Ceros fált puid fattsare gegen thá, beides peood suit biz auf eine gemifie Grenge: Dann rafen fie fid whes Dev puramimen und jeder beganpfet feinear slags-

$$
\$ 195
$$


 Dá Die © faban wir: Srafte §yatgfeiten fets nur auftretent

 einen materiellen fioffigen Reito. Collte es mit der ©brwes re anders fern? Collte fie geffalt: und forperlos umber freifen und nur'guzitun an dèm Etoffors ell ibm Geems Des baften wad auf ibn sinwitfer? Dientif elamal beit 2nalagie, ou weldeer uns oie Cetfatrung Beredtigt; Durdy
 toee, mod melder:alles jiroifderideinembe fin gebilset uno vermitflidet bat. ©ine ©dmeve, aff abrolute Praftr



## -49 -

in Beficebung fegt und ibre jontenfitat bon Derfelben fid abbángig dentt. Ift abet daê grie oiel det ©̣dmere bon Der Waffe abjángig, warum foll fie es denn nidf aud felbeff feyn? Cie blok als eim an Det Raffe Gebundenes, nidt Durd oie Waffe felbif sectoorgebradtwerDendes,
 mit es bier im Eraft unterachuen tannten, fie fu mideys tegen.
g. 196.

Die Maffe, in Der Die © | moere ibren Entitefungs |
| :---: | grund bat, ber §ater ber © Cowere, ift uns; mie \{ \{ ( 9.187 .188. ) gefagt, Daz 乌roreid. Die © © Wrobuft des Gefammtlebens Der Irden. Waz Denfelben auf irgend eine Weife entjogen und entruct morbeq, Das

 und wird mit Derfelben Cfmalt feftgebalten. Diefes Bieben, diefes feeftralten if das ßefultat eines allges meinen $\mathfrak{F r D m a g n e t i s m u e g . ~ D a p , ~ D i e ~ G r o r i n d e ~ b j l D e n b e ~}$ Jubreid ift cine Şůle aus lauter Magneten (magnetis face §iryfallen) gefugt, Die fenfredt auf Dem (Erbrens trum feternd, Den einen pol nad Mugen, nad der cogs mifden Gonne; Den andern na由 Itrnen, nad der plas netaren (Dem Grdfern) ridten. Da nun das Jroreid fict ùberall bin erfireft, Den ganger Crofera siemilid gleidmágig umbülts, fo if aud Die ₹batigititrduferung Differ $\mathfrak{F r o m a g n e t e ~ e i n e ~ g i e m l i d ~ g l t i d f o r m i g e , ~ D i e . , ~ w e m n ~}$ Wie dem Nagnetiomus eigentgúmlide cine fineare iff fíd. bier als eine radiale áußert.

## － 50 －

万． 197.
In der ভdwere fefrt alfo der Magnetizmus wieder， wit $\mathfrak{i m}$ Iroreid Das Grdelement，nur Dort，wie blet， vermannigfadter und wiefaltiger．Beim＇Fallen eines
 かagnet fu ethem febr fleinen；der gar nidat aus Der æbirtungefpaáre Des groken beraus fommt．Er febt in feter Unteriodung und tann nie Den gleidnaniigert， feine Selbftbeit fairmenden Pol in fid ausbilden．－ $\mathfrak{W o m}$ Gravititen zwifden Mind und Grde erbliffen mir

 Dem fárfern，gleidnamigen gefordt，wo aber eine wollige Wolumfegrung umb Unteriodutg nidt mefr Etatt bat； und endity fellen fid uns in Dem wedjelleben zwifden Whanct und＇ælanet Diejerigen Grideinungen Dar，Die zwei an Siraftankerungen fefr abnliche sagnete zeigen； po Daf das fúr den magnetis̀mus geltend gemadte Bees
 ©leide，aud bier wiederfeft．

## 万．198．

SBenn nun aus Mllem flat wito，daf das ziemlid gleidmáfig Die Grofrufe bildende झroreid Der Seaupts bero Der fid ebenfo gleidmáfig âuEernden Eapmere fegl fo if Dabei ein widtiger umfand：Das शodtbeilmetęs Dafenn des Groelements nebf feiner magneticden Sebens Digfeit zu beacten．Diefe wirft nod mit ber urfprungs

© es feine © $\ddagger$ were, feinen $\mathfrak{R a d i a l m a g n e t i e ̂ m u s , ~ f o n d e r n ~ u n s ~}$ getrubte erdclementifac §ebendigfit: §inearmagnetiemus. Dief war die Mime dest Erdfyfallebeng, wo der Srys fall fid nod in fortfdrcitender Fildung befand. Iefet abet, Da er rúafwâtts gefdritten tf, und Der grofe @as raft: Das Sroreid, auf ifin wutert, bat mit feinem Rosperliden aud feine Reberbigfeit abgenommen; die gang aufgiren und per ©awere plag maden würde, fobald fid Det Feff feiner Eingeit in Die iroige Fannigs faltigfeit gerplitterte. 2ber der trofern if nod unvers febrt. $\mathfrak{u n o}$ fo 'giebt es aud nod \&inearmagnetismus auf Der ErDe, Der nod fitts Durd Die ©amere bins Durdwirft, und Dieielbe in ibrem ©treben unterfititi.
 unterm Hequator Dagegen fawáder fid bethátigt; was
 relatibes $\mathfrak{F l i e f}$ en yom Ilequator und relatives 2 nnpreffer an die æole fu erflaren mobl nur dem einfallen fann, dee
 bat der Planet Das Saauptregiment, unter Dem શequator
 was fid aud in Dem Jefbannen Des æaffers Durat ఖlas netencinfū (Gefrieren) berwirflidet; Regtere fud)t $\mathbf{i 5 m}$ Dagegen $\mathscr{M l e s}_{\text {gu }}$ entjieften und zu entrelfen, was fiø aud in Der ঞiefreiung Des waffers won dee planetaren Şerrf(baft Duitd) EonnencinfluE (Sberounfeen) jeigt. Die Sonne ift das leudtende, warmende, antimagnetifate,

am sotmaltentfen in Die Erfळeinuug. - Det platet ift Das finfernde, fáltende, झiagnetismus und ©dwere zeugende Mringip, das an Den Poten ungesabmt und uns gefjemmt ourd ©onneneinflug fid áußert. Daffelbe fpies gett fid wieder in §ag und Nadt. Dager mir Denn aud begaupten múfen, am Sage fegen Die Sobrper relativ leidy ter, Dagegen in Der शadet relatio fawerer; was bur $\boldsymbol{\phi}_{\text {, }}$

(Die gortfeģung tinftig.)
2.

## Seilung

ciner Eebensgefabr brobenden $\mathfrak{F r a n f}$ feit
Durd denanimalifaten Magnetismus.
$\mathfrak{B O n}$
Dr. $\mathfrak{M}$ eyer,
зи $\mathfrak{D u t f e n ~ i n ~ \Re g e i n p r e u f e n . ~}$

## Bormort.

WBenn fid in Dee borliegenDen franfengefaldte, madibend Der magnetifden Degandiung Diefer Sranten, fぁon feine auffallenden und auferordentiden Erfacinuns gen des Gomnambulitmus und des Sellifegeng vorfinden, und fie daber far æianden, der nur nad dem Winders baven bafdt, wenig $\mathfrak{A n g}_{\text {gicficedes gaben mag; fo bat fie }}$

Dagegen Das für fid, reine Feobadtungen zu geben, Die Den unumftósliden Berweis fiefern, dak der animalis
 merbin zweifela uno fpotten - eine Şeilftaft ift, beren sibittung Die unfers, gangen übrigen $\mathscr{A l}_{\text {rgneiborratges weit }}$ binter fid zurúct lábt, und Dic oft aum da nod mumbers fam Den franfer Drganismus in Den gefunden umjuans bern betmas, wo mit mit unjern gerodgnliden Seitmits teln nidte meffr ausjuridten bermogen, uno mit mits Leidsbolien Blicfen unfere Sitanfen Dem Grabe gueiten fes
 tung vieter Gegner Des झiagnetismus: Derfelbe beile Die
 fu erwarten, irrig if. Denn unfere franfe iff (don ubet
 if bergeiratbet und bereits dreimal in Den Woden gewer fent. Diefe ふRittyeilung wird Daber nidt allein Dem magnetifirenden, fondern uberbanpt jedem praftifden alifte millfommen fena, weil diefem, er fay wes claubeas. et wolle, jeDe reine Beobadtung der witfung eines in Eitreit Itebenden Seeilmittels in einer, Der faufgeredten
 sumf erfdeirren muk.
 Dafe er in fedfen, mo die Organifation in ibrem Iuners fien fo tief ercdauttert ift, Da反 die Bedingungen zur $\mathfrak{u n}$, terbaltung des Rebens fel6ft aufgeboben find, nidt belfen tann, babe id leibec aud erfabren: adber tysridit if ez, datum dife Reaft meglaugnen su moller, weil fere aidgt

## - 54 -


 Den fann. Indeffen bin ith, fo weit mid einige Erfabt xungen Diefer Mrt. belchrt gaben, übergeugt; Dag auct: im Diefen Gáfen Diefe Sraft:nad menigfteattals\&tinderunggs nno Exquidfungsmittel erfdieint.

Flocd ift gu bemerfen ủbrig, Dak tia dem: borliegenben Folle abifittid alle Werfude: mit Der Pranfen vermieder
 fen fajienen; denn $\mathfrak{J}$ ceilanig;, uno nidt ©xptrimentireniam

 Şaptivect, und id fiube midi serpflitifet, Dem Şerrit ©, tto biar Dffentlid meinen, anfridtigem: Danf abjufats teni Dafier míd in diefon alafixten ortrrefico unters fủgt bet.
 madi wodlendeter Secilumg, erfdeint; mirdeigr gofentid
 Leidet ainter ber Minge mit wundetvoditn Gridecilumgen
 faxinen engefulut, maxen, wegen igrer Einfadbeit untes adtet geblieben fryn; Dagegen fic jegt, wo. Das ans ærsuns Dernolle Grenserpe fina feit einiger Beit bermindert bat, vielleidt Dod: nod alf ein leudtender pentt erideinen Dititte.
$\therefore$ Sråulein $\mathbb{S}_{\text {c }}$ boh © auf Dem Şaufe ©l. bei $\mathfrak{B a r g s}$


## - 55 -

Zubeen $\mathfrak{A n f e f i n}$ nad von gefunder und farfer Gonfitution, giemlid munterem Temperamente und gutmutbigem ©jas rafter, batte in ihrem victen Sebendichre an einer beftis gen Nervenfranffeit, Die fie Dem Grabe nabe bradte, gelitten, und als Folge feftr reifbare Merven jurud befats :en, po dás'fie feit dífer zeit won angenefmen; wie bón unangenefinen pyyfifden und prodifden Einotuaten ges neiniglid fegr fart angegelfen wirve, und babet bíufis
 :onvulfivifden Eridecinungen Eicimgefutt nurbe, Die fid porzüglid teidf, und meifeng unausbleiblid, zu andern, ie etwa befallenden Unpáglidffeiten und Sirantbeiten gingu sefelten. Sie war feltet vollfommen wobl, und bel nur enigem bedeutenden Reiden ifres siurpers fanm gugleid dic Grcufation Des $\mathfrak{B l u t s}$ in $\mathfrak{l n o r o n u n} 3$, Dafer fe biel an
 tel litt, madbrend Die untern Extremitaten talt waren. U Herigeng war Die Menfruation máfig, nur feat fre gè wointide etn ble zwei Soden frater ein, als Beferg iff.
${ }^{4}$ m November 1816 lernte id die Sranfe guetf fens nen. Sie rat nod nidt lange in biefiger Gegend, als "fie ven cinem gaftrifden gieber beefallen murde; zu wels dem id: febr bald: beftige byferifde Rxampfe und fons bulinilide, Den ganget Sorper eriduitternde berwegungen gefellter. Duid Die Mnwendung woin gelino aufbernden, abfüfretoen uno mitunter frampffillenden शigneien gts lang es mitr'; Die Rianffeit in einigea soden juyeben.
$\mathfrak{I m}$ Unfanis. Des $\mathfrak{I} a b r e s$ 181z begab fid Die Stante in

aber dafelbef balo, bon einem feffagenden examert in den linfen Geite, zwifalen Der Dritten und bierten falicien : Rippe, Deffen ©paren fie fdon balo nad Der झiederber: felluag yon Det legten grantheit glaubte bemerft ju Gaben, Befalen, woju fid cin trociner sfuften mit dftern Ma: wandungen von $\mathfrak{b r u f b e f l e m m u n g ~ g e f e l l t e , ~ w e l d e ~ S u f a t h ~}$ fie zumeilen not thigten, ouf einige Seit das bett ju guten 3net Hergte pon anerfanntean Wertb bebanoelten oh
 ibxem Hebel befreit murbe.

Die pon diefen veriten angectandten innern und áu
 getbeitten Sicepter und aus Der Eerdaturg Der-Stanfa bernectmen tonnte, theils in reigendsaufldfenden, asf Das Gaut, und Nierenfyfem wirfenden, theils in and phlogififcter WRitteln, Blutegeln, fliatigen EEnreibus
 tet famo Dio Pranfe ant Ende bes $\mathfrak{j}$ abre 1817 ungefilt mieder nad \$aufe zuraide, und foon menige Sage daauf wat fé gendtyigt, daǵ Bett zu butten.

Dea gten Sanuar 1818 murde id um §atb erfugt, es war pir aber erf Den isten moglid Die Sranfe za befus
 gutem Wusftern. ©te tlagte über einen federdenedmers an Der oben begeidneten Etelle, welder purch Den saffea uno dukern Druct permegrt murbe, und bei einiger feff tigfett Das etbembolen erfawerte. Drutate man etwas Rart auf Die leidende Etelle, fo zog fid Der Edmets Langs den Rippen wio nater ole Mitte ors brufbeias.

Gie fatte eimen farfen, wie aus einem boblen ginfe tos nenden, gleidifam bellenden, beftig eriduitternden, trods nen, su unbefitimmten 马eiten Des Sags eintretenden, oft fefr lange anbaltenden faften, welder ben ©dmers in Det Ceite unausfetidid beftig madte, fo dan Diefer ge; mábuid, went Der Şufien fid beteits gelegt batte, nods in paar ©runden fortoauerte, Wu beiben Hebeln gejefle fider befonderz in Der Golge, tåglide ein Paarmal eime frampfbafte ßufammenfanůrung Det Fruft, welde die arme Sranfe unausfteglid marterte. Diefe Bufáte famen, mie gefagt, ou unbeftimmten Zeiten, balo bei Tage, balo Bei Radt; oft wenn Die Sranfe ein Paar Ctunden rubis Befdlafen batte, wurbe fie ourd ben Seuften aufgemectt, Der bann von Mugenblicf fu Mugenblict zunabm, worauf
 murde, Die Betlemmang mit binjutrat, bis endlid nad Bertauf von imei oder orei Stunden die ßufălle mieber berfarmanden.
$\therefore$ Das $\boldsymbol{A} t$ bembolen felbft war in Der Bhifdengeit fret, and oie Siranfe fonnte gang tief utto angaltend cinatbmen, obnedás dadurdim ©eringfea Dev suftiteregt; Doer bersamers inder Seltesermetremurde.
(Einigemal murde Durch Die auferorbentlide Minftews : Sung beim Şuften mit Blutfreifen sernifater © leim aliggemorfen, fonft war der etusnarf nur faleiniditer Speidel, doer gang wenig záber Sdleim.

Der \$ule mar in feinfidt feiner Grequenj meifens nas turitid, ongegen aber jefr abmedfelad, balo mataflita
woll, weid, balo fleiry, bart, sufammengegogen anb Dann aucd wobl wàbreno ber 彐̉nfâlle etmas baufiger: Die untern Extremitater waren beftandig falt, fo ball,
 balten werben fonnten, wàbreno Dagegen Das $\mathfrak{B l u t}$ bias fis nady den Sopf fieg uno fefrr oft farfes grafénbluten berurfadte. Einigemal fellte fid. ein rafender Sopfo famerz ein, wábrend deffer Die andern 3 uffalle fawiegen: : Der appetit war gering, die zunge nad binten eti mas betegt, Der Gefdmad gumeilen bitter; Die Werbaus ung Des Benoffenen obne befdwerDen, Der ©tublgang und die Uitinabfonderung natürlid. Die ©emútysfimi mung war, aufer Den $\mathfrak{A n f a i l l e n ~ u n d ~ e f f e ~ D i e f e l b e r ~ a n ~ f e f f . ~}$ tigfteit und Daucr zugenommen, beiter und fiemlid mañ ter. Dic bequemfe lage fár Dte Siranfe war auf Dent Wứ̛́en; auf den Ceiten fonnte fie nide liegen, Bel
 beflemmung war ibr aud Die gage auf Dem शufaen uns móglid), nut vorübergebúct auf den Sinieen liegeno, founte fie Das erfdrecticide 2ngftgefubl Der ærufbeflemmuns mildern.

Dag monatlide batte mabrend Des Berlaufs Det Siranficit feine ©tsrung erlitten, fondern war mie fruibess bin alle fûnf biz fedse \#Bodien effolgt.
 unterleib baftender, Dard ©todungen Des Bfuts iat Wfortaderfyfem und borzüglid in Dee Gegeno Der Wids bervorgebradter æeiz fu fenn, won weløem die bruft affettionen per consensum abbingen. ©ine dronidde

Sungen: oder Bippenfellsentjundung war, fo viel Anfdein Dies aud auf ben erfien $\mathfrak{A n b l i d}$ fut fich batte, nidt mobt angunetmen, indent befonders das Mtbembolen in Den Rwifdenjeiten frei war, anderer lumfánde nidft zu gedenfor. Wer - §uften; Die Wrufbeflemmung, bie ßers änderlidfeit dez $¥>$ ulfeg, Das untegelmágige in Der zeit Dé Unfalle, waren offenbar frampffafter sut ; und es liés fich Diefes aud ogne Brang annefmen, wenn man ofe grpfe Reifbarfeit Deg Nervenfoftemz und Die Daber ents ftandene grofe Feigung zu Sråmpfen berůcffiditigte, wels ade fidy, wie id) (dion oben bemierfte, beinafe immer wit: allen ber. Sranfen: zugefogenen Mapáglidfeiten und : Rrantbeiten berbanden; fo wie man auf der andera Seite Durdf Den fixen, auf eineriund Der námliden Stels We feit eimem Jabr frenden, Durch außern Druct vermegrs baten Sdmerz, Der nut za berfdiedenen . Deiten fid in metiditederem Srade auserte, gefwungen war, ein Sofats Jetion in Der linten Seite untergatb Des Rmexdfens ans zunebmen.

Die Srognofe lisf immer ein bartnáafiges, weder leide noct fanell zu beilendes Uebel befurdfen, aber Dets ;nod feineswegs, befonders nid)t bet Den erfen Befudenf, - Der Rebenggefabr orobenden ङang deffelben ermantem Den Die Srantgeit tn Der Foige annagm.

Nad: obiger : Infidt Der. Htfacden Der Siranffeit rids tete id main feeilwerfagren ein. Rrampffillendey bes - fánftigende: Mittel in Werbindung mit gelind aufojenden faienen mir angefeigt ju fenn. Ein Decoct infus. visc. ©alb., stipit. dulcam., rad. valer mit pulv. rad.

