# $\mathfrak{Y} \mathfrak{t} \mathfrak{i} \mathfrak{y}$ 

für ben

## Thierifaelt Magnetismuk.

Sn Berbinoung
mit mebreren গaturforfdern
berausgegeben

## $60 n$

Dr. ©. M. bon 飞fdenmayerf
7rofefior 34 なabingen.
Dr. D. G. Љiefer, Profefior zu ฐiena.

Dr. Jir. शaffe, asrofefor zall safle.

## Dritter $\mathfrak{F} a n d . \quad 3$ weitez $\mathfrak{C l u c}$. mit einer supfertafel.

## $\mathfrak{J} \mathfrak{a} \mathfrak{l}$ ©,

Gei Scmuerde und © dwetfate.

$$
1818
$$



1
1

1
-
-

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

$\qquad$

1. Eigentgumtide $\mathfrak{M b h a n d t u n g e n}$ und Drigia natbeobadtungen.

## 1. Das magnetifde $\mathfrak{F e b a ́ t m i ́ g ~ ( B a q u e t ) ~ u n d ~ b e r ~ d u r d ~}$ Daffetbe ergeugte ©onnambulizmuz. Rad Theorie und Grfabrung. Wom Prof. Dr. ©. ©. Siefer. $\quad x$

 Einleitung. . . . . $\mathbf{x}$
2. Die $\mathfrak{W h a b o m a n t i e ~ u n d ~ d i e ~} \mathfrak{P}$ andelfdwingungen 22

4. Unjer $\mathfrak{B a q u e t} \quad$. $\quad . \quad \because \quad \cdots 44$
5. Gefaidte eines bura) das umagnetifrte Baquet at= lein ergeugten Gomnambulizmus und giedural gex beitter Epilepfie.50
6. Rưdeflif und Weberifat .......: 152
7. Worlaufige Єdfußbemerfungen. ... 160
(Die かubriten II. und III. fatlen in diefent §̧efte bogen æRanget an $\mathfrak{\Re a u m ~ a u s . ) ~}$

## - IV -

## Cerfarung ber Rupfertafel.

Daถ̇ ummagnetifirte $\mathfrak{F a q u e t , ~ i m ~ f e n f r e d t e n ~} \mathfrak{D u t d f}$ fanitt $\mathfrak{a b s}$ gebitbet.
a. a. Dis Geitenuánoe befielten.
b. Der Dedel.
 und wafier beftegend.
d. Die burd ben Defel und bie צiafie beb Baquetż gebenbe ciferne ©tange.
e. e. e. e. Wier eiferne, an Dean einen Ende fnieformig gebos gene Stabe, welde Durdy Soder in Dedfel ou Der §afie రeธ் Baquetz fúbren.
f. f. Wollene Gannure, um ben Sranfen mit dem $\mathfrak{B a q u e t ~ i n ~}$


## Drucffehter.

©eite 5 Seile 22 fratt: witfen, die lies wirfen, Die

- 6 - 26 - Dermafen lies bermeffen
- 7 - 19 - ander ßeit tieß inder 3eit
- 7-20-vorigen lieb ewigen
- 8 - 4 - liegendes ©fottlitaez lies lieo genden $\mathfrak{G}$ ottliden
- 72 - 14 - einem lieg ein
- 127 - 3 I - 2 Ct. ließ I Gtid.


## I．

## C゚igentbimlide 9byandlungen

Hit

## Sriginalbeobaditungen．

Das magnetifde Behåltnís（Baquet）und bet Dutch Daffitibe erzeugte Somnambulismus，Nady Theorie und Erfabrng．Won Prof．D．D．G，Sitefes．

$$
\mathfrak{E} \mathfrak{Z} \mathfrak{l} \mathfrak{l} \mathfrak{l}
$$

$5_{n}$$\mathfrak{n}$ Der $\mathfrak{p r a x i z}$ bes tbierifden Diagnetismus，（wenigé bis auf gegenwartige Beit in der sbeorie beffelben；；pielt Das $\mathfrak{B a q u e t ~ e i n e ~ f e b r ~ b e d e u t e n d e ~ \Re o ̣ l l e . ~ - ~ E s ~ b e f t e g t ~}$ betanntlid（nact）Der bisi jeetr angenommenen ©onftutctionss und $\mathfrak{A n m e n b u n g s w e i f e ~ D e f f e l b e n ) ~ i n ~ e i n e t h , ~ © i f e n f o l a c i e r y , ~}$ Eiienfaane und andere eifentraltige und glasartige，mit 3saffier bermifate Etoffe，fo wie mit soaffer angefulte Sflafぁen enthaltenben，belfaitnib；mit weldem，vermits telf aus dempelben betauggefender Eifenfangen uno


』
 Werfonen in Wetbinoung gebradt werden. Đie Eifens flange, oder aud. Die ©dnur wird an Den Ieibenden Z万eil gebradt und won Den Seanden Dcs Sranfen geftriden, worauf Dann, obne andere $\mathfrak{m i t w i t f u n g ~ d e g ~ 刃 a g n e t i c e u r s , ~}$ als Dás derfelbe früber das Baquet magnetifirt und diés Wagnetifiren bon Beit zu Beit wiederfort, nad fúzerer
 und übetfaupt alle Erideinungen nie beim wirfliden Wagnetifren entfelfen. - Bon Der einen Eeite, ber abfolut Ungláubigen, bat man die 2bitfung des Waqueté ganz in 3welifel gejogen, und, um den 3weifel gu reatfertigen, nidet felten aud wobl, um fid der Můge Der eignen Unter, Yuaung zu uberbeben und fid die Ertlarung leidt jú madfen, Den nidt zu lăugnenden, am baquet entfeteas Den ©dlaf Der \&angenweile, Der §inbildung, Der ©etwobns Beit, Dem Betruge 2c. zugêdrieben, Bierourd) Daṡ §ind mit Dem Bade verf(iuttet und fict Den weg zu aller fers neren Unterfudung beq facticd Erwiefenen abgefanits ten. - Won Der andern Geite, Der an bergebradfte Dogmen glâubig şangenden, und fie als ertbiejent $\mathfrak{F B a b r}$
 bauptet matt gemeinfin, das bon dem Ragnetifeur Des, Eags tinmal bermittelft ©freiden und நeruibren der Eifenfangen magnetifite §aquet wirfe alle in vermoge Des won Dem wagnetifeur Demfelben mitgetheilten oder menigftens in Dempelben aufgeregten tbieritas magnetis
 und in ben übrigen Maffen dee Baquet fortoaucrno ents

## - 3 -

midelt toetbe unt auf Die Siranter übergefe; Das elfen und Die ubrigen Beftandtheile dez baquets fogen aber an fid todt und untirtfam, feyent nut Sadger Des erregten
 und allein iin Magnetifeur babe, Dafer deffen berůbrung und Begenwatt Durdans notbwendig fey, wenn das Waquet wirfen polle. Sier fapeint man cbenfallg, bas Wabre uberjegend, zu weit fu getjen, einer einjeitigett lefre und beftiminten 2 utoritát ju viel nadjugeben, und Die bobere gnfidt ocr Raturwiffenidaft; welde feine als einen materiellen Stoff ju dentende magnetifde firaft fageben fana, fu feft fut bernadláafigen; abgefeben Dason, daf nad Diefer Tbeorie es Durctaus nidt einguferelt it, wie ein einmalineg 9xags netifiren Des ほaquets, ungeadtet Der notbmendigen @tos rungen bon Eeiten ber Sranfen unter fid), (bon benen man fa mit eben Dem Redfe bebaupten fonnte, dá mande Detfelben aud das ßaquet entmagnetifirct ober Demagnes tifiren modeten) binteifleit fant, bundert und mebrete, ben gangen sag äber ind mit demiclben ia sicrbinoung fegende Franfe it maguctifant ©dlaf ju bringen.
 leģt mobl an det Xeit fenn diliffe, Die bis jef̧t noct gant
 sbaquets (Deffen (Sonftuction nod nidte einmal duf bes (fimmte Siegeln futuafgebtabt ift einet einditngendent hnterfudung fu untermetfen, um tgetls âber oie $\mathfrak{A r t}$ felner wirfung mete ins Reine gu fomment theild bters
易
liduen Sbeil bet \&ebre Des tbierifden Magnetizmus aufs zubellen. Dié måre nun eigentlidy ein wúroiger Gegens fand fůt Die Sbåtigfeit tliniçer Merzte uno Borfether grober Srantenanfalten, weldier, menn man feine Bes

 neuer $\mathfrak{M r g n e f}$ ormeln, Somponiren neuer Recepte, oder Erforidung der Srafte cines eingelnen, bisber iunbetannten थrjneimittels, zumal Da, wie aus Dem Jolgenden i¢on zum Sbeil berborgeben wiro, Die Wefeitigung Der bei Diefen Berfuajen fiad entgegenffellenden ©dwierigfeiten taum in Dem bereidje eines einjelnen $\mathfrak{M a n n e s}$ liegt, bocs züglid, wenn er als practifder deft wenig ůber feine Beit disponiren fann. Da indeffen bei den meiffen flinis fajen Mergten Det ©inn fur Die biberen, lømieriger ju erfennenden und auf ibr inneres ©efeé suruad zu bringens
 felben untergegangen ift, fo Dak fie fetig am Eingelnen Gangend, das allgemeinere, das cingelne bebertidende, Gefek nidt zu wurbigen verfetfen, und wor jeder allges meineren uno $\mathfrak{b s}$ eren $\mathfrak{b e}$ giefung, wie bor etwas auker igrer ©pgare Siegendem, guruacteben; fo mag es Den eins gelnen \&lersten überlafien bleiben, fid an diefem گagewert fu berfucen, und Den bier berborgenen, erf nun nod

 tendes, weldees, went es durd Grfennung feiner Befege und Criddeinungsformen in die Semalt Des Mieniden geseben ift, leidit unfrer gansen bigberigen wedicin cing
andere $\mathfrak{F i}$ idtung geben modite, (Denn giebt es mobl etwas Merfwurdigeres in Der practicden Medicin, als durd cine fern wom iranfen fide befindende (sifenfolafenmatie faft alle Srantbeiten beilen zu fornen?) Daber dud iene, Die an den beralteten Gormen bangen uind in ignen allein-
 Dicfe gemaltige, alle diefe todeten gormen gerftrende Sitaft fo lante als misglid bon fid entfernt su balten.

Scit langerer 3cit babe id Daber eine zu Diefem 3wedfe Dienenve ßeifite won $\mathfrak{B e r f u d e n ~ b e g o n n e n , ~ b o n ~}$ weldaer id Denjenigen Sbeil, Den idf für beendigt anferfen fann, biermit Dent publitum, mittbele, indem id Den Wunfd Eingufüge, Daß andere झagnetifeute, Denen es nidt blö́ dacum zu thun ift Siranfe zu beilen, pondera Die die झBiffencaaft uno den bobern Weruf des Wencdea ;u fernerer ©rtenntní Der §inge efrend, fid zugleid fras sen, wie fie beilen, bierburd eine gufforberung und cinen $\mathfrak{A n f t o}$ erbalten mo̊gen, ábnlide $\mathfrak{W e r f u a d e ~ v o r z u s ~}$ nebmen und fid nidt bura die unendiden ©dmmierigs feiten, welde Diefe ßerfuøe mit fáf fúhren, abfarectén laffen.

Sindeffen finnte aúd nod eine andere وiúdict als Die Der formellen ©amberigfeit Dee æerfude bier zurúds fareatend mirfen, Dic Gridecinungeri Des tbietiføen Mags netismus treten proteusartig mit táglid wadjender paus berfraft uns entgegett. ©eiferer(dacinungen, welde biss Ger nur als Pbantafiegebilde der fabelwelt angefelen wurden, droben, zu witfliden Geffalten verfispert, in Das ©ゅitffal Dee MRenfden einjugreifen. - Cin neues

Dámen if bier aus feinem faceinbaten © $\ddagger$ lummer erwectit, Den mir purd Die Zauberformeln Der \$Biffenfoaft bu bes famosren uno in unfere intcllectuelle Gerwalt ju bringen Gerfinden, Damit feine Sgerrfaaft nidt unfer bodfeg ©ut, uniere intelfectuelle uno moraliide greigeit in Setten lege. Beegentbeils finuubt fict diefer getaltige gottlide Biciff in \{erborbringuig um fo furdtbareerer Gefaltungent je mebr wir ibm fein शeid ou entreifen und pird unfre.
 zungsformeln, durc welde wir ign ju bannen berfuctert, perballen obnmádtis, weil fie pas wabre 马auberwore. nidt enthalten, und laffen pen, der nidts weiter, als. Dié leere Wopt batte, in feinem leeren શidis juruad. ©s ift per Geiff, von weldem gefdrieben feldt:
$\mathfrak{F}$ Sebenffutben, im Zgatenflurm
Wall' idf auf und abs
eebe bin und ber!
Geburt und Grab,
Ein cmigeb Mreer,
(Sin weatifetro weben,
Ein glibjend seben,
©o faaff id am faufenden Webfubl ber 马eita
Und wirfe Der © Gettgeit lebenọiges steio. -
wist Diefer Geief nidt über Das menfalide wiffen und ůber alle menfofidien gormeln erbaben, ung vertils gen, Die mí ung Dermaken ibm nàbern? - ©e moddte Der Sdjwadling reden, Der nidtts von Der gittliden Sraft und Der unenpliden Brosee Des Meniden in fid faibla
 nur fím und nidit dic Ratur will, nidt aber Derjenigef:

Dem das lebek und feine Bedeutung flar und beftimmt eridiener iff. Sit unfer wiffen gottliden urpprungs, und. if unfer ©treber auf dem redten \$Bege; Das 3aubers mort zu finden, weldes die Geiffer ldfet and bindet, fo witd es aud wor den gewaltigften ©rirdeinungen nidet zuruiffarren, $_{\text {K }}$ Dean alles, was in Der Natur liegt, if Dem nad dem gittliden Bilde geínaffenen Meniden una terthan, fobald er nur deé gostlide $\mathfrak{B i l o}$, in \&eben mie in Der Sisifienidaft, rein uno unbeflectt ju erfalten weig; Denn gleidmie die, fo reines fersens find, nad den Worten Der ভdrift, Giott fdauen weroen, fo werden, Die; fo auf dem ridtigen Wege des Wsiffens mandelu, Das ©istlide ertennen. WBann dicfe, ¿urd die ßernunft
 alle $\mathfrak{W}$ Sefen und Srafte der Natur vollenoct werben miro, founen wir nidt beftimman; aber dem $\mathfrak{I n}$ iviphum darf es nide cinfallen wotien, was igm uno peiner zeit nide. gegeben ift, aud det grenfafeit and dee intellectuelfen Entwidelung an der ふet abjufprecten; - bingegrn fott die Heberjeugung: Dás in Der borigen Stonung Der Diinge Diefe Sectifdaft des WRenfacn und Der goditen Siraft Deffelben; Des ßernunft, begrundet iff, uno dáz unfee Streben and dee gange Enozmedt unjerés lebeni in jeder ©pgatre-beffelfen nut immer soltendectere gnnáberung su ©ot uno Sffebarung des Gbittliden und affo aud bes Cistliden in Der Fatur ift, uns den Wuth bewabren, nimmer an unse felbêt uniteu gu werben, und der geitlidien CWabe per Wernunft ung begebend, an Dem Gittliden in

 nunft ©rifannte und Durd Diefelbe Geepfenbarte ift ein Wiratel，Dem wit uns in © jauben an etmas nod úber unfere ©rtenntnif liegendes GBottlides bingeben，abet es bott faon auf，ein Mirafel zu fenn，fobald wit nut bas lebendige $\mathfrak{b e m u f t e r i n n ~ i n ~ u n s ~ b a b e n , ~ e s ~ e i n f t e r f e n n e n ~ j u ~}$ tonnen．

ふৃinfidtlid Der eefre des פaquets fellen wit uns folgende gragen auf，Deren gemidtiger Sngalt ein gant neues，bisber nod nid）t beadtetes und bearbeitetes geld
 genden auf Dem ærege Der 9 nduction und Deduction，Durd Erfabrung und Sbeorie，Durd æerfude und Epeculation ju geben verfuøen werden：

I）ふirft Das Baquet nurals \｛ráger bes． gom Wagnetifeut ifm mitgetgeilten magnes tifden Mgene，if es alfo bló ein leblofer paffiver $\mathfrak{z r a g} e r$ einer lebendigen $\mathfrak{I r a f t}$ ，－ Doer wirfteg felgffandig，ogne oorgermags netifirt gu fegn doer nadber magnetifirtju werden，－iffeg alfocinanorganifaer，vulgo Leblofer かagnetifeur，alfo feloffandigund actio，und in einem boberen Sinae mit Ibm eigenthumlider，lebendiger Rraft be gabt？－

2） $\mathfrak{F m}$ legten falle，welde anorganifaca ©ubfangen find fureregung der tyierifay

## － 9 －

magnetifacn æirfung vorgúglid gefaitft； sder mit andern Worten：in welden fdeinbar toden sidecen orudt fid Diefe bibere， felbffandige und lebendige Sraft deg Rags netifirens am deuttidfen aus？
 fen fispern augebende lebendige graft fum mineralifaen Æagnetismusi，bur $\mathfrak{E l e c s}$ tricitat，gum ©alvanismus，fum demifaen Procef，und úbergaupt zu den bisget bes tannten iráften Der fogenannten anorganis fぁen Ratur？－

4）刃ie bergált fid Der purds Baquet ers feugte Somnambulismus fu Dem Durd tgies rifdsmagnetifde æanipulation oder ourd pfodifac Einmirtang beroorgerufenen，fos wogl binfidtlid feiner Wirfang fur feis lung oon $\operatorname{Prantgeiten,~als~aud~als~fúr~fid~}$ beffegende，reinpgyfiologifac erfacis nung？－

玉நeilz um Diefe fragen grůndida su erórtern，theils um aud unfere Refer，（Die，wic wir mobl miffen，nidt alle aus Dem ©tande Det medicinifa Gelefrten find） ganj mit Dem Segenfande Der Unterfuaung befanit ju maden，，and ibnen Selegenbeit zu geben，das Ganje Überfeben und mit uns beurtbeilen zu fonnen，werden wir zuert die bisiber befannte Ebedrie Der Gons fruction uno Der wrirfung Des Daquets gelen，dann
unfers aquet, mie es uns zu ben nadfolgenden Werfucien gedient bat, genau befareiben, und-bierauf Die an demfelbta beobadteten wirfungen in einigen augs.
 vorgebracten Somnambulismuz baclegen;
 Unterfuctung Die $\mathfrak{B c a n t w o r t u n g ~ D e r ~ o b e n ~ a u f g e f t u n ~}$ ten Gragen bon felbft mefr voer weniger vouftainoig ext geben mird.
wirdemerfen bierbei, Daf wir biet in unferer Unters
 moglia if) bon feiner beftimmten, alle úbrigen Sheorieen auşfdiliesenden unt obne wseitecez alz falfa vermerfens Den Ejeovie ausgeben werden, meder bon ber atomiftiás univerfalen, einer afle Borper burdftiomenben Maflut, nod. yon einer pyyffalifa) =demifáen dez (Salyanizmus, Dey Clectricitat oder Des mineralifaen Wagnetismus, nod von einer abfirufen, abse「dloffenen naturpbilopopgifden Der polaren Serbáltniffe der Saturforper fu einander, aber nod aud nidft bon einer myfifa; religidfen Der Hamadet (Bottez, nód von einer einfeitigspfod)ologifaen des alls máditigen æillens ooer der ©inbiloung uno' Sewobnbeis Des Menfden; indem wir theils die Ueberseugung baben,
 Satur, und io aucd jeder nod unbefannten Maturfaft bemme, theils, wie jeder unferer fefer finden mird, allo Diefe Sbearieen bisber an ben fid ergebenden Grfacinums gen bollig f(deitern, babev eine neue nothmendig maden. Der Gang unferer Unterfudung if Dager rein gefdidtlids
practifa. swir merben juerf die Eridacinungen, mie fie beftimmte und seine Werfude uns geben, aufuefmen, und erff paterbin, wenn eine Яeibe bon Sbatfaden oorliegt, cine theoretifde Ertlarung magen, Sndeffen verfeft es
 an Die Unterjudung Der vorliegenden oder in Der Unters fudung fid ergebenden Tfatfaden geben, damit wir auf Diefe sweife Die Sbeorie Durd Die Erfabrung erlautern, und Dase Experiment Durc Die Ibeorie verfegen; - 'ủber welde unfere $\mathfrak{U n f i}$ )t Der Bearbeitung foroogl Der Naturs miffenfa人aften úbcrbaupt, alg auø Des vorliegenden Ges



