$\mathfrak{2}$
firt Dat
Shierifdut Magnetismuts．
$\qquad$

さル $\operatorname{serbindung}$ 。
mit mebreren saftrforfaca betargegeben
$\vdots$ don
Dr．©．タ，oon éfdenmayex

－Dr．D．B．Sicfer，

Dr．Jr．Faffer troferfors ou saatio．

$$
\text { Er } \mathfrak{t} \boldsymbol{f}
$$

פitenbutg und leipzig：
 1517


7 -


$$
\text { : }:
$$

BiBLIÓTHECA
REG1A monacensis.

## $0 k$

$\mathfrak{y} \mathfrak{b} \mathfrak{1} \mathfrak{t}$
octerfensandes.

©. 6.<br>Plan umd suthoigung I, 1

I. Figentgumlide abbandungen unt Drigio nafbeobadturgen.

1. Megenteine Refferionen \&ber Den tgierifacn Magnetiss
 2. Efdenuayer.
2. शeethourbige und eingetroffene 'Wortierfagung iweier Gomnambutten ouf oub Ende beß Dctober 1816. Fon

3. ©onderbare; mit gtuafliadem ©rfotg animat. magnetifaz 1


4. Wbbangigieit ber magnetifitten Ferfon bon ber magnes

5. Darftelung siner febt mértwarbigen © C fafidite Durd Der thicrifaen shagnetismus veranlaft. Won sed. Dr. Ridf, pract. Mrate gu Gtuttgart . . II, a

 Cinmirfung leines $\mathfrak{B a t e r}{ }^{\text {E }}$ gebeitt. Fon $\mathfrak{R}$ affe. III, $2 \Omega$
6. Sraumbestung (Ein gragment von Dr: Rees on cienbed. III, $\mathbf{a} 6$
II. Crititionerfdieneneneduriften íberoen thierifdén mignnetismuz.

= §Ragie des thierifaen Magnetizmus aut phofologifact und pfodifden © efefzen zu extlaren. Stuttg. und §и反.

 De8 form. Eeifmedicus © tieglig uber den thiériføen
 Dr. Siefer.
 Geimuí bes menfaliden Lebens, aus onnantifa) = pfadis
$\cdots$ fajen Sraften verftandid gemadt. \&andabut 1816. -

7. G. F. Parrot coup d'oeil sur lo Magnétisme animal.

. . . . .
8. Oerk. Irvinitg Schediasina de Mosmetising anto Mesi
$\bar{c}_{6}$ : merum etc. Groningae 2815 - Son Dr. Serevis on


 sRagnetizmus ic. §erauggegeben von Dr. ©. (C. Wolz fart. Berlin 1814- - Won Dr. Rees b. 区fens bed. . . . . . III, 43

- 7. R. E. Wolfart Erláuterungen gum shei̊mexisimus. Berlin isis. - Son Dr. Recsuonefenbed. III, 43 .

8. J. A. Klinger de Magnetismo animali dissert. inaug, Wirceburgi. 1817. - SNon Dr. शees op © (ens bed. - . . . . . . III, 80
 feyn ber magnetifden Soblafreoner. \&eipgig. 1817. Son Prof. Dr. Siefer. * - III, II3
9. Ansales du Magnetisme animal. Paris. 1814. Cahior 3-6. - Son Mrof. Dr. Sicfer.

III, 120
2in Rotisen, Infragen, Bemertungen ac. aber den tbierifacn magnetismjz.
3. Somnambubismus eramaticus. Durde cine in eine in ber spagengegens befindide Edustwundè cingebradite metallene ©onde eryeugh ; • $\quad$ I, 283
2. Seu eridienene ©driften foer ben thierifaen gegne tiรีmuß im Jabr 1876.

1, 489
3. ©ebrand des magnetifden Wafier§ im a7ten ? Jabra gundett
4. Seilung her Srantion ourd Euflegung oer Sánbe III, 154

##  



$.{ }^{7} \mathrm{H}_{2}, 458$
7. Beritutigung
 IIf, 162

EA : I



$$
\mathrm{E}_{6} \mathrm{i} \quad \text { • }
$$

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

## $\mathfrak{H} \mathfrak{x}$ 安:

 fur bè
## Sbierifdell Maguetiznub.

Эn Berbinoung
mit mebreren શaturforfaern.
gerausgegeber.
son
Dr. (S. A. bon ©fなenmayey,
Drofeffor ou Eibingen.
Dr. D. ©. Riefer, profeffor su gena.

Dr. Ffr. $\mathfrak{R a f f e}$ profeffersu salle.

Erfer Band. Erfez ©tud.

## ※ltenburg und \&eipjig:

8. $\mathfrak{\Re}$.

$$
181
$$

## $\mathfrak{J} \mathfrak{a} \mathfrak{b} \mathfrak{a}$ t.

Mlan und Aufundigung. • • ©cite $\mathbf{~}$

1. Eigenthumbide $\mathfrak{A b h a n d t u n g e n ~ u n d ~ © r i e ~}$ ginalbeobactungen.
 tismus und den organifdien \#ether. Эom $\mathfrak{W r o z}$ feilor Dr. ©. 2., b. Gfdenmayer.
2. Werfiburbige und eingetroffene Worlerfagung zweyer Gomnambuten auf baz ende dez Dctobers isib. Wom Profefor Dr. ©. タ. b. © (d) enmayer.
3. Eonderbare, mit glúdititem Erfolg animat=magne: tifa behandelte Entivifetungefrantheit eines Dreys zefnjabrigen Snaben. Wom Dr. Tritfaler in Eannftadt.
4. Mbgangigfeit Der magnetifirten Werfon son ber magnetifirenden im Zode. $\mathfrak{B o n} \mathfrak{P r o f e f i o r} \mathrm{Dr}$. fr. Raffe.
II. Critif Der erfdienenen Sdriften iber Den thierifaen Magnetismub.



 1816. - Эon Dr. Fees bon ©fenbed.

## $-1 V-$

 סев Sperrn \＆eibmesicus Stieglitz uber ben thie＝
 1816．Som Mrof．Dr．Siefer．Geite 167

III．Notigen， $\mathfrak{A}$ nfragen，Semerfungen zc． むberdenthierifden かignetizmuz．

1）Somnambulismus tramaticus，surd eine in cine in ber Nageigegend Gefindide ©dufiwunde cin＝ gebradite metallene Conice erjeugt． 185
2）Neu erfaienene Gdriften uber Den thierifden かag： netī̀mus์ im Jabr 1816.

## Sbejentlide Druaffebler．

Eeite 49．Zeile 18 fatt Major C．lies Majut v．e．


##  <br> 

## がan und $\mathfrak{A}$（fundigung．

3$\mathfrak{n}$ Der gegentwadtigen 2eit；too Das \＆eben gum frengfien Ernft aufgerufen，nadjoem es feine ßraft im åußern Sampfe bewåbrt hat，fid nad Innen ju Den Sisificafana ten ；urúdwendet，wo，nadbem Dem Nreniden Die tiff
 nen，ign nun bas bur Gewobnjeit getwordene Etreben nad Dem ふ̧osbeten ju Den innerfen Gelfeimnifien Des etbens ruft und bur Grforidung Derfelben treibt，if Der tbierifde §agnetismuss derienige Gegenfand，welder mit feinen wunderbaren．Erifdeinungen Die Srajftigeren Der zeit $\mathfrak{z u}$ cinem borgúgliden ©tudium aufforoctt．Jm

 begierigen angicyt，und die gro̊feen Gccbeimniffe deg lebenǵ zu entyúlfen berfpridt，andrerfictş nur dem mit ernftem und reinem Cinu fat ibm Nagenden das Gefeims nís croffinet，und jede frebefnde Brruigrung agndend ftraft．शaddyem Det tbierifde Wagnetismus anfänglid unverfanden in feiner boben bedeutung，aber mit ©ntbus fiasmuş aufgenommen worden，und fpâterbin dem nüde
 gebradten Gormeln und untergeoroneten ఇaturncicken ertáren mill，als Epiel Det Einbildoung Doer als pzett：
jeug Des Bettugs erfaienen，jacint jekst Die 及eit ges fommen zu fenn，wo mant es wagen Darf，mit fritifder Sidtung Der §batfaden und mit freenger Sonderung des Wabren und galfden，unter Det Reitung Det bsberen， immer mefry Geld gewinnenbert und erfreulidere शefultate gebenden $\mathfrak{M n f i c t e n}$ der Natur，aud die bisfer ganz unts

 felben auf die alfgemeinen Gefeege des Rebens zuruads zuführen．Dent，if ：Die allgemeine Mafidt Det शatut， welde uns die 郎ilofopbie giebt，wabr，fo muß aud Mles，was im Srcife der शatur liegt，fid aus diefeet
 fici）Dartellt，was，feines Sterbliden 2uge fab，und
 Deffelben immet frembartiger und úferraโ何doer auftreter， und aller，blok materiellet，Geflarung fpottend，eine geifige welt uns etsffren，in welder die tåumliden und jeitliden Befdránfungen Det irdifdjen Welt faft bets fanwinden，und da die Matur int tbierifden Magnetismus igre getcimafen Siefen eriffnet，und als das wieberaufs gefundene $\mathfrak{O r a f e l}$ bet frùberen zeit redet；po darf man Goffen，went matt Den Grfdeinumgen Deffelben unbefangen
 gie，Sgyfiologie und Watyologie git gelangen，welde uns
 difden Meniden ergellen，und alfo bierdurd auf eirent－
 Wifien fu beroollfommuen．

## - 3 -

Sa Diefem Enogidect, Gaben fidi Die Untergeidineten in Wereinigung mit mefreren, diefelben $\mathcal{A n f i n t e n ~ b e g e n d e n ~}$
 tbietifacn Magnetismus nad folgendem Mlane betbunden:


 tistmus und Der Entfȩung feinct Erfif)einungen; übers Gaupt alfo die phyfiologifae Unterjuctung Deffelben Det Sauptjweaf. Da indeffen jede wiffenidafotide Ibeorie Det Fatur nur auf einer reellen Bafis, auf Beobacturg Der Eerfacinungen der शatur, ruben fagn, fo foll Diefes அrdiv baupt fádilidy Daju Dieiten; unbejmeifelte Erfabruns gen und Beobadiungen mittlider $\mathfrak{Z b a t j a d e n}$, genactit bon vorurtgeilsjregen, Das æ3abre und (Falide fritica) $\mathfrak{z u}$ unterfacioen bermojzenden, aber oic bobe Fedcutura des tyierifaen shagnetismus nidt verfennenoen spảnnert, $\mathfrak{j u}$ vereinigen; alfo die Waterialicn $\mathfrak{j u}$ eiper funftizen Sbeorie Des thierifacn Wagnetismus fu fanmeln, und bierourd Den Grino zu einer frengeren miffenfoaftithen Bearbeitung Deffelben zu legen, als biz jeát bunfig Der gall getwefen iff. Metrnlid)e Eamimlungen baben fraber Gmelin; Bodmann; Wiengolo; Forbloff tund ふolfart begonnen; in Franfteid borsuglid Suyfegur und Sacon; Der Mugen detfelben ift boh Den Зeitgenofien nidd berfannt morden; aber bie affges meiae sidgilofophie faien nicht oorgefaritten genug ges weren zu fegn, uni diefe Tbatfachen Der whyiologie dess
mentaliden Reibes aneignen fu fonnen．©ie fampfte Damals nod ju ferr in Der fefffellung allyemeiner joeen， und dic Mnmenoung Der aldgeminen Gefege Des－Sebens auf Die bejondern Erifocinungen Deffelben tomute nidet Durdgefatity werden．Eine effreulidere phyfiologifde ßcit lâßt uns effculidere æefulfate ermarten，dic mates ricllen，demifden，und ubbrigen einfitigen Sbeoricen Gaben in Der philopophiiden $24 n \mathrm{fidt}$ Der शatur igr brab gefunden，und wir dưrfen jeg̨t boffen，vermittelf ciner Reitie von ほeobadtungen und Tbatfacten befimmtere

 faten Grifdeinungen，der ßafis der miffenidaftlidecn Unterfuduny，werDen Dann nach 3cit，Gelegenfeit und innerer $\mathfrak{3 l}$ ufforderung cigne wifienfidaftlide 2 anfidten uno unterfudungen，gefaitet uno berborgerufen bon jenen，ers folgen，um Die reine $\mathfrak{B e o b a d t u n g ~ z u r ~ T h e o r i e ~ g u l a ̉ u t e r n , ~}$ Die ミjeorie jum ©yffeme borjubereiten und fie jugleid in Det SSBifflidfeit nadjunveifen，und bierourd für $\mathfrak{P}$ 「ワめologie； Sbyfiologie und $\mathfrak{P a t h o l o g i c e f o r d e r n d ~ z u ~ m i t f e n . ~}$

2） $\mathfrak{P r a f t i}$（d）ift der 马weef Des $\mathfrak{A r d i v e}$ nidt allein Dadurd），Dá jede theoretifde Unterfuafung nur Dura eine pratticde $\mathfrak{W e g}$ iefung zum \＆eben Werth uno $\mathfrak{W e D e u t u n g ~ e t s ~}$ balten fann，fondern aucc in fofern f（j）on jest bor æollens Dung Der §heoric deş thierifden Magnetismus Derfelbe gut Speilung von תramtigeiten angemendet werden fann，biet die überrafぁendifen æefultate gicbt，und alfo neben der
 aucd Die fünflerifde \＆nwendung deffelben zur Secilung

## - 5 -

bon frantbeiten immer mebr ausgebildet, und bie náberen Berbáltaiffe angegeben werden Dúrfen, unter meldien Der thierifat SRaguetismus als fecilmittel zu betractiten if. Dicfe Seeilungigefdid)ten werden Dann wieder als prypin\%
 erften miffenidaftliden ßpeafe benuşt, fo DaE auch bier (fid) Wiffenfaaft und Sunft medfelfeitig Dutchoringen, cr, gángen und unterfůţcu, und die ふififlifaaft ins \&eben thåtig eingreiferd erfaeint. Fine cigene $\mathfrak{F e r u ̊ d f} f i d$ tigung verdient gier die galy verfaiedene 2lnmendungsomeife des thierifacu Miagnetismus zue Seilung yon Sranfyeiten in Granfreid) und Deutidland. Seier wird er getwobnlida unmittelbar jux freilung bon Srantgeiten angewendet, und er exfaeint nur als pfomifasorganifdes feeilmittel in Den ת̧ánden des $\mathfrak{d r t s t e s}$ und fûr die gegenmartigen Hebel; Dort wird er allein als Mittel gebraudt, um Das Der Srantycit entfpredernde fpecififide geilmittel zu erfabren und Die fommenden Uebel oft auf lange 及eit oorber zu berbiten; und Die Das ছergangene wie im geifigen ©piegel reflectis rende und das̃ Sommende, ia fofern es vou Dem Gegens wåttigen bedingt mird, prognofticivende Somnambúle ift Das Drafel, aus weldem dic Satur [elbft fprid)t. SWix werden uns Dager छelegenbeit gu verfdaffen fudjen, you
 Nawbarbolfes unjeren Pefera mefrére widtige Actenfuicle mitsutfeilet.
3) Endidid werben mit in Diefen Mrdive cine © $\operatorname{sitif}$ Der äber Diefen छjegenfand erfdeinenden neuen @dsiften nicberlegen, theils um eine fortlaufende Heberfidt deffen,
pas in diefem gelbe gefactren, zu baben, und Die funftige Gefaidute Des thierifden Magnetisimus borjubereiten, theils aber auch um Diejenigen Beobadtungen, welde zur Fofroerung der ఇbeorié dee thierifden かiagnetismus mes

 Cammelplas der einjelnen porffiologifden Unterfuctungen anjuichen getacen, wir tier einen $\mathfrak{F}$ irreinigungepunct des Ctudiums deg̣ thierifđden Magnetismus ju geben berfuden

 ferfállt daber in folgende $\mathfrak{M b t b e i l u n g e n : ~}$
a) (Figentfuimlide $\mathfrak{M b y a n d l u n g e n ~ u n d ~ D r i g i n a l b e o b a d y / ~}$ tungen.
b) Critit Der erfdeinenden ©driften über Den tbieris

c) शotigen, 彐nfragen, bemerfungen u. f. w. aiber Den
 facn Intalts,
5) Das $\mathfrak{Q r d i v}$ erfideint in zwanglofen Seffect, yon unbefimmter §ogenjabl, Deren swey bis orey cinen Wand ausmaden. Die ץcon worbandenen Materialien, meldde mebrere magneticac $\mathfrak{3 e}$ ebandungen von Dem bods Iten $\mathfrak{T n t e r e f f e}$ enthalten; fegen uns in Den Ctano, für Dasg nàdgfe Jabr 3-4 Sefte liefern gu fonnen,
 Siffer in jena ubernommen, Sa es uns daran gelegen fenn mun, alfe $\mu$ nbesmeifelten Sbatradicn, æeobadtungen

 tünftigen freng wiffenf(aftidjen Bearbeitung Diefes ces
 alle Merjte und Naturforfder, welde im ஒeftit foldjer nod nidtt befannt gemadten beobadtungen find, fie uns
 mittbeilen $\mathfrak{u}$ toollen. Da indeffen nur das mit der grósten umfidet und frengfea Sritif Beobddtete und ufber allen Cinwand der bler fo leidt modgliden ©elbftafufaung und
 biet aufgenommen merben fawn, inden es unz biet Durøs ans nidd um eine Waffe zmeifelfafter Beobadtungea, welde Der freugen Exitif ein weitez geld eroffinend, alle
 Duction bermidetet, forbern um rein gefdidflide facta za sgun iff ; fo bitten wir um fo mebr um ftenge suirdigung Des Eiajufendender, of es den angegefnen forberungen entfpridt, Da eine singige rein aufgefakte und binlanglid confatirte Beobadutung neegr weeth ift, alb eine unendlids


 eftennen iff, nar ben Gegnern Des thiexifden Magnetteg mus Gelegenbeit geben murrde, Denfelber von शeuem $\mathfrak{g}^{n}$ betampfen, Daber múfen wir aud) um die (Erlausnís bitten, beg ieper Beqbadtung Den Samen Des Beobatfers Gingufegen ju durfen, wenn befondere umffande es nidt berbieten, und nur folde © Sefdiditen magnetifler $\mathfrak{b e}$ bandung merden dem angegebenen awecte gemáp forin,
 Der ßerffellung und des Eelbitbetrugs fictee geffellt find.:
7) N3as endlich noca Die sub 4- a) berubrten eigen tbimliden abbandlungen fur miffemafafliden Crderterung und Deutung Des saefens Des thierifact Magnetizmus hetrift, fo werden folde - Mbbandlungery. ona Des Gegenfandes gewadffenen, wiffenfáaftliden Männerin, tus um fo angenebmer fenn, je weniger der genůgendeir Berfucte Diefer $\mathfrak{A r t}$ bis jeģt erfaienen find. . Wix bemerfea
 thiecifden Magnetismusi in feinen bodifen formen und feiner getseimnignollten Geftalt aufer allem ふweifel iff Daber feiner Polemif zur widerlegurg negatiber Meinums. gen mefr bedarf, melde solemif um fo unfruditbarer iff Da Dem, meldem Das geifige Digan zur beobactung Defs felben mangelt, f(bmerlid Durd) andere ber Blicf in Diefe gebeimnígolle spelt etoffnet werden modate; und fúgea Daber Den wsumfa bingu, daf, wie in unfarn eignen wiffeus
 fandes, fo audi in Denen, welde andere wiffenfaftidice spånner uns mitgutbeilen für gut finden werden, alle poles mif in angegebenen Sinne entfernt gebalten werden moge.
8) Den Dxuctund Ferlag Des સrdib's bat dee
 melder für correcten Druču und gutez ßapier forgen mird.

Súbingen, Jena und farlle, im Sept. 1816.

I.

Eigentbimlide 2bgandlungen
und
Driginalbeobadtungen.



## Mllgemeine Reflexionen

aber den

thierififen Magnetismus und ben organifden Metber.
50 m
Brofeffor ©. A. ©. Efidenmayer.
$\mathfrak{F}$ enn Der menfalide Geif das Bebiet Des Wefannte mit Dem sebiet Des Unbefanuten vergleidit fo mird zi immer finden, dás defferty was er nidet weiß, unendlid mebr if, als deffen, was er meiß. Es waltet aber eim Doppelter Jirthum vor: 1) Der, DaE man Das, was unfere Cinnen nidft erreideti sonnen, audj fur Die ફexs nunft nidt erteidbar bált, und 2) Der, Das man Dab, was bis jeş gebeim, und in tiefem Dunfel berbâdt lag, entmeder für eine Sbimáre oder für unergruindlid bålt. Die erfte $\mathfrak{A n f i d t}$ madt Die Bernunft gum ©flaben Des Einnendienfes, und Die zwente gat Die Anmafing, Den cinmal gewonnenen Waagfab igres wiffens fur untrugs lid $\mathfrak{j u}$ Galten und alle weitern Entoedungen im Gebiete
reiner befcge und sfeidungen augifucdiçen. Scyfpiele werden dieß erláutern.

Şen wir unfern ©inten traucn und cinen Slid auf Die phyficde SBeltoronung binauswerfen; fo weroen wir jeden Tag Durch Die optifde Táufaung geafft, Dań Die Sonne uiber unfern ferizont wande und cinen fircis un Die Groe befarcibe, wåbrend dicfe im Sentrum fille fecte. Diefe $\mathfrak{A n f i d t}$ fübrte Dic ヨnnarme unnaturlider Sinotens linien berbei, in meldjen die Sandelferne fid bewegen musten, und Dec faine santamus Des Wlanetentanges mit allen feinen Gefeßeen blieb unbemerft. Der $\mathfrak{L}$ erftand zers nidftete Diefe optifde Táufdung und nun fand Das gange Sonnenfyfem in fasoner Dronung und Eingeit wor Dem intellectuellen ßlicf des.Beobacters. Der Menid, wol bemußt, Daf faon Jabrtaujende ber Diefe truglide Sins nen uns táuidten, verlié Das̀ Sentrum ber wandelbaren Cerbe und lernte bon einem bobern Wittelpunct auz, namlidf Dem der Conne, confturen, - und nun mat aud Das şindernía geboben, weldes Dex Centocafung dess SRechanismus des feimmels mit all feinen fasinen Bjefegen im Wege fand. Dic Sonne rugt im Srennpunt aller Planeten: Sabuen - uno folofen fia alle jene funflidie und verwicfelte Indenlinien in einfadie, elliptifale Sreife auf. æan fage mitgin nidf, Dás uns die Cinnen Den einfacten sBeg: lebren und die Erfabrung an-die reinen Elemente zuchaffübre. Seinesmegs! - ©ie verwiactin uns in Dic unnaturlidefien fegpotgefen, in jene fůnflide Snotenlinien, in Dic ©ubtilitaten und Episfizdigfeiten und nur oer Werfand, wenu er auf feimen bobern Wittels
 gernidtën und oen geraden, einfaden siseg in Den Maturs. anfictren gu geigen.

פaber nod metrr. - Solfen mir Dabey feten blcibenf Das dic ©onne in Centrum rube? Sionte fie nidt aud fammt ibrem Syfem im wiltraume fortgefugt werden und einem bobern beftirne buldigen? siacun mit einatal
 ciner Conne gefordjen, fo werden wir aud vie Befugnig baben, die Sonnen felbft wieder in ein gleides Serfălenif gu fekzen, und in Diefen Unteroronungen po lange fortgus fagren, bis wir nidf etwa nur für Die $\mathfrak{A}$ nfidit eines Sons nenfyftems, was für das ejange nur cinen verfamindens Den Werth bat, fondern für Die $\mathfrak{A n f i d t t}$ Des ganzen fims mels ein oberfes © centrum zugleid ein implicites $2 \mathbb{I I}$ ift und dic ganje Dnnat mif und Wedjanif aller untergeoroneten ©yfeme in allges meinen Æraften, હefetzen und ©̧leidungen in fid trágt. Wenn etma cin jweiter §ewton Den Medtanismus cines ganzen Connenfyfems mit allen feinen Erfcheinums gen nur wie einen Factor betradtete, und Dann mit fefter Confequen; (etwa nus Dem bicjege ber Ctorungen) Demons
 arnn man nidt nod einen bobbern Sactor annåbme, aus Deffen ©inmirfung alle Ungleidfeiten Des untergeoronetent Eonnenfofteme erflarbar jegen, - murden wir wobl eines polden EEinfict unjern Benfall Defmegen verweigern, weil unfere §elescope uns nidts Davon fagen? Das fieß offens bar Die ふernunft zum Selaven des Sinnendienftes berab:
múbigep und ibren boben weeth verfennen. - Und Dod gefdieft eks. Seden Mugenbliff etinnern uns dit Grdens. bemobnet, Doct ia recdt fadte auf wayrnefmung und, Erfabrtung unfere Sめluiffe zu baucn und nur im Dierfte Der ©imen unfere Wernunft gu gebraucien, bedenfen aber nidt, Dág Der \&idtftral Der Wernunft weit uber jene ©ranje binaugbtinge, Die unfern ©innen und unfera Eelescopen geffeft if 一 und Dás in jenen entfetiteln Regidnent, die ebelt fo wabr find, ald unfere nabegeles genen, feine Grfafrung mefr moglid ift, und Daf, wenut Gier noct eftras entbecft werden folle, woju 2ufforoeruns gea genug int utis find, es nur Der Wernunitioflug und bie goce leiffen tonne.
$\mathfrak{A l u f}$ gleides sweife berbait es fia im organifaen Bes biett. Slier ift das Nabegelegene unfern ©innen eben fo \#etbullt, wit bort dag Entfernte. Wisir feben zwar im Drganismus ole ©tróme aufs und abrinnen und findenf. too fie Gerfomment und wo fie bingegen, wir verfolgen den Stamnt in feine Mefte und Den $2 / f$ in feine Zweige biz ju feinet peripbetifden $\mathfrak{u}$ ubbeugung, wir oringen mit beibafts netem Nuge Dabiny wo uns das unberwafficte feine Difer tent miegr geigt, wir analyfiter die ©toffuergaltnife und
 Sinnendienft; - abet mas̀ Gabea toir damit gemomen? \%3o if bet bobere Bufammenbang gejeigt, wo ift das Moment det Sraft befimmt; Das dieje fidtliden ßemes gungen folitititit? Wo ift Der fpecififice weeth der eins fetert Disane gegen Den allgemeinen abgenogen und burd etine ©lciduing befiimat? (ief finden mit mofl, es mus

## -15 -

gilles $\mathbb{E} y f f e m$, Cinteit und Wronuing renn, jebes Det Drgane mug. jum Wroduct Des Esangen eiten fpecififajen ssentrag liefern; es múfien Geefekze im Drganismus fenn, - aber too if ifr Musbruct? Was if jene Reaft, Dic fid in Dem unaufhotliden wedpiclipiel Des Seczens fund tyut, und melde Den פintagonis̊mus Der ఇefpiration untertált? Ueberall if cine eigene fregideeinende Modification und Dod aud Sefeb, abet wo if fein' wserty Dargeftelt? S3enn aud ber funflidet Fau Der Sinnen bis auf Das Eleinfe binaus befannt if, fo fagt cinmal, wie biloct fiat ber \{on und der gefărbte £idetfral in ibm? Sol dieß fáon das gelo des unbefannten feyn und blciben? Ja glaube - nidit. Jitr merdet es entbecfen, abet die (Erfabrang mirb eucl nidit Daju befúlflid) fenn. (Ein bon Det ©rfabrung und dem Sinnendienf unabbángiges Srincip mus gefunden werdent, und fie foll bann erfit iften mannidfaltigen siditungen beftatigen, was ibe gefunden babt. Dagu if ung Die Babe Der Sernunft betliefen, nidt Daju, onás wir fie unjerem Sinnendienft unterorbnen und Das ausidilifeet, was diefer uns nidt Darbietet. צber nod mebr - wir fuimperit an Seben und Gefundbeit. Weis Einct bon ung, was keben, was Gefund feit ift? wenn fwei Dem guge faum bemerflide ©amenfiaubden Eud feine Differenz mefr mabrnebmet laftet, fo wartet nur, bis fict igre Sidafe in Der (ents witalung erfaließen, und ifr merDet alsoann zocel in bes falt, Farbe, Fumctioneit und (Eigenid)aften vollfomment berfaiedene Giefdledter bor Cud baben. \&iegt biet nidt f(bon im Differential bie ganze fanftige Ebolution bet

## - 16 -

Wfange, tonnt ibr wol Diefe werfdiedene Momente det Evolution mit Den Cimen erfennen? Wlict einmal in ote gebecime şerffatte jencr plafiliden Geffalten, was lebrea eudi denn dic Simnen? Midts - gar Fidatz. Gollem wir Datum §erzidt tyun auf etwab, was, ungl fo ficttbat nod in Det Gorm Dar ©efege erfocint? Shne Bweifel giebtess eine Dynamif dce Rebeng, wie es eine Michanif Der Ђerwegung gicbt, und wie diefe in cincr phyfirden Weltoronung in unsáblig vielen $\mathfrak{Z e r g a ́ l t n i f i e n , ~ w r o p o c s ~}$ tionen und gefegen real gerworden if, fo mird in gleidemt かaag jene in einer organifaen Sronung real werden; Denn jedes leben Der ভגjpfung if eine fpecififate Blecis dung und diefe ©jleidung ift die Yatur und das æefen Des' Dings, wodurd es beffert und ofne welde es leet und nidtit matre. Wout ibr cin foldes \&ebenşprincip auffucten, fo múgt ifr eudig ganglid bon dem Sinnempienft wegwenden, Der euch ourch Die unendide Maanidfaltigs feit nur verwirtt und die ©ingeit erfamert, und ibr múft aus einem bisbern Mittelpunct confruiren, wo jene ミxis bungen nod. nidt Die Wafryeit verdunfeln. Wan vers medjgle Dod) nie Das æabre mit Dem §ealen. Das $\mathfrak{W a b r e}$ liest immer in Uns uno ift das̊ befees, deffen wir
 Matetiate an fid ift, wie glato ragt, ein wabres Sidtt und wiro erf $\mathfrak{E t w a s}$ Durd Die Einverleibung mit Der Joce, die Dann als Geffes und Gileidung Dea Dinge $\mathfrak{B c f t a n d}$ und feben giebt.
und nod mefr! - WBie fommt es, daÉ aus demt matcriell : endliden Webifel einiger Sropfen ©amen und
eines Eydens der Wenfa berbortwadif, mit dem Unends liden Des Begriffs, mit jenem Mrincip, das feine Freys beit in allen Ridftungen verfudt und mit jenem Sliat gen feimmel, Dcm Die ganje Give ein Nidits if? Sollt ibe etwa Diefe Mufgabe Darum bon der feand necifen, weil euct eure Einnen nidit in Das Gefreimnís Der קeugung einweiben, to verfudt eine andere und erflart, wie Der かefegl curcs sillens eucrn $\mathfrak{H z m}$ und Juß bemegt? Diefe tofungen werben wir nie Der Erfabrung abfragen, ©ollen wis darum fie unverfudit laffen?

Es if bier ein Widerffeit; ourd Die lange ©semorn
 gaben fumpf geworden, und andererfeits fpannen wir doci) Die bollen ©egel aus, um ein ßiel gu erreidien, das nue jenfeits jener \&inie liegt. Dief if Das loos des menfoty
 Wittelglied, mas fie beide berbindet.

Mber aud biex bleibt $\mathfrak{P l a t o}$ nidt fefon, er fragt nidt nur, wober Die Semegung, wober Das leben, fons Dern woter Die Scele, was war fie bor Dem Zeitleben, und was wird fie nad igm feyn?
und fomit cryaltea wir eine dreyfade §eige von Mufgaben:

1) Die sisife, in der die Crfafrung das prius, das Gefers das posterius bildet. Der Einnendienft rubt bict auf Der Ratur als feiner Elementarbafis und erfebt fid mit Şúlfe Des ordnenden Srincips Des Serfandes auf Dem פ®ege der Jinduction und Sombination gu Magemeinfazers,
[^0]3

Die Die ©phatre Der befannten ©rfacinungen umfareiben. Dief ift im phyifanen cebiete Der Gall:
2) Die Æcibe, in der das Mrincip das prius, die (Erfabrung das posterius bildet. Der Sinnendienf iff frudtlos, weil Die suelle Der exfcheinungen verborgen ift. W3ir fefen nur Die Mroducte, aber Die Operationen Der Wroductibitåt nidft. Dies ifit Durdaus im organifajen Gebiete Der gall.
3) Die æicibe, Deren Natur transcendent mird, in Der Die Crfafrung meder Das prius noct Das posterius bildet und das Mrincip in die Niptbe fid) verwandelt. Dies if im sjebiete der Geeifer Der fall.
 Die Metboden gefunden worden, Die beide letatere ents befren fie nod, und alle Werfucte, die Sietboden Dee Erfen auf die beide leffere Reiben anjumenden, mißlans gen und werden immer miflingen. SHie oft. bat man (d)on'
 von feinem Geçeimnif abzulaufden und wie leer fam man furưat? Denn wenn ibr das cdelfte und Das unedelfe Drgan in feine Stoffoctbaltniffe zerlegt, fo miro Die Different fo flein feyn, Das fie gegen bie Dignitát Der Junctionen beinabe beridmindet. Das Begirn nåbert fid) in feinem vorberrfaenden (ympeiffoff deni unbedeus tendfen $\mathfrak{D r g a n e n}$, und Dod trágt es in Der Dynamif des Sebens die bodife ©ileidungen in fid). Nuf gleide Weife geffe es mit der $\mathfrak{A n m e n d u n g ~ D e r ~ p b y l i f d e n ~ P o t e n g e n ~ u n d ~}$ ciejege.

Weldje Metbode fann nun allein bृier fruditen?
Dak die organifde Dionurg zwifden Die quyfifde und die geifitige, Das geben zwifden Wemegung und Sandlung, die indibiduelle Einfeit jwifacn die $\ddagger 5 y$ gifde und perfonlide in die æitte falle, find Cafe, die id bier boraugfege. sute diefe slicder nebmen aber aus der allgemeineni metapgyfiiden proportion bon ©toff, form und SBejen ibren Uriprung, fo dan die phyfifal Dronung, Semegung, phyfifde einfeit ( $(\underset{p g a ̆ r e}{ }$ ) pon Uebergemidte Des ©toffí, Die organifde Dronung, Das $\mathrm{Keb}^{2}$, Die int disiduelle ©inheit vom Uebergewidt Der form, Die geifige Dronung, 今̧andiung, perfonlide ©infeit vom Ucberge;
 Es wird wol fein Ding in Det Selt geben, Das nidat an Diefer $\mathfrak{P r o p o r t i o n ~ b o n ~ E t o f f , ~ g o r m ~ u n d ~ s s c f e n ~ M n t t e i l ~}$ netyme, aber cé gefdieft diés auf gódit serfaiedene siscife. Ie mefre ein Ding vom $\mathfrak{W e f e n}$ ( $\mathfrak{F r e e}$ ) in fid trágt, Defio pofitiver, bortrefficier und freyer erideint es; Dieß if im geifigen Gebicte der Gall, wo die frene গ̧andlung ein: beimifa iff. Se mefr ein Ding bom ©toff (Materie) int fid trágt, Deffo negativer, falectfer und notthnendiger
 mo Die Bewegung mit ifren blinden Gefeern einfeimifa if.

Ie mefr bingegen ein Ding bon ber Form in fiab trigt und in ifr etoff und Wefen vermittelt, Deffo ins differenter, gleidgaltiger und auģgleidender erffacint eğ; Dié erbliafen mir im Gebiete Der organicden Drpnuagt
wo dag \＆eben mit feiner frcyen Esefeģåágigfeit cinbels mif币 ift．

Stellet wir Diefe ©aje in Die metaphyfifde 2 nficta fo evtalten wir orei Wrincipicin：

1）ein Mrincip，was Der Joce zugetwand ift，was MUes integritt，generalifitt und in Die bodite ほotenjen erbebt．

2）ein Princip，was der Materie jugefebrt ift，was
 tenjiitt，und

3）ein Srincip，was dex Form zugewandt if，was צ্Ifeṡ indifferenjiirt，vermittelt，zur Einbeit zufammenbált und Die Motengen fowol negative als pofitive in Dem Exponenten Null zu vereinigen fucht．

Yon Diefen orci Principien if bas legtere fugleid）
 Iurg；es ift Das einigende Band Der Natur：Es mat
 nidts anders fey，als das Refultat Der Fereinigung Der beiden Pole，aber Jene bedenfell nidet，das fid die Mole in entgegengefesten ふidatungen（differenjitrend und intes grirend）ewig flefen wurden，ware fein Wermitfelndes worbanden，was ifren begeufas in fid aufnåbme und ausglide．Diefes Jndifferengirende if Daber eben fo felbiffandig，als Die Pole，obgleid Die ©faraftere，unter melchen ces eridecint，nur Die aus bciden polen gemeins f（円）aftidife find．

Das gange ©iebiet Der organifc）e：Natur beftet aus lauter relativen Indifferenzen und liegt im Uebergemidbt

Der form. atber jene allgemeine Sroportion bon Stoff, form und wefen bort nidt auf, fid in jeder befondern, Dronang mieder auşubruicfen. Wo im ßeide Der Orga\%. nifationen, D. G. im Exponenten Der Gorm, Der ©toff übers miegt, D. W. Der fatarfere Coefficient wird, Dabin fállt Die Sflanje, wo Die.Form als Soefficient, D. G. Die Gorm in Det Form ubcrwiegt, Dabin fallt bas Thier, wo bingegen Das ঞ্sefen im Expoǹenten Der form Der fầfere Soefficient mird, Dabin fállt alz Srganifation Der 刃enfal. Und diefe brey Coefficienten biloen Drey Gebicte, in melden Das allgemeine Rebersprincip, ohne Den borberffaenden Cbarafter Der Jndifferend und Der Gorm aufiugeben, in feinen fpeciellen Ridtungen fidi batfelft.