Specac., Kali sulpharic., extr. hyoscyam., liquor. ammon. succ. und Tinct. castor.; Willen atus Castoreum, nitr., extr. hyoscyam., millefol. und pulv.ft chamom, nebf cinem $\$$ plafter in Die leidende Eeite oon Empl. opiat., hyoscyam. \}u gleiden Ejeilen, watek Die exfen Spittel, Die id veroronete; und Die gleid ta - en erfen Sagen iares, Gebraucte eine auffallenbe Weffos sting zur Eiotge Gatten. Wabrend Des ©ebrauds Diefa SRittel trat Dte SMRemftuation cin; und mit Dem Mufgoren orefelben verfatwand jene frobe Iusfidt wieder; Die Bus fafte waren nun parter ats zubor, und Der fortgefeste cebraud dee namiliden $\mathfrak{H r g n e l}$ bermocde nidf, Die miss Defte lindering megr zu verfdaffen. Uno fo serbielt ēs fiblin der Golge mit allen arjneien, fie modten aus dee Claffe der narfotif(i)en, Det reizenden, der aufiojendery ber ftarfenden $u$. fo m. Fegn. Wenn Diefelben auty ith Sek erften 乌agen igres ©ebrauds fareinbar Befferums
 Bis zum 2ten Gebruar nabm das llebel in fo bobert Crade aberband, daE bie Brafbetiemmung oft Eess afifung owotte. Der seufen wat jest nidt megr als fein mit beftigen Sdmerjen in Der linfen Seite, fons Dera aund in gamen Worbectbell Der Braf begleitet; Diefe Sdmerjen berfdmanden nad dep Racdaf Dab Sufteng iund Det. Bruftotiemmung nie'mejr ginglidy, wie frúberbin, im Gegentbeil murbe apn ourd diefelbers aud in Den beften Swifdentáumen Das tiefe Einatgment erfamert, fo Dafe einentjúndungsartiger zuftand in Dee Beuf qua nidt mety: fu. verfennen mar, Cin sperlas
bon ein Waar इaffen und ermeidende Bäbungen auf die Ieidende Seite bemirtten fogleid einen Radlaß aller Bus
 Sagen war es wieder falimmer．Die शDerlaffe wurdeit mit Flugen wiedergolt；Die Cfitfundungsjaut war ges singer．J̇d veroronete innerlid Mercur．dulc．mit Same pber，Opium，und pulv．herb．digit．purp．nebf einemt Mltheedefoft mit stipit．dulcamar．，Nitrum，extr．cicutae， und binterließ，man folle beim wiedercintritt Der Sus fälle，wenn folde mif Dem beftigen ©dmerz auf Der Sruff berbunden，obne langes るaubern nod einmal zwei Saffen Slut weglafen；Blutegel waren nidt in Ginreidender $\mathcal{A n j a b l}$ ；u baben．Reider Dauerte es nidt Lange，fo exfdienen Die WefdmerDen wieder in farferm Grade，und Das oritte MDertan wurde vorgendmmen． FIIfir Diefes fdaffte aud nidt Die mindefte Erleidterung； im．Segentheil erfolgte große ©ゅwaide，©山mindel，ein （6efugl yon Reere im．Ropf，ferfflopfen bei Der gerings fien bewegung，und dabei war der Scuften，Die Brufts beflemmung，Der Camers in Der ©eite fo beftig wie eials ge Tage frúger．So war nun Den inten februar der ふus fand Der Rranfen wie im Mrfange Des Sionatz，nar Daf die §ranfe bedeutend fdwáder getoorden twar．

Heberdadte id nun Den bisberigen Ferlauf Der Rrants beit，Dás Diefelbe bereits von zwei gefdicften Merzten oor mir bergeblid bebandelt morden war，daffefeit Dee Siưafegr ber Sranfen in Die blefige Gegend mit Saneligfeit zu einem．immer bobern cerad gefteigert morden，dan beinage alle veroroneten Mittel cin Maar

Sage 「币cinbar Wefferung zur Golge batten，bel fortges
 Durd Die Seftigfeit Des Recijes in Der linfen ©eite，Dutw Dic Durd Das seuften verurfaditen Eriduitterungen und gnfitengungen in Den æefpirationsorganen，for wit aud ；ourd Die bon Den frampfgaften Zufammenfdnưrungen Dee Bruft enffandenen Blutanbaufungen in Denfelben ．ein majryaft entzundidder ßuffand in Diefen $\mathfrak{D}$ gganen ents wicfelte，nad．Deffen æefeitigung aber bas uripruinglide Reiden nidit im situdeften befferte，Daß im Begentgeil Die Sranfe Durc Die veranfalteten ：Wlutausteerungen famáder gemorden，und Daber ein fanelleres ©teigen
 Denn ©yfeme，und allem 凹nidein nadi ein ubler थust gang zu befûrdten war；überpadte id ferner，Daf．Die yon mir als urfade Der franffeit angenommenen ©tocturis gen in der Milf $\mathfrak{u} . \mathfrak{f}$. w．$^{*}$ ），wenn $\mathfrak{j e}$ ，dodif nut langfam zu beben regn múrden，mábrend die Bufade von ミag zu Eag bedentlider werden durften：fo war eg wobl natůxs lid，DaÉ tid Die Şoffnung，Die Sranfe Durd den gemobus liden Seilapparat zu retten，aufgeben mufte．Gedadite id auf der andera Seite die biclen，mir befannt gemordes nen $\mathfrak{j a l l l e}$ bon Durd ben animalif由en Magnetismus gebeils ten，bft febr bedenfliden Sranfen，deffen gute wirfung felof zu feben id fráber in 2lden Die Geelegenbeit batte： fo mufte id es mir jut gfindt reduen，denflben bier

[^4]
## － 63 －

sortufatagene Denn nad reifer Griwagng aller Haptans De fand bei mir der ©ilaube feft，dak die Prante Durd den Ragnetismusp，und nurdurd dens felben allein nod gerettet werdentinne．

Da indeé die $\mathfrak{A n m b e n d u n g ~ d e s ~ \Re a g n e t i s m u s ~ n i d t ~ f o r ~}$ gleid gefattet murDe，fo veroronete id bis zum 2Iften Sebruar Mofdus，Felladonna，Binfblumen：Wlafens pfafter，Einreibungen und ふís万ungen，aber $\mathfrak{A l l e s}$ bergss bens．Die 2nfalle famen und veridmanden wie biḡber， Dic Sráfte verloren fin immer mefr und mebr，fo dak Die Sranfe Durd zwei §erfonen aus und in DaÉ ねett ges boben werden nufte，und fie ofne unterfůgung nidt megr auf den füsen zu fetren im etande war．Esf felle
 ：magerte ab；Die blübende ©3efinttsfarbe wat Dabin；Die CEluft gánglid）verfdmunden；Die Nàdte waren følaf＂ los；und trat etmas ©dlaf ein，fa ermadfte fie aus Dems felben mit furdterlider $\mathfrak{b e a n g f t i g u n g ~ u n d ~ w u r d e ~ v o n ~}$ （Exficifungsgefabr und neuen ভdmerjen gefoltert．Einen um Den andern 乌ag waren die 3ufâle folimmer，und fo beftig，Dak die Siranfe fich taum im bette zu balten ：wufte．Dic Sranfe，Die bisger Die beroroneten $\mathrm{Ar}^{3}$ neien mit Der gròjten $¥$ únftlidefeit genommen 5atte，murs De nun auf einmal nod obendrein mit einem unmiders
 serlangte nun felbf，fo wie deren Mutter und ©dweftern， fefnlidit nad Der Anwendung Des $\mathfrak{F a g n e t i s m u s . ~}$

Da Das．Şaus ©l．ungefàjr andertbalb Ctunder von Dulfen entfernt iff，fo war es mir in Sinifidt meiner

## -64 -

ubtigen Stanfen nidf maglide. mid ber Mntwenbung bet M2agnetismus felbf zu untergieben. Эø fprac dager Defbalb mit Dem Serrn $\mathfrak{D t t o}$, Upotgefer in Burgs maloniel, einem in miffenfdaftlider Bildung und moras Hfdem. ©Garafter febr adtungewertben æRanne, und bat
 ibm Die notbige gnmeifung und magnetifirte in' reinein कeifeyn den 2 I . Gebruar 1818 Des Ractmittags uat fänf $\mathfrak{u}$ br Die §ranfe felbft ungefáar eine Biertelfunde lang ourd. Mnnoendung Der Digitals Manipulation mit
 bauden und ©pargiten. Godann trafen wit die liebeys einfunft, DaE Diefe Wefoublung alle \&bende um Die nams. lide Seit vorgenommen merden follte; Der Magnetifeur pomobl als Die Rxanfe muEten borber alle:Metalle som fich entfernen. Mraneien wurden weder innerlid now âuEseritd verfdritber.

Den 22 fien $\mathfrak{F e b r u a r}$ Mbenos um 6 ugr beganin Sect $\mathfrak{O t ~ t o}$ die $\mathfrak{ß e b}$ andung auf die sorgefdriebene 刃eife. Daş ¥iagnetifren Dauerte ungefábr eine ©tunde, in melt
 Die folgende Madt wat to rubig, daf die frante don Io ubr abenos bis des andern Morgens 7 ufr falieff ogne von Seufte doxt Brufbetlemmung etwas gemafe $\mathrm{z}^{\mathfrak{u}}$ werden. Die © Cdmergen in Der Eeite waren biel ges linder. Den 23 ficn trat die Mienftuation ein, und Den $25 f t e n$ vermefrten fid aud Die ©dmericn in der ©cite
 Rraufe in Sdlaf grfallen, aber bald mider erwadt.

$$
-65=
$$

 und Die Rádte gang rubig．Die untern Extremitatent， welde fruiberbin beinafe nidtt $\mathfrak{j u}$ ervàrmen gemefen warert， muroen f（1on nads Dem erfien Magnetifiren brennend getg．

Den 26ften februar Des Miorgens waren Die © $\begin{gathered}\text { mergen feft farf，fu gletder 及eit fand fid wiebek }\end{gathered}$ פRafenbluten ein．

Den 27 fien und $28 f f e n$ febraarbatte oie Sirana te wieder einige beftige $\mathfrak{M n f a l l e ~ b o n ~ e d m e r g e n ~ i n ~ o d e ~}$ Geite，Die aber allemal durch das magnetifiren gelindert muroen．Sie füblt unter Dem Siagnetifiren mogl ©dmes se dee Mugenilider，fo dág fie diefelben nidt leidt $\mathfrak{t}$ ffnen fann，if aud mobl etmas falaftrig，idlaft aber nitht ein．

Bom Iften bis zum 3 ten $\mathfrak{R a t z}$ war es mit den ©dmetjen ebenfalls abroctifelno；ubtigens finbet fid． Die Mrante ourd die ungefiotte शadtruge ferr erquictt； appetit und Srafte negmen auffallend zu，fodádie Prans fe mit geringer Saulfe aus Dem bette feigt；und fid taglid eine balbe bis Drei biertel Stunden auker Demis felben aufgalten tann．Şinfictlid bes $\mathfrak{F a g n e t i f i r e n s ~}$ bleibt es bei den frügern Erfideinungen．

Den 5 tentifat wurde die Srante dura cinen Bes fuめ angenebm überrafat；fie war Des शaammittags uns getodgnlid munter，fdergte und ladte viel；felbft unter Dem झagnetifiren Des 』benos war fie nidt ofne zers freuung．Nadts um ein ugr，nadoem fie einige ©tunden gefalafen batte，murde fie Durct farcderlide Sdmerjen in Der Seite aufgemeft，Die tor teine andere Rage ald vorabergebuatt auf den Pinieen gurikfen．＂Ceit

## $=66-$

Dem Rnfange ber magnetifden Sebaroluts fatte fie finen To Geftigen $\mathfrak{A n f a l l}$ megr erlitten, Dabei feflten aber Dod Der Şufen und Die Brufteetlemmung, ఇaфdem Die © Samerten ungefáfr $2 \frac{x}{2}$. Stunde gedauert batteu und feine \&inderung eintrat, murde Sar. D. gerufen. Gr magnetis firte Die Rranfe funaf Minuten, und Der ©dmers wat getgoben; fie folief ein und falief rugig bis an dent Morgen: Die Beranlaffung zu diefem anfall facint nus
 terfeit am borigen Bactmittag, und febr wabrfacinlid
 Statt gebabte Berfreuung gewefen zu fenn. ञon Diefer Beit ar ging nidgt allein alles mieder gut, fondeen

Den 8 ten $\mathfrak{M a}$ ás fiel die Granfe nach fanfminutigem Magnetifiren in Den magnetifden ©djaf, Der nun Den 9ten und woten now faneller erfolgte, und jedesmal eine fate galbe @tunde Dauerte.
 id Die Srante, feitbem fie magnetiid foliefy zum ers fenmal; es mar dié aud das erfeemal, oá id fie matss rend meiner Wefandung auber dem Bette fand. Dis Beranderung, Die id an ibr wabrnabm, und die aud allen Sausgenofien auffiel, war gemís jum Erffaunctro
 beinage jedesimal ben $\sum_{00}$ drobenden, 马ufăle berlorent nut der leidige ©dmers in der Geite wolle nod nidt woflig weidjen. Bwat tlagte fie nidt mefr fo rebr uber Sdmerş, aber nod über ein lăfliges Gefuibl von Wolw beit und ©dwere unter den falfoen ふippen Der linfea

## $-6 x=$

Ceite．aud war ibr cin：geringer Druct mit bem．Finx ger auf diefe ©telle fetr empfindia．©dpon，fruberbin
 jedod．nidts zu entocticn mar．Dic Sråfte，batten fo zus genommen，dás die firaufe nidet allein obne frembe Beis búlfe in uno aus Dem bett fommen，fondera felbf meby
 und Durch das simmer fpagiren fonnte．Das fodeleidens
 wurde wieder blůgend，und Der rosper batte auffallend an gileifd gewonnen．©ie ás mit $\mathfrak{A p p e c t i t}$ uud bectangte， befonders gleid nad dem Grwaden aus dem magnes tijden ©́dlaf，nad einer fráftigen Euppe．Dbgleid fie
 Sdlaf gemefen wat，fo falief fie Deffen ungeadtet：gegen 10 Ubr mieder ein，und folief Die Padt burø ununs terbroden．

Da id eines Sbeild die Srante getne im magnetifdent © fárfung Der magnetifden Einwirfung fúr ratgfam biclf， Dás die grante von nun an táglide zmeimal，aber eine furtsere 3eit magnetifirt wuiroe，to bradte fie．Sere $\mathfrak{D}$ ． nad etliden Etriden in Sdlaf，motauf fogleid die freundidd ládeladen，von innarm woblbebagen geus genden Gefintsguge fid über ibr sefidt berbreiteten． ©ie faß diémal in einem Seffel；früber wurde fie．ims mer $\mathfrak{i m b e t t e}$ liegend magnetifirt，Bum Єめlafmaden was fie bis jeģt nod nidet getommen．Şert $\mathfrak{D}$ ．fing nun ant， fie nad tbrem Befinden zu befragen，es erfolgte abet

## － 68

 Serggrube zu ridten und diefelben fo zu fellen，daE fie nut mit $\mathfrak{Y}$ a oder $\mathfrak{N e i n}$ gu antworter braudte．Esets folgte nun eine folde Bewegung der fippen，dás man ieden Kugenbliá Den Qaut ermartete．Jo lié Seerrn Dtto der Sranfen auf die gingerfigizen fprectien．Segt berwegte fie oie Elippen febr farf，und zmeimal erfolgte
 Do由，（ein Wort，weldes in biefiger Ėegend báufig zut Bejabung gebraudt mito）．Daf leģt der fomnams bule Buffand eingetreten，und dak berfelbe fid bald ia
 nun aum die ©tarfe des 乌apportg zmifoen Det Eomnams bute und Dem Wagnetifeur zu unterfuden，gab id Serrn か．Fitiafdweigend，uno ofne daker felbit mufte，was es mar，etwas ©alz auf die Búnge．Die Pranfe madte mit ibren Sippen und Det Kunge folde Wermegungen； als ob fie das Gals felbft im Munde batte；allein fie was nidt im ©tande，auf Die §̧age：was fie fomecte？fu antworten．©don feit eitr Maar §agen aurferte fie im magnetifaen Ruftande eine fefir grofe（Em＋finolidefeit； wenii eine von den frauleins etmas nabe an den wags netifeut bintrat，fo dag fie fogleta unrubig wurbe，
 that，Dann verándecten fid ibre freunoliden Beefidtss züge in folde，die ein unangenegmes ©efúbl ausbrücien：
 namliden Mugenbliat zucte fie mit Dem redren，uno sersog die sippen，als of fie den Etid felbet empfunden

## - 69 -

 ein $\mathfrak{p a a r}$ ©tride e gefeftigten aber Den ©dlaf gleid wieder. suct murde fie unrubig und orobte gu erwaden, wenn

 seits in dem Grade, DaB, wenn derfelbe feine Daumen in der Chaternung eines 3olls bon den ibrigen bielt, Diefe fid in die $\mathfrak{r a b j e}$ riddteten und fad den feinigen náberten; Wielt er feine Gingerpigen uber cine igrer faánde, fo ges wietben ibre finger in fonvulinifide かemegungen, und es
 fu beben; bielt er feine gingeripigen Den igrigen gerade gegenủber, und von denfelben $\frac{x}{2}$ 3oll entfernt, und jos Dann fcilue feine sande langfam zurücf, fo folgten die dinigen fo lange, biz ibre 2 erme eine jebr auggefitectit, gejwungene foge angenommen batten.

Radjoem fie $\frac{3}{4}$ Ctunde gèfdlafen batte, erwadte fié, befano fid febr wobl und verlangte ndad Der ©uppe.

Um mit mebr शadoruct magnetioct ill Die Leibende ©eite eingumirfen, nabm i申 mit gerrn $\mathfrak{O t}$ to Rucffpras de, daf diefen 2bend und die folgenden ©itaugen ein mit Fliederblumen angefúltes Siffen magnetifirt Dee Sranten in bie leidende ©eite gelegt merden follte.

 Die Sranfe Des $\mathfrak{B o r m i t t a g s s ~ u m ~ i f ~ u g e ~ i n ~ b e m ~ m a g n e t i s ~}$ :fden ভdlafe lag, und er ein Sblag Wein trant, daf fie gleidjeitig mit ibm faluate. Suf die frage: mas fie trinfe? antwortete fie: ssein, © nasm nun ettoas wass.

## - 68 -

 Serggrube zu ridten und diefelben fo fu fellent, dag fie nue mit Ja ober Mein fu antworter braudte. Es ets folgte nun eine folde- $\mathfrak{B e}$ eroegung der §ippen, dás man jedén Hugenbliat Den \&aut ermartete. Jo lief Seerrn Dtt o der Pranfen auf die Fingerfigen fprectien. Segt beroegte fie Die gippen febr farf, und zmeimal exfolgte auf Die frage: Wefinoen ele fif) wobl? Die Ontwort: Do由, (ein SBort, weldes in biefiger Segeno baufig zut Bejabung gebraudt wito). Daf jegt der fomnams bule 乃uftand eingetreten, und dáz berfelbe fid bald in

 bule und Dem SRagnetifent ju unterfuden, gab id Serern n. fitiffaweigend, und obne daE er felbit wufte, was es war, etroas Ealz auf die Bunge. Die Prante madte mit ibren fippen und Der ßunge polde Bemegungen; als ob fie bas Sals felbf im Munbe bdtte; allein fie wat nidt in ©tande, auf die §frage: was fie famecte? fu antrooten, ©don feit eit $\mathfrak{p a a r}$ §agen aufferte fie im magnetifolin Rufande eine fefir grofe (Emyfinolidifeit, wentil eine won den frauleing etwas nabe an den Mags netifert bintrat, fo dag fie fogleiditantubig wurbe, uno fafte Hin jemand am , wie id affidetid reiot that, Dann veránderten fid ibre freunoliden Beffidtst züge in folde, Die ein unangenegmes Gefúbl ausbrůcien:
 nampliden Mugenbliat zuctit fie mit Dem redrea, uno sergog dic \&ippen, ald ob fie den Ctid felbot empfunden

## - 69 -

 ein $\mathfrak{p a a r}$ ©tride e befeftigten aber Den ©dlaf gleid mieder. 2lucd murde fie unrubig und orobte gu erwaden, wena

 reits in Dem Grade, Daß, wenn berfelbe feine Daumen in Des Gutfernung eines 3olk won den ibrigen bielt, Diefe fid in die fàbe ridtteten und fid den feinigen nágerten; bielt er feine Gingerpigen uber cine igrer Şánoe, fo ges wietben ibre finger in fonvulinifde Werwegungen, und es
 zu beben; bielt er feine gingeripig̨en den igrigen gerade gegenúber, und von Denfelben $\frac{x}{2}$ Boll entfernt, und jog Dann fime feine fánde langfam zurücf, fo folgten die Sbrigen fo lange, bis ifre 2 eme cine jebr auggeftrectte, gejwungene foge angenommen gatten.