## 

Dasmagnetifde Bebátnís (Baquet, Pat rapatbos nad. Wesmer) if nad Der singabe und Sheorie feines Grfinders, (以Resmerismus s. beraus, gegeben won D. P. ©gr. WoIfapt, Berlin 1814. S. II6.) ein Gefás mit veridiedenen magnetifirten Rops pern und Stoffen angefuillt, lein gemeinfanfts lider Breinnpunct, worin fidider Wagnes Itsmus coucentrirt befindet, und aus weldem cine Anfabl \&eites geben, Die aus gefrimmten etwas fpigig zulaufenden sifenfáben beftegen, Deren eines Ende in Das Febátnif taudty, indef das andere an Den franfen Egeil gebradit weroen fann. 11

Ftagen wir nad Der (Einridtung Diefes Baquets, fo finden wit (a. a. D. ©. 185-188.) folgende bidff uns Deutlide $\mathfrak{M n g a b e}$ Mesmers:
 vicreffiger oder voater Siufe, won einem Durdmeffer, weldere $\mathfrak{j u}$ Der $\mathfrak{M r a n f e n g a b l , ~ d i e ~ m a n ~ b e b a n d e l n ~ w i l l , ~ i m ~}$ æeryàttití ferben mún, aus didten, zufammengefegten; angefitidenen, uno fo fufammengefuggten gafoauben ges
 obern Ebeil ein biz zwei 3od mebr $\mathfrak{F r e i t e}$ als am srund baben, mit einem Dectel aus swei ©tutten bedeft find, Deren æereinigung úber Die Sufe geft, Deren §and fid. unmittelbar auf den der Sufe fügt, woran er mif groken Sajraubnågeln feftgemadt if. Jin dem Innern fest man Eilafden in convergirenden Stralen bon Dem umfreis gegen das Bentrum aneinander, andere werden in Dem gangen umfang umbergelegt, mit Dem Grund gegen die Sufe geridtet, in einfader ङdidte, po weit auseinander, DaE der Şals einer anderen flafde dajwiføen fommen fann. Stit diefe erfic Eimidutung gemactt, fo fege oder lege man in Die mitte des Gefíseg eine glafde, bon weldter alle ©tralen augigeben, die man $\mathfrak{\xi u}$ 民nfang aus tleinen glofalen, fooann wenn die Divergent ez geffattet, aus groken bildet. Der ©rund der erfien శflafite befindet fida am Mittelpunct, ibr Salg gebt in Den Grund ber folgenden fflafde, fo daf der fealg der tegten fid. am unfreis endigt. Diefe flafden múfien mit æ乃afier gefüut, bugeffroptt und auf gleide meife magnetifirt merden; ju wunfden máre bierbei, dak defes durd

## - 13 -

einen und denfelben gefadze. Wial man Dem Febaitnis nod mefr sisirffamfeit geben, fo madt man nod. cine zweite und oritte lage bon Slafden uber Die erfe ber; Das gemoifnlide if, wenir man eine zweita lage madit, Dan fie vom Sittelpuncte ab ein Drittbcil, DDer Die א̧álfte, oder Drei $\mathfrak{B i e r t b e i l e ~ D e r ~ e r f f e n ~ u ̉ b e r D e c f i t . ~ S e i e r a u f ~ f u ̛ l t ~}$ man die $\mathfrak{T u f e}$ bis zu eitrer gemifien fedife mit Waffer an, weldes jedergeit fo viel betragen mú, dan es alle glas falen bedectt; man fann nod Eifenfeile, zerfonenes cllas, und andere ábnlide תorper; uber die id) verfdiedene WReinungen bege, beifügen. 11 .
 ní maden, wenn man oie zwi「dentáme Der flafden mit ©laǵ, Eifenfeile, fammers fdlag und Sano ausfullt."
"Ebe man das waffer doer die anderen Soirper bins cintgut, zciduet man am Secfel Die Stellen au, wo Die fócher gemadt werben múfien, melde daju beftimmt find, Die Eifentangen aufjunegmen, die bis zmifden den Sjrund Der exfen flafden vier woer fůn zoll bon der wand des ছebáltniffes abreiden. Die Gifen find wie Sorbangss fangen aus einem gefdmeidigen Eifen bereitet, Die in gerader \&inie beinabe bis auf Den Ģrund Des Bebalters geben, und an ifrem fecraustritt Dergeftalt guruaggebogen find, dás fie in einer fumpfen Epige fid bis ju Dem §beil erfitecfen tonnen, welden man beruibren mill, als Stirne, Dbr, Mugen, WRagen u. f. m."
 gebt an cinem cifen befeftigt cine fept lantge ©dnut,
welde die Mranten an Den leidenden Sbeil bringen; ins Dem fie diefe ©dnut balten, biloen fie Setten, aud wenn fever den linfen Daum an den tedten, odet ben redtell an den linfen feines :Ratbbarè bát, fo daf immet Die innete Geite des Daumens die des andern beruibrt. Cle fisen fo nall als moglid betianmen, um fid mittelit Der ©denfel, Der Sinic uno şüje zu berůbren; fo biloen
 in meldert bie magnetifde glut befandig circulirt uno Durd alle $\mathfrak{p u n c t e}$ ber $\mathfrak{B e c r i b r i u n g ~ v e r f a ́ r f t ~ w i r b , ~ n o o j u ~}$ nod die @tellung der firalfen, die fid segen einander im Gefidt befindet, beitrigt."

 genannt, für einjelne Srante, welde aus einer mit wak
 cine Putbe Doer cinc ©duur geft. Seeffourdig if biet Der zufatz: ॥İe didter Die झaterie if, welde Dief glas fofen fült, Defto witffamer ift fic. Sounte man fic mit Duedfiber fůden, fo murde fie nod nebr witfung baben."
 Des Baquetz̀ wiedersugeben. Sie muß a. a. D. im 13. Capitel Des 2. थbfanittes gefumt werden. W,Nach Mess
 ein unfidtbares Geuer, abet finesweges cine ©ubfanst fondern eine Bewegung, gleid, Dem Ton in oer suft, gleid Dem Ridft im Hetfer, in einer getwiffen ßeibe ber Griammts flut modificitt. Dod diefe glut if nide Die Def gerosgns

## -15 -

liden feuces, fondern von einer $\mathfrak{D r}$ onung, 'welde alle an Geinfeit und Beweglidfeit übertrift, wabrideinlid Diefelbe, weidde die Nervenfubftang ourdioringt." (a.a.D. ©. itio) Diefes geur, doer Diefen Eon Der Berwegung befeelten und unbefeelten תorpeen mittheilen, und fie in Denfelben berborrufen, beift magnetifiren (a, a. D. ©. ini. 117. 119.) Diéf Maynetifiten, als Die Erregung und Gortpflanguns jenes agens wird nun auf mannidfade Weife verfâtt, und fo aud /1ourd Die Fefaleus nigung, melde Die bewegung vermbge Der Englgfeit uno Geltenbeit Der 3wifaentáus me in Den gatten Didten ©toffen ergalt, wieda find, ©̧tas, ©teine, ©and, Metalle, Sols, waffer u. f.w. (a. a. D. ©.It3.)

Rad झesmer birten alfo Die ©toffe des Baquets Dadurd, : Daf das in Denfelben Duta Magnetifiten erregte magnetifale 2 genṡ auf die franfen urio mit dens Telben in Betůbrung gefegte Sbeile überftromt, weldees Ueberftròmen Durd Die engen 3wifdenráume zniíden den Atomen Der barten und feften §orper befoleunigt wirb, Dáber weezmer ganz confequent folgett, dá dic didteffen Maffen biergu am gefdicteffen find.
 Hetifden Mgenè biet nidfte eetnnern wollten, da die Bers gleidung Deffelben mit einer fubftanflofen Werwegung gleid Dem ©dalle und dem lidite fie als eine rein onnamifde शation daracterifirt, fo wetoen wir bei Der Ertlarung Der wirfung Des $\mathfrak{B a q u e t s}$ Dod fu fedr an Die Eorpufgulars theorie exinnert, uns Durd einen mesfantoigen wider,
proudi in Wesimers Theorie gu fefr abgefítrectit, um diefe Griflarung annebmen ; fu fornnen. Wbyefefen Dabon, dak es rein Gnpothetica; und durch fein ©fperiment bewiefen; bingeffellt ift; dak das magnetifde e .igeng, (bielleidet gleid Dem electrifden Durd §ciben) Durds æiagnetifiren in Den ariotganifden ßobrpern berworgerufen werde, if Die gnnabme bon zwifdentaumen uno æoren zwifden
 enger und fleiner, in Den locierern'gróser fenen, ein reines esebilde Der Cartefiusidien Sjeorie, weldes bura fein Experiment befatigt wird, und wor Det ©ritif einer geldaterteren Pbynit nidt ©tand bålt. Jerner liegt ein nidt fu IBfender Wiberprudt in Wesmers $2 n g a b e$ det Natur Des magnetifden Mgens, und Der sut Det Durcs fitomung deffelben Durd andere Pörper. EEs foll, nad
 weges eine ©ubftang fenn, fondern eine Wemegung, gleid Dem Son in Der \&uft, gleid Dem \&idt im Retber, "womit wir sodlig einverfanden find; Dennod aber, ungeadtet es feine ©ubftans if, foll es, gleid Darauf durd die Raumberbăltniffe Der ©orper, Durch welde ej frosmt,
 melde Die Bemegung vermode Der Engigteit und Eeltens beit Dee 3wifdenráume in Den barten Didten Stoffen erbált, verfárft miro, "l womit alfo Die fruifer begauptete Negas
 aufgetyoben, und daffelbe als materieller ©toff bingeftellt mitd. - Endlid tragt diefe Sbeorie nod eine Discrepant

 magnetifde Sraft fortpfangen．Deffenungeadfet werden son Nesmer felbit Porper jufammengeffellt，und als gleide Reitungsfáhigfeit ausubend angegeben，Deren Didf tigfeit unendlid bon einander verfdieden ift， $\mathbf{3}$ ．B．Waffer， Sols und Metalle，fo Daf 刃esmers Grfabrungi，nad welder et in diefer 乃̧infidt offenbar redet，mit feinect eigenen Ebeotic in den（ウ）roffeften siberpprud tritt．
 firen．－Man fiegt bier Deattid，Da§ Mesmetn Det Bis griff eines rein Dynamifden Agens，einet fubpanglofeth Sraft nidt tlar gewefen if，und daE det－Bergleid des
 5in berleitet und bewógen bat，Die nad Der Didtigftit det siôrper verfditdene Reitungsfábigfeit Derfelben für bie ছßärme auf Die \＆etungsfábigfit für das magnetifde Qgenถ̊ ฉu น̆bertragen．

Wolfart，in feinem Commentar $\mathfrak{z u}$ Mesmers SBerfe （Extáuterungen fum Mesmerismus．Berlia 1815．8．2 giêbt uns ûber Die æbitfungsweife Des $\mathfrak{B a q u e t s}$ und．Der magnetifirten ©ubfanjen feinen nágern 2uffidlugs Die cingige etwas SBefiimmtes bierùber auşprectende Ctelle findet fid ©．175．॥Indem man bie verfaiedents Hid angegebenen תörper，befōnders Gilag，Eifen unb Sdlacten magnetifirt，und fiepolarifabufams men bereint；fo muf nad den entwidelten Grunds fagen der imeren \｛onberwegungen fidd Die gegebene bemes gung interbalb eines folden begaltniffes auct in deit

$\mathfrak{B}$
magnetifiten und jujammengebradien sorpern obee :Stoffen ergalten. und menn Diefee gef(diebt, fo tritt fernerbin Die beffimmt nadgerviefene moglidftit Dee Seitung aus Diefem Centralpuncte cin. ${ }^{\prime \prime}$

Dit © Wbitung des $\mathfrak{B a q u e t s}$ bletibt alfo die:- DaÉ das in dems felben ourd siagnetifiren aufgeregte magnetis fde fltaioum, gleid, wie won einem ©oncentrationspuncte Deffelben, auf die franfen §beile ưberftroxat, uno Das Giergu eine polarifae ©telfung der magnetifiten Gubftanjen borzuglid wirffam iff. Die verfajiedene Rualitat der Gubfangen wird bier alfo Durdaug nidet und nut in fo fern berúcfifutig̀t, ale Diefc cine vers
 qualitativen §erfáltniffe der §orper ju einander und die
 niffe ift offenbar cin grofer æangel, und facint unş dee Şauptgrund, warum Mesmer§ Sbeorie, (ungeabtet fie einen tieferen' Grund gat, alz Meṡmer felbit auģufprecien, sber fein (Commentator anjugeben vermodt bat) das
 Gat auffaffen tonnen. Ueber Die "polarifde ©tellung " Dtefer Gubfanjen erfabren wir aud niळss Måjereş, Da man Dods nidt icde getrennte, ober nad einee beftimmten Şimmelsgegend geridtete ©tellung zweier Soirper polatifd nennen fann, wie es Wesmer ju thun fదcint, aud. legt Mesmer bierauf ppàteryin felbf fein Gemidet, wenn er yon dey Gonftruction ber magnetis

##  fpridt *).




 Seipsig 1818. 6: r94) fintet fid folgende angabe ber Con= fruction bes Эaquet, rbelde indeflen übè ble Wirfungs= seeife und bie Ratur befferben eben Yo wenig Gidit verbreitet; soie die frùberen Zngaben; daber tab oben uber und gegen
 liett, bielmegr durdj bie mit einem frageseiden begettrieten Etellen nod mebr Beffatigung erbatt:
,,Das Đegátní befteht aus einer gemifien (?) Mrenge bon magnetifaten (?) Beftandtheilen, weldye untet einander ou einem in fidt gefdlofienen $\mathfrak{F e r e i n}$ voit fretiender lebenbig denfetben mitgetheitter Wirfungsthatigfeit verbunden find; und nun aus igrem edroo burd ununterbrodjene fortgefent= beit bon Seitern Die Saraus erwadfende Siraft mittheiter und sie Şeiffeftrebungen der franfen Dtganibmen in ubercinftims menbe Antegung bringen:"
ijझan fann, Da alle (?) Maturfórper fin boun bet inagne $i$ tifajen ©timunug entzúnden lafien, auf gundertfattige ฒeife einen fotden Queft und grennpunct ber seituing zufammens fegen. Id perde furrerf bier genau die Einriditung mits theiten, beren idy midd bereits ùber funf Jabre mit Dein beiften Erfolg bediene:"

 won Şotz, beffen Dedet mit durtigebenden Pódern berfeben ift; enthát einen frarten Bober von Eidengola mit eifetnen Beifen. Diefer Zober wurbe butd Rerisbervegungen; welde id mittelf eines Eifenftabes von aufen uan benfeblen getund

## Da uns. Diefe Sjentic PResmets yen bet wilriung Des ஒaquets nidt befriebigen fonnte, und es uns nidt blof

und in bem inners slaum madite, und durd wafferbefprens gen bor allem andern magnetifirt; Dann tam auf ben Grund
 weldge in bie Mitte cine grofe Cifenfalade gefel̨t murbe. Kuf Diefe ©dlade wurbe eine 'groje finger Diafe Eifenfange gefeķt, als bet Mittelleiter juin Saben bes Gangen beftimimt. $\mathrm{um}_{\mathrm{m}}$ biefen Mittelleiter ger wurben nun rund berum magnes tifds berubete Eifenfdladen gelegt, in Der Dromung, Das allemal ber dutere gland Der einen Gajladie, twelder beim MRagnetifren bie redfte Sand berubrte, mit bem Riand ber andern oufammenfiieß, welden Die finte berúgrt gatte u. f. f. Sierauf tam wieber eine ftarfe @age von ctabftưen nebfi einigen mit झafier und Eifenfeite gefullten $\mathcal{F l a f d e n}$, deren Şalfe gegen den Wittelpunct aufmarts bin geridtet mur: Den (?!). STeinere gebródelte Eiienfaladen, ヨlasifuacte und Şammerfalag madften bie obere \&age aus: nadi und nad wourde wabrend Diefer, lang fam binnen 8 \{agen ju ©tande gebraditen fíllung 'fo viel magnetifirtes æafier eingegofien, Dás Daffelfe faft bis an den Rand des innern Gefázes, d. b. - Des 马obers, über den feften magnetifirten Majien ou fiegen lam."
,Ner Wittelleiter hat oben eine firummung, um Demfets ben die Riditung nad einer beftimmten Simunelggegend geben iu fonnen (?)."
,ISunbe Dem Sranfen als Qeiter beftimmte Eifenfábe, in cine tonifdje Gpike oulaufend, fenten fid verntoge einer Srummung, eines jogenannten Sniees, in bie lobler iut Dedet Dergeftatt ein, daE fie mit bieferm Ende in das Baffer Des Bebaltniñes getangen und mit der gíllung in ummittels barer छeruibrung und Werbindung feben, mit bem andern Cnde aber bei bem Spietraumaf auf und abodrts und bei der
darum zu tbun war, burds Waquet Eranfe zu Bellenf fondern aud ju miffen, wie Daffelbe beilt, fo find mitr, Da:man beim Şandela Dod imuser denfen, alfo theoretis firen muß, iene § §eovie æesmers ganz zut ©eite liegen Jafend, bon einer andern $\mathfrak{A n f i t d t / a u g g e g a n g e n . ~}$

Wie, wenndas æagnetifiren das boatuet sang gleidguiltig fur witufng Deffelben mate, und die ©ubfafijendes saquets nide durd borgerige orittbetlung doce Extegung Dermagnetifacn iraft, fondernauselgnet Sraft und felbffandig pagnetifa einwity ten? - Diefe grage bat fid uns bei der Ungaaltbarfeit Der mesimerifdert Sbeorie von relbft entgegengetobrfent und megrete Grfdeinangen in Det शitur, welde auf Das Worbandenfenn einer folden bisber unbeadtet gelaffenew Sraft bindeuten, uber Dic wir unb bier nader verbeciten

[^0] anfer Эaquet eingetidtet baben, nod mebr ほorfdub gegebatt. Gge mix Daljet Die Eintidtung unfers Faquets mod: Die Wirfungen beffelben unfern lefera mittbetfen, erlauben wit une noj. einige Digreffiotren; als Die Grtlas fung :, Dee Wirfung : beffelben vorbereiteno, uber Die Grídeinungen der pfabodmantie und per Pendels f( wingangen, unp pie vermeintliden Wirtungen
 beiten?
2. Pif Thgabogmantie nno pie Pendele . .