Son Diefem Gefidtspunt aus laffen fif) mehreve allgemeine ©baraftere und Eisenfanaten fur Das Rebens princip beftimmen.
 Potengen exfaben, mitbia ůber ©dmere, Wairme
 mug. Wie- Die Moteng Mull in einem スablenfytem ůber Den negativen Exponenten liegt fo feft Daş Rebensprincip über Den $p$ ghfifaen Wotensen.
2) Eg bildet ftwifden alfem Regatioen und Pofitiocn bie magre reale Efingeit, D. 5 . jeder $\mathfrak{O}$ xganismas muif ein aus sielem Mranniøfaltigen

3) EEs mus formend, D.f. plafifa) bildend feyn. Denn, da es freyes imd Srotymendiges in Eins
bereint, fö maffen alle feine Werfe in einer freyen Pro: portionalitåt erfaciner.
4) Jedes Rebenentbált eine bibcre Gfeis あunginfid, als alle, welde die phyfi「deat Şeltforper inifreninucra und áußern $\mathfrak{B c}$ wegungen augbrúcfer. In Der Dignitat ber ©iefcte gilt Das fleinfte mictofcopifale. Tblerchen to wiel als cin ganfes ©onneninfem.
 fpiel det תrafte ausbiticfen. Wenn wit cine Sraft als bindende $\mathfrak{A t t r a c t i v f r a f t , ~ D i c ~ s u b e r e ~ a l s ~ f r e s e ~}$ Expanfivfraft anfogen, fo muf Pllez, was Dutd Das lebengprincip folicititt ift, in lauter ভdmirigungen fid) aufern. Dfcillation. DDer Wecticl von Gontraction und Expanfion if Die fauptform Des Rebens.
6) Das Eebeneprincip follicitirt das
 und zugleid) vermebrend zu wirfen und wenn Wåeme und Eidit Der organifden Goolution gúnftig fu fern facinen, fo thun fie es nur auf indirecte Weife, indem fie in jener Indiffereng das materielle bindende $\mathfrak{p r i n c i p}$ in feinen Semmungen bermindern. ©o ift das ey eine rubende Indifferent, in weldem Das bindende und das freye Srincip, Da fie einander vollig Das © Ceidgewidt balter, aud obne Meuserung bleiben. Sommt nun begm ஒebrús ten Die Warme binju, fo mindert fie Das attractive Wrincip und dadurd erbált das freye, bildente sprincip das uebers getoidt und fangt mun an, in unendlid fleinen ©dwits
gungen ben Reim ju integriren，worin Das wadjetjam befebt．Ueberall，mo w্sarme und fidt wirfen，da wird Das lebensprincip nicft pofitio，was feine phyfifae Potens bermag，fonDern Durd）Werminderung Des Begenfaß̧ce arregt，und Dadurd mird Das fetige widfstjum bervors gebradft．

7）Das Rebengurincip wirft．feugend． Beugung ift nur moglid），wenn Der Peim felbft faton cine gemiffe Entwiaflung erreid）t bat．Die Maftit Des Rebens， menn fie in Der indibiduellen Reproduction，D．b．im ふadsthum ibre Bråzfe gefunden bat，wendet fid jur Sroduction Det ©attung．Da jene unendiad fleine Edwingungen Des freyen Princips immer nod，fortbauernf fo entfegt，fobald bas Individumm vollendet ift，ein Ueberiduß Der 尺raft，Die son jedem Drgan ausgeft und in fofern jedes Srgan ein Reflep Des ssangen if und fein Setynlides fegt，zu cinem gemeinfdaftliden wroduct fic） bereinigt．Ulle fpecififal Srgane vereinigen Den $\mathfrak{U c b c}$ ：
 Radien it einem Sittelpanct，und dicfe wird Dann wieder Der Seim Dez Ģangen．Jn Den bibjern Srganifationen find diefe Reime der Same und das Eydelt，Die algbann wie Differentiale fajon Das æill Der funftig zu cat； midfelnden Erosse implicite in fiat tragen und bloz des Jntegrationgactes barren，－melder nad vornusgegangemer （Sleid）ung beider Differentiale Das Eange begeiftet．

习eugung if feine blog medfanifde doer Dynamifac Gotens Der phyfifden Ratur，weil bier in Dem cingelen

Sbeil nie zugleid Der Fieflex Des Gautel fid findet, was nur in Dem indifferengitenden Mrincip, meldes freyes und शetbwendiges auf gleidyaltige weife in fid) auf nimmt, Der fall feyn tann.
8) Das \&ebenzprincip wirft erbaltend. Ez folgt Dief faon auṣ Der Slatur Der Indifferenj, welde feine $\mathfrak{j u}$ grofe, Storungen Duldet. Jit jenes $\mathfrak{P r i t r c i p}$ wabrbaft vermittelnd, fo wird eg uberall das gebletide ergángen, Das Getrennte verciaen, Den ucberflus auǵ forgen, Dem angegriffenen Tbeil $\mathfrak{j u}$ fexflfe cilcn, fciue feindide, æotengen entfernen und auf feine Weife Dulden, daE das eingele von ben feindiajen plolaritaten, fic feyen pyyfifaer DDer geifiger शatut, verfalungen merde. Im Folll foldje Sto̊rungen borbanden find, wird Das Rebens: princip vis medicatrix.

Dicfe allgemeine Cigenfdaften, welde alfe aus Dex Satur Der Jindifferens ibre Wurgel gichen, laffer fid nun aud fủr Die §நedrie Des kbierifaen Magnetismus benugen und in igren borguglidffen Erjøcinungen Darftellen.

2Anmendung auf ben thierifajen Maginetismus.
Dhne スweifel aufert Der organifde Metber feine gróbte wirffamfeit im Gebirn und Nervenfyfem. $\mathfrak{A l}$ Sittelglied zwifden Dem Natut: und geifigen Slement mird er einerfeits weder in rein pryjifden \$bánomenen, wie \%. ©. magnetifden, electrifaen, lidetartigen u. f. w.p
nod andererferitg in rein geiftigen fiad darfellen，abet Demnod innerfalb der Indiferensfifgare cine engere Triplis citat，twie etwa die zwey $\mathfrak{B r e n n p u n c t e ~ m i t ~ i b r e m ~ M i t t e l s ~}$ punct in fid aufnegmen．Diefe Triplicitat finden mir
 negative $\mathfrak{B r e m n p u n c t}$ in Der $\mathfrak{F i e l f j e i t ~ D e r ~ G a n g l i e n ~ u n d ~}$ Rerbenplequs des Unterleibs auggedrüft if，der pofitive $\mathfrak{B r e n n p u n c t ~ b i n g e g e n ~ D e m ~ © e b i t n ~ u n d ~ C i n n e n i ́ n f e m , ~ D i e ~}$ Indifferens nber Der Bruft und in ibr befonders Dem
 umfebrungen，Wertheilungen und ßervielfältigungen Dies fer orei Glieder analog den phyfifden Gefegen gèadit werden tonnen，babe id an einem andern Srte gesecigt．： Seier ift nur Die §ede，wie fid mefrete magnetiide Exs亿仙einungen aus Den obigen Eigenfdaften Des organifdeen 2etfers ableiten laffen．

1．Der Зufammengang Der pubertatbernts widfung und uberyaupt der Betándes rungen und ©torungen Der．Gefdedits organemit der Difpofition fumtyieri fめen æagnetismuz．
 Ponen zur Beit Der Entwicflungerpode bocr aud benm seibliden Befdlectit nad befondern sienftuationss ©tis
 on felbit，theils auf funflide sueife am empfanglidfien ． fio．

Fit Dem Grifbledtsrcis tritt Das ganje Rerveniyfem
 ©ebirn und den Geffledts: Drganen cine ganz neue æes zichung, Die, folange Dic $\mathfrak{R a t u r}$ mit der indibiduellen Reproduction befdáftigt war, grógtentfeils unbemerft bleiben mufte. Die uncudid fleine ©ajwingungen des lebensprincips bilden nact dem fid bollendenden Saads thum einen Ucberføuß von Sraft, Die, in fofern alle Drgane Daran $\mathfrak{A n t h e i l}$ nefmen, in einen neuen rubenden Seim übergebt, in weldem dns Differengial Der ©attung niedergelegt iff. Wix Diefer ælaftif des Mierveninftems zut Gattungs: Molaritát if zugleid) aud Die bijere Entwids lung Der geiffigen ©eite dee Menidela verfnupft. \&ul Bermogen Des Scdonen fawellen über und bilden Die Romantif des Sebeng aus, Dic §iebe berfendet zum erftenmal als ©onne Des Giemutths igre ©tralen nad auken und will fympatbetifd fid felfft im andern wieder finden. So begegnen fid die neue geifige Wolaritát in Der \&icbe und Die neue organifde wolaritat in Den Bes faledteffeimen und es entfebt alsdann eine neue Jndiffes reng, Die fid auf gleide $\mathfrak{F B e l f e}$ mit jenen unendiad fletren
 und aus ibrem Mittelpunct ifre $\mathfrak{R a d i e n}$ an die $\mathfrak{P c r i p y e r i e ~}$ zu gieben anfángt.

Ijf Die widtigfeit diefes $\mathfrak{W e r b a ̊ t n i f f e s ~ e r f a n n t , ~ f o ~}$ werben es aud) feine ©totrungen fenn, und es ift meniss. fens deutlid, wie widftig Die æolle des Gefirns uno Rerbenfinfems merden muiffe, wenn jene plafitif auf irgeno eine $\mathfrak{F c i f e}$ geftort wird und in 2 bnormitàten übergebt.

Datause efflart fid binreidend die Difnofition fum
thietifaen Magnetismus in Der Efntwiflungs: Expacte und in allen Weránderungen, Die fid auf Die Gefaledts: Ds gane bejiefor.
II. Die ©innenverfegung an andere Net benmittelpuncte.

Wir fonnen den Bjemeinfinn den fpecififden Diffes renjen Der Sinmen gegenuberffellen, wic Die Einfeit Den $\mathfrak{F r u ́ d e n . ~ I n ~ D e m ~ હ j e m e i n f i n n ~ w i r f t ~ D e r ~ o r g a n i f a e ~ M e t b e r ~}$ frey, in Dem werfaicoenen Sinnenapparat if er gebunden oder bielmegr getrůbt. Jin freyen 马uftande wiro er Eigens (daften in fid vereinigen, welde ifn weit uber alle phy, fiide ßotengen erfeben; Die Didtheit Der Materie wird
 gung und Erleuctifigg zugleid) in fid) vereinigen.

Ueberbaupt fann man, was̊ fapn Dider ot benterft, nidt fagen, das 彐luge febe, Das Shr hore, die Nafe riedje $\mathfrak{u}$. F. tw. ©s if immer Der Giemeinfinn, weldeer fiebt, boirt und riectot. Wir Důfen nur auf den Untex, (died merfen, Der zwifden Senfation (Jmpreffion ins Drgan) und $\mathfrak{P e r c e p t i o n ~ S t a t t ~ f i n d e t . ~ D i e ~ P e r c e p t i o n ~ i f ~}$ im Gemeinfinn und folgt auf wodificationen Des organis
 ju einander febetn. Die ©enfation bingegen berubt auf einer Gormation im peripberifळen $\mathfrak{D r g a n}$, cs fey Dicís nun ein Sild oder eine Suftwelle. Hber nidt Daz æild doet Die \&uftwelle gelangt als foldees zum Gemeinfinn und wiro percipirt, [ondern nur Dié Jntenfitat Der §raftåueerung, womit es den organif(d)en' Aetjer erregt. Dicfe Jintens
fraten febien unter beftimmen ©xpoutente，Deten Coeffis cienten ins uncndiade wariiten fonnen，und in Dicfen Exs
 ©empfindungen u．f．w．Wenn wir baber einen puftand gelten laffen，in weldern jene Jutenfitatell auf irgend eine andere Weife ermectt merden fonnten，fo ware das
 mòglid，und dicfen アuftand Důrfen wir im thierifaen Sagnetismus fuめen．

Unjer ganger peripgerifacer ©innapparat facint weit mefr Daju geeignet，Dic unjáglid viele Senfationen，die ibm eingedruaft werden；in Den fleinften Mborůden und 3iffern im Gebirn aufjuberoabren，Damit fie jeDergeit als
 Daju，Die eingigmo̊glide $\mathfrak{F i l}$ Dungsmittel fûr Die serceptis onen Darguftellen．Jm Sormalguftande ift es allerbings mabr，Daf auf Die Senfationen im Sinnapparat Die Serceptionen folgen，aber Daraus folgt nod nidt，Dak Die Serceptionen aud im auferordentliden Ruftande gleide urfade baben muffen．Sdon bey den Nadtmand： Iern feg̃en mir mandie andere Skerven fur dic ©innen bicas sitien，und bey Den Somnambůlen find Diefe Sbatfadfen eben fo menig fu láugnen．⿹勹aber es ift Der unterfitied Dabey，DaE，weil Diefe Perceptionen mit feiner fòrmlithen Eenfation berfnipft find，aud feine Fifferinnerung Ders felben Statt finden fonme．Der Gemeinfinn percipirt zwar unter gleiden Jontenfitatigecrbàltniffen，wie Durd） Den Simapparat Des ©ejeirns，aber die Senfationent Da fie nidtt in biloliden formationen gefdeben，laffen
aud feine Gicdadtniffpuren，feime Mbbilder und 3iffert zuruct；Daber wiffen audy Dic Somnambutten bon Des Rolle，die fie im magnetifden Edlafe fpieten，nidts mefr beym Erwaden．

Geben wir diefe $\mathfrak{B c}$ deutung Des Gemeinfinnes zu， und netbmen zugleid）an，daf der organifde Metber unges trubt uno ungebunden bom Sinnapparat durd das ganje

刃agengrube und in Die Singerpuiken feine groke ©ஹwies sigfeit megr baben．Da der organifite Metfer überall， wo er frey wirft，allse durdoringt und zugleid erteuds tet，fo bedarf die Ceele bes befondern Ipparats nidt meffr，um zu gleiden æerceptionen zu gelangen．©̌z if cin frenes Durdidauen Der モrele，was Durd fein Mes Dium gehcmmt wird．

> III．Das，飞frfacinen phyfirasmagnetifact $\mathfrak{u}$ no eleftrifat $\mathfrak{F}$ iffungen $\mathfrak{i m} \mathfrak{O} \mathfrak{g a s}$ nismus．

$\mathfrak{B i r}$ verwundern uns，Daf man won cinem organis （deen 2etber iprecten moige，der nod won feinem Iluge gefeben und won feinem $\mathfrak{S b r}$ geb $\mathfrak{b r t}$ wurde，bedenfen aber nidt，Dá̇ wir es mit einer Greş́e fu thun baben，Die， weil fie Die finnlide Junctionen ergeugt，nide wieder Durd Die ©imen empfunden werDen forne．©o menig
 fo wenis fann Der organifde 2ether unter finnliden Qualitaten wabrgenommen werden．Das \＆ebenşprincip，
meldees ©chen und Sesten erf moglid madt, fann nidxt felbf mieder Das Befefjene und Geforte feyn. Dies gibt uns zu crfennen, Dan wir im Normalgufande, wo Das Sebensprincip feine Jndifferensipgåre nidf úberfdreitet, feine Srrfdeinungen erwarten Důfen, wie wir fie bey phyfifden Motenjen wabrnetymen. \&nders aber berbalt es fid im augerordentiden ßuftande.

Wefrere (frfdeinungen Des thicrifden Magnetismus geben uns eine wabrbaft magnetifac und eleftrifcte Satur, Die wenigitens mit Den phyfifden Potenjen in
 laffen fid Diefe Erfdecinungen erflaten?

- Sud Der organifac, Metber bat eine verfatedene Bignitåt in reinen Gunctionen. Die Sauptfunctionen Deffelben, welde zugleid) eine proportion unter fid) zu biloen facinen; find §eproduction, Jreitabilitát und Senfibilitat. Sie gefen Den Savitate: Syftemen parallel, fo Das vorjugsweife Die Reproduction mit itrem Upparat in Das 'ßaudiffem, Die Jrritabilitat in Das
 i万rem Apparat int Das Sopffytem verfeģt facint.' ©o lange nun diefe Functionen im Rormalfande fid befinden,
 fonnen alsoann auch feine Reuserungen, wie wir fie bey Den pryfifaen Potensen wabrnefmen, zum Worfacin fom, men. Aber anders berfălt es fita, wenn nadi auser, ordentliden Ctorungen Das organifde ßrincip feine Jin Differensfuraare ůberfareitet.

Wir fonnen，um deutlid fu werben，Die mathemas tifde 2！nfぁatung einer cruiple zu Scuilfe nefmen．Die grobe $\mathfrak{A p e}$ Derfelben bailt fůn \＄uncte in fid entwicfctt： 1） $\mathfrak{j w e y}$ ©deitelpuncte，weldfe Den weiteften $\mathfrak{A b j a n D}$ DDer Segenfas bilden；2）zwey Brennpuncte in cinem engern SSegenfak，und 3）Den Jindiferenjpunct，welder genau die Witte bált．©egen wir nun einen ©deitelpunct als pofitives geiftiges Element，Den andera ©decitelpunct als negatibes phyfifdes Element，fo wird Der Wittels punct Das organifate clement Darftellen，und wir tỏnnen uns die Indifferenzfyaire Deffelben fo worftellen，als ob fie ein um Die ßrennpuncte gejogener §reiz wåre．Darin liegt nun Das sebiet des organifajen Princips und jwar fo，Daf Der pofitive Brennpunct Dem Geifeselement fit） nágert und in feiner Function Das ausbrúctt，was mir Cenfibilitå nennen，Der negative Breñpunct bingegen Dem phyfifaen celement fid annåbert und das ausbrůatt， was wir Reproduction nennen，wåbrend der 刃ittelpunct Die infich felbft famingende Sraft Darffelt，Die wir als Jrritabilitåt fennen，und welde bon Den ©djeitelpuncten am menigften follicitirt ift．

Ueberfareiten nun Dicfe brey organifae serundfrafte ibren abjolut oynamifden SWerth nidt！fo mird ber Normalzuftand nid）t verleşt，fo viele ©torungen es übris gens aud geben fann，welde das gefeesmáaige Ineinanders mirfen jener Sråfe affigiren．Sie liegen Qod alle nod． inneryalb jenes Normalıかerbáltniffes und jeigen unz blós Die geménnlide Srantyeitz：©nmptome auf．Won gans anderer att aber if Det tbierifめe פiagnetismus．（fx
 feits alle die wirffame Eeclenbermògen in eine plaftifde Zeugung verfegt werder, mird andererfeits Der organifde
 nimmt jene polare Ciigenfaften an, welde Der phyficter Эatur wiederum nalog geten. Der Gicgenfag, Der inucts balb der Frennpuncte berweilte, wird an Die ©ajeitels pu:cte getrieben, fo Dás einerfeitis. Das nienfalide geifit ger, andererfcits aber audd Das Drganifde pyyfifder zu werben beginnt. Unv dann fefen wir im $\mathfrak{D r g n n i s ̊ n u s ̧ ~ w a y r e ~}$ magnetiifde und eleftrifde ©rifぁcinungen fid aurern.

Jd) Gabe bier nur Cinige Der tiefer liegenden Eridets nungen Des thierifacn ఇagnetiemme in Sorwurf bringen wollen, um zu zeigen, Dasf fie unter Der Mnnafme cincs organifacn Metbers mit befiimmten (figenfanften einer
 laffen fict an diefe Derffellung obne かuibe anteiben, wosu
 gen ©toff Darbicten werden.

Unfere bis̄berige $\mathfrak{\text { Wgyfologie bat nod wenig } \mathfrak { V e r f u c h e ~ }}$ gemadt, fûr Die unbefannte Giríge cines Rebensảtjers Werthe aufzufinden, Die fic zur $\mathfrak{\Sigma b c o s i e}$ folder $\mathfrak{P b}$ ánomene wie Der thierifde Magnetismus batte benusen fỏnen. Jommer in Dem Jrtthum; Dak Die brganijde Sråfte gleids fallṡ demifder oder phyfifder $\mathfrak{U r t}$ feyn múgten, wie
 Des Rebens unter gleiden Bedingungen fanden, wic dic $\mathfrak{G}$ cfeģ Der Bewegung, berfáumte man, jene bôbere Motens
 oronung feht und Deren SWertfe alle aus Der Matur Dep Indiferenz abgeleitet werben fornea. In ber Analnic Des Unterftáfte find mir, was nid) zu láugnen iff, febr meit gefomaren, aber Dief bilft uns nidts ju 2uffinoung alts gemeiner Gefege; und obne diefe werden wir nie Dagu ges langeth, auct nus Die endlide werthe iener unterfrafte fu entbeden. ©s ift bier Derfelbe gall, wie bey vem Unalgtifer, Der feine Tangentent und Rermallinien nit in ensliden sibertben befimmen folunte, wenn er nidt die im unendidien ausgebrúctie allgemeine gormeln batte, welde er mit Den Eleidungen feiner Surven in Begiefung feseen finnte. Shan moge fich geftcten, Daß auch Die leids tefte prypiologiface und patholoyifde (Erfdeeinung nod nie aus threm bígern Rufammenhang erflảt wurbe wit braumen, um diés fu. erweifen, nidet Das Pbánomen bes thietioden Mignttismus it Sorwurf ju bringen; febet
 unferer (Ginfitit fublbar. Llind diés folle nidt fennt So getwís der $\mathfrak{D}$ rganismus eine aus vielen, mannidffaltigett Soganen und Eyftemen befferende Eingeit if, wobot
 muffen diefi fpecifictio Rebengefegey wenn ein sanges Darails werden foll, in einem alfgemeinen Berege gujams menbången. शber diefes allgemeine Gefes if der unends liden formel dez analotifers gleid, bie, weil bas uns cnolide nidt in Der Erfabrung gegeben ift, aud nide aus ifr abftafirt fenn fann. Şier tritt Daṡ zicoürfnif ber rein fpeculatioen Maturforiaung eity, die igre allges

$$
\text { 1. } \mathfrak{W b} \text {. } \mathrm{i}_{-} \mathrm{Pft}
$$

theine formeln oder Srincipien aus ber Soce felbit ems pfaingt und eben Dadurd fid aud bon allen getrùbten

 soie Der thiexifac פRagnetismus if, Der unjern gemobnten Cotlus bollig Durdbriat, und, Da ign feiner unter uns (id) als gactum verbeblen fant, uns auf ein boberes fyDerif()es \&eben binmeifet, was mebr if, als das, was fid unfern Sinnen manifefief.

Mertwivige und eingetroffene Worberlagung .

## 

 auf dasende des octobers tist6.Bom (Brofefior Dr. ©. थ. b. Efichenmabet:

Woretinitetuthg،
Nidta if mabrer, ats toas sctifeland am Sodufie reinet §ecenfion und Reflexion aber bie bent thiectifaen SRagnetismus betteffende ©arift bot Stieglig lagt HDas Jactum und widoct oas factum! -


 Seufelano bat Rectit. Sit berfudeth cite bobete evs


 juetf und Danin mig es zeit legit, fita uat eine bobere
 Dem freunde Des æagnetismus durdjails nichts ubtig, als auf oie Reinbeit oes gactums ju oringen, tin weint © 2
er auds seigen fornte, Daf die bisber geglaubte bifbere Pbánomene nidt auferbalb Des wirtungsfreifes cinet menfaliden Geele liegen, fo fann dié dod nur die Misglidfeit derectben fetgent aber Die Zweifel über ifre 2sirflidfett nidt gerfreuct.
(Sin Factum auker pweifel fcten, beiŝt freilid vicl gefordert, und wenn es faion im getospriajen !cgen cine fadwierige $\mathfrak{X u f g a b e}$ wird, fo wird man ung zugcben, Dafg für aufergemsjulide galle dicfe Sdmierigfiten fid leidit verdoppeln fònnen.' Won Der Ptrt find die Ers
 woráber wie die 刃ietedre des fimmels und laffen uns nid) nur feine Data zutưf, um igre ஒabn berednen gu fornnen, fondern madeen uns felbf aft sweifelfaft, ob Das Befebene eine Fifion doer cine Sicalitåt tarr.
 meit mefr die Rritif der facta, als die תritif ifrer miffenfanafliden $\mathfrak{A n f i d}$ t, und Dam erf tann das Motto in fein wolles Recte cingefegt wers Den, „factum infectum fieri nequit." Die Siritif eincs Factums geben, beigt an Die Quclle Der, beobadtung zurúafgetgen, Die urfiprůnglide $\mathfrak{H a g e n}$, und $\mathfrak{D g r e n g e u g e n ~}$ vernegmen', ibre Jusfayen vergleiden, ibr Duntlez aufo

 und Den Charafter der bandelmben und beobadtenden Wéronen berücfictigen. Se mebr dicfe Fordecungen effûll find, Defio reiner wird dag̉ Factum und Deffo metr Ģiauben verdient es. Willig múfen mir aber audy die
nusnabimen getten lafitit. ©ntwodeet find die pranamene
 Myitungen nidjt nefyr radmeifen laffen, tgeils aud bont Bifionen, slantazmen und ©elbftaufaungen nidt genau unterfaieden werden finnen; Doer Der Glaube, an ibe Safenn beruft nur auf dem zeugníg einez̧ Beobadtets.
 Die 3eugniffe werden oft verweigert, meil andere æưat fitten Etillfdiweiger gebieten. Das grópte faindernía aber fucte ide, wie idf frey geftebe, theils in Der Indoolenti theils in Der Syftemfudt der Aersfe. Welbes erjeugt cine Edeu der \$reufung audd Da, wo fie leidt mare, Diefes © ${ }^{\text {didfal }}$ trift Dic meife Gefdidten bon ©omnambulten, Die bis jeşat befanat find. Die Sjataack werpen obne Pruifung verworfen, blog Darum, weil fie unfere Extlds rung überfeigen und unfern Eyffemen ben umfurs Droben. Fiddt Derjenige, Der an Daz $P$ bánomen glaubt, foll pruffert; fonbern der, welder nidet daran glaubt; biefem gebobet Det Wetweis Des ఆegentbeild, und Diefen ஒetweis fordert Die Sififenfanat und Die Wabrbeit bon Iedem, Der ibr :ifentlider $\mathfrak{B e f e n n e r}$ if. und Diefe Prúfung if ess, Die in mir; efemals gleidfalle 及weifer, bey Erjablung dee foigenden faft unglaublids (decinemDen §faffade jur frengs fen pflidit gemadi babe,
 unb id mbdte fagen, Der boblern Beftimmung Des Mren S申en megen feines bleiben, daf zwey Comaambutlen

## － 38 －

Spombdafen Grade den sodetuerboben Peps fon auf Die gletac zeit odrgerverfundigten， Def $\mathfrak{n u n}$ au由 mifflid eingetroffen if．

Cbye id an die ppecielle 21ngaben und an dic Ducllen zuruat gebe，will id borerft won Dem ærerlaufe Der ছors Ferfagung，wie fie ins §ublifum emanitte，etwaṡ bes metlen．

Dit Disination Dev erfen ©omnambule war unteo wenige theilis meil die duEere theils weil die ©omnambůle felbit mit ibrer Worberfagung ffatfe Warnungen perfnưpte，theils peil Die Beit Der Crfûlung pod fern war und Das §ntereffe Der frcunde
 Cage muste id es（hou bor jabren，batte aber，da id ciney folden Disinationsgabe Dajumal＇feinen Blauben benmaß，feine ̧̧uft，mid nad den náberen umfánden if erfunpigen，In piefem galle mogen wol dic ફrieifen gemefen fenn，welde purd zufall oper Mpittbeilung bon Diefer $\mathfrak{S p r b e r v e r f u n d i g u n g ~ e t w a s ~ b i r t e n . ~ s p a n ~ l i e ß ~ D a s ~}$ Gerudat gleidguiltig an fid borůbergeben und baip waren Die Spuren dapon perwirdt．
©o gerftriden Drey $\mathfrak{S a j r e}$ ，als dic Divination Der （mepten Somnambüle ginjufam und nidt nur 乌abr unb Sporat wie Die Grffe，（onpern aud Den Sag Des Ereigs niffes genau beftimmte，Diefe ©inftimmigfeit zweree Comnambuten fưr cin uno daffelbe ETeigní madfte natủr； li申d grofer Senfation fur diejenige，die in diefes Geffeims nif eingemeigt waren und befaffte fie in Dem Clauben

## - 39

 1816, bon einem freunde Die nágere Umitande Der exfen und Dér zweyten Worberberfundigung, fonnte aber Den 3meifel an folde auserordentlide phainomene nidft unters
 über Den thierifden Niagnetismus gefdrieben und Darin gefucdt, aucd Die univerfelle Errfacinungen Der Seeler Die uns cine Unabbárgigfeit von Beit und Raum fu erfennen geben, Durd pindifde Crifarungen aufjubellen, aber einer folden Şdbe oon Divination, Die, obne eine Cinmitfung einer bobbern Welt anjunegmen, unbegreifida f(beint, fonnte und módte idi fcinen vollen Glauben Damalg. (Cdenfen. Denn - menn aud das Reben einc§ Memiden nad orgas nifaen Scjeß̧en verlåuft und Diefs Gefege auf itnere Weife wahrgenommen werden fonmen, fo daf der naw innen quf indibiduelle weife fid ridtende Sypus organis fder ßeránderungen, melden Die innerlid; anfdauende Einbildungstraft obne ßwifdenfunft Der Begriffe in fid Darfellt, aud Durd erbsbte Enmpatbie bon einem Bweys tew, Dritten in Die Somnambult aufgenommen werden Iann, fo if Dod das eeben und die Gefundbeit eines SReniden gu ferr yom Gebraude Der wiafuibr, yon Eims mirfung Def Reidenfafaften, yon áußern ßufduen abbáns
 Berednnung fàbig wafe. ञ্pir múffert baker jedenfallz bey folden Divinationen ein boberes Sdauen, weldem das Buch Der Peiten aufgefolagen Qa liegt, oder eine $\mathfrak{J n f p i}$ ration aus einem bódern Seifferbunde gu Şůlfe nebmen.

Son der Beit Der ameden Borgerfagung an gewann

Das leife ఆcruat von bem bevorfefonben Greignif eiu gollcres Scben und fegte jeden Eingerweibten, je mebr Die Seit der creüllung beranrůfte, in gcipanntere Erroartung. Das. Gecheimní ging aus feinem enyen verfatoffenen Steife gleidjam ủbergucllend berane, Der Freund yer, tratute eg dem freunde, und fo jog eṡ leife flufternd ourch erise gange תette bon Gilicdern, biz eg zulent in bolken Sirfeln fid auspprad und unverboblen in orcifterce Davs fellung bon siund $\mathfrak{z u}$ Munde ging. Es blicb nidf mety an feinem Geburtsorte fegen, fondern wanderte felbft in ausimártige Regionen, to dá gulegt ein geofer Theil deg §ublifums in Dunflet ©prade und unbenußt Der acdet Ducllen und $\mathfrak{u m f a n d e}$ es bernabm. Mefrere Monate bot Dem Ereignís murven verfiegelte Bettel zur Bewabrbeitung in oie fainoe Der befannten niedergelegt. Non mebrern Srcunecn des Magnetismus wurden ssetten auf diefe 8icgebenjeit angeboten uno wie id nadjber angeben werde, buey formlidte $\mathfrak{W e t t e n}$ gewonnen. Eubltat tam Die Beit Der Effuflung shne bepeutende Warboten. Werfぁúatert fajon faben die Cingemeibte fid an und migtrauend Dem Cilauber an folde Divinationen, als auf einmat naw orauggegangener unpáalidfeit von wenigen sagen der berfundete Eod fid wirflid ereignete. Jier feft das grags, jeiden fut cine Digere Melt, - fernet es begreifen:-

## $-41 \rightarrow$

## Specielle ©்efaidut.

Saum war Das exfe Eyfanmen ůber Die Madt Des Eomnambulizmus, Der mir jest in cinem bo̊bern fidte erfaiett, boruber, als immer mebr eine innere $\mathfrak{A n f o r D c s}$ rung mid erfûlte, Diefes Jfactum, Dem id fein Meநnlides an Die Ecite zu fellen muste, nidt unbenuşt fu laffen. Jd batte swar mebrere Data, aber bei weitem nod nidt afle, um das factum fritifd fu fixten, in feine Duellen ju berfolgen und in den Musfagen der urforungliden Beugen Darjuftellen. Jd begab mid) Daber, felbf nadi Et.... pobato idf fonnte, um dic warme Sbeilnabme nidet erfalten und das frifde 2indenten niat verwifden ju Jaffen. Im 3 Birfel ciniger Frcunde, Die gugleid) Mugens und Dbren: Scugen maren, und im Wefrredien Des giac tums fanden fid befonders in Scinfidtt der erfen Divis nation bald einige Dunfelbeiten, felbf witerfprutcte, sic fid bis an die Suelle zurưfjogen. Dem \$apier war yon Diefer Sorberverfünoigung nidts anvertrant, und Das Slatt, worauf mein Freand II . . . fid cine SRotif gemactt batte, war verlegt. EsB blicb baber nidts aibrig, als mid an bas fanes, in meldem Die exfte ©omnambute eine fo grofmitbige und wobltbatige unterftåung fand, felbft ju wenden und um Muftadung fu bitten. Sid erbielt fie auch volftandig und bin jeşt im Stande, das factum in feiner wabren. Geftalt Dem $\mathfrak{P u b l i f u m}$ barguftellen;

Jab bemerfe zugleid bier, daf id Die bobe \$erfort, Decen Tod der Ingalt Der Dibinationen war, mit ©m.


## - 42 -

Derjenige, Dem es um gentaucre Wrufung gut thun ift wird nidt Die mindefte ©amierigfeit babert, Die blos angedeutete Werionen und peugen in ibren bowfandigen vamen aufuifinden.

## Erfit Forgerfagung.

Die Eomnambuife if Die Durc Die im Sufelandidea
 befannte Maøemoif. W్ . ....

Die Worgerfagung Diefer EComambulle entbălt, wenn man allez, was fid) auf Diefen ©eegenfand bejieft, in Serbindung fest, mefrere Differengen, Die jedpck gevs faminden, menn man das banje in orei perioden abs tbeilt. Die Grsablung Daoon gebe id aus Dem Nunbe einer $\mathfrak{f r a n}$, Die nur genannt ju werden braucht, um Das Ciegel Der wabrgaftigfeit in ibren Worten ju fint Den, - cinef grau, piejfelbf in pen Jnnalen wiry
 Der Durd Starte und MDel Der Ceele jeDes ©emuith ans fpridit. 刃iefe geau und ibre liebencmutrige Todter waren die wobltbatige $\mathfrak{1}$ ficgerinnen pon SNadempif, W. . . ; fie beobaciteten gugleid) alle fene (rifacinungen und waren bon Den ponderbarfen Scenen ßcuginnen. Fon ignen erbielt idf mit der freundidaftlidfen Sfenbeit alle die Sufflårungen, Deren id bepurfte.

## Erft Periode.

Diserfo ßovberfagung gefanaim Jabr 1812 matrfdeinlidamr2teqすuli, inçegens
wart bon Sofmedicus $\mathbb{L l} . \ldots$ Dberfinangrats ©t...., Deffen grau und \{odter. Sie lautete:
 und 2often april aufungewdgnlide weife. (gu N1...) 3ubir wironod vorger gefaiat mers den und einc andere perfon (Die fie nannte) wito oorangegen." Die Śm Giebey $\mathfrak{A l l}$ e zu frengem ©tilufdmeigen, weil Die geringfte unvorfidtigftit ibnen und befonders ibr felbf unausbleibs lide Nadtbeile zugieffen mulrDe. ©ie wúrDe, fagte fie, für cine Iartin ettlatt werden.

## 3weyte Periode.

Dft fagte $\mathfrak{B} \ldots \ldots$, Daf die $\mathfrak{U n m e f e n d e ~ n u r ~ d a s ~ y o n ~}$ Igren Dixinationen als wabr annebmen důrften, was fie in den nadfolgenden Srifen befátigen wúrde. Diés war Der Grund, marum man ifre erffe Rusfagen immer micDer ald gragen in den folgenden Srifen igr borlegte. Muf Die gleide grage in einer folden firife, Deren Datum unbetant ift, antoprtete fie: 11 as $\mathfrak{J a b r}$ Des Eodes "fey zuberlaffig, aber in Dem Wionat fonae "fie fid irren."

## Dritte Periode,

 befimmt binju, daf nadmals ibr pannibr ges fagt batte, lier babe nod befonders geraus "Igebradto, paf Der monat Der Detober feyn "fonne,"
 ergiebt, in einem fefr farfon Sapport mit Der Gomanms buile unto fonnte baber'jeben slugenblife fix Sragen beants worten laffer. WЗas es mit Der lefen Meuferung, 1 D as \#e B Der Monat October peya fonnell für eine Remandtníg babe, fointe id nidt weiter erfagren, weil Ct... nidt ; fu faufe war. ©o viel if aber gemifín Das St... Das Eude des Monats Detobers vom Jabr i8i6 mit einer folden アuterldf figfeit als ben wafren $\mathfrak{z e r m i n}$ det Erfús lung annabm, Das ほr fid gegen Mebrere meiner $\mathfrak{B e f a n n t e n a ́ u f e r t e , ~}$ Erybietefeinea ganzeat Weinuortatg als wotfe auf piefeg Ereignifan.

Wenn man Diefe serfaicbene sperioden Der Worgers fagung zu\{ammenbålt und annimmt, Daf immer Die fess tere Die cerfere rectificirt, fo lifer fid) Die anfanglide Differengen, welde idd in den Musfagen gor: Nl.. und ©t... fand, gånglid) auf und geben uns cin reineres Diefultat in bem Termin des fegten Drittels oom Dctoberbersabrsisig.

Wweyte Borherfagutig.
Diefe Cómnambúle ift Die Dutw Dr. N. . bebandelte


*) Wir boffen, fie in einem ber nadafen Ctude mittheilen gu fònnen.

## - 45 -

 fee in ibren natưrliden ßufiand gurúctrat, und widergole bier nidt, twas id. won ibr in Dem §apitel über Æagnes
 bige Exfdecinungen batten fiid in Den leteten Sagen gufams mengeorángt und fowol die fórpcridide $\mathfrak{Z u f a ̊ l l e}$, wic Die Sonvulfiven, als aud Die geifige stganomene, wie die, Grtajen, errecidten cine ungemeine Sospe Jin Diefe Perido fallt aud die Divination dic fio iber dab gleide Exeigníg vonfid gab.

Den Greunden Deş æagnetismus mufte alles Daran gelcgen fe:jn, Beftáftigung: won ミbatfaden gu ergalten. Denn - if etwas suabrez an dor ভade Deṡ Somnams bulismus, fo múfen auđi die $\mathfrak{A l s}$ fagen zivener ©omnams bülen $\mathfrak{i b e r}$ gleide fünftige Ereigniffe vọtlig mit einander ûbcreinftimmen, und an Diefer $\mathfrak{1}$ robe feblte es bisícr im felde Der magnetifden ©rifdeinungen. Dieß erwogen, fagten die Drey greunde, die biafig an dem $\mathfrak{b e t t}$ det St.... zufammenfamen, den Entfatur, dic für die
 igt ju maden. alle dren mugten die fribere Divination Der $\mathfrak{B} \ldots$... und diefe legten fic jefest jum ©runde, um zu
 Entfáluffe berbanfea wit cin Factum, Dabs wieid glaube, die Rrone des wagnetismus fenn wito. Saf gebe die Worljerfagung mit Den nams liden $\mathfrak{B o r t e n}$, mit weldern dit Comnambuite nad Des玉erfiderung jener freunde fic auspprac.

Die Betfúnoigung gefandamizten april



Sie．
Sm．firbt in Diefem Jabr im SRonat Sctober．

ほと．
Jfes der $\mathfrak{A n f a n g}$ die witte，oderyas Endedes Octobers？

Sil．
Dasendedes ⿹ctobers．
© C ．
Su fannfooldentagbefimment J隹es ettuader 26fe？

Sie．
Sein．
（er．
Mbet bet 28 fed $\mathfrak{O}$ ctober？

## Sie．

Da trifft ibn ein Ropfouns Brafo falag．

Diés if Die §orberfagung Der zweytcin Somnambúle， mobey ju bemerfen ift，daf fie nidut deneigentliden sooestag beftimmte；was jene frcunde fálidalid dafur －Eielten fondern daff fie nur ocentodtliden $\mathfrak{A l n f a l l}$ auf diejen Tag angab，was mit ber ins publicum gefoms menet Sranfycitggefaidete aufz befte barmonirt．Gemis batte Die Somnambüle，ment fie fortgeftagt morden
maive nidft nut Den Tag，fondern felbft Die ©tunde und Die spinute Des sodes angegebon．

WBie genau alles das am Ende Des Detobers 1816 eintraf，mas bon Det erfen Eomnambŭle 4 Jabre und oon Der zwenten 7 sionate früber propbegeiet wurde， beoarf für Denjenigen，Der um Das Ereignís meiß， feiner weitesen Berfiderung．

$$
\mathfrak{F} \in \mathfrak{r} \cdot \mathfrak{g l e} \mathfrak{i d} \mathfrak{u} \mathfrak{n g} .
$$

ssent mir die beide Divinationen mit einander vers gleiden，fo firlden mir leifft，dak oie legtere aufg beh ftimmtefite fid ausppridet，mábrend Die erffere in einent gewiffen ©dmanten begriffen ift．Jn ber erfern ift zar
 befondetn Sectification，uber welde eigentlid ©t．．． nod $\mathfrak{A u s f u n f t ~ j u ~ g e b e n ~ b a t t e , ~ n u r ~ m i t ~ ほ a b r i d e i n l i d f e i t ~}$
 Der ibn parum fragte，mit der beftimmeffen 3uber fidt auf Den $\mathfrak{D}$ ctober sbetten anibot，bleibt bier alleetoings im Dunfel．Jene Comnambüle fagte fu $\mathbb{R t}, \ldots, 1, \$ \mathfrak{D a n}$－
 Dief gefdal auct mirtli申．ふl．．，bet am 28 fern $\mathfrak{D c t o b e r}$ bon dugipurg zuructfant，war faum fu hatre，als cin

 an biefen Forbotent ber bet sod bertuns Dige．Das Einjige abet，was niaft eingetroffert it，it Die Rebenbefimmung，Daf eine getbiffe ゆetfon borangeber
merben Stur fant biebey Die grage getadat metoen, ob wol diefe Rebenbeltimmung in ben nadfolgenden Rrifen Der W... witeder zur ©prade gefommen und befraiftigt tworden fen? Wag in diefer æorberfagung noa fáwanfend ift, Das̃ if Dagegen in ocr zweyten aufz beftimmteffè auss georuidit. Fidt nur Jabr und Monat, fondern audd det Eag if angegeben, Der bey der effern Divination nut in eine beftimmte Grenge cingefalofien if. Jabre liegen freilide entfernter als æonate, follte Dieß wol cinen Unters faied madjen?