शaddoem fie $\frac{3}{4}$ Etunde geiølafen batte, erwadte fié, Befano fid febr wobl und verlangte ndad Der @uppe.
um mit mebr Radoruct magnetifat in vie leibende ©eite eingumirfen, nabm t由 mit Serrn $\mathfrak{O t}$ to Rictfpra,由e, dás diefen $\mathfrak{A b e n d}$ und die folgenden ©ifaungen ein mit gliederthmen angefulltes Sifien magnetifirt det Sranten in die leidende Ceite gelegt werden follte.

Den $12 t e n$ Márs waten die magnetíden Exfdeis : aungen nod fárfer. Sૃr. D. bemerfte son ungefatar, als Die Sranfe des $\mathfrak{B o r m i t t a g s ~ u m ~ i f ~ u g e ~ i n ~ b e m ~ m a g n e t i s ~}$
 -gleidjeitig mit ibm fatuafe. suf Die frage: was fie trinfe? antmottete fie: wsein. ©x nasm nun etmas wass.
fer；fie idfuate ebenfalls mit，und fagte auf die wicders Dofte Frage：fie trinfe Wafier．sluf die 马rage：wic fie Tide jetge befinde？Sefre wofl．

Den ruten Ràry zeigten fid die namliden Gradell nangen mie geffern．Dic Sranfe gab genau an，was far． 2）．in Den SRund nabm；wem et tranf，fo folucft fie ebenfalk，and nannte das，was er getrunten，Dabei geigs ten ifre \＃nienen Den Woblis boer Uebelgefdmact gang rids tig an．MubfatnuE bon fem． $\mathfrak{D}$ ．in Den Murb genoms men，mufte fie nidt gn nennen，fagte aber，es fey betis Gend auf Der 马urge，uno es war igr fefr angeriefm，wenn fse．D．nadjer feinen Nimb mit Saffer boet Ebotolade ausfpuilte．Zimmt，Den＇frx．D．faute；faute fie ebenfalla， und befragt：was fauen Sie？antnoottete fie：Simms． Rod set．N．an feinem mit filmifぁem $\mathfrak{B a f f e r}$ befprengten Euc，fo jog fie ebenfallis die \＆uft fart Durd die Nafe und verideete，Dee Gernd fen angenebm．Sgre Antwors ten erfolgten mit Geidetigfeit，und fic berlangte vom Wagnetifear mit $\mathfrak{D} \boldsymbol{u}$ angeredet $g u$ ，werden，fo wie fie aud ign mit Du anredete．Uebet ibren zuffand（prach fie， wie es falea，nidt gerne，wenigRens nurden thre Зüge ernflyaft，wenn fie um die Urfade ifrer Sranffeit befragt wurde，und dic gutwort darauf war unberffindiad．Щuf Die Geage：miro Dir ber $\mathfrak{R a g n c t i g m u s ~ b e l f e n ? ~ e r m i c s ~}$ Derte fie bloE：＂1Du mút mid taglid magnetifiren．＂ 2uct fayte fie，dás ige dag magnetifrte Siffen victe \＆ins Derung bringe，und beroronete，Daffelbe táglidy fu magnes tifiren．Ser． $\mathfrak{D}$ ．fragte die firanfe ferner，of es feines

lid magnetifite? ©ie antwortete aber Darauf: ॥Dufannft Dierúber gang rubig renn; Daś wird Dir nidtes fáaden.if

Dit Sranfe nimmt an Siraften táglid zu, Die Nadts ruble if mortreflida, aber in Der tranten Seite ift es nod, wie am inten.

Den ruten Marg des etcnos fano ict die Sranfe in feiner guten Gemutgsfimmung. Wbidon fie in ber. berfoffenen গadt rebt gut gefdlafen Gatte, fo flagte fie Dod, dang fie fid den gaajen Eag nimt noobt befunden, Serjflopfen, ©dmerjen in Der ©eite, Zerfdlagen5eit in Den Gbliedern und ein unangenebmes Gefübl im §opfe getbabt babe; aud war fie fegr niedergefolagen, und batte fid Den gangen §ag im Bette aufgebalten. Das 刃iagnes tifiten batte fic Des Đormittags abgelefnt. Die urfade Dievon und bon Den cingetretenen befdmerden fonnte id nidt exfabren. Weiner æermutfung nad wat esteine pridifde urfade, und beffand fefr mabridecialid, weil
 menoung des animalifめen piagnetismus. Gaúr genite fonnte id aber annefmen, dak die enntunft eines idree Brider den isten des dbends fart auf ibr semuty uno Srevennifem gewirlt babe. Jid ziweifelte nidt: alles turbe fid legen, wenn die franfe nur balo in den magnes tliden edlaf berfegts merben fornte. थllein ein balbfúns Diges Sragnetifiren mar frudtlos; fie fiel nidt in ©dlaf. Da id eine unrubige Nadt befurdtete, fo veroronete tid etmas Liqu. ammon. succin. mit Tinct. valér. aeth., woson jeosd nildts genommen mürde; Demm die అadt zwar rugig, Die Sranfe fdlief sicmlid gut, aftein Deffen

## － 72 －

ungeadtet toar fie des folgenden Tags，Dem 15ten $\mathfrak{y s}$ at nod immer niederge［dlagen，und wollte fid aud des Bormittags nidt magnetifiren laffen，indem fie Zweifel gegen Die Seilfraft Des Miagnetismuz vorfaúgte．Wuf bleles Purcoen Des Sern： $\mathcal{D}$ ，bequemte fie fich aber des Qbenos daju，und tam aud slcid nad einigen．Winuten in Den magnetifden ভぁlaf：um Durdaus feine ©torung in Demfelben fu verurfaぁen，lief fie ser．D．ganz rubige， obne eine frage an fie fu tbun．Nad etwa ciner $\mathfrak{F i c x s}$
 mer，und fegte fid neben Seern $\mathfrak{S}$ tto in Die Mábe Deg．
 big und ermadte，und mar aud nidt micoer in ©dlaf fu bringen．Sie begauptete，es fey ibr jemand an die． Gúbe gefommen；weldes Gefújl wobl offenbar yon der in Det Ráge，fowobl des Magnetifeurg，als Der Fúfe Det， Sranfen，fid befindenden ©dmefter beranlaft wurde． Uebrigens befand fie fid nadber redit munter，und bes flagte fid nur ưber Die ふúrje Des Sdlafg．Die folgende Nadt mar gang rubig．

Den 16ten und 17 ten Nats gatte Die srante ges gen das Nagnetifiren nidts mebr einjumenden；es murde alio micder zweimal bes Sages miederbolt．Sie fiel in Den erften Śninuten wieder in Edlaf，allein Das Epreden in Demfelben war nidet mebr to Deutlict，als yor ber cingetretenen ©torung．Die Befdmerden bom 14ten und 15ten batten lid pólig perloren，nur Die Eeite mat un nidts gebeffert，Dabei wurde fie Dfters vom fofter seplagt．

$$
\mp 73 \div
$$

Den $18 t \mathrm{c}$ Sixat mar aber Das Epreden mieder Deutlid，uno die תranfe befimmte Die jedeemalige Daus er deṡ ©dlafǵ，urio fwar genau nad der Ubr des 刃Rags netifeurs．Der ©alaf murbe lánger，und dauette uns
 midte reine Seand auf ibre fraufe Eeite legen，Dief werde thr Einderung bringen，indem fie das magnetifirte Sifiner feit etlidan Eagen weggelafien batte，weil diefeg， folle es auf Der famerjbaften etelle balten，mit einem um Den geib gebundenen Tuad befeffigt werden mufte， und igr Der Druct Deffelben befdwerlid war．．

Der blefige wirbige Sert $\mathfrak{B i c a r i u z}$ ©l．batte fdou frůber gegen mid Den Wunfd geáukert，Die Sranfe im magnetidicn ふuftanoe fu febene．Cie murbe beute im wadenden und im fomnambulen，Zuftande gefragt，of fie Die ©rfülung Diefes wunides betilligen wolle？ Sie bejafte dicees foroobl madend als fomíambul．

Denigtenがars fand id die £rante siemlid muas ter；fie verfiderte mit，fie befinde fide fege biel beffer und fonne fid wieder mit einiger Şandarbeit beftáftis gen，jeood werde fie feit cin Paar §agen oft bom Suffen
 lid gefdmollen．jd fand dief bollfommen beffatige． Die unterfen falføen Rippen und die liegio hypochon－ driaca sinistra bilbeten eine umgrengte，gegen jeden－ Druaf fegr empfindide Gefdwulf．Begen Den Saffen ，mollte，fie feine 2 argnei negmen，weil igr Diefelbe gans zumider fey．

Radoem id mid genugfam nad Dem Befinden Det

Sianfen erfundigt batte, wurbe fie it ©ajfaf gebradt. ©ic erflărte nun auø, auf $\mathfrak{B f f r a g e n , ~ i m ~ © d l a f m a d e n : ~}$
 er obnefin balo verfdwinden werde; über Den ふuftano igret Seite wollte ober vermodte fie nidt $\mathfrak{z u}$ fagen; fie wurbe untubig und verorieflid, wean man fre Darúber mit sielen gragen belåfigte.

 max nod eine greundin Der granten, das frauleta b. ©.. Dt, gegenimartig. Die faton oben erwábntent Werfude wurben wicderfolt, und batten Den námliden Erfolg; fo dak affo die magneticde Einwirfung wiedee in eben Dem ©rade worfanden max, mie einige Tage fruber. Jod that verfbiedene gragen an Die Pranfe; ers bielt aber, fo mie id es erwarten mufte, feine 2 Intwort. In Rapport modte id mid gegenwártig nod nidd reęen taffen, weit id immer, wenn dief berfudt murde, cinige unrube bei Jer Siranten tabenabm.
$\mathfrak{S c e r} \mathfrak{D}$ tto fragte fic: warum fie mir nidt eben forodgl antworte wic inm? Sie erwiederte: ,lid fann dem Dofs tor nidt antrootten." - $\mathfrak{o b}$ igr unfer gemeinf(daftlides Bufammenfprecten nidt lâflig falle? - ॥Pein, i申 bort (End nidt." -

Seer $\mathfrak{D t}$ to ridtete auf mein Crfuden mcbirete gras gen fo leife an Die Rrante, dak mir umifebende folde Duxdaus nidft berfeben fonnten. \&itein fic beantwortes te folde alle ridtig, objdon er weiter won ibr entfernt fand als von une.

Quf mein Erjucken fragte fie Scr. $\mathfrak{D}$. fernet: ob id) fie bei feiner etwaigen Berbinderung magnetifiren folle?
 mid nidt magnetifiren." - Waram fann er Did nide


Wollte fer. D. fid einige• ©dritte bon Der Sranfent entfernen; dann wurde fie unrubig und berlangte, ex folle in ibrer Nabe bleiben. Begen Eifen und ©tablf bom Sagnetifeut in die Seand genommen, war fie áus宜erf empfindid. ©ie wurde gleid) unrubig, zog Die arme frampfgaft, tlagte uber Samergen in denfelben; und wurde nur nad weglegung oicfer Gegenfánde und nad einigem Salmiren wieder rubig. Andere Metalle batten weniger Einflus auf Die Stanfe, und mit Golo tonnte fie relof geftriden werden, obne dafe es fie auffali lend reizte.

Um nod mefr magnetifa eingumirfen, lies iad ein CGas waffer magnetifiren. 能fangs wolte fie nidit trinfen, nadoem fie aber cinmal dabon gettunfen batte, begefrite fie zu verfdiedenen Whalen Davon und fagte: "es fameaft redit gut. "

Da die Siranfe befimmt batte, fie murbe bis 9 ubt falafen, und es uns etmas jpait murbe, ifr Erwaden abs zumarten, fo verliefen wir Diefelbe eine balbe Stunde früger. ©o wie wir weg waren, fagte fie ju feerrn $\mathfrak{D t}$ to: 11 Pu fannft nun auci mobl ntit mir fpiedien. 11 Eine folde Erinnerung gab fie ifm in Der Folge immer, wenn er biel mit andern \$erfonen fprad); fragte cr fie: Şaft Su co denn nidjt gerne, wenn id mit andern fpres

## － 76 －

We？for gab fie getosbnlid fut Ontwort：iISd babe es Heber，wenn Du mit mit fpridff．＂－UnD war er gam fitia uno allein bei ibr，Dann fagte fies，，12u fannfit woff mit mir fpreden．＂－©in becweis，wie lieb es ifre war， menn der æagneticeur feine ganje 2ufmerffamfeit ouf fue xidtetec

Den zofien wat st berorpocte fie fid，nadoem fie in Den magnetiiden ©dlaf gefallen war，magnetifirtes
 Şyfer werde bald dabon meggeben．Um zu miffenj of pie einen unteridico zwicden magnetifirtem und nidt magnetifirtem Waffer maden wúroe，batte id Den Sern，D． erfuedt，Die Pranfe mit einem Gllas nidit magnetifintel Maffer zu taufden；allein fie wollte bor diefem gät nidet trinten，＂Denn das andere fomete ibr，wie fie fagte，febr gut．＂ŋaguetifirtes 刃心afier，weldees zufálig Durd：ibre Edwefter Dem 刃agnetifur，als Die Srante gu trinfen，berkungte，Dargereidt wurde，batte fie faum get toffet，ald fie am gangen leibe gucfte；und mit berorief lider झpiene flagte，es fey ibr fo famer in Den Magen gefallen，Daf fie Edmergen davon fáble．©ie verlangte， Ser：D：folle ther feine Sand auf den Magen legen；nad ein æaar 刃inuten，nadoem dief gefdeben，war fie wia Det munter und geiter＊）．

[^5]ster bat wobl obne zwelfel Das ظeratiten Des cliafes son oer ©dwefter Demi æืaffer Die magnetifde Sraft ents zogen.

Ein junger fatholifder Seiflider batte die Erlaubní erfialten, dem magnetifden Berfabren diefen Mbeno betr zumotnen. Gr meinte, da die Sranfe mit fern. D. fptes den fonne, fo marde dieg aud mit ibm der namlide gat fenn. Er verfudte alfo ourd allerlei fragen mit ifr in Unterbaltung zu fommen, erbielt aber, mie naturlidit,
 und glaubte, Die Siranfe bore ign eben fo wobl ald Den fren. D. Lun fie alfo auf die probe zu regen, of fie ign wirflidf nidt bobre, bielt er das sidt binter die Bettgars Dine am תopfende des Bettes und fagte, freilid untodes fidtig genug: "fert Dtto! Dic Garoine brennt!" ふr. D. erfaraf im erfen 2ugenbliaf giemilid beftig, fagte fid *ber, da er fā, dak es nur Tãuftung war, gefamind mieder. Mutin im Mugenbliat feines Cridrectens batte Die Pranfe, obne wad gemorden ga reyn, angefangen, am ganjen תobrper fonvulfivifal su sittern, und in allen (8iliedern fid zu erfaíttern, bis fie frr. D. Durd Salmis ren mieder berubigt batte, fo dá gluctlider Seeife det stanfen, welde nidd aus dem ©diaf getommen mar, burd Diefe unjeitige Neugierde, fein merfbarer Nadtheth erwadfen ift. Daf diefe Erraútterung der ßranten eins
 Den Sagnetifeuts, und nidt ourd Die unmittefbare Eins mitfung Des Geifiliden auf die Gegbrorgane Der Mranten berurfadt morden, if fur Diejenigen, welde mit den Exs
f（beizungen Des animalifфen SRagnetismus befannt find， fein Gegeimnig．Der frùgerbin zweifelnoe junge Geifo lide ourd diefe，bon ibm unvorfidtiger Weife veranlafte，
 nes Beffern belefrt，biclleidt nidt ogne an ভdillers IIUnd Der ほenid verfude Die Gbitter nidt＂ зu Denfen，naф ふૃaufe．

Das－Unbefangene Der＇Sranfen nad igrem Errmaøen wat Bürge，Dá fie bon Dem getabten Worfall im magnes tifden Sdlaf nidts miffe；fie befand fid aud in feinet Şinfidt unnobler．

Den 22 ften $\mathfrak{R a} \mathfrak{a r g}$ ．Geffern Mben fagte Die Mranfe im ©dlafmaden：fie glaube in 3 Woden wieder na申 Waloniel tommen，fufsnnen；wie lange aber Das æagnetifiren nod fortgefegt werden múfe，das bon wein fie feinen थuffaluE zu geben．2lum wial fie fid über ben Febler in der Seite gar nidt ettlaren；fie bers langt nur，Dá igr der Magnetifeur die Sando oft in oie Seite lege，weil ibr diefes fegr gut fey．Dic Gefdmulf und Der ©dmers fangen aud wirflid an abjunegmen， und Der Suften wird gelinder，fie berordnet fid gegen Diefen immer nod magnetiintes Waffer．

Seers $\mathfrak{D}$ t to legte int diefen ${ }^{2}$ bend ein $\mathfrak{P a p i e r}$ ，auf mels Фes er ibren शamen gefぁrieben，auf Die §erigrube und fragte fie：ob fie es fethe？©ie fagte：ja；allein was Darauf fand，wolle fie nidt fagen；fulegt fagte fie mit
 ffelte fid in die entferntefte Ecfe Des 3immers und fprad fegr leife ju ibr；fie antwortete igm gang vernctimlid und．

## - 79 -

ridtig. Eben fo befinmate fie aus bet Getne oetidies Dene Gegenfánde, Die er abmect.etno in Den Wund naEm, madte die namliden Berwegungen, als of fic diefelben fellef im §uxde gefabt gatte; aus der naimliden Ent

 Nafe bielt.

Den 24 ften $\Re$ árs*). Dit Geffumft in der linfen -Ceite if faum mefr bemerfbar; Der feffen if gams bers f(dmunden. Dic magnetioden Erifbeinungen find die nåmliden.