No Robodomantie oder animalifoe Electros Fittie * beist Dié Sunf, vermittelf Der wunfdels ruthe in Det Grbe verborgene Duellen, Setalle, Steins
 mander serfonea, won Den genannten ©ubfangen auf
 Empanglideteit berfeben fur eine cigentbumlide einmies



.Elernenti dì Elettrometria animale del Cavaliere Carlo. $\square$ :.) Araoretta Milano, della Tipografin Sonizoguo e Comphgmi,
 feku:

Fung ber getiantifell Sorper auf den menfaliden Drganisf mus; wodurch in Dee swifden den Şànder geffaltenen fafeftruthe, aber audy in andeen zmidden gwei gingern beiber Şánde ze. geffaltenen Pospeexn eire eigentyúmlide Dreffung Derfetben bersorgebradit mito. Die mit Diefer befotidern Cmpfindidifeit begabten wetfonen, Metalls und \$afferüblet - Mrbabodmanten - baben, wenn fie in eine beftimmte Fiabe ₹ener ©ubftanjen fommen, rine cigenthúmlide' ©empfindung, welde;'gans mit Dee Empfingung atgntidetitgaben foll, welde
 tismus ergeugt, uno beutbeilen nad Der ©tarte Der ©mpfindung, und naci der zeit des Eintritts und Des Fufgorens Derfelben Dic 刃rafe, Die Entfernung unb Die Qualitat des auf ße wirtenden in der Groe berborgenen Porpers. Ritter ergablt nảmlid in feiner ©durift über


[^1](ntufinotid für thiexifas magnetifal SRanipalationen ges peren, und als $\mathfrak{i l}$ itter ibn denfelben zum erfenmale pirtlid) ausjegte, fey er yon felbet in bie Berfiderung auggebroden, es marbe igm genau wie úber Wetallenf gbgleid ex oorber nie gerougt batte, mas tgierifaet PRagnetismus fey, und nod weniger auf die Mebnlidfeit beider Whánomene worbereitet morden wat: fo Daf ßitter nidet zueifelt, daf langez Bleiben über grofen Waffen WRetall soet über Rarfen wafferftomen inn ebenfalls in wirfliden Sdlaf perfegt baben múroc, for wie, dan es máglid) feyn moddte, vorjúglid fenfible Naturen von Campettis ert uber farfen wafferfromen, oder, wern fie auszufabren waren, vielleidt node eber uber fraten: Duedfitberftomen bis jur bichifen ©lairyonance su

- seiben. Dena an bent gangen Factum zu sueifeln, faṇn wobl $\therefore$ nur Demjenigen cinfallen, Der fápu alle §ráfte und Gefeke der Ratur erforfat ju gaben glaubt. Sn Nordteutioland facint
 : auछ̧ubitben, wie denn, fo weit meine am Şatze Deßbatb S: angeffellten Certundigunger reideh, Die ©ade bort gaay unbe=
$\because$ fannt und nidt cinural im Folfiglauben vorbanden \%u, Sevn
 f(don fraber als. Erwerbimittel, um Gteinfoglenlager, unter:
5 irdifite Quelten zci dufjufinden: angetwendet wourde, fo toie im Erggebirge und in dem an unterirdifden Probucten fo reidjen
- Ungarn und शolen, wirden fid gemí leidyt megrere mit ber= felben begabte seenidien auffinden lafter, fobald man nur.
 2 fácinende aufmerffam madit, unt mab man fuden will, ou -. fudjen berfteft. - Eine interatrante ghatiz uber eine foldde

 maffen bei den fär die Cinmirfung derfelbeen empfangliden Wenføen diefelben Seactionen und diefelbea Empfinduna gen ertegen, wie Die thierifds:magnetifde Bebanolung, Quffultend:if es indefien, daf शitter (a. a. D. ©.7r.) Diefe Einwirfungen Det Metallmafien und des fiefenden
 rẹ fudtr, indem er fagt: Infiâ Das, was Grund Der Wirfuag unter Der Groe beffindidjer Metalle, Grje, Sofs Ien, Wbafferquellen u. f. w. auf über ignen befindidide erregbare organifde Sisrper, uno peeiter daun auf 刃ens

 aufufindeng ald etmas, das fie nidet lánger, als feit $7796 \div 17.98$ befigt. Es if die Electricitattserregung pon blofen beterogenen Seitern uno bei bloger Weràbrung.", Da§ gber plefe aus der ansrganifden, Pryyit entlefnte Ertlatangespeife biet, mp nidt bon Den befannten momens tanen ideaftionen Des $\mathfrak{D r g a n i f \phi}$ en auf die Einwitfung anorgapifdger Rỏrper, wie fie bei den Ginmittungen einer boltaifden, ©aule ©tatt finden, fondern von einem burd piefelbe ergeugten andauernden zuftande Die Rede iff, nidt megr quвreiфe, und daE alfo Die (Erfacinung
 bobgern organicden Mgyaf angeimfalle, braudpt in der iekigen 3eit, we Die spirfungen der rein phyifaen uno Gemifden, alfo der anorganiçaen Srafite in die ibneu zufommende ©diranfe Der anderganifden spelt zurüdiger

werben, und wenit wir beim tbiecifaen Magnetismus oon Solen reden, po if Giér immer nur das Sdema deralfgemeiner solaritåt gemeint; meldes fid in ben vers
 barftelti und fu meldjen bet mireralifat Fignet nue
 Der Erftåtung Diejcs Pbanomens ourç E Salvanizmus felfof
 Dán der Gialvänismus ibn zu Dem Refultat gefubit babe;
 bere ofrafe auf not und oas organifde uberbauptetrmixftials Magnetismusuno Electelcitát; fa dap fetbit spagnetizmus und ©ectrts citat von andern firâften noit begleitet find, als oie Magnetonteter und Electrometer uns vertatgen. 11 Jocrnet, "Dases rajeine, as dementfatteten organis: mus gegenuber, Der sodtesioperfeffeden © deindes eebens annebnen, und, wiers IBfet oon feituen wantén; wenigftens auf
 Eeben áneranuffe, diegober fing, alsoie er gegenfeines Gleiden ubti" ©ia fo berrliderf lidtooller und frudtbringeuber Gebanfe; baf man nux
 Weber, 部faff u. a. im tbierifaen shagnetismus nur eine Electrifirmajdine oder voltaijaje © Aule fegeia, Bes bergigt und verfanben zu feben, unt dex aud uns aber Das wirfende im Saquet eine neue $\mathfrak{A n f i d e t}$ eroffinet. Daf Dief spietalffablen, D. 5. Die Sabigieif, Die

Einwirfung doss מRetalle mit Bewuftegn swempfinden;
 nur betrufter ©omnambulizmus, ober eine bom ©omnamis bulismus in den madenden Buftand binüberteixiende fodbigfeit Deffelben fen, und in Dem: Gomnambulismus geffeigett merbe, begeugen thetis die befanntel, : faf bei feber ©omnambale borfommenden \{batfaden der enorim geffetgerten Empfiudlidfeit Derfelben fur Die bexůgruag mit Nietallen, bon dener nad Shelin's und anberet Erfabrungen Das Eifen eine oorsüglide Wirtfamiet augert, theils bie bon Maffe in diefer sfiufidt mit ©omnambaten angeftelten; iddan interefanten Wets
 Somnamibüte:æsarme, Mngf und innece 3udangen; und




 Supfer, weldees mit etrer Goben Sandoede bebect watr and unterfaito seriau mit Gand gefutce Eefabe,: in meldacn spetall berborgen wat, mon foldgen, wiotde. blo Sand entgieften. : Daf abet bierbai feine electrifde odes galbanifde Rraft, namlidy Diejenige, meldse fid Durct


[^2]Rodpet dukert, im Spite fey, bat Naffe in betfelben 2bbanoluag ourd febr genaue Werfucte mit febr empfinds liden Electrometén gindánglid Dargetban.

Es Drángt fid uns daber faon jeģt umminfubibliad die frage auf: ©ind oie im $\mathfrak{B a q u e t ~ w i r f f a m e n ~}$ ©ubfanaen bielleidat nux und alfeindiefels ben Gubfangen, welde auf Metallfúbles cinwirfen, und far welde diefe Rgabods manter ©imfinolidfeit baben? - Da', mic aus dem golgenden Gervargett:- Die ¥esfuche uiber ote im Baquet mirffamen ©abfantifa an ©omnambulen

 nauen : Beabadtung am : Rbaboomanten findet, redt Segr, Dod cimmal Durce Berfuche augzumitteln ju fucben, weldet Gibitanjen Des Mineralreides bors tugecife arf ofe wetallfugler cinwiry IC日, -

Sr: siner entfernteren, obgleid leidt an das bisber Eefagte anfufnupfenden Berbivoung febt Dann Die now
 vende une Dutcans rimbrelbafte Erideinumg Der $\mathfrak{P}$ ems Delf(butugungen, die man Daber ebenfalls -báufig noci fúr Gelbfbetrug und Thurcdung gaitt: Befẹfigt man
 an ein feines Saanr, und galt es vermittelf diefes Fadens DDer §aques in einer befimmten Entfernung famebeno ùber ein sleides Doer anderes 刃ietall, oder aud. über cine 23afferflaide 2c. So satfegen in dippon sembel eigens

## － 89 －

 Der redten zut linfer，freisformig，elliptifd ic．it nad？ Dem die anter Dem §endel befindideen ©ubfaugen does Die Entfertuag beiber SDeper serdubert merben．－Dies
 （folagt）wenn ex an einem leblofen sisper bes fefigtif，aud fめwingt er nidt zwifden ben $\mathfrak{y}$ ingeru aller Ðerfonen，aud bei derfelben §erfon nidt ju allen Beiten gleid fart．Ess geigt fid ferner in Der 2 grt und Dem sbedfel der ©dmingungen ein befimmtes ©efeg und Segelmáfigteit，die man nidt wobl Dem Einflufe Des willens doer Der unmerfliden $\mathfrak{B}$ emegung der finger
 bercidiedenen 刃etalle unter fid und Des，den $\mathfrak{B e n d e l}$ tragenden fingers wobl nidt fu verfennen if．Diefe ein bibheres leben der anorganifめen ßobrper bettůndenden Eridcinungen erlangen nod grōßeren Werth und reiben fid febr bedeutfam an die rbaboomanticaen $\mathfrak{B e r f u c h e}$ an， menn wir in $\mathcal{A}$ moretti＇s oben angefabrter ©drift （ङ．II．）finden，Daß Die Wendelfamingungen，gleid） Den Bemegungen Der wainfaeltutge，zwei veridiedene， aber am ßendel und an ger Baguette fid entpredende und daffelbe ant u．bedeutende §auptarten Der Wewegung baben，námlid Das $\mathfrak{D}$ fits liten des $\mathfrak{p e n d e l s}$ yon der Einfen fur Reds ten und umgefebrt，und das Einwartgfalas sen uad शuswartbialagen Der Rutge＊）．

[^3] frembet Sorper Etoruagen erileibet, fo. bemextte aud 2i moretti bei Den Prendelfatmingungen eine: augenblits lide Bermartlung: Der sinen Shaptbewegung in bie ans
 bein 耳rendel andere Sobrper, felbf Papior fooer mit bet ben Pendel battenden Werfon andece Werfonen; ober Mes talle in Weruibruing gebradt murben *),


#### Abstract

(i. a. O. . In.) in ben fánden ber mit ber erforbertidifen Eigenfaft begabten Perfon einwártz, gegen die Bruft Des fie Gattenten Menfden, alfo convergirend, wenn Die fie  negativen' (̌utfanis (Sible; ©itber, Supfer; 'Bitunten 2c.) fil $\mathfrak{b e r i f r u t h g}$ befiniet. Ele bewegt fid borwarta, affo $\mathfrak{D} i=$ bergirend, wenn bie berufrte Gubftang pofitiv if (ainf,  (a. a. D. ©. 37.) fatmingt Der Mendel yonder sinfen jur $\mathfrak{R e d}$ ten in einer Epirallinic, wenn er nabe uber einem gleid)artigen ©toff (pofitiver uber pofitiveni; und aniges fefrt) gebalten wirt; giber uber demiethen gefalten, wird Die Spirallinie Der fatwingenden Berwegung fleiner, und Dann in die umgefeyrte, bonder Redtengur ginfen uber= gebend, sicder gróser. Wird"er aber liber einem ungleid)= artigen Sorper gebalten (pofitiver úber negativem, und anges fehrt), fo (dulwingt er erft in Der Spobe, wo der erfte Wendet von Ber Redten jur Sinten offillirte, aber nun bonder Yinten dur. Rediten. Ez jeigt fid atio eine gleid.e Hinfefrung der Ridtung ber Betocging nadf ict ©inwiatung berfaiedenet Etoffe; iofe beí Def gaguette. *) タufer bet oben angefügrten ©dirift bon $\mathfrak{A}$ morettifana (anev, bit fajmit biefen Berfuchen befdaftigen malten, nad)


Sdon aus Difen menigen Nndeutungenf welde. कd:
 in Det. Beedifelmitfung bar Metalle auf cinauber and auf Den Wenfden nod Berbalteniffe und Srdfte berborgers
 abnoet bat, und die Durcas Saquet, Baguette und §endel mit Dem Rgens des thietifoden Wagnetismus in nábere Bejiefung gefegt werDen müfen. Dürften nit unferee unterfudung vorgreifend fabon iegt eine Wermutbung magen, fo evf(diene uns Das thierifas magnetifde: Mgeng als eine algemetn verbreitete, nidt blog dem menfdliden Drganismuş eigentbúmlide $\mathfrak{F a t u r f r a f t , ~ w e l d e ~ i m ~ M e n z ~}$
 erregt und berfatart auf Die Somnambüle einmirft, aber aud in befonderen ©ubfanjen! welde nocd náger auģzus mitteln, borzüglid, nad Den bisjerigen Erfagrungen, im Metala, æaffer, Soble, ©ifenfdlacte zc., Durd eigens
 fden ans feinen ஒanden erfofet und zu freier Wirtfamteit erfoben, Die gleiden Eridecinungen und æeactionen, wie Die tbierifds magnetifde Manipulation, im lebenden Drganismus berborbringen fann. Daffelbe Mgenş, weldes bom Wenfden auf Meniden überfralend, gier drganifat einmirfend, Gomnambulismag erregt, und auf Spetalle pyyficd mirfend, Die Reactionen Der Baguette and des
 nal fut Cbemie, Whyfit und Mineralogie, 5. 刃ive 4. Sqefo Dec. 1807. empfoglen merden.

Sendels ergeugt, reagirt gom gretalle augetyend auf das Drgantide auf organifale Welfe uno erjeugt Eomnams bulismus; and auf Das 彐norganifae nad ben sjefegen Des anorganifden sebens, alfo unter ber form bon galvanifder 26foofung, 2ingiebung und diemifder zers pesung.

Sosir glauben und dafer fcton jesgt wenigftens vermus
 Der Somnambuligmus, abgefeben bon feiner freimilligen Centfefiungsweife; Die fid theils Durd mannidfaltige Iranfmadjende Einfulffe bilden fann, und uns Dann als wirflide Sirantbeit erfdeint, theils nidt obne Estund auf tosmifdee cinfluffe bejogen werden mòdte, fünflid auf eine jwicfade weife erregt werden fann; nåmlid einmal Durd Die organifaslebendige © innmirfung Des Spenfden auf Den SRenfden, die oft als cine rein pindifale erfacint, und bann Durd Die organifde
 Srenf()en im Waquet; bei welder Resteren das allges meine Priucip Des febens, weldes aud im Wretalle, wafs

 Das Des pindifas organifaen Rebens und das Des whyfias anorganifden nar in einer bobern Einfécit wurgeln uno.
 gen - Somnambulismus - erseugen fana - Das Baquet erfdiene uns bann gleidfamalb ein willenss und bewuftlofer झagnetifeut, Der infinctmásig uno aus innerer शotby
wendigteit getrieben, daffelbe im Frenfaen Gervoreuft, mas Der æaginctifeur mit Bes mugtfeyn und greigeit vollbringt. - .

Was unfere bisberige why fity trent, und adet befons bere, electrif(de, galvanifde, demifae Prafte betradtet, und, was ùber diefen anorganic¢en graften liegend; int
 alk prodifde Sraft erfdeint, wafren affo dany nar die befonderen, in den befonderen Dingen nadi Det: cifgens tyumlidfeit Derfelben berfaieden augseorúcten Gormen einer und Detfelben boddfen Naturtuaft, für welde uns eine allgemeine Wejeidnung (pia, Sieroglypge Derfelben) nod : feglt, da alle bisberigen Wezeidnnungen nur. ban den einjelnen Erícoeinungsformen Derfelben entlegnt find. :Wollte man fie mit paracelfug, wan Selmonte Ctabl und andern alteren Pbyfiologen Seele nenken, fo if Diefe $\mathfrak{b e n e g n u n g ~ n u t ~ o p n ~ d e e ~ E x f d e i n u n g ~ D e f f e l f e n ~}$ im Jocellen bes æienciden entlegnt, und fie wivo unridtig, wenn wir von derfelben reden, wie fie som todten Metalf aufs spetall, uno som Metall auf: Den Meniden in Dent Erifdeinungen Des Baquets uno bei Den 刃Retalfúbleṭn -wirfend fide Darfellt, obgleid fie beim Wenfaen wobl mit diefer Benennung ridtig begeidnet werden mọdte, indem der mádtige Ginfue Des æsillens gur freimaduns und Cintwirfung Derfelben nur von Dem ideelleften \$rincipe
 Gat Die Fenennung allflut, Flutfoff gebraudit; aber theils erinnert der $\mathfrak{F a m e}$ faon zu febr an materielle Werbaltuiffe, theils if er und fein Gommentator in. Dee sab. III. Seft. 2.
 geblieber: Wsolte man fie, wie Fitter berfuat bat, (obgleide ey; wie angegeben, mit fid felbof bierutber nidt einig war), und wie now neuerdings bon Wayrot, Wes ber und faff gefaeber, electrifde und galoas Hithe Praft nennen, fo if Diefe Benennung nur tidatig
 turfbrees, und nur Durd Ufurpation elnes fremDen Seids

 efflateni. Daffelbe gilf bon Den demifacen Srdften, welde ebeafalls nur im anotganifden Metde gelten, uno the deganifaet fid in Die bobbere Rebensiftaft Durd eime

 notganifder Metber" nur cinen benatantter Wetty bels legen, Da Diefe nur im æeide Det Drganismen gelten rann, and won den Erfdezinungen Derfeliten Praft, wie fe bom 刃ictalle auf 刃ieniden cinmirfeno zu Tage fommt, nidit tobbl angensendet weiben fann, obne gu Mifoeatuns gen ano æiíberfánonifen Gelegenbeit zu geben.

Es ware indeffen fbon biel gemonnen; wenn unfere

 faben $\mathfrak{P b y y f i t , ~ a l d , ~ v o n ~ e i n e t ~ i b r ~ f r e m b e n ~ © c t e n s , ~ g a ́ n g l i d ~}$ zu trennen, indem bietmit ein freter ©egenfag und ewiger
 gegeben if; fondein fim felbit in igren wabren werth seinfegte, uno zu Dem bscafen etanopunct erbobe, oen

## $=35-$

weldjam allein nue Dia sibertbe Det, terføiedenen crydocis nungen Des eebens, fowobl des anorganifaen als organis
 Eciens, welde Wixdologie, afroumie, Pgyfiologie, anorgani¢申e \$byaf, und Cbemic seceinigt, und Diefe nut als befondere ecb,ren Der befondern (s.s f(e) inungen eines und deffelben qebens das felelt, faun Dee wabre \$3eetty und die cigentlide Wedexp ,tung Derimigen Raturftaft gefunden perden, Die Der SWadologe-Sele, Der Mftonom Mttractionss und Repus fionsfraft, Der Whyfiologe Rebensfraft und otganiforer
 - Der Cbemifer demicaf 2njiegungstraft nennt, unp welde Benennungen nur wertg babenf fo lange fie nux in Dembefaranften Refife Der Diefen eingeluen ©cienzen angeborigen Opbare Des befondern lebens geltend ges -madt wertec.
3. Die vermeintlicjent Wirfungen Des magnettichen Cifens zur Şeilung bon Granfljeitent.