## 3eug tiffe.

Facta woolen, um beftatigt fu fent, Seugen babent §d. Gabe fwar fdion 7 urfprunglide 3eugen angegeben und babe aud won- Den orey 3eugen der zweyten Diwinas tidn Die Erlaubní, Das publicum ju verfidern, Dá́ fie ibre $\mathfrak{A u s f a g e n ~ n i d t ~ n u r ~ m i t ~ i b r e r ~ C b g r e ~ b e r b u ̊ r g e n , ~ f o n d e r n ~}$ aucd eidid erbatten foimnen, aber dieß if Dann Dod für Diejenige Effeptifer, Die ůberall im ©omnambulienuus nur Epufgeifter, 2iipionen, Gbimáren,' earm und Edxects geffalten mittern, mod niajt Einreidend. Diefe wecroen fagen, alle jene æperfonen batten ja felbft eine giolle babey ubernommen und marren zuledet Martci getborien, io daf igr ©chen uno fespen und das darauf gegrundete Urtheil nie gant unbefangen erfarinech foxnern. थucd füt diefe彐usteden if geforgt und wir Dirfen, unt Daz gactum $\mathfrak{z}$ befátigen, nut auf bie Mittheilungen ubergefert, weldel langf vor ocm ©reignís in baş slublicum gefoms ment find.

## － 49 －

Id betüfre bier nur theils．folde Seugen，mit wel； den id mid mágrend meineş furjen sufentyates̀ int ©t．．．．． beppreden fornte 」 und welde unmittelbare 刃nittjeiluingen son meincn Greunden erbiclten，theilg folde，welden
 gab．
Dr．Sbrifian æ．，Fo Diefem ûbergab ærof．E．．．t mefrere 刃ionate yorber cinen serfiegelter Bettel， auf weldern Die worfergefagte Begebenbeit fand， mit Der ねemerfung，Denfelben nad．2dauf Des Beit ju erbrecten．Da aber paiterbin durch die allmadilide．Werbreitung Des Geruidtz Diefe Wor：
 Den ßettel eriffnen，झit Dem：Snjalt und Den $\mathfrak{u m f a n d e n}$ bertraut，befam：Dr． $\mathfrak{R} \ldots$ ．．． ，felb Glauben an die Gefdidte；wettete barauf und gewann fwey formlide gixticn． Giner Der Mettenden if Der Major C．．．．．；De Nadere blicb mir ungenannt．
Rinifter b．2S．．．．．．，ein thatiget Befduafec bef Wiagnetigmus，fprad，Felbfe in Sefedlidaften bou Dicfer fondetbuten Worberfagung，um Die origitits feit forder Wyanomene in wiffenfanattiditet sinfidet zu belcudten．Sbatfade iftes，dan cer mit citaf

Gebeimerrath b．St．．．．．隹 及cuge，daf et．．．． Drey bis vier झionate bortyer auf das leģte Drittet
 fcinen gangen wsinvorraty ald wette anbot．
2．200．1．Safto

Graf ©r...t etbielt Dic Mittleciang ziemlid früg oon prof. \&...t.
Baron b. ©....n - auf gfecide speif.
Eegationstatg b. B....r und
fegationstaflef...e fpraden langf borber mit mir bon Diefer merfmurdigen Mropbegeifung.
 sorger auf Befondere Weranlaffung diefe Worbers fagung mit. Sic betam pater Gelegenbeit, mit ©t.... Daraber zu fpreden, Der Shr gleidfalls áuEerte, Dase ex lede wette Darauf eingebe.
 Walo nadi Dem (rieignif farieb fie mir: "©ie batter mol Fedt, auf oie propbegeis unts fu batett. Run glaube id Mlles, mas Diefe perfonen fagen."
 tange: fortfulegen. 2bollten mir bie wittbeilungen bis ins Dritte und bierte Glited berfolgen, fo wurben leidt 200 Beugen aufiufindett fenn.

Stuterfag.
Sier felft das factum und mieder das factum und fein æaifonnement. æigen Yene nun ibren falten Stepticismus doet inte luftige frrioolitâten Daran üben, es liegt an Beidemt uiddt diel uno id entgegne ibnen mit Dem Wiotto bon fafeland und ©tieglig

> „factum infectum fieri nequit."
 Nidtiges sosort Der (Erbármilidffit!

# ©onderbare, mit glütlidem Erfolg 

animal - magnetifa beh̨anoette Entwicfflungs - SiranȨ̧eit
etnes oredzegnjageigenfangen.
30 On
Dr. Sritfdler in ©annfadt *).

झatbeus ©durt, ein munterer, Durcaaus uns befangener, Drensebniäbriger Sinabe, bon frepem, offes nem 『gatalter - regem, munterem Semperament -


 eetofden ald fie'gefagt maren, aufridtig und majtrafs tig, nad dem zeugnif feiner Eameraden und feinet §ers
-) Die Jasbe bet Brite Des Feobadters (feine borgefafte spermung) fárbt fo báufig das ¥gánomen fecbat in ber ©xadga
 fiden farbe erfdeint; ek if baber Dem Sefer bon \$berch, bent Erjabler und feine frubere itnfint son dem begandetten ces
 fenntrif yon mir ab: idf batte, efye idf die erfagragent madate, metdfe id bier referire, mandipe afeer ben animatio

wanden - von faneller $\mathfrak{F a} a f i u n g$ giftaft - überfaupt febr regem, aber nidft gerade in gleidem Grade tiefem Bers ftande, welder frůher in Der Dorffante feines 彐aterortz, und in Den letgten paar jabren aud in einer benadbarten lateinifden © ©dule eine peinem: Mlter $2 c$. entipredenden Girap bon $\mathfrak{U}$ usibildung erfalten batte, - bon jartem, aber nidt gerade f(bwadem Sisperbau, mit etwas reig\% barem. Rerbenfoferw, was fich namentlid aucd dadurd Dfferbarte, Das er $\mathfrak{g}$ fer fen fonnte, und Dann gemodnnlid, eine fannell borubers gethende wibrige Empfinduing in Der Magengegend vers fpürte - bon fonft guter Gefundbeit, welde nut bor cin paar. Jabren Durd ein $\mathfrak{T}$ Butmfieber auf einige- 马eit gefist worden wat - berlor am 29ften Oct. 1815 feinert, won ibm fegr geliebten $\mathfrak{W a t e r , ~ D e a ~ S ̧ e r r n ~ \Re r o n e n w i r t h . ~}$
$\because$ theits auణ ఆdrriften, theitb aud aub mindidjen פerationer, $\because$ sum Theil von 2ugenseugen, welden id fonft allen çlauben $\therefore$ Beymefien mufte. Mber bey alle Dem glaubte idy Dodi nidgt an Die ©ade Des झaagnetīnus, fo weit fie fiad nidt aus der gerodbntidjen, wie man fagt; gans núdternen Phyfologie begreifen ließ, fondern bielt allez, was fidj úber $\mathfrak{B e f a n f t i g u n g ~}$ yon Rerventeiz durdy Die Warme der Şand ic. binaus ers frredite, fur Zaufdung ober $\mathfrak{z r u g}$ - Denn idy batte nie einer vollfommen magnetifden (rife fethf angewobnt, batte nie felfft getjort und gefegen, was id andern nidy glauben fonnte. Dief meine (Sonfellon, ald id) Die $\mathfrak{B c h a n d}$ (ung Deb Sranfen begann. Die $\mathfrak{A r t}^{2}$, auf welde iat bey Diefan Unglauben Dodg Dabu fani, eine animat = magnetifde $\mathfrak{F e b a n i t u n g ~ z u ~ b e g i m e n , ~}$ ift in Der Geidjidte fetbit erjablt, uni Davurd) Der faceinbare Wideriprudg getifi. Die Samilie, weldjer Der ßranfe angez

## - 53 -

©ぬutr in Wisangett, einem, eine ©tunde son bier ents ferten Dorf.

Diefer $\mathfrak{B e r l u f t ~ e r f u f l t e ~ f e i n e ~ © e c l e ~ g a n g , ~ u n d ~ D e x ~}$ Samers daruber mar nidet nur groß, fondern au由 atr baltend; er interefirite fide die folgende sage fủr foniti gat nidte, ale nidts $2 c$. Bey Der Beeroigung feinct Baters fanf er balb obnmádtig auf Das brab.
$\mathfrak{U m}$ sten November tráumte er, mafrenv er Mbenb
 ifm, ibm $\mathfrak{z u}$ folgen. :lm folgenden $26 e n d$ etidien ifm im Reaam cin Geripp mit Der Eenfe (Dasi hm befannte
 fafien. Ex benuibte fad im Sdlaf demfefben augjuweidgem
 wefende sefefen), und erwadite Debon.
hort, wird zut Den vorbuglidffen, biederften gejabit, und

 Die Plidyten einer zártidjen, forgfáltigen battin gegen ibren verforbenen झann, wabrend feines langen franfenlogeqs erfullte, babon úbergergte id) (ber id alb fein $\mathfrak{M r g}_{\boldsymbol{g} t}$ oft unt ifn war) midy vellfommen. Shr Edmers uher feinen ©ob
 batd ou igrer Unteffízung beranreife. . Diefe Ctinķe jekt aud erfranfen, und wie ss igr jdjien, gefahrlidg ẹtrianfen ou feben, verinefrte ibren Sumuner áberff. Der Sranfe, soenn er audy nidt der gutartige Sinabe, fondern fabig geve= fen ware, zu lagen and "u Getrugen, wirde es gevis in Dem Iugenblid, in weldeme fúr nidita als far ben Sumuctiater


## - ${ }^{5}$ -

SRad blefen zwenten Graum, welder ibn duferf ets farrectit batte, befam erßittern in Den Gliedern, uno füblte fid die darauf folgende Eage auferf gechmadt; Doct ging er Dabey nod umber. Das zittern, mit einer befondern Odmade det Sinic, nabm 34 ; am 8tell uno glen Noo. Gefam er Dabey ńode einige 2 unwandungen yon Dinmadt, und am zoten eine bollfommene, ibm das æemuftenn mebrere Silnuten rauberde Dgnmadt, nady welder grosere


2.. 2m niten Slob. wutde ida fu ibm gerufert, Iad fand Ibríim Wette; ex war mertlid abgemagert, peine Jarbe
 waren febr erweitext. Er zitterte nidt nur an allen cliedern, wenn et fe beniegen wollte, fondern batte aud unaufgorlid Zuctungen bald in biefem bald in jenem ©lice; aum die ©efidtsmusfeln zucten oft unmiafubrrid. Der 刃uls mar freguent, gefpanat, baiufig intermittivend. Daber (pradt er fegr baflig, epeltirt, übrigens mit volfer Heberlegang, tlagte סfters uber farte ©dmerjen im Unters Teib, bie und da über Sopfwel, Hebelfenn, शelgung ;um Erbreden. Der भppetit war ganj gering, ber ©tugls sang sitealide in Dronurg. Jd. erfugr nider alle anges

 um fo mebr, da id ifn frujber au ciner wsurmtrantbeit Veljandelt batte, und auc) (pater nod einige warmes yon iga getonmen waren. Differ Rnfidt gemáp, bers

## - 55 -

 valeriana, pulv. sem. cynae, flor. zinci etc.

2m 13 ten $\mathfrak{N o v . ~ W i t t a g s ~ f a b l i d ~ t b n ~ w i e d e r ~ u n d ~ e t s ~}$ fugr jegt erf Die Cuffegungsgefaidte Diefer ఇerventrants beit wouffandig, namentlid den Einfug der piochifden Geite Des chramk, \{raume ic. In ben berfoffenen zmey Eagen batte fid feiu ßuftano bebeuteno berfolimmeert; ex wat mebreremal ognmáatig gewobloen, Dic ভdmade gatte bedeuteno zugenommen, fo dafer jege gar nidt methr Reben ober cin slied nad spiafufy gebrauden fonnte; Die Sucfungen batten an Etárle und Şaufigteit gleidfalls fegr zugenommen und eridutterten feine Glieder begnabe
 und ganjeż wefen aud in den freperen $\mathfrak{A}$ ugenbliden cinea gans befonderen, id módite fagen, abfarectenden ${ }^{2}$ uss Drucf. Geine ßeden waren gwar nidt verwirtt, feine Yntworten confequent, aber et (prad) alles, was er fagte, mit einer furcdetbaren şafitigfit, fo Daß es faien, er tonne Die Zunge eben fo menig bandigen, als die झusfeln feiner ©lieder. Wieine かitte, meine Ermabnung, rubig 34 fpredern, war ganj gergeblid, obgleid idy fonf eine befondere 2utoritat über ibn gatte.

Jnoem id fo mit ibm frrad und ifn micder ermafnte, rubig $\mathfrak{j}^{4}$ fegn und rubig mit mir fu fpredien, legte id cinsimals zufálig meine sand auf feine ©tirn, obne etwas zu wollen, als meine Grmabnuug beftaftigen, und fubr igm nad einer fleinen fida äber Das seficit. Sim 2tugenbliat bándigte fich fein zuvor

\$( war cinen gengentlid betroffen uber biefe berubigende 2strfung meiner $\mathfrak{b e r u ̈ g r a n g}$, aber eben fo sancll fiteg int mir - Der gegen oen Ságnctièmus féfr eingenommen war - oce ©cbante auf, Dáe ein fúnflid) beroorgeru: fener magrectifdere @djlaf dicfe Feevenumrube Feben wưroe; und wurde fo lebbaft, Daf id Dem Drang, einen Berfucd an bem arnict Sranfen gu maden, nidt widerfand. Jid legte Daber meine beide flacken Şánde etwa I æinute lang rublg auf feine ©titne und fûbrte nun meine .sánde leidft angeorưtt, und mebr mit Den .handtellern alb mit den Singerfpişen berútrend, fanft und langfam abwárts bis $\mathfrak{u}$ ber die Beffen, obne in Der wingengegend befonders lang $\mathfrak{j u}$ bermeilen. 2 Luf dicfe liés idf noca 3 ádnlide langfame Zourch forgen,
 alsidy in die Wagengegeno Eam, uno biey Der Dritten fatien er fiton ju falafen, menigftens beantwortetc er cine frage, melde id an ibn madte, nidft megr. (Ex \{dilief nun ans
 tend Dem edlaf waren Die 乃ucfungen unbedeutend', der Wulg rubiger; meniger geffaunt alg guvor, feine PByfios gnomic ebenfalls rubiger; einigemal aber bolte er tief
 Jauf oon ciner balben Etunde erwadte or obne aukere Weranlaffung, und vectúndete fogleid, dás es igm weit beffer alis juvor fey.

2udi nad Dem © Die Saffigfit der Eprade war begnabe gang berfarouns
ben, fein Sliat rubiger, futs fein ganges swefen brůtte metr Sube aut.

Ruf Den Bebraud) Der antyelmintif(a)n Hrgney waten geftern und beute 3 Wirmer abgegangen; id lief fie Das ber wicderfiolen, um Den etwaigen झ3urmreis zu ents fernen, obgleid es mir mebr als mabriddeinlid war, bas Die §eifung Dess Nervenfiftems in Ctwas ganf anderem als $\mathfrak{B u x}$ mern begrúnbet fen.

Die Darauf folgende Nadit traumte er weniget, als in frúbern sảaten, falief uberbaupt wit bcfict als in mebreven vorbergrgangenen.

Slm ruten batte er einen giemlid oroentlidelt Wots mittag. Nadmittags aber ftelfen fid) Die ふưfungen
 mit Saftigfeit. Dabey fůblte er fiat febr fatwadf, und fonnte feinen $\mathfrak{U}$ lugenblict auker Bette feyn.

Die Nacit auf Den rsten war fefr untubig; er 你lief abgebroden und tråumte farectaaft.

Sm 15ten Mittags befuate id inn wieder. Ja fand ibn febr aufgercigt; fein guts war gefpant, fanell, ©fters intermittirend; Die §iugfeln Der arme und Juffe wanften und juaften unaufgorlid; fein Sliat wat jers ffort, etmas angitlid), Die ©pradie febr fanell. .(Ex Elagte
 baufiges Mebelientr; aud ofters noct ůber ctroas fopfs und Bruftwey, aber nie ankaltend. Der ©tuzigang war
in Oronugg．Gon Dem vorgeftrigen，Duta magnetifac Serúbrung berborgebraditen Sdlaf mugte er nidte，als Dafes ibm beffer；weniger unbehaglid gemorden feys naddem id inm ůber Dns Befidt ber gefabren mar．

Da Des bisber fortge feştell Sebraudis Der antbelmins tirden argney ungeadfet，feit Wurm mebt abgegangen， obgleid feit vorgeftern jweymal Deffung erfolgt wat，fo war an Dem Dafeyn bon weiteren か̧utmern ganj za gmeifeln；id liés Daber feine wurmargney meiter nelyen， um fo metr，ba fie Dem sranfen febr 孔umider war．

Da Der vorgeftrige magnetifぁe，©dlaf offenbar eime fo auserf woblthatige sbirfung auf feinen pindifa）und phyyifa gereizten Ruftand，menigftens auf einige ßeit ges Gabt batte，und id mir bon feinem Wiedicament eine gleid gute，zwectmásige wirfung verfprecten fonnte（bott Spiaten furcatete id befonders Die an \＆ábmung grángende Şerabipannung der sinusfularftaft，welcbe ids in einem berwanden gall zurudaleiben fab）；fo befdlon id ign ferner ju magnetifiren，und vorláuig die Arjnegen megs． gulaffen．

Jd beffandelte ign beute（am 15ten Noo．）nach fues fem Ruflegen Der Şånde auf Die ©tirne wieder mit Der sagirenden salmarmanipulation，úber Den Sumpf und Die Extremitaten 4 Winuten lang in langfamen ©triden mit leidftem Sontact．Seg Det ecten und zwepten Sour fagte er，es werde inm febr mogl；bey der gmenten fing er an，die 2ugen ju faliefien，und bey Der Dritten falief er fán fef．



$$
-59-
$$

So lang als Die \$almarmaniputation fort. - spabsene det jwegten (Der §ugnalman.) aber (diten er untubiger ju weroen, er Dregte fid einigemal im Bett und fidsnte. Surj nadpem id aufgebort batte, fu manipuliten, fing es auf cinmal (bey feft berfdloffenen Xugen), nadbem et id. megrualg àngfltid betwegt batte, an zu ipreden, unt jwar bon cinem झPann bon fürdterlidem Yusferen, weldder in Der ©tube fay, und verfrod fide unter Die Decte. Maf mine $\mathfrak{B e r f i d e r u n g , ~ e s t ~ t o n n e ~ i g m ~ n i d t s ~ g e f i d e b e n , ~ ' b e r u s ~}$ bigte et fid cine $\mathfrak{W B e i l e}$; balo Darauf abet betlangte ex wieder, DaE Der fürdterlide Sert, welder immer nod auf ibn jufommen wolle, binausgefdafft werden folle, De es burdsaus darauf beftand, daf cin folder zagegen fey, to berfprad id. ibm, Dcnfelben ju beriagen, Dffnete Die sintertgüre Des ふimmerg, xief mit einigem ©eedaufa "pacte Did ec." und idion die Ebüre mieder. Er bes feugte nun greube Darůber, Daf Der màfte Sietl fortgos (Waft fet, war aber nur cinige Winuten lang rubig, und llagte dann uber das witederfommen Deffelben. Jegt fpargirte id feine Etirne mebreremal, in Der Şofnung,
 dief that, verlangte er; man folle die Eguare neben feinem Sett \{dliefen, weil ibn cia sbind pon Dort ber anmebe; aber et batte biefes nod nidt ganz ausgefproden, fo fagte er in cinem rubigen §on: "laft fie dffert, die §burte, "Dee פBind thut mir fo wóbl," soie Shate nebea ibw war midt gedfnet mosiden, es war alfo der wisid som @pars giten gemennt; ©r 〔 $\ddagger$ lief bierauf 5 Minuten lang rubigr ogne zu ipreden, fing gierauf mieder an ju fpreder unv
gwat it goms rubitgem zon, etsabfle cinige indifferente Dinge wort peinen siiticaftern, faien aud cinmal cineă furfen Diatog mit einem 2tuwefenden zu balten, beefanis Digte, Dás ifn das Magnetifiren gefuno maten wetde es. essas nit fpradeln, fatien er gant gut ju biren, or anty mostete auf unjere grageli, $\mathfrak{c c}$. $\mathfrak{A l s} \mathfrak{a r}$ fo rufig etwa vine $\mathfrak{B i}$ etelftunde gefprodiett batte, fing er wicder an Tid zu bewegen, walfte fid cinigemal im Ђett, praci) son feinem berforbenen Љater, vom §irdyof $2 c$. , aber unt zufammengángend, DDer wenigftens fủr ung 2lamefende maverfándidid. Da er babey immer untubiger wurbe, fo pargitte id feine Gtirne wieder. ©r falief bierauf 20 ßinuten lang fill fort, und exwadife podann mit dét Berficeriung, baf es ifm wofi fen.

In der ganzen るeit bon dee Dritten §our an, batte ex Dte 2uger nie aufgefaloffent. In Der gwenten Şaifte Des ©ळlafs, nadoem er Duta ©pargiten berubigt wortein twar, bsorten die ßuctungen bis auf leidfte ভpuren auf,
 Der fwenten Sour mit thm borgenommen worben war, won Den Woffellungen, welde er in Diefer Beit getabt baben mufte, feinen 2eukerungen nadk su f(bliefent 2c.j; batte er Feine ©pur bon Erinterung, als er erwadt war. Efy wat auf eimmal gang bollfommen :wade gemorder. 21ud jegt. nad Dem frmadjen waren die Rucfungen weit geringer ald yor der פctbandiung.

Die Darauf folgende ఇact Durdfalief er. meiftens rubid.
 2bgaltung நatte. Det Eag, verlief nad Musfage Det Sputter mittelmadig gut; Dod batte er beponders Rads mittagè jiemlidy viel zuđungen. ©めlaf: füblte er Den ganjen Tag über nidat.
 erinnerte fia aud, am Morgen allerlen beaingfigende Staume getabt fu babelt.

彐lm 17 en $\mathfrak{F}$ ormittags wat Der Srante mic- Tagd jubor. Sucfungen batte er báufig, füblte fid aber nide befonderss (d)mad. Won Mittag an aber (dilog er oft augenblidflid, unmiafuturlid unter Dem Befprad Die augen und falief ein. Der ©dlaf Dauerte gembennlid nut einige Winutell, war meiftens angeflid); er fprad son furrdterliden Geffalten ce, batte aber gewoblynlid Durdaus feine ©rinnerung bon Diefem furger ©dlafo wenn er mieder erwadt par; nut ein paarmal war es ifm, ald wenn er getráumt batte, weiter aber erinnerte et fid) aud in dicien malen nidts.

Diefer ©dlaf wiedergolte fid Den $\mathfrak{K a d m i t t a g}$ übet 8 bis 9 mal. Dabey war er aud im maden 3uftand duberft unrubig, bange; ogne angeben ju Edmen, wo es igm feble.

Dffenbar waten Dicfe ple̊glid)e Mrusandiungen vou ©ajlaf cigenmádtige Berfude feiner शatur, in Den fomnam: bülen zuftand überbutreten, aber nod wat er nidft fabigr. bollfommen magnetifden © $\mathfrak{\infty}$ laf $\mathfrak{z u}$ : finden. Senig. ein

## - 69 -

Einceidender Grund fir Die fortfegung Der animals magnetifden Begandiung, wenn fie auct nide f(don Durch Die fo aufallend wobletgatitge folgen, welde fie beibe male gebabt batte, indicirt gerwefen wadre.

Evif Mbenos fam idf an Diefem Tage (17ten Mos.) zu Dem Sranten; id traf ifn áneerf angegriffen, blafr, ef jucfte gemaltig; Det æuld war febr unorbentlid, ges fpannt. Er bat mid fogleid ogne Weranlafifung, iga Dod wieder zu freciden *), Damit es ibm beffer werde.
 ten lang, aber blok mit der §almarmetfode, da ith die Digitalmanipulation borgefern beunrugigt ju gaben \{dien. Er f(blo balo die \{ugen und falief rubig; faum aber batte idy cin paar झinutell lang aufgefort zu manipuliren, fo whurde er wieder unrubig, fprad bon dem waften Serl, twelder borgeffern da gewefen und jegt wieder getommen fey, bon einem groben saund, welder auf fein 马ett jus tomme zc. Uuf miederfoltes Epargiten Det @tirne warde
 nuten lang. wabrend diefer 及eit beiterte fid fein ©efidt auffallend auf; nad $\mathfrak{\text { Berfung derfelben fing er an, gleids }}$ suiltige Dinge, meif angenebmen $\mathfrak{T n b a l t a ̀ ̉ ~ z u ~ e r z a ́ b l e n , ~ b o n ~}$ guten : Pferden, welde er faon geritten gabe $2 c$.

Gegenmartig waren auker mir: feine Wutter, zwey jüngere ©dweftern bon ibm, und Weber, ein freund

[^1]bom Şaufe. Eft etfannte Dic Etimmen diefer biet Spers fonen fogletd und unter「died fie genau, er fonnte osm jedem, ofne vermittelnde $\mathfrak{\text { Berübrung von mir angerebet }}$ und gefragt werden, er antwortete jedem wieder naments lid; abet mid, feinen Magnetifeur, erfannte er nidt, id exifitite fúr ign nidt, wenigs fens nidt in feiner Rabe; er bernabm fwar alles fcbegut, was idf fagte, beantmortete es aud gebstig, aber nidt mit, fondern feis ner Rutter; denn bonallem, was id fprad, gaber bor, feine wutter babe es gefagt, negitte faledteroings meine $\mathfrak{A n w e f e n g e i t . ~}$ Yud mágrend Der borgeftigen Srife batte er meine worte
 Darábet ertlàrt, ob er Den Doctor für gegenmairtig balte oder nidgt. Mis jest feine झutter ibn fragte, gat did Dent nidf dee Secre Doctor bor ciner Biertelfunde ges frideen? antwortete er fcanell: "was, gefitriden, Des \#hert Doctor? Der ift ja in Caunfadt! Er fommt aber " "Darauf, Denn Durct Das झragnetifiren werbe id wieDet "sefund." er warf bierauf feiner Mutter bor, daf fie sorbin, und fabon $\delta$ fterser, namentlid) aud borgeftern to grob gefproden babe (meine Etimme), da er jest dod gote, Dafifie ifee eigentlide garte Stimine nod babe.
©ben to wenig, als et fid bon meinet anmefenbect ubetyenger liés, ebey fo menig lies er fid das bon ubergeugen, daferin einemanderen 3 us fande, als dem des gemeinen wadens fid

Befinde. - auf meine frage, wie es ifn fen; und wie ifm ber gegenwåtige. ©dlaf befomme? erwiederte or? 11 mir ift mobl, aber wie Eie oon Salaf fprechen fann, "Sifuter, Das begreife id nidyt; id bin ja wadernd "febe und bore alles ; iditufste nur ein safe fenn, menn川id) bey offener Sugen falafend fenn folltell (Dabey waren


Raddem er fo úber eine balbe Etunde gefproden
 und erwacte mit der Berficherung vollen Woblfeyns. Erein $\mathfrak{P u l s}$, welder auch in der (Erife gleid) und meider als zubor gewefen war, "blicb cs aud jeşt nady dem Ermaden; Die vor ber Erife beftig gemefere ßucfungen waten auct jeşt begnabe ganz weg. Sein Bliff wat fiemlid) rubig, frey. Snit dem Erwacten war auct alle Spur yon Erinnerung an Das in crisi borgefallerie bers mifat; eg befrembete ifn gar nidt; midy bey fiditu feber, da er mid yor ber (Srife um fid gefegen buttc; aber über das Dafeyn webers, welder wábrend Der: Ssanipulation getommen war, war er frappirt.

Nm Isten trafid. qu Der námliden るeit mieder ben ibm ein. Ceine Mutter ergådite mir, ex babe cine rubigh Nadyt getjabt, fey Den Tag ůber Durctaus ordentlid) ge\% wefen, babe weniger วิucfungen als geftern, und niemals Sfurdt gebabt, ploselider ©dlaf babe, fid beute nie cint: geftellt.

Auker den geftrigen gerfonen way beute now fein,

## － 65 －

 wefend．
 \＄almarmanipulation，und crimabnte inn bey der aten und 3ten Sour，in Dem 2lugenbliff，als er in Den magnetifden Edlaf überging，fidj nidt $\mathfrak{j u}$ fárdten，da ibm in meines sajee nidts gecidebyen torne，und ibn uberdiés fein ans mefencer Oucle befauken murbe．Jd fegte die झianis pulation wie bisber 8 Winuten lang fort，und iegt fing et Colon wadrrend derfelben in der sten 刃inute an ju fpreden；und zwar vertíndete er mit §riumph zuerft den ©dub，in weldem er bon Eciten feines Oncle frefe， （meiner erwaignte er nidt）DaE Der ferl fid nidt megr beigen ourfe ac．，berfiderte einigemal jein 2sobtbefinden， frodad biel uno lebbaft mit allen Inworendea，welde es namentlid）aufrief，von Ganitliensingen ic．Wuad beute erififite id）wieder nidtt für ifn，oon allem，was id prad，glaubte er，feine 刃iutter babe ce gefproder． Eben fo wenig gab et，alg er wágrend dem Manipuliren
 anfing，irgend eine 2 cuberung bon fid＇，welde cine Ems pfindung bon niciner ふereifrung angeceigt batte，fondern im Siegentbeil，er füblte mid nid．t．Geine siutter fragte ifn in oer 7ten Sinute Der Manipulation，ob ibm Das eftriden mofl thue？ 1 Ia geffern－wat feine Yntovert－＂hat es mir fefir woobl getban，und idf freue ＂tridid wieder darauf，auf beute $\mathfrak{U b e n d}$ ，wenn ier Sere 11 Doctor formet ；id bin geniz，dá iot Durct Das magnes ＂tifiren wieder gefund werde．＂2ils feine 5intter im 1．\＄8．I．sfts．

## -66 －

Nugenbliaf darauf fagte：Der Seere Doctor if ja ba und magnetifirt Did）mirflid，làdelte er bámifa und marf ibr vor，Dás fie ign belage．Jd mieberbolte，indem id）Die leste Tour madite，was Die 刃iutter gefagt batte und fragte ign，füblf Du Denn nidtt，wie id Deine Sruft．
 ／，wort－id füble nidta，und（mit árgerlid）er ©timme） fid babe Jigr faon oft gu erfemen gegeben，wic febr es ${ }_{1}$ mir mißfállt，Daß ©ie oft plo̊ßlid Jibre ©timme verándert fin eine grobe Piannerftimme，und ieşt beligt Sie mid Hoollends mit diefcr ©timme．＂शadjoem ex über cine balbe Ctunde allerley indifferente Dinge gefproden batte， fdilief er nod gegen eine $\mathfrak{B i e r t e l f t u n d e , ~ o b n e ~ j u ~ f u r e d i e n t , ~}$ und ermadte fodann febr mobl．Die アucfungen batten beute unter Dem ©dilaf ganj aufgefort，fcin 刃ulz war wabrend demfelben gleid．，weid，und fo blieb er alad nod nad）Dem Ermadeth，（Er nabm mir Das ßerfprectcu ab，ign morgen wieder fu ftreider，ba er fig febr Dadurd erleid）tert und gebeffert fủblc．

Hm igten traf id wieder zu Der namliden ßeit bey ifm ein．Jdf fand ibn febr gut．In ber verfloffertent Madt war er rubig gewefen und batte anbaltend fort ges：体lafen；Den ganjen Tas ůber batte er fidy beffer gefůblt， als alle borberige Sage．Die Wurfungen waren unbeocus． tend gewefen．Uppetit Gatte er mebr als bisber sebabt； Der ©tublgang mar in Dronung．Sein $\mathfrak{P}$ ulg war giemlidg
 mid）\｛ab．

Id manipulizte wie geftern，und Die Erfdeinangen maren Diefelbe：er faliof unter Den erfen Touren ein und fing nad 5 Tinuten ail gu（predjen；Teine Epradje bate einen fráftigen，aber Dabey natưrliden Musbruct．Maes
 erfante mieber bie ©timmen aller entrejenden（fie maren Die nàmliden wie geffern）und（prad）mit allen；nur meine siborte－bielt er wieber fut worte feiner פlutect， und mid bieft er für abmefend；er berfiderte beute wies Det，Das ign yas spagnetifiren beilen werde，wie balo？ forne et aber jeģt nod nidut fagen；erflarte，er múfe tifglid magnetifirt werbear $2 c$ ．

Ef waren 45 刃ivituten verflofen feit Dem $\mathfrak{A}$ nfang ber Erife（er jpradi）gerabe lebyaft）als eine Serion bom Şaufe in Das Bimmer tam，mid bey meinem ミamen nannte und arfforberte，ify doid fogleid fu folgen，weil id yon einemt in der vordern Etube meiner wartenden Wanne gebeter fen，fein plả Saum batte fie angsefproden（ebje id antworten fonhte）
 ilmurde igy $\mathfrak{F}$ ame－Wagbelena－im Şaufe ausgciftodert） Ifoie fann id nact Eannfadt gefen und Den facru Doctor
 Das Midact ermiederte，cs iff ja Davon nidyt die RcDe， Dak ou ifn bolen fouft，er ifta da und fibe neben oir． （id）fás wie gemosntid）nad beendigter shamipulation auf cinem＠effel，welder an Dem 马uif feines wettes gefiellt wart）．Sierauf ladite er baimifac und fpittilte uber bie ©infalt Des midodens，melde fie fo etwas unmagres
glauben laffe, Siersuf fagte id laut, , ,ifid werbe folgent, pobald id fann." . Yegt fonnte ex fid nidt mefr baltent: er ladte laut auf und fagte: „Eie ift meine Mintter; „nidt ©ie, fondern Den Serern Doctor will man ja Gaben."/. Sad modte nun jagen, mas id mollte, er lié fid nidit übergeugen, dá id. eg gefagt babe, fondern befauptete fort, feine Wiutter babe das Gefagte gefproden, und Der: sere §octor fey nidt anmefend. Radoem id) inm biets auf gerathen batter find nidt weiter um diefe auffordes, rung ic. zu fưmmern und rubig ju fens, war er es. Td eryob mid nut: bon meinem @effel und ging, in ber 2lffidt, Das franfe תind jubefudjen, gegen Die §gure zu. Saum aber mar id 8 © Caritte bow. ibm weg, fofing er fammerno an zu rufen:': 1 Wa
 Getaus?" Daben ridtete er den Sberfib etwas in die \$abe mit Dem Befidt Der Gegeno zugefertt, nad melder idd abgefgen wollte, gleidfam als zoge ibn ctwas dabins madtz, und fein, jubor gang beiteres Beffidt batte Dett
 blicben aber Dabey fortmábrend gans gefdioficm. Diefer \{uftitt befimmite mid, nidt weiter zu geten, fondern mieder umjufefren. Sch ging dafer und jwar ganj leife wieder ju meinem ©effel furúct uno im dugenblicf fant et langiam auf fein bett zurict und fprad mit છefjaglides feit bejeidnender Etimnte die suorte aus: , iletrt ifts "wiedergut, iegt ift wicderda." Nuf meine Frage, was if wicder da? antwortete el: "ade! jeage ", mird mir eben micoce wobl, jest ifts eben mieder da.th

## - 6g -

Yid wiederbolte dic nåmlide strage: was ift wieder da? aber er wat nidft dasu fu bringent: Dag esz zu nenneni.
 fen. Sid glaubte Defmegen, ald et ein paar æinuten po. rubig fortgefalafen batte, mid unbemerft entfernen fu tonnen, um dem franfen ふinde benzufpringen, und ging
 bang wat imniger und nicht an die ©ime gebiunden, bent
 er wieder unruظig, flagte wieder mit ángiflider ©timme úber ßiegen und Reigen aug feinen fügen und ridatete fid wiever auf. Id giry diefmal aber Dodj fort, Da das
 Worfaks, fo fanell als móglid wieder \{u meinem. Sommams bull zurüafuufegren.

Bon feiner æutter und Den $\mathfrak{u b r i g c h}$ Unmefenden erfugr id nad meiner Rücffuift folgendes aus Der ふcit meiner faum viertelfunndigen $\mathfrak{A b w e f e n b e i t ~ b o n ~ d e m f e l b e n : ~}$ Sim 2ugenblict, alş id die Sbüre pafiitt batte, war fein Dberteib ganf $\cdot$ aufgeridtet, feine alagen blieben gefalof fen. \&uf die frage feiner Nutter : was feflt dir, trarum bif Du fo untubig? (prad) er blog feufiend die झbotte aus: $\mu^{\text {lld }}$ Der Seer Doctor!" und fiel auf fein Bett guruit. Gr falief num nod einige $\mathfrak{m i n n t e n ~ r u b i g ~ f o r t , ~ e r v o a d t e ~}$ wie gerodsnlid von felbft, jedod pie es faien, nidt to bolftánoig als fonft, wenigfenzz waren feine Nugen etwas f(dlaftrunfen, was fonft nad Dem (frmadern nidt Der Fall getwefen war. Ge flagte iber nidits und verlangte

es murbe ibm cherfenfakeim gebradt f er as mit gippetit， aber mitten unter Dem（ffien leyte ex ploblid）erfarockek Den Eoffel weg und fagte mit ciner ©erlegenbeit doer ふes troffenbeit ausirúcfenden Tou ju Den Umfetbenden：HDer ＂fsert Doctor fomnt，briagt ood fancll HDas Effen weg，es if unfaifflial，Dafid lie ffe．ll wenige 彐ugenbliafe bernad trat id aud wirf＂ lid；gum grofen Erflaunen derer，welde bey ibm waren，
 batte er ben $\mathfrak{A l u s f p r u d ) ~ g e t b a n ~ i n ~ D e m ~ M u g e n b l i c t , ~ i a ~ w e l s ~}$ （jem id in Den binter Dem saaufe befindiden offenen Sef bey meincr Rådfunft getreter war，und yon wo ans id in gerader 刃ichtung etwa nod 45 bis 50 Sdritt bon ifm （meinem，wie es fatien nid）t vollommea flat ermadten Somnambůl）entfernt war．

Surd Die gewibnlide Sinne fonnte or mid und
 in cinem Pimmer，beffen Thuren und Genfrevladen ges
 fidt über Den Sof，man fonnte uiberbaupt von Dem Bims mer Des Sranfen gar nid）gegen＇jene Seite bin fegen， son toelder id berfam．Beffort fonnte et mid eben to wenig baben als gcfeben，－denn tat lief okne alles Geråufa）， namentlid）obne sin Wort gu fprechen $2 c$ ．zu Dem Scof und Durd Denfelben gu der bintern Şaugtbuire，mábrend gerade grofer Lårm in Demfelben gemadt murbe von Pferder， Goldaten，Subrleuten $2 \cdot 0$ fo Daff fid）Der Son bon meinea Sritten $\mathfrak{j u}$ Dem $\mathfrak{u b r i g e n ~} \mathfrak{f a r m}$ berbielt，wie Der $\mathbb{B r o p f e n}$ zum Eymer：

Wroduct boin Reflexion, Werecturng Der Beit, in welder ids yon dem Saufe Des franfen Sindes wieder futudfonment wúroe, melde etwa Der Bufall nodf (cher beginfitigt batte, fonnte Diefe feine Senntnís oon meinet
 baupt gar nidfts dabon, dafe id meggegangen mat. Die Umfebende batter feit meinem wieggetien meiner mit feiner Eylbe erwaignt, er eben po wenig, nadobem er erwadt mat, fo dak es faicn, er babe mich nidt bermigt, gat nidt an mid gedadt, und aus Der Exife batte er, wic fid nadjer Deutlid ergab; Eeine ©pur von Erinneruigo, fomit auci feithe oon meinem Mbgeben; legteres war mes nigfens der frall etwas fpater, als idi ibn Darum befragte. D6 in Dem 2ugenblicf, Da er meine פajbe fublte, und in weldem er nod in einem leidten falbrafaf geweren zu fent 体eint, Die Erinnerung aus der bolltommnen Srife total etlofden war ober nidt, fana id) freylid nidt bes fiummen, leşteres mús aber ad analogiam anderer Jọ̆lle angenommen merden.