Rein 2sunfa wat jefty, mid Dod einmal mit Dae Siranfen in §apport ju fesen, um aud, felbft einige gragen an: fie thun zu tonnen. Raddem fie in Den magnetifder © daf.gefallen wat, fragte fie Sert $\mathfrak{D}$ ttop ob fie niduts Dagegen eingumenden babe? Jibre थntwort mar: 11 wean es fenn man, uno Du es jabert miaft, fo if es gut. ${ }^{\text {th }}$ ひuf Die frage: ob es igr etwa \{daden midtte? fagte fie: 4nein." -
 Ditto. In den Gefidtsjuigen der franten jeigte fid teine SSera:Derung, wie dié fonft jedesmal ber -Jall wat, wena Şr. D. von jemand, wábrend die §ranfe im magnetifoter © ©laf war, beruibrt wurde. Jd that num einige $\mathfrak{\$ r e s}$ gen an fie, $\mathfrak{z}$. wie fie find im gegenmártigen るufande befinde? Db es ibr nidut biaderlid fey, van mit ibee

[^6]Thren 3 uffand indjer befteagt fu werben? ob fie gegens mairtig in feinem sheil ibres Sórpers ©dmerjén fuble ? Das Mntworten fdien thr anfangs viele Mrube zeforen, audf fonnte man fie nidt gut berfitgen; indef fen berlor fid diefe Edmierigfeit balo, und fie antmoth tete- mir' nit eben - dee \&eidtigfeit $r$ wie ibrem Siagnes tifeur. Weil id aber eben fo menig, wie diefer, etmas
 bas geideu der linten Eeite betraf, oon ibr erfagren Fonnte, uno Mtleg, woruber fe fict duferte, Darauf ginauss lief: Det æagnetis̀mus múfie tågfiø fortgefeg̨t nerdent,
 nefmen, fo fand id nidt notbig, fie lánger anguftens gen, und unterbract alfo den §apport. Sobalo id ote Sand des Ser. D. loggelaffen batten, gab fie mir auf meine weitern $\operatorname{Fragen}$ feine $\mathfrak{2 n t w o r t ~ m e f r : ~}$

Den 29 fen 刃ág gerlié Die Sranfe feit brei wós naten jum etften Mrat Daǵ Sranfehsimmer uro fpeifte Des Sittags im §reife lbrer erfreuten §amilie. -Şuften uns Geefdrwulf find gänflid verfdwunden, aber beffer uns geadtet verlất fie det ©dmerz nod nidt. Im magnes
 febr becter and gefpraddig und ergåblt ibrem æagnetifeur, meifens aus eignem \{atriebe, allerbano Mrefooten aus intell fruigern Gabren; fobalo detfelbe aber oie unterbals tung auf dibre Srantbeit lenft, uno fie ñber die Urfade Des. Sdmerjes in Der. Seite aufidlu⿷ geben foll, wiro fie beroriefelid, feufft føwer und flagt ůber angft.

Soantag, den sten dprily max es fánes,
-8:-
Weiteres Wbetter; Dhe Srante genof feit langem. qum. miten Whale mieder Die freie \&uft. §re D. begleitete fie auf ibrem ©oajiergang. Cie befand fid fo mogl, daf auch folbef Der ©dmets in Der Geite ibr wenig unbequemlids feit, megr berurfadte. Jibr Hppetit iff fefr gut, Der sides per Gat ebenfo an gileich, mie an Stáfren, bugenommen; Sie ift gegenmattly fo geidmind in Gdlaf ou briugen,
 me mit Den Daumen, in felben: fDon Dee Befegl dee Zagnetifeuts: : $\mathbb{S} \phi$ /af icept! Daju binreidano in Daǵ Efrwaden ! mare früberbin langam; es dauerte wobf mei Winuter, ebe - fie bie dugen redt offnen fonnteg mano wenn der zeitpunft Des Ermadens da twar, befaly


 Won num an berlagte fie iedegmal, auf Diffe: zeife ge , Weatt gu werpenco meil es ibr, wie fie fagte, angenetmer foon ald wenn fie won felber crwade; mit zoci, orat Ctriden if fie wad.


 magueticion © Sblafe lag, fragte ere fief ob er fid. aurd eis nen Tag obne Rladtbecil bou ibr entferaen. Dutyt? Sie by : minligte diefes, icDod muife fe den oten des Bermittag uec feiner थbreife wie getoodnlid maguetifirt weroery
 Beti Des Magnetifitens wieder. unuiff fem.

[^7]
 genosgnitide Seit Des spagnetifrens peine Gedaiffen mit

 Iedfot aud aus Diefer Britfermung auf fie eingumiten bers



 fenturntt ifr befdaftigte, in Cdlaf get fallen, und anduitgefaty wel ©turoeng
 in Den edlaf gebradt gatte, fragte et blefetoo of ificin

 gefonmetr afz obetbetbergefontentiabe

 eine Golge der ©inmirfung dee 刃agnetismitis gu betvaiks

 bürfeth.




 und nadoem er ole Srante in Dene edilaf gebradt gatte,

Befthinte, Fer rauf feine grager dieizeit bes canlafot:amf


















 befannt war, Die Rampe brannte allju duifet; ; feref Dtto fucher :mit Unftrengung ibei den ounteln - Sids
 Sweite ©udend fagte Dic Somnambuls: "ufber meinem Sopf in bet Gardine flectt eine Etectnadet. 4 ;Uno fo mary es aud. Er fregte fee nun; ob, fie auch miffe, wagesf Damit maden molle? - "Den:Dodit in per fampe eff



## - 84 -


 adtan, isoas an Dempelben worgenommen wutbe.
 te: im naturtiden §atien bon allem, thas fie im fomnams - Sulen Zuftande fpridty nidts: weif; taß ibe bingegew fobald fie mieder fomnambul if, afles the Bufammenbang
 gen ©igungen mit lye borgegangen ife weinn Dte Beit bed Eecwadteus erfdienen iff, fo miro Diefes faon beidleunigt
 yom Stiepert Der Seranften entfernt gemadot weiven.


 Edimarain'Deŕ Ceite Belâfligt fe werigy: meazs.

Der von igr Diefen 2 bend neusedinge indiveerfoltor

 mantouralla, to vajable strianfe wieder im zimmer bleis ben mus.

Den 1 3tea 2 prill Die (sittecturg mar nod ims
 gunfig gemefen. : Secure wacess jeiterv, faiones, waz
 Fam fett Dein sten gum erfee spal wieder in dic Buft, uno madite feter man afrens vormittagigen magnetifden


 .mit Itppetit, for tafe in ibrem ganjer OteuEern nídts
 Seite wat ibr beute beinag unmerffar.

Sore 2tngabe am 21 fen Mider, uno bie meftmals in Det fotge; befonders' am gten diefes beftimmate; witcoets


 - Dat oic Soante midit frober, da bie Bitterung nady ung
 ben isten fo fostre spitterengit wata nad watomiel toms amen ju fsanen, iolnfallen murbe'; bean máte pase pretter eben fo føledt geblieben, fo fonme qie nidt anggetenf und : Dann toúrde find mitbin ibye proptejeciutrg nidt betwitt, lidet baben.
 geppradig, una batte 刃ieles yon ber beutigen unterbads tong gu erjdjlen.
 Die borigen Eage.
 :auf Dem Siicae ftegenden Singe in die \$and, und fragte, woas er in Der: §ano babe? - "Einen Sing. " - uno
 fey mein liebfier $\mathfrak{\text { Ring." }}$ - Sie Gatte Diefen $\mathfrak{R i n g}$ boin temando, Det tbe fegr theuer wat $f$ : bum Gefoenf befoms men. Da fie ubergaupt jeden Gegenfand, Den §r. $\mathfrak{D}$. tu Die Spand nofim, ectanute and berannte; fo eattano

 0. im giertyand gegeben:mumen; ofyedafer felfof wifs te, mase es mar.

 reisent Rappan gienerfancmmi, rolite: denfatben in cide

 meitom Bocbaben befant, uno ecfugite 15n, er módta, sean : Die Srante im :magnetifぁten: Ocplafe fid befánbe, cine Seand auf Den siader galten; it márde ism etwos
 Re: Den:Gegenfand gu exfeanen vermoge:

Id babe detn bergeffer 子u fagen; oaf das Bimmer Der \&ranten mábrend Der vormittagigen Eişungen jedess

 Dez $\mathfrak{F}$ ormittags, in einen Eeffel; fero.D. fegte Die recds
 Maddem fie uber ibe $\mathfrak{B e f i n d e n , ~ u b e r ~ D i e ~ D a v e r ~ i g r e s ~}$ ©edlafes, befragt motben; und nadjoem fie einige bon , fern.:D. in obe dand, genommene bjegenfainde befimmit Fafter bielt Sgr. D. peine-redfte Spand auf, Den Mudeon. - Jd legte Das zuammengerolle Ctaf Samamm ina in Dic feand. Sie follte nun fagen, was er in Deriscand babe. Cz Dauerte lange; ege fie antioortete; endid fag, te fie: , 1 es find Şandidube, 11 -


Gel. Der © © mamm war in pis form:gerout, mie, matr wobl lederne Şand「фube zufammenjulegen pfiegt, uno fublite fid eben io fanft an. Sar. D. werfidecte mir nads ber, er babe gar nidt an Sandidube gedadt, er babe fi申 ưbergaupt nidts beraus Denfen tsanen, was Das, soas id igm in oie frano gegeben, wobl feyn midote.

Wir batten nod cinen zweiten .Berfud betabs sedet. EEs follten nadmlid bon Den Şausgenoffen cinige nad uno nad, aber eingeln, in das' berfinferte zimmer tommen und etf borne in Deer Sguty feben bleiben. gr. D. mitt Dem Ruifen nad Der Tgür gefegrt, ump Die Gins tretenden nidt ju erfennent, fragte nun nad dem Namen Des in det Sbur fegenden, und jedesmal folgte Die; ;idos tige $\mathfrak{b e n e n n u n g ~ d e r ~ c i n t r e t e n d e n ~ W e r f o n . ~ W i t b i n ~ u ̈ b e t s ~}$ geugende Beweife, Dás die Sranfe im fomams bulen zufand nidt blós dagjenige zuerfens nen vermodte, was fgrem Magnetifeur bes fant war, fondernaud, wenn facanimt vollfommen, das, was ifmunbefanatmar.

Den rsten $\mathfrak{A p r i l}$ fagte fra. $\mathfrak{D}$. blog mit fefem Willen: ©abine, nun falaf! und ed.gef(कab in Nugenblicf. Geffern batte er feire Daumen bot itite ©tizne: gebalten, und Der ভळlaf war ebenfo fanell mie am-xten eingetreten. Ge fragte fie, ob ify Diefe pret NRetboden, fie in © © wåren, als das ©treiden? Sie beantmoptete es mit: ja, es wirfe eben fo gut. . Huf Die fernere frage: Ob Die


## － $88 \rightarrow$

id es nide redft fagen，tid meine cis aber balo fagen ju fonner．＂－

Die Sranfe befinbet fid feit cin Paar Eagen nidt pebr wobl．Durd einen Diatfebler murbe Die Beroaus ung gefiott，Der Uppetit geringer，Die Bunge belegt； und Daju gefellen fid \＄agenfdmergen，welde oft jems Lid Jefotg find．Sgere stto lief ibe botlaufig etwas Timet．chin．comp．und Elix，aur．comp．bid gu meinet sunfunft nefmen；bie Srante veroronete＂fid aukerbem magnetifirtes Waffee und das 马̧andauflegen auf dee SRagen，weldes befonders，wie fie fagte，fetre wirfiam Fen，wenn die ffano den biofen عeib berügre Die Befs fering if audd bereits mieder cingetreten：
§ゆ் batte farn．D．føriftlid angegeigt，DaEid Den folgenden Tag die Sranfe befuden múroe．Diefen ærief erbieit $\mathfrak{f} 5$ ．D．Des \％bends，als die franfe im magnetifden Śdlafe lag，uno las ign beim sidt am sirde febend； er fragte fie nadber，was er getban babe？－＂Einen Brief getefen，＂fagte fie；won wem Der ærief fey，wolls He aber nidt Deutlid beraus．设f frartes 3ureDen fagte fe sublid：，，unten im Brief febt：Wieqer，＂－Uno met Geift pena fo？－＂Dér Doftor！！－

Seers $\mathfrak{D}$ tto mothe fie mun aud rad bem $\mathfrak{J n g}$ alt des． Brifest fragen，allein die Beit des edilafo mar berfofs Ten；fie verlangte gerweft gu werden．Diefen nàmiiden nateno batte fie den scra， $\mathfrak{D}$ ．aud wieder auf das Etills ：fegen fother $\mathfrak{u b r}$ ，wooon er nidts mafte，aufmettfam ＇gemadit，ogne Daffife barum gefrage woreen war．

Die Gegenfride, madte. er Difoughen in fiomberet Entfernung von ibrem Siorper, beim fünften war fie nols lig tuad.

Den 19ten April traf idole Sranfe beffer calsta wermitutgete. Die giplgen bes Diatfeblers find berfdiouids Den; fie befindet fis, unbebetutenoe": ©dmergen in Dee Seite uno cinige ntroronung im Etublgang abgeredurif, wobl, who made wieder tigitide. Epagiorgánge.
 2uffegen Der gingerfpiget auf die Rutee befonderg woil befáme.

Den 23 fenspril fand iad die frgnfe auferorbentida
 meiner- Warnung ungeadtet bat Die Stante fid nidt oom Spaglesengeben abgalten laffen, und fa daburd cinen außer beftigen, mit giteber, Sopfidmery und शafenbluten bertundenen ednapfen zugejogen; po das fie das Vett nur menig berlafien lann. Jnjwifden bers faminden nad jetesmaligem æagnetifiren Die Befamers ven, nidt :afteir mábrend des ©dlafmadens; pondern felbf auf mebtere Etunden nad: Den Wiederetmaden. Im ©めlafmaden orudefte fie beute aber bod den winfd aug, Dak id etmar zur Beforderung Der AusDünfung verfdreiber mbdte, 'weldes aud gefdab.

Sit jum 30 ften 14 pril mar. fe bon Der Critaltuing
 - borganbenen, Cdmesjen in Der Seite. Magnetifutes - Baffer trinft fie feif zmei そagen nidt meje:g der edataf

 Segor． ）
Das Monatlide bat fid yor ein Paar Sagen，nad


 ide Sitanfe Dase Ruffegen Det Gingerfigen auf Die Sinter


 auf Die Snice Der franfen zu fegen，wie wan Gbert Set fetmet Suaten in Ricfers：Ardio fro．tgier．


 ©erolg bei mperer siranfen ein ficteres Siefatat，binfiets泣内 her Weforderang Der Wienftuation；ziegen laffe．

In Den erfen Soodien Des magnetifden ふufandas maferer Reanfen Durfte fid igr wasnetifeut nidd meit oon ifor entfernen；odet fe murde untuhig und fifien exs ．maden ；u：sodlea；nad uno nad abet berfartice fid Dor SKinfun des spagnetifence auf Die srante，fo oafert fo lang wie Das ßimmer：mar，bon inerobye ocrmindarte Einmirfung，abfetyen fannto．Diffen Mbend：batte，id

 ：bon Dem grogen Cinflue des झiagnetifears auf feine Soms ${ }^{7}$ nambale zuigeben，blieb nidit blof：im meiteften \＃bftand， Den Der æaum Des Bimoners zulipgi fefan，fondern er
entiexute fidi : anf einen langen coang oor Dene Pimmen 'tbat megrere fragem; melde wit' im zimmer weger oet (Cintfernung nidt doten fonntenf an: ie -iranfe! metde : fie:alke Deutlid): beantmaxtete.
Den 7 t en Mras, :Die Sranke lefindet fid ungemein Twobf; Dex 2tppetit tif wortrefflid; Der Gmblgang mieder In bstiger Droturg $n$ das Musfeben wixo inmey beffen : Weet nod wollen Dise ©dmergetin:Des Eeite nidt gainss lidy meiderr.
 Das es binreidend fey, fie nur citt Mal des Eags fu magnetifuer; : blos bes wbends magnetifirt mexs Dent- Die: atagnetifaen Erfdeinungen find úbrigems now Die námliden. Sber einer Erfdeinung mus: i申 Gier boct erwágnen, Die bereits feit etliden Tagen yon Den Sdmefterit ber Mranfen if beobadtet morden. Gs if námlid cin Gefúbl ber Rranfen von Der Annábenuag
 Ter bei einent fomnambulen Snaben beobadtet morden.
 (71): Die Sdweffern, melde gewobnlid gemeividafts - Hith oder abmedjelno Der Sranfen-Gefellidaft leifeten, - bemexften námlict feit einigen Sagen, futs oor dem Eins (tritt Dee wagnetifeurs in oas sranfenjimmer, cine aufs fallende Unrube an ber Sranferm:., Sitten im Befpead - wurde fie plestidaffig, fand auf, trat ans Jenfer, febs ; te fut wieder ciner Augenblict, trat wieder ans fenfer; Dićs modte etwa cine Minute Daucra, Dann mares-ges

 madten es butcaás uningglid，zemanden，bet auf Das
 te man jemanden nur reben，wenn man foff am．jens
 Weue Erfdecinarg aufmerffan gemadt tourde，unterting et es nide，Dte：Pranife in manguetichen edlafe nad der Urfade ofefer Hatuge fu fragern．©ie gab folgenie Erflárung：bei feiner，Des Şrn．D．anndgerung bemaftige fla inter ein unmiderfetider sries an das：femfex，nad der Geitejubex betfommenmuffe，futreten，indemes igroow tomme，fie múfre ign fegen，and wenn fie fid aud auf einen augenblit des Esiebes ermebren wolle，forey es，als werde：fie getoaltfam sieder add Dem fenfter ge：sor gen．

Da ia beute nad waloniel gefonmen mar，ble Sraus fo ju befuden，ergdilte mir Şr．D．oiefe weuc eridaris
 verabredeten wir，id：wolle aflein bui der Sranten gebeyt unter Dem Wormario；Scr．D．Fen abmefeno und tomme erf nad einet Gtunbe nad fanfe；er folle mir nade ds net Biestelfunde folgea，id wetde dann bei feimer：Zus náberung thr Benegmen beobadtenh．Sditraf Die Sirante neben Dem bette plend mit Sanbarbeit befdaftigt am， etfunoigte mid nad ibrem Pefinden，fagte ibr Dann，乃又土．D．werde etif nad einer Ctunde eintrefen tsanell， und Hef mid ：ann weiter miation in ciar．igren zufano

 llegen, ftand aufy gab auf mide weiter feine Matung; teat ans Fenfer; tox folgte ibr unid trat ebenfalle and

 fo. Cie ging nun mieder an thre sorige Snelfe jürútif und gleid Darauf erfdien Şr. ©. im ßimmer. Sada elk nem furgen Gefpràd wurde fie in eallaf gebradef, in

 men fetren."

 feben $\mathrm{z}^{4}$ urtbeiten, follte man nithte Srantjaftes mege beteisutben; feDod water die edmergen feit ein paat Cagen bindurd wheder beftly gemefen.
$\therefore$ Dbfdon Das Magnetifiren gecgenmaittig nur nody des ménos greflebti, fo fann man Dennodi Den bertarjtet Sdtaf abgerectet; feine Berminderung Dee etiffe bet
 wie mir Sert Dito ergajit, bat Dic Sranfe nod biat cinigen थbenden, midireno Des magnetifden ©dlafts
 einige Etellen angefübrt, die, wie fie fagte, febe fajbe pegen und lige befonders gut gefielen. Bra. D., umizu unterfuden, of fie ibm aud im ginfern eine folde ©tellé zu jeigen im Etañe fey, fragte fie, wio Das Bud liek ge? ©ie fagte : igm den Drt. Ce ubergab es ige mit

## — 9 央 -

 To, fidoti gefunden, aufuralagen: ©anf im ginfern blâterte: Fie: cin ments in Dem budjep meldes fie, untew
 bet bellem. Tage nitht mirde magtide gewefen fenn, mith Gelf der dugen etparidacin ju fefien, und: begeidnete eis mé: Steder. melde bein sidt nadgefeben, eben eine fore, von Der Die daterbaltung gemerea, war.