Eine anDere $\mathfrak{F e m e r f u n g , ~ D i e ~ f i a ~ p n s ~ b i e r ~ D a r b i e t e t , ~}$ betrifft Die Gefaidfte Der EntDectung Des .t5ieri¢den Wagnetis̀mus. Befannt if es่, Dá wesmet zuerfit
 als et, nad Dem Beifplet Dex fruberen Hergte, Den mines nalifden Raantetispus zut geilung son sranfgeiten an: © 2
wendete，uno Die Sianten mit soŕzaglia farter，ity
 faben berübrte uno die franfen Sheile init Denfelben bes legte．Wesmer und alle frubern unt padern Natur， forfter zmeffetten miat，Dás biet die Sraft des mineras Jifden PRagnetes ádein wirfe，und po viel inir befanint；it es Setriem forobl bor ald nad them eimjefaflen；fu unters fuderi，ob bei Der getiung Det Prantbeiten Durd belegen mit Spagnetfaber Das̀ Metall Durct feinen mineralifden Wagnetismus，Doet nur als Wietall wirfe．Wie num， swenn es fid erweifen liefe，daf in allen diefen Suren， an welde fid die butd den pertinismus anfaliesen， nut das metall ald Metall einmirtt，dás alfo bier rut Das Saquet im Mleinen angemendet worden fey，und alfo oie æirfung unfererbeutigen かaquets
 Die erfe Gelegengeit gegebentabe？－Wab mit jeşt als folge per थúbilibung deş tbierifoten Spagnetismus betradten，námlid die 2nmendung des magnetifirten Waquetş，wáre Dann eigentlid Der urs fprung Der Ertennung Der thieieiicds magneticicen Praft， in fo fern diefe nidt blog im 刃reniden befindiad iff，uno beim æapport zwifden zwei Mieniden fiat ásert，fondern als eine allgemeiner berbreitete Naturftraft aud burd die Wedjfelmirfung swifden Weniden und かetall zur Sbátigs Feit beftimmt merden tann；und es ginge uns in Der biss berigen Ejeorie Des Waquets Dann wit Wesmern，ocr Die eingeborne thierifas magnetifal fraft． Des Eifens uber die mitgetgeilte mineralifas：
magnetifae Deffelben überfab，und nidet ferner is Unterfudung jog，indem mir ebenfalle über Die angebe lid Den Wetallmaffen Des $\mathfrak{B a q u e t s}$ Durd Streiden mits get．geilte tbieriictsmagneticide graft Das̊ univerfellere
 Geit in den Retallmaffen felff bisber gang überfejen gatten－

Sefir widatig für Die Gefdidte Der Sgeilungen Dura Den mineralifden 刃agnetismus oder pielmefr ridtiger gefproden Durd Belegen mit magnetifden Eifenfăbea uno Eifenplatten if in Diefer ふinfidt eine 凹6万andiung von $\mathfrak{M}$ ．M．Andry und Ejouret，（Observations et recherches sur l＇usage de l＇aimant en médecine，ou mémoire sur le magnétisme médicinal．In Histoire de la Société royale de médecine．Année 1779．Paris 1782. ©．531．）welde cine Bufammenfellung der merfmúroigfent： Durcd Den vermeintliden mineralifden $\mathfrak{F a g n e t i s i m u s ~ b e r s . ~}$ sorgebrabten Seilungen，die aber nad unferer $2 n n i d x$ paobl fáglider auf die $\mathfrak{F}$ Birfung der Metallmafien zurúat jufübren find，entbàlt，wan lief bier Die mertwurvigiten Exzäblungen von Den vermeiatliden wirfungen Deg mines salifden Niagnets zur Sceifung Der bedeutendfen Prants Deiten，welde，da fie Durd fetes belegen Der franten Sbeile mit $\mathfrak{R a g n e t f a ́ b e n ~ e r j e u g t ~ w u r d e n , ~ a u ळ ~ n i d t ~ d i e ~}$ mindefte wabridjeinlidfeit gaben，DaE bierbei，wie
 tbieriíd：magnetifac gluidum allein im ©piele gewegen， Da im Gegentgecil felbit Die Coeriffent deffelben nur auf eine febr gefoungene Weife angenommen werden fann，


Vet mintralifac SBagnetismus das beitende Mgens fey; nur Durd Die 2 nnabjme einer unmittelbaren Wirfung Des SMetailimaffen auf Den franten siorper binteidend eitlart toerden fornen.

Bu bemerfen ift bier guerf, dá fajon Die alteffen Wolfer, fobalo Der Magnet befannt gemorden, Denfelben zur f̧eilung von Srantgeiten amwendeten; fo die Shaldaer,

 fung ju, (weldee ung an Die feindidec Einwirfung mans der Sietalle auf mande ©omnambuten mabnt), und allet:
 bergifteten wanden, in immpatbeticøer Secilung bon swunden, und felbf als Mpbrodifatum. ©Galen, Dis dicorides und bie altern Nergte empfablen ibn bet wsafferfuct, Quartanfiebern ex., wo nur Der æagnet als eifen wirfen tann, befonders, menn er, wie baufig ges fabab, in feuer praparitt murde; und eben fo murde es padterbin pon wan Selmont, paracelfus, $\mathfrak{A m b r}$.
 ftern und Salben angetwenpet, obgleid unter Diefer Form Die beabfidtigte Das Eifen angiegende magnetifde Sraft faft ganglid berloren ging, wie foaterbin ©ilbert,

 Den Diefe $\mathfrak{A n m e n d u n g s w e i f e n ~ D e s ~ s h a g n e t s ~ d a b e r ~ a l s ~}$ unnùs anetfannt, unp man blieb nun bei Der Mntoendung Deffelben in Maffe, oder Dee tunfliden Magnets; unb bier finden wir nun die aufallendfen §batfaden, bemittt

## - 39 -

 amulete, aufgeseidnet, welde fidinur Durd oie aflges meinere §raft des Eifens, auf die mir jegt die æsirtung Dese Baquets zurứfưpren zu múfen glauben, ettlarean laffen. Die erffe Fadridt bon, der খnnenduag des Magnets als 2 mulet findet fid bet Metius im füften Sabrbundert, bei Mlexanderyon Sralles, paty cellus $\mathfrak{E m p i r i c u s}$ и. a. ©pateryin bei ¥aracels fus und Den meifert थerjten der damaligen Зeit. Jim $\mathfrak{J a b r} 1686$ whurde eine $\mathfrak{f r a u}$ bon einem fatwarjen ©taac bedeutend gebeilt, nadoem man ibr am Nacten einers Magnet, und ubber Den Rugen cinen Gat mit ©ifenfeili fpànen angebradt batte. ©in Bencoictinet bon 29 Jabrenp Der feit mefreren Jabren, an ©dmadde und §rampfen litt, wurbe fanell gebeilt, als ec fets cinen Magnet truge Wei cinem Widden bon ii Jabren, weldes bon eigens tyàmliden, epilepfiesabnnliden Mnfaluen ergrifen wat; trat Berwufteyn und Winderung Der Sxàmpfe ein, fobald man igr einen SRagnet in Die Şano gab. Die Entdectung, Daß Eifen Durc eigentgúmlide $\mathfrak{B e b}$ andlung magnetic币 werben fann, erleidtette die \{nneendung des mineralifden Sagnetismus, und jog nun das Elifen nod megr in Den Sreis Der beymeintliden Fsirfungen DEB Magnetismus. SRan bediente fid des mágnetifder cifens jur ©tidung
 erzáblt: Quidam sunt, qui dentiscalpia, auriccalpiaque habent, quae tactu solo dolores dentiam, aurium et oculoram tollant. SIatid ju ©sttingen befadftigte fid gegen Das \$abr 1765 vorfugglid mit Differ §irffamfit

## － 40 －

Ves̀ magnetifぁen（Fifeng＊h und fann als Dex erfe yns scenber der nadbler im serfinismus fo berúgmt gewordenen SRetalladeln angefeben merden，und won mun an wurbe die augerlide anmendung des Fifens anter Der form von magnetifden Eifenfaben und plats teln afgemeiner．Dr．©brif．Weber fu Waldrode im Şannóberifacn gab im $\mathfrak{J a b r} 1767$ cine eigne $\mathfrak{A b j a n d l u n g ~}$ uber diefen Gegenfand geraus（Ueber die wirfung Des fúnfliden SNagnefs．Şanmober 1767．8．）， und es folgten min mebrere Edriften，in Denen Die Wetrffamfeit Der áukerliden Antoendung Des magnetifaten Gifens zur feilung von Fervenủbeln，GarDialgieen，eins getourgeften æநeumatismen $z^{C}$ ．immet mebr beftatigt murde＊＊）．
\＃Sannober．Magagin．1765．253 ©t．Gotting．get． £ing．1765．1766．©． $\mathbf{1 2 2 6 .}$
 かagnetb our Sceilung von frantheiten find folgende：
Ludwig diss．de magnetismo in corpore humano．Lips． 1772．＇
 angeftellten $\mathfrak{B e r}$ fuc）．ふltonau 1775． 8.
 gemaditen §erfuch．in einer Mervenfrantheit．Samburg 1775． 4.
 funft．skagneten in veridiedenen firantheiten angeftelt borten．Seipsig 1776． 8.
Ganuntung ber neueften gebruaften und gefdriebenen शart）＝ ridten von æagnetcuren．Reipdig：1778．
－Sisber twat inbeffen das magnetiofe eiten mety nur momentan angemendet；ber Pater sell in wien vett fertigte jegt fúnflide Magnete von befonderer ©tárfé und Da man immet nod glaubte，Die beilende Sraft Des
 ab，fo murden nun diefe fünflic申en 刃agnete báufiger an＊ gewendet．Sel＇t verfertigte 1774 daz magnetif（ie ©ifer won manderlei Geffalt，um es am Şalfe，Mnterleib，，an Die ©denfel，Mrme，gúsei zc．anbringen ju tornen，uno bemirtte Durd daffelbe die auffalendfen Seeilungen．Es glaubte oorzüglid，Die beridiedene form Der Magnetfábe， fery biet bon SWidftigteit，ano in Bejichung auf Die berf meintliden magnetifden $\mathfrak{W i r b e l} ; \mathbf{j o g}$ er Dic Preifform Der bitfer gewodnnliden Mreuform oor．2lual legt fing Ne ss mer an，fid mit ber Inwendung Derfelben $\mathfrak{j u}$ beidadiftis gen．Efr fand berjüglid，daf die Werfdicdenbeit der \＄ole，bierbei ganz gleidggüttig，jer），und indem er fpatters Bin entoefte，Das Dicfelben Wirtfungen aum obne 刃iagnet Durd bloges ©freiden mit Dem ginger berborzubringeq
 Magnetismuz bierbei allein thattig rey，gang ab，indens ef．Daé શgens＇Des tbierif內en $\mathfrak{P}$ Ragnetismus als das über

Historiá trismi tonici quadraginta fere septimanarum a Philiatro，de．Wocher curati．Freiburg．1778．
Reichel resp．Ludwig diss．de magnetismo in corp．hum． Lips． 1772.
E．G．Baldinger programma，succincta narratio historica， dẹmagnettis viribus ad morbos，sanandos．1778．（in opusc． medica．Gottingae 1787．8．（S．149．）

Ben mineralifoien febende，bobere annabm，weldees bei Dem Belegen mit Metalplatten und im Waquet burd bes Ficiden rege gemadt weroc，aber furr fid allein nidt
 tang Der felbifftindigen Birfung Der Metalle auf dea menidliden Digantismus ganz ab，und obgteid－Die \＄Bittukg Der Metallplatten auf die Sranten，gemiffecs maken als fleine Baquete tign zur Entoefung Des thier． SRagnetismus geleitet batte，fo murve Dod nun die ©fins mirtung dees Metalk als foldees auf den Wenifden ganz âberfeben，und Dem §aquet nur in fo fern wirffamfeit zugefarieben，als es porber Durd spagnetifiven zu cinem
 gemadt worden fey．Deffenungeadtet murde Die Mns wendung des fünfliden pragnets nod eine Beitlang forts gefest；wie mebrere Sastiften auß lener Beit beweifen， uno voriugglid fuđtt $\mathfrak{R}$ ．Sat fu，ein Genfer Naturs forider，Die ミjeprie Deffelben mit 刃iesmers Sjeorie zu bereinigen＊），wobet man jeopd immer bon Dem Grund fage ausging，DaÉ Die beabfidtigte 23itfung nur von magnetifdem Eifen auggetge，uno von den übrigen झres tallen nidt berodrgebradt merde．Dás in biefen 刃ew fuめen Das tbierifas magnetifde $\mathfrak{A g e n s}$ faum in $\mathfrak{B e t r a d a t}$ tommen fann，geft gorsúglicd berbor，menn man bemerft， Dás alle diefe unbegweifelten \｛̧eilungen nidt Durd ©treti den mit Den Magnetfiangen，fondern Durcd Selegen Der

[^4]
## - 43 -

franfen Sbeile mit bempelben gerborgebradt nurben, uńd DaE Die Waffe des Eifens die Wirtung berfartte; Daker \$arfu oft megreve magnetifde eifenbarren, jeden bon 2 Juk ¿ảnge zugleid anmendete. - Indefien, als Der
 niums des 18 ten $\mathfrak{j a f r b u n d e r t s ~ f o w o b l ~ i n ~ f r a n t r e i d ~ a l s ~}$
 wendung Des mineralifden WRagnetismus immer meht bernadidafigt, und in Den legten Decennien if er gans auker ©̧ebraud gefommen.

Sm $\mathfrak{P e x f i n i s m u s , ~ D e r ~ u m ~ 1 7 9 8 ~ i n ~ E n g l a n o ~ f o ~}$ biel sufferien erregte, fぁeint ebenfalls baffelbe 2gens wirffam zu fenn, weldes nad unferer 色ermutbung in ben baquets thatig iff. Span bat zwar padeetbin faft allgemein geglaubt, dan die Perfinsfden suactors, (welde) befanntlid aus zwei Drittebalb zoll langen Pyras miden bon verfáledenen Metálen befteben, mit welden Die franten §beile geftidien merben), nur burd thietis fajen WRagnetismus wirtten. Jndeffen tonnte es aum bier gefien, wie es bei allen groken neuen Cntbedungen, 3. W. Der Electricităt, Des Galbaniêmus $x$. gegangen, Dag man aus derfelben nun alle nur irgend mit derfelben in Wegitejung zu bringende Eirddeinungen ju eetlaren fubt, wie man denn aud bdufig den Wertinismus auf Den Galbanis̊mus jurúcffåbren ju tónnen geglaubt gat.

## $=44=$

## 4. Utifer Baquet.

Sad dieien vorláufigen Semerfungen, durct weldes als auf gefdicttlide Tbatfacien fict fúseno, ith mid) bon dee biefler angenommenen mesmeriden इbeorie oer Wirfung. Des Raquets voslig frei gemadt, uno einen allgemeineren ©tandpunct der betradtung zu erlangrn berfudt babe, fomme id nun zu Der fpeciellen Ungabe Der Sonfriuction meines છaquets, wie es mir in sen nadfolgenden Siranfgcitggefdidten gedient bat, womit id unfern gefern einen Doppelten Gefallen zu ergeigen glaube, indem id fie zugleid mit der in Miesmers ©driften fefr complicitt uno felbf undeutlid angeges benen Einridtung Deffelben befannt made.

Was die Dimenfionen und gorm deffelben betrift, fo bemerte id bier fúr mande meines Refer, Daferfere (fovicl mir jegt fu idliefen erlaubt, Da alle genaueren 2ngaben nod. feblen) nur Durd Die beabiidtrigte Intens fitat Det wsitfung beftimmt wird, legteere mir aber gant gleidgựtrig. fạeint.

WRein Whaquet beftebt aus einem bietectigen ßaftea (ल. Die Beịnung a) in Form eines fleinen $\mathfrak{A l t a r s}$ mit cinem etwas breiteren fuggeftel oon $2 \mathfrak{F} u \mathrm{E}_{\mathrm{E}} 8$ วoll (rbeis
 Eidens: oder Budenbols zufammengefingt, und nad Эes lieben angefricten oder politt, uno mit einem $I^{\frac{1}{2}}$ 30II breiten aus einem ©tuafe beffebenden boljernen Dectel (b), berfeben, Der bermittelf einer $\frac{1}{2}$ soligen geife auf ocn $\mathcal{R a f t e n}$ gepaft, und wenn der Rafen gefüat ift, Ducぁ

Magel doer ©ditauben an Denfelben befeftigt witb: Die inneen æBảnde des Saftens find, um ibn wafferides ja maden, (was bet Der bierectigen form feleft Durd \&uss piden nidet ju erreiden if, meldes :nur bei Dem tonnems formigen "und aus Fafoauben berfertigten, Baquet bins reidt) mit verjinntent Eiferbled ausgefalagen, oder vielmefr, in Diefem bobgernen ®afen befindet fid ein Saften won gleider Brobe aus fart verginntem Eifens bled.