Jat bat inn daber lest mir fu fagen, wie er Denn meine' Mnnafgerung gewutb babe? Ecine Mntmort war: " 1 ¢ babe es cben in mir gefúfle, es if mir auf einmal iggetoroen, als wenn Sie mir ubber das sefidt herab "gefabren warent. und daran babe idi Jbre Ti.jge ers "fannt. "

Das midtig: $\Re$ efultat Der beutigen Grfdeinungen ware alfo folgendeg:


## - 76.

 verlor $2 \mathrm{c}, \mathrm{g}$, gerade wie in allen frủberen Srifen.
b) Entfornte id mich bon ibnt, fo erlangte id bey einem gemiffen ©rad yon Entfernung mieder meine eigene Werfonlidfeit. Diefe E゙ntfernung, Diefe Trennmig oon inm war famerbjaft fůr ibn, als ware es Trennung feiner felbft. Doct war
c) Der nexus gwifactilin und mir aud bey ciner gro̊ Bercn (Entfernung nod) nidt gan $\mathfrak{a u f g e b o b e n , ~ D e n n c e s ~}$
 mid), weldess nidt auf Cinnlidfeit reducirt werden fart, wenigftens aus feinem Der gemeinen fůnf Sinne begriffan werden fann.

Wbie fefr dicfe Erfdcinungen für Die Exifteng cines feinen, die magnetifaje Gridcinungen überbaupt vermits telnden agens fprecten, ergiebt fid fdion Daralls, Daß fic ofne die Unnabme eince folden gat nidt begriffen merden fornen.

Nein Sranter way jest, am 20 ften Nov., um vieles beffer. Die Zucfungen batten fid beynabe gang verloren; Die Synmachten waren feit mejreten Tagen ganj ausges
 fiognomic uno Epracte natưrlid, Der Mapetit etwas bef fer, Der Etublgang ordentlid, Det Sdlaf rubig in Der
 Dabey aber fiemlid (chnell, aber nidjt voll. Edwad war el aber nod in bobem ©rad, fo Dafe er burdaus nidt
ferfen, ponbern nur unterfaigt auf Deat 'beft fiẹin tonnte.
$\mathfrak{D a}$ cr, laut feinen in crisi wiederfolt gegebenen Hengerungen, das̀ tåglide Magnetifirtwerden nod ferner beourfte, und id dorausfay, dan id manden Tag uns vermeidlide $\mathfrak{A b b a l t u n g}$ befommen fonnte und muirde, fo übertrug idi Die ferncre taglide Manipulation meines Sranten feinem $\mathfrak{D}$ ncle, Dem Seren §aufinann $\mathfrak{B}$ euttens múller von bier, cinem aukerf fraftodlen, jungen, atbletiid gebauten Mann, welder nidft nur an Den beis Den legeten elbenden zugegen gemefen war und meine Manis puiation angeferjen batte, fondern ju feaufe aud fifon won mir áber Die $\mathfrak{A r t}$ Der WRatipulation, Die Cautelen Daben u. F. w. unterridtet morden war.' Jd wáblte 'biejen Natn um fo lieber zu meinem Nadfolger, da ibm Der Sirante, sor andern Bienfden fugetban war; to batte er ibim namentlid in Jer lesten ©rifé gefagt: ,"Eie fino mir refr ,llieb, $\mathfrak{D n c l e}$, weil ©ie Den wuifen Mann wom ছieders, ,"fommen abbitelen; ©ic miußten mid) wobl aud redft "fráftig magnetifiren tinnen." $\mathfrak{j d}$ nafm mir' aber bot, nidd nur beute, fondern for oft als móglide wadbrend Der SRanipulation mod Crifc jugegen ju fegn, um den weitert Berlauf genau ju beosadter.

Ebe id aber ald Magnetifeur des Pranfen abtrete, bemerfe id nud, DaE id midd nad jeder Manipulation etwas angegriffen gefüblt babe. शis id am msten die \$ugnalmethode antoandte, batte id deutlid eine pricfelms De Emafinoung in Den Daumen; cine leife Empfindung

 manipulation empfunden zu baben.

 fomol im geroobnliden 3uftano, alg in der Erife, fo mollte id Denfelben Dodi, effe er Die wanipulation begonne, mit
 meine Şande eintge 及eit auf feine ©dultern, glitt langs fam berab ưber Die 2rme, brůtte feint Şanpe $2 c$. oor Den Bett Des Sranfer.

Şietauf Bebandelte er nun (am 20 ften $\mathfrak{N o v e m b e r ~}$
 Spinuten lang à grands courants mit platten Sadnoent D. B. So Dás er mefrr mit den Şanofládetn alz mit den Şingerpisen berdibrte. Wey Der zwenten Tour 俩lo
 Ende der æanipulation fing er an fu fpreden; effe er angefangen batte $\mathfrak{j u}$ fprcden, beiterte fid fein Gefidit fegr auf.

Seute waten aufer Serti $\mathfrak{F}$. unt mir wod die æRuts tet Des Sranfen, feine §ante frau §. und fein Grofoater zugegen. Exr (prad mit allen; fonnte won allen angeredet
 Otimmen aller genau und unterfdied fie, nur die feines MRagnetifeurs $\mathfrak{F}$. etfannte et Dutdaus nidet; er borte zmar alles, was biefer fipradi, beantwortete feine foragen
 Buttet, und diefen (feinen Dacle $\mathfrak{B}$.) fúr abmejend (alfo

## - 75. -

gang, wie et es son mit und meinen פieden geglaubt uns getbalten batte, in Den ©rifen, in welde id ign verfeģt batte) und madte jegt feiner Futtet bittere §ormurfe Datủber, DaE fie jest beute mandmal eine nod grobere Ctimme annefme, ald die, welde fic feit einiger 3eit mandmal angenommen babe. - ( $\mathfrak{b c} \mathfrak{c} \mathfrak{t f e n m} \mathfrak{m}$ lice Gat eine ticfe $\mathfrak{B a}$ 自fimme, Die meinige if weniger tief und weniger .fart). Weine ©timme crfannte er beute febr moll ald die Dces Doctors Eritfoler, crinnerte fid aud, Dá id ifn fain dfters magnetifirt babe, und fagte Das bey, fein $\mathfrak{O n c l e} \mathfrak{F}$. werbe ibn beute aud) nod magnetis firch. 2uf Die Berfiderung feiner פiutter, DaÉ diefes bercits gefdechen und er Defroegen in ©dlaf serfallen fen, erwiederte er balb untwillig: ,/mas ©dlaf, id made ja "fo bell alg ie in meinem feben." (feine Mugen waren feff gefdloffen). (Ex gab, ald cr von mit gefragt murbe, an welder Ctelle in Dem Bimmer feine Miutter fid befinds, den $\ddagger$ lag gauz ridetig an, und bwar micDerboft tidftig, als diefe ifren ¥lag gang leife gemedjfelt batte. Cbben fo begeidnete er Den $\mathfrak{D r t}$, an meldem id mid befand, ridtig, als feine Wrutter ifn darum fragte. Won feinem Mragnetis feut $\mathfrak{F}$. aber, als cr bon mir uber diefen das nàmlide gefragt wurde, bebauptete er wiederfolt: "Des ift nidt Da." Den Ylaģ, wo das \&idt fand, gab et ebenfalle ridtig an. ©Es murDe auf der ©traje getrommelt, und et gotte es; eben fo bittc er einen ©̧ifang bon jungen Reus ten, welde unter Dem fenfer auf ber ©trake waren. gluerleg andern Rármen auf der Strake und im Saufe, zum §geil bor feiner ఇjure (eb war eben bicl Militair in

Demfelben einquatirt)' faicn er nidft gu bernebment, felbit als er darauf aufmerffam gematit wurde.

Jd, vetanlafte feinen Nagnetifeur $\mathfrak{F}$., feine Seand ju faffer, und fragte ifnt wer ifn an der Şand balte? ©eine Sntwort mar: /INiemand." Nan nabm aud id den Sranfen bey Der Şand ind er füble eg fogleitit, und gwar

- obne eine andere Empfindung als Die gewdgnlide det Beruibrung Dabon fu baben, laut peinen Meußerungen, namentidi obne cine wiorige empfindung bavon $\mathfrak{j u}$ be fommen. Die feand feiner Mutter, welde ifn jef̨t gleids, fallz berúbute, füblte er ebenfallz fogleid), åuserte aber aud' von Diefer feine widrige Empfindung. F, fafte feine redfte und id fu gleid)er Zeit fcine linfe Sand, und ex
 negirte, an der rediten . .̧and beruigrt fu fenn; in ciner Eleinen Wbeite aber tlagte er uber Şikge in Der. redten Şalto.
(Er'fprad) vicl und beiter, meift inoifferente Dinge, mogl aud Davon; Daf er Durch Das 刃agnetifiren genefen
 zen eine bolle ©tunde gedauert batte, falief er nod einige Peit rubig, obne ju fpreden, und crwadite mit Dem Ges fágl von Woblfeyn.

Sm 21fen Nov. fubr id mieder mit $\mathfrak{F}$, fu dem Sranfen; id) traf ign febr beiter geftimmt, erfubr, DaE er in Der verganguen Fadt rubig gefdlafen, und Den Geutigen Eag îber nur feltelr cine ©pur von 3ucfungen
gecrabt - fid aber immer febr múde gefüblt babe. Eein Wuls̀ nar regelmá
 gefern, nur mit farterem ©ontact (geftern batte er fcine Seinoe nur gang leidy angelegt). Wiajbrend Der effen Sour (alio wacticno, benn ex folo zernten §our) (agte der Siranfe $;$ er füble cin ふieben vom Supf abmarté, wie die feanoc feines Sncle geben. $\mathfrak{B}$. butte bente auth fejr deutlich Das Befubl bon Rusfris men aus den Singern und fandtellern. Diefer, ein cor: pulenter Siann, murbe beute burch Die Manipulation,
 Der Manipulation Durf befant; er fprad aber Davon feine Eylbe. Das erfe Wort abex, was unfer Sranfer brute in Der Erife fprach, wat: $\quad$ gebe mir Dod $\mathfrak{z u}$ trinfen, id "babe entictelid) Durf." (Durft batte er fonft in feines Srife gebabt, aud) am brutigen Tag wor Der (Srife feinen

 (e) noch nidd geftill, wieder furuit gab. Jest trant $\mathfrak{F}$. ein paar blajer sijcin, um feinen Durf zu fillen. Wis id bietantion Sranten, welder jeit feiner Berfiderung, Dás fein Durf nod nidft geftillt fey, nidets metre ju trinten betonmen batte, fragte, ob er nod mebr trinfen mode? antwortete er: "SRein, idh bin nidt mebe burfig. " Das flas mit waffer gatte er nidy gefejen, als \%. es ibm vorbielt, fondern fo lange Caneber getappt, bis $\mathfrak{B}$. é igm in Die Seánde Drúcte.

## - 78 -

(Er bielt fid beute wie inmer fúr wad. Ştelt $\mathfrak{b s}$. . Etimme fur die fciner Wifter.
S. fafteifn bey den 3effen und er flagte uber Saise in denfelben, und ald $\mathfrak{B}$. feine Gerfen fafte, fprach os bon brennender şięc in fcinen feerfen; aber die empfins Dung von einer Bcrúfrung batte er nidt. Weine Ђcrủbs rung fáblte er tidtig als, foldes - beidee alfo mieder wie geffern.
um allen 2rgtwobn von Taufdung su entfernen, madte id nod folgenden Serfual :id lsfate Die §idter aus, (es war jengt bouffommen finfer im zimmer, da es Tadtegeit war, und die Genferladen, gefdloffer warcir) und fellte midd fo bey ganglider abwerenbeit allcz \&idjs mit $\mathfrak{B}$. an Den $\mathfrak{F} u$ E Des $\mathfrak{B e t t e s}$ unjers Sranten; nuı bradten wir von unter unfere sicr Saande unter die bett" Decte, mit welder feine gáaje belegt waven, und jeęt faßfe
 23. beide, bald $\mathfrak{B}$. cinen und id den andern, und jwar cin paarmal fanell wedfelmd. Del Crifoly war obne Ausfabme der; Dás cr immer nut Deafofefur berúgrtangab, welder bogmir berúgrtwar, und an Dem, welden $\mathfrak{B}$. betuigrte, nidt bes rúbrtgufeynangab. Wenn mic aber unfere 'şánde nur eine fleine $\mathfrak{W e i l e}$ liegen liefert, fo flagte er immex Uber Seige in dem von $\mathfrak{B}$. berúgrten guß, mábrend er nic Dinfes Gefábl von Dem bon mir beruibrten angab, id modte meine saand fo lange liegen laffen, als id

## -79 -

molte \%. Dard Diefen 刃erfuct faicn er ubrigens fege beunrubigt morden fu fenn, befonders waren feine füfe cine Beite nadfer nod immer in Berwegung.

Seute war der §uls des Sranfen madbrend ber \$panis pulation etwas voller und faneller und etwas dartlid gensors ben uno blieb es mábrend Der gangen Srife. :uad die farbe Des stanfen war rotber als jubor, und er flagte einigemal uber Şige. In Den fràgeren, burd meine Mranipulation benirtten ©rifen, war immer eber eine entgegengefegte Werdinderung Des ${ }^{\text {pulfes erfolgt, er war weider und rus }}$ biget in Det Erife gerworden, ald et borber gemefen mar. §a war geneigt, Die in Der beutigen Erife bermefrte Bluts tgatigfeet, Das Woluereyn Dees Wulfes $2 c$. mentgftens mit auf Pecanung Deş fârtern ©ontactş bey Der 刃ßanipulation, und einer Dadurd bemirften lleberladung des giranten mit Dem, bey Dem animalifden Wagnetismué thátigen Wrincip ju føreiben; un fo megr, Da $\mathfrak{F}$. Deutlider als
 misjend der beatigen Manipulation gefyabt batte - und bat Defrmegen Dicfen, bey funftigen Manipulationen menis gee flatf ju beriubren.

Die beutige ©rife Dauctte mit EinfaluE Des viertels Fänoigen fillen ©dlafß am Ende Derfelben ùber anderthalb Etunden. Daś Erwadjen erfolgte pon felbit mie bisger.

[^2]
## - $8^{\circ}$ -

$\therefore \cdot$ In $^{22 f e n ~ w a r ~ i d ~ n i d t ~ z u g e g e n, ~ w e i l ~ i d ~ M b j a l t u n g ~}$ batte.

Rad Ricuftenmullerg weridt wies die bcutige Erife feius beipnoere Eridedeinungen aui, fondern beftas tingte blog. Die fruibere Durd 2Biedergolung. Der Granfe
 mefeno sc. Nut ein umfand fiel $\mathfrak{B}-\mathfrak{n}$ auf, nammid Det: Det Stapife flagte mefrmal in Der Grife uber einen Edmers-am redten Ober:Arm und er, $\mathfrak{B}$., batte gerade an diefem $\mathfrak{U b e n d}$ einen gleidegen ©djmerz im linten Obers थrm.

Die Dauer Der Crife ac. wat Der gefrigen gleid);


2im 23 fent war id wieder gusegen. Wor ber Manis pulation referirte mir Die Miutter Des Siranfen, daE Die Farbe Deffelben in Den letgten jwey §agen beffer, rittier gewefen fen als borber, Dnás or nur ganj felten ©puren won 3ucfungen getbabt, aber mander, inal uber Sexjflopfen getlagt Iabe, DaE fein ©ajlaf ben Radet fiemlid rubig gemefen fay, Dafe er immor etwas Sppetit, und beute und geftern gwey gang Dunfel gefårbte Darmaukicerungen mit aukerf fartem e゙dwofflgerud) gebabt babe. Scin Wuls war giemlid boll, etwas fanef, der Secrifoling farf, feine Fanve gut; bedeutend frảftige war er aber
 mit Unterfuifgurg berfudicn wollte, zeigte er fid umifitig Daju, Die Siuic brachen fogleid gufammen.

## - 82

 beute begann, nid)t fogleid, hondern bielt feine Şánoe mit contrabirten fingern eine weile bor die Etirae bes Sranten, cinen farfen 3oll bon derfelben entfernt, int fäfte fie Dann in Diefer Entfernung uber ben Sranteth Gerab. Diefer füblte ber Entfernung ingeadtet, ein ふieben unō कBimmern auf Der Saut, gerabe an ben ©tel! len, über twelden $\mathfrak{B z}$ Saande fiad betwegten, Şierauf manipulirte 5 . Den Siranten cine balbe Winute lang mit gany leidfem (Sontact nad ber bisberigen palmarmetbobe. (\$. glaubte beute micder slusftromen aus feinen Seandect
 Wugen, und, fing fabon in Der bierten sininute der Fants pulation an fut fpreden. Seine Eprade taar fraftig und Det Dialect meiftens beffer als fein gerbognlideet; befotis Dets ftaftig und fein war fein \{usbruaf, wenn es eine Werfiderung von etwas gab. (ex rúgmte bie toobltbátige fátfende Wirtungen Des s)fagnetifitens auf feine şefunobeit, bat um oie fernere anmenoung beffelbeth. Dak et bot furger Beit yon $\mathfrak{B}$, magnetifirt modoen fer, glaubte et eben fo weinig, als daj diefer fial gegentrartig befinde, begauptete immer vollfommen thad fu fenh, odet id alles febe und oon allem wiffe, was um ifn ber vorgebes
 im Bimmer nidt bernotnmen, eben bo bafte er bon einem Oefptda, weldes feine wiuter und bet beute bieber ants wefende subeber unter fid, aóer ganj laut, gefuffrt bats ten, nidts vernommen, ofgleid er ibre fonftige Redent, wenn fie an ibn felbig geridetet maten, geborig beants 1. §o. 1. Sff.

## － 82 －

mortete．Das Oty faicn alfo nidgt mejr fůt Mffes offett． Shebrere nabe vor fein sefidt gebaltene sjegenfánde fab und erfannte er nidat，obgleid Durd Die genáberte kidter sollfommene fellyeit um inn ber war．Dagegen gab er nidt untidtig an，an welder Etelle Die \＆idter fidt bes fanden，fondern aud wo id mid befand，und wo feine Wiutter．Er nannte Den Plas，in Der Stube immer gany ridtig，id modte ifn fo oft und fo leife als idf wollte， mábrend abfidtlid fartes © Seraufd im קimmer gemadt wurde，gewedfelt baben，wenn er bon $\mathfrak{A n d e r n}$ aufgefors Dert wurde，ifn anjugeben．Nlz man fid Daruber muns Derte，dafer immer wiffe，wo Der Doctor fer，fagte er： ＂id）rebe inn ja．＂

Ginerfeits liefen nidgt nur feine in crisi fortmábrend gefdloffene \＃ugen annelymen，Dás er nidts，Doer bóds ftens etma das̀ brennende eidet mit ignen febe，fondern wiederfolte Ferfucae mit ganj nabe vor feine Mugen getats tenen Dingen bewiejen es aud deutlid．シundererjetts Gatte er bey angaltend gefdloffenen ふugen Notiz bon Dingen betommen，welde man fonf nur Durd）Den Ses fiftefinn genabr mird．San war alfo jur ふnnabme cines （quovis modo）fortdauernden ©fefichtsfinneṡ，Docr eincs für gewiffe Dinge ungebeuer gefteigerten ©̌emeingefübls， oder bielleidt beider geleitet．
 Bliff nod nidt an Der Wirflidfeit Der Erfabrungen ©imes IIns und Underer，welde die Wiederfejr Des in Den Augen erlofdenen Sefuermogens in Der ssegend Des ©fins nengeffectis ausfprectern，glauben fonnte，fo füblte idi

## - 83 -

mid Dod burch Die manderley, mir frubler atia) uns glaublid gewefenen Erfacinungen bey Diefen Sranfen aufgefordert, cinen ふerfud) in Dicjer 96 ficht mit thm anjuftellen.

Jd legte ibm Daber jegt (e§ war in Der 50 ften Sinute feit Dem shafans Der beutigen (Srife) eine ©pielfarte auf Die Sagengeacnd und fragte ifn jugleid): was ift Das futy, eine Sarte, welde $i d$ ) Dir vorbalte? (ohne die Stelle ju neunen, auf welde id fie legte). (Et entgegnete mir bices auf: "mo iff fic Denn?" İd Druicfte nun ein paarmal mit meinen Fingern etwas fart auf Die aufliegende Sarte; um ifm Durd Die mittelf Des Drucfs berborgebractit Empfindung dic ©telle ju begeidnen, nud fagte unteit Dem Nabrudfen wciter: bier ift fie, fieghit Du.fic Denin nidt? und jogleid ermiederte er: 11 Ia fo! id babe fut , nidet gleid gefeben, es ift aber aud fo Dunfel in Dee "§tube." ( D ie ©tube war Durc) zwey in peiner Sade befindide Eidter ziemlid) extellt). Nadiciner \$aufe son mefrern Cecmben fubr er weiter fort: ifes ift - cs in (ieşt fprad) er leife Die ßablen $1,2,3,41$ gleidifam fur fid) abjáglend aug, und fugr fodann, als er die 3abt 4 leife nusgefrrodict Jatte, mit lauter ©timme wieder fart) "esifitarrean oicr" und fowares aud witt Iid, Dieje und feine andere Sarte gatte lid isin aufges legt. In dem Mugenbliaf, als et Diefe worte ausger fprodeci batte, bolte er cinentiefen atbemjus, als modte er mit Esemalt cine Bruftbeflemmung Dadurd beflegen und expiritte wieder balb feufsend mit Den worten: f1st iff po finker."

## － 84 －

Sad einer fleinen waile，als ex mieder gańs rubig atbmets，legte $\mathfrak{i} 5 \mathrm{~m}$ ．eine Rarte auf Diefelbe Stelle mit Det Grage：mas if Das für eine Narte？Der Sranfe ents gegnete：＂melde Rarte，id febe feine，wo if fie Denn？＂ 8．Drůafte bierauf etwas fâtfer auf Dic Rarte，umibim Durd）Den Druct Die ©telle zu bejeidutn，mit Dem Worte： Da．Der Pranfe fragte wieder： 11230 ？id febe fie nidt ${ }^{\prime \prime}$ und erft als $\mathfrak{S}$ ，meiter fagte：fie if ja da，mo die vorige
 einet（\＄aufe）mieder rotb－Das if aber mebr als vier． 11 Sun jáble er wieder gant leife für fid bin（aber Dod Jaut genug，um eż Deutlid，boiren und berftcben gu fònnèn） Die Zablen $1,2,3,4,5,6,7,8,9,10$ ，und fallug bey jeder 马abl einen finger feiner redten feand um den andert ouf Der \＄ettdecfe（mofelbit Die Scand yorber gelegen batte） an，gans to wie man berm $\mathfrak{A b j a ́ b l e n ~ m i t ~ b e n ~ f i n g e t n ~ f u t ~}$ thun pfegt．Stadocm or unter Den angegebenen Umfans Den Die legte Zabl 10 Ieife augiefproden batte；fagte et laut：＂ebift Serz fegnerí in einem Tone，weldect nidt nut Semifбeit，fonDern aud etwas Triump万irens Des bejeidncte．（iz mat aud mirflid）Die won ibm anges geberte Ratte und feine andere．

Jid braude－faum gu bemerten，baf wibrend Det Befdáafigung Des Reanfen mit Den beiden Rarten Todegs fille in Dem ßimmer war；nidt nut meine，fondern aller Snwefenden cerwartung twar fefr gefpannt，und feinet Dsutete alfo aud mur entfernt Durd irgend ein Wort， irgend eine 马abl auf Den Jingalt Der 尺arte，Щber bemers fen mus id nod，Daf mabrend Dem Aufliegen Der erfen．

Sarte id meine - und wábrend dem Mufliegen det zmenten $\mathfrak{B}$. feine feand auf def Sarte anhaltend liegen liés, bis der Tranfe den ©chalt derfelben ausgefproden Datte. Ferner mún id bemerfen, Dan oer Iranfe wabs rend der ßeit, als ex bey der effen Sarte Die 及aglen I bis 4 und bey der smenter i bis ro leife ausiprad, alfo mábrend er abjujablen fetien, feine zubor froblide $\mathfrak{P b y}$ fognomie in cine ernfte, finfere ocrmandelte, feine ©tirne fid in Galten gegen Die Safenmurjel ;u, jufammenjog uno die zubor fabon ganf gefdlofiene Mugenlider nod megr zufammen prefite, wie cinct, Der fid mit 2 Inftrengung befinnt, oder mit Eemalt fein Bedaditní zur Mepros Duction balberlofdener Eindrícte anbdit, Diefes corrus giren, Diefes gewaltfame 马ufammenpreffen der Hugentibect war befonders farf bey Dem थblefen der exfen Rarte; meniger fart bey Dem der zwenten. Daferfere ibm metre Inftrengung foftete, faticn nid)t nur feine Mlagen úber finferní zu bemeifen, fondert aud' nod der umftand, Daß er beide Ratten yon bem 2ugenbliaf, wo et ige Dafeyn erfeben batte, an gerecinet, in gleid furger Beit mannte, obgleid) er bey Der erfen Ratte 4, bey Der jweys ten aber 10 Zablen abjaglte,

J̧ befenne, Das mid Das genaue ßufammentreffen
 biel meniger frappirte ald Die übrige Mntwefende, und Daß id Daber, obgleid Durd Die $\mathfrak{A}$ utopfie gleidfam zum Glauben an wabryeit Der wirtlidfeit gejwungen -
 moglidet §åufdung ūbtig liefe, und gwar folgende: Da

## - 86 -

et belbe Satten, wadrend fie mit ber Sand bedectit, gans genau auf fcinem seibe auflagan, alfo gat nid)t im §idet waren, erfaunt Gatte, fo wollte id berfudern, ob er auds Sarten bey ginigider Mbweconjeit Des sidfte (alfo unter Berbátuiffen, unter melden inaz gemibnlide Eefoermos gen fo sut alé nidt botyanden if, und nidft mirfen fann) erfeben doce cefcinen temute, und gwar folde תarten, Deien Subalt fin sienfa mufte. ©o fegr mit aud fonft nut Die Sixiederferfellung Deṡ Sranfen am Serjen lag, fo fonnte id mir Daber Dod (obgleid) fich Der Sraufe Daribee befdreet batte, DaE ibn das Echen auftenge) folgenden Serjut nidt verfagen:

IWlleidte beive im Sranfenjimmer befindide \&ifter aus, ging in Das Ncbenjimmer, in welderm id cinen grofich Saufon ©pielfarten wubte, nabm mit abgctoands tem Gefidt mitten aus. Demfelben eine farte, bedecte Dicfeflee nid)t nur mit meiner Şand, welde id Daruiber ber faron, fondern aud nod mit Dem §ordertbeil meines Riocfarmelg. , Mit diefer nun vollfommen verbecten §arte, son welder weder idf nod fonf cin Menfd wufte, was ef für cine war, ging id in das fille finferc Simmer des Sranfen, tappte Dem franfen fu, bradte, als id bor feluem bett war, meine gefdilofene \{̧and bon der Seite ber unter bie Wettocefe deffiben und glitt mit fort, bis
 meinc Sand, und zmar fo, dan die sarte gerade anf die ふagengegend des Sranfen bu licgen fam und breitete Difeclbe über dic aufliegende Sarte ber. Die Bettocte Des Stanten batte id, slye id Dic sidytet lifate, bis,
gegen feimen ふals beraufgegogen，to oak fein ganger Sorper Damit bedecft war，und er alfo am bellfen さage und bey offnen 彐lugen nidet einmal meine Sand，nod biel weniger aber die ふarte batte feben tornen mit Den Sugen．

Indem id nun mit meiner platten şand die aufs liegende Sarte leife andrúctite，fragte id Den Sranfen： ふ্sas ift Das für eine Sarte？（Er madte cinen tiefen attremjug balbfeufzend und fagte：ines if ia jo finfter，
 ＂berderbe nur meine 3tugen und befomme Nopfroe5．＂．

SSeil es mir vorbin gefdienen batte，als bdtte er Die gmente Sarte unter $\mathfrak{F}$－rs feand leidfter erfannt，fo vers anlagte id Diefen，da er eben mir zur ©eite fand，feine Sand unter die Dedfe zu bringen und auf Die meinige zu legen．Sid jog num die meinige fadiz zurutif，fo Das \％－rs Şand jegt auf die Rarte ju liegen fam．Diefe Beránderung aber gefdafy nidt nur gang unter Der Dectep fondern audifebr borfidetig，fo daf Die Sarte gar nidit betoegt marde．Sierauf rief idf Dem Siranfen micder ju： Sun fage，was if es fur cine Rarte？Du fannft fie mobl feben und angeber．

शlad cinigem weigern，worauf furse，©tille gefolgt
 und fooann laut mit etroaz ârgerlider ©timme： 1 ©゚
 miffe？antmortete en in lautem entideidendem Ton ＂ia．＂

Jd mabm bierauf die sarte ag，（mobey idf fomol Diefe，als $\mathfrak{F}$－s Sand，Wettdecte $2 c_{4}$ in Der namliden

## - 88 -

tage fand, in meldater id fie verlaffen batte) bracite fie in das andere Simmer zum fidt und fand ju meinem nixt geringen Erfaunen mieder, daf feine $\mathfrak{y}$ ngabe gans riditig mar.

Id. brachte bierauf wieder eine bon mir wieder nidt betradutete ふorte aus jenem Seaufen in Dem Nebenjimmer in Daṣ immer noch gans finfere zimmer des Sranfen, gab fis Beuttenmudtern, welder mir auf einige ©dritte ents gegengefommen war, in Die Sand, und Diefer bradte fie pbenfalls verdecft, mie id es getban hatte, meiter unter Die Deafe des Sranfen und auf feine Wagengegend, und wiederbolte meine vorige Frage, was fir eine Rarte fen? ${ }^{2}$ ber anfatt fie ibm fu beantworten, entgegnete Der,
 fijebt mit Gemalt mit mir Sarten fpielen mia, wábrend e\$ info finfter in Def Etube if, Daf id Die Rarten nides míben fann, da fie dod beute, als id sg muinidte, ame "Wellen sage nidf mit mir fpielen toolte? (Der, mit cinis gen leideten Rarteufpiclen betannte Sirante batte aud wirfs
 aufgefordert, ibn mit sartenfpiel $\delta 4$ unterbalten; Diefo aber batte feinem sBunfa nid) entfprocten, theils weil fie fein Rartenfpiel tedt berfebt, theils weil fie eben feins Zeit Gatte, fid mit dem Sranten zu unterbalten), W. bek fitity Dem Sranfen Die Siepnung, al\$ máre er feine Shuts ter, iest nidt, umign nidt yon dem fartens Sbema gojubringen; fondern bat ibn, er modde fid nur etmas
 wolle.

## － 89 －

॥凡un ia，ermicderte der Sranfe，mit etmos wess Drteflider Stimme，es if èin $\mathfrak{F i l}$ ． 11

B．Was fur ein Bild und garbe？
Der Reanfe．Roty－nad ciner fursen Maufe－ ＂es iff Şerg Dame． 1 ．
ß．Weist Du es gemín，ift es ein かild？
Det Rranfe：｜IJa！＂
2．Jf es alfo Jetz SDame？
Der Sranfe： 11 Ja－Dodneit－es ift ber ＂fonig，id babe Die sronenidtgleidredt ngefegen．＂

B．SWeist Du gemín，Daf es Der Rỏnig：if？
Der Rrante． 11 a，id febeifnia．＂
§．Wав fúr ein Roinig？
Der Sranfe．nfeergsionig，wie id fagte．＂
Sicerauf beflagte er fid febr，daE ifn das Seben fo fegr angreife，er befomme fopfroch，weil cr feine $\mathfrak{A}$ ugen fo febr anferngen můfe，indem es fo Dunfel in Der Gtube fey，und bat ign dod mit farten ju berictonen．

Unter Diefen Worten murde jest mieder fidit in die Gtube gebradit，aber er 仙ien es nidt zu bemerfen，odee rugte eş menigftens nidt，das es jest beller jer），

Die mieder abgenommenf satte purbe nun fogleid wieder bon mir jum Ridt gebradt，und fitbe da：e\＄ was wieder die gon ifmangegebene，námidid Serj Pỏnig．
 Stanfen bey bellem fid）（ege maren mieder 2 fideter in feine $\mathfrak{R a j e}$ gebradt）eine Siatte，meldfe ids Demfelben

## - 90 -

Jugeffelf' batte, auf die Magengegend. Det Sranfe ets fannte und nannte fie vididig, aber et fajien fie nidt leiditer $\mathfrak{z u}$ erfennen als die leţtere; fo lange dic \&idater gresifat twaren, und beflagte fid Dabery wie zubor Darúber, Dafes fo dunfel fen und inn das Schen anftenge; aud Darüber flagte er, dás es ibm fo beí rey.

Sod eine weitere farte aber, welde ibm $\mathfrak{B}$. aufs legte, gab er nidtan, fondern fagte, als $\mathfrak{B}$. inn wieders Golt bat, fie zu betradten, und audi id ifn aufforderte
 mia to finfter, das idf die Sarte nixt mely refien fann, ", nod biel weniger fonnte tad fie effennen, id babe fajon "Sopffamers bon Den Sarten Davon getragen." $\mathfrak{F}$. Drang nod einmal in ibn, aufmerffam dabin gu fefien, wo die worige Sarten audg gemefen feyen; aber dee Pranfe beftand Darauf: ,idid Tefte nidtts," und tappte mit ben Şanden bor Dem Gefint berum, als mollte er etwas damit evs bafden. $\mathfrak{B}$. fübrte nun Des Sranfen tedte Seand auf die Stelle, wo Die Rarte lag, fo dan er fie bevigrte; ex ergriff mit derfelben die Sarte und fugr mit ibr wor feine Rlugen, bielt fie in berfdiedener Entfernung vor Das Gefidt, aber vergeblid, Denn et fagte miederfolt :, ,idif "Fefse aber nidets." wasbend er to mit Der farte wor feinem Gefitht berumfugr und fie ber Dafelbe Gielt, ris er ein paarmal fdnell den Mund auf und jog zugleid Galten in der ©tirne aufwartge, alş mollte er Dadurct die थugentider auséinander reifen; aber id fonnte feine Epalte zwifden Denfelben bemerfen. Ev ließ nun Die Sarte fallen mit Den wioten: "laft mid dodi; id bir
"febr mube," Drebte fid auf Die Ceite, wie cr es in Den leşten Crifen, unmittelbar efje Der leģte fille Sdlaf begann, aud getban batte, fdlief Dann' nods eitre Weile, jedocen nidft fo rubig, als fonft am Ende der ©rife, exs madte bicrauf, jedod nidet po munter als ponf und mit Slagen úber Siattigfeit, Sopfreeb und Uebelfeyn.

- Eeit Dem Sinfang Der Wanipulation bik fum Ers waden waren úber fieben Wiertelfunden berfloffen. -

Bon allem mábrend der ©rife Gocfdebenen mufte cy иad Dem (ermadien ourdaus nidtz, molle cs aud gar nidt glauben, als id ibm fagte, er babe Ratten auf der Ragengegend exfant und Dajelbf gejefen.

Offerbar war ber fomnambúle Srante ju Der ßeit, ald ibm B. Die leşte Cbarte auflegte, nidt meft in Dem bellen magnetifaen wadfuftand, fondern in limine, in Denjenigen magnetifdera ©dlaf zu verfallen, melder ant Ende jeder (Srife eintrat; und Dem gemosnliden ©djlaf verwander war. J̌山 bereue febr, es zugegeben zu bas ben, Daser um Diefe Zeit nod beunrubigt worden war, um fo mefr, da ign fajon das Sefen wabrend dem bellen Zuftand angegriffen batte, und befdlos mit $\mathfrak{B}$., ifn kbexs baupt nidet metr mit wiederijolten Werfuden zu foren.

Wenn es ja einem meincr Sefer auffallen follte, daf id Den fomnambúlen Siranfen nid)t uber die $\mathfrak{H z t}$ feines neuen ©efoermogens in crisi unterridtete, dafi id) alfo namentlid Den Dit, mobin id) Die Rarte gelegt batte (Die Wagengegend) unt wofin er fcine Mufmerffanifit rid)ten folte, um Diefelbe gu erfchen, nidt namentlid begeidnete, fo erimuere id blop Datan: Der Sranfe bielt fict mágrend

Dee beutigen und allen frùberen ©xifen fúr gensobntid wadend, und befandelte alles fo, als befande er fid in Dem gemeinen wadjuftand. Iod mufte ibn alfo notgs wendig Diefer feiner $\mathfrak{H n f i d t}$ confequent begandeln und anfpreden, um ibn nidt ${ }^{3}$ geeffreucn ober gar itre $\mathfrak{j u}^{\mathfrak{u}}$ maden. Şatte id von igm verlangt, et folle auf dem Siagen liegende garten betradten and ablefen: io wutbe
 Dergleiden efflát baben, doer dod gewí jeeffecut morden fenn; genír mưrde Der 3wedf, fein beráadertes doer bers pflangtes Sebpermógen anjuipredeen und in $\mathfrak{E b a t i g f e i t ~ \} u}$ regen, bereitelt morden feyn. Defiwegen sermied idf porgs fáltig Die \$enennung Des Drts, und fudfe igm Die $\mathfrak{A n}$ s findt, als fen er gemein wad, und febe wie fonff, D. b.
 ebenfalls nad meinem æepipicl, Deffen Grund er mobl fogleid eingefeten batte, Dấ fid det pomnambúle Sranfe aud mirflide ben Dem Seben Der Sarten fiur madend blelt, unø Diefelbe auf die gewodgnlide $\mathfrak{A r t}$ (mit Den $\mathfrak{Z n g e n ) ~} \mathfrak{j u}$ refien glaubte, erbellt aus einigen in Der Sefdidte Des beutigen ©rife angefügrten ReuEerungen Deffelben ( $\mathfrak{z}$. $\mathfrak{B}$, id) berberbe meine Augen), obgleid) Die unjmedocutigfte Weweife dabon, das er nirgend anderş, als auf Der cardia gefegen gatte, borbanden maren. - 2 sb aber Des leste, lebendige, æoffellung wectepde Mat Der §enfation Diefer, nad einer teleologifぁen @rganologie rein unbes greifliden Gefidtspetception gefdarg - ob in Demfelben centro, weldes fonft dey, GSefidiseindráfe empfindenden Ceele im sitra angemiefen mirt? sber ob diefe mit ibree

## - 93 -

Cinnlidifet aud berpflanjt mar? Diefe grage prang fid mir bald auf. İd glaubte (fo weit übetbaupt über Den Eits Der Eeele geffritten werdentann) fúr die erfte $\mathfrak{M n f i d f t}$ fimmen ju butfen, nidt nut weil der siranfe nad Der Srife Sopfoet batte, was auf eine in Dem siopf erlittene ynftengung bindeutete, fondern aud gerabe, weil mit feine Borfellung Dod etmas 刃wabres zu berratjen faient, namlid Das, Dá̇ Der legte alt Der Eenfation auf Diefelbe art, uno pomit in Demfelben פrgan gefalabe, wie Die Eenfation im gemodynliden ঞbaden.

Eine befondere Seadtung fatint mir nod ber ums fand fu verdienen, dás fid aud ber den beutigen $\mathfrak{B e r s}$ fuden Die frůbere érfagrung beftatigte, nad welder Det
 tifcurs, Den Druaf feiner feano nidt fåhite; Denn als $\mathfrak{B}$. bey det zmenten 反arte durd bermejrtes 2upruafeth feinte Sand auf die cardia Des Rranfen, Diefem die Gegend, gegen twelde er feite 2lufmetffamteit ridten folle cobne fe gu nennen) begeidnten wollte, zeigte fid Der zabed bers feblt, welder bey ber erfen sarte' bon mir burd mein suforucten vollfommen erreidt worden war, und bet Sranfe erfaf die gmente §arte erff, als et erfubt, baE fie an Dem plage, weldien bie etfe batte, fen.