 At Dpuert felten uber cine balbe Stunde: Die Sifanfe Gat fid in jeder sinfict erbolt f, fo daf aud nidet pie sexitgife ©্pur cines spantidifeit mefr: vorbanden iff


$\because-$ Difen \&bend fagte fie, bald radoem fie in den mags netifden ©dlaf gefatien war: 11 funftigen Son abend, den: 3offenf erde id meinen legten S(d)af balit


 wity mix bann nidts mefr nůgen. 11 .-

Sile but Fertn Dtto, fie Darum-Dq币 midt, Fobolb su verlaffen, fondern nod eine Beitjang fie tiglin :34 befudien, und ibr wieder magnetifirtes श्maffer ju geberp Denn beides fey ju ibrer bolligen seilung nod notge menpig.


## - 95 -


 fin Sommer ein Wiad gebraudent trovon fid Der Ref Dite ভめmerjen gam berlieren werde. \$sas für cin ঞid



 Bufandeg Der gati gemefen, wenn-fie eine grage bedat worten folft, Deten Weantrootung the unmoglid) wach
 catbfam bieft, diés auf find beruben zu taffen.:

 tif(den Sur etroas. gu entdecten', po erfube fie es euntiod

 rifnge $\mathfrak{B e}$ ermunderang.



 gen, wie lange fie falafen merve? ga'b fie etrolid gue stay
 $1:$
*) Id batte Sperra Dito berfiroden, bei biefem, teetan © ¢blafe gegenwártig ou feyn, burbe aber unerwartet bieran verbindért. Weil Sr. D. meine Xnfunft immer nód etwat=


$$
=96=
$$

 345 Settè-legen.!! -

Sie miederboltf aufz Neue ibre frübere Berordnung Dinfidtlid Des magnetifiten Baffers uno Des Badess
 Ste seneuerte ifre: porige Rusfage! Dag fe von num an




 mus fo fenn!! -



 fer, DAE ef ifor idongeit fangem befannt; gemefen, Daf am beutigen Sage Der legte ভdlaf ©tatt finden werdey
 ama nidts duvo fagen mallen.



 übrigen Tbeil Der Nadt gang rubig. Des Sporgens um feds ubr ermadte fie, fab fid ein Paarmal um und个allef nieber bls 7 Ubr. Feim Ernaden befand fie fid redt mogl unb erlárte, bon Dein Əorgang ocr vers fofenen शadt nidgo iu miffen. जerr opto perfudte

## - $97=$

 bringen, aber bergebens; Die magnetiode Etnivitlung.

 itwesmal elive glafde whafer.



 fie no. etwas von unangenegmen Gefübl in Dec linfer
 abeinfoite.
 Gatte Das fin betoronete Bad ein marmes \$ab priza
 sio baden, uno efat oieg aud miteltio, pooalo etne pasac sarme witterung eingeteten max, teoom leinetwegs

 uberbaupt zu tatt gemefen, oder baf fe fonit nidet die gebstige sporidit gebrautate, nacto oem fie elntge matat gebadet butte, fillten fid bedeutenoe catarrbaftode bes

 felten und nut nad bedeatenoen ctifoutterungen dees Norpers; oder naめ Diadfegtetn duferte fiai aud nod"



[^8]©
 ©fRfupheit beffer alb ie.

 Sbefdmerden, und wurde auf, die naturgemáse, zeit yon: einem âuferfit fleinen und fawaden Rinde entbunden,



 1. :
 fetbung bis zum 2 fitn gebruar ermagt, wenn man fetfor
 Lidef mitD wie Dje Gerborffedenditen Frfálle, Defy

 arne sielmety cine Den EpD orogende Sodbe exreiden;
 magerung Des Rorpers, gáglide ghrabme Dex frafte.: Ginfugefellen; wie in-diefer. Ddave bedentlid)en Qage, inj Der Die bemaditeften srampf! und famexgflitenden wits, tef Dem Sppit Der Rinperung gánglid varfagen, enolid. Die, 2anpendung. Des animalif(den Shagnetismus, wogn, man friber now nidt geseigt wat, yon bet franfen; und ibren nádfen glutsvermandten Driagend begegrt. wird; wie piefer nad feiner erfeen Unmerndung, augens: bliclid Dic Rebensgefabe orobenden Bufalle bebt, und fr bebt paf, fie modixend oem ufigen Werlauf Dex Sranfs.

- beit fein einjiges shal witDerfegren; twie eben to fanell
 Weranderung cintritt, indem Die vorber taum ju erwata menben Unterf(dentel breaneno beig werben; mie ogne binen Tropfen Mrsaei fid in uxgefabe 14 Eagen geger affe Ermartung die Rrafte berarebrten, wic Die ©Gluft miek
 mico: man semif eingefteben múffen, daf diefer Fall fu Den feltneen ; gefbort, in welden die Wirtung des anis malifden æragnectismus fo aufalleno fanell int gangen umfang moblthuend gewefen if, und daf diefe Srantens gefajidfe fdon aus diefem Grunde allein Die Nufmerffams teit Der Herjte beroient. ; \&uffallend; wito in Der Goige Die Bildung Der Gefamulf in Der linfen Seite, Dem

 nabme Der Gdunerjen. 2lud finden mir bei unferer Aranfan, was faon frůber bon mefrern Beobadtern in aborliden geanlen if bemerft mobden, Daß bei Mnnds betung der Gefunobeit und zurutafegrendem ©゚leidgewidet in Den Sunttionen des §orpers die Somnambule pelbft cime Berminderung dee magnetifden Einwirfung beroros $\mathfrak{n e t}$, guerfit den Geebrauød Des magnetifirten waffers abfelle und, Dann in Der. Folge erflátt, Dásein einmaliges táglides Wagnetifiren in Butunft ginreide, und dá fid endid Sie \&ur mit einem langen ©dlaf endigt; Daf aber, um Den animalicぁen शagnetismus nidt ploslid abjubrectert, fid die Somnambule in Den leģten Tagen Der beffands fuxg mieder den Esbraud Des magnetifiten waffers auf
 spagnetifeat meteberbolt bittet, fie nod elire zeitlang tági Hid zu Befucten.
- Diefe guinfigen Batánderungen der Stanfbet Putan Harí Deutid und unlaug bad ba, und tonnen nut alleia
 Den metben. Dein im segimen, in det Diat dee Statia fen miutbe und fonate nidts vetónbert meiden; und da
 thitb wobl tein Bernănftiger fid beifallen laffen:

Dás enditif eine: rabifate sceilung diefer Sranten
 es gemis if, Dafe fie fich jegt einer guten sefundyeit:ers fteit.

Mandere' mitag in Der Darfellung Diefer Reanfonges Thifite biele : Ruden antreffer; Diefelbe im Garizen zu
 Detfatedenartige serbattuiffe Mrandes geboten und
 Rutifen megfallen; tim fage: Diefe facinbarentab A ent, Denn man vergeffe nidt; daß şeilung ber §aupts theed wat, uno daß Die die seilung betteffenden wefenes lider umfande treu und getwiffenbaft erjáble find; beent os auct, um unniftige miederbolunger fu vermeiden; unterlafien worden inf; in jeber ©is̨ung alles aufjugeidu nen, :ras die ©ommambule gettjan uno gefproden bati 2uct if es mir febr matyfdeinlid, daß, wenn einige Beebadtniffe abjuándern gemefen waren, und wenn-mant


 seellfoben fi申 in bibexem Grade entwiffelt baben muixdea
 gewefen fann múrbe, mean Die Rranfe fich utber den Sue
 menn es int mogglid gemefen wore, oas an Smlusidet Sur ; з gebraudende 马ad gemau; bu beftimmen; aber eben fo offengergis geftefe id aucd, Daf die Furdt; Der Srams:
 git ratgen, mit Febarrlidfeit in fiesu oringer und fio

 Cxfláruag, menn: fiejerfelgt waxe, mielleidtond nod feje zweifels und ratblelbaft batte fenm foranen.



 bag fomanabule feben entwiffelt bat: Daß felbf diejßus Jaflung von eingeinen Werfonen mit Cinmilligusg ten Seanfen nod viele Sorfidt erforbere, zeigt aud siefe Gefdidite bei Dem Worfall mit Demi jungen Beiftident

 movoon aber Der $\mathfrak{I a s}$ Des Ereigniffes zu bemerfen ifit vers geffen worben, liefert ebenfals cinen Wemeis, dáet Befábrild merben fann, wenn fid frembe Wetfonen einet

 Der: beinage in taglidem ßertegr mit dern: faufe ©l. fand; und ber ubergaupt cir beaber, guter Sann iff, wurod Dutch Die Ergáblungen, Die Die Gama voh סeme frauleit auth breitete, fo fefir von Reugitide, diefelbe im ponnambuter马ufande gu fegen, bingeriffen, dafere eines tages ofne vootjerige Ertaubnta per Rranfen, wábreno. fe im magr
 arfangs som Serre $\mathfrak{D t t}$ bemerft ju werden., R6ee gleid bel feinem Ciuttitt ins 3immer murde die Sranfe duEetfi umubig, gtterte am gangen sorper fonsulfixica mo wefott unter angitiolen 2tbembolen Die 93orte aus: "fort! fort!" Dabel blieben ibre sugen wollig. gef.loffers.
 Dem er bedeutete, gleid das Bimmer ju sertaffen, morauf. Die Siranfe nad einigem Sialmiven fim witoer betugigte wnd auf Befragen iaber Die Urfade ibrer Untube Dent Sger D. fagte, Dafibrydereintritt Des §. fols


- ©alieflid) etlaube daj) mit nod ben im Bormort anget fübrten: Bemerfungen beijufügen, Daß diejenigen Gegs ner des animalifden Magnetismus, unter Denen tal brroienftolle ※erjte porponlid fenne undifáage, aber freilid aucd mieder einige, Die ibrem etande wenig Egre madera, offenbar febr unridttig urtbeilen, wenn fie Den animalifden Ragnetismus fár cin unoing, für cin blofes ©piel Der Wgantafie erflaren, weil man; wie fie fagen, Die. Erfateinungen Deffelben cinleudteno ju ets facten nidet :im ctande fan; peil or: nar fateinbas
－ $103=$
 butd nerbenfamade झerfonen，Die nad wie bot ella reifbares，zu Srampen geneigtes शeevenfyfem Beblelteft， Serbiefen werde，und weil nad ifree 刃icinumg and nue
 feidende ģtaviensinmer fúr Den animalifdien Magnetismus empfanglid ferent dan überfaupt Die Etidetriungen bes §eilfegens bauftg auf Betrug berubten，oder meğ cinent Buftano bon Berrứftheit，alś Der Einwirfung einer beis Ienden Sraft zugurdreiben fenen，and daE durd Die झas wendung des animalifder siagnetismus bent winitiiss mus and Dem 2berglauben ఇbur und Ebor gedfnet und Dadurd Die rationelite Secilfunf felbit bon 彐erster ents můbtgt werbe．Denn eines Sifeits find Diefe Beibauty tungen and Befduldigungen unmabr und bodjf ungeredt，

 beilt，was er beilt，gemís nutd faciubar，pondern
 fes nadi den individuellen Berbátraiffen des sirpers

 und bei nerbenfdpaden ねerfonen eine folde umwands lung ibrer Gonfitution ju vertargen，dán daraus ein ans Deres Seyn entfande，tann wobl nod feinem bernunfo tigen Argt $^{2}$ im Grnit beigefallen fann．2Benn Diefe Serren， Die fo fegr die ©timme Der ßernunft gu giren auffordern， Differ Étimme nut felbf Segst geben uno ogne Eigens finn und $\mathfrak{Z o r e i n g e n o m m e n g e i t ~ d i e ~ t a u f e n d f a d e n ~ B e o b a d s ~}$


## $\rightarrow \quad 104=$

 malifoly Wagnetismus prafen, menn fie fid übergeugeq modteng das die beilenden frafte ndt nad Maak unp Sifmift an beftimmen find; menn fies fit purd taufends faltige Erfocinuggen in Deg Ratur, Die, obføon mie fie ibyem wefen nad, nidt ertiaren tónnen, darum doф nidts Defto weniger porbanden find, belebren laffen mods

 weglaugnen, oder für cin Gpiet Der wantafic augeeben modtent mit unfere eigene Exifent meglaugnen müften;
 thrper, pie mit tagglid peridreiben, auf pen franten sprpes mirfen unp; in zum gefunden umandern, das piry nues nad Der Erfafrung, oic mir oonigree Unmens
 obne yng um das wic fie wirfen lange zu betums
 frgrung , bobnfpredendes - uttjeil uber den animaliiden Fhagnetismus, zurůaf, nebmen, oder wenn fic folgereqt bleiben modten, fein 凡ejept megr serfdreiben.

sines $\mathfrak{B e}$ eitstanzes burd ben．thiariface Magnetismus．

Dr．ミ．Bロのato，
$\mathfrak{A r r t}$ aum Зudttaufe und ©efurt


 Semp．eilenos gerufen．．S由 traf die fletne Sranfe mit －gefotofinenen：：Huger uno fin ibxer gams unbemuft mie zas
 sel．zufammen，balo fampfte fue mit Den Suifen，fiellit
 fid im Bette berum，werwicelte．fid im Dedbette，uno pacfe alles，was fie bablaft merden fanate fo feff，Das man es nur mit grober æuige igr：entreljen fonnte．

Die Eltern wayen beim 2lufang Des Щnfalle niøt ju －（baufe；Die Mago aber erjablte mir；DaE die Rrante
 serweile in einem．Bbtnfel Des Bimmers fid auf Den Wooen
 ，be fie an ibr ain，Bufammenfabren uno © © inttgin mie in seifeem gitberfroft bemertt；fie bohe fie gleid，guf itren

famen，aufs $\mathfrak{b e t t}$ gelegt，in weldem bic eben genanns ten 马ufalle ploblid angegebroden fenen．

Die fleine Sranfe felbft war im Ģefide zwar blafi －Do aber nidt entfellt；ificie slugenlider waten tratapk Gaft zufammengefogen，und liefen fid nidt dfnen，fie Eatte eine naturrlide Wårme ưber Den gangen §orper， Den $\mathfrak{p u l g}$ fornte id Der gáufigen Werbre§ung ber ふ̧ans De wegen nidt Deatlid fügten，der Mtgem war fonell und feidend，Daś ङぁlingen befamerlid，und der unters leib weid uno flein．

SHuEer Convulforen im erfen Sabr igres sebens wabs rend des Zabnens foll fie faff fammatlide Sinderfrantgeiten leidt ubberfanden baben；uno nie batte man eine Cpue －biger 3 ufatle an ibr bemeeft．Sibre fltern find immer
 mittelmásig，und die MRildjáague batte fie f（bon gross sentyeits serloren，to bas id nidet füglta eine erblis de nod eine Entwidungsfrantgeit bor mir ju babem． glauben fonnte．

Riedmittel allertei 2rt，©enfpfafter auf Dic sabent， Seergrabe und $\mathfrak{F a c t e n}$ gelegt，erweidjende ©liftiere，eiv． nige $\mathfrak{I r o p f e n}$ Liq．anod．auf Bucter，und eine Wiifoung nuś Infus，rad．valer． 3 i ，pulv．rad．Ipec．gr．ij liq．a．comp． 3Br liq．c．c．suce． 3 j Laud．liq．S．gutt．xij．unto $3 \times$ Sys． valer．，alle $\frac{x}{2}$ ©tunden zu einem findediffel ju gebea， waren ofye allet Gffolg；Der Paroxpsmus gatfe bercits． 3 bolle，©tunden ogne eine deutlide Remiffion gedaurest， Dic Gefage murde immer Drobender，id batte teine Beit


Tentbee mit 6 Cpiblifel voll gutem mbinefify vie langit erfegnte saulfe; Die Conbulfonen borten mit Blitetes fanelle auf, fee gab Durd Selden zu verfetien, daf.fie auf Den פRadtfugl woulte, batte eine fáculente Mustees ruing, war fid ifret wieber gany bemuft, nur fonnte fic nod nidet fureden.

- Den İten Decbr. Worgens: 8 Hbr. Wai i2 Ubr $\mathfrak{a n}$ batte fie bis Morgens um 7 abr ununterbroden ragis serølafen, und war beiter etroade, ftum batte fie aber eine © Sdate תafiee getrunfen, fo fellte fal aum wiebeet Det geftrige elnfall ein, worin id fer nod fand. Wuf cin Effigetyptet borte er swar eben fo finnell mieder auf, ats
 wan legte ify nodmals Sinapi\&men auf Die fugfoblent worauf fid bale eine Deutlide $\Re$ emisfion einfellte, uno nad $\frac{x}{4}$. Sturbe war bee 2 nfall gant vorüber.

Was mit igr wadbrend des 彐nfalls vorging, und ibre Sumpfindoung in demfelben tonnte fie uns nidt angeben, nur Den sensus formicationis bald wor und gleid nad
 febr Darüber beflagt.

Padmittags um 2 ubr befam fe ben Yafall wiebet, *nd nun entricfelte fid Das Hebel in feiner Form etmas megr. Die tleine Rrante aabm das oon mir fo eben getegte ©enfpflafter, mit einer eigenen Şaft, won Den waden meeg, wno legte es gang bedadtlid uno půntlid auf ote FuEfogien,
 TVr auch neben ber úbrigen Mitcoung alle 2 ©tunden gr. j


## － 108 －

 Des Beitztanzes balten，weldes td quad den rebe bes tertenen Eltern fagte．．．Die usfade diefer Mrantseit wap mir aber：nod unbefannt．
：Den r2ten Decor．Morgens：8 ufre．Die Suanfs batte bon 9 Ubr શadts bis Morgens 6 ubr ununterbros
 truafen，und gleid：Darauf sinen，furcdeefliゅen $\mathfrak{A n f a l l}$ beformaten，worin id fie nods fande Da nun ber wraf Darm wou Den Efiliglipfieten und die Gưfe bon ben Senfo phaftetn gans：wund mazen，und pe gr． j Binf gar feins ほsitfung ：tbat，fo fornte man aud won ：obigen Wittela
 Mulberm bon gr： j ： 3 inf nod $\frac{\mathrm{x}}{4}$ gr．Ipec．uno，cben ：fo diel opium purum－binju．：Diefe opulder：madten mábrend und auker dem Mafoll Mebelfeiteny wảrgen und oft au由 cin wintlides Evbredient In Der Sjeftafrit iabienen fie etwas nacuulaften；in der Frequens，una Dauet：aber．Wition

 Nadt mar febr gut，Das Ermadien abet feffe traurig，Det



 Ende berfarieb id Lafus：batur．rad．valer： 5 iij，extr． valer． 3 i ，und extr．tanaceti $3 \beta$ ，Infins laxat．v．tinct． rhei vin．D，uns：syn．de manng．aa： 3 i Jiq．a，comp－ $3 \beta$ ．


$$
-109 \rightarrow
$$



 ben, man mufte dabet nodij am felbtget Eage. zrrif gebenf
 DGamiden und sleien regen.

 yriffen wari; fo murve er bei Seite gefegt, uno fatt pets net ein $\mathfrak{t b e c}$ aus rad: valer. fol. aur! visc. quet. und Cass. ligni. aa part. deq. beroronet.

- Den isten Deco x . Diteretsag wanfo trautig the
 chir. zu jedem: Bid; es batte weder gefandet nod genusty Sie'umftanoe bliêben fíd gleid.