Saddem Der Saften an Den Drt, wo er fegen bleiben foll, gebradt iff, miro derfelfe biż etma 4 - 5 3oll vom obern Rande mit fifenfalaiten, fammerfalag uno $\mathfrak{B}$ affer gefülft (c). Die Eifenfalacien .(mie man fie in icder ©dmicde umfonft baben fann, da fie nur bur ©trafenbefferung gebrauct weroen) befteber befanntid grôstentbeils aus cincm grùuniden, eifenbaltigen ©゙lafe, weldees aus ber 2idx Der ©teinfoglen und aus dem bon Den ©amieden jur Icidteren ©dmelfung Des Elifens ge; braudten תiesfand ergeugt wird, uno fie entgalten ůber: Dem biele $\mathfrak{\Re e f t}$ verroften ©ifens und andere int ©amies Defeuer ungefamoljer oder unverglafet gebliebene frembe Zjeile. Der Şammeridiag, Der ebenfalls in jeder ©dmic; De ju befommen, ifi der Mbfallwom glafenden ©ifen beim .sammern Deffecten, beffeft alfo auz toblenfaurem ©ifor, entbalt aber nebft bielem ©taub, (oa er in Den Sdmieden zufammengefegrt wird) einen fefr bedeutenden Intbeil (viclleidt $\frac{2}{3}-\frac{7}{2}$ ) vom Wagnet ziefbarct ©ifenfaáne. Das waffer if gemenes Brumuenmaffer. Die gange \$affe mag etwa $4_{2}^{\prime}$ §ubiffuß betragen.
 －befinumte Duphung beobaddet．Die ©ifenイかlacien find zurn Ebait，wir fie aus der ©dmicde famen，sum Ebeil gedolid jerfdlagen in daffelbe geworfen，und ber fams merílag in Die Bwiføentáume geíøuittet worden，fo．
 unQ $\frac{2}{4}-\frac{3}{3}$ Samimeridlag beffand．Dann iff ip viel झ马affes Singugegoffen morden，bis daffelbe die Єdlactens uno Şammerfdiagmaffe，etwa cinen zoll über derfelben febene． betectte．

In bemt bilgernen Dedel（b）Befineet fid in Dee spitte ein sod bon $\frac{3}{4}$ Boll Durdmeffer，uno um Daffelbe mefreve äbulide im umfreife．Durd das mittlere \＆ods sebt eine gerabe， 5 万ुue lange，$\frac{5}{8}$ 3ok im Durdmeffer Galtende，und am obern Crioe mit einem Degr verfefene Ctange（d）bon gefdmicoetem und grob polittem Eifan Durd Die Sammeridilag；und cifenfolacieamafien Des Baquets gindurd bis an den Boden Deffielben，uno die ăbrigen \＆o̊ber Dienen zur sufnabme Der eifernen Doer Goljertren Conductoren．Dicie（e eee）beffetien ebens falls aus polittem ©ifen，find $3_{\frac{x}{2}}^{\frac{x}{2}}-4_{2}^{x}$ Juik lang uno $\frac{5}{8}$ Boll Didf，und das eine Ende，meldes in Die Soder Des Dectels geftect wird，uno bis in Die 刃affe des ほaquets reidt， if $\frac{3}{4}$－ 1 §fun lang in einem redten Wintel umgebogen． Diefe Eifenfangen find in Den \＆obern bes Dectels nad allen §idtungen gin beweglid，um fie powobl nad den Ceiten ridten，als aud biber und niedriger bei dech Sranfen anbringen ju fonnen．

## － 47 —

 benden eifecnen ©tange befindèn fide mebrexe，modiene oder Janfene（id babe bitiber nur die exfen benust）©eile does Cdnüre（ff）bon $\frac{3}{3}-\frac{\pi}{2}$ 马oll $\mathfrak{D u r d m e f f e r , ~ u n d ~ b e l i e b i g e t ~}$ lange．

かeim fuallen dessaquets if an Magnes tifiren deffelben nidt gedadt worden．Die （Eifenidiacten，Der Sammerfolag und das wsaffet find relbef jum Theil von meinem Bedienten in das ßchaltnis gefduttet worden；eben fo wenig if faderbin ein \＄agnes tifiren Deffelben Dura berůbren mit Eifenfangen $2 c$ ．Dors genommen oder demfeliben eine beftimmte Fidturg nad einer beftimmten Seimmelgigegend gegeberi worden，und feit Dem fuillen feblt eg，eine unberwegbare，mebreve 3ents ner fatwere misbel，ungerübrt in dem für Daffelbe bes ftimmten 3immer．Nodift ju bemerfen，das das Waquet auf feine ærife g．\％．Durch Glagfuse cc．ifolitt if．

Das Ridtmagnetifiren Des Baquetg tit bies von $\mathfrak{B l i d t i g f e c t ,}$ indem es，wie wir im foigenden feben werden，deffen ungeadtet diefelben wirfungen， wiedas झagnetifiren und oas bermeintlid magnetifirte baquet beroorbringeno，die ungaltbarfeit der mesmetifaen §beoric Deffelben bes weifet．

Man witd mir bier freilid einwenden，das in dem Eifenfめlacien und den úbrigen Maffen des Эaquet beim ffullun bermittelf der bároe Des 刃agnetifeurs Durde Die Beruigrung aud ogne grillen und Mofide Deffelben das


 Die fie ganglid serniditende Untwort entgeaen，Daß̂́，wenn Das Magnetifiren einer ©ubftans aud obne sbilen und Mbict gefictefen fann，dann，da nady Wesimers Ungabe alle Cubftanjen aur Bitoung des Baquets fablig find， alleg，was der Magneticcur，und ibeefaupt afio jeder Nenfd beruibut，magnetifirt und sum Ђaquet wird，und DaEalfo der in fetiger Beruibrung erbaltene almbos dee ©dmiote，Der vom rubernden Sdiffer fetig magnetifirte See，Die in den ©ifentaámmern bon den grbeitern manni由s faltig befandelten glübenden Eifenmafien（oa nad Westmet
 ftartt）und fo alle umgebungen des meniden am Ende fum Faquet werden múften，alfo die Erriditung eines befonderen Bunucts ja dann ùberfliffig und bloke Ebarla tancrie ware；－Daber，weil Diefe ミbeorie bier niadt austeidet，Die befondere צ্Birfung Des ßaquets aber nidt fulaugnen ift，bier cine andere ミbeorie berfuct werben muణ．

Indem tad alio won diefer Snfidet Sesemers abgethend， zuerfe ein unmagnetifirtez̉ baquet auffelle，bin id indey Fen in den übrigen 彐ergaltniffen des Baquets，was die Cifenfangen und die leitenden ©dnnure betrifft，Da man
 socilen 刃icsmers 2ngabe gefolgt，obne mid Der Mutos xitat feiner Sbeoric aud in biefer Seinfidet binguge？ ben，bis，genaucer Serfude oas 3pect＂boer Uusmed＂

## $-49=$

madige Diefer einjelnen \{beile :Ocfictben, bargetban bas bea merder.

Die 2 nnmenoungsweife Des zaquets felbfi, wic fie Wesmer voridreibt, und wie wir fie ebenfalli jucrit nangemendet babent, und aud ju Beiten, in Crmangelung riner beffimmten Sbeoric nod anmenden, ift aun fofe gende.

Der gu magnetifirende Sranfe jegt fid auf einen gg modgnliden, nidt. ifolitten ©tubl vor demfelben; umnsindet
 Sopf) mit Dembon der mittleren (Eifenfange auggedender Ceile oder Sdnur, und bringt eine oder mefrece Dee ubrigen, gebogenen Eifenfangen in die æagengegend, io Da巨 daś fumpfe Gnde derfelben die siagengeseno beruifrt. Co mit dem Waquet auf oxppelte $\mathfrak{B e l}$ ife in Beruifitung gebradt, ergreift er nun mit Der linfen Şand die zue Magengegend fúbrende Cifenfange, rcibt diefelbe mit der recteten faano Der lánge nad, gleid als wenn er defeflbe mit Der Şanio politen wollte, und bleibt in diefer Bers Lindung mit dem $\mathfrak{b a q u e t} \frac{1}{2}$ - I Ctunde lang. Sind megreve Sranfe fu magnetifiren, fo fegen fie fid an dea andern ©tangen und ©eilen auf gleide Weife mit dent Saquet in $\mathfrak{B e r b i n o u n g}$ *).

[^5][^6]5. Gefdicifte eines burds unmagnetifirte Faquet allein ergeugten Somnambulismus únd bierburct geţeitter Expilepfie.

Die in nadfolgender ©ef(didte entfaltenen Berfud, e mit Dem $\mathfrak{B a q u e t}$ fino borjüglid in Der Şinfidt angeffelt worden, um úber Die $\mathfrak{F i r f u n g s w e i f e ~ D e s ~ B a q u e t s ~ n a t e r e ~}$ \&uffaluffie ju erbalten; indeffen bietet Diefe Gefaiddte aud binfidtlid ocs Gebens des ©omnambulsmit

Sörper entfeben, fo námlid, (yenn wir anders かesmer redt verfegen,) Daf bas magnetifite gluidum durd Die Bdynur , auß dem Baquet in den Foíper ein, und Durch die Eifen: flange außftrint, oder ungefegrt. Das ねeiben der Ctange foll bagu beitragen, dab magnetiidee Sluibum ou erregen, und find mebrere $\mathfrak{P e r f o n e n ~ a m ~} \mathfrak{B a q u e t}$ bereinigt, fo foll fid bierdurdf eine magnetifde siette bilden, סurdf weldae bab magnetifde $\mathfrak{Z g}$ gens fromend fretig erregt und mehr verfárft wird. - Indeiten gilt biet der ©akz: fial vor dem jurave in verba magistri ou guteh. \{uธ bem Jolgenden wird er: bellen, toas wir bier nur vorláufig bemerfen:

- 1) DaE mebrere Perfonen am Gaquet fotend auf einanber cinmirfen, wenigftens in fo fern, DaE Die fonft fid barftellens Den magnetifaen Erforeinungen fabwáder auftreten,

2) DaE Die magnetifden (frfdecinungen fide ebenfalls und in gleider ©tarfe cinfellen, wenn Der Sranfe auf jebe andere: Weife fint mit bem $\mathfrak{B a q u e t ~ i n ~} \mathfrak{B e r u b r u n g}$ rek̨t, ja fetbfit, soenn er nut in Deffien Mabe; ogne eğ au berúbren, auf einem Durch Seide ifotirten ©tubl fitzt, baf alfo Die Zbeorie der ©tromung wenigftens einer bedeutenden æodification bedurfe, und bódf wabrideinlidg gans berworfen werben muife. Şieriber fpaterbin, wemn wir unfere eignen Grfabrungen aubfubrtid werden mitgetheilt gaten, das gabere.

## $-5 i \quad \sim$

serfaicdenen そbellen bes Sorpers eine Reibe bidef widtiger Sbatfacen dar．
 Diefelbe jeden Sag niedergefdriebenen Tancebucie，indem tod mir bei Der Eradiblung felbf nur in fo fern einige theoretifde $\mathfrak{B e m e r f u n g e n ~ e r l a u b e , ~ a l s ~ f i e ~ g u r ~ 刃 i o t i o i t u n g ~}$ Der Эerfucie felbf nothwendig find，oder find unmittelbar ergeber，und indem id die Ueberfidt oer Expdeinungen јu Ende Der Gefdidite zufammenfellen werde $;$ Die aus Derfelben entipringenden Refultate fŭr Die sjeorie Des tbierifめen Magnetismus aber bis jur folgenden entheis lung aufbemabre．
 nidt $\mathfrak{v i e l}$ ，oa es fur $\mathfrak{B e m a b r b e i t u n g ~ e i n e r ~ E r i d e i n u n g ~ D e i ~}$ bsberen，pfodifden $2 \mathfrak{t r t}$ meft gilt；als das bloge Geben DDer æeobadten Derfelben，und da mandee ©ridecinungen erff in ifrem zufammenbange mit fruiberen oder fatateren； idd modate fagen，ẹrf durd Renntnif ibrer gangeti phyfiologifden und pindologifden ：3aturgefdidfte，alfò nidtt Durd einmalige Beobadtung als untruiglid aners Fannt merden fonnen，abgefefen Davon，dás man mic wobl zutrauen wito，dak id mid nidt blindinge dea eingelmen Erfdeinungen merde bingegeben baben；一 indeffen find um der ©abwadien twillen，Die bierauf einen
 Der Beføidmte wegen，aud Die seugen bel eingelnen Sers＇ fucten getteu angegeben werberi．

 alt; Deffen Eltern und 4 Gefdimifter fammellid) gefund fino, auker Der Mutter, welde in den legten Jabren oft an Sopfgidt leidet, war 26 Woden alt, als Die Eltetn
 Jena mabrend der ©cladt am 14. Dct. 1806. ifr Şaus und alles §brige betoren. Durd die Jeuersbrunft eirres ObDades beraubt, und gleid Den úbrigen ©inmognern Jena's mefreve Sage gindurd) Seunger leidend, irrte die Shutter, das fáugende §ind an der $\mathfrak{B r u f f}$, in Der berbeers ter ভtadt umber. Das sind blieb zwar die erfe zeit bincurd leididj gefund, dod find diefem umfande, Dang Dą́ ふind bon der şunger leibenden, Durd die Edrects niffe Des Srieges geángfteten und im Summer faft verges benden Mutter geftillt wurde, to wie einem beftigen Careffen Der 刃utter, furz vor Der Geburt unferes Sranten, uber eine an beftiger Epilepfie teidende, und in einem \{nfalle Derfelben geforbene æRago, die nadfolgendea Srámpfe mobl mit $\mathfrak{R e d t} \mathfrak{z u}$ ujuidreiben.

Diefe erídienen nad Mngabe der झutter, (Deren Gedadtnis feood binfictlid der genauen pata nidf gleidmágig treu warl) juerf im 2 ten Rebensjabre, unter Der form Der gemósnliden תinderframpfe (Eclampsia), Glieben bierauf einige $\mathfrak{J a b r e}$ aus und der Snabe war bis
 ©ommer (1812) fia im slufie gebadet batte, zeigten fid
 chondriaca, welde periodifa wiederfegrten, Dem Rran,

Ien Den Ntbetn bethabmen, und mil Searnberfaltung bees
 Saber und frampffitender פRittel balo berloren.

İm Iafr i813; ala Der Sirabe iniben Durd bie Stabt Fifiegenden $\mathfrak{B a}$ a gefoffen :war'f traten mieder frampfigte Zufâde cin, whe, den epileptifaten Infkllen abnlid, einige Wocken lang faft atte §age wiederfehrten, dann aber auss blieben.
$\therefore$ Seit Mnfang ※ugufg 1817, nadobem Der Snabe gegen - ©etmognbeit mieder in gluffe gebabet batte, find die 'Stampfanfátle bon gevem gutưgefebrt, und zeigen fidf alle ₹age oft $2-3 m a l$ eintretend, unter der mannids faltigfen Eeftalt einer bald nut partiellen, balo woks
 "eingelner Blieder', der Saánde und Fůse, Der ङefidtbs
 muftern befalt. Jin andern faillen tritt billige ©prads Iofigfeit mefrete Etunden lang ein; fo DaF Dee Siranfe, fdeinbar bei Bemuftrenn; die trampfgaft anges femodfene Zunge nidut zu bersegen fábig if, aber yon andern Stámpfen frei, mit andern findern fpielen fann. Sm Gáufigfen erfacint ber Mnfall unter Der form flonis fder $\boldsymbol{R r a d m p f e}$ faf affer musteln, wobei Die Mugen geffloffen oder frampfigt veroregt find, und Die clicder in Den beftigfen Fewegungen berumgeriffen werden, und welde jumeilen in eingelnen Sbeilen, f. W. in Dem Jufe beginnend, allmáglig das Bemuftjenn bertilgen, in Dee legten Beit aber băufiger, ploglica Den ganjen ®orper exs grelfend, fanell Das ঞewuftienn aufgeben. Einigemal

## － 54 －

entiand ber Snfall als bolfommener Startframpf （Tetanus）aller Bilieder，fo dan der franfe auggeftectit， ogne dag man Dice Blieber batte bewegen fonnen，feif im Wette lag．Rimet．felten weedfeln in cinem $\mathfrak{A n f a l l e}$ alle
 Der Srante balo burc Die beftigfen Srampfe im．Bette berumgef（bleudert witd，und mefreere æerfonen notfitg find，um inn bot bef币ádigungen $\mathfrak{j u}$ gủten，bald tetanif（ ：fare Da liegt，oder cataleptif币 Dief ©telungen annimmt， Die，man igm giebt，bald nur mit eingelneu ©liedern sucts． Der Mnfall endet，nadjem er bald turfzete，balo lángere Beit，oft uber eine Stunde lang angebalten，gewodglid） mit furzem ভdlaf；in Den meifen fạtlen bletbt aber cine ：sodlige Epradlofigtit oft now megreve ©tunpen lang ：zurütf，in welder er feine bedurffniffe Durd ©dseiben ua erfennen giebt，und welde find almáblig sou felbor


Der Sinabe iff tegt bon für fein Mlter máfiger．©̧rafe， nidt mager，son fegr lebendigem Semperamente，aufge， wectt，gelebrig，fär fein Mlter fefre tlug，fareibt und zednet rebre gut，seidnet，if dabei rebr gutmůthig，jeDod reifbat，uno Durd geringe Beranlafungen lei申t in 3orn fu bringen，welder gewodgnlid peine Sxampfe ervegt． Die Müçenwirbel gind angeblid dadurd，Dás ibm vor

 fis berauggetreten：Die ©efidtsfarbe ift gefund，das Ruge fegr bell．Werdauung und Dic ubrigen gunctionen fino ungefiott：©eit cinigen Sabren baben fo ©puls

## - 55 -

murmar und Mfariden gejeigt, und da man dic Rrimpfe borzüglid Durd diefelben entfanden glaubte, fo murden
 Dagegè veroronet, wie folgt.
30. 2ug. 1817. Rec. Radicis Valerianae Dr. tres; inf. Aquae f. q. s. ad Col. Unc. quats adde Liquot. anod. m. H. Dr. un.c. dim. Roob Dauci Unc. dim. M. D. \& 2nlle 2 Ctunden I celoffel voll.
5. Sept. Rec. Sem. Cinae Unc. un. c. dim. Read. Valer. Unc. tres. inf. etc. Col. Unc. quat. adde: Líqu. an. min. H. Unc. duas. D. S. Mlle 2 Stunden 1 ©
9. Sept. Rec. Sém. Cinae. Rad. Valer. aa Dr. tres. inf. etc. Colat. Unc. quat. adde Liquor. an. m. H. Dr. un. c. dim. Roob Dauci Unc. dim. M. D. S. थre $^{\prime}$ 2 Stunden 1 ©fldffel.

Rec. Camphorae Gr. $\frac{1}{4}$ Castorei ${ }_{\text {§ }} \mathbf{G}$ r. 1. Sacch. alb. Scrup. un. M. F. pulv. disp. dos. VI. S. M્Me 2 Etunden cins abwedfelnd mit der andern Whedicin.

Es gingen nad diefen $\mathfrak{A r}$ zneimitteln mogl einige Wux mer ab, allein Die Rrampfanfọlle blieben fid purchaus gleid); Daber id Den befůmmerten und an Der Geenefung Des Rnaben faft bergmeifelnden Eltexn Den Yorfdlag that, Den Sinaben meiner magnetioden Bebandiung $3_{1 / 2}$ ưbergeben, welder مoridlag um po bereitwilliger anges nommen murde, da Der frànfliden Mutter Die Pflege Defs felben fegr fatwer wurde, und da úberdem Die Bermógengs umfande eine ordentlide árgtlide Sur ju beginnen nidat erlaubten.

2．Die legten ひnfatle am 18 ．Sept． 1817 batten foth gende Gorm．
fotuly um 4 uhr，als ber Snabe nod im 刃ette lage war der anfall nadt der ©rjáblung dees Siranten mit einem What reft árgfenden \｛raume berbundent，und gegen ©es

 Den bedeatend famand．In diefem Traume eridienen活natalletei ミgieren wockee ifn unter Drobungen swangen，活re © Stimmen nadzumachen，weldes der Rrante dann auct unter beftigen flonifder Srampfen that．Зuerf famt Dage Pfero，und fagte ibm，wenn ou nidt wiefirff wie
 zpicherts．：Dann erfien der Effel：wenn ou nidft fareift，mic ein Efel，fo fameife ld did；uno Der Srante
 frabfi，fo fappe ida Dic sqüner nitt，und ou igt feine Eier megr．Der Boot：wenn du nidt mecterf，fo fros id Did．Die Ente：wemn bu nidt imecif，mie ith，fo beif if oid．Des ©d＂af：menh ou niditldf，fo friegf＂ón feine motenen＇Errumpfe mebr．Der ß abé： Yoenin ou niat madit，wote id，fo bote id deiner Mutter Das Sleiich aus bem émrant．Det Odje：wenn ou



[^7]Tagbem bet Srante dicfe sieferfet ©timmen convulfuifa nadgecmatt; falief er mieder bis gegen Morgen ein.