Esz fiel mir auf, dás der fomnambúle firanfe an Differ Etelle (Det cardia) aud) nidt eimmal bie Empfins Dung both ©rtlider feike burd $\mathfrak{B r s}$ aufliegende sand $\mathfrak{j u}$ befommen faien, was diefêbe boaj an Den Extremitáter Det Stanfen fonft betwitt batte; Det Sranfe flagte wenigs


## - 94 -

 wábrend allen defen ஒerfucten durcaaus nie nannte) abet
 nen) fo beif werde. Widleidt, DaÉ bon Diefem focus aus das̃, aus $\mathfrak{B r s}$ Şand ausffrómende $\mathfrak{2 l g e n s}$ fannelle im úbrigen $\Re \mathfrak{j}$ rper bertjeilt mutbe.
 an Der Sour nad s3angen verbindert.
$\mathfrak{M a \omega}$ Ərs $\mathfrak{b e r i d t} \mathfrak{t}$ batte Der Mrante in Der $\mathfrak{F a d t}$ auf beute anfangs unrubig gefdlafen, obye jedod, wie im Anfang, ángflides Sraumen verratben zu baben, fonderi
 nadt ein fartez Nafenbluten erfolgt war, worauf der Sdlaf rubiger wurbe. Den beutigen §ag ůber war ex gang munter und frey bon Sucfungen gewefen, Gatte auø Dadurd, Dá er fíd lánger aufrectit fisend batte ethatten fonnen, etwas mefr Sraft berratgen; cinen groben Sjeil Des $\mathfrak{E a g k}$ batte er mit Refen bon $\mathfrak{A n c c o o t e n}$ :c. zugebradtt, Sppetit Gatte er oroentlid gelfabt, Gatte mieder cine, ents feglidy farfen ©dmefelgerud varbrcitende, fitwarge $\mathfrak{D e f f s}$ nung gefabt, úber Serfflopfen batte er dfter Den Eag uiber nadforúctlid geflagt.
 Winuten lang, der Crfolg Der Manipulation war Den bisferigen gleid. Dic Crife Dauerte gegen 2 ©tunden. Wabrend der ganjen Exife war der franfe beynafe immer febr munter, (prad biel, mitunter aucy Dabor, Dás er

## － 95

Durd Das Magnctiften gefund werben merDe；beflagte fid aud wábrend der ©rife einigemal ùber Seerjflopfen．Seine fribere \｛iaufdungen über Wadjuftand，』bwefentecit Des \＄aguetifeurs $z$ ．litten teine ßeránbérung．Es fiel aud fonf nidts Grbeblides vor in Der ganjen Srife，da fids B．auf meine．Bitte aller Berfude majgrend derfetber entbielt．

Der Stranfe ermadite mieder von felbf febr munter und füglte fid．mabl，geftartft，ganj fdmerglos．

2um 25 fien war id micder nidt jugegen．Die Ers Cheinangen mábrend der Crife maren Den bisberigen und namentlid den geftrigen ágnlid，nur mit Dem grofen Unteridied，Daf der Sranfe mágrend der ganjen ©rife fein Wort teutfa，fondern blog franjofifdiprad）， und jwar nad ber $\mathfrak{B e r} f i d j e r u n g$ Beuttenmúllerg，（melder lange in franfreid war und úberbaupt febr gut franjofifa （pridt）Durdaus fertig obne 2 nfto Dees gut accentuirt，geldufig，als batte ex immer franjos所め gefprodien．Diés mufte um fo mebr auffallen，da Der Sranfe gwar einen Sbrund in Der framboficden ©prade gelegt bat，fo dak er fonf leidte franjofifde Muffige lefen und verfetjen fann，aber nur ganz menig und 体ledt prict．Er berlangte aud）yon Den andern \＆nmefendeng fie follten framjóifd fprectien，bat fie miederbolt Darum．

Nad Beuttenmúlers Berfitterung war Der Sranfe weder Direct nod indirect zum．Franjojifdipredien berans lafínorden，fo Gatte namentid yor Der Crife fein Renid

## － 96 －

 uno geftern ふídider zur Unterfaltung um fid geßabt，es mar aber tein frangofifates darunter．2lfo obye alle augere Beranlafiung fing Der Piranfe beute an franjofifad zu frreden，und zwar fing er gleid in diefer ©prade anf ald er beute in Der Grife ju fpreden begann．
 ein $\mathfrak{B r}$ ruber son igr waren daber nidt wenig erffaunt úbet Diefen plèsliden Umtauid der ©prate des Eomnambůls： MIs er von $\mathfrak{S}$ ．über den strund Deffelber gefragt wutde， erwicDerte er blok：„puisque cette langue est plus douce que l＇allemande．＂

Die Dauer ic．Det beutigen Erife mar Det geftrigen gleid．शad）Dem（Ermatien auz Derfelben batte er feine ©pur bon Erinnerung Davon，Da§̃ er franjòfifd gefprodett batte＊）．
＊）Goltte jur Grflarung biefer merfwirdigen Erfacinang nidgt
 Siefer ganzen 马eit vorbandene Soentifdjeyn beiber bier int ほegiegung zu fetzen feun？－Der æagnetifeur fpridt nad） Des $\mathfrak{W f b}$ ．Angabe，febr gut fransófifa， ；ie Gommambiten Gaben，wie ©melin＇s Ersablung（ $\mathfrak{R e u}$ e unterfudun＝


 Sungen；waruin foltte nidft bier bey dent fatori nit Der franzófi＝ （daen Spracte befannten Sranten bie Eintirfuyg bes 刃agne＝ tifeurs sine grósete fertigfeit in derfetben bervorgebradit haben，und aud felbft der erfe Mnlaf fum Gpredien in Der＝ felben gewefen feyn？－©ollten fin vielleidgt nidyt iberbaupt，

## - 97 -

2int 26 fett abetibs befudite idi ben Suanfen wieder, und war aud wábrend ber Matipulation und (Srife gegens mártig.

Sd traf ifn feft munter, feine Betwegunget waten praftiger, er fonnte giemlid) lange auf Dem Wette ununtets fiukt figen. Ecin augfeben mat gut, auffallend beffer als bor wenigen Sageit, peine garbe natůtlid roth ober bennabe etwas rosther, fein $\mathfrak{B l i c t}$ lebendig, aber naturs
 Secrfalag fege ftatf, abet Dabey regelmánig, nidt inters
 wat feine ©put zu bemerfen, Er berfiderte mit: er fpure
nuss sicfer Werfdnuelzung ber Perfonliafteit Des Eomnaithbuts
 lungen boin Spredjen ganj fremDer @praden im fomnaimbuten るuftande ertlaren latien, fo Dásber Somnambul eitice ©prade foredentann, dieniditign, aber ibobl Dem sagnetifeir befaint ift? Warum follte nidat Der Gonnainbilt; fo gut wic er bey Bin elin und ondern in De: Seete deg magnetifeurs benft and fublt und beio unferiri §agnetifeur (G. Webanclung bem $\mathbf{t}$. Dec.) in Defien Beete bort, aud) an feiner Etatt foredien fónnen; alfo in einer ign in naturtiden abtande fremben Eprade? -


 fa, minden Der Perfontiafeit beş Gomnambuts in bie beè

 un mander ©trdeinung nabyer auf Den Grund gii formen.

Niefer:

1. 28b. i. sff.

## - 98 -

mit jedem ₹ag einige מunabme feiner ©rafte, obglecid et now febt (d) wact und namentlid) auf den gufen nod po
 er babe aufer über ©dmadje éigentlid ůber gar nidts megr zu llagen als ůber Scerflopfen, indent aud) feit Appetit fid beffere.

Die Wiutter Des Sranfen referitte mir ferner, DaÉ ex feit ein paar \{agen immer gute garbe getrabt babe, dan fein 2ppetit ziemlid) oroentlid und er durdaus frey bon Buafungen gemefen fey, Dás er fid mit Den 2lemen und Dem Dberteib fraffiger bewegt babe, aber in den fúsen now feine §raftunabme bemerflid gewefen fen, Daß er immer beiter gemefen, fid auf Dem Weft mit תinders fpielen - зwifđenourd aud mit Rejen unterbalten babe, Dak er Den ミag über nie, meiftens aber Die gange $\mathfrak{\Re a あ t}$ ùber gefalafen babe, DaÉ die crfe §̧âffe Der leţten Nandt,
 getlagt bobe, unrubiger genefen fey, daß diefe unrube aber auf ein febr ffatfes शafenbluten, weldes fid (mie zwey Tage gubor) nad Mitternadt eingeftell lyabe, fo wie das Sersflopfen geringer - und der Salaf aldealo rubig getworden fey. Ferner, Dás er in Den leģten fünf Tagen taiglidy I bis 2 mal Deffnung géfabt babe, weldje immer mit fürdterlidem ©dibefel: Geftanf verbunden getwefen fey; foor ein paar Sagen fey eé mefr der Gerudt won faulen ©inern gemefen, aber gefern und beute gugleid nod ein (dáarferer, wie yon angesündetem © ©ffeefel, gefern fen dée Gereuc) fo fart gemefen, dak man den Mtgem in feiner ఇajbe beynabe ganz betloren, und et
felfof über $\mathfrak{F e f}$ (dwerden im Hetmen Dabon geflagt babe. Dabey f(e) in Diefen Tagen Die sienge der Excremente cine ju dem benoffenen gang unvergiltnímágig grofe - und ifre beidaffentreit ganz befondere gewefen, námlid) wie
 eintr folden 2uslecrung fey er zwar jedesimal etmas fapmader geworden, babe fid aber fanell wieder eryolt und fey bann munterer als zubor gemorden, alṡ măre cine. £aft von ifm gewidelt.

Ebe id zur Sdilderung Der beutigen Srife ubergetel babe id nod cines ilmfandes gu exwábnen: id batte, um Etorung $2 c$. Des Sranfen $\mathfrak{z u}$ vermeiden, bisher Die Unoronung getroffen, dan jovic! me̊glid nur wenige Pess fonen um Den Siranfen maren mabrend Der Grife, und Daf feinen anbern als feinen naddfen Slutebermandten und einem paar feiner beften freunde Der ßutritt geftattet morden war - er alfo bisger blog Mieniden, welde inm botber befreundet warch, um fid gebabt batte. Eine angefegene frau aber, welde biclen Theil an Den animals magnetifden ©uren Gmelins in Secilbronn gemommen batte, weil eine ©dwefter bon ibr unter feinen Sánden Durd Den Wiaguetizmus genefen war, bat mid) miederfolt, einmal bey einer (Srife meines Sranfen gegenmartig fenn ju Dưrfeu, fo alngelegentlid', dán id igrem wunid ents fprad, jedod unter Der Bedingung, Daß fie erf Dann in Die Maje und Das ßimmer des §ranfen fomme, wenn es bereits in Den ©alaf ůbergegangen fey, und DaE fie ůbexs Gaupt gegen niemand etwas ůber ben Zowect ifrer \{infunft im Sáufe áußere. ©ie madte bcute Ģebraud von meinet
 entiprad．

Beuttenmựer manipulirte nut beute wie bisbet
 faloffen fid die 彐ugen und blieben－mie immer feft ges faloffen．In Det＇ 4 ten Minute Det Manipulation bolte id die erwasinte frau（welde furs bother angefomment wat und fid in einem andern 3immer Des Sbirthibaufes infwifめen aufgetalten batte）ab，und fäbrte fie durd die Şintetthüte Des Sranfengimmers gang leife berein bintet Den Dfen Des 3immers．Das \＆idft batte id borber ant Die $\mathbf{v o r D e t e}$ ，Dem Sranfen zugefefrte ©eite Des $\mathfrak{D}$ fens geffellt，fo dá die gange bintere fàafte Des zimmers und namentid aud Die Şinterthurre gang im ©dadten wat， und bie forrau alfo immer in Der befdaatteten şáfte bes onnefin beute nidf fart etteudfeten Bimmers blieb； Die grau war überdié ganz＜anarz getleidet，und famt
 und fonf teinen \＆aut bon fid gab，berfett fid bon felbf． Sury es mat alles fo eingeridtet，Das fie，Dem Srantert in feitem genosbulidett Buftand fider berborgen gebliebett mate．

Ėz befrembete mid unb die andern，welde fonit wábend früberen Crijen jugegen getwefen maten，Dás dee Sranfe wabrend ber Dauter Det ganjen Manipulation nidet gu fprecten anfing，Da er Dod fonft it den legten ©rifen immer in det 5 ten und 6 ten $\mathfrak{m i n u t e}$ derielben angefangen batte fu jpreden；nod mefre aber befrembete eq ung，als fein ভdimeigen au由 now nad geendigtec Manipulation
fortoaucte. Da mir bisber den Sranfen in der Erife nie früger angeredet batten, als bis er felbft fu fpredien ans; sefangen, und Damit Den $\mathcal{A n f a n g}^{\text {des magnetifden SWads; }}$ juftandes begeidenet batte, fo rcoeten wir ign aud beute nidft an. Şir andern (natůslid) mit Musnabme der frem: Den $\mathfrak{g r a u}$ ) (praden allerley mit cinander; Der Sranfe aber mif(i)te fid aud ourchaus nidt in unjer ©sefpràd; er pprad fein Wort, lies nur bie und da einen balbjeufeens
 Dufferer als fonft in Den Exifen; feine Iugen maren Dabey fortwábrend gefaloffen. Co berfloffen Drey ছiertelfanden. Die frembe Grau trat nun mieder $\mathfrak{a b}$, wie fie bercinges fommen war, mábrend wir andera abfidtlid) laut pradien und fonf Beraiufd madfen, um ibre gan leife Tritte volfommen zu ubertotren. Saum war die grau zur Sbutc Binaus, fo atymete Der Riranfe einmal ganj ticf und 5 bes bar ein und aus und (prad) fogleid): Ah! que jo me sens bien à présent!

ほ. Warum?
Der Siranfe, „Puisque la femme s'en est allée."
§. Warum baft du fo lange nidt mit uns ges iprocjen?

Der Sranté, "La femmé, qui fut là, a çausé mon silence, elle m'a gêné." *)

J゙d. Quelle femme?
Der Siranfe, „La femme noire."

[^3]J(d). Quelle femme noire? il ne fut personne là.
Der Sitanfe mit argerlider Stimme: , 1 la femme noire, vieille, qui est sortie ce moment et qui était assise dèrrière le fourneau." (ञxas er über Der fremben Frau Alter, Farbe [Der Mleiber] Standort $2 c \cdot$ allgab, war gang ridtig.)
(Ex blicb beftimmt bey feiner Nagabe, als ifn aud 3. uber Das Bagewefenfeyn eincr foldeen grau irre madjelt mollte. Wir geftanden cz ibm Daber fu, um ibu nidt $\mathfrak{q u}$ erjůrnen, und $\mathfrak{S}$. fragte ifn, wet es Denn gewefen fey? trorallf er (in frang. Sprade) exflatte, 1 das miffe er nictet. 11

Ecin ©efidt batte fid nad bem 2bgety ber Srau auffallend aufgebeitert, Dann wábrend unferem furgen Etreit wieder verfinftert, bierauf aber wieder erbeitert und einen frablicten \#usbruaf befommen. (Er wurbe nun auch febr munter, fprad viel und zmar immer franjofifdif Durdans fertig und gut in fliefendem Tone.

Auf meine frage, warum er Denn nidft teutid, fons Dern franjoific jprede? antwortete er mir, was er geftern fáon $\mathfrak{F i n}$. gefagt batte: ,ppuisque cette langue est plus douce que l'allemande (Dann mit exfdyter ©timme) ah! elle est si, charmante, excellente," bat mid) inftã̃oig, Dod nidt teutid), fondern franzsfifd) fu fpred)en, indent Diefes ifm freude madje (le français me charme, waren fcine Sorte). Jd fragte ign unter anderen auct, warum ex denn nidt lieber lateinif() (precte, menn er ja nid teutfd fpreden molle? Sierauf antwortete er furg: , le „latin n'est pas moins dur, que l'allemand:"
sille Seden Beuttenmuillers, aud die franjdifid ges prodene bebandelte er beute wie bisber immer, D. 万. fo, -als batte fie feine Witter geproden, gab diefer Antwort, wenn $\mathfrak{B}$. etwaz geftagt batte :c. Der Umftand nuly, Daß feine Putter, wie ifm fonft mobl befannt, Durdaas nidt franfofifac fpridtt und nidft ocrftejt, faien mit
 Swort feiner Whuter feyen, und erffre abmejend fey) fu uberfůbren. Jd bielt ifm Daber, als er eben an peine

 Stimme yor, und fagte ibm, Die leţte frage (5fig) babe fein $\mathfrak{D n c l e}$. $\mathfrak{B}$, an $\mathfrak{i g n ~ g e n a d f t ~ u n d ~ f o n n e ~ j a ~ u n m o g l i d g ~}$ won feiner Whutter gefproden fenn, da biefe ja, mie et wobl mifie, gar nidt franjofifd frrecten fonne und ubets. baupt fein franjófifd verftebe. 2ber and Dicfer $\mathfrak{Z}$ erfucif ign oon der 2anmejenteit und perfonlidfeit feines $\mathfrak{F a g n e s}$ ticcurz $\mathfrak{z u} \mathfrak{u} b e r \mathfrak{j}$ cugen, falug febl, Denn er erflåte furg: „elle (ma mère) l'a appris hier, mais elle ne le sait, qué "pendant trois jours"*). Beftern-batte $\mathfrak{B}$., fo wie ct Das erfemal in Der ©rife frangofifa gefprocten, unt in Der beutigen Erife, furf oor Diefer ©rflarung, batte er gefagt;

[^4]
## - 104 -

fat meroe nut morgen nod franjéfifd, und dann immer spieder teutid) (predten, Dás diés wirflid) ganf po Der Gall mar, und $\mathfrak{B}$. Dann aud fcine 2 ufforderung mefr batte, weiter frantopifa \}u fpredecu, wird aup Dem Fobl genden erbellen.

Die Dauer, Ende ic. Der beutigen Erife wat Den Ifegteren gleid). Sie Dauerte nimlid gegen 2 ©tunden, Der Rranfe ermadte febr woble gefartf, phne Die mine Deftee Epur pon Grinnerung,

Die ©rife oom 27 ffen zeidnete fid nad $\mathfrak{B r}$ (Beride (id) mar nidt anmefend, Durd) nidts befonders aus. Deq Somnambŭl war muntet, fprad biel, Durchaus franzos

 Die framofofifde ©prade, ibren ©barafter ic. Die Dauer Der Srife, Daş Erwacten aus Derfelben ec. way Der leşter!! बbnlid.

Int 28 fien 2 gbenos befudte id ben suanten mieder und zwar in Befenfarft eines meiner freunde, melden
tification bes magnetifeurg mit bem Gomnambút forecter,
 babe idd bietbey nod, Daf ber Gomnambut bie Forfellung inmer Gatte, Das yon dem wagnetifeur gefprodiene rubreyon feiner Shutter Ger, biefe modite gerabe in feiner Rabe feyn ober nidt, eben po wemn fie nidyt im Sranfenimmer mar, ats wemm fie da war.
gr:

## $\because 105=$

 \{proder batte, und welder igm alfo cigentlid nidt fremo war. It traf den iranfen febr beiter im Bett fisend, er freute fid fefr über meinen $\mathfrak{B e f u d , ~ w a s k ~ f o n f t ~ a u d ~ b e y ~}$ meinen frủberen Befuden Der Fall geweien war, Denn er fabien mid nidt nur in Der ©rife, fondern aud auker derfelben gerne um fid bu baben, und fdien aud vers


Cein Ousfeten war gut, feine biffidtsfarbe weniger. roth als bor 2 Eagell, Der §uls war regelmágig, etwas weniger 的nell und weniger boll als borgeffern. Eben fo war aud Der Secrifdlag nidt mefy fo fart als wors geffern
©eine Wutter erjable mir: feine Gefidtsfarbe fey beute und geffern nidt mefr fo roth gewefen als an den 2 Tagen zubor. Seine Slage über ઈ̧erfflopfen fey geffern und befonders beute gering getwefen; gefern babe er fwens mal Deffnung yeffabt, bon der námliden fabwargen pects artigen छef(daffenteit und eben to fürdterlidem ©dwefels geftanf, wie an Den gwey borlegten Eagen. Eine Deffinung aber, weldee er beute gebabt babe, fer) weniger dunfel gefarbt und weniger fart riecdend gewefen; in Den beiden legten $\mathfrak{R a} a d t e n$ babe er rubig gefalafen. Sgeute uno geffern fen er immer.beitern şumorẹ gemefen, babe fid biel mit lefen untergalten.
 Wanipulation begann) yon dem Sranfen, benabm fid gans, als wenn er mieder zurự nad Saufe gefen wollte und berliés das zimmer des $\mathfrak{n r a n f e n , ~ f a m ~ a b e r , ~ a l g ~ d e r ~}$

Stranfe nurt auf bie won $\mathfrak{5}$ ．gemadite Manipulation in Cdlaf verfallen war，wieder，zurúat in Diefes Simmer，in weldeem es eben gan bunfel war（idd batte abfidtlid die fidter geldodt，um meinen freund berborgen gu balten） und blieb entfernt won Dem Sranten．DaE er leife tam， ofnne einen Son bon fid gu geben，oder Geraufd＿zu maden， berfeft fid von felbet．Dic 3cit，in det er fam，war die sierte æinute Der かanipulation．In Der fecmsten かinute Der Sanipulation fing Der Siranfe an zu fpeden（bie ßeit， in welder er getwóbnlid anfing）und swar fing er bamit ant，daE er feine §utter fu fíd rief；diefe nabyerte fid feinem Wett，und nun fagte er ibr balbaut：，1 Wutter， ＂，wer ift Denn nod in Der Stube？＂Sie nannte ibm alle $\mathfrak{M n m e f e n d e , ~ n u x ~ m e i n e n ~ f i r e u n d ~ n i d f t . ~ I I S a ~}$ 1, motl，werfegte Det Srante Darauf，es if aber nod njemand Da，jemand Frembes，wer if denn fonf nods ＂Da？＂Seine Wutter beftritt ibm das Dafenn einee meitern \＄erfon．Ery lief fid aber nidet irre madeen，fons Dern fagte wiederfolt：，iid weí geni ＂forcmbes da ift und nad einigem Stillidmeigen：，idd ＂glaube，es if Der Serer $\mathfrak{R .}$＂（bier nannte ct den $\mathfrak{R a m e n}$
 inm feine ${ }^{\text {Mutter }}$ die $\mathfrak{Z n w e j e n f j e i t ~ m e i n e s ~ f r e u n d e s ~ a n e r s ~}$ fannte，und fid gegen ibn Damit entfauldigte，DaE fie Den fern．ミ．nidet bemerft gefabt babe．（Ex fprad）nun aucd mit meinem greunbe und faten fid gern mit ibm zu unterfalten．© ．wat jegt mieder \＆ide gebradt wors Den，Da geigte fid feine $\begin{aligned} & \text { Sy fiognomic befonders beiter．}\end{aligned}$ Ere frad und ergágle biel，ober nidt mefr in franjsfis
fafer Sprade, fondern obne Elusnagme mieder teutid
 nur Dren Tage lang fransoifiad fureden werde). Ergab feinen Gzund an, warum er nidt mefr franfolifd fpredie, gedadfe übergaupt mit feiner ©nlbe des frandififden. Eeine Eprade batte cinen fraftigen $\mathfrak{N u s b r u c f .}$

His Die Crifc etwas uber cine balbe ©tunbe gedauert baben modte, fing et an, bon der ssidftigfeit Des argts liden Scrufg zu fprecten, nannte cin guteg Genuith tino Germiffenbaftigfit die .\{auptcigenfonaften eines guten Sartesi, (prad mit Entfufasmus Davon, wie viel uno vielerley תenntniffe Der $\mathfrak{2 r g t}$ befigen múfe, um Den Mrans fen belfen zu tỏnnen, Declaxitte mir fein grofes ßutrauen zu mir und meiner Sunft c.

Siefes Befprád), woju er nidt entfernt buta irgeno eine 2 eugerung bon ung veranlaft worden war, wectite in mir Den æunfd, von ibm zu crfalren, of cr nidt Medicas
 balten wưroc, und namentlict, wask er úber ein Medica, ment fagen wúrde, weldes idd ibm feit ein paar Tagen ber mir zugedadit batte, fobald fid Det Sluts Eretbismus gelegt bátte 2 . इjd fprad) aber feine ©nlbe Dabon, weder gegen inw, nodf fonft iemand; Denm id wolte ina eine Wrobe Dabey befecten laffen, obgleid id mir wor penigen Eagen borgenomnten batte, ibn nidt mebr mit Berfuden 3u bebelligen, weil iene ©rife, in melder fic gebauft worben waren, in ifren golgen meniget, wobltijatig ges wefen war. Dod ju einem, auf fcine (Eur fid direct bejiegenden Berfud glanbte id mid eber beredtigt.
was id an ibm verfudien molte，ergiebt frds aus， Der umftaplichen Cryáblung Deffen，was id）jegt that $2 c$. ： Jid nafm das fidt（ez war gerade nut eing in der Stube Des Sranfen）ging Damit fort in Die wirtbsfube，lies mit Dafelbf Scareibgeug geben und farieb bier auf ein
 mir $\mathfrak{j u g e d a d e t e} \mathfrak{W}$ dicament）mit romifaer ©drift．Sun ging id mit Dem Mapierden，Deffen $\mathfrak{j}$ ngalt fein かpenid geferjen batte，zurůct in Die Siranfenfube，aber obne Das fidt wicder mitgunebmen．Unter Der Shure per polls fommen finfern＇Sranfenflube rief id Sexn， $\mathfrak{F}$ ．，mit ents gegen ju fommen und legte nun Diefem gand im Ginfern， wenigftens 6 © telden in Die Şand，Drúcfite Dann feine Gixger parůber ber，Daf die Şand gefalpffen und das Papieqden bolls fommen bedecty wax．Run bat idf inn leife，diefe Sand fo gejctlofien auf die shagengegend des Sranfen zu brins gen，fie dajelbft fo qu dffnetn，Daf das Darin entgaltene Zettelden blos auf Diefelbe zu liegen fáme，und jeine Sand nad Dem Seffnen Derfelben flad Darụber ber \｛iegen ju $\mathfrak{l a f f e n}$ ，und Den firanfen um Den $\mathfrak{I n g a l t}$ Deffelben fu＇fragen． S\＄geidang púnctlid）fo．

Nils $\mathfrak{B}$ ，Den Stranfen fragte，was if auf Dem Wapier，
 ＂fes ift $\mathfrak{j a}$ po finfter，id）febe nidatz．！！

B．bat inn bietauf，fid etwas Mápe ju geben，mit Dem ふuf： al\＆es nidd beller war．

Det Srante flagte nodmalṣ ūber Finfernia，naç

## - 109 -

cinet Paufe abet fagte et: liim febe ess mobl, es ift aber "Io dunfel, Dás id es nidit recht lefen fann - eş ift nut nein 5Bort - Det erfe 马umffabe ift ein O Det legte ein a.
§. Ift eg gemí fo?
Dee Stanfe - nady einer \$aufe - "Mrein, Det erfe , ifitein C, aber Der Etrid sebt fo weit berab, DaEs es "mie ein O ausfieft. Det legte aber ift ein a.".

方. Was find die andern budufaben?
Der Reante, - nade einer gaufe - „ein i if aud 1"darunter."
S. Sit Das der smente Buditabe?

Det Sitanfe. "Nein."
B. Was ift Denn det zwente?

Der Srante. 1 M(M) es ift $\mathfrak{i a}$ fo finfer" - had einet \#gauit - \#etin h and dann fommt daş i."
W. Sit es gemín po?

Der Srante. Hija."

Der Stranfe. "Plein, eş if nod etroas Dajwitiden."

Der Srante. "Ein r"
5. IT es fo?

B. Wुßag treiter?

Der Sranfe. "Yidets - China."
Diefes legte wort (prad) et fefry laut aus, unb pob gleid Darauf (wir fpracten nidtss) fubt er mit Eetgufaşs mus fort: jobas bilft mit, Das betagt mid wies


Hfart werde id won der．©bina，bas wei ，if ganz getwis；ob fie mitaber gegen mein Hfergflopfen etwas ，núgen wird，daran 1／fweifle id．＂

Ogne Beranlaflung gab ex uad einer flcinen weile Die Diát an，weláae er dabey fúgren múfie，uto zu meis nem $\mathfrak{G r i f a u n e n ~ e b e n ~ f o , ~ m i e ~ i d f ~ f i e ~ i r m ~ w o r g e j e i d n e t ~ b a b e n ~}$ wurbe，indem er Folgendes（übrigens in einem rubigern Zone）ausfpradt：，idif）mús dabey fráftige Epeifen bon
 I，trinfen，Diefer befordert Die S3irfung Der Cbina；Dbf ＂Darf id aber nidtt cficur，Mild und Mildsipcijca taugen ＂nidt．＂＊）

Die 及eit，welde werfor son dem gugenolick an；Da §．Dem Sranfen das Betteldjen aufgclegt batte，bis zu
 3 かinuten．Ueber das 马ettelden felbf und meine edrift

 gende ©trid Des C reidfe po meit berad，Dan er beynalje Die reffete ©cite gans falof und fomit bennabe ein ges fdilofienes Dval－ein O darfiellte；Der jbente fenfredte

[^5]etrid des n aber mat nidet io lang als ber erfte, unt Das n fonnte dafer leidt furt ein rangefegen werden. Der augenblicflide Sitt fum, in weldeen der ふranfe bey diefen fney $\mathfrak{F u c d f a b e n ~ a u f ~ D e n ~ e r f e n ~} \mathfrak{A n b l i c t}$ verfallen war, (welden er aber in wenigen Eecunden felbft corrigitte) beweif alfo nur now flarer, Dás er Das \$3ort mirflid) auf eine, Der getroibnliden finnlidjen $\mathfrak{H n j d}$ auung gans analoge $\mathfrak{A r t}$ effannt babe, was frenlid aud das protos coll obne diefen umfand beweigt. Iad erinnere bier nod an einen ábnliden $\mathfrak{u m f} \mathfrak{t a n d}$ bey Dem Grfennen der sarten, wo er feeine falide $\mathfrak{2 n g a b e}$ ůber einen Soinig mit dem begcidnenden Rufage, , iid, Gabe Die Rrone niddt redt ges reben" fogleid cortigitte.

In bobem Grade merfnuirdig facint es mir aber $\mathfrak{z u}$ fern, daker zu diefer 2nfdauung fåbig war, obne allen Butritt doer $\mathfrak{B e r m i t t l u n g ~ d e s ̧ ~ \& i d t s s ~ ( w a s ̧ ~ n e u e r t i d ) ~ a u d ) ~}$ Eederfaidild bey einer Somnambüle beobactite -
 abgefefen Davon, daÉ wábrend Der gangen Beit die Didfteffe Ginfernís in dem zimmer des תranfen war, war ia das Zettelden ganz bollfommen bedectit von der şand $\mathfrak{B r}$.,
 twenn eê auci da gemefen måre. Nber gerade diefe Şand Brs., DDer Das aus igr ausftosmende Mgens facint Die Ctelle Des irdifden 民idits fuir inn vertreten zu baben, was befonders der umfand wabridecinlid madt, Dafe er jene Parte am 24 fien bwar aud unter meiner Şand ers fannte, aber nưbjamer und mit mefr $\mathfrak{A n f t r e n g u n g ~ a l s ~}$ Die unter §rß, ร̧and gelcgene. Diefe Erfabrung batte
mid beute aud vetanlaft, oas Betteldent nidat jelbf auffulegen, fondern es Durd) $\mathfrak{S}_{\text {. auflegen und }}$ Deffen Scand Darauf liegett ju laffen, S. gab mit aud nackyer Die
 Die Nåbe Der Mugen des Sranfen gefommen fey; fondern fie getade auf Die Shagengegend gebradt und bort erf gebffnet und flat über das zettelden ausgebreitct babe, und in Diefer lage gang rubig babe liegen laffen, bis das Wort yom franfen auggefprodien getwefen (en. Jd) aber verictuere bier notinals ausbrůclid), Das id gegen feine Seele voin meinem auf (byina fid) begiebenden Boryabent irgend eine Sylbe geaunert babe.

Da der Rrante aber mábrend Dem Mbbuditabiren ciniges mal borbar tiefer und /faweret geatymet, aud) zwey mat einen Seufger auggefogen und jugleid wiederbolt nber Die ginfternif getlagt batte, fo befalo ict Dod, ign mit allen weiteren Serfucten Der Mrt nidft nefor fu plagen.

Det Srante prad nut in Der Srife, nadodem et Die Cbind abgefandelt batte; nod) geraume 马ett munter son indifferenten Dingen und zthat Durdjaus in weutideer - Sprade, morauf podann cin bennabe balbfundiger rubis get ©dlaf folgte, aus weldem er bierauf wie gewoifulid bon felbft ermadite, als die Grife mit Ginfolus des legrede Fiflen ©dlafs gegen jwey Stunben gedauert batte.

Tad Dem Ermaden war er better und wobl. Jat blieb nadi Dem (erwacien nod einige peit bey igm. Tacts Dem. id allerley mit inm gefproden batte; madte id auds Die grage an ibn: was ift Ebina? Ein Rand, wat feine


Diefes wort fonft nod bezeidue，befann et fid lang，abet vergeblid，es fiel inm Durdaus feine andere BeDeutung diefes Worts ein；fo menig war igm Cgina als SRedtas ment in waden ふuftand befannt．（Won allem in Des Erife gefdebenen batte ex feine ©pur von Erinnerung．） Das id ifm oor ein paar Jabren am Ernde jenes oben genannten Wurmfiebers ein ©binabecoct in einer $\mathfrak{A r z n e y}$ ner（drieben batte，erinnere id mid；ob er Damald etwa das Biecept ju Gefidt befommen batte，Doer ober fonfi cinmal Die ふeDcutung Des worts als Wicoicament borte， laffe idt Dabin geffellt fenn．

Ђemerfen mu® id nod，dan id bergeffen batte，Den Sranten madrrend der Erife ju fragen，in welder Form ic． ec dic Sbina nebmen molle，und zwar Darůber，weil id etmas frappirt Daruber mar，als id bsete，wie Der Sranfe nidt nur über Dag 刃ittel，fondern aud das §egimen Dabey ic，aus meiner Eeele fpract）；idy veroronete ibm Daber meinem Plan gemás oinen $2 \mathfrak{b j u d}$ der Sbina，mit deffen Sebraud er morgen beginnen follte．

2tm 2gften war id nidt zugegen． $\mathfrak{F}$ ．Beridtete mit nad feiner Zurúcfunft von Dem firanfen：er babe Dens jelben beute fo mobl als geftern getroffen．In der Sxife fer）Derfelbe beiter gemefen，babe viel gefproden，ourds aus teutica；Die Dauer $2 c$ ．fey wie gemibnaid gewejen； es fen ifm úberbaupt in Der beutigen Grife nidtes aufges fallen，als Daf Der franfe cinmal fdnell feine füfe an Den Seib gejogen babe，als er（B．）unten an Der bettlade 1．30．I．spft．

## - 114 —

geffanden und zufádig feine Saánde fo auf den untern Rano derfelben gelegt babe, daf fetne ǧingerpigen gegen Die Guyfioblen Des Mranfeh gefegrt gewefen fenen; Die テ̛uje des תranfen baben fia aber bald darauf wieder geftreatt, als er (જ.) fid entfernt gefabt babe; er babe, um fid $\mathfrak{f u}$ ůberseugen, nadber nodmalg, und zwar in ciner Entfernung von einem farten fiuf, feine Şånde mit Den jugeipigten fingern gegen die fuffoblen des sranfen sebalten, und Derfelbe babe die güfe wieder gegen den Seib betaufgejogen und über ein $\mathfrak{B r e n n e n}$ in Den శuffen getlagt.
sim soften war id antwefend; idif fand den Sranfen Geiter, fein 2 Uusjeben war natưrlid, Dod etwas blaffer als bor mefrern §agen. Sein \$uls war bon feinem ges funden bepnabe nidt ;u unterf(deiden, der Sersfolag máaig.

Die skuter eraable mir weiter: er babe geftern nur cinmal unbedeutend und beute nie ưber Seerfflopfen geb flagt, er fea immer munter gemefen, babe aud gelefen, gegeidnet ic. In den Serwegungen ic. Dez $\mathfrak{D b e r l e i b c z}$ Gabe fie feine ©dmadye megr bemerft, er fey oft und lange im Ђett gefeffen, die fúse feyen aber nod fo f(madi) als frůber gewefen. Dic ©tůble baben eine ganz natüts lide $\mathfrak{b e f d a f f e n b e i t ~ u n d ~ f e i n e n ~ b e f o n d e r n ~ b e r u d ) ~ m e b r ~}$
 farift genommen.
B. madte Drey §ouren ůber ifn mit contrahirten Singern in einer Entjernung von andertbafb 2oll ; Des

## -115 -

Seante gab an; er füble ein swimmetn unter bet Şaut
 Sour fielen Die obern थuglider etmag, bey Det zmenten megr, und ber Der Dritten bennaje ganz $\mathfrak{j u}$. $\mathfrak{F}$. Feg̨te die Mamipulation nady der bisberigen Metfode, D. E. Die Walmarmanipulation mit leidfem Contact 12 刃inuten lang fort. Die Feutige Grife miess nidts befonderes auff als wask fid aưd geftern geseigt batte. Det Prante fonnte
 fette fich Diefer cinmal auf Dast Bett Des Sranten ganz zu
 Der gảje Des Mranfen gebradt, und Dod wurbe Diefes untuhig, beroegte bie fuaje bin und ber, zog fie nadi einiger Beit zuruif und flagte ůber feige, frecte die gufe wieder, ald $\mathfrak{D}$. weggegangen war. four Die 彐nnájerung Sres an Den oberen Sjeilen, namentlid) aud Den Rumpf war er nidft fo enypfindlid); fo nadrerte, fidd Derfelibe ifnt Dben ganj, legte Die Şand auf feine Etirne, Dann aud auf die $\mathfrak{B r u f f}$, ohne dag irgend cine Reaction erfolgt tware. Dic Erife endigte wieber mit einem filian ©alaf, au\$ weldem er bon felbit beiter erwadte.