 Sall, und meine bibjerige æefanothing, und fragte 1inh thas' er wobl in einem folden fall gettan? uno nodatan foútoe? Dġme fia lange'zu befinmien, tietg et mix aus var




 ner grógten: Befdamung, Den tbierifden SPagnetisumas feaber für eine Gaufelei, und alle erchefnungen; Don

oper gat fir vinen frimp betrug bon Ceiten beg 彐Ragnes
 ifi thua folte；enolid batte id mider miemogl mit Wis Derpillen，dagu entfalaffen，und fo murde
 rend Des $\mathfrak{A n f a l l s}$ ber 2 anfang Damit gemadit．Die erfen Werfube marea ofne \＄lan，Oronung und Energle．Fod an Dem Worurtbeil flebend．，Dá alles Darauf Wejug Sow Wende bloge Spiegelfedterei fey，war es mir sleitegúf tigit thie，mo，wie oft und wie lang id magnetifiten follte；id modite mofl daz，Wefen $\frac{x}{2}$ Etunde lang ges trieben baben r fab bald einige Rube，bald grofe unrus Ge evfolgen，mie erftaunte id aber，als id plosblid oie Conbulfionen in einem folden Girad，und Den Undrang Des Blutes nad Dem Sopf fo gefteigert；faf，Dafe id ig tedem ：Woment einen ： $\mathfrak{B l u t f o l a g}$ entgegensufegen batte． みm Diefem nun vorjubeugen，nabm id fogleid，mieder su委ffifforiceen meine Bufludt，und Der \＆nfall war beens Dift．：Snoefien gatte mid）Diefer fürdterlide Muftritt



 tirende，bald berubigendes）．liegen múffen，und daß bei
 namentlide：aber auf：Dif，Gtellen，oie man in Mnfuyu nimmit，anfomme，3p Dem Ende batte idf mity fef voes
 magmetifiten，Durd iftere，ober tleine Hbwedfelungen


## - 112 L

 firen gt wadblen babei, und die Dadere und frequelis Dat.





 'sugefpigeten 5 gingern der redien frand; Die Witte Dos Serggrube (plexus solaris) leddet berùgrte unD Diefe Ger sumben Dfters anbaudte.
s. Wen IGten-Dectr. \#benos zwidgen 4 und 5 ubr befucte id Die Srante, und fand fie foicoer im Snfolfe
 winae begleitete mid of Der Sranfen, und Gatte fearf meine Mrt magnetifirt, allein oie Pranfe fume nidet aut Ia. Einen ©djaf, fonDern wourbe auffalterio unruigigerif er mufte dabon abfetifen; id magnetifite fic: dann, fle murde rugig, and: berfiet in "einen Sdlafy moraus fit exf nact ciner Gturbe beiter ermaidte Diefes: Eppaciz ment mit Dem:Stud. medicinae musbe inadiger offrer mien
 es faien mit, als wenn die atmopphate diefes Mexf由én ety Eleinen Sranten zubider mat. *ude mus id biet hemerten, dás i由 madgrend Des Magnetifireng, meldyes felten: uber $\frac{x}{4}$ Geunoe Dauerte; meine groei goldenen flax seeringe an Der redten fand, abtegen: mufte, weil hei
 tommen fonnte.

 tags: befuden. ©ie:mar: fegr matrec and gatte tyre ©up
 maroe on mí in eine gorizontale fage gebradt, ina magnetifit. Cic morie balb rubig mio foltif cint: Jod

 suitd Diefer ©dlaf Dauter? - Citefrecte Die 5 fitagef ber rediten fand berbor. :-meinf Du 5 Stunben?:-

















 effen.
 igr im © aufnerffam, fie fal mid grok: an, und ladute ame Ende
 qua erinnerte fie fid feinem sraum in Defem: © ${ }^{\text {dafe. }}$
$\because$ Sie, wurbe amn felbigen Tog nod swei Mral in .dnfallyi und jedess Wal $\frac{x}{4}$ Stunde lang maguetifirt; Das prefultats war immer gůpfig.. .
$\therefore$ Den 8 ten Decbr. Dle Raळt war mie bibbet gutpi beim Ermaden aber, und namentlid wie fie etmad fales. tes wafer getrunfen, befam fie Den Mnfall, in frinet: GJorm, Seftigfeit und Dauer gans Dem odrigen gleido: 2Hf Das Wagnetifiren murDe fie balo rubig und verfien in cinen tiefen: Sdlof, Suf meine gtage, wie lange fie
 Sand berbor, Den Daumen bafte fie mit Der linfer Shano. cingefolagen.

Wisfer batte fid: Die Fiorm Der Rranfgeit um nidas: geánoert, Der Mnfall may, menn man oie Siranfe fito felbot überließ, Der námlide wie am erftex Sag. Bon nun abee? batte fid feine form quffallend geàndert, und nam fel: nun eine ausgebildete chorea st. viti nor fid) suid trax:

 Sugnte in Mnfall; id magnetifite, fie $\frac{x}{4}$ ©umbe, :fic: surbe rubig, uno id verlief fie intyrem magnetifdera.


wiett tombte. Wet meinet anfuift wat fie in Bett auss gelaffich luftig, ploblid aber fies fie ibren Sopf áber die Wettlegme finten, ats wase fie ofnmádtig, und in einem Pu war 'fie aukevm' Bette, litef mit geidloffenen alugen nad Der © Stubentgit, son ba in soliem "Eprung nad Dem genfer, Dann auf eipen mitten im 3immer liegens Den ©preufact, wailgte fid auf Dempelben, ffelle fin auf
 mit einem Sas ins bett, bon da auf Den neben ftgens

 that fervorfetender Randey mit elneme ©at mar fie in:
 fan Gerrmetrand fing iften Tang wieder bon neuee àn.


 (fdeinung nidft menig in Erfaunen. Radd ber extetu
 fie enbilid ins? Siett, bradite :ie in eine borijolitafe Eage, und magnetifite pe wite bisbey. ". ©ie waroe rus-

 ein: WBie lange wherf.Du nod frant fenn? - © © frectite 4 Singer igrer redeten ffand bervor. Itref: Du Did niøt,
 ger mit dee andeun'Sando nieder. - "Warum feufjef Du,; menu ld :Dic die Etien angaude? fannit Du Dief nidt


- Die Jeciggrube anbaude, fanifi Bu Diefes Teibin? © Cie bejabte es mit einem gefalligen ládeln - Saf Du झúrmer in Unterleibe? - Sie bejahte e8. - Dee Mafall ; flbf und Diefe suitrengang Fatten fie wirtlidi fasix!anges griffer, wenigfens zeigre diefes!!igr febr-fleiner 耳ulf;


 lends zu iths: gevafen, uso fandofie in bollot arbetite Dee Water fagte mir, Daß, exf sum midjour fdosen, Dis Rivanfe felbf nad meiner: $\mathfrak{A l t}$ : magnetifint babe, melded abice :gang frudylos gemefenf. übrigens Dauare; Dex Mnfall fam uber eine Ctunde. Fon neuen unglaubit, weroronete itd einige: Dafen SROfaus mit 3inf, abmedfelid mit Dem Doberfden, Pulver ju geber., betoe aber murden fos : gleid. gegeebroden; id mollte man witeder: zum Effigs - Elyftee: maine ßufludit nebmen; Die Cltern baten mid aber, fie nodmals felbit: bu: magnetifien, und fiege Da! fie wurDe fogletd rubig, fodief nad 5 Minuten ein, exs wadte eine. ©tunde fpater und befam endidy igren nas tůrliden naedtliden $\mathfrak{G} \not(1 a f$.
$\therefore$ Den 20 fen Decbr. SRorgens $8 \frac{x}{2}$ Ubr, fand.id fie : in oollem, Unfall, welder fabon gum zweiten Shate eingetres sen wax. .1J trag fie ins Bett, und fing an fe: fumags netifiren, morauf fie bald einfdlief. wábreno-der , MRags netiføer © © lafs lie§ id mid mit igr in folgendes Ges fprad ein: .Mie lange mirf Du-nod trant fenn? Oie frectte zwei Ginger berbor, Die anderu batte fie eins gefalagen. - Jjr Fatef Girlt ibr nun feine goldene
 Carglint! trie biel 45 f if es? - fie antmortete laut nno bernebmfid): "Peun Lart! Die U5it foilagen. Ia fragte: Wite stel bat diefe uge -ge「あlagen? - "

 gefunid Bin:ll - Jad: brad wun diefes Gefpradd ab,


3. Den 2 offen Decbr.e ARadmittage um T Hyr farto Tid. fie wieder im $\mathfrak{3}$ imber froum fpringen. Obne mid tange fa: befonden, trug tid: fie in ibr bett, und fing an fie zu magretifien, : Xaffalfeno war es mix , oang fie Dieß (Mal: tange nidt in exlaf:tormen wollte; immer batte
 Gald bie: Ltrade ein; meine golonen ginge waren es! Diefe Gatte fie befonders in : Mffection gexiommen, id legte fee ab, und fing nun voi neuem an fu magnetifis ren, morauffe bald rufig murbe und einfoplief.
$\because$ CGang bedàdttidi dagm:fie nun meine linte faano bom ©deitel, und legte fie anf die ভetra, und die redie bon bet ifsergigrube und legte fie flact auf ofe $\mathfrak{b r a f ;}$, und nun lief id mid in foigendes Befprád mit ibe cia :

 tel uro §eriggrube nidat gut letoen? - inseir! fie mas den miribange.t - Bigagen :Dir Die Berügrangen



## - 177 -

 /Der Dr. Bodard ift Da, aber SR. nidt. 11 -

Sert Rempf batte Danals swed Eegrlingei Det cine heef gris, und Der andere fact. Gamy unvermertt lies id Den fotisf meit meg boni ifrem 负ette, turs Bimmer treten, wai fagte: Was: will Denn bet Jacl Da?, © Sie
 Fris." 11 - So madte id es aud mit. Dem anbern; endid lies id beide berein treten $n$ und fagte: Shunifus beide misder ar die Arbeit? - Ste ermiederfe: IIRein!

 jegt? - "Das meí id nidt! polde Uør babe id nod. uid) gefeben.!"- (Die pabfen duf: meinem 及ifferblatt find rómif()e, Die fie nod nidt funnte). Nun legte idd ife ibres $\mathfrak{B a t e c s}$ Ubr auf die Secrgerube und fragte: $\mathfrak{F l}$
 Laug mirft Du nod frank fegn? - 11 Nod, swei Tage. 11 Werben die swirmer bon felbf-ober Durd) warmfamen abgeநen? - ${ }^{\text {Dutd }} \mathfrak{B u}$ ( ermadite fie.gang beiter.

Mm fetbigen Sag befubteid fe nod einige sixal, und Bat Den Bater, fie nodmals zu magnetifiren auf. fie gat feiner Einfidg, und fie faien war mit mit allein in Rapport fu fenn.

Det 2 Ife Decbr max Der metwixdigft Eag; Denn beute max nidt nur oie chorea ganz auggebildet, fondern Die tleine Sranfe murbe auch gany fomambul, und Dee freengite Cfeptifer mufte fid biet oon Der. Firiv
fung Dess thietifden gixatefigmud ubemeagen; bod but. ऽaぁt!
 maden, es war 7 Ujr, werfangte fie Ealteb: wafier, vies:





 meine Sfand: bom ©deitet, und legte fie auf Die Ctirn,
 Were 2 ruf .


 Du Dena, wenn td Dit Die ©tirn anbaude? - ॥İd fana es nidt Eiben, es mito mir ju enge auf Der Bruft $_{1}$ id fann nidt fdnaubem: Tand einer fleinen Stunde exwadite fie toicder.

Den 2iten Nadmittags I HIr. Scezr ©tadtargt Dr.: ©eyffer batte Die chate midd. geute.fu. Der Eleinen Sranien ju begleiten. sif, tam.aum daju. wir fatioen Fie anfer Dem Snfall im Wett bei ibrem ©pieljeug aubs gelafien luftig. Sloglid lies fie Den Sopf: finfen, und war fanell aus dem ફett, lief Das ßimmer in Die lảnge wad Sreite Durd, fafte medreve fleine Wretser, Die man
 Stme f tanfte Damititn Def: Stube berumif feare fie Dann
alles mit gefdrofenten Rugen，punttlid wieder an：igrem Slag，warf id auf Den Gact mit Epreu，und faiem
 fer etoas rafd．；u pfeifen，fie warbe aufnetfiam，amb fهlug mit abren sadnden Den そact auf den Boden Dagu， freang abet ：gleid auf，und tangtej als wenn－fie mit tig ree \＄uppe tangte，fo tactmágig，alg gatte fie Dą̧ Ean！ zen funftimágig erlernt：Serr Dr．Seyffer ftimute inden．
 gab einen langfamern 乌act an und eben folangfam tank te fie aud．Wan bradte fie enplid ing bett，id mags netifirte fie，fie murde rubig，und fiel in den magnes tifoen © dlaf．おerre Dr．Segffer magnetifitte fie nun aud．Cie folgte nidt nut mit ibrea §ánoert fons Dern mit ibrem ganjen Sorper feinen Etriden，die er Dod in einer ziemliden Entfernung bon ibr madete，uno als es cin Pial Die Epige ibrer，Daumen nur gang leidt bes rübrte，fafte fie seine sánde，und wollte fie ourdaus nidt los lafen．शade Etunde ermadte fie，und bers Iangte $\mathfrak{F}$ affer．Serr．Dr．©eyffer rieth mit，ibe das Sxinfmaffer fu magnetifiren，weldes id aud rogleid that，fie trant Dabon und befam fines neoen $\mathcal{U n f a l}_{\text {ald }}$ ．

2bends 5 ubr befucte id fie miedet．Sie：gatte fo eben Den Mnfall betommen：id magnetifirte fie，uno fie verfiel balo in den nagnetifden：Gdlaf．Sin Diefem ©dlaf Deflamitte fie alle die giedet，die fie in Der Sdute ges lernt batte，，und recititte Die Morgent，थbend，इifds und ©dulgebete：fo fago bee，wie idd fic nie boncinem Crwacgenen gegote gatte，und nun lies id．mid ix：fols
gendes. furfe Beiprad mit ifx cin: Wic lange witf Du nod fraxf fern? - "Mar nod beute. $11-\mathfrak{J i t}$ Das audg gemí́? - "Cie fomen jid darauf verlaffen. "Saft Du Die Berutyrung des Sertu Dre Seyffer leiden fommen? lat fie oir begagt? - "Secde febr gat fie mit bebagt. 11 - Wic bat Dir Diefer Waffer gefmmecit? $\rightarrow$
 gang iteiter, wufte aber bon bem, was mit ibr im Calaf sorgegangen mar, fo wie was Pe Deflamirt uno gebetet batte $\mu$ niditg.
 oot megreren Jabren an Des Rungenfuche beforben) eine attige ind febr aufgeftrite Dame; ole in Gten Monate achmanger mar, Die Srante nibte nux nidit maguctifiry
 enifernen muiffen. Dennoch batte fie nieite घrt gu mags wetificin abgefegen, yno gatte nun auch felbft Seano ans gelegt.
$\therefore$ Css mat 7 Ubr; Die Silutter fas bei der Framfen ant Sistte, Die fuante fiej den Sopf finten, und fogleid fing Die Mutter an fie fu magnetifiren. Die Srante blieb rugig. $\mathfrak{J n}$ Diefem Nugenblidf trat id, won beivan uas àefebeni, ing Bimmer, Scier das Befprad zmifalen Muts ter und Eodter: Earoline! wie lange wirf Du nod franf fenn? - 1 SRur nod beute. 11 - Mめ! menn Diefes Gottes ञille make! id fúcdte Du iruf Did. - "Nein SWntter! lid tree mid nidt, wenn id aber SRorgen nod cinen befomme, fo befomme id nod meforere, Du mirf


 Du beute Radetfdiafen? - ॥Ĩa!id weroe aber bors
 értegen? - ॥Beffer als die aller andern; abee meift Du audy marum? well id did lieber Dabe, als alle aridera? o! Du wetify gar nidt, mie lieb id (Did babe, aber Du muft mid aut redt lleb babenth. Sgiet murden wir alle bie zu"Sgranen gecugrt, namentlid abee die Mutter: 'ids mufte fie Dafier entfernen. Die fleine Rranfe lag mbe - erflart, igre SRiche wat beitet; laddelad und uftieben. tim 9 Ugr ermadife fee gang mutnet, befam igto mags netifirte © Wial motite fe won allem, was mit tye im ©dlafe yors ging, nidetsit und was man tigo dabon fagte, wolte fre ourdaus nidit glauben.

Dent 22 隹en Decbr. (Es war modnide gam Tagit atf it gu der franfert ging. ßu anferet afler greube batte sife Den Unfall nod nidt gebabt; fie ermadte námlid) uit bald 6 Ubx; forderte ifr Frubflutif meldes fie fad aind igut ramecten lieg; man gab ibr bann ibr Gbrifgefdenf, mooniber fie fid findifd freute, und war ùberbaupt fege wetgnugt. Sm relbigen Zag befüte id fie nod 4 \$pal. :fatio fie aber modl, und fie batte redet gefeben, daf Dex - geftige Sag Det legre in Diefer Pranfgeit war.

Bei diefer selegengeit exlaube id mir now forgenbas ¿zu bemerfen: In ven 12 Sagen ifree Siantgeit batte :fe - aud nidt ein Mal eine freimillige ©tublaugleerung getgabt, uman muste fie immer Dut Sitgiere oote cinea ©etfens
fäpfaen, ein Wal Duta cine Mbfúbrung, berbet faffen: eben fo-mat es mit Dem ©dmeiß, fic bafte immer eina
 mafferbell, obne alles Sediment und obne:alle farbe.; wie Gat fich nun aber alles fett dem leşten 3 nfall geándert ${ }^{2}$
 in Det shadt einftarfer allgemeiner © domeis murde. in weldyen fie nod gegenoartig lag: Der uriu, Den man wie :gemodnlid aufbetoabre battey war tribf dicf, cine matre: urina jumentosa. Endid batte fie fobon beute oine: ffarfe freimillige qusleer ung: gebabt. Jめ entbalt mid. alles Urtgetiens giexuber, glaube indeffen, daß fa Diefe:Erideinungen leidft merdea evfigen daffen.

In Den letefen 3 Tagen Der Reantgeit gatte Die Sranfy
 fфes Pulber, feine innerlidecn und außerliden Alezneise
 worden. Da nun feine wirfung ogme urfode fegn famp (for fann man auch) ssean man nide allfu ungesedt: fagat
 metismus allein Diefe firantyeit gefeilt babe. Endiø fivid die Eltern Diefer Sranten febr modigabende, biedene und aufgetảate Reute, Denen cè. ein wabrex Ernft may Das Leiden intes Rindes, fo; fonnell, als moglid befatigt zu feben; Die firaufe felbef mar nownidt 8 Jabre alf,
 and ifre ©pielfaden: mebr Denn 20 Beugen batten die Pranfe in und auber Den Jnfallen gefeben und was ges fproden murde, gefstrt; und endidid ald igr alleinis
ger Negt，wat um fo unbefangener，weil id bisiber nur mit Dem grôben Widerwillen bon dem thierifden Wagnes tismus debort ober getefen，und nur gestouagen mid Deffelben bedient Watte．Wlles piefes Jake tity nur buga
 taufdung oder betrug Ctatt finden fonnte，und daß det tgieriide Magnetismugi alleroingz elr grofes Seeilmittel in onamifden Reapefyeten，in Der＂รand cines aufges tlåten $\mathfrak{A r g t e z}$ \｛fy：

8 Tage lang befudte id Die Siranfe，und zwar mebs reve Male des そagz；fie wat grar febr fぁwad，uno namentlid，auf Den fuffen，fie fonnte faum allein feten und gefen，Dod blieb fie soit den 2tnfaflen gant berfdont． Cdon Den 2ten und die übrigen－§age batte id die אirans te．madend magnetifirt，es erforgte aber gar feine：Nixs fung；Das sind fag mid anfangs befremdend an，und ladte am Cende berflid uiber mid．Ruf Werlangen：Det （EItera gab id 5 Tage naめ．Denilegten Anfall einige Dofen
 3 groge ©pulvúrmer ab．Wegen Der grofen Netveri
 aber ogne darauf folgende Conbulfionen，einfellten，lit反 tad megrere Wader Dec．Infuz．Gorit．perav．：mit Dot rad．Valer，und am Gnoe eifenfaltige sincturent megmer， Dennod batte fie fid Yebr langfan etyolt，uno nod．wad 6 शionaten befam fie cingelne 2antrandiungen von Qjumads ten．©cit cinem Jahre if fie aber gan sefund． Seilbronn，Den roten Sctober ：1822．

## $\quad 184-$ $\therefore \quad 4$ <br> $\mathfrak{W}$ ¢ffagung

Des Zodes des Pabftes Ganganelti im Jabre 1774 burd $\mathfrak{B e r n a r d i n e ~} \mathfrak{R e n t}$ i.