Ein zmeiter $\mathfrak{A l n f a l l}$ trat um ro $\mathfrak{u g r} \mathfrak{B o r m i t t a g z}$ plose lid ein; ©ie Eftern fajicten rogleid ju mir, und id batte Gelegenbeit, ifn felbet ju beobadten. (Ex beffand borgŭgliad in beftigen tloniften Srampfen Der etrefmuss Felu, fo Dák balo der gange sorger mie cin Wall einige 'TuE bod in die Ruft gefoletidert, bito ber auf Dem
 -waroe, oder fid wie eine §onne mit unglaublider Ges f(bwindigfeit madjte", Dann entfand beftiges ভめlagen 'mit Den Sadiben', mit den fuffen, mit dem Sopf, Plaps peen mit Den 3áfnen, © © naypen mit dem skunde einem 'beifenden Scurioe gleid), frampfigteg, bódif fanelles
 Der Жugen nad oben, furtitbares sollen Derfelben in oer
 teln', (auker Denen Der ఇefpiration, welde biet weniget', als bei der gewodnnliden Epilepfie litten, Daber Dee $\mathfrak{A n f a l l}$, wie 'Tpâter fim Deutlider geigt, bem Weitstang' fim mefre annáberte;) eine balbe ©tunde lang in $\mathfrak{B e m e g u n g ~ g e m e f e n ~}$ 'maren, trat algemeirrer ©tarttiampf ein. Der Seranfe lag feif aukgeftrectt im bette, Die ©lieder etlaubten wofl

[^8]sine faum merlide $\mathfrak{B i e g u n g}$ ；aber jede áugese Gewalt， （gleidwie fie Den æaniafus nur nod wuithender madt） permegrte nur Den Etarrframpf．ひuch Diefer Dauerte gegen ：Ctunde，worauf die ©flieder allmáblig gefameis Dig murden，und der Sranfe rubig，wie im ©dlafe lag． R（8）er nad）einigen \＄inuten allmáblis ogne bedeutende Ermattung und ©dweiß，aber mit bsaligen æangel Der Rúferinnerung Des Wergangenen，erwadte，war die Bunge nod fteif，und nod eine ほiertelfunde lang batte er ©effůh bou Steden im Gallen Des redten Fufes．－ Sa verfubte mábrend der beftigften Prampfe einige $\mathfrak{m i s}$ nuten lang magneticade ©tride；aber da mebrere umits bende mid prodifat forten，ganj ofne Erfolg．Exaters Gin iff magnetifde Manipulation nur nod einigernafle， madgrenp per গafálle bon frampfen im magnetiifien ©
 mittages 2 ，ubr，murde Der Snabe zum erfenmabl an dab oben genau befdtiebene unmagnetifirte Baquet gebradt，bermittelf einer Der eiferner ©onductoren auf Die 刃iagengegend，und vermittelf deg̣ wollenen ©eiles um Die bruft mit Demfelben in Berbindung gefegt，und in Diefer Werbindung，wábrend er dic Eiifenfange mit Det Şand fitid，gegen i ©tunde lang gelaffen．Eq geigte fid Durdaus feine fidtbave æBirfung；aber Die $\mathfrak{M n s}$ falle，Die Die ఇage borber aud gegen $\mathfrak{A b e n d}$ eingetreten waren，bliebengeute aus：

19．Sept．Wormittags bon $11-12$ Uhr，und Nadmittags bon $2-3$ ubr auf die angegebenc weife

## - 59 -

mit Dem Baquet in ßerbindung gefett. ©̧ fübit etwaほ WRubigteit, Warme in linfen æeine; jeDoc falo er Die 2ugen niddt. Sin Det æagengegend feine Empfindung.

Sentepengangen sag wat er feit metres
 ten $\mathfrak{A n f a l l e n . ~}$
20. ©ept. Bormittags ban 11 - 12 und शads
 -Wormittage falief er nad $\frac{\pi}{4}$ ©tumpe, ein, upd $\mathfrak{N a d m i t y}$ tage, mågrend. Der 2 fündigen Gefilon qu mefrerenmalen,


 Minuten wieper zurutat, - Phad. Dem S © Snabe boflig mogl.

Denganjen Taq ebenfalls frei yon 2 ns fallen.
 Waquet faft immer gefdlafen.

Nadmittags von 2-3 $\mathfrak{u b r}$ uber 30 Minuten lang in 2 Paufen am ßaquet gefalafen.
um zu'verfuden, ob Ermůdung Deş Sageş die urfade Des ©
 batte, nod einmabl an daffelbe. Gr falief miederum bis 6 Ubre in einigen ¥aufen wenigftens $\frac{\pi}{2}$ ©tunde lang. Daffelbe शefultat seigte fid, am folgenden そage; Daظer Grmưoung Durd) ©piclen 24 , nidt Der Grund Des © feng fenn fann. Rad dem exalaf murde der Snabe bafo

## － $6=$

nad Saupe entlaffen；Det Bater ersabite，baf er futs nad der ङeffion etwas tráge fey，Dann aber febr munter werbe．
 ourd den mağnetifaien edjlaf，als Durd eine bicariitende Ejátigfeit compenfirt wurben．

22．©́épt．itm aur berfưden，wie oft am Sage es ＂moglidy Tey，ibn am Baquet in ©dlaf gu bringen，und
 entfernen，wurbe er beute，fo oft es meine Geidáfte erlaubten，fünfmabl，jeDeŝmabl eine ©tunde lang an＇s Baquet gefradt．©と「币lief iedesmabl，zumeilen faon nad 4 SRinuten，elin，felbft wabreno id in Demfels ben zimmer efne voltaitide © ©aule aus einander nabm， und mit den Wlatten abfidttide ein＇groges flapperndes Geráufd madte，DDer cin anberes forrendes Gefadaft nornabm．－eangemetlefonnte alfo ebenfalls nidt urfade des © © tafes feynf po wenig wie Ermúdung．

Ex fallef beute am ほaquet
won 7－8 1 以r Morgens $\frac{3}{4}$ Ctunben
won $9-10-$－aber $\frac{x}{2}$ ©tunde
boniti－12－Mittags io Minuten
von $2-3-\mathfrak{N a C m i t t a g g}$ ưber $\frac{3}{4}$ ©tunden ，
von 5＂－6－2 ※benos 10 Winuten．
Mfloim Gangengegen $2 \frac{1}{2}$ ©tundelang．Des ©dlaf war tiefer，gemodinfidi）obne $\mathfrak{u n t e r b r e d u n g . ~ J థ ~}$ modte jeciod nidt berfudjen，＂Den Pranten angureden． In Der Sefion von 11 － $\mathbf{1 2}$ Lige wecten beftige ©めmerjen
in Den $\mathfrak{R}$ ádens und Eendentuirbela ibn auf．Einige magnes tifde．Stride balfen nidets；jeDod berloren fie find nad）
 Sranten gegen 6 ubr auf．

Seute den gangen tag frei oon fetuent ひnfállen．

23．©ept．Wormittags von ro－if ubr am §aquet． 2nftatt mit eiferner © er blof mit der eifernea Stange obne © $\ddagger \mathfrak{n u r}$ mit Dem æaquet in Berbinoung gefegt．Etr 「dlief wie get． noobrnlid nact 5 Minuten rebr fef und rubig．Růcens （damersen，gleidy Den geftrigen，erweaten ign nadi 10 Minuten．Siぁ berfudte fie Durds Magnetifiren à grands courants zu vertreiben，wiffte aber nidd auf ign ein＇， Cie berloren fid ppater bon felbf．

Eine Reife entfernte mid son beute Mittag bis zum 25．Єept，ฒittagz von Jena，und ciner meiner ๔đuuter， sert $\mathfrak{B e l l o f}$

Madmittags falief der §nabe von $2-3$ ubr wie ges wosbnlid am baquet．
$\mathfrak{A b e n o s} 6$ ubr traten die feit Dem Infange der magnés tifden Bebandung，fcit dem 18．Sept．ausgebliebenen Srampfe gum erfienmable mieder ein；aber unter weit ges linderer form，nur als ©tarrtrampf mit Wemuftlofigfeit， melder $\frac{\pi}{2}$ Etunde Dauerte．Epáterbin tlagte Der Sirante uber beftiges शafenjucten，wurmer find in Diefer ganjen Beit nidft abgegangert．．
24. ©ept. NRorgems oon $7-8$ Hft und Nacimits tags bon $2-3 \frac{\mathrm{x}}{2}$ Ubr am Raquet gefalafen, und den gans fen Tag frei oon Rràmpfen geblicben.
25. Sept. ( Soltmond 2ormittags $10^{\circ} 331$ ). Shorgens bon: bis 8 ubr am. Baquet rubig gefdlafen.

Wittage 12115 trat wieder ein bolfommener epileps tifder Mnfall eitt, gans mie am 18. ©ept. Buerf wurdé Der gange Rodeper bon der Einfen zur §edten gleidy eine ©alge bexungemorfen; Dann entfanden flanifate Stampfe, borjůglid der Baud,s und puictenmusfeln, fo Dak Des gange Rorper in bie godge gefdnellt, oder Det Baud furdtbar aufgetrieben tourde; gulest ©tarrframpf aller Sfieder. Mutez ohne ßemuftfenn. Dic bierauf juruids bleibende Spradilofigfeit Dauerte bis gegen 2 ubr.
$\mathfrak{u t m} 2$ Ubr feste er fid an's $\mathfrak{B a q u e t , ~ j a l i e f ~ b a l d ~ c i n , ~}$ Erwadte aber fa)on nad einer $\mathfrak{B i}$ ertelfunde megen ફiuffens famerjen.

ذd bradte ifn um 4 Ugr nod einmahl ans Baquet. (Ex befam aber pogleid) febr beftige ©dmergen im Rưden, Die fid Durd Den Scinterfopf bis in, Den Worderfopf ers frecteii, und ibn zum Weinen bradten (alfo offenbar
 Das id ifn auffetyen lies, worauf fie fid binnen einigen Spinuten allmáblig berloren:
26. Sept. 以Rorgens 7 Ubr und शadmittags 2 Mgr am $\mathfrak{B a q u e t}$ gefdlafen; aber beidemable nur furge 及eit,


அbends fano fict um $6 \mathfrak{U} \mathfrak{~ f r i e d e r ~ c i n ~ M n f a l l ~ e i n g ~}$
 unter Der bisiberigen form，anbielt．

27．Sept．Worgens und $\mathfrak{F a \dot { m } m i t t a g s ~ f e g t e ~ e r ~ f i ́ d ~}$ toie genodgnlid ans Saquet，empfand aber fogleid die beftigften 贝ưfenfぁmetzen；Daber er nut fehr turge Beit idlief und bald genstbigt murde，auffuffleen．

Sgeute trat 个ein $\mathscr{U n f a l l}_{\text {z }}$ weimabl ein，Worgens bon 8 －9 $\mathfrak{U b r}$ ，und ひbendes von 6－8 $\mathfrak{u t r}$ ．

Segt geigte fid aber folgende merfmuroige Werainbes rung．Wábrend am ஒaquet Der magnetifaje © pfigt wurbe，alio＂gleidfam wollfommenet werbend fid Dem $\mathfrak{U n f a l l}$ náberte，wie die immer megr zunebmenden Rüciens und Sopffamerzen Deutlidy bemiefen，veránders ten fíd Die $\mathfrak{A n f a ́ a l e , ~ i n d e m ~ f i e ~ a l l m a ́ b l i g ~ E n m p t o m e ~ D e s ~}$
 gingen；fodádoer magnetifat © quet und oie epileptifaen $\operatorname{anfa}_{\text {alle f fid in }}$ cinander fu berfamelgen faienen＊）．Die
＊）In Ver golge verven wir fehen，swie ber frampfigte Soui＝ namfuliêmū̃，in welafen nun bie $\mathfrak{A n f a l l e ~ o u ~ S a u f e ~ u b e r = ~}$


 gerte und ausbitlete，und die Srampfe bierburd gang ver： formansen．Die Şeitung gefalat bier alfo gleidfam burd
 in Eatalepfis und Beitştana，und dann in ©omnambulis̄mus
 berfgivand．

## - 64 -

 Derfelben wefentlidt beridicdenic form. Sie entfeben jum Sbeil ploblid mit beftigem ©arci, zum そheil allmablid) nad vorangefenden beftigen, Denen am kiaquet gans
 ©djlagen mit Den $\mathfrak{A r m e n}$ und, Beinen ic. zeigen fid nidt mefr, fondern fic find, sleidifam intenfiver gemorden, und in eine Der Geiffesfrantfeit oder Dem Gellehenden Somnambuliṣnus nåber gerúcte form übergeyangent megr dem Weitgtang abnlid, io Dak der Granfe, mit
 wegt, balo Burjelbáume fidiagt, balo fid mit uiglaubs lider ভdnelligfeit fetfend im freife berumorebt, balo mit eben fo grofer ভdnelligfit, fo dá man mit den 3ugen faum Den beriegungrn folgen fann, Dus Eophan tiffen zufammenrollt, fid danfelbe auf den Siopf legt, doer fid felbf auf demfelben auf den Sopf fellt. Der Etars, frampf und Der Prampf Der 3unge, welde fruber bent epileptifden $\mathfrak{A n f a d l e n}$ folgten, eridjeinen nidt mefrr; Dod find die alugen beftandig gefdioffen. Statt Deffen fảngt
 wegungen gleidfamim @dlaf an zu fpreden; aber gleids gültige ©aden, indem er ju cfien fordert ec. Exe gryt fomnambul im 3immer umber, ofne, ungead,tet Der bers
 (idloffenen dugen fann er mit aller $\mathfrak{M n f t r e n g u n g , ~ f e l b f t ~ m i t ~}$ Beibülfe feince Ginger, nidt iffnen; worauf er Dana allmàblig rubiger merdend jur befinnung erwadt.

## $-65-$

28．©ept．Morgens $7-8$ Ufr trat mieder cin Nlafall，gang vem geftrigen gleid）；ein．

Un 9 Ugr Bormittags feste er fíd ans Faquet，fattef bald ein，erwadte aber nad einem viettelfůndigen Sdilafe
 auffetgen，und fu mir in mein $\mathfrak{A r b e t t g s i m m e r ~ f o m m e n . ~}$ Er flagte，Dak er Dasenom didft sefdloffene linfe auge nidt offnen fornne．Jd mádte bietauf 3－4 Gegenfitide （bon Unten nad）Dben）mit auggeipeeizten Singern；＂und er dffnete Das $\mathfrak{A}$ uge plóslid．Nod bliefen bit Sopfidmerjen und die Rádenfamergen zutưf，die erfen berloren fid（（dnell Durch Bentiliven in růctmairts ges febrter Ridftung，Die leß̧ten bingegen gielten nod mefrere ©tunden an；und verloren fict erf allmáglig nadjoen er mein f̧aus verlaffen batte．

Radimittags um 2 Ubr fegte er fid wieder ans Bas quet，und falief，mebreremale aufwachend；etwa $\frac{x}{4}$ Stunde lang，obne Daf́ fict æůcfens doer Ropfictmergen einfellt
 Dak er beide Mugen nidt iffnen fỏme，und bemůbte fict wergebengi，fie mit Den ffingern fu offnen．J（d）madte， mábrend er nod am Baquet．faß，5－6 ©tride mit augs． gefpreisten Fingern oom fopf nad oem untex
 bierauf einen leidten und fánellen Strid）oon Der Fruft nadt Dem Sopfe in Entfernung mebrever ßolle von feinem
 fogleid）voillig．Jめ verfucte ourd 10－12 Stride von Dben nadd unten fie wicder 3 亿 fdeliegen，allein vergebeng．
s．III．sefl． 2.
 Srampfe $\frac{1}{2}$ ©tunde lang. Şeftiges Bowwegen und Sdlas gen mit ben fuffen waren Die Şauptrymptome, morauf er in Sdlaf fam und ju ßette gebradt wuroc.
29. ©ept. Bormittags bon 9-10 ubr am ફaquet $\frac{3}{2}$ Gtunde lang gefflafen. शadd Dem Erwaden fonnte et
 als id 2 §egenfride madte. Die Яüffenfdmerjen, úber mellace er beate mieder flagte, widen indeffen den Gegens friden nidt,

Mittags $12 \frac{3}{4}$ Ubr ein neuer $\mathfrak{M n f a l l}$, weldier etwas Hber $\frac{\pi}{4}$ Ctunde dauette. Dis EItern faicften fogleid zu mir, und id fano bei meiner' भntunft den Sinaben mit pidt gefdlofienen, aber jitterno fid bemegenden Augens lidern auf dem ©opga liegend, zumeilen rubig, meifens theils aber mit den fûken beftig falagend, indem er fie nad Dben an Die swand ridtete, und fid Dabei um die 2pe feinés Sopfes auf Den @dultern liegeno berumbrefete. Daun trat einige Mininuten lang flonifder Srampf Des Broerdfells ein, fo daf fid diefes mit ungebearer Gewalt abwedfelind nad Der bruft und nad dem Unterleibe zog, yno im legten Galle Den Unterletb நeraustrieb, wobei jes Dod Det Mtgem menig perandert ward. Mis Diefer beens
 fid die Singet, f(dnappecte mit den 3ágnen $2 c$. Ein ans Dereşmal fprang er auf, rieb fid beftig die शafe, Doer ergriff ein ©opgatifien, und legte es fiø auf den Ropf, Doer madgte andere beitttangabalide Ђerwegunger. Zulegt


## － 67 －．

Dactenmusfeln Den SRund，fo Daß ভळaum yor Demielben etfajen．

Jd frid 6－8mal bentiliteno don Unten nad Dben， aber obne $\mathfrak{W s i t f u n g}$ ，Dann gegen 5 Rinuten lang von $\mathfrak{D b e n}$ nad Der $\mathfrak{\text { Ragengegend ju，auf welder idf mit Der fladen }}$ Sृand calmirend serweilte，wadbrend id ibn anredete und bei Namen ricf；allein eg erfolgte ebenfall feine wbist fung．plobglidy erwadte er wie aus tiefem ভळlaf，rids tete fid auf，und flagte，Die Nugen reibend，Daß er diefe nidft iffnen tonne．Jd madte eiven Gegenfrith，ofne Crfolg；Dann nod einen，mit Den worten：„ijegt offne Die Mugen，＂－worauf er fie fめnell mit ladender झiene \＄ffnete，munter auffiprang und gleid）als wenn ibm nidts begegnet，im ßimmer berumging，und Gefidafte bors nabm．
 WBeife an Det ©tubentbur ins rectit \＆uge，woruter et wieder Mnwandlungen von 马ucfungen befam，fo daE et mit Mübe geten tonnte：Die Mutter bramte ign fogleid ou mir，und er flagte über unausfteglid beftige ©dmerjen im Rúcfen，wobei er，Die 2ugen folieEeno，fid bor Sdmerjen frummte und in balben ©dlaf berfallend zus weilen mit Den fingern gutte．§d magnetifirte ibn 10 Winuten lang；allein obne wbirfung，denn fetbf wabrend Dem æagnetifiren dffnete er Die gefalofienen gugen．MIs bicrauf nad einigen Winuten Die Púcenidmerjen nads ließen，bradte id ibn ans Baquet，worauf fie aber fogleid miterneuerter Starfe wieder begans $\mathfrak{n}$ en，und fo unettraglid mutden，Dafid ina vom ほaquet

## - 688-

entfernte, und nad saufe geben biés, wo fie fid allmágs lig werloren.

Hbends von 6 bis 7 Ugr entfand mieber ein $\mathfrak{U n f a l l}$, $\mathfrak{g a n j}$ Dem zu Wittage gleid. Wei Beendigung deffelben waren Die Augen wieder' verfdiofien. Sr madite jest, wafrideinlid) wie er zu Mittag bot mir gefegen, felbft einige Gegenftride, indem er feine eighen Seảnde, den Rưcéen Derfelben nad Innen gefebrt, oon Unten nad Oben vor Dem 2uge borbei fübrte; und Die जlugen gingen logleid auf*).
30. Sept. Um 8 ugr bradte Die झutter Deit Snas
 fes oor meinem Zimmer begannen wieder Geftige Rúctenfamerzen, welde, als id) ibn ans Waquet feste, fo febr zunabmen, dafer in ฒbeinen auss bradi, und id ibn nach scuufe entlaffen muste. SRagnes
 bemirften feine einderung ${ }^{* *}$ ).