Sim Ifen Dec. wat id nidt Jugegen; ba aber ble beutige ©rife befondere Cerf(beinungen Darbot, gebe ld bier Weuttenmúllers Relation mostlid:
 /1wobl im Bette. Sa bradte feine Zugen burd brep $\mu$ §ouren mit Den contrabirten Singern in einer Entetnums

11 von mebr als 2 Sollen zum ๔ळliefen, und liés bierauf "oie getwodgnlide æranipulation folgen. Unfánglid jeigte Ififid nidts befonderes in Der Crife, Der Comnambüte Hfprad biel, [dien gut gelaunt: als fie aber ettoa 25 "Minuten gedauert batte, fing Derfelbe obne außere $\mathfrak{B e z}$ "anlaffiung an, untugig gu wetben und fort ju verlangen; "er fagte oft miedergolt, bald "idd mismte nur fort," "balo "idid will fort," rief aud einigemal feine Whuttes "und .fagte ibr "woir wollen fort." Wemm man ign ,//aber fragte, wobin et wolle, to nannte er fein ふief, "feinen Wrt, fondern miedergolte ,idid will eben fort;"
 ,/wenn er auffefien mollfe. Diefe Unruge des Sranfen , 1 und diefes Werlangen fortungejen, war mir um fo mehr \#auffallend, da es in allen frabern Grifen fid nie geseigt , Gatte, und et immer rubig im $\mathfrak{b e t t}$ gewefen war; aber , 1 nidet nur aus diefem Gsrund, fondern aud, und befons nders, weil tid gerade den nánulidien Wiunid lebsaft ,hbofte, námlid Den, mide entfernen zu durrfen, um bey , $1 /$ aber in einem entfernten Bimmer benjammen waren, fenn
 /, Sebundenjenn an Den Sranfen wábrend der ©rife zur \&afe Ifwar; id batte dabon aber fein Wort geáußert, uno befrics 1/Digte auc. mein Berlangen lange nidt, fonderen blieb nod) , in Dem ふimuter meines franfen शeffen. Endide ging id
 1 ,febren, fu meinen greunden, weil id fưratete, fie 1 marden gethen, ebe die ©rife geendigt mate, und ict

## -117 -

"múrde elebdann cinen Derfelben, weldeem idi etwas ;u "fagen batte, nidxt mebr treffer. Jod fam aict nad
 "fen, und fragte alsbann feine Shutter; wie fid Derfelbe , in Der ב̧wifaenjeit verbalten babe. Diefe fagte mir, "er fey nidt mefr unrubig gemefen, babe aud aidt mebr Ifort betlangt, es babe ibr aber gefdienen, er babe ges ftraiumt, Denn ex babe igr immer mit Entjuidén bon fás Ifter Spufif, welde er bore, vorgefproden, und fie aufs IIgefordest, Dod aud darauf ju boren; und dod rey "feine Mufif ju boren getbefen, weder fie nod dic andere "Mlamefende bátten etwas getoort."
"lueber Diefe Grjablung Der Mutter war id etmas ॥ftappirt, Denn id fonnte niddt begreifen, warum Des "Rranfe gerade wágrend meiner Mbmejengeit pollte beffer "sefobt baben als andere mit dem beften Gefbr berfebene 11 SReniden, Da er Dod feit mebreren (rifen grobert ॥eárm 2c. in feiner Najbe nidt vernommen batte - uno "Demungeadftet (dxjen er mirtlid getort ju baben. Eince "námlids yon Des Esefelfajaft meiner Jreunde in bem "entfernten, am andern Ende bes Saaufes befindliden "3immer, frielte auf einer fleinen Tajめenfote, als id 11 ju Der Biefedfdaft gefommen war, und id borte, fo "lange id in feiner शàje war, mit Wergnugen diefe "SRuff; aber in Dem franfenjimmer fonnte id bey Dee
 ") "Dabera, obgleid, wie fids nadger ergab, mein freund ॥nod fortblies. J̌ぁ lies aun aud meinen greund, den
fofldtenfieier, in bas Sranfenjimmer bitten; et blies \#Gier einige fleine Mrien, und Der Prante âugerte Dabeg
 /"mábrend meiner Mbmefenteit, nad, Der (trsablung dee " Wutter geaufert batte, und evflarte die Mufit fur. Die pràmlide, welde er frutber geforst batte. Der Rranfe "Iflief bierauf bald cinen langen rubigen Sめlaf, und "erwadte munter, mit vermefrtem $\mathfrak{R r a f t g e f u ̊ b}$.."

Die beutige Crife f(申eint mir bon befonderee æßids sigfeit ju fenn;
a) fpridt fie Dafuit, Das ber Somnambúle Dutd den Magnetifeur und deffen Obe borte *), Dena er vernabm die Sone Der enternter Sfide nut folange fie $\mathfrak{F}$. borte und in ifrer Mabe war;
'Cine, fo vict mir befannt, nod nidit gemadite, bodffitin= terefiant $\mathfrak{B e o b a d t u n g}$. Daß Gommambiten mit dem Reibe Des siagnetifeurg benfen, füblen, empfinden, fameden, ift aus frubern magnetifden Sefdidten befannt. Şier if nurt Nas factum, Daf fie mit Deun Ohre des Magnetifeurs bóren.

 lid. und erflartiaf swie Dab andere, und die magnetifirenien Merjte baben auf $\mathfrak{F e o b a d t u n g}$ uns Eonftatirung biefes $\mathfrak{F b a ́ z}$ nomenz igre Xufinerffamfeit zu sidten. Dás indeiten Diés freute Gehen Deß Gomnambilz mit Dea Rugen Des̉ શagnetia frurs leidt su §erwedfelungen mit Dem den Gomnambuten बigenthumliden Şellfeten Gelegenbeit geben fonne, Graudjen wir wot nidft befonders ju erinnern. Fielleifft liegen fid felbit bieraus mande. Mrten Des Jernflhens exfláren. ©melins ©ormanaite fublte on ibrer Bruft die

## $-119 \quad$

als Diefer mieder in Das תiranfengimmet guruitgefebrt wat, wo et nidts meft Dason boten fonme, bernabm aud Der Somnambuile nidts megr Dabon, obgleid, wie die nadber gepflogene $\mathfrak{u n t e r} f u d x$ ung ergab, Der Greund Sis nod långer und in gleider Ståtfe ic. fortgeblafen batte. - Sie fprid) Damit für cin Sobâriven Des Coms nambuls mit Dem Nagnetifeur bey bedeutender Entfernung beider bon einander - fůr eine große 2 usidebnung Doek תusbebnbarfeit Det magneticcten 』tmofpbáre, menigftens bey einer gewiffen Stufe ©oes siagnetis̃mus.
 Somnambúlg "oon Dem deg Magneticeurs, fůt eine ges wiffe Scarmonie der swillen fu fpreden, wenigfens if bennabe nur aus diefem Gerund oie Unrube und das fons Derbarc ßerlangen des Somnambuls fortjufommen, wels
 batte, fid entfernen fu Důrfen - fo wie Dasi Siugigy

Empfindung, die ein faugendeg Sing an ber $\mathfrak{F r u f t}$ ibrer Sdfwefter bervorbradfte, nit wetder fie in Fiapport gefegt war. Solttennidit ©omnambuten mit ben Augen foldger Perfonen feyenfonnen, mit dea
 pert fegen, alfo alle Diefe Perfonen umgeben= Den Eegenfande eriennen fonnen, felgf aud, Dabier ja $\mathfrak{R a u m}$ und peit faf gerfatwinden, wenn diefe Perfonen woo und megrere かeiten von ignen entfernt find? - Wiclleidft findet in= Defien biek nur ©tatt, wenn Die ©ommambilen fidm mit dem \&agnetifeur, wie im borliegenden Salle, gand identificiren. Siefer.
merben Dés Eomnambúle, als ber wunida Des Mragne: tifeurs erfůut war, begreiflid.

- Um 2ten Bec, max id mieder nidt zugegen. W. beriatete mir, ex babe den Rranfen wie bisber 12 Minuten lang manipulirt. In Der Srife, welde mit Einfalue Des. fitlen Edlafs 2 ©tunben gedauct babe, fey Der Sranfe bfters unrubig gewefen, babe viel von feinem-verforbencu Satex, bon Sod, Sirctyof $2 c$. gefproden, ein Werlangen
 Gabe die Unruge zu vermefren gefdienen. Das Erwachen fen übrigens wie bişjer von felbf exfolgt und Das̃ ふiefina Den deg franfen nad dempelben gut getwejen.
B. erflarte mir zugleid), Das ibm Das tåglide Reifen zu Dem Rranfen, Die Reitberfåumnís Dabey ze. anfange pebr láftig zu werden, und cs namentlid beute gewefen fer, und dan er Defomegen febr wůnide, baldigf feines 2mtz ůberboben ju werden. §urz, es war flar, Dase er nidt mefr das ungetbeifte Jintereffe fủr feinen franfen Neffen batte, weldes er frutjer und bisber gebabt batte, Dod verfprad er mix, auf meine Bitte, fid vor Der fand nod gur gortiçang feiner function fu bequemen, und verficterte mir zugletch, ar babe in wangen es nies mand mexfen laffen, das ibn dic Sade laftig geworden fen.

Nm’3ten Dee. Mbends befubte id den Sranfen wieder. Jut fand ign gut ausfegend, beiter; fein \$uls wat sleim, yon bem gefunden nidit fu unterfacipen.
(fir fagte mit, er füble mit jebem Tag cinige ßunabme
 gefábl. Bon Scergflopfen babe er gar nidts mebr jut leiben, fein $\mathfrak{A p p e t i t}$ fey febr gut, Die Deffuung regelmåßig, Die 2 (rjney (Ebina) babe er feitber nad Borfarift gebraudt. Die Mutter beftatigte feine $\mathfrak{A n g}$ abe, und feţte nod bins ju: bon 3udungen ze, babe fie nie mebr etwas bemerft, fein ভळlaf bey Nadt fey gant rubig gewefen.
B., welder fiti micder cingefunden batte, magnetis firte ify wie bisher mit Der Solarmanipulation 12 Sinus ten lang. Bey ber zmenten Tour faon fdlief er feft. MSabrent Der Manipulation aber fing er all unrubig ;u werben, und bon feinem verforbenen $\mathfrak{F a t e r}$ \}u fpredien. Rad beendigter Mantpulation rùjmte er mit Entbufiabs mus Die fiebe, welde Diefer ju feinen Sindern, uno namentlid fu ifm gebabt babe und nod babe, rief dann feire Wutter berbey, faß̂te fie bey der feand und fagte: /1nidt mabr sifter, Sie liebt uns aud wie Der $\mathfrak{F a t e r}$ - Sie, Sic liebt midi, Des bin id gemin mollen wii nid)t jum Sater, ja wir mollen?" 11 Diefe und abnlite 2euferungen gab er miederbolt, namentlid) fagte er megrmal: 1 Das ©ie mid liebt, "Stutter, Das Ein idi gang gewis;"l er legte babey immer cinen to farfen \&ecent auf das ©ie, Dás es cinen Roweis fel an Der fiebe $\mathfrak{A n}$ Derer ju verratben (dilen ${ }^{*}$ ). Ere

[^6]wurbe im Setlauf der Geutigen Crifée nod einigemal uns rubig, berlangte zu feinem Watex, uno faiten Dann bes fonders unculig fu werten, wenn $\mathfrak{B}$. fid igm naderte, beibegte fid alsbann im $\mathfrak{b e t t}$, Drefite fid mit Dem Ges fint (meldes alsbald :ñoignation berrietf) auf die ents gegengefeste Seite ac., murde aber wieder rubiger, wenn B. fid mieder entfertre: Dabey glaubte er aber aud beute wie bisiber Durdaus nidt an Dic Mnmefenbeit deft felben, bielt die Wborte, welde Diefer fprad, niddt füt Die ©timme feines $\mathfrak{D n c l e} \mathfrak{F}$, erflárte fie aber beute das erfemal nidt fůr Die Ctimme feiner Muttex, waz bisber in allen ©xifen, welcjen id bengenofnt batte, immer Dee Fall geween war, fondern ertlarte fid nidat darubet, wem er fie zufdriebe. 彐m rubigiten war er, und am Geiterfen fein Gefidit, wenn feime SRutter ben ibm fafo und er ifre saande in den feinigen batte. Mid faien ee nidt ungern in feiner शäbe ju baben. Ex ppradi mits



#### Abstract

naturliden nexum Des Stindes mit Den eltern mieder mefre bervorgerufen baben? Goviel ift wenigftens getvín, Dák Der franfe Snabe in all den fruberen Erifen, wabrend wetden B. mit ungetheiitem Interefie für Den Siranfen, Demfetben feine $\mathfrak{A b e n b e}$ gern opferte, weier feine wirftide §utter, nod feinen betforbenen Water um Riebe evfudte, fondern gleidfam in feinem æagnetifeur, welder ifm theild fein Selbft, theils fcine Mutter war, rubig fortlefte. Ida erina nere biebey nod Daran, daf ber Sommambute in allen frua bern, Duraf $\mathfrak{B}$. veranlagten ©rifen, $\mathfrak{B r s}$ © $\operatorname{timme}$ ind $\mathfrak{W o r t e}$ fir Ctinme und Worte feiner Wifter gebatten batte.


etben ic. Segen Das Enve Der ©rife fragte iditin, ob Das פRagnetifiren nod) långer fortgefeşt werden muffe? "Rein, yor Der Sand ift mir Daş Эaden no̊tbig." Db ermorgen baden wolle? \|Ja, und smar da in Der Stube, $/ 1$ und zugleid) legte er fict etmas auf die Seite wie gewsoms lid, menn der rubige Sdlaf alfing und gab mir feine Sutwort methr auf meine weitere gragen, fondern falief nod einige ßeit fill fort und erwactite Dann von felbf, obne eine ©pur bon Crinnerung aus Der Erife zu baben.

Weil id feite weitere Weifung uiber Die $\mathfrak{H t t}$ Dauer, Semperatur ic. Des Bades mefr befommen fonnte yon ibm, fot war idf genotbigt, Die Alnlcitung Daju nad) meinem ©゙utDůnfen ju gebell; Daf und wie es angemandt wurde ze., wird unten ergellen.

Da fial aber mit der beutigen Crife eine Reibe von, unter fid in Den Sauptgugen ájnliden ©rifen und Exs
 Zauberfalag Die ©cene anderte, wicder neue Werbailtniffe auftreten, focrlaube idj mir, das © emeinfa) aftlide Oerbisberigen ©rifen furg ausjubeben c.

Wȧbrend allen'Manixulationen und Grifen lag Dec Sranfe auf feinem gemstnliden Jederbett - mábrend Der MRanipulation bloz mit einfacder Reinemand bedecft som Sals ant nach geendigter Manipulation aber metfens nod mit cirter leidfen Gederdecte bedectit.

Cowobl meine als Beuttenmullers Sebandlungsart mar immer blos Die vagirabe Эolarmanipulation vom Supf über Die Ertrentáten, mit Ausnabme Der menigen

Sourcn, welde auşorúcliøt bemerft find. Begenftidifè oder forif etmas, was dic Erife batte abbrecten follen, wurde nie gemadt, da er immer bon felbit erwadte, und id Die ©xife po viel moglid) ungeftort verlaufen laffen wollte.

Die Beit, in welder Die Manipulation vertidtet wurbe, war immer (wo es nidt ausbruaflidy bemerft ift)
 Die Genferladen Deß Bimmers wurden bor Dem $\mathfrak{2 n f a n g}$ Der Manipulation gefdioffen. Das Bimmer war Daber, wean fein funflidies Ridft in demfelben fiad befand, botus fommen finfer; gemodnnlidy war es aber in Der ఆegend, wo Der Sranfe lag, Durd ein, gwey uno megrere, in feine Mábe gefellte fidter fo erbellt, Dás derfelbe vollfommen beobadtet merden fonnte.

Sede magnetiface ©rife Des Sranten begann mit cinem fürgeren DDer langeren fitilen Sdlaf (gerodgnlid Dauerte Diefer nur einige Minuten, namentlid) in Den fpatern (Crifen), weldem Dann Der eigentlid fogenannte fomnams buile (oder ridtiger magnetifde ssads) Buftano unmittels bar folgte, D. G. Det Ruftand, in weldem er, bey forts
 Notif bon Dingen, weldese man fonft nur mit Den Nugen fieft, befam ic. und won meldem er in den getwdgns liden $\mathfrak{j s a d j}$ fufand Durchaus teine Spur bon Grimerung Gatte, (welder wenigfteng den bierten magneticden Brade nad) アluge, mandmal nod bibern (Graden entiprad). Diefer ふuffand daucte fůrger Doer långer, mefreremale ůber andertgalb Gtunden, und endigte fid mit Dem $\mathfrak{A n f a n g}$

- eines Dem erften (bem gemsibnliden) ©dlaf fefr analogen, rubigen, ftillen falafábnliden Bufandeş. Wádrend Dies fem legten Buftand (pradif er nidt nur nidits mebr frey; willis, fondern beantwortete aud teine frage mebr. Diefer 3uftand Dauerte getosbnlid furs, báufg nur einige Wimuten, wie Der erfe; menn aber ber Sranfe burd) fragen zc. wàbrend der Crife vic! beunrubigt worden sour, fo Dauerte Diefer fille Ediaf gemábulid) lảnger. Nus Diefem rubigen ©alaf erwadte er bam auf einmal, Sffnete getodgnild Die Augen f(anell, fitecfite fich mendimal aud ein doer einigemal und war bolfommen wad.

Son allem wabrend Dem mittleren Stadium Der Srife Worgefallenen batte er jest, naddoem er ermadt war, feine Spur bon Grinmerung; mabrend Demielben abef Gutte er vollommene srimnerung bon $\mathfrak{A l l e m}$, was in, frus Geren Srijen borgefallen war.
©eine ゆbyfiognomie wat waftend dem mittlerenStadium in alten Erifen beràndert, gewibnlid lieblid, beiter, und man fonnte Die Nábe Diefer zwenten Stadii immer leidft an Der Werånderung, welde fein Sefidt allmáblig erlitt, erfennen; befonders auffallend war Diefcs in Deñ leşten 6 bis 7 ©rifen aus Den November. Jd bermag den Щusbrucf, welden reine Sbyfiognomie in megreren (Srifen, in melden id ibn fab, betam, nidt genau zu befdreiben; feciterfeit mar Der Şauptjug, abee über Diefe ergog fid nod eine lieblidfeit, Die fonft nur etroa nod bey Der Uniduld gu finden ift. Diefer anges neநme, ஹonne bejeidnende Щusornct tounte aber leidft Dura eine Grage, befonders wenn fie nidt mit feinem

## － 126 －

Sbema in Berbindung fand，und nod weit mefr ddourd， Da§ er zum Sefen auf der §agengegend cc．bexanIaEt， und quasi angeftrengt wutbe，auf einige ふeit berlofdt， und in einen $\mathfrak{J n D i g n a t i o n , ~ \mathfrak { F i }} \mathbf{\text { bergagen }} \mathfrak{c c}$ ．bejeidnenden berwandelt werben．
©eine ©pradje war madrrend Den Crifen in der Regel weit beffer，ridtiger，reiner alg feine gewdsnlide；Des Eon und dusbruaf beurfundete bãufig befondere ßárme， Beftimmethcit ：c．Wefonders angenefm war der Son in jetren（Esifen，watrend melden er blog franjofifa fprad．

Wåbrend allen Crifen obne ひusnabme bielt er fid fur wadend，（obgleid）er mágrend der Dauer afler die Жugen niemais geiffnct bat）befandeltc feinen 2 eukeruns gen nach auct alles diefor anfidt confcquent，und glaubte alfo namentlidy，et peecipire blón auf die gemónnlide e $\mathfrak{A r t}$ ， wie dié namentlid bey den auf de：Cardia erfannten firten ber Fall mat．

PTiemals fonnte er Dason úbergcugt werden，DaÉ ex furflid magnetifirt worden fey，und fidy in einem Durd Den Magnetismus berben gefübrten verinderten 马uftande befinde，obgleid ar fidy Dabey wobl crinnerte，dak ee seftern ：c．magnetifirt morden fen，Darauf gefalafen Gabe $2 c$.

Niemals fưbite er mábrend Der Grife Die Wcrúgrung Dess siagnetifeurs，D．W．niemals befam er（nad allent feinen 2 eukerungen）Die Empfindung won Det berúbrens Den Sand Deffelben，welde die Serůbrung fonft giebt， und melde ibm Notiz vom Dafenn einer forperfiden． 5ृand gegeben batte，obgleid et eq fogleict fäble，went
ifn eine andere 刃erfon alz der Wagnetipeur betůjrte, und jwar auf die getwobnlide $\mathfrak{H r t}$ fủblte oder Dod Die gemosbns lide Notiz bon Dem Dafenn einer beruifrenden fand be; fam. Unfangs nåmlid befam er gar feine Empfindung yon Der berúbrenden Şand Dç SRaynetifeurs, ppater, befonders wenn die Şand de§ Wagnetifeurs långer liegen blieb, befam er blog die Empfindung won feite an der yon dem MRagnetifeur berúgrten Etelle, aber dabey nies mals fugleid) Die Empfindung, melde Die Berủbrung fonf giebt, er gab auf miederyoltes $\mathfrak{F e f r a g e n}$ immer $\mathfrak{a n}$, at merde von niemand berabrt.

Riemals lief er fid mágrend der Srife yon Der anmes fenbeit und Werfonlidfeit Des Magnetifeurs ủbergeugen, Dotte grar alles was Diefer fprad), beantwortete $\mathfrak{e z}$ ges botig $2 c, 1$ aber Gielt immer (mit Mus̃agme Der einfigen Leģten (rife) Die ©timme Deffelben fůt Die ©timme feines Whutter, Deffen Worte fár Worte feiner Wutter, und befauptete frenge, id, folange id fein Magnetifeut war, und $\mathfrak{F} .$, fo lange diefer es mar, fen abmejend, menn er aud nod fo ridtig alle andere Entwefende Mannte.

Wit jedem Tag faien feine Empfánglidfeit fur Den Einflug deg Mragnetifeurs ju wadfen; fo tonnte ign $\mathfrak{F}$. am Ende ofne beruibrung in ©dlaf verjegen, und es㑂ien Die פajge Deffetben in Der Erife nidet metre zu efs tragen. $\mathfrak{D b}$ Ieģterem $\mathfrak{U m}$ ftand $\mathfrak{b l o j}$ Das oben angegebene piodifde serbáltnís jum Girunde lag, Doer ob biclleidet eine Uebetladung De Reranten mit Dem magnetifden Mgens
wenigftens̊ gum Sbeil ©duld Darau war, wage id nidt su entfdeciden.

Gut ein gemifes $\mathfrak{P u b l i f u m ~ f t y e ~ b i e r ~ n o d ~ b i e ~ a u s s ~}$ brưclide Bicmerfung: weDer $\mathfrak{B}$. not id bemerfte jemals. 'Die, geringfe Epur einer woluffigen ßiegung oder Meuges rung wågrend irgend einer Manipulation und Grife.

2m 4 ten Dec. Wormittags io Ubr murbe Der Rrante, nadjoem er in der berfloffenen Ractit gut geidlafen, und Den Morgen úber fid gut befunden bafte, in ein laues
 Demfelben, aber nod wat er niddt 10 Pinuten *) in Demfelben, fo befam ar eine Dhnmadt, von welder ex nadber feine Erinneruing batte. Er wurbe fanell aus Dem Sad in Das Fett gefracti; und ersolte fich da balo wieder; aber nad furger §eit fejrte fie wieder, und nut foigten andere, Der Eataleplis ac. abbulide Rervenjufălle Darauf. Surf cr trat won dem $\mathfrak{B a d}$ an ein ©tasium feiner Siranfgeit an, in weldem er oft und viel in cinem idios magnetifaen ßuftand war, welder bis zum Mbfall Ders felben am irtell Dec. Daucrte. Erv verfiel námlid bon Da an oft int Tage (io bis r2mal) unter Dem Sejen, Spres den 2c., fo plo̊slid) in einen Edflaf, dan ibm mebrmals Das balbe ঙ3ort nod auf Der ßunge blicb. Diefer ©dlaf Dauerte getoónnlid) nur furg, nur einige Minuten, und ex erwadyte gewosbulid eben fo fínell aus demielben, als ex Dabou befallen worirn war. In den exfen Sagen wax

[^7]er getoógnlid fita majbreno dempelben, dfters aber lies er aud abgeriffent Worte in Demfelben fallen. Seine Sby fiognomie ánoerte fid getosibnlid) fanel, went er in Diefen cataleptifden Doer idiomagnetif()en アuftano verfiel, und mar mábrend demjelben in ben exfer Tagen gemóbns lid febr better, rufig und Gatte Dabey einen befondern Muspruct bon Plargeit.

Sim 7 ten und 8 ten Dec. ladte ev $\$$ fter§ fürcterlid laut auf mabrend diefem Puftand, flectie fid an Dicfen und Den fpatern Tagen dfters finnell unter Die Docte, farie laut auf, f(dien fid fu furdten und fudte mo misgs lidy die Sand feiner Mitter ju faffen.

In Den legten 3 bis 4 Tagen Diefes ©tadii befam ér
 sweldem er mebrmals über eine Minute lang gar nidt St万em iddoffe.

תlle oiefe Зufalle traten obne alles Bnrgefiibl pleslid cin, und nie bafte er eine ©pur bon Erinnerung Davont, menn er mieder eribacht war, und fid in Dem gewebns Siden, natůrliden Puftand wieder befand.

Wåbrend diefen idiomagnetifaen ßuftanden faien et
 faien er meine oder $\mathfrak{A n d e r e r}$ Etimme fu boren, fie modte po farf feyn, als̀ fie mollte; es erfolgte wenigftens Durcts aus feine Steaction, wenn man aud nod folaut in feine Dbren rief.

In Den exfen Sagen batte et Dabey Die Nugen immet seidiloffen. In den leegten Tagen aber blieken fie gewsinn lid offen, twaren aber tod, glamglos, exforectiid angus 1. \%\%. 1. \&ft.
feben．Die Pupillen maren Dabey ganf reiglos，ex fucte aud mit den ${ }^{2}$ uglidern nidt im mindeften，wena mant
 mábrend diefen ひnfållen ctwas langfamer und fleiner alg oor und nad denfelben．

In Den frenen 3 wifdengeiten füblte er fith gemosjnlid， mobl，wat muntex，fpielte mit feinen Sameraden Epiele， soelde fiditim Bett ausfůbren laffen，las zc．©cin Mppetit war gut，Der Stublgang regelmásig，der Edtaf bey
 im gefunden 及uftand nidft $\mathfrak{j u}$ unterídeiden．

Mangten und roten Dec．wat et felten in Dem gain natůrlicten アuftand，fonDern gewsifnlid，wenn Der ßruft frampf $2 c$ ．vorůber war，war er furjere Doer långere Beit， mefrmals nod $\mathfrak{u b c r}$ eine ©tunde lang in einem $\mathfrak{F}$ uffand yon Salbictlaf oder unvolfommenem magnetifaen るur frand，fprad zafamménbángend mit den umfebenden， beantmortete ibre Fragen $2 c .1$ feine Augen waten aber， Db̆gleich volffommen offen，Doch nicht natůrlich ausfegend， fondern glanglog，und faienen ifm aud nid）t Den gews liden Dienft vollfommen fu leiften，deun er fab beynabe allez，was et fab（nad）feinen Meuserungen）fatwats，wis mit einem glor ůbergogen．Wefonders war dief der gall bey dem छefirit feiner Witter，und auch anderer Siens fiden；ex furchtete fid Defwegen gewoinnlid，wenn jemand auf inn fuging，vor Demfelben．Wenn er aus diefem unvolffommenen magnetifaten Buftand wieder in ben ger wibnliden Wactzufand ubergetreten war，fo batte es getwógulid feine，doer bodjfens bie und Da sine unvolls
fommene Grimnerung bon Dem, was in efferem borges fallen war.
 berweilte bey ibm und war fonit 2ugenjeuge bon Dem yngegebenen.

Ueber den crund Diefer plogliden Æebolution in Dem Befinden des Sranfen, welde das Bad bervorges bradt batte, war id nidt mit mir einig. Die getoisns lide, einfac): medicinifde oder phryfide Erflarung bee Witfung Des æades reidte offenbar nidt ju, um diefe angaltende golgen begreifen ju fornen; denn der Stanfe war mit grofer Yorfidt, nidt erbigt $2 c$. in Das laue $\mathfrak{B a f f e r}$ gebradt worden, Gatte nidt lange in Dems felben berweilt; er batte fonft faton oft in feinem leben gebadet ofne befondere. Folgen ic.

Dic $\mathfrak{A n n a b m e}$, Dá bis fu Dem Bad bin eit engeres
 Dem Sranfen aud in Der ©ntfernung ©fatt gefunden babe, melder obfdon nidt palpabel, fondern durct ein feineres auf grofe §citen bin mirfendes oder debnbares Mgen\$ vermittelt, Dod) geniffermaken Dem Der Wutter mit Dent శ̧dtus bergleidbar wâte, und daf Diefer nexus, quovis modo Durd Das neue Medium Des Mranfelt, Das Saffes getrennt und dadurd Die Ognmadt Des granfen berdort gebradt worden fey, und die eigene Matur des §ranten in Diefem ifolitten ßuftand Den Somnambulismus, obs woobl unvollfánoig aus fid bervorgerufen babe, - Dtefe Mnfidt batte nidt nur angefebene Tgebrieen far fim, fons Dern aud fo vieles aus Der Gefididte der tünfliø ges
wodten Eriien diefes Sranfen und feinen bis zur joentipis cation geffeigerten Buiammenbang mit Dem Wagnetifeut 2c. 2c. Uber mein Werfand frainbte fid dagegen, und Dod batte id gemunfidt, Dá $\mathfrak{F}$. feinen Einfluß auf Den Siranfen wieder erneuert baitte bur befảnftigung diefer Unruben, denn datan Dadtte und glaubte id nidt, Dás wielleidt ein, bis zur berednendea $\mathfrak{y}$ Inteliigenz geffeigerter Infinct Den Sranfen zu Der Droination Des $\mathfrak{B a d e s}$ Defs wegen veranlaǵt bahen tonnte, um Diefe (ju Der Wiedera berfellung bielleidt notthige) §ievolution zu bemitfen. 2ber einerfeits faien Der Sranfe in diefer Beit beftimmte 2toneigung gegen $\mathfrak{F}$. $\mathfrak{j}$ verratben, und anderyfeits war. S. niddt zur Fortfegung der Manipulation, geneigt; Das Ger nabm id meine Sufludt gu Caforeum, ञaleriana $\mathfrak{c c}$. gejen diefe, die Werwande Des Pranfen fery beurrubis gende Rerbenjufatule. Da fid diefe aber ben der angege, benen befandung gu berfadimmern faienen, fo verfudite id den granten wieder in meine ©pbăre ju bringen und.
 Diefer Beit einigemal. © ©r verfiel gwar jedesmal auf meine Wanipulation in einen leideten ©dlaf, aber derfelbe Dauerte nidt nur nidt lange, fondern glid aud mefre cinem gemodnnliden natưrliden © mic ánderte fich nidt dabey, er rpradi nidt nur freys: willig nidtet, fondern beantmortete mir aud teine frage.
 magnetifirt batte, ; idien Der Edlaf nad meiner झanis


 mie，welde ex Diesimal Gatte．Jab befam aber wieder
 fer Spanipulation auf Die gewóbnlide $\mathfrak{A r t}$ an ibn madete． Da gedadte id Det Erfabrungen Petetins ac．，faste Die Daumen des Sranfen，redete ifn wicder an，und id befam Mntwort；eben fo wenn id meine feand auf feine Fagengegend legte；menn id aber aufgebort batte，ifn an ben genannten Stellen gu betuibren，fo erfolgte Durdss
 aber fogleid ergielt id．fie wieder，wenn id ibn bey Deft Daumen oder auf Der Ragengegend berúbrte．Şo eng． alṡ in fuảbern ©rifẹ war mein Rufammentiang mit ibm nid）t，Denn er erfannte meine ©timme als foldje，nannte einigemal meinen Samen，und（chien fid）audi）Diesmal nidt für gemobnlid wad ju balten．Frob，febr frog war id，nun wieder einen がeg fu ibm gu baben，um einis gen 2uffaluß über ign und feine fo fchr beángfigende lage erbalten gu tonnen，und Givtt Danfte id，als derfelbe fo berubigend wat．

Şier meine，fid auf feinen Prantgeitgzufand fid bejiebende Gragen，melde id mit aufgelegten Daumen an inn madite，nebif feiner Matmort．

Jおあ．Wie ift Dir？
Er．Sir if moht．
すめ．ßif Du innerlid gefund？
Ex．Sieine lunge if gefund；mein Sers ift gefund， etmas grof；meine leber if gefund，das mein id．gemín， －bgleid id fie aidit febe，Denn ef if etwas Datúber get

## － 134 －

sedeat；mein Nagen if grfund，eben fo meine Bedărme， nut mein פiaftoarm liegt etwas zu bod，Dié fádeet aber nidtz．（fgicber belegte er genau，dic Den angegèbenen Drganen entipredende ©tellen mit Der rectitn fand）

Er．（In einem ふerwunderung bejeidnenden $\mathfrak{T o h e}$ ） Jø）ferye é ja，id febe in midy linein．
§ad．S্Sie fieft denn Daş Serf aus？
Er．Cfi if blajs fleifdrotb won Farbe，faft rund， aber nad．unten fpigig（bieben fugr ar farág bon der Bitte der Sruft abmáts und linfz gegen die Stelle der ©pit̨e）；aus ibni beraus gefen 2 groke $\mathscr{H}^{\text {Dern }}$ naje beg clander beraus，aus melden $\mathfrak{b l u t}$ beraus låuft．

Íd．Wann wirf du gefund，wenn es interlid po gut um did ftht？
（fr．ઝis æscignadet bin idf gant gcfund，und bis Reujabr fann id wieder nad ©flingen in Die ভdule gefjen．

すお．Wann bsten Denn Deine Srampfanfafle auf？
（Ex．Morgen（nadi einigem befinnen）Morgen Mittag punct wenn es in ugr if auf meiner §afdenuigr，Die neben mir bángt．

Jid batte geen nod fortgefafren mit weiteren gragen， aber jefgt legte er fict auf die Geite，Drefte fift ein paars mal um，und erwadte．

Fact dém Grmaden mufte er Durdauis nidts Daboth Dak er mit mir gefproden batte．Sad bat feine Wutter （welde antwefend gewefen war）inm nidts bon unferm

er einige Erinnerung aus Der beutiget Crife gebabt fu Gabeth．Denn als er am folgenden Morgen nad einer rubigen $\mathfrak{N a d t}$ aus Dem Salaf ermadte，fagte er feiner Skutter，es babe ibm getráumt，er werbe beute gefund，


Den Worgen und ふornittag aber am Irten famen cin paar ફiegungen von Srufframpf，ex fielte aber swis （币）endurd）mit andert um fein Wett berfammelten Sindern und wat eben gang in ©picl vertieft，als er auf einmal rief：${ }^{\text {Whetter，}}$ mein leşter $\mathfrak{Z n f a l l}$ fommt，es ift ir ugr．＂＊）．Jm námliden augenbliat zog fid fein Sopf entieslid frampflyaft juruict，ex madfe einige gewaltjame furge 彐thempicie und jetzt fab man 5 Winuten lang feine
 fien bierauf mebrere gewaltfame Atbemfòse unter furccis terliden Wemegungen aus，berfiel in einen furzen ©dlums mer，aus meldem er beiter erradde，und nad weldem er feine Exinnerung vom Verlauf Diefes $\mathfrak{A n f a l l}$ batte．

Non Diefem Mugenbliff an fam feine Spur irgend eines Servenjufalls mebr，fein ふppetit murbe ungetwóbms lid farf，bon Sag zu Tag nabmen feine §ixafte fu，fo Das er nad menigen Tagen faon in Der Stube umbers seben fonnte，mabrend ita borger 4 Moden lang die Sinie Durdaus nie zum，Stegen getragen batten，und et
＊）Cz soap aud genau ir ugr auf die Gecunde auf ber neben igm bángenden wajdenubr．Auf ciner andern in derfetben Stube fid befindenden grofen Wandugr war es fain 15


## － 336 －

vielmeniger ciuren ©dritt zu gejen im Stande gewefeu par．
 er früber in gejunden ఇagen gebabt batte；feine Wangen füllen fid in $\mathfrak{E u r g e m}$ bolltommener，als fie vor Der Rranto beit getwefen waren．Mit jedem Tage bermebrte fid feine Gefundbeit und siraft fo，dan er wirflid an Weigy nachten wieder fo farf und gefund alg je zubor war，fang und fprang，und auf Der Welt nidts mefr ju flagen Gatte．

Bon alle dem，was in den tünfliden magnetifaten Crifen borgefallen war pomogl，ald bon ben unter fo bielerley Geftalten eridienenen iDiomagnetifden ふuftan， Den wufte er jegt fid Durchaus nidt megr zu exinnern， nur dabon batte er einige Eringerung，daf igm Das ©treiden aufangs Die Zucfungen befánftigt und Defimegen po gut getban babe．

Wábrend feiner Srantbeif batte er bedeutend an fåge jugenommen；genau fonnte Die 3unabmé nidt ges meffen werden，da man feine fänge yor Der Rrantgeit nidt gemeffen batte；aber nad Dem Dafurbalten M以er， welde ifn vorber gefegen batten，modfe fie andertbalb Toll betragen．

Als Benceis＇，wie menig et im gemsbnliden アuftand Senntnis oon alle bem befáa，movon er dfter mábrend Dem fomnambülen $\mathfrak{\beta}$ uffand（prad），mag nod，folgender $\mathfrak{u m s}$ Rano Dafteben：In ben Weignadtofelertagen war id cins mal aus einer andern Beranlaffung in dem alterliden

wart mit feinct SRufter von Det ubetfandenen Stanfycit ibres ©sbnchens; wir freuten uns gemeinfdaftlid uber Das glưaflide Ende berfelben, und exinnerten uns an eingelne . Bůge aus Derfelben; idi miederbolte namentlid einige feiner Meuferungen aus Der leşten ©rife yom soten Dec.; er borte $\mathfrak{z u}$, als ciner igm gang unbetannten Cade. Mis id) jufålig aud feinen 2usfprud uber ben Nrafoarm miedergolte, fabia, daf et feiner Stutter etmag ins $\mathfrak{O h r}$ fufferte; id) exfundigte mid um Den $\mathfrak{J n s}$ balt feiner æede, und fiebe Da, er batte fie gefragt, was Denn ein Maftoarm fey?

Dás Der 5siedergenefene bon ciner Diplopie befallen murde, was einige animalimagnetifaje Manipulationen Dagegen bemirften ic, folgt in einem Der nadyfen Stůde.

## 

Det magnetijaen æerfon won der magnetifirenden im Eobe.
$\mathfrak{F o m}$
Wiofeffor Dr. Naffe.

Det nadflekend ersablte Gall legrt uns ein Wers baitní des thierifdjen Magnetišmus fennen, Das, po viel id weís, auf gleide weife bisber nod nidft beobs aøtet morden.

Die frau bes sautbiften zimmermann in Bieles feld litt an Der faleimigen $\mathcal{E u n g e n}\left\{\boldsymbol{m}_{\text {mind }}\right.$ fudft, und was dic apothete Darbieten fonnte, war vergebens gegen das $\mathfrak{H e b e l}$ verfumt worden, Die ©diwefter Der Kranfen, weldde Deffelben æannez exft frau gewefen war, batte ein paar $\mathfrak{J a b r e}$ vorber ibren sod burd die námlide spranfbeitsart gefunden.

Wie Nidetz Şůlfe bringen molte, 『बlug iad Den thierifden Magretizmus yor. Der Mann, Der fciner Frau trcu und liebesoll anbing, ưbernabm die sinwens Dung Deffelben.
©leid in Den effen ©tunden, wo bie sunwendung sef(dab, trat bey Det Sranfen ©diaf ein; nut wecte Des

## － 139 －

Scufen fie immer bald wieder．Hat Tage nadi 2 Infang Der magnetifden $\mathfrak{B e}$ ejandlung fing fie anf twábrend Des Eわlafes，und zwar，wic es aus ibren Nenterungen nad Dem Grmadien fatien，in einem ßuftande，Der Dem Traum gleid Doer Dod nabe verwandt war，erf unberfánolide Worte，und Dann abgebrodiene æicden laut werden ju laffert．

Saditem tie magnctifac Serbariblung vier und amans： fig Sage lang fortgefegt worden，war das Befinden Det Sranfen nidt bedeutend gebeffert；．f．fiten und Durdfall Dauerten auf dic alte Weife bey ijr fort．＇Mnfangz batte fie zwar an Seiterfeit gewonnen；nadger ward fie aber wieder misnuthiger，wieber verbrießlider．⿹1ud trat Der ©alaf wajrend der Einwitfung nidt mebr regels mágig ein．

Der Mann geftand mir jest offenterstg，ex sweifle febr，ober bey Dem beften willen auf die Srante nod woblthatig eingumirfen im Stande fey．Jjre ßerdriegs lidefeit nebme tåglid \｛u und fic áußere fo oft 刃istrauen gegen feinen guten willen bey Dem yon ibm úbernommes nen ©Sefáafte，Daf Daffelbe meif unter beyderfeitiger Serfimmung verrid）tet merde．Naddoem id mid felbft $\mathfrak{u}$ berjeugt，Dág Das efelide Serbáltnis zwifaen beiden nidt megr rein fey，willigte idf in Das Mufboren ber
 felbe mit Der erforderliden $\mathcal{A l}$ fmerffamfeit bâtte fortfeģen fonnen und wollen，fefite es unter den mir Bifanms ten．
（Es watd mit Dee Sranfen nun immer fdimmet，ibe

2tbmen befaránfter, Das gieber versebrender; Die Srafte
 bóren Der magnetifaen Betyandlung Dic Beit Des Sterbens Fam, trat Die merfmurdige Gridecinung ein, Das Die Srante, obgleid ibr Sorper Den Sod ju fordern (idien, Dennod nidt fterben fointe. Dbgleid ich ©terbenden in Der $\mathfrak{A b f i t h t}$, Die bedeutungsoollen Mugenblific Des Tooes bey ifnen gu beobadten, faon oft zut Seite ges blieben, fo ift mir Doch nie ein folanglames sfinfdeidert borgefommen, wie beg Diefer Sdwindfüdtigen. Pwey Sage bindurd fampften Reben und Tod um dicfelbe. Wुenn Die tief erfdoppte, won ifrell Befanntinnen umges ben, nun blas und atjemlos da lag, wenn 3dle glaubten, Das leben fey nun aus ide entwiden, fo faf man fie ju wiederfoltenmalen von Neuem Die 2ugen $\mathfrak{s} f$ finen, $\mathfrak{A t b e m}$ faippen, uno zum \&eben geftartt um fid ber blicten. 2hfangs actette Seiner auf die Hrfade diefer fo feltfamen (Frfdeinung; id) felbft, Der id) jenes wicderaufleben mefrmals beobadtete, glaubte Daffelbe blon in torpers lideen Berbältniffen dee Sranten, und zunådf in Den
 nidt effolgen mollte, ward id aufmerffamer. (Es ergab (idd nun, Das Der skann es war, weld)er die frủberbin Durd mesmerfde Einmirfung an ign gefnuipft getwefene Frau unmillfugrlidi dem Tode vorentyiclt. wann er ia Der Sranfenfube nidt zugegen mar, Dann fanf Die grau blas und atbemlos, einer Toden gleid), bin; wann et aber wieder bineintrat, fo febrte 2 Itbem und Reben in fie gurůcf. Einmal erfannt, wat dié $\mathfrak{B e r b a ̊ l t n i ́ s ~ f e r n e r ~}$
nidf mefr ju verfennen; es entging jest audidet wabx nefmung Des æpannes nidd.