## Segentit

su Der Welffagung des Eodes des Sinigs. von ฒúrtembergim Jabrei817. $\ldots$...i

Witgetgeitt

> vOn
9.tof. Dr. $\mathfrak{F i c f e r}$.

Die sbeiffaguigen Des §odes Des sonigs von ssure semberg, 6 Nionate oor Diefem Ereigniffe; Durd fompams bute Gefáglėañidauungen Der 3ufanft, welde früger
 find Gegenfand mandier Grgentede gewefen, entifarden buccd Untenntní Der. etgentbúmlidéen fábigteiten Dee ©̧es
 2usbilbung geffiget wird. Hue diefe Segentedep baben indefien die sjatfadie weder bernidten, nod fie auf aus Dete : weife ertarend defen Bemeis der famnambulen Oxauung Der zufunft aufgeben tionen; im Gegentbeil erbalt Derfelbe taglide neut Sraft, tgeils Dura Die vollfoms menere mifienidaftlide Einfitt in die phyfologifde uno pindologifde Notbwendigteit Diefer zuftube, wie id fie In meinem werfe: ©yffem Des §efliurismus oder tbieris
 Dargutgun veriudt babe, theils buta djnlide Crifdeinuts gen, die in der neuern 3eit an andern ©omnambulen bes obadtet morden find, theits ourd fruiger borgefommerse parallete gále, welde abet ban den Beitgenofien ano Padtommen entweder als unmóglide Dinge Der Bergefs
 :uet werden tonntr, fur das Wert bofer Dàmonen gefals :ten worden find. . Cotde æarallelfále aus dee Bergefens beit zu giefen, mag daber ein doppeltes $\mathfrak{Y}$ ntereffe babey, cirmat námlid fàr Dite wiffenftaft ưberbaupt und zut
 meniden son Ěreigniffen, welde jur 及eit dés fernfegens Den Ubrigen Menfain nod berborgen liegen, uno bann für Den befondern gall, men mande andere berfudte, oft -gebáfige Deutungen beffetben ju entfernen. ©o reibt 『ad - Wbatfade an Ehatfade, uno befatigig Durcd aie: Bzirtlids feit, was die spiffenidaft als nad den Sefegen Des lebens notbwendig gegeben anezfannt gat: uno menk aud Wians Wem Diefe Begiefungeff zu gewagt erfdeinen durften, fo fuito Dody eine Beit fommen, wo fe mit fernerem fotts farciten Der wiffenføaft algemeino 2unerfennuig finden weiten.
$\therefore$ Die nadfolgende ©rsablung einer unter 4 Wonate sot 4firer Erfullung gefdebenen bodpr befinmuten æbeifagutig
 inelli, fo wic Die namentlide Worausfage bes Reffices
 -nem Conclabe, tif emtyalten in Theotor Botiys nouvelles
cansidératiòns: puirée dans la clairyoyance instinctivie de. Ihomme sur tes Oracles, les Sibylles et les prophètès;; et particulièrement sur Nostradamus. Paris, 1806.

 Feinen Eintrag fif thun.

 :Louis XVI, détrôné avant d'êtrei xgi, apelde, folgenders mafen lantet: ; ]
:- La mort de Ganganellí a été marquée du scean:de laidivine vengeance ; Des circonstances uniques et qui : sortent visiblement?: de lordre naturel, l'ont accom:pagnée. : Elles :ont eu pour témoins toute la ville، de inome, et pour gasanṣ, des procédüres juridiques qu'avoit ordonnées Ganganelli lui-meme; et que son suoicesiseur a achevées, en y domant la plus grande pabWicité
t. Dans le tems :que Ganganelli poursuivoit avece de plus d'acharnement les malheureux restes de la société des` Jésuites qu'il cùenoit d'anéantir, il apprend qu'il cicrevile dans tout l'état pontifical de prétenduea prédictions par lesquelles il seroit menacé d'une mort sinistre "et prochaine. "Le premier mouvement du pontife est : de mépriser ces bruits; mais bientôt sọn. imagination -blessée les lui représente comme la manoeuvre ingulthinte des partisans de ses prisonniers.: A qette idée son himequx s'exalte, et par ses ordres on arrête, on incarcère en mème terins à Rcme, , à Oxyiette; 'à Valentano.

## - 127 -

et à raison de l'analogie supposée, c'est à la commisstion déjà chargée de poursnivre les crimes des Jdsuites qu'est attribuée la connoissance de ces crimes prophé. tiques.

Il sésulte de ces enquêtes, que les bruits qui le chagrinent, ont pour sonrce unique une villageoise ignorante, Bernardine frenzi; paysanne $\mathfrak{d u}$ village de $V_{z}-$ lentano, diocèse de Montefiascone, qui ne saít ni lire ni écrire, déjà renommée pour certaines prédietions qu'on assure avoir eu leur accomplissement'; et qui, soumises mêméaú tribumal de l'inquisition, en ont été respectées. 'Cès mêmes pièces apprendront az pontife, que cette fille, au moment ờelle fut arrêtée, sans emarquer ni étońnent, ini surprise, se contenta the - Aire au cominissaire Jérome Pacificl et anx obirres exé 'cuteurs: Gánganeilli m'erififrüsonitie, mais Bratchi me Hélivrera. Elles̀ lui apprendronit, qu'arrêtë̉ en même tems et pour la même causé que isu paroissienne et sh ¿pénitente, le curé de Valentano, eans fairt paroître 'phus d'inquiétude qu'elle; s'écria' comme transporté'de joie: ce que vous me faites dans ce moment, mia dó 'unnoucé trois fois. Tenez, je vous'remets' ce oakior de jprédictions que j"ai recueillies de ma paroissienni, : où yous le trouverez écrit.

Il résultera encoré de ces procédures, que les informations les plus captieuses,' faites sur les lieux, dépo${ }^{s}$ sent toutes en faveur de la piété simple et de la constante' regularité de cette fille. : On y verra que non contenté de prédire la mort an pontife; au mois de sep-
temabre suipant, pour plus de précision encore, elle fye l'époque de l'équinoxe. Enfin, on verra que la prédiétion de mort du pọntife est, revètue de circonstances plus incroyables que le fonds; savoir que le St.: Pèze publiera l'année sainte et ne la verra pas; que les fidèles, après sa mort; ne lui baisernnt pas les pieds; qu'il ne sera pas yu, selon le cérémoniel d'usage, dans la baqilique de St. - Pierre.

Si ces particularités affectent pequ Ganganelli, qui n'aime à y voir, comme les autres, que les extravagances d'un cerveau délirant, il n'en est pas de même d'une dásćription où la paysanne xetrace le combat intérieur qu'il essuya neuf mois auparavant, et rappelle ce que, lui seul peut savoir: comment, sur le point de signer le bref de deatruction des Jésuites il se leva pendant la nuit, prit une plume, la jeta, hésita, puis sȩ remit au. lit, puis se releva pour signer, parce que Hieu l'a abandonné à son propre conseil pour sa plus grande confusion. Ce trait de lumière agite plus encore qu'il n'éclaire le pontife, qui ne cherche qu'à s'étourdir, à 6s rasaxurer.
... On lui parle comme de l'homme le plus capable de lui dopner des renseignemens positifs, d'un ecclésiastique de Rome, antrefois directeur de cette villageoise, prêtre estimé, at le fondateur d'une maişon de charité. Aussitọ̀t, et sansse donner le tems de le faire appeler, il cọurt lui-même le chercher, le 27 Juị̣ 2774, et lui ordonne de dire ce qu'il pense de la paysanne de Valentano.: Le piequ ecclésiastique prennent cet empresee-

## $-x \log \rightarrow$

ment pour de l'intérêt, lui fápgnd par nne exclamation, qu'il la connoit, pour une ame droite et simple, que lo; ciel a plus d'une fois favorisée de lumièeses extrapxdinaif res. Alors Ganganelli, sans poulqir aftendre davantages rompit brusquement la congeragion, et dit en regagnfat 89. yoitare: ce bon homma ne sara pas mon prophitser. Il lui en faut de plus rassuragen et il len trouparai leg commissaires qu'il a chargés de cette affaire, sayront le tranquilliser, en lui déclopant que les caractèeres de surnaturel qu'on y découvre ne gauroient venir que do. Lesprit de mensonge.

1. Cette décision, d'autant plus hasardée qu'elle éa préq cédé tout examen et topte audition de la personnol qu'elle inculpe, n'en devient pas moins le flambeap da cehui qu'elle flatre. Ganganelli ne veut plus doputgr do la vanité des prédictions qui, le concernent, mais il en médite encore le châtiment, tant sur celle que l'espris de mensonge a poussé à les faire, que sur ses complif ces prisonniers, et d'autres propagateurs malicieux des mêmes bruits, au nombre de soixañte-dẹux, apuxquele il se propose de faire expier lẹurs aitentats aus chateap Saint-Ange. La punition des uns et l'arrestation des, aputres est fixée au premier octobre, jour ọù l'équinoxe eera passé, et où la fausseté des prédictions comme la fourberie de ceụx qui les ont divulgées, serqnt éviden-: teo et sans excuse.

- Cependant, le surcroit d'agitation et d'inquiétude. de la part du pontife, joint au poieon des remprds, ex-:
 Bani xiti sf. z.
longitems; achève de.lui brâler le sang; et le jette dans un dépérissement aniversel: Il perd visiblement ses ${ }^{2}$ fôces; illes a perdues, il succombe, qu'il proteste encore obstinément qu'il"n"est pas malade, mais surtoutquaif men mourra pas, et saura bien faire mentir les ${ }^{T}$ Prophete du malhéur: il"affècte même de se faire voir: en public, et sort encore en voiture, le 8 septembre. Si, Ie ro, la maladie le'met au lit, ce n'est qu'une inbl Hitpostition paśságère qui ne l'empếchera pas, assure-t-il,' de se rendre, da 12 ate 15 , à Castel-Gandolphe; il s'occupera d'une fète pour le 4 octobre, jour de St:Ftançois; illsera p̈arfáitement rétabli: les prophètes' du thalheur ${ }^{\text {a auront }}$ eté confondus et punis: la joie sera' complete. -
(i) Cependant Ie danger, pour être moins senti da' 'mialade, n'en est que pits éminent, et il ne sauroit $y^{\prime}$ dehapper. Une patutre paysanne, sà prisonnitere, a sonst mé sa dernière Fieuré; elle a prononcé sa sentencé;' enle ine la rétractera point; il la subira: elle a fixé l'équofnoxe d'matonme, et il mourra le 22 septembre. Il sembleroit' même que cellé qui avoit seulement fixé le mois, et déterminế une éproque ảans le mois; eût pu égaloo: ment assigner lé jour et Theure metme de la mort deGanganelli. Au moinseftr-il bien solemnellement constaté 'qu'a' Pheure' précisé de cette mort, le 22 septembre 1774, Bernardine Renzi, renfermée dans un mos: nastère de Mon'tefidscone, alla trouver la supérieuré et Iri dit: You's porvez commander à votre communauts les pridres dusage prour leis. Père : il est mort. 'La eu-:
pésieure n’ètant emptresséc de transmettre à lévéque da Jieiz la déclaration que venpit de lui faire sa prisonnière, toute la ville. de Montefiascone, distante de Rome de 18 lieues, fut imbue, avant dix heures, par cette voie, dè la nouvelle, que les premiers couriers ne lui apportèrent que dans l'après-midi, que le Pape étoit mort à huit heures du matin.:

Tout ce qui a été prédit de luinaura égalament soq effet: Il eut pri se faire qu'il n'eat pas publié le jubilé -de 1775, maisil eq a portéla bulle, et ce qui est écrit sera vrai: Il annoncera l'année sainte, et ne le verras tpas. Taute Rome savoit, et les commissaires munia ides pièces savoient mieux que personne, qu'il étoit prédit quelea fidèles ne baiseroient pass les pieds au $S_{0}$ :Père avánt sa sépulture, et que, contre le cérémeniel d'uage observé pour ses prédécessęurs, il ne seroit pas梠dans lá basilique de St--Pierre Une telle ptédiction sétoit bién hardie, et rien ce semble de plus aisé que .de la faire mentir. On en aura bien eu la volonté, sans doute, mais on n'en eut pas le pouvoir, parceque: Ganganelli vivoit encore, que déjà la pourriturp avoit dissout et dévoré ses chairs, ce qui empêcha d'erbaumen soin coxps.
: Cependant, une sentence de mort si tranchante et si ponctuellement exécutée dans ses circonstances lés plus singulières, contre le pontife, destructeur des Jésuites, loin d'ouvrir les yeux aux ennemis de ces religieux, ne fit qu'exaspérer leur aveugle passion, et quoiqu'il fût motoire, d'apres le rapport authentique

## 132 2ne

des gens de l'art, que le corps du defunt at portoit aucune márque, ni le moindre indice dé poisen, néanmoins, de Rome à Paris, le janséniomo cloítré, comme celai qui ne l'étoit pas, s'étayant de nouteau des antiques imputations de la magistrature françoise, e'empressèrent de représentér la fin tragíque de Ganganelli comme une application de la dectrine dénencée danis zes assertions.

L'atrơce calomnie, n'eût-elle pas été démentie par le fait juridiquethent constaté, eût encore trouvé sa réfutation dáns "la simple droiture de tout hom ne impartial. Car s'il y avoit eu áutrefois autant d'abourdité que 'de méchinncété de la part des ennemis des Jésuites, i prêtênäre que ces religieux posoit, dans l'art des assassinats, euseent mieux aimé f'exercer contre les rois, leurs proteoteurs, que contre Fes ministrés des rois, letró persécuteuzs, ce n'étoit pas faire iei un moindre outrage au bons sens, dans la oupposition qu'ils éussent été assez pervers pour dttenter 'anx jours d'un Pape, d'imaginer qu'ils eussent été Tafsez imbécilles encore pour appeler tout le public et le Pape lui-même, en confidence de leur exécrable dessein, si longtems avant l'exécution. " Ainnsi, avant même que. Frédéric II eat jugé en philosophe ces braits méchamrinent absurdes, nul homme sensé, date Romic, n'en avoit-il été un seul instant dupe, et blen moins que les autres encore, le parti qui les propageoit.

Tandisqu'une succession d'événemens si extraordi. maires occupoit Home et litalie, celle qui'les avoit an-

## - 133 -

sioncés, et que les une appeloient la sainte, les autres la sorcière, les poyoit s'accomplir sans le moindre étonnement. On se souvint qu'à la mort de Gangamelli, et bien de gens, qui craignoient qu'on pe l'oubliât, avoient soin de rappeler qu'elle avoit dit publiquement, Braschi me delivrera. L'hamble paysanne, de con côté, sane rétracter son dire du 12 maí précédẹnt, stoit encore de la plus parfaite tranquillité sur cette dernière partie de sa prédiction.

Beaucoup moins confians qu'elle à ce:sujet; quels ques cardinaux ${ }^{\text {r partisans du pontife defunt, ne purent }}$ s'empêcher de trahir leur craintes dès l'onterture du conclave, en disant qu'apparemment le, eacré collége ne es comprometroir pas au point de vérifier les rêvenies d'une fanatique. Les plus sages; au contraire . attentifa; ap prodigieux ensemble de toute cette affaise, faisoient plus que soupçonner le doigt)de Dieur et ne pouvoient de dissimuler; an moins, que le eandidatindiqué par ane simple villageoise; ne fût tout autrement digne de siéger sur le tròne pontifical, qué celui que le manège philosophique des ministres des cours. les avoit comme foricés d'y porter cinq ans auparavant.; Quelques amis -du cardian Braschi lui parloiant aussi, en plaisantant, de la singalarité de la prédiction qui le regardoit. эMais la plaisqnterio finit par le eérieux de son exaltation, sous le nom de Pie YL

Plas de doute actuellement que celle qui a si clairement prédit le pontificat de Braschi, ne soit délivrée 'per:Braschi avec; oeux que la malreillance eût voulu
hil associer, comme soafleure et complices de ces prédictions. Mais ee nouveau pontife ne voulant pas que子a fusitice qu'il doit aux prisónniers deroon prédécesseuy paiase etre soupçonnée de fáveur de sa patt, ordonnéra quails solent jugés par ceux=là mêmese quí ont le plud俍intêtêt à les trouyef coupables; par cette commission qui, sans lies entetidre, les a proviebirement vexés et Thencettes. L'embarias ide ces jáges bera grand, mafs il leur est enjoint de juger. I néétbit plus possible d"attribuer à la suggestion deo lésuites qne série de prédictione si clairement énioncéés; ei! littevalement mo conaplies, et si visiblement indépendentes do toutps les conbinaisors humaines; aussi les commiosaires se vi-rent-ill forcés d'y reconnoitre du surnaturel; mais pobt tiviteri de iprononcer leur'propreacondamation; ils dé cidèrent que lagent de ce furnaturel étoit leesprit de tonèbres i at leur sevitonce définitive, en rendant al k iiberté les persionne ax étéés pour cevte affaite; faz de les déclarer non coupables; mais dupes de lillurion da dé́mok. Charger le diable de toute cette manvaise affaiye, qui étoit devenue la leur, n'étoit qu'un expédient des juges, et n'étrit pas heureux. Ces jages se voyoient remplis de confusion : car', opmment łe' père dn monconge anroit-il fait aninoncer, non pas'le mensonge, mais la vérité, et en se donnant pour ougtane , non pás quelque ange de ténèbres, mais un ange de vertu.

Pad Diejer Ergáglung fájut Boust fort, Daß Die Silugen, die pgilofopben and die Hfademiter ogne Zmeis fel Diefe Berfidice aremervine shengi fur cinen oon


 - Ort und Ctelle felbef zu ertundigen, ob: Die Unterfudumass
 Werfonen fánden, die die $\mathfrak{Z B a b r b e i t}$ bejeugen fónnten. Un
 ilan ben Garoitrat gitary, Bifdiof'von grontefiascone,

 wie Dic enntusote Des Carbinals mit, mie folgt.

A Monsieur le Cardinal Maury; évêque de Montefiascone, pour lui demander quelques, renseignemens gur Bernardine Renzi.

Monseigneur.
Je prends la libèrté' de vous addresser un extrait de faits rappottés par M. Yabbé Proyard, dans, son ouvrage intitulé, Louis XVI détrâné avant d'être rai, et quí se sont passé en grande partie sur le territoire de l'évêché dont sa sainteté Pie VI, de précieuse mémoire, a f:écompensé vos vertus, vos lumiëres, vos talens, et surtout le courage avec lequel vous aves défendu si souvent et si constamment les principes de la réligion et de la manarchie.