SNittags $12 \frac{\pi}{2}$ Ugv wieder গråmpfe mie geftern $\frac{x}{2}$ ©tunde
*) Şier iff atfoein Selbfanagnetifiren, von weldean fruber (Strdiv 2. Эb. 2. ©t. G. 163.) Die ßede gewefen, aber in negativer ケiditung. Daj bier bloß Deß Snaben Eins biloung gewirft baben foltte, if nifyt anjunegmen, ba es fpatergin $\mathfrak{b f t e r}$ vorfonmt, und nur wirfte, wenn Der $\mathfrak{I n a b e}$ fiid in Der angegebenen Widftung ventilirte.
**) Dag bier nifft $\mathfrak{F u r f t}$ bor $\mathfrak{D e m} \mathfrak{G a q u e t ~}$ virfte, geft daraus hervor, DaE der $\mathfrak{I n a f e}$ febr gern und mit bollem Sutrauen


lang．Die beim Ermadien gefdloffenen Nugen offacte． er wieder felbf durd ©egenfride．

גbends 6－8 ubr cin neuer Irampfanfall，aber unter gelinderer form，als partielle 及ucfungen eingelner Glieder Des ．redten Sußez，Dann der linfen feand，biers auf Des linfen Siuses，der rechten fannd，mobei die Wuts ter den Sranten auf dem Edoofe bebalten fonnte．Die Sugen waren gefdloffen，aber，Das 马emuftfenn nidt immer vollig berfamunden．

Am beutigen Tage batte er alfo nidf am ஒaquet get falafen，wegen fogleid entfebender Beftiger Sưafens fهmergen．

1．Sctober．Die Radet berflof rufig．Um 9 Ubs §ormittags fam ber Snabe gans frei von Růcfenfdmerzen子u mir．（Finen neuen Эerfuc）mit Dem ふaquet madeno， feste iditinn an Daffelbe，aber obne Seil，und fatt Def cijernen Stange mendete id eine $\mathfrak{b j l z e r n e}$ finiefoty mig，gleid Der eifernen ©tange gebogene， Stangean，Deren einez Ende Die Maffe Des ほaquets， und Deren anderes Cube Die Magengegend Des תranfen berúbrte．©x falief bald eill，und faft eine gange Ctundelang，rubig，tief，obne ourd mein Sanreden，oder Durd einen andern，zugleidf mit ifm am Baquet figenden Sranfen gemeaft ju werden，und ermadite gàns frei bon §iuffens oder Ropfidmergen，und obne Das Die Mugen beim Ermacten geidloffen maren．
$\mathfrak{H m} 12$ Uhr mieder gelinde Mrámpfe， 5 Minuten lang， mobei der §ranfe bemuftos auf dem ©opba lag．

Nadmittags von 2－3 4 br murde er mieder，mie
 Waquét in Werbindung gefeg̨t, wàbrẹn nod ein anderet Sranfer an Dempelben faß. Nad einer balben ©tunde Tollief er ein; erwadte aber bald, und.befam nun gelinde Sưtungen, mit Deren Eintritt das Bemufteyn berloren ging und die gugen fid f由loffen. Die Susumpé batten faft gant Die form, wie gefternum, 6 uge in felt nem Scaufe, und traten reibenmeí in einjelnen æuss


 musfíln, शafenmusfeln, Nactenmusteln; jedod to gen linoe; Dás er auf Dem. Stuble fíbén blieb. Id legte meine Şand calmirend auf feine Magengegend, ifn' anres Deno, um zu verfuden, ob id ibn tonnte zum Epredeen bringen, aber bergebens. - ¥lisglid erwadte er zurams menfabrend, ¿ffnete die alugen, uno flagte über Sopp famersen, welde fid durd Bentiliten fanell berloren. Er blieb nod am baquet fisen, falief nad einigen $\mathfrak{m b}$ nuten mieder cin, und befam miederum einige Minuten
 Dann fás er fdlaff auf dem Stufle mit balb angefpannten Musfeln. Id dadte an Catalepfiz, und berfadte, ob Die Şánde oder gauge cataleptiíd fenen: - Wirflid blieben Sánde und gúse volifommenin ber Rage, in welde manfiebradte. Uls mein Ees büfe und id bierauf feine 2lugen unterfudten, welde nad) oben gefefrt waren, aber teine befonders ermeiterte Wupille geigten, und nur mit piabe bon uņ̆ gedfinet werden
fonnter，fam et pisclid zu fid，uno flagte ûber beftigen Ropfidmers，und dás er nidt faluaten fonne．Weides berlor fid indeffen balo nad einigem $\mathfrak{B e n t i l i t e n . ~}$

थbenos von $6-7 \frac{1}{2}$ uge trat wieder ein $\mathfrak{M n f a l l}$ ein，weldjer aber nad dem beridt dee Wutter nod mebe
 augen im zimmer umber，fprang über ædante，Die et jus Diefem 及apat mitten in Die ©tube fegte，fprang auf den Sifa und wieder berab，feDod obne zu fpreden，und obne fid Dess Befáćjenen beim Ermadien zu erinneern．

2． $\mathfrak{O c t}$ ．Sorgens bon $8-9$ mieder ein gletdere 2nfall nie geftern 2bend．
 Der bibernen Stange wie geffern．Ex fめlief wajrend der gangen Gtundenidt，（jum erfens male ；fo lange＇er am ßaquet fa（i），fonnte indeffer um 9 ugr nidt Die Magen dffnen．Ex verfudte，fid Dund Selbftientiliten ju belfen，was abet nidt gelang．Э $\ddagger$ madte bierauf nur cinen ©etid，won Dben nad Unten bentilitend，und ex batte Die sugen offen．－EEt tlagte beute weder über $\mathfrak{F i u}$ aten：nod sopffamersen．

Nadmittags yon 2－3 ubr abeemals ans $\mathfrak{B a q u e t}$ gebradt und vermittelf ber bifernen ©tange mit －emfelben in Beràbrung erbialten．－Sad Berlauf bout 20 Winuten，wabrend welden er bie bolijerne ©tange， gleidmie früber Die eiferne ©tange；immer frtid，fదlief er nod nidt；jedod entfanden gelinde Bucfungen int Rưcten，fo dak es mit bollem छbewusteyn mid ju fid rief．J由 fagte igm，et moge fie zu begwingen fuden；
balo Datauf fiel er feDod mit ©dliefuing ber Mugen plogs lid bemustlog zufammen，fo dafer balb bángend auf Dem ©tuble fag．Esentfanden iebt etwa 5 Minuten lang floniface Srample：Der Arme，wobei die Daumen einge， falagen maten，Dann abmed）felndes．Buafen eingelter றiusfeldartbicen，vorzúglid Des 3merdfeellg，wobei fít Der Reib ofne borbare Bunabme des Eins und 2 usatymen gemaltig bob，welde Fucfungen gulest in ©atalepfie übergingen．Sis slieder bebielten Die ibnen gegeberie ©tellung，indem Expanforen und（Soutractoren fid）das Gleiagerwiat hielten，mefrere minuten lang，big Die Susteln ermattet nadgaben，und dee atm oder §un ju fammenfanf．staf beide Beine geffellt，fand ex obne Unterfüţung；feluft auf einent $\mathfrak{B e i n g e f t e l t , ~ i n d e m ~}$ wir Dem arbern eine æi申tung nad）Borne，oder Fiegung nad Sinten gaben，bielt，fid ber cataleptifae Nóper cinige：Minuten lang im ぶleidges widf，und fanf Dann mit Rachgeben der Musfeln dent Bebenfebenden in Die ：alrme．－Ventiliren won Unten nad Dben bewirfte feine：Veránderung，Die Wusfelu Gatten bierbei ibre gemponnlide §beidjbeit，man bemerfte aber Deutlid in denfelben eine abmedifelnde zitternde Bewegung，gleidfam cin Streben；Die Dem Bliede geges bene Stellung zu erbalten＊）．Mad．etma jo Ninuten．
＊）Nan fonnte fagen：wennam gefunden wadienden ふuftenbe Der Bentralpunct des Qebens，Der Gits der Geete，iin bebirn， tim Sonnambulignus im க゙anglienfyftein；im Setanus＇in ben Serven der Cetrefmugfeln ift，foifer in ber．Satalepfis in alle peripherifde Rervenenbigungen vertheilt，fo Dafj jcber
 berubrte, und et erwadte fannell und diffinete fogléid. Die $\mathfrak{A}$ gen. Gefinde zurứfbleibende ©opfidmerzen vers loren fid fogleid burd Wentilation, (Er fá bierauf nod
 oder Cinwirfung gu empfinden.
 Sutter mit ©djlaf uno leideten Rrampfen. Die bebors ftetende $\mathfrak{A b r e i f e}$ feincs $\mathfrak{W r u b e r z ̇ ~ b a t t e ~ i t n ~ b e t r u ́ b t , ~ u n d ~ c r ~}$ weinte leife im ©dlaf. Do Satalepfie vortanden war, was mabtføeinlidy; war nidf auszumittefn.
3. Sct. Die Fadt war rubig. Sormittage ents fanden einige leidfte Bucfungen, aber mit Bemuftern; er begleitete feincn abrcifenden Bruber eine ©trecte, und fam Defgalb beute frùb nidt jum $\mathfrak{b a q u e t .}$

Um ェ ufr $\mathfrak{F a d m i t t a g s ~ r i t t ~ e r ~ D a z ~ P f e r D ~ e i n e z ~ \Re a d s ~}$ barn nad Şaufe, fâblte auf demfellien figend ©dmerjen in Den \&enden unb im Uuterleibe, ftieg defbalb ab, um zu mir zu geten, fiel aber aufdem şege jumir, in meis nem Şaufe auf der Ereppe, bemubtlos falafend bin, und blieb bier, weil gerade Niemand daju fam, eine gange Ctunde liegen, morauf er aufmadte, und nod mit \&ens

Wubfet nady eignem willen bandelt, und bie Geete in fo
 segungenncrven giebt; Baber bie Gehirnthatigfeit unterbridft, und alles $\mathfrak{B e w o f t e y n}$ verloren ift, aber feine fenfitive $\mathfrak{Z b} \mathfrak{d}=$ tigfeit: irgend eines peripberifden Diganes allein auftritt.

## — 74 -

Denfamergen um 2 Ujtr fid zu feiner nidt weit bon mir mognenden Mutter faleppte. Diefe brachte ign múgfam ginfeno zu mir um 3 ubr. $\mathcal{J d}$ fegte ign ans Baquet mit Dar biljernen Ctange, und da id im Rebenjimmer befadáftigt mar, felle idf eine હlocfe neben ibn, um mir, wenn ßrámpfe fámen, mit Derfelben ein ßeiden geben ̧u fosnnen. शact ほerlauf ciner ßiertelfunde falief er rubig ein, und crwadte nach 20 Winuten, obne Sxampfe bes fommen oder Ropfidmerjen ju baben. Indeffen flagte es über gelinde Bifictenfamerjen, blieb nod 10 WRinuten am Baquet, und ging Dann jiemlid wobl nad faaule.

Abende und Radt befand ex fich wobl und frei bon frampfer.
4. Wet. Ebenfalli Diefen Morgen frei yom Unfallé. $\mathfrak{u m} 9 \mathfrak{H j r}$, fegte id ibn ans $\mathfrak{F a q u e t , ~ g e b r a u d t e ~ a b e r , ~}$ um ju verfucten, ob cine Slastodbre die wirfung Des Waquets ifolire, anftatt Der eifernen Doer bolzernen ©tange beute und die folgenden beiden Tage eine $2 \frac{x}{2} \mathcal{J} u \mathfrak{B}$ lange $\frac{3}{4}$ aoll Diate Slagrodgre, welde, wie die frůber ans gemendeten eifernen und bolgernen Stangen, I Guß lang redtwinflid gebogen Durch Den Dectel Des Baquets ging und am andern bis in bes Sinaben Magengegend reidenden Ende won Diefem geftriden wurde. Das mollene Seil murbe bierbei, fo wenig wie bei Den Serfucken mit Der Golgernen Stange, angewendet. Fbegen Det etwas turgen Slastobre faß er dem Faquet etmas náber, als die §age zubor, aber mit frei bångenden gù̉en, und ofne das. Saquet fu berújren. $\mathfrak{R}$ ad 6 Winuten falief er
fefrexbig und tief $15-20$ Minuten lang，und

$\mathfrak{I n}$ Den folgenden ©isungen $\mathfrak{\Re a \infty}$ mittags bon 2－3 Ube，fo wit amt

5． $\mathfrak{D c t}$ ． Bormittags von 9— 10 Uhr， $\mathfrak{\text { Radmittags } . ~}$ bon 2－3 Ubr，und am

6．Oct．Wormittags bon 9－10 $\mathfrak{U f r}$ ，gebraudte id ebenfalk nur bie elagribyre zur Berbinoung des Snaben mit Dem Waquet．Er falief wie vorber nad Ders lauf ciniger æinuten 10 刃inuten bis $\frac{1}{2}$ Stunde，erwadte frei bon allen Sdmerien，und war audi in allen dicfen Eagen gu fanufe frei bon $\mathfrak{A n f a i l e n . ~}$
$\mathfrak{B i z}$ jeģt Katte Der Rranfe am Baquet tmmer entwes Der gans rubig gefdlafen，oder mit frampfigten 3uctuns gen，jedod obne daE ein boberes fomnambales Erroaden fid eingeftellt baitte．Das：Berbindungsglite zmifden ibm uno dem Saquet war bierbei Durdaus gleidguiltiga und blieb es audt in den folgenden Weriuajen．Won－jeģt an beginnt indeffen eine neue Periode feines ©omnams

[^9]Bulismus, indem Diefer nun audia am Saquet in Beitgtans
 gejeigt Gatte) und durd denfelben allmáblig zum Şellfefen (am 12. Dct.) erwadte, alfo immer intenfiver werdend, einen bòbern ぼrad erreidfe, wadbrend feine תrampfanfále zu Şaufc, obgleid obne beftimmte Rcgel eintretend, alfs máglig feltener murden, und ebenfalk fid mebr dem belas Pebenden Comnambulismus náberten.
 robre 4 Eifenfangen Des æ̧aquets, und vies wollene:oon Der mittlern ©tange augigetende $\mathbb{S} d n \mathfrak{n}$ re, und bradte fie mit Dem Sinaben in Werbinoung. Gr folief nad to æinuten ùber $\frac{1}{2}$ Ctunde lang, ganz obne Srampfe, aber fidoft betnend, gaifnend, wins Dend, gleid als wenn er ©dmergen babe *). Ere ers wadte gany ©dmergenfrei, als iø zufálig ein Jenfer juldiug...
 Den Pnaben ank ßaquet gang obne ©tangen, indem $\mathfrak{i d i d m ~ b l o f a w e i , ~ b o n ~ D e r ~ m i t t l e r n ~ © t a n g e ~ D e ß ~ B a q u e t s ~}$ ausgetjende, wollene © ©inute um Den feib band, welde er, wie forif die Etangen, reiben mufte. शad $\frac{7}{4}$ Ctunde falief ex, mie gemosnlid, 40 Minuten. lang, in Der leģten salfte abermals mit Debnen, Şåbnen und Recten, und etmadte bierauf pollig wogl.

[^10]Sittags 12 ukx mieder ein Mnfall zu şaufe；gegen eine Siartelfunde lang．शaぁ Dem Feridtt Det SMutter ging：er gleidmie am 1，und 2，Dct，mit gefdloffener Sugen im ßimmer umber，und es zeigten fid nur belinde Zucfungen in Den Raumusfeln．Wei Weendigung Des 彐ns
 Durch einige（Sjegenfrid）e．

शadmittags von $2-3$ Ubr mieder ans $\mathfrak{B a q u e t ~ g e s ~}$ bradt，obne Stangen und blop mit Der mollenen Sぁnut，wie beute frubl．Er falief balo ein；aber fos gleid）entwicfelten fid veitztanjájnlidje Berwegungen dee Seánde und gưse，welde bald in ben fogleid）nàber ju
 fommenen seelfējens übergingen．Mit Dem（ermaden Bffnete ex fid Die Augen mieder felbit Durd Eicgens Firitite．
 wie geftern wittag．

8．Oct．Worgens von $6-7 \frac{\mathrm{x}}{\frac{2}{2}} \mathfrak{U b r}$ ein åbulider Saroxysmus des Seitstanges．

Wormittugs um， 9 Ubr bradate $i d$ Den Sinaben mieder ans baquet，blofmitder wollenen Sdunn（fr begann faum diefclbe gu freiden，als er die Bugen falo Die Scånde fidisu bewegen，und am Seile gu pfúcien ant fingen und Det Feitstang eintrat．Sad einer balbea Stunde erwadfte er，\＆ffnete fid Durd © Eegenftride Die 3ugen，fekze fid）mieder ans＇Baquet，worauf fogleid． mieder der Seitstanj jurúcferbrte．Das Banje Daucrte 12 © funde．
－Diefe Mnfále bon geftern und beute beginnen pldelide po dás der Sranfe，obne borber etwas zu fúblen，die tugen faliegt，und nua Dit bemegungen anfangen．．Sie befteben juerf in gelindem Sucfen der Şánde，Sreten und Suter mit einem gube，Bucen eingelner Musfeln Der arme，bes ©efidits．Diefe bemegungen merden nun alls maditg binneu einigen Minuten lebendiger und nad bes ftimmten 3wecten augecfübrt，alfo von einem allgemeinern Centralpuncte auggegend，uno metgr son einer frantyaften Jocenbilduag beftimmt，gleidmie im Sraume．Gewisjns lid fpieft er guerf mit der um feinen seeio gemidfelten und
 faneller als gemofyuld in berfdicdenen＂Riotungen，fucte fie aufjubrefen，nimmt das Ende derfelben als weitfde in Die Şand，mit melder er fia Die Beine，Die 2 trme， Den Sopf falagt．Dann ldfer den Snoten Der ভdnur auf，bindet Die ©dnur los，febt vom ©tuble auf，und unternimmt nun mit imnier lebendiger werdenden $\mathfrak{B e w e s}$ gungen alletlei §inderfpiele．21lles mit gefぁloffenen Nugen und fitild weigend，auEer wenn Ctmas feine かemegungen bindett，wo er cinen leifen weinerliden Eor bon fid giebt， als fen reine 及unge fur ©prade nody nidf gelo̊fet．Jn diefem falle，wenn er sibeerfand findet，pder man ibm cinen entgegenfellt；nimmt die ©dneligfeit feiner $\mathfrak{b e m e n}$ gunger nodizu，fo dak er dann zuweilen wie toll im ${ }^{-}$ Simmet umberiduft．Die भugapfel fegen dabei fets fo febr mad Dben geridtet；daE man，wenn man die feff



## - 79 -.

und daE man bon Xufen die converere ©otnea faum untet Dem obern Mande Der Drbita berborragen füblt. Die (Befidttffunction (penigftens das ©efen in die Jerne) if aufgeboben, Dean er fuctt tappeno Durdie Gefůhl Der Efinger die Begenfánde, \% \% . eine verlorette $\mathfrak{F u}$; aber et fůblt Die 2 nnadaberung cines fremben ©irpers, Does fremben \$erfon oft auf megrere Guke, fo dak er mit der grobeten ©dnelligfeit im Bimmer und zmifden Den Etilbs len umberlauft, obne irgeadoo anjuitofer, und allen Ecten oder Şinderniffen, fo wie einer fid ibm in den Weg fellenden perion refr geidifft ausmeidt. Wedet man ign ant fo focint er nidt gu goten, ober nidt botren ju wollen; mill nidt gern folgen; that jedod, was itid ibm mit Seffimmtfeit befegle. ©Sefdmać if worfanden, Denn Ealjwaffer erregt tym auf Der 及unge unangenefme Empfindungen. ©ilber und ßinf auf feine Sinie gefalten, pder feine şánde Damit berúfrt, fdeinen ibm unanges, nebme Gefúble fu madeñ ; jepod nidt megr, als jeDes Ealte, frembe, ign beruibrende Sorper, oder ald ein leifer © Tbeil megsieft, und beftig reibt. Da er nidft zum Epres den zu bringen ift, fondern gleidfam im ffummen $\mathfrak{W B a b n}$, finn umber låuft, fo iff, aufer Dem 2lagegebenell, úber feis nen innern zuffand nidte ndaberes zu beftimmen. Wulg,
 mie bei einem gefunden Menfden. In diefem 3uftande madet er jeģt balo \{urni̊bungen, legt 4 - 6 golianten auf cinander, milgt mit dem Sufe Die Entfernung Des $\mathfrak{A n l a u f g} p u n c t e\}_{\text {, }}$ nimms nun Den Mnlauf von einigen
 über Diefelben, oder über Daģ, gleid Der Epringidnur beim §urnen ausgefpannte ©cil des Baquetz; weldes er bei allen bewegungengerning sanden zu bebalten fdeint *). Bald famimite et,: auf Dem Baucbe liegend, und berfudit nun alle Bewegungen Dee ©dwimmenden, ober er reitet auf den aufgeffapelten Golianten, mit §ainden und faifen das छleidgemidft

 donicus) und die poffirlidffen Dinge, f. B. fid rafiren, predigen $2 c$. maden ibm das gro̊ Errwaden gefdieft gicmlid plo̊glid, nadjeem er jeDod vorber etwas rubiser gerworden.
 son fomnambulem Weitstang, wie geffern.