Jad bielt fưr unredt, jegt an Der Brainge Des Sodes Die magnetifac ふefandlung, woju Der Mann geneigt war, bon Feuem beginnen fu laffen. Durd Bitten und Lleberredung bradfe id Diejen im Gegentheil Dabin, Das er, feiner Frau ein rufiges Wetideiden gómend, die Siranfenftube nidt mefr betrat. Bie Grau fanf nun bald in ceneuerte Eridópfung und exwadte bier nidt mieder.

Bemerfung zu vorfebendem'satt.
Jd exlaube mix bier folgende, diefe Erfacinung viel
 anders, als der ©ieg Des univerfellen ůber das Jindivis Duelle, und die 彐uflojung Des ßeitlideen und Råumliden im Unendididen und ©rmigen? - Wenn Der tblerifae Neagnes tišmug, wie anfunctmen if, nut Durd) (erfobyung Det indidiductlen $\mathfrak{E b}$ atigfeit wirft, und wenn Diefe erbodyte Sbadigfeit in eingelnen Drganen Dez seibes reflectirt, bier eine neue Welt von Grfdeinungen eroffnet; fo ift ex exs Flárlid; wie im Moment Des Unterganges des individus ellen Kebens Die Gegenmart des maanetifd) Einmirfenden
 Drganismuṡ Den Sintritt deffelben verjỏgern tann, - ©o beilt it vielen gialen Der $\mathfrak{A r z t}$ Die Franflyeit, gletdmie Det thierifde Shagnetismus, menn er unmittelbar zur §eilung Detlider Sranfbeiten angewendet mird, Durd) Uuterfůgung

astigett, Det Sranffect; fo wirft Die ©egenmart Den
 Wutter berufigend auf das fid angfigende תind; fo Das 2luflegen der magnetifden fand Den תirarepf befeitis gend: uro fo bier Die Gegenmart Des mit Der ©terbens Den in magnetifder $\mathfrak{Z c t b i n d u n g ~ f e f f e n d e n ~ t h e i f n e f m e n d e n ~}$ Cegemannes fráftigend, und den Cintritt des Todes vews zoigernd, Der wie Dee תrampf im Musifel, nur im Uébers
 Des Jocellen, Sentralen Des Drganişmus befteft. Sdjon Die allgemeinfte $\mathfrak{A n f i d t}$ des thierifden $\mathfrak{R a g n e t i g}$ muś eftlåt daber diefe fáon an fid febr merfmúroige


Riefer.
II.

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

$\mathfrak{t b i e r i f d e n ~ M a g n c t i s m u z . ~}$
$?$

$$
*
$$

Digitized by GOOgle

## I．

 tismus aus plyfiologifden und pridifajen Sefeţen zu efflaten，yon C．A．von（Efdenmayer， Profeffor in Tủbingen．Stuttgart und Tübingen bey Cotta．1816． 180 S． 8.

Scatt b．©fおenmanet darafterifitt feinen etanopunct §． 177 und 178 felbft fogut，dás wit nur die eignen Worte Deffelben anjufügren brauめen：＂§jeils durd ఇgaty ＂Faden，theils Durch feinen Doppelten Feruf als ）lryt uno
 ＂fid aud feinen Standpunct da gewåblt，wo die Pbyfios ，logie Des §eelenorgans in die pindifal ßegion eins $1 /$ greift，und bier fand er zwey Wringipien，Die isim zue ＂Erflårung aller 䄺ànomene binreidend fátenen．Das ＂eine liegt in der Manafme Des organifact Metgers ／，mit Eigenfadaten，Dieignum cine potent

 ／IDynamismus felten；Das andere liegt in Der ditnagme ／＂Des unendiden Fefene ber Secte，was，wid


[^8]里

## - 146 -

Erflarrung Der Grfaecinungen, Die wir unter Dem ఇamen Des thietifden æagnetismus fennen, nad) den
 unter Dee Seitung der Эoee, madre alfo Der Đorwurf, und nidxt fomobl die §ofung, ald vielmebr die flare Weftims mung der $\mathfrak{A l u f g a b e}$ - Dag̉ $\mathfrak{D e r d i e n f f . ~ D a f u ̉ r ~ d a n f e n ~ w i r ~}$ Dem ferrn $\mathfrak{B f}$. Gerflid, wenn wir gleid in mandeen Bingen febr verfaiedener Mrennung feyn múfien, befons Ders mas das ertlaren aus píndologifdien Pringipien anbelangt. Siddt, als ob wir an dem unendiden Wefelt Der Eeele zweifelten, - vielmefr facint uns eben Der bobe $\mathfrak{F o r j u g}$ aller Effdenmanerfden Edriften gerade Darin zu liegen, Dás er die ©rfabrung an das unendidje Des fpeculativen $\mathfrak{p r i n g i p g}$, $\mathfrak{u}$ fnůpfen, und Durd) Die $\mathfrak{2 n}$, wenoung ber $\mathfrak{U n a l y f i s}$ Des unendidien matbematicife Gormeln fůr getwiffe ©fleidungen, die Den gensignliden

 Ctras in einem fanctionirten §eide fdon lange, obne 2ergerniß, da war, aufjuffellen verffeft; - fondern Darum, weil die $¥$ frydologie, als folde, ưberbaupt gat niddt erflárt, fondern nut pindifíde beobadtungen fammelt und unter einem unenoliden Exponenten bringt; Denn gerade die Unenolidfét des frponenten macta, daE
 wadrend die Mynfit im Erperiment zur Rube fommt. Radggewiefen bat indeffen fer. b. (Efidenmaner einen unláugs baren Rufammenbang Det pindifden Crfdeinungen Des

mit Den unter Dell Exponenten der Unendiadfeit anges (dauten, empirif(ben Eeelenvermȯgen; er bat Die Şary monie derjelben mit Dem 3uftande ibres eigentbúmlident Drgans, Des Rerbeninfleing, und Dadurd) mit Den アus fánden ibece £eibes, im normalen, - po wie Die 5podis firationen Derfelben, in Şinfidt ibrer Meugerungen, ben einem abmeidenden Werfáltniffe des Eeelenorgans und ibres leibes, mit viclem Edarffinn entwictelt, und fo einleudtend Dargcfellt, DaE Die, welde nidfts meft, als Das Erfaunen uber lobe und fawierige Pbanomene facuen, ifm oor Mllen Danf wiflen und feine ©drift, Die wir in menigen ßảgen daritetien mollen, mit ©rbaung lejen follen, wie fie Dent ůbergaupt gang gelejen werden mußn.
 und mefr für $\mathbb{E c j e r}$, als fủr $\mathfrak{N e g e n f e n t e n ~ f a r c i b t , ~ w o r a n ~}$ er, unferes Bedinfens, febr wabl thut.

Die ©finleitung bon E. I bis 30 erortert febe treffend und bundig das $\mathfrak{Z}$ erbálenís Der Drey Erfenntnís weifen, des affertorifaen (Erfabrungswiffens, Des problematifden Jnductionswiffens und oes apos Dictifden wiffens ber Epeculation, fomobl ju ibrem Gegenftand, als gegen cinander, und legrt auf eine febt eindringende Mianict, wie diefe drey Miodalitaten Des Siffeng nur in ibrem gegenfeitigen Durdoringen im Eidte Der ©peculation Scaltung geminnen, aud wie es Dicfer und jener, der nod immer den fopf faittelt, etwa anjus fangen babe, uid auf feine $\mathfrak{A r t}$, olne S:pfbredjet,
 HWeiftry melder Der Secle Die Joee Der
 if Berfand jum ærototyp Des ganjen Raturmed)anismus "feste, fo, Daf dag, was in unjerem Betfande allget ${ }_{\mu}$ meine © feicidung und formale Eingeit if, in Der शatur ,/in-unendid biele einzelne æroportionen und materiale ॥Werfåltniffe zerfplittert wird. Das innere ©゙efes bat "bloze ein $\mathbb{M l e i d}$ angejogen, und erfdeint jesg in garbe ॥und Son, in fidt und Schwere, in Gefammindigfeit //und Waffe, in Raum und Reit, und swar in taufend: "fáaltigen Sieflexen; " - was S. 26 mit Den Morten Des Waracelfus nod weit fabner und deutlidet gefagt miro, fo bafe mir es gern in diejen miedergolen modaten, wenat nidt unjetn wfilofophen und Merzten nod immer eit Geripp lieber wate, als ein gefunder \&cib mit fleifd und Bein. Der pindologifaen Erflårung wegen mus man fid wor allen Dingen mit Dem $\mathfrak{B f}$, ưber Das typifde Werbáltnís der unendiaben Eeele zum \&eibe verfíndigen, wie fie fid Denfelben, nidft materiell, aber Dodi alg Drgan, D. b. fum Srganismus, bauet, indem fie ifn aufmaits , Dem Unendidjen entgegen, in Die bo̊beren Cyfteme Der Senfibilitat gleid)fam verfuid)tigt, wåbrend abwåtss Die irdifafe, materielle Gemalt Die tieferen Sya fteme Der §eproduction fur wecticlfeitigen $\mathfrak{A}$ neignung Dex Subfanj im gleiden Werbáltniffe Der Materic annábert, in Der Mitte aber Das seerf und Gefáafyftem, frey und indifferent nact beiden Seiten, Den Sreislauf cines eignen Sebens an vouftånigfen bervorbildet. Wir bit= ten Daber Die \&efer, jene, wie es fajeinen fòmte, etwaz ju. weit ausbolenden Stellen Det (sinleitung ja nidt

Iridetfinnig gu übetidlagca. ©fyer Dưffe man fo mit Den folgenden Geiten berfabren, auf welden Der S.ert $\mathfrak{F} f .$, mit Rectit bor dberglauben und Eeidtglatubigfeit warnend, Die 3weifel ber Gegner an der §sarbigeit der bon den beobactera ersåblen Crifdeinungen deś thieris (他en Magnctiemus nodmals ernifict beantwortt. ©. io. find adtuctin chreumertife शamen genannt, Deren feinee einen Betrunger, Doer ©dimadfopf, soer aud nur cinen

 Belege beoúrfte! ©fz gicbt übrigens alleroingę gewiffe Zuftande, in Denen man fitt eines unwicfůbrliden zweis fets, gang ogne Grund und Wernunft, gar nidt ermecrien $\mathfrak{f a n n}$, wie $\mathfrak{z}$. $\mathfrak{B}$ : : $\mathfrak{D b}$ ein $\mathfrak{b c f a n n t e z} \mathfrak{W o c t}$ mit p oder b gefdrieben werden múffe, - ob man irgend Etmas gebset doer getráum babe, und dergl., was fid Damn jebesmal, fo oft man mieder daranf fommt, za wiederbolen pflegt. Dergleider Bufande find aber, ats sorübergefende Geelenfrantfeiten, wenig zu beadten, und Fies. will nur benifitelsweife, zur Crlaiderung bes biet gegeberten $\mathfrak{b e g r i f f s ́ s i e f e r b i f o r i f d e n ~ © f e p f i z , ~ e i n e ~ © d m a d s ~}$ Beit diefer $\mathfrak{A l t}$ gctefen, womit er nod immer felbit ju fampfen gat, Die námlidi, Dafe er zur ©tunde an Der bredjenmadenden Sraft Deg $\mathfrak{B r c e d}$ weinftinz zweifelt. 3imar hat er febr oft auf Deffen Gebraud ein Crbreden entfeten fegent, und alle seeilmittellegrer fpredfen Datom, als son einer befannten ©ad)e, abey wie bicle falle, wo Der Srectimeinfetn fcin Erbrecjen erregte, und Deren er felbit


Stillidmeigen ůbergangen，oder als Anomalieen binges ffell？Wie oft erbrecten fid Wenf（t）en freymillig，oder aus Cfel，weil fie ein Rittel mit Widerwillen nefmen！ Hud Die（finbiloung fielt Dabey fiderlid ibre Rolle und Dassrinfen Des widrigen，lauen ફ3affers und fawacken Shees；－Danit mill auct oft eine Siranfleit getade um Diefe Zeit Die（Entledigung Durch cin freycs（Erbrecten． Werin man nun bedenft，wie grose Gaben von Mntimos nium，Weinftein und W3einfteinfaute obne ©ctaben ges nommen werden fonnen，und Das Dem ungeadtet ein fdmades ©ran einer＂bemifden Ferbindung Diefer ©ubs fangen einen rủftigen und gans gefunden Miann nadg wenigen Winuten fo umbufefren im Etande fenn folf， Dás der Silund fum $\mathfrak{A f t e r}$ mird：fo ift mall Dod wobl beredtigt，nad einer binlángliden（Exflárung Diefes Pbánomens gu fragen，und，bleibt Diefe etwa aus， Den Sas aufjufellen：Die Annabme Der bredenerregendea Sraft Deg Bredmeinfteins berubt auf einer Táufaung； Die Werbindung Des $\mathfrak{P b}$ annomèns mit Dem ©゙enus des Wits tels mar entweder zufillig，oder Der झatient erbrad aud mofl gar nidjt，wie wir ja falle diefer grt genug baben， fo daf Dee Beobadter，um nidt Die ©ummen Der miders fprectenden \＄1夕ánomene zu boct anwachfen ；laffen，fid genotbigt \｛a万，子u einem frommen Fetrug feine $\widehat{\beta}$ fludtt ju nebmen，und Die Theoric Durd eine fid）felbof aufges bundene fugge ju fügen．In der Tbat，wenn man foldfen Bedanten nadgiebt，wåre man mobl im Stande，ganje
 nidg aud）obne erfolg？\｛u perfdilucten．

Segriff und Fefareibung det ghanos mene dest thicrifacn Ragnetismué，一funt lider und naturlid erregter Magnetismus
 Der naturlid ertocite §agnetismus fey Dod noobl nur cirre ©teigerung Des tủfflid）erwecten，fo námlid），DaE bey felfr erbóbter §egeptivitat，（Nerbenfegns
 und obne daş wiffen des fârfer organifirten Reibeer，（Des mánnliden）móglidy gemady werden．Es mag etwas Wsabres an der Sade renn，aber pie Sheotie ift mobl nidt gany uniduloig bey Der Bebauptung，die gróstens theils auf der $\mathfrak{A n n a b m e}$ einet wóglidifeit rubt．Wie， wenn unter getwiffen Berbaltniffen die Erbe felbet die Ctelle des æagnetifeurs bertreten fonnte，doer das unmittelgar bemirtte，mas̀ fie beym funnfliden Magnes tismus nur mittelf feiner，und Durd ihn Gindurd，gu bewirfen frebt？Der frr． $\mathfrak{V f}$ ．Deutet felbf in Der folge Darauf bin，wo er bon organifden，mit Der axenorefung，（auch Der Umlaufbject）der ©rde auf eigne Weife barmonirenden， aber pod relatio felbffiandigen $\mathfrak{u m l a ̊ u f e n}$ Der functionen， beides im \＆eibliden wie in Den niederen Scelenvermȯgen， Deren miederfefrende Rnotenadidanitte vorfer zu bereds
 bilden，redet．Şátte es Dod frur，b．E．gefallen，ben tbierifaen æagnetismus mefy mit Den analogen Grifacis nungen Der naturtliden Nadtfeite Des Sebens，Dem ミraum und ©内laf，in Eintlang ju fegen！Dann múrDen mande

2bjanitte Det Exfagrung mit Gelleren winfen vorgeleudtet Gaben．
©garafterifif der Erfacinungendestaies とifden $\mathfrak{R a g n e t i s i m u s , ~ f e i n e n ~ b e r f a l e d e n e a ~}$ ©raben nad．S． 9 und 10．© Dic Erfdeinungen find （grístentyeilg）pindifat Dafer muf Das（Cintbeilunges pringip in Der Ecele felbft gefucft werden．Won Den Drey Seiten des Drganismuz der Eeele，der Erfenntnifs feite，der befublyfeite und Der silltengfite， If alleindiegweyteimtyicrifacn $\mathfrak{F a g n c t i s s}$ mus thatig，wabrend Die erfenntnigs und Willensfeite in untyatigfeit verfintt．Dies Tes，als unmittelbares＇গefultat Der Wergletdung aller Cricheinungen Des thierifden かagnetismus angenommen， geben die wier progreffiben Glicder der Gefůblgfite：
 Raum：und Zeitanfdauungen zu ergången）Cbefủbles bermógen und $\mathfrak{x j a n t a f i e ~ ( ~} \mathfrak{B e r m o g e n}$ ber Socale， Die niddt mefr an æaum und 及eit gebunden find）Die 4 ©tufen Det ©teigerung Des tbietíden 刃jagnetis̊mus ant unter welde ふ̨r，E．，gegen $\Omega \mathfrak{R}$ age，Den ganjen $\mathfrak{B e r l a u f}$ Des $\mathfrak{P b}$ ginomeng zufammenfaft，je nadjoem námlict in Der Eteigerung Der Gefůblsfeite ein Sermogen nadi Dent andern gur serridaft gelangt．－iffe Stufe．Wagnes
 Dess thicetiction Magnetismus．S．II－16．Wit Dent
 ein：Das Berfegen der ©inne an Die Magengegend，die Gingerpipen ict das Durdidauen der aufainde anderes

## $\therefore \quad 153$－

Werfonen，Der gefteigerte，innere §Raturinftinct，geforen bicijer．Wic \｛dant dic Eecle ibr inneres Srgan an？ Won weldicm Etanofuncte aus if Diefes miglide？Diefe
 annimmt：，ess gebe ein organifdes §idt，Das Der innes ／ren $\mathfrak{A n}$ nfauuung Diene，nidft reffectirt werde，wic Dag ＂phynfiade，fondern alles durdbringe und crbelle，fo dan
 ＂beftimmen laffe，＂－und wenn ar bann fpaiter Diefes Cefes in ciner $\mathfrak{P}$ olumfeyrung Des Pervenfoffems findet，wodurd der im ferjirn gebandene setyct frety werde，und fid num einen Socus anderer $\mathfrak{P r t}$ ，im İnnern，oder in Der Miagengrube，Doer Den periphrrijおen Rervenenden bilde，bon wo aus er bann，da firt ign wenigiten $\mathfrak{c l l e}$ brganifden Subfangen permeabel fino， fid，wie $\mathfrak{A l}$ ug und $\mathfrak{D g r}$ ，eine $\mathfrak{A t m o f p g a i r e ~ a u d ) ~ a u k e r b a l b ~}$ Des fiotpers bilden，und demuad ©inorưcte aufnefmen fonne：fo wiro wobl Mandeem der grpotjetifde $\mathfrak{A l n f t i d}$ ， Den dicfe annabmen an fid tragen，auffallen，und ess

 einige Sorte eingefaltatct badte．Man lást fid ungern an die Pofulate Dex practifden $\mathfrak{B e r n u n f t}$ auf Dem ©efiete Der Maturwiffenfanft erinnern．Rieber etwas fecter fpeculitt und gefragt： $\mathfrak{I n}$ weldeem §erbàttniffe febt Der Menid，falafend，wenn feine ©゙råzze nad $\mathfrak{H u g e n ~ g u ~}$ finfen anfángt，und Das unmittlbare 乌\}aturleben, das in Waden Dem mittelbaren des fetigen Berwuftenns unteetjan ift，Die Dberband getwinnt，ju Den ßotenjen
 fůr ifn, fůr fein $\mathfrak{A n f d}$ auen und fîr Die Combinationen Deffelben, fo wie umgetefit, welde Befwalt uibt feine Wbantafie nun ixber die teale fuille des dargebotenen Materials? frenlid wird Dann Der Miagnetifeur wenis get - Das 2uleben der Grde mebr; aber dafur jalingt fid) aud Die Erfdeinung tiefer $\mathfrak{m}$, Die Sette Des Erpes ximente, - Der ©dein Der Şypotbefe gerftreut fich, und Die uneriolide $\mathfrak{Q u f g a b e}$ tritt unter Den Gxponenten Det leibliden शaturactionen, wo man zwifden sidet und ©datten weit Deutlidert und beftimmter fieft, als im $\mathfrak{u}$ bertretenden ©dimmer Des ఇerbenátgers. Dod neue pia vota fatweigen billig bier, wo fo mandem anderen frommen æunf(d), effe er nod berlautet, f(i)n Die $\mathfrak{A n t}$, wort gercidft wird. - Wir múfen uns nun etwas fürser faffen.

2te ©tufe. Magnetifacs Sellfegen. 5. 17-20. Die ©tufe Des erfobten Gemeinfinas feik gert die Der ©finbildungsfraft. Dabin gefort das Sorberfagen Der æatornsmen, und dag geffeigette Gedadtní und Die geffeigette Efrinnerungifraft. Die (Einbildungsfraft §emádtigt fict Der Enpif aller organis fぁen $\mathfrak{B e r a ̊ n d e r u n g e n ~ g l e i d j a m ~ i n ~ D e r ~ G r u n d a n i d a a u n g ~}$ igrer ©lleidungen, and bereannet Daraus mit einem कliff, ( $¢$ ()auend) Die ©umme aller in einer geniffen 3eit mogs liden $\mathfrak{D e r a ̊ n e r u n g e n . ~ D u n t l e y ~ i f t , ~ w a s ~ u ̊ b e r ~ d i e ~ f e r t i g s ~}$ feit, frembe ©praden zu rceen, gefagt wird. Duntle Stellen des Geelenorgank, die Dem Gedadjtnig dienen,


## － 155 －

und jugãglid．Erefflid if aber bier ein ©eitenbliá auf Die ₹ag：und शadttfite Des lebens，auf die 3weytheiligs feit Des urfprunnglid zweygegliederten Menfぁen，die in Den＠lternativen Des tbicrifぁen Magnetismus deutlider wird．

3te ©tufe．刃agnetifde Spmpatbie． 5． $2 \mathrm{I}-26$ ．Şefúhlsbermigen in magnetifder ©uiminas tion．Şieffer Der indibiduelle $\mathfrak{R a p p o r t}$ Des かagnetifeurg and des Magnetifirten und die geffeigerte ©nmpatbie und 2ntipatyie．Durd）Den verfegten Bemeinfinn mit dem
 §orper Durdoringt，wird cine fimultane Iebendige $\mathfrak{A n s}$ f（dauung Des fremoen Rebens und feiner Werbáltniffe bes Dingt．Die Unmittelbarfeit Det $\mathfrak{U n}$ f币dauung feigert Das fympathifde ほefůbl gur lumittelbarfeit Der WBabrnebmung Der in Dem fremben Drganismus liegenden，rationalen oder irrationalen ©゙leidungen，ooer，um，uns einfader auģubruáfen，Der barmonifdien oder Disbgarmonifden Sebensuerbátniffe Deffelben，die，als folde，in Das ems
 ©ympatbie und Nantipat5ie，bis zum beftigften §ampfe， anfader．©o berfetjen wir Die Deutung，Die Der ß̧r．פf． Dem Pbainomen untergulegen verfuct，uno finden fie nidft fo ounfel oder famármerifa，als fie ibm felbft，wie es facint，borgefommen fegn mag．

4te ©tuff．Fignetifde Dibination． \＄5ánomene Der frey gemordenen Pbantafie．S． 27 － 34 ． Şieber Die Gernferjefunft und Worferfagung Der ©omnams bülcn．Intereffante שifabrungêbelege．－Dit Phantafie

## － 156 －

 einem grwiffen Umfange gleidfeeitis und mit einem $\mathfrak{B l i d}$ ． Dod foll fie nidet in den æBillen blicen，fondern nur it Die $\mathfrak{M a t u r}$, －aud die Weltgefaidte liege boiber．Das ift，mie man＇s nimmt．おृåufig bat Der Mienid crft Danni feinen Sbillen zur Sand，wenn er daran eximert wird． Wer lieft，ficht jum Genfter binaug，wen die Geliebte worben geff．©agt ifr ibm aber：Da geft fie！．fo fieft er bielleidyt nid）t binaus．©fs fragt fich nun：fann die
 nificn und 彐eigurgen Der §enface faon die Janclination nen ifres iuncen 刃agnetés berfolgen，was in dem blinden Sagmenfden nidt unméglid if；fo fann fie aud wobl


 Ctrafe borgebt．Wir muificn noci zum かcleg Deffen，was mir oben iiber Die glufflide sumendung matfematifder Gormeln auf intellectuelle Gegenftande gefagt baben，an S． 85 und 86 crinnern，wo von Dem Grundeerbaitniffe des endiden und uncridititen wiseras der Eccle die RcDe if．

Gemifate ßbanomene Des thierifden Wagnetismus，D．i．poldee，wobey mefrere oder afle worgenannte Wermiggen Det befūbleffeite sutfeil baben．I． 35 －39．§fiefer Die Sopfubr ber Somuam： bülen，ifre ©ombination des inneren Rebelsitypus mit Der 2kenderfung Der Grbe，－ibre fúnfliden Beroronungen feltamer Mittel und Deren oft now
funflidfere Sufammenfeğungen; - (vielleidft Die Tebru reidffe' Eeite Des tbietifden Magnetismus und bugleid Diejerige, welde gerade am unmittelbarfen in die ?luecns. welt binaug, ia tiff in Die (Grde bineinfůbrt;) cmolidf Dic ©frindung unbegrecfidice Mafdinen, wie Die, welde
 Werbindung von 4 Wesimerfacn Waquetz mit einem bolts

 Wejen und Gebrauct unerflåt bor unż fegt.

Co. erflåt fid Demnad aus den Melationen einey immatericllen, unendididen, an fid fregen und unferb? liden Eeele zu einem leibliden Srganismus im relativen Heberwiegen Der Befuflrfeite alles Dasjenige, was ourcd eine Grflarung, Die fid nidt $\mathfrak{b s b e r}$, ald ju einem geftis gerten Gemeingefủble diey ju etbo̊ter ©enfibilitát ju erbeben vermag, in Fagie und Dimomanie berfenft uno
 andern Şalfte pgyiologifd. Der grund der magnes tijden Erfdecinurgen, doer dod idr Nufgang, muE in श̧ervenveránderungen Durd áußere Manipu lationendes æagnetifeuts aufgedefft werden. Anfidt Des Gecbirns und des Rervenfyfems. 9.41-47. Die urfprunglide $\mathfrak{P r s p o r t i o n ~ a l l e r ~ i n t e l s ~}$ lectucllen Functionen ( $-0+$ ), offenbart fics) im Nervens foffem; ald ©efirn, Múfenmarf und Rervens foftem in engern Einne, im Gefirn ald grofeß ఆebirn,



## $-158 \quad-$

Empfindungsnerben; im शervenfyfem an fid als das Cerebralfyfem, (gange Eeiter, nad) Meil) das finmpas thifde ©yftem (5albleiter) und Ganglienfiftem (Ifolatos ren). ©o bildet die Geele ifren Seib nad ibrem $\mathfrak{b i l d e}$ Der fipmpatbifめe Rerv, alṡ Das Indifferente, gelangt zur $\mathfrak{2 l n a l o g i e ~ c i n e r ~ e l l i p t i f a c n ~} \mathfrak{B a} \mathfrak{a} n$ in feiner $\mathfrak{B e r b i n b u n g ~}$ oben im ©efirn, unten im legten Becfenfuoten. ©eine Serven maden eine einfade - Die Des Plexus coeliacus

 glieninftem den Unterteib. - J Jm Ecrebralinftem if die Cingeit bergeftellt, wie es denn vom pofitiven $\mathrm{pol}_{\mathrm{zu}}$ erweifen iff, Daf er fich fitt als Einbeit offenbaren múfle.
anmendung Dicier Sáse. S. 48-53. Eubs fituiten wir in Der Gormel - $0+$ Dem - und + bes ftimmte Werthe: fo erbalten wir: a) $\mathfrak{J n}$ Şinficht Dee Quantitát $-\circ+=\frac{1}{n}: 1$. oder $1: \sim$, oder Das Sdema Der zur unendidfen Brosje pofitiv und negatio geffeigerten_ (Fin5eit; b) in Şinfidat der Ruantitat aber erfennen wir Die Gorm Der in Der Matur manniddfaltig berfalungenen, qualitativen Gegenfą̧e, Die fial am reins fien in Den activen Molen Des Magnets alz - m und $+m$ miti Dargwifden liegenden $\circ \mathrm{m}$ ausiprectien. 彐bef alle Gegenfåge Des an fid Gileiden find Der Umfebrung fábig, und namentlid laffen fid die pole Des prypifden Wagnets Durcd Den befannten Werfuch benm ஒeftreiden cines ©ifenfabs mit einem farten Magneten umtefren,

## － 159 －

wo，wenn f． $\mathfrak{F}$ ．bon den $\mathfrak{p}$ uncten A N O P C，A mit Dem－m Mol berůbrt，und dadurd als +m gefegt wird，im fortfiteiden gegen $N,+m$ in $A$ inft，und－m in C feigt，bis endidd bey fortwdrrend feigendem－m in C ，wenn Der §agnet in N angelangt ift， $\mathrm{A}=0 \mathrm{~m}$ erijeint．Fortfalrend fooann gegen $\mathbf{O}$ geminnt $\mathrm{A}-\mathrm{m}$ und in C feigt－m nodi immer．Wird Der 刃agnet， nadioem er in $O$ angelangt，gerade abgefoben：fo erfialt man Den Dreppoligen 刃iagneten A OCmit－mina und $C$ und $+m$ in $O$ ，freidt man aber meiter gegen $C$ ： fo finft－m in C，wird，wenn der Maynet $\mathbf{P}$ erteidft， $=0 \mathrm{~m}$ und falagt endlid，wenn er in C anlangt，in +m über，fo dá Dann Der gange Wagnet umger tefrt iff．Ein Ricfftrid vernidtet allen æagnctig̀mus． feàrtung Des Drenpoligen Magneten，nad balbem ©trid， giebt feiner abnormen ©timmung eine，allmåblig erft

＊）WBir fonnen uns nifft entlaatten，lyier Der（Erftartung Des

 bon Wintigfeit ift，follte gleify Die znnwendung Defielben erft bon einem andern Ctandpuncte aug，ald bun bem，den Der
 Dá Die Worfrellung von einer Werbreitung dez－maus C gegen A beym fortruden Dez 刃agnets in Der Жidtung von A gegen $C$ ，um das çfeidgervid）berjuftellen，（roodurd） aber eigentlid）eine Yatend burd $+m=-m$ bewirft，und erfit burt neue ©tirung beym $\mathfrak{F o r t f}$（d）reiten gegen $\mathbf{C},-m$ in $\mathbf{A}$ actio wivo etroas fremoartiges in Bie rein mathennatifac $\mathfrak{A n j d}$ auung mifdt，wodurd）ibre Evidens leibet．Fafien mir
\＄ole gilt fưr Die gange शatur，alfo auç fût Die organis faen תỏrper．


#### Abstract

Uebergang fumt terifaca Nagnetismus． S．54－58．－शbyfiologifae Ebeoric ocs 


aber bie Jice bes ©treidens，ats cines fetigen §etzens won + und－，fightar in＇s $\mathfrak{A u g e}:$ fo erlyatten wir folgenie Confruction：©ar active かiagnet ift Dả Probuct aus－und +m ，in fo fern beive $\mathfrak{P o l e}$ ©urd eine $\mathfrak{I n}$ iniferent，$=0 \mathrm{~m}$ auseinander gehalten twerden．Exb if ung erlaukt，Den Pun ct o m atb uncnolidy flein anjunefmen，fo Laf ein Magnct
 Wuncte，Durd eine，in cincm cinjigen $\mathfrak{H z m e n t}$ des fetigen Fortidareitens des freidenden かiagnets zu polarifirende，in＝ Differente Grense getrennt waren．Siudte nun Der freidende


 eingelnen Miomente gleid）er Qualitat nur als eine Eingeit getten fónnen．－©ekzen vir nun die Sicibe in Diefent \＆ugen＝ Glide bey c nod）burd einen eingigen Punct，d erbodit：fo
 Gervortritt，weil ef burd）den Punct ${ }_{c}^{o}$ von b getrennt ift， soifrend a in Ser Findung son a b caufomberubt．
 Ctreiden ber ©tange，berborruft．贝údt nun aber ier magnet weiter von b nadj c：fo entfeeft，nadi Demictben Wypue，in bcd，cmadgrend a in activer Qualitat bervers tritt．Sun soar aber $a=0 \mathrm{~m}$ ；ef fann afjo nidft mefr mit

## $-161$

Galt Die einfade und Ieidfte Mnwendung bee obigen Ges: feßes zur ©riflårung Der Umfefrungen im Nerbenfigfiem, welde, als bedingungen der $\mathfrak{P b a ̊ n o m e n e ~ d e e s ~ t h i e r i f d e s i ~}$
 bátriis der wole bez Nerbenfyfemẹ, Diefees als nàdfes Drgan Der ভceleriaction geddat, nimmt Secrt $\mathfrak{E}$. Dås Cerebralfyfem, (Sentralinfem; [Wierbugel] und grokes Grfirn) $=+$, Das fympatbifade ©nfem, (bets lăngertes $\mathfrak{\Re a r f}$, nervis yagus und 3ెtwergfelliznetb) $=0$, Das tleine Beçirn, bas peripberifate ©yftem und bag
 Dem, in weldem der Wiagnet anfangt Den Gijenfab fut

 - Wots ergalten gatte, erfdecinen, fondert es ninutt bie bon caub follicitirte Polaritát, náritidif- m; an; Dà jà b can nur Sutaf Erregung bon +m latent geworberi find. ©oldergeftalt eiflart fidy Dą Pganomen der Umfeftung ded


 ini Momente, Da, Ser fiteidende Miagnet in ctritt, nody unt ciaen Punct erbigt a b c d é; fo bleibt nitht nut der crand, spoditrd a in - in úberging, fonberfi audj e, bağ; gleidy d
 begarren, ba fein Grind serbanten ift, bepbatb biefe Suas litat fiat andern follte. Der Magnet if in c in givey Magtiet


 I: sis. 1. soft:
 Wigntet $\mathrm{A}=0 \mathrm{~m}$. (Erfles ©tadium Dcs thicrifaten Magnetismus; magnetifaer ©dlaf.) ©imne und sillens: acte des waden Serebralinftems finfeit unter, und Die Sexrichaft dcs fmpatyifaen - nod metr die Des Gant glienfyftems, fteigt. W3eiter gegen $O$ rúafend, gewinnt A - m und - min Cfeigt nod boiger. Secbt man, in $O$ angelangt, Die Berůbrung auf: fo find dic Endpole $=-$, und Der Indifferenjpunct = $=$. Der indifferente Mol Des Nervenfyfems:, Des fimpatyifaen Rery nembich, iff activ, (pofitio) gemorden; von ifm geft Die innere Snictauung aus; jedeṡ çanglion fann \{ug werden, und borgŭglid Die Wagengegend mird Durd Das par ragum und Den ßwergfellsnerven nåd)fer Eis Der Einncsaction. (Stadium Des Sellictjens ac.). Suct Die balb nes gativen, peripgerifaen Rerven taufden mit Den balbpofiti, ven જemegungsinerven + und - aus, indem Dic Diffe renfitung nidt blogimgangen ©yften, fondern and in allen cingelnen clicdern, nack Demjelben ©dema, Durdgareift. Weym weiteren fortfareiten aus O in P und Dann nad C finft zuerf Das Ganglienfyfem in O und in A bebt fici fortmágrend das - bis fiditendidy, wenn C erteictit ift, Die gange solaritat umgefeyrt. bat. Sr. b. E. crflart fid nidit genauer, ob ex im thícrif(ben Magneties mus ein Fortfdurciten Der Untefrung von O gegen C ans erfenne, oder ober in O, oder Dem fompatbifater ©yftem, (Der ůber Dem 刃agen geftloffenen Fitte) Die ganje ©pyảre
 fu feyn; wenigfens exfiart er Den Suftand Der Bofitivitat

## - 163 -

Deş © Sanglienfoftemz, bey negativem Sercbralfyfem, nut im Şabufinn für wafycueinlid.