Avant de faire mention des faits extraordinaires concernant Bernardine Renzi, dans un ouvrage que je compte bientôt mettre au jour, j’ai cru dévoir consulter des personnes respectables qui habitent près des

$$
1-106
$$

:heux où se sont paséb les événemeńs, et m’informer si les procédưres citées par M. l'abbé Proyard sont mbea aúthentiques pour donner des rexiseignemeno - thins, qu'on puisbe admétre sane craindre d'trese accasoé d'ane crédulité iveugle et oluparsticietase.
ju En m’addressant a yous; Monseigneur, je n'ai pas , crux trouver de personne plus reqpectaple que celle .qui s* montré tant de fermeté, tant de grandeur et dhécroïsme; pour défendre au péril continuel de sa vie, les principes sur lesquels repose le bonheur des grandes nations; principes que les vociférations des monstres, qui -ont couvert la France de oang et de larmes, ont si lengtend fait rejeter, pour son malhear; mais principés dont le peaple fratiçois a enfin conng tout le prix, et la nécessité de les adopter, en élevant Napoleon Bo© poparte à la suprème puissance impériale, et en renc dant cette dignité héréditaire dans son auguste fạmille jespére que votre éminence, doṇ les principaux átributs ont toujours été déclairer les hommes, ne me ref̆userà pas les renseiguenens que je la supplie de me donner sur ces procédures èt lhéroinné qui les a fait naître, ô sur les personnages dignes dé foi, qui ont connoissance dés événemens.
le suis, Monseigneur etc.

> Bouys,

4 Nèvers,
ce 8 Novembre

- 1804


## - $\quad 1 \pi 7$

Héponse de son Éminence là latre précédente: Montefiasconè , $2^{\text {er }}$ décembra : 804
Je m'empresse, monsieur, de justifier autant qu'il dépend de moi, la confiancs ddnt vous m'honerez. L'extrait que vous m'envoyez de l'ouvrage de M: l'abbé Proyard, est exactement conforme à l'opinion que j'ai trouvée répandue dans mon diбcìse an momentioù j'y wuis arrivé pour la première.fois. II n'en est phus question depuis:longtems, et je ne puis rien attester ni yien đémentir sur cette affaire. Les procédures qui fuxent :rédigées ici par les commissaires du St.-Office; furzent envoyćes á Rome, et il ne réste aucune eqpèce do vàatise dant les registres de mon tribunal.
भ.: Bernardine Rènzi étoit icisdans le couvent des Biai'tandines, larsqúe je fus nommé ávêque de Monsefäscone. Ellè He chercha póint à être remarquée par moie, et je fis semblant, à mon toưr, d'ignorer qui elle étoit. Elle avoit alots environ quarante ans, et les religieuies ine m'en partèrent qu'une setala fois, comme d'une fille 'Wonnête, simple et sans aucuace éspèce d'éducation. Lia chambre apostolique payoit:8a, pension dans ce mionaptère, au moment où l'état de l'Eglise. fut envahi par les Françọs. Elle sortit de' chicoutvent où elle ne poinwoit plus s'entretenir, et elle se retira; non pas in Valentano sa patric, mais dans une autre petite vide de rivon diocêse., à Gradoli, où tille pitisahs bruitith of jamais personne ne m'en a dit ni bien ni matis. Je megrette de ne pouvoir ajouter aucun détail, pour sxaisfaire votre juste curiosité' Les principes et fes talehs

## -138 -

que supposent votre lettre, m'inspirent le plus grand intérêt, et me font. desirer de trbuver une occasion plus heureuse, pour vous prouver la considération dis.tinguée et le véritable attachement, dont: je vous prie, Monsieur, d’agréer les plus sincères asburances.

Lee cardinal Maury.:

$\because$ I: Dafinan our Der Sntwore Des Sardinals झiaury fego dás Bernardine Menji nidet pin Mbantafiegebilde fey; ;
2."Dás mirflid Unterfudungen wegen Diefes Borfay, les Ctatt gefunden, inden Die Mcten Derfelben nad Rom gefendet morben;
3. dás alfo binfidtlid viefeg Faurermáodens aubeys - ovientlide uno fár Den Wabf ¥ius VI. midtige - Samon borgegangeny da nad Dem Tode Ganganelliw - Die: appolififde Rammer sole Penfion fux Daffelbe in Den Ropfer des Visitandines bis auf Des Nugenbliaf bejafltef enfs bet Siedenfaat ban den Sranzofan befegt murde;
 :Dem Fberfe Des Mbbé Mreyard binfidtlid Der Fernards - me siengi enthatten if, mit Der wabegeit volfommen rubercinguftimmen ideiner indera es genau mitiber Sifeisung - mbereinftimme, welde in Dem ©prengel von Wiontefisiss - cone Damale bertidend mat, ale fid der fateizal Miaury -Dabin begab;


 Canganellis befaç, paterbin aufgebstr babe, auf gleis

We Wreife, wie Das fetletget Der Jungfrau von Drfeans gleid nad Der frotuing Carls VII: ja Rbeims von Ders felben wid, unb wié faî alle Connanitbuletio es nur auf
 Durd Den Wiagnetifeur getrieben, cin Wittel finden, es Iangere Beit ju eryalten.
 Sanganelis, im Widetpeut-mit Mroyards Meinung, anderg ertaitt, und immerbin als folge Des ourd duffes bung Der $\mathfrak{J}$ efuiten ergeugten $\mathfrak{R a d}$ egefúblz angefeநen werDen mag (melaes woder anjunegmen nod ju beftecten bier
 -get; bei bet'try'grage ftebenben Prophetin ein shitwiften Des madenden febens um ein borjandenes ( Somplott
 , Rebenumfande, f. Ba, Des genau beftimmten Todestages Des, Mabfer, ibre, Befreiung Durd Den ngafolgenden namentlid vorausbegeidneten $P$ Pabfo poch unmosilid Durd sine folde sappotgefe efflart perden, tann. Fs fommt binju, daß, wenn fid bei Dee naddolgenden Unters fuctung oer mindeft Berbadt eines folden frafbaren Mitmiffens ergeben batte o Die apofolifac Rammer, fid mogl nidt gedrungen gefủblt babą wúrDe, die ganje - Cade niederbufalagen und fúr Den Unterbalt bes かips
 Unterfuøungscommiffion, es jegen úbernaturlide (Einges bungen Des \{eufels, binlanglid Diefen WerDadt nertifgt, und eine andermeitige Erildrungsmeife julaft.

## II.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1)t11 } 1
\end{aligned}
$$

> uberden
> thierifक्m Magnetismus,

De mésmerismt vestigiis apud veteres. Anctore Christ. Godofr. Flittier, philosoph. et medic. doctore, plur, societat. liter. socio. Berolinf, in bibliopolio Flittheriano, 1820 . 84 S. . 4 . (8 Gr.)
 "metismus, indem Det sederfaffer sorgiebt', ads 2potbefte

 Beforgten ©ollegen ourd Den פemeis troffen zu woillent


 18 Eeiteri unter wifubrang det befanter bormeémetia

 gendidren, unfer miffencöaflideses uno mifbegieriges twith "De fin getaurat firreen, wenn es bier neue Data'jur ©es f(idide Des 9 adigntismus etwartete:

# Regifer  

## 2

 114.
 : 1500. II, 35. eines © Tráumenden 10x. Rublegung Dexfetbay 24. 102. Franter Merfonen II, Ax.
anfediung, magnetifale, Erflarung berfetben IF, 40.
antipatbie, magnetifale, einer Gomnambule I, 10. 15. 17.
60. II, 109. gegen fpunde und Siagen I, 26. 60. 67.

4n miegung, magnetifde I, 19. 22. 27. 46. vermittelf Mne (fpannung der £̂usfetn I, 36. 53. 69.

## $\mathfrak{F}$

Fannen auf deut ©tubt, entfegt dura Binden Der aufridten: Den Siraft der Eomnambute $r, 162$.
Ba quet, untmagnetifter piberifdeb, beit cine venerifdie Srank Geit II, III. befondere Wirtung beffelbin auftoas negetatipe Gyffem I, 129.

Bendfen, 'Bende, Madtrag ou Der Sranfleitggefaidte der


- — Epilepfie Durdi magnetidde Begandlung fanell gegeilt I, 131.
— - Brieflide Mittheilungen an den Şeraugigeber $\mathbf{I}$, $\mathbf{I} 49$.
-     - 玉agebud einer lebensmagnetifden Febandlung der Şanna Cbriftianfen ou Sindgotm II, 8.
 Maria Ghriftens in Ddenfee II, 77.
Bleimagnetignus in Bleibaum III, 32.
Blił, Wirfung betielben.auf eine Somnambule I , 23.
$\mathfrak{B o d a r d}$, Dr. \&., Şeilung eine太 $\mathfrak{F}$ eitstanged Durd Den tbierid fden Magnetismus III, 105.
Bouys Brief an ben Sarbinal Maury III, 235.
5 ritite, eine concad gefdiffene, berfartt Die magnetifac Eime wirfung $\mathrm{I}, 23$.

S3urfy; Dr. Carl, úber Dr. Goberr's Wafatine und belabeabe
 I, 22I.


## E.

Cgrifianfen, Sanne, magnetide Bebandungbgefaidte Der: felfen II, 8.
Cgriffens, Anne Marie, magnetifaje Begandlungbefdidte Derfelben II, 77 .

## D.

Diamant; magnetifife Sraft befferben I, x50. II; 73. Some nambutizums Dutitio ©infetben I, 150. II, 53. Ner Kapport nuit Deurfeteen bleift tebenstanglid) I, 15 I .
 magnetifden $\mathfrak{E x f a f e}$ I，158\％．
©
Sfectricitadr wirfung．Derfelben auf cipe Gomambute $I_{4}$ 72． 73.
Electropgore，medifate，Des Dṛ．Sogerr I， 123,
 Seilung derfelben Durd）magnetifde Bebandtung II，77．
© 「西enmayer，Prof．，Buredtweifung beß Serrn Rirchenrath
 im Gapgronigon ftegende Degauptung II，$x_{0}$

$$
\text { デ } \quad \quad \cdot \quad \text {, }
$$

Seftannen，©．Bannen． Slafde，fiberifite，wirfung derfetben I，83．II，84．ror． Flittner，Dr．C：© de mesmerismi vestigís apud veteres．Bó rolini 1820．recenfirt III， 14 a
Eluffigfeit，betehende des Dr．Gobere $\mathrm{I}_{7}=124$ ङ゙．
 Ganganelli，Wabif，Weiflagung von defien wode III，x26．

Gedantenmittbeilang an andefende durd rebgafter ：denten II， 19. 1

Gegór tritt nad Mubfage einer ©omambute beim Erwaden fuerf in furction H, IIf．
©eifereridecinung bei einer franten $\mathrm{I}, 3$.
 giegt eine Comnambute an I, 78.
flo

Sanfiønure teiten bié magnetifae Sraft bis ins $3 t e$ Simmer II, II4.

Şarnblafe, Mbceß in Derfetben, burdy tbierifden Magnetisa mus getgeitt I, 140

Sarnblafenentoundung Durd tbierifden Magnetizmus gea beilt I, $\mathbf{1 4 0}$.

Serentrommet G. 3auberpaufe.
Sollunder (Sambucus nigra), magnetidae æirtuag beffelben I, 154
J.

Jronagnetismys, Wefen betietben IIT, $x 8$ :
Jrbreiø, Eenefis beffelben HI, a.

## $\$$

Sase, sabge berfetben wirtt auf eine Commambute mie cin Jenerthumpen I , 67 .

Siefer, ¥rof. Dr., Sefultat ber burc eine allergódfe Sabio
 lin im Jabre 1818 publicirten $\mathfrak{P r e i f f r a g e ~ u ̂ b e r ~ d e n ~ t h i e r i f \$ s p ~}$ Ma@natiạmus I, IA4.
— — our Gefaidte Det tgierifajen Magnetismus. Drei Wriffe


## - 145: -


 Der weiffaqung des æodes Des Sónig\$ pon wirtemberg in Jabre 1817. III, 124.

Sràmpfe, magnetifide Erregungaweifen Derfetben. II, 29.
Sretfimar, Dr. $\boldsymbol{z}$ Gefdidte eines mit merfwirbigen Erfaef nungen verbundenen ©omnambulism I , x .
g.

Eangenbedf, Dr., ฐagebuc, wber eine Durd Den tyierifden gRagnetismus bewirtte Şeitung; recenfirt II, xo5.
 ben I, 154
590.
 bute I, 16. 73. Der Gúbpor beffifben biebs bie Femnambule an I, 16. 73. Werfatiedenbeit Der Wirtung defielben auf Die ángere und innere Şandfáage der Gomnambule $\mathrm{I}^{-7} 7 \mathbf{7 5}^{\circ}$

Maury, Sardinal, Brief defietben an $\mathfrak{Z o u y s}$ III, 37: 3
Renflruatipn, feglender, magnetilde wittel dagegen II, 158,

$\mathfrak{R e t a l l e , ~ W i r f u n g ~ D e r f e l b e n ~ a u f ~ e i n e ~ G o m n a m b u t e ~} \mathrm{I}_{2} 7.9$. 16. 75. II, 109. 132. verfdifdene Wirfung Derfelben auf bie ausere und innere Sandifade ber Somnambule $\mathrm{I}_{2} 77 \times$ Wiro fung veridiedener Metalle $\mathbf{I}, \mathbf{7 8}$. if nidt eleftriía $\mathbf{I}$, 81. Wirtung durd ibren Stang auf eine W઼adende 'iI, 83 .

Dano XIL. \$ptat. s.
$\Omega$



Seyer, Dr., Seitung einer Sebenggefabr Drobenben Srantheit Durib Den animalifden פRagnetiemug Int, 52.

 1, 41, 420
身。
 reiben 1 , 8 .
Pitsch, C. G., Dissert. mod. de Vesion urinaria inflata etc. Gryphiae 1823. recenfirt I, 139

Précis de la Découverte du Magnétismé Animal, pour être inséré dans lés Dictionnaires de Physique et de Mêdecine à PArticle Magnétisme Animal' Ir, $\mathbf{1 4 7}$.

Wreibaufgob, der s. P. Mfabemic Der Wifitenfaften, au Bertin uber den tbierifaen Magnetibmub. Defultat Derfetben 1, $149 \%$
Proyard, ábé; Crsagtung oer meifagung Der bernardine Мевді IIT, $\mathbf{x 2 6 .}$

## A.

Quedfitber, gragen deffecton verfártt die magnetidae Sraft Deß æugnetifeurb II, 44.

Quedfilberfpiegelf sur magnetifden Begandtung angewens Det II, 11. 32:

## － 547 －


Quó́das E．Zauberpaufe．

R．
Weingeit，moralifale，einer Gomnambute mind getribt Duita unreime Sedanten einet andern $1,24$.
Denai，Bernardine，weitiagung des इobes des Pabftes Oangänelli im Jabre 1774， 4 æónate vor Diefem Ereigniffe III， 124.
atunge，Dr：ferbinand，Die Geriept des menfalidien Magneo titmus．Cein झerfuゅ；Diefe groge anfgabe autojen III， $\boldsymbol{x}$
$\qquad$

## ©．

 © $\Phi$ wefel，fiberifde wirfung Defielben II， 97.

©omnambulismub burch foerifac wirtung Det Diamanten erseugt I，150．Uebergang beffelber bont ciner franten auf Die andere II，37．40． 68.
－－－epidemifaer in ©diweden in Jagre 1782．If， 155.
©omnambule，bat nur fur die magnetifale Einwirfung igres Manneß und ibreß ছaterß Empfánglidfeit I，5．6．12．bèz ftitnmt Die Dauer Deg Comnambutisanue I，$\delta$ ．fiegt igren S内ukgeif I，7\％8．21．Untipatgie berfetben gegen einjelne Perfonen I，xo．15．17．60．63．Fernfubten berfetben I，IT． Erídeinungen bei Derfetben auf die Einmirtung eineß 刃Ragnetb I， 16．79．－soird ben igrean Manne，wenn er fid entfernt，magnes tif币 aub deun Betfe gesogen I，19．＇2f，27．36；46，69．Witip：

## $-148$


25. befommt firampfe burc unseine ©edanfen eines andern $I$,
24. Durd Eefraud ibrer Gaden bon andern Perfonea I, 29.
63. Emppindtidfeit derfelten gegen æuff I, 41. 43. 45. Gort nit den Dbren I, 48. wirft magnetifal auf eine fie beribrende
 fiegt Die Şaare und ben Saquø befreundater perfonen, kuybten 1, 08. mirft mqgnetifg auf andere bermittelf Der bon ige berigro ten Geratbianaften I; 7r. Erfteinungen Bei derfetfen auf dí
 Derfelben Durd $\mathfrak{F u d f f a b e n ~ I , ~ 9 0 . ~ 9 9 . ~ Y o m b o l i f d e r ~ T r a ́ a m ~ d e r s ~}$

 fiebt fid unter dem ©umbol einer andern Perfon II, 35. mago netifirt igren Magnetifeur II, 62. fáblt Den bou eixem ©tid entffandenen ©amers des Magnetifeurs II, 1II. III, 68. bobrt
 mit Dem Magnetifeur 11, 113. 128. 130, III, 68. 69; 70, ero ratt bic Gedanten des Magnetifeurs II', i33. Jit, 83. 耳out
 : Den geffort IH , form:

 89. 97.
©terne, magnetifde Wirfung derfetben $1,96,152$.






Gypgilis S. venerifacesantoct.

$$
\begin{aligned}
& 149
\end{aligned}
$$

> §auben, magnetifaje Şeitberfude mit denfelben I, 163.
> Transplantatio morborum I, 84.
Den Perfon I, soI. II, 31. 52. 2ublegung Derfelben I, 94. 102.

## u.

Ueberbeine magifa ju beilen II, 158.

 EDelfteine II, 52. Weffrreibung deffelfen II, 53 .

 mus III, 805.

Wenerifal Seantgeit und beren Solgen Dura das nidt magnetifirt fiberifde Baquet gefeitt $\mathbf{I}$; $\mathbf{x 1 1}$.
 fán ゆRagnetibmuß in Dánnemart II, 100.

ฒ3.
 denden Buftande brennép $I, 9$.

Weidemann, Dr. ©. E., áuferf mertwirdige, dura Mften= ftiuce und Beugnifie belegte, Befaidte einer Geifterfeberin. Seipsig 2823. - recenfitt II, 238.

Wirtung, magnetifde, Der Somnambuten auf andere Perfonen, als. Ertbeifung electrifder ©dilage $I, 70$. Det $\mathfrak{A r b e i l s t i f d e s ~}$ einer Gomanmbute I, 71.
3.

Zauberpainfe bet ben fcandinabifden Mottern 1,1550

SAYERISCHE sTAATE.



Druffebler:
Exite 124 Beile II lies 4 fatt 6.

(c)


[^0]:    Bane xil．sift 3. 21

[^1]:    *) Wir gebrautien gier fortan bas bon Dien cingefubrte Wort " $\mathfrak{I r D "}^{\text {fatt }}$ Fineral.

[^2]:    *) Segrbux der शaturpgilofopgie x. Sgcil.

[^3]:    ＊）Wergr．Bognengerger：Breitefefimmung Aurd ten Gertanten ©．170．

[^4]:    ＊） $\mathfrak{O b}$ Dicfe meine $\mathfrak{A}$（fictyt ridtig loar，wirb fid weiter unten entwidfitn．

[^5]:    ＊） $\mathfrak{S r}$ ．Otto batmir fursdid nod verfictert，er babe nad biefem Forfall，uiu Die Siranfe gang auf Die Proke ou fillen，verz fdiedene Mate fid bab æaficr abiittlid Durd eine Der Sdiweftern reiden taffen，allein fo oft diés geidjeben，trant fie nidt；da fie bingegen，wenn bién nidy geidegen，das magnetifite Wafler gerne trant．

[^6]:    
     sufamuren fafien.

[^7]:    พaní XIT. Sft. 5.

[^8]:    Sand XEA. St. S.