Relatio duiffe aber Dod, wase frenlida abfolut genommen, uunoglidu ift, aud) $P$ und $C$ in thierifaten
 leģteres alse §bantafiefpyâte, - fo nàmlidf, dás das Gerebralinifem, ofye abjolut negatio ju werocu, doda für fidy als Ganglienfyfem $\mathfrak{D} \dot{a} d \mathfrak{t c}$, empfande, und wollec, woourd fid feine शaturDivination am beften
 f(d)en Rapport, und s. 76 und 78 uber oren 3 us fammengang der plyfiologifacn. Erflatung
 berseffenden von felbef flar. Sreflid) und geifiteid fpreden cridict dic $\$ 5.79-85$ Das Refultat Des

 1, Dutadecifige $\mathfrak{b c g a t t u n g , ~ u n d ~ g i c h t ~ u n s ~ i n ~ d i c f e r ~}$ 11 Seinfidt Dağ, obgleidf reltene Begerifitict zur शaturs /1seugung Durct organifde $\mathfrak{F e}$ anattung." ,128ie in der
 ,1mogen, (Das Pbinomen ore Durdigangs jenez begeis

 1/Drgane abwåtz tendirt, uno fid bier mit Dem Ejefúbl "Dee Woaluf berbindet," (woben Dic Ecele [E. 163.]
 nut in der ふignitàt des Bilourgstrictis fur die Wlaftif Des gebens erføeint, und bon da aus, ityer uncnoliden

## － 164 －

 ben muf，bis fie som $\mathfrak{B i l l o u n g s t r i e b ~ z u m ~ C i n n t r i e s , ~ b o n ~}$
 bemuftrern，bon diefem zur Selbferfenntnía，won diefer zout ©eibfigefeggebung fortfdreitet，und guleţt int \＆idte
 riticimus Die §iddtung gerade umgefegrt，fie geft vom ／，Befflechtzapparat aus und endigt aufmåts im Gefãbl：
 ＂itaende iff．＂Daber audi jene Bertlárung in Der Phys
 und elegante＠pradie，jener wits，şumor und शaisitat in Den Ergáblungen，（und Die Reinbeit von finnliden \＆úfen）．－Der 刃projé diefer ©teigerung des intenfiven Nervenlebens mird nun S．81．To befdrieben： 1, Wont
 ＂Das gange शervenigftem und Seelenorgan．Efs entfeft Heine かervenfegnfuめt mit allen jenen áuern und ，，innern \＆eiden uñ Etsrungen，Die Dağ æbanomen cons ＂ffant begleiten．Diefe Perbenfelynfudt gebt ůber in eine
 „Des Gefūblvermogens mit allen jenet pbajnomenen der \＃geifigen Region．Điefe ©efnfuct，fowoll die organ $1 /$ nifde als die geifitige，fann nur geftilut werDen burd 1／Den Æappott Des झiannes oder überbaupt Der fảtfern ＂\＄erfon，nut unnirtfamer wom gleiden Befdledf）．Und ＂ 1 Diefer Rapport ift nidts anders，als Das Uebettragen ＂，eines organif（d）geifigen grringips，gleidfam eine geiftige $1, \mathfrak{b e g}$ attung Des Geelenorgans und Des Gefüblivermógens．
＂lluo to entfeft cine mabre glaftif in allen soemogen ＂Der ©̋efŭblgfeite，afle frimen úber und jerser organifaje． ＂Metber wird frey und erbellt nidet nur fid jelbf，fons ＂Dern alles，was in fcine Mtmofpbire tritt．Der Siknid uf（baut in fid）felbf binein und nimmt feinen ganzen orgas ＂nifden アuftand mabr．Dic Raums und 马eitanidauende ／＂Einbilounggfraft erblicft den Typus aller organifaen 11 Betánderungen und beftimmt Die Darin bemerfte Sinoten liauf Monate，Woden，ఇage und ©́tunden binaus，mie ＂Der befte Mftonom．Das ©efüjlvermogen nimmt alle
 frauf und bildet fie in feiner eigenen wlaftif nad，gerabe， ／，mie Der Gotus Die berfejrte ©timmung Dex Befůble unb nforectibaften Einbiloungen der Sutter bey den foges ／，nannten Werfetjen in reiner Wlafit nadfbildet，was die ，1 Muttermáblex，uno Dic Mififtaltungen bemeifen，beren 1，ßufammenbang mit Der Cinbiloungsftaft Der Mittet Heben fo wenig fu láugnen if，als bie gacta Des tyieris ॥íden SRagnetismas．Mber im Godaften Brade feligt fid fodie Wlaftif der Pbantafie in jener $\mathfrak{B o r b e r f a g u n g s = ~ u n o ~}$ nfernfebefunft． 1

习习um Ealuß Diefes Mbfanitts mird das Sellfegen Der Weisgeit und Sugend neben Dem Des erbibten ©es fúbls gemarbigt，und eine ©cdlubbemerfung ůber Dea Speculationgetgnit Der Cempiric，Der Der Natur fưr Siy ficismus aufgebưrdet mito，fáarf und einoringeno bingu gethan．

Unfer Bmeat wat，eime genaue und treue Relation Det Socen，welde Diefe neuffe Edrift unfers Ef币ぁens
mayers fur Erletatung ber lefre vom thictijden Magne tišmus aufgctjen lảst, abjuftatten, nur bie und Da eit Wo̊rtden, als erlaubte , నwifdentcde, einguidicben, und uiberall, fo vicl als me̊glid), im feintecgrunde fu bleiben. ふ্sus dúlf's aud, mollen mir da und Dazt freiten, rigen, beffern? Eelbfoenfende shenfact gieferl aus cinem ©tiaf. Freylid) fino uns in unferer $\mathfrak{A n f i d t}$ Dcs Sraumse die aud nad ciner Erleudtung Des Magnetismus ringt, Die Sbeilgebilde des organifatu Reibes, Diefe innera Indiviouen bes insiniducllen Ecbens, widtiger, als Dic Syfeme, die alle in alle, Doer ood) itroic meifen, in Gefammetbeit einge万fen, und Daber dic Mllgemeintreit Der Welt, generelle Welffunctionen, repràjentiren, woourd Der Drganismus in feinem Berfallen wicder gebunden wird, wábrend jcder ©inn, als folder, in feinen entfpredens Den $\mathfrak{D r g a n e n}$ fufenmeife auf: und untergett, wie feine Sonne feigt oder fintt. Mber um Das Dcutlid) fu madjet, můsten wir verfuden, ein Ђuct zu fdreiben, was fibwer Gålt, und wenn es endicid gefdelyen, durffe dod auch nur fo viel Sabres daran fenn, als uns verliefen mard, Scift und feben in Den todten Erdenflos Der Beobactung zu bauchert, Dak ex in Geftalt und Etellung Dem Mext cines nidt ungefaticften silduers gleidec; Denn nur wo Die Yyantafie Die (Erfenntnif Det Wiffenfaaft jur ans fpredienden Ejefalt bringt, if Dauer, und die befriedigte (Ermartung fegrt mobl nod einmal um, ein foldes sierf 3u betradten.

शecsuonEfenbed.

## - 167 -

2. 

Stieglif and Safeland iber ben thierifiten

 Nud unter Dem Sitel:
 Des Secrn 民eibmediats Stieglifg uber den thierifacn Magnetismus, nebf ふufdien, Mit Dem $\mathfrak{R o t t o}:$ Factum infectu'm fieri nequit.

शad Dem Motto und Den frůberen im fauflandiden Sournale gin und wieder entzaltenen 2leuferungen, fo wie

 Würoiguny der ©arift Deß ferrn ©tieglig von Dent Standpuncte Det ©rfabrung aus, und boffen, Da§ Der frt $\mathfrak{B f}$. nad Dem ©prud): factum infectum fieri nequit, Den son şeren @t. woogl nur defbald angefodtenen thierifajen magnetismus, weil detfelbe ůber die bedeutendfien CEw facinungen Deffelben feine eigne 'Beobadtungen batte Durd $\mathfrak{A n f u ̈ b r u n g ~ u n b e z w e i f e l t e r ~ S b a t f a d e t ~ u n d ~ e i g n e r ~}$ Erfabrung in ©dua nebmen, und mit ermfeem, unpats
 aber aud Die Unglåubigen gu gleider wfidgt argalten merde. Statt deffen finden wir gier nur einen mottliden Rusjug Der genanuten ভdrift, mit einigen wenigent, Ştn. Ş's im algemeiren begfalige $\mathfrak{A n f i d t}$ enthaltenden $\mathfrak{B}$ :

## - 168 -

 Gegner Der jeg̨t berrfacnoen wiffenitaaftiden $\mathfrak{A n f i d t t}$ des thierifden 刃agnetismus und aller boberen pbilofophifden
 Deg sern. Stieglis in unferem $\mathfrak{A r d i v e ~ n o d e ~ e i n e ~ b e i o n s ~}$
 mit ben gegenmartig immer mégr bertidender phyfiologis

 ten phyfologifden $\mathfrak{A n}$ (idten eine neue bisber unbefannt getwefene Naturfraft eeflaren will, fondern weil fie fid Durcd תufmerffammaden auf die foefler und golgen des fol leidet entfetenden nadláfigen, und Der sBifienfanaft mur (d)adenden betgandung Deš thierifafen Ragnetismuz, aberbaupt alfo Durch eine Darfellung Der ©dattenfeite
 Bea cin groEes ßerdienf erworben bat; fo baben wir es Wier nut mit Den werigen Wemerfungen des feern $\mathfrak{5}$. an Gun, Denen wix, wo es notbtg iff, einige Begenbernes: fungen binjufugen, Da eine Durdi) rinen fọraliuden Beaseib Det Uuxidftigfitit Deffelben gefubrte wibertegung aufer Dem plane unfers anctios liegt.
 (30rtes ©omnambulignus Die Heberfegung ఇraumictet, und fatt Clairvoyance und Şelfiegen daş Moxt Etaums
 Cufdeinung, mie Die Deş ©ourambulị̂maş, Die nif einftheilen nuy als folde, und nidt ibrem zu Grurbe

fede（Erfdetuang Des thiecifden SRagnetismus immer nur eine eingelne－彐cuserung einer nod berborgenen und mabes （d）einlid）weit allgemeiner berbreiteten Siraft begeidnet， ald fenes Wort faffen fann，Daber wit audi Die Fenens nung：tgierifacn Whagnetizmuer，Der bon einigen Reucr berfucten $\mathfrak{B e g c i d n u n g : ~ a n i m a l i f d e r ~ M a g n e t i s m u z ~ u n d ~}$
 lidere ift．－Bey Der vorgeidlagenen Beneunung batten mir nod ju bemerfen，daffie irrigif，Da Der Tráumende aud lebt und fiebt，und dennod nidet fomnambuil und bellieநend if，obgleid）Saum und Eomnambulienus mit einander in $\mathfrak{F e g i t f u n g}$ feben．Man fonnte Diefe 3uftánde eben fo gut ©dlafleben und ©dlaffeben，oder urleben und Urfeben nenner，wena mit Der Wegcidnung etwas für Die ©ade gemonnen wâre．Ueberdem fegzt Die Se＂ zeidnung Traumleben und Traumfeyen den ふegriff des
 nur als Die unterfte Ctufe Des ©omnambulismus und Des Sellfebens zu betracten ift．
©．5．und an mefrern Drten giebt Seery ふ．fain Slaubensbefenntnif über oen tbiexifden Magnetismus． ©s if im allgemeinen Das des seern Stiegliţ．Sut Die niederen formen des thietifasmagnetifaen Salafes werden als magnetifaje $\mathfrak{W}$ birfungen anerfannt，Die bdbern und defralb feltencren des Somnambulismus und des Scellefiens fingegen theils in Das Reid Der Sadnatymereig bermiefen，theils fur frantjafte ßuftande extlart．Es ift flar，Dā folde Bebauptungen nuy gemadit werden fonmet， menn maii Die ©ffeçmáfigffit Der purd pielfáltige，
 (pruch crbabenen tbierifa): magnetifajen (Exfdeinungen nictit fennt, und dell allmábligen, unter befondern ums fanden notbwendigen Uebergang der niedern Brade in Die bojicen nidyt felbf beobachtet bat. Ueberoem if mit
 ftand, Durd)aus nidte gesen dia ©adje geingt. Dás Der Somnambulizmus nidt ̧um normalen feben gebỏt, wiro jeder eingefferen, aber eben fo wabr if eg, Dafer, wie jeder Siantyciteprocés, cin befonderer Ecbensprocé if. $\mathfrak{u m}$ Die Efifiorung diefes befondera febeñero ceffes ift cs ung abcr gerabc futyun. Mit Der ほebauptung, Dicfer Zuftand fer Srantbeit, ift nidut6 gegen Das Эorbandenfegn icfielben, gefest und Durchaus nidetg erflâtt, und Da Secrr Sc. fafmerlidy wird beftimmen fonnen, welde Wiodification Des Rebens Siranficit, und weldhe ©fefundbeit gu nennen, und wosic ©ircige jnifdect beiden fu gieycu fey, fo ift es̀ ganz gleidgůltig, co man Das Seclicgen und den Eomnambuliemus cinfowilen Seanfyeit oder Gejundgeit aenut, da ex, ex mag erfercz
 logic bleibt.
©. 10. tritt Şt. Sc. Det Sjentic Deß Scrn. Etieglis bey, Dás das Rigens Des thierifáan Magnetinmas in einex Dunfformigen fautausoingituig, alfo in cinem Exices mente beftelfe, weldem fer. Sc. jedod nod sine bejondere Witalitát beylegt. Diefes Efycrement, mit Der lefondiger 2darme verbunden, und im 刃enfaca, von weldecm cis ausgebt, unnug gemordan, Dajer in feinen weitcreft

 fijitem cines andern unter gewifien Neryaltnificn aufges nommen, verfeţe ces dicfa bebiloc in cine groke ミjátigs feit, welde die befumten Reactionen zue Golge babe.


 Der ३erbindung der ?letsen mit Den fleimen ©dalagadern abjondert, sisfe man mit fence Sbestic nidet getren.
 Fersenatmoing dae, fey irrig. - sioir baben bier alfo
 und bu Cube Dicier Sdrift gegen alle Seypotijefen eifert, und fum ©dif( ausruft:, 1 Mlfo das gactum, Das Factum und jeine willige Begrundung, - diçallein, — nidt: Raifonncment, if's, was une Roty thut," fo giebt er uns dennod eine Der ungereimteften Şapotyefen. Dean nidt alfein foll bied ein mit cinet beiondern $\mathfrak{B i t a l i t a t}$ begabtes Excrement vorbanden fenn, bon Dem bisber fiod Riemand etwas mufte, und won dem in frallers Whyfios logie nidtes geidrieben feft, welches abcr, ungeadtet es lebendig if, demnod an fidf felfot nidits befonderes if; fendera es foll fogiar in die Reveen aufyenommen werden, und bier die munderbarfin erfdeinungen berbenfăbren tomen. - शiemand foll alio Sappotgefen auffetlen, nus Sere ©tieglit und feufeland, und gwar folder, von Denen man mit Scern etieglig S. 6. mit §edt fagen fann: 11 Wit unferer phyfivlogifden Einfidt fely es

```
一,172 - .
```

wabrlid／aledt，wenn man ofne Den lebfaftefien ssiders fprud）folde craffe $\mathfrak{F o r f f l l i u n g g a t t s n ~ a u f f e c t e n ~ f a n n . ~}$ Einfadif und leidt maden fie fid alleroingz Durd）eine To begreiflicte｀Eefre Das Erflaren Der Entfebung won granfgeiten und ibrer Sexilung．＂Sindeffen modate dicie Excrementaltbeoric auch jut ©rflarung der einfad）ften
 Wetallmadelu，nidt binreiden，und wo bon den boberen pfodifden（erfdecinumen des thierifajen WRagnetiŝmus

 2／ngelegongeit bisfer fund getban baben，it Drey Saupt： flaffen，in Renommiften des Uuglaubens，in gar nịdt zweifelnde ©dnnell；und Eeidgtglabige，und in famars mende $\mathfrak{R y}$ fitifer，－ $\mathfrak{I n}$ welde pon dicien §laffen follen wir Şrn，Ş．fesen？ung falbif módetn wir in feiner Derfelben wiederfinden．

Die folgenpen Seiten entbalten aukey wodtlidien
 auf ©． $55 .$, too Wesmé Der Wornurf gemadt wird， Daser feiner Entbectung nie in wiffenfonaftliden Beiffe Şert murbe，觡er fie felbit nie zur Marbeit fam，fie felbf im Wefentliden gar nidt perfand $\mathrm{D}_{\text {－}}$－Wir fragen gegens theilg：wer if ifrer Seerr geporden，und Gat das wefen Derfelben berfanden？und fann eş 马emanden zum æor， murf gereiden，etwas bişber noш unperfandenes gleids falls nidat berfanden ；baten？－
©， $75_{+}$fingen wir cine ©telle，Die mir sur ©bre des

Stn．S．weggetwůnfat båtten，Efz wird bier nåmlid，eine Ctelle aus $\mathfrak{S t i e g l i g ~ a b g e f d r i e b e n , ~ D i e , ~ D a ~ S c r . ~ S ̧ . ~ f i e ~}$ nidt widetegt，nur für feine Wieinurg gelten faun，uno， in welder Dem berforbenten Reil nadgefagt wird，das er fid it eine falcal Whilofongie uso ©admármerery bins eingietyett laffen，die allem，was er won da an nidt $\mathfrak{A n a}$ tomifajes in Druaf gegeben，einen Cbarafter bon Ber，

 peinigenden Geffáfte gemadtt bube．Das Regtere wirden twir bem Sern．ふ̨．gern glauben，obwobl in einem andern Cinne，audt baben wit nidts ůber feinen $\mathfrak{S ̧ a}$ g gegen die Whilofophie zu fageh，da Diefer faç unz gleidsůltig if；
 Stelle，Die，wie aus dem zufammengange bervorgeft，won Deth fern．©tieglit nur gegen die ©adje，nidt gegen Den Wienfden gefdriebett，bier aber，wie Durds ein ans Detes wabres ©actilegium an Reil＇s ひndenfen（in §̧ufe tands Journal der pract．Seilfunde． 1816. Juli）beurfundet witd，nut benuşt ift，um $\mathfrak{R e i l}$ l＇s elns Denfen in einem gebáfigen \＆idute Dargufellen，uns und alle Wetefret Des grojen siannes mit tiefet Subignation erfúllt．In diefem guleģt angefůhtten \｛uffage mitd dem grogen Dabeimgegangenen alles illidibere，belbeftatnoige moralifde Eeyn＂abgefproden，und Derfelbe ald＂（Gottegs

 uno Gosttliafeit Des Menjaen＂gewiden ren，éin 马eber in fice vertilgen múffe，und jmar，－weil er in Dingen，
bon benen fein Sterblider etwas Secpiffes weig, Wermus thungen gcảußert, Die Dcm ßlauben Des . Sern. Sc. entges

 SRatur in ibrem jnnern crfenren oder erfanafen" ausju fprecticn, io daf̃ eg uns beduntifn modte, ser. Sg. molle.
 verbreiten, uneingedent Des alten Epructes: Nemo ante obitum beatus. - ©g gicbt cine feciligfeit Dcs $\mathfrak{P a m e n s ; ~}$ welde unabbangig von Den Meinungen (Einjelner aud) obue Sanonifation im sandenfen Der ßcitycugfien und s?ady fommen beftelt, welde fidt Dev verctoigte Feil Durd freng moralifaes seben und ourd ernifes wiffenfaafts lictocz Etreben und practifa) $\mathfrak{f t i f f t i g e s , ~ u n e i g e m a i s i g e s ~}$ Wirfen cumorben bat, und Dic bier gu vernidten verfudt wird. - Da Der Girund Dicjer Migyandung cinez Wek, forbenen nur eine ßeridiedenbeit Der かReinung ift, und zwat einer Wieinung ủber ©icgenfånde, von Denen man mit ©bothe fagen fann:

Wer tarf fie nemen,
und wer bcfennen,
Uno fagen, idy glaufe fie, idf glaut fie nidet?
fo fürcfeten wir fefir, Daß, da. $\mathfrak{c} r$. Sc. frúber gegen $\mathfrak{R}$ eil
 und sindenfen gu entcbren fuctt, bier eine folgerung ents fetjen modte, Deren fernerer ©ntwictelung mix ung gern begeben.
©. 93. folgt ein Berid)t $\mathfrak{u b e r}$ Die Refultate cines ほeitje son Beobadtungen und ছerfucien, welde Sex. Sc.
in Mercinigurg mit mefreren Berlinet Geleften，bon Denen nur die ferren תlaprotg und $\mathfrak{f e r m b f a ́ d t}$ ges nannt meroen，angcfellt bat．－ねicint，wie wir bers muttren，Sar．গ̧．bier Die æerfucfe，Die bor cinigen Jabren

 feland u．a．befandeth，auf $\mathfrak{b s j c r e} \mathfrak{~}$ berfuggung mit dem
 tate aber nody nidet befannt gerworden find，fo fdeint es unge，abgereffen Davon，dás die Sutorifation Der gangen Giciclfdaft zur Sefanntmaduung dicfer Mefultate nidt angefübrt ift，unfaffend，Daß́s şr．Ş．Dicfe Berfude als Dic feninigen auggiebt，und bon den Mitgliedern diefer Gefellidaft nur zwey Cbemifer nennt，bingegen Mianner， melde Die Eadje weit nåber intcrefirt，und Deren Tamen alfo mebr ふemeisfraft geben wirden，verfaweigt，Da Dod，menn eine $\mathfrak{B e o b a d t u n g}$ als mirllides $\mathfrak{F a c t u m}$ gelten foll，wie bier＇Şr．Scr．verlangt，Die $\mathfrak{Z n}$ nfürung Der ßeus sen cin Şaupterforderní ift．Feener ift uns bier nod aufgefallen，Dás melbrere Der angegebenen pogenannten Rcfultate nur Dutc fcine angefůbrte §batfate begránbete Seinuingen une æaifounements Des Squn．Sृ．find，fo Dás Şr．Sc．alfo felbit in Den grofen Febler berfâlt，und fatt factifd begrundeter $\mathfrak{\Re e}$ fultate feine einfeitige 刃ieinung zu geben，und wit in die Werlegenfeit gerathen，nidt redt
 WBifenfdaft und Wabrycit Die शaturforfifer und Mergte um das factum bittet，unter factum serfegt，indem mit Factis Diefer 彐rt Der ssiffeniめaft und Der wabryet

$$
-.176-
$$

menig gefolfen fern modate, und wir alio, weil die murts lid)en Sbatfacten für uns Den gros fen ssertb baben, alle - Saturforfacr und Mergte einladen múffa, uns nur ja feine Gacta gu gebell bon Der Art, wic Die bier mitgetbeils ten find.
©ie find folgende:
I. befannte, Einmirfung eines lebenden Jindibidums auf ein anderes, wodurd) in legeteren eigenthumlithe, und in Diefer ©aufalverbindung bis jeţt noch aidt befainte, ©rs fdeinungen Dez Fervenfofems berworyebradt werden."
2. 11 Dicfe (Erfdeinungen erreid)en juweilen cine $\mathfrak{S}_{6}$ bibe, melde gang jenen frantjaften Tervenjuftand Darfecllt, Den wir bisber ©omnambulismus und ©atalepfis nannten, und det aud gang obne magnetifde ©imwiftmy,
 mus, bervorgebradt werDen fann."
3. IBer eiagige Unterfobied ift, DaÉ fie bey bem Wiagnetismus Durch beftimmte (Einmirfung von ausen und nad wiafubr bervorgebradit und aufgefoben werden fỏnten. Diefe ift alfo nur Die áufere Beoingtung, abet
 benfytem und in Den Gefegen Deg Drganizmus feinen eigentliden Girund bat. ${ }^{\prime \prime}$
个deinungen geveet ヨntgeil, wird Dadurd aufgeregt, und bermag bie Eridecinungen matinidfaltig zu erboben und


## －177，－

aus int allein exflarelt；fondern es facint cin pyyfface शgen＇Dabey wirffam gu feyn．＂

 あemifi）Sieagentien，aud im Tooten，finnlid Darfellent【afien．Sis jest if uns fein Berfuch befannt，wo ourd Einmirfung auf oder Durch leblofe Sóper，of © ．Sttractis on，fein Dafenn phyfif exwiefen wàre，wie das bet
 pondern cs faeint nur in ber Ephate Des Rebens gu exis firen，eine £cbensatmofogare bez lebenden Srganismus fu feyn，Die aud nur auf Rebendiges wirfen fann；Daket fein Dafeyn poroorl，als Die Sieceptivitat Dafir ausert BeDingt Durc）indiviDuclle und gegenfeitige $\mathfrak{B e r b a ̊ l t n i f f e ~}$ （auf álould）e art，wie Der flůdtige Anftecfungstoff）．＂

6．„ふicfer アutand fann in Rranffeiten，befonders nerboffer $\mathfrak{U r t}$ ，ein grónes Secilmittel merden，felbft bant， wo Die fráftigftir Seilmittel vergebens angemenoct mordent


7． 11 Befroegen－if ex fciner शatue nad，nls febe bedingt，ni．dt geeignet，allgemeines ．heilmits
 gen now nid）t gebor fäbig，groker Worfidt von Seiten bes Mrgteg；fo wies als grobem Mibgralid）unternorfen，der ohtigfeits


 Bo．L．saft．I：

## - 178 -

 Gelegenbeit geben und unreine Berfuabe berborbringen."
©taft der widerlegung vieler in diefen ©adecn ents baltenen faiefen $\mathfrak{A n f i a f t e n}$, einfeitigen $\mathfrak{b e f a u p t u n g e n , ~}$ und exfdilidenen Forgerungen, erlauben wir uns nur fots gende eingelne $\mathfrak{F e m e r f u n g e r . ~}$

Dic §. 5. bexuigte slifidt, DaÉ Dic swifungsart Des thieriifden Wagnetizmus mit Der Des $\mathfrak{U n f l e c t u n g s i f o f f e s ~ e i n e ~}$ groge Nefrnlidfeit gabe, bat uns fegr überrafat, da fie aucd gan umjere 刃icinung, und aud fürglid yon einent andern Pbyfiologen (b. ©ffacnmayer $\mathfrak{B e r f u d ~ D i e ~}$ §deinbare $\mathfrak{R a g i e}$ Des thierifacn $\mathfrak{R a g n c t i g}$ mus aus phyfiologifden und pfydifden © e\% feŗen fuerflaten. ©tuttgart und ఇubingen. 1816.) ausgefproden morden ift, indem die joce Der organifden马eugung aud nur alfein die 2unfectung erfiaren fann. Sur eff Dann fann man den thierifden Magnetisimus náber'erforiden, wenn man die lebendige wirfung det 2lgens und de organifden Serbáteniffe deffelben nidt verfennt. - Die $\mathfrak{P}$ arallelifirung Deffelben mit Dem ©ons tagium und diefes mit dent tbierifaen Samen balten wit Giét won Det grốten widdigfeit, Denn nad unferer $\mathfrak{A n}$ fidm if die Wirfung Des tbierifden शagnetièmus ebenfall ein organirøier 3eugunggprogés, wie eß die ůbrigen มns ftectungsproseffe Der Srantleit, nur in einer niedern ©phåre find. - fout diefe, obgleid) obne factifdert $\mathfrak{B e w e i s ~ g e g e b e n e ~ \mathscr { M e u } e r u n g ~ w i f i e n ~ w i r ~ \mathfrak { f r n } \text { . 5. aufrids }}$ tigen Danf. - Đie ůbrige befauptung Diefees S.1 Dafe nod fein æerfud befannt fey, wo Durd Cinmitung auf
sder Durdi leblofe Sorper Das Dajeyn Des' thierifds magnetifden. Ugens phyfifd ermiefen wåe, if indeffen Durd) Die Serfude mit Den Metallnadeln (im folgenden ภ̧efte Diefes షudivg miderlegt.

In §. 7. entbălt Die erfte Seálfte cinen viel zu fruib getbagten, auf falide Mråmiffen gegrůndeten Musfprua), Bis jestat if noch ourdaus nidd factifal bemiefen, in melden Sirantgeiten Der tbicrifde かnanetismus feeilmittel Sey, und in melden nidft, baber auds nocd nidet uiber Demfelben abgefprodien werden fann, und andere mámer gerade Das छjegentbeil befaupten modxter. Man untexs
 ebe man fo Dictatorija) ju (precten wagt. Ferner wird
 eines in feinen Wirfungen nod nidat geborig befannten, und yefágrlidjer Jolgen fábigen Mittels, verlangt. Sollten alle $\mathfrak{A r g n c i m i t t e l , ~ b o n ~ d e n e n ~ m a n ~ b a f f e l b e ~ f a g e n ~}$ fann, unter obrigfeitlide Muffidt geftelt werben, fo modate die balbe \{pdtaefe in Die Solizeyfube mandern múffen; oa, wie felbft ©ticglig (S. 6. Diefer ©drift) eingeftbt, /wwir mit Der wirfungsart vicler Mrjuciett, Die - taglid angemendet werden, nod viel unbefannter find, und fid cine groge Mnjafl devfelben nennen liege, die weniger beftimme Einmirfung wabrnegmen laffen, und Durd) welde feltener entfdicDene ©̧enefung berbengefůbrt wird. 1 - Und mer foll denn die Muffidt fůbren, $\mathfrak{E a i e n}$ Doder Mergte? - Im etfen Falle mafre Die ©acte in Die Sånde folder gegeben, Dic Durdaus nidits bon derfelfen wiffen, wo alfo Der Grfolg des Wittels gaing dem ßufalfi
überlaffen bliebe; int gweyten Falle Dea cinfeitigen Mnfios ten eingetner $\mathfrak{y c}$ (nidjen anvertraut; alio ebenfallz nidess sewonner. Ucbervem if Das ßgeng Des thierifaen Pagnes
 wendungsmeifen find poocridieden, und úber alte åusere Soidoránfung erbaben, indem in beftimmten faillen felb Der blofe feffe Wille und der fixirte Slide magnetifirend wirft, und oft auf meilenweite ©ntfernung fid áußert, und oie thierifth: magnetifac Einmirtung bangt im Mages meinen fo febr bon Dem freyen willen und feften Woblea Des sheniden ab; daf jeqe polizeylidje waantegel biek ifre Brañze findet. -

 Die tiefe Fiedeutung des thierifaen Wagnetisimug fůblend und alles wiffenfdaftide © Streben befmoglidft unter: ftazend, Damit umgeft, einen eignen Eefrftugl fúr Den thieriføen Magnetismus zu exriळten, und, Die Wirts famfeit Deffelben anerfénnend, cin eignez ©ુebåude zus unentgeltlichen tyicrijds:magnetifchen Ficbandung armet Sranfen berguseben, Gicgen dicie abfidt, die der Mnfide
 fおeint Diefe Etclle gerid)tet ju fern, unp es will uns faft fdeinea, dás die gange Sdrift nut in Diejer $\mathfrak{b e z i e g u n g ~}$ entfanden fenn módte. - ©fz ift nidf fu låugnen, daf Dic (Erridtung einer afademifacn fefrfelle für Den thieris fden Wiagnetismus, fo wie ciner bom ©taate fanctionits


nungen in Dex wiffenfabftliden Welt geforen wurbe，ins Dem wir bietourd an ábnlide ©reigniffe in Der（Sepaidte Det SBiffenfa）aften erinnert merden，too eine neue Ents Decfung erf mit Der $\mathbb{D} f \mathrm{fentliden}$ Hnerfennung won Seiten Det Staatsbeforven einen feften Sealtungèpunct gewann． Şiex batte Diefe Ericbeinung nod）ein Doppeltes Jinterefie， indem bierdurd，wie frůber Der thterifac Wagnetis̊mus Durd）Regterungsbectete fůr nidt exiftixend crflåt wurde， fo nun Das ebegentheil，nåmlid die Exiftenf und Wixts famfeit Deffetbelr bon det bodeften Beborde als ůber allen ，Pweifel erbaben anerfannt und gerwůbigt wůde；－uno wir fornen im Magemeinen nidet anderg，als cinem lande
 felbf bis gum Tgrone bat erbeben fònnen．

Da indeffen，diefe $\mathcal{A n g e l e g e n t e i t ~ i n ~ m e b s f a c h e r ~ B e g i e s ~}$ Gung yon Der grôbten がsidtigfeit if，fo måren bier，ans ftatt eines beftimmten，auf feine factifdea serunde fids f（ůbenden $\mathfrak{A b}$ fprectensi，ncben andern vorgůglid folgende nídt leidet 孔ulåjende Fragen nåber gu erôrtern gewefen：

1）Jf Der thicrifae かiagnetismus binfixtlid feiner Entfebung und Wirfung（d）on wiffenidaftlid ertlåt，uno
 Des tieffen Gefreimniffes Der ફatur，fůr einen befonderu Sbeil Dex whyfiologifden wifenfdaften angefeben und
 sorgetragen werden fann？－

2）．Im Feiabungsfalle，welde cigenfanften werben oon Dem Sffentiden Eebrer Des thierifden Magnetismus sefordert，indem Der fegrer des thierlíden Siagnetismus jugleid）©ubject und Sbject dee beilenden Sunft wird，und fid）felbfe in Den magifaen Sreis noci unbefannter und nux

## - 182 -

erf geabindeter शaturfrâte bingeben und afs seifmittel uno Seilfunffler zugleid wirten muß, alfo nur Durd die boddfe wiffenfaaftlide Billoung und boliendetfe ఇednif fich aug diefen \&abyrintfe der fubjectiven und objectiven
 gung einer Der gebeimften, und foleidt die $\mathfrak{V e r f u b e}$, fie gil ergrunden, verpottenden शaturftaft eine nidet uiberall zu findenoc Gewandtbeit deş Seiftes, freper ©ina für die
 Sildoung, theils um bor feiner unerwarteten Erfdeinung zu crfarecten, theils aber aud, um fid nidt bon eingelnen trůgeriiften (Erfdscinungen zu falfacn ভdlůfen binreifen zu lafien, und endidx eine feltene (babe der Diagnotit, nidet Der ©iagncfitif im gemosgnliden ©inne gur unterfdeidung Der Srantheiteformen, fondern, was weit ¡awieriger iff, Der pindifd = moralifden Diagnofitif zur Unterideidung Deş abfidtliden doer unabfidtlideen æetrůgers yom nidft Wetruigenden, getjoten dutrfe?
 lide Sccandolungsanitalten, porjüglidd durd die fogenanns
 Durcaaus nod unbefannt iff, bier wabrideinlid cine nod gang unerfannte, boddf complicitte W3irfung, theils De: menfaliden ⿹rganismen quf einander, theils Der Eifens muffen auf Den menfdididen Drganismuğ, ©tatt findet,
 nut als eiue empirifde 2 nnpendungėart cince bedentenden Wittelq anductorn if? -

Riefer.

## III.

 uberben
thieriføen $\mathfrak{M a g n e t i s m u s . ~}$


1）Somnambulismus traumaticus，
butd eine in eine in ber Magengegend befindidide Saupbunbe eingebradte metallene Gonbe erzeugt．

Im Journal de Médecine，Chirurgie，Pharmacie etc．par M．Leroux．Tome XXXV．1816．findet fid fols gende merfoursige Beobactung von fartey，Die mic aus der Salfbarget nedicinifa＂deirurgifaen peituth 18x6．刃rr．86．аugiteben．
 tief in Die かagengegend cinbringender fiffelgang juruák geblieben．ふringt man Die Conde bis in Die Siefe Det Ffiftel，fo empfinbet pogleid）Der Sranfe anfånglid eine salte und einen brucfenden Sdmers，morauf fat eine frampfante Fafammensiefung im ganjen umfang Des Unterleibez einftellt，vie mit Sbajnen，©trecten Der Şlie， Der，einer ungews． bon Somnambulisinus begleitet ift，Den man nad wilt fůjr betlångern fonnter wena man dem gaden deş cies fprades Des Sxanfen folgte．25－30 刃inuten nactyet Doten alle Diefe Bufâlle auf und Det Suanfe verfăut in feine gewsonalide gqpociondrifare Stimmung，Die ign feit

permundende §isper bis zum Eonnengefledite gelangt poet batte es Dod bedeutend ariduittert，und Die ©onde erregte Darum die eben befdriebenen merfmúroigen $\mathfrak{\beta u}$ fålle，－Das wâre pann ein Somnambulismus trau． maticus，Den man nad wiflfutr purd Daş eingebradte §nftrument bervorrufen tonnte．＂
S ：Da es Dutciaus nod nidt ausgemadt if，weldee Sbeit Deş Merbenfontems im Comuambulismus Sentrals punct des Rebens，DDer，－um metapforiica ou reden－ Der ©is Der Geele tif，und cinige，子．B．von Efぁens $\mathfrak{m a g e r}$, bon Dee genosbnliden Sicinung；daf man Das Eonniengefledt als Den Gentralpunct Des \＆ebeng im Eont nambulismus annefmen múffe，abgefien，und das finmpas
 fur Die Mbyfiologie ：Des thierifden Magnetiêmus son Wer grosten Wicidtigfeit if，biexåber alumablig ins Mlarc
 beftimmenden æeobadtungen Die grô̧te ఖufmerffamfit．

Wir maden ben Diefer Gelegenbeit auf folgenben mit teaffebenden Der jobjern Grade in piefer seinfot anzufels benden $\mathfrak{B e r}$（ud）aufmectfam：

Da man annebruen fann，daf，wie das 2uge fiot nidet felbft fielft，das Dir fid nidit felbef gôrt，fondern muk Das，was fur daffelbe suffenmelt if，daṣ Geelenorgan
 fann der Theil Deè Rerbenfoffems，belder im Comnams bulibimus Sentyalpunct mird，au由 nidet von Dem Somnams bưl gefeban merden，naimlidy als áußerer Ȩegenftayo


## - 187 -

bey Eomnambúlen, welde Sbeile Des Rexvenfyfems ibnen fidtbar werben, und welde nidd. Die gyri cerebri, eint zelne Nerben $2 c$. find befanntidioun ignen gefeben worden. ©s fragt fid bier, fegen fie alle inueren Theile Des Befixng, weldes feyn mus, wenn der Ceatrals punct Des Sebens im Eomnambulismus in Das ejangliens fintem und das Connengefledt verlegt if, und fegen fie Diefer, doer eingelne sgeile deffelben $\mathfrak{n i d} \mathfrak{t}$, weldes ebenfallz ©fatt finden muß́, wenn bier Die Befictrempfindung zum Bemufticyn fommt? EVen fo ob Die eingelnen Rerven Des. fompathifden Gyfemes ifuen objectiv merden. - ©゙s ift nid)t zu bezweifeln, Dás man bey Sellferjenden der bifkern Brade, Denen ibr ganjer ふisper Durdfictig if, Diefe Sragenvleidt ing §eine bringen, und Dadurd) cinen groken Sdxritt für die $\mathfrak{P b y}$
 - Jedod wáre Dabey immer zu berüdfitttigen; theils Die Eomnambuilen nidt mefr fu fragen, ale fie felbot erlaus ben, theils fid wor der fo fatwer fu vermeidenden Tảus faung ju blten, Die cignen beconnfen in den Somnam:
 J̃ndeffen mu® cs auct bicr Regulative geben, um Diefe Ecylla und Sbarybois gládlid fu vermeiden.

## Riefer.

2）SReu eridienerie Scuriften ibber ben thierifdent Magnetismus im $\mathfrak{J a f r}$ 1816．

SB．Mrndt Beytråge zu Den Duraf Den animalifatn


 Wagie Des thicriđđen Magnetismus aus phyfiologí币ぁen und pindifぁen ©befetgen gu erflåen．©tuttgart $\mathfrak{u}$ ．Tủb． bei I．©．Cotta．1816．8．（21 gr．）

G．F．Parrot coup d＇oeuil sur le magnétisme animal． St．Pétersbourg，chez H．Bonnet et comp．2816．8．（I2 gr．）

Jofep $\mathfrak{F}$ eber ber thierifde Magnetismus，oder Dag Geffeimníg des menídiciden Rebens，aus bynamifas ＊inciichen Sraiften werfánolidy gemadt．عandsbut，in

 Des Sexrn \＆eibmedicus ©tieglig ůber Den tbiexiføen
 Bucjgandlung．1816．8．（ 12 gt．）

G．Bruining Schediasma de Mesmerismo ante Mee－ merum．Groningae．1816．8．（ 15 gr ．）
$\mathfrak{B r i c f e} \mathfrak{u b c r e i n e m a g n e t i f a j e ~ c u r ~ y o n e i n e m ~}$ Hislåno．Qandprediger（probfi Berg）．Geffarieben int Sanuar 1816．zum Weften ciner fegr atmen Eamilio． Dorpat bey © © uinmann．1816． 12.

S．R．Eidtenfidi unterfuaung über Den tbiet．
 1816． 8.


[^0]:    1.58. 1. 59ft.

[^1]:    \#) So mannte er bas æagnetifirent wethes ar vorber nide cinmal beat samen nact gefannt batte, und wobon uberbaupt fein Mienid in spaufe etwas gerbufit gatte. Ir.

[^2]:     meine Şande in Mbidgt auf Den Grad Der Weidgeit Der
    
    $\mathfrak{z r}$.

[^3]:    *) Epater erfuht íd von ber fremben Srau, dafe fie auf einige Der ©omnambiten © meting wibrig gewirft gate. Ir.

[^4]:    *) Diefe Seukerung fareibe id bier soortlia) $\mathfrak{a b}$, weil id fie nidt für uninterefiant batte;-fie fafeint namlidif ou beweifen, soie febr der shagnetifeur mit Der sintter fur Ben Somnambul identificirt war, da diefer, wenigftens temporár, feteft seuntz nitle in fie legte, weldje fie burdfuas nidg, fontern blof ber SRagnetifeur befás, wábrend auf ber anbern Ecite Erfdeei= numgen in-der shiegragh vorganden find; wetate fur bie Joen=

[^5]:    ＊）Solle bier bey $\mathfrak{F e f f i m m u n g ~ D e r ~ D i a ́ t ~ a c . ~ n i f f t ~ e i n e ~ E i n v i r s ~}$ fung Deß Şrn．Dr．Tr．und Uebergang Der Gedanfen Defictben auf ben Gomnainbul angunchanen feyri？Dafß Şr．Dr． $\mathfrak{z r}$ ．mit Demt Sranfen in Sapport ftand，wenn aud nidt bizz zur gangliden Joentificirung，tvie fie zbifden ฏagnetifeur uns Somaanbut vorbanden war，und bielleidf nur mittelbar burd）Şrn． $\mathfrak{F}$ ．，ift moln nidy zu táugnen．＇Riefer．

[^6]:    *) Eollte nidt ctwa der fomnambutle Siranfe Das̀ gefunfene Interefte feines magnetifurs fur inn gefinglt, biefe moratifd)e Entjweyung 广einer Eelbft (ler झiagnetifeur war ja eigentlid) eins mit ifm) iferbaupt feine llnrube verantaft und ben

[^7]:    *) So lange follte es nad meiner Mnweifung bauern. $\mathfrak{P r}$.

[^8]:    4.200 1． 9 ff