शadmittags um 2 ubr mieder ans Saquet bló mit Der wollènen © ©nur gefegt. (夭েegenmátig auker mir und meinem Gefuifen Bellofa nod Dr. Wingel aus Sopentagen und ein anderer das Baquet gebrauctens Der ßranfer). Ger fing wie geffern faum an, Die ভdnut
 Cdnuur begann, weldees bald in Beitstans überging.


[^11]betgangen wat；fudte id ibn Dutd Sitten fu betwegen Die 丹ugen zu dfnent was er aber berweigerte．Jad nabm bierauf feine f̧and，welde er willig gab，uno ftrid mit Derfelben 6－8mal bon Dben nad Unten．झlotelid falief er ein，und nad einer balben WRinute entfand wollommes ner ©tartframpf（Tetanus）alter ©lieder，aus－weldem er nadi einer balben spinute in den worigen 及uftand gus rúaffam，uno nun，was er bièber nie getban，zu fpees wen anfing．Semand der umftefenden betlangte，ee
 nidt，rieb fid Die Mugen und tlagte uber ©dmergen fix
 ©tridge mit feinen faanden bon unten nad Dbien，uny
 wadenden zuftande，jedod madte er nod，mie botget， Die poffirlidffen かemegungen，fo dan es deutlid war； Daß Der $\mathfrak{Z n f a l l}$ ，ungeadtet Der gesffneten Hugen，nod nict bollfommen beendigt war．Ere blieb bierauf nody $\frac{7}{2}$ ©funde bei mir，wo unter mefrmaligen Geabnen umb Recten ein Dem natürliden，rubigen zuftand Deş §actiens nágerer Buftano juructefyrte．Jad bradté ign nod eins
 nen und mefr $\Re$ Rube der $\mathfrak{B e}$ enegungen eintrat，jedod wat
 nod niddt dollfommen zuruicigetefrt． $\mathfrak{A m}$ folgenden §age muEte er fid blo巨 des，nad Deffnen feinet Augen 及uges tragenen zu erinnern．Bite Radt mar rubig．

9．Oct．（Meumond 4 Uhr 3I．Min．श5．）Norgens

baume foblug, obne befondere Prampfe beftige §emegungen madte, und zulegt biel fang.
$\mathfrak{u m} 9$ ubr $\mathfrak{Z o r m i t t a g s ~ f e g ̣ t e ~ e r ~ f i a l ~ a n s ~ \mathfrak { b a q u e t . ~ D i e ~ }}$ wollene um den leib gebundene Sdnur Deffelben was germittelf ciner $\frac{x}{2}$ fuß langen, $\frac{x}{4}$ 3oll Diffen
 mittleren Eifanfange befeftiget, fo dak die feidene ©丸nur Die wollene $\frac{\square}{2}$ fuf lang bon Der ©tange enterat bielt, unds. (wenn Eeide ifolitt) Diefelbe ifos Jitte. Der Jinabe faf' 3 fuf bom 刃aquet.mit frei
 wad einigen Minuten die $\mathfrak{A} u g e n$, und fing dann fogleiథ feise ફetwegungen, ভpielen mit Det ©dnur $2 c$.
 gany fid felbit uberlaffend. Waigrend diefer 3eit legte er bic ©dinut ab, ging im zimmer umber, fog farben aus Det §aføe und einen æinfel, mit weldem er fipieleno mablte, iprang ůber die aufgeftapelten Solianten, wàlgte
 zubor. Nad शerlauf diefer 20 )Rinuten nabm id inn son Det Erbe auf, fûbrte ibn aufz ©opta, was et unter ladendem ©tráuben zulief, und bat inn, fid die $\mathfrak{A l}$ ugen zu Sffren. গad mefrmaligem Griviedern: „Das geft la nidit, $1 /$ verfudte er $6-8$ Gegenftride, und plo̊elid waren die 2 ugen gesffint, und er bollfommen madend. Et verlangte feloft (gleidfam infinctmágig Daş Bedurfnís Der fortfeģug Des fomnambülen zuftandes fübleno) nact einigen Minuten wieder ans Baquet, frtid die um, feinen feib gebunbene, wie früger oben Durd Geide
folitte wollene Sdnur，und falief nad einigen spinaten mieder rubig ein，blieb aber jeşt bollig，rubig auf dem Stuble fiscen．Sすぁ unterfudte nad，etwa 20 Winnten feine Mugen，welde nad Dben gefebrt waren，und redete inn an，worauf er fogleid bollig ermadte．Jid fragte ifn，wie inm julest beim Einfolafen gemproen？－
 Ex blieb bictauf bis ro $\mathfrak{u b r}$ wadend am Baquet，felbit als id inn Den $\mathfrak{B e r f u d}$ maden lies，nuit feinen eigenen Saỉnden；die Fláde gegen Das Gefidt；fig bon Obèi nad linten bentilirend fu freiden：

Nadmittags um 3 Ubr（eine Śtunde fpater als gé mosbnlid，weil ein anderer um $2 \mathfrak{U b r}$ fid des Faquets bedienender franter Durd ign am Sdlafen geftort wurde． Çegenwartig Mrofeffor Menuer und nod i sperfonen） mieder ans Baquet gebradt，mie beute fraj；mitoct mollenen，Durd Seide ifolirten Sduux： Sugerdembatte id oíe 4 fúse des Stubisj auf weldem Der sinabe fás，auf bier sols fern oon etwa 2 ofad zufammengelegtemp fleifdfarbenem saft gefest，fodaf Der Rranfe －óllig ifolirt war．Jablieb 2 Jus bon ibm emferní foten，um ign genaiu ju beobadten．SRad faum einer Winute jogen fíd Die Mugenlider nieDer；Das Streideri Der Sanur mit den feánden murde langlamer，und borte cine sinute pater gollig auf．Dann begannen allmáblig Die frůber befariebenen Bewegungen．ßuerf leifes જes megen und Spiel Der Şănde；Berven und 刃fiufen an Der ＇Sdnur；Sdlagen mit Derfelben；Dana fostofen；Mufi
ppringen，Uniberlaufen im Simmer，wo et Surzelbaunte falug，âber Den Büderfaufen＂fprang，auf Demfelben
 bat ibn bierauf，auf Dem Búderbaufen，auf meldem è fide gerade figend befand，figen ju bleiben，und fīd oie －2ugen ju difnen．Exy meigerte fid，rieb fid bie 彐ugen， uno fagte Dann，，fie geben faon aufich worauf er fie dffnete und bodig wadend war．－－Eogleid verlangte er aber wieder nad bem－Waquet，band dic ©dnur um Den \＆eib，und falief fogleid）wieder cin．Es entfanden nun leidte ßucfungen erf Der linfen Sanio，Des redten פeines，Der rectell Sano，des linten छeines；Dann Der
 Bunge，Der bacten，ber dugenlider，（mobei er mejreres male fie frampfigt in ole Sedje jog，und man die fatt
 Butungen etma 4 Winuten gedauert batten，erwadte er
 ©tunde ant $\mathfrak{B a q u e t , ~ u n d ~ e n t l i e ß ~ i f n , ~ a l s ~ e r ~ n i f t ~ w i e c e r ~}$ cinfdlitef unto willig munter blicb．

Ubenos von $6 \frac{\pi}{4}$ bis 8 ubr entifand zu sauie wieder ein $\mathfrak{A n f a l l}$ ，aber obne alle Siràmpfe，in weldem er mit berfdlofferen augen im Bimmer umberging，fang ：c．

10．Oct．Um 9 Ubr Sirgeng am baquet wie geftert Durd Seide bollig ifolirt．Er faliff fan nact einigen 刃inuten ein，batte einige かinuten lang Start： frampf，und wadte dann gum genosigntidfen fomnambulen
 mentiger beftig，obgleid er wieder \｛urnfunft madte sc．

Mad $\frac{3}{4}$ Stunden bat id ign die Mugen $\mathfrak{z u}$ §fnett, weldes er verwocigerte, , wweil es̉ bald won felbef geidetfen wetbe."!
 motauf er fagte: , ficie werden fid fogleid won felbef

 $\mathfrak{B i r n e n ~ f u t a u f e n , ~ C r ~ n a b m ~ e s ~ a n , ~ i n d e m ~ e r ~ f i t l f ~}$ gend ladend ein gleidet ©tứt aus, det §afde; jog. 2ts er erroadt war, uno ide ign fragte, wie wiel ©elo er in Der Tafde babe, wunderte er fid godilid, in Derfelbert 2. Wierpfenniugfücte fu, finden.- - als et meggirg, faufte et fogleí bei ciner benadbarten Şoceferfau ßitnee.

Radmittags 2 Ubr wieser an $\mathfrak{B a q u e t , ~ w i c ~ 耳 e u t e ~}$ früj ifolitt. (Nufer mir शiemano gegenwártig.) शadi 2 Minuten f(blief er, exwadte Dann fomaambul und beganat feine ©piele, jeDDd gemágigter. Wuf Die Folianten fid feesend, foblief er to Winuten lang, abwedfelno gadnens und fid rectend, wobei er aber immer die ©dnut in Dee Saand bebielt. Er fand Daun auf, ging im zimmer ums耳et, ans $\mathfrak{B a q u e t , ~ f p i e l t e ~ m i t ~ D e n ~ © t a n g e n , ~ f ́ f i e n ~ l a n g e s ~}$
 er rieb, und mit Den Gingern dffnete, wo id Dit gang nad $\mathfrak{D}$ ben gexidteten ${ }_{2}$ ugapfel fab. Jid rief ibn, als er 30 æinuten fomnambul getmefen, fu mit, und berfprady, tibm die gugen ou dffnen, und nad 2 Gegenftriden maren fre offen. Ery faien nod můde, daber id ibn node einige Minuten ans æaquet gefen bieß, mosauf er berfiderte, er fey munter. wib er mad getmorden, wufte er fid nidt fu erinnern.
$\therefore$ ：ir．Oct．タm geftrigen 乌age war et gam fret won 2unfallen geblieben．
－Um 9 lutr wurde er ans baquet gefegt，abernidt init Demfelbenin Berbindung gebradf．Det Ctubl，auf weldem er faß，war，wie bother， 3 ffuß som waquet entfernt，und，wie am 9．Nct．angegeben， burd bier feipene polfer vollig ifolirt． Die wollene ভdinut，welde Der Stanfe um Den \＆eib band，war am andern Ende bermittelf Der $\frac{x}{2}$ JuE langen Teidenen ©anur an ber Decie des 3immers an einem das Pelbf befindiliden zum suffangen einer Glaslampe dies nenoén eifernen faten befeftiget，fodaf fie frei in ber euft bing undoas baquet durdausinidt berúgrte．Die fuaje bes Sranfer bingen frei，und Berưgrten meder den Boden nod daṣ Baquet．Jø liés ign allein．－थ1s id nad 4 かinuten mieder ins zimmee

 Dann entfanden gelinde zucungen Der Sưqúnmusteln， Spieten am Seile，mozauff er daffelbe bon fid losmadite， und fid auf 6 neben cinander liegende ffolianten， 3 Fuß vom Baquet entfernt，binlegte und 15 ，Winuten rubig lies gen blieb：©s geigten fid jeģt Zư̛ungen im ganjen＇ SSorper，welde ign in die sodje taarfen，und gelindes © © lagen mit Den fúsen．Id redete ibn an，und fie serfabanden；er fano jegt auf；legte die goliwnten auf ceinander，fegte fiad auf diefelben，bano fíd das node in Sadnden Gabende ©eil mieder um deh Seib，und fing an

et bon Dem Búdev
 als et fic nod nidit offnete, madite id) 2 Segenfiride mit Der redten Şand, morauf fie fidibffneten, und ef
 Den Büdjern berabgefiegen fey. -

Nactmittags 2 uyr. Mls er zu mir fam, war id gerabe mit כrtefidureiben befaaffigt, farieb fort, und Gief ibn, fid ins Bimmer auf Den (ifolirten) Stugl
 und fand ibn faon bollig falafend mit ßuctungen in
 ten Somnambulismus (in meldem, pie fajon geftern, Die veitstanjábnliden Wewegungen weniger beftig und Dea im madtenden アuffande ájnlidjer murden), flagte er wies Der über feine Augen, oie er midt dfnea fonne, fagte; et Tey mad. Naddem er die 2lugen mebreremale gerieben *), Sffnete er fie, und war vollig munter.
12. $\mathfrak{D c t}$. Gefiern gans frei bon Miffatten geblieben.
um 9 Uhr ans Baquet, wie sefern ofme leitende Serbindung mit Dempelben. Der Gryolg war gany wie am geftrigen Tage. Sbet fおon hadbem et 6 Spimuten berumgegangen, murbe er mude, flagte uber feine $\mathfrak{y}$ agen
*) Jit nidt daz inftinctmágige Seiḅen falaftrumfener Fugenbe[onders̊ bei תindern ein unbewuftes Gelfftmagnetifirert? æавี ift Dab̄ Rind ander8, ald ein unчolltommener Gomnambut, Der ©omriambul ein wieber findlid gevopdener, infininetmáfig banbelnder æenfa? -
und erwadte .*). Jja fegte inn nodi cinmal 15 Minaten lang ans Baquet, byne dag er wieder eingefdlafent matre.

Nadmittags 2 ubr wieber ans Baquet gebradt. Sud liee ign auf ben wie geleen, gans ifoliten Stubl fiben, mábrend die eifernen ©tangen, wie in allen frúr Beren Berfuden, nad Der entgegengefesten ©eite gerids: tet waren, lies inn aber nidts in die Scand noby ment, und fellte mid felbit lefend ins genfer. - Nad 2 Winuten fodefer Die $\mathfrak{A}$ ugen, zucte, wie ges zoógntid, Leidet mit Den Sánoen, fúfen 2c., fprang Dang

 cimen Grofden geben, unf fid einen Bleifift $\mathfrak{z u}$ faufen. Eryfagte jegt mefretemale balb laut ngleiffift, Bleiffift,"! morauf id. ifm Den Grofaen gab. Efy ging Dann, fid gand felbif ùberlaffen, im zinmer umber, wieder an dif
 gen, Weiben berfetben, ftellten fitd von jekzt an faft regel= 5 mábig alb ञorboten Des ertoadjen' ein. - Go geljt ber 3: Gompainbul butal naturliden Gdfaf gum Erwaden im ::. Gajlaf, дum belbebenden ©pmambulignus uber, und geht Durd einen greiden, Salaf rucfibreitend mieber boin Gomz nambutizntus in Den wactenden zuftand surida, auf gleide Weife, wie der Menfa Dural ben Galaf bes תindeğaters


- Durd Den edlaf des creifenalters soieder aus dem feben geft. - Ieder ©ommaubbutişmus ift ein gefalofiener Lebenzz proceß, Deffen Sime bab Sellfehen giebt. (conf. mein © ya ffeut der æedicin. Şalle 1817. 1. 280. §. 229. 235.)

20Ader, falug bas ju oberf liegende auf, (eş war Felix Plater de corp. hum. struct. et usu. Per Ambr. Froben. 1583. fol.) blatterte in Demfelben, und fo ofter eine anatomifac Eafel trafi, bielt ex mit $\mathfrak{B l a}$ t, tern inne, frid Dann gletaram taftend mit Den gingern und der Sand uber diefelbe, und fagte in fid: ibilioer, - Wilocr" ©o bei meht: ald 6 Tafeln. Er faien bier bie Bildee fain ju bemerfen, ebe er fie mit den fingern befúblte, und nur Durds Eafen fid megr bon Deren Dajenn zu wergeniffern. Dit Mugen maren Dabei' wie immer Didt gefdloffen, und nad Dben geriattet. Naddem er 14 Minuten fomnambul gemefen, falug er das Buめ $\boldsymbol{o}_{4}$ ergrif Die mollene, Durd Den Ring Der mittletn ©iiens fange gejogene ©dnur, band fid Diefelbe um Den $\{$ eib, fegte fid. auf Den Etubl, und ermadte gleid Daraufs Cr blieb jeģt nod ro Minuten jiben, tlagte etwas úber Sopfidmers, welder aber, naddem id den Sopf ciniser male bentilirt, fanell gamy werfdmand.
I.3. $\mathfrak{O c t}$. $\mathfrak{A l d}$ am geftrigen さage ganz fret bou anfáflen seblieben.


 marten, etwa 12 fuß bom ஒaquet enternt, und er bließ sodlig munter. His id inn darauf, wie geffern, fid ans Baquet feken lié, gang obne Berúgrang mit Demfelben, faliefer faton nad Berflús bon nidt vollig 2 Winuten, worauf im gemobnliden
 Beine, redten \&trme, dann Der शactens und Beffidetsi musifeln folgten, und er nun zum Somnambulizmuş ers wadte. Ery fprang jegt bom ©tuble auf, lief fielend im מimmer umber, ritt auf Den aufgeftapelten. Folianten, und befdaftigte fid auf mannigfade Weife, iedod obne but reden. Jad fragte ign, ob er wieder Filder befefien wolle, morauf ex frilffimeigend den oberfen golianten (Plater de Corp. hum, str, et usu) auffiblug, in Dems. pelben blåtterte, und wem cine anatomirde Beidmung fam, fie, mie geffern, mit ben gingern befůblte und -
 auf, traf jufádig cinue anatomijde Sigur Des ganjen menidiliden Rorpers, und fragte inn, was es fen? "Ein 刃iann. 1 - - Jid serband igm ieģt die Mugen mit ciuem didten famargen feidenen Tudje, und fragte inni, indem id Daş Titelblatt Des $\mathfrak{B u d q}$ auffalug, ob et wosl lefen fonne? Dhne zu antmorten fúbite er nad oet sweis ten Beile (Der Unjialbudfaben Des angegebenen §itels) und fing anzu budfabiren, indem ericoen Wudfaben mit oem finger berubrte odet sieb: COR, wuroc aber unrubig, rí das ミud ab, und ging im Bimmer umber. Rad cinigen Minuten fam
 Das Such vor bie Rugen, und falug mieder das Titelblatt auf, worauf er bon §euem mit Den gingern budffabirte CORPORIS - Darauf blatterte er weiter, und fing auf Der folgenden Eeite Die Dritte Seile zu

## － 91 －

Gudfabiren an：D．EGENOLFO＊）ب－
 soer etmas Darunter，fắ zumeilen undeutlid；bielt $\mathbf{3}$ ．刃． Das G．in bemi angegebenen worte zuerf für ein $C$ ，
 gertieb，und dannridtigangab．－Er murbec aber bald mieder unrufig，natm das $\mathfrak{T u c t}$ ab，und ging im Pimmer umber．－Jas fragte ign，wie er denn fege？ －erbielt aber feine Mntroort；bielmebr gab er Durd unrubige．かienen $\mathfrak{H n j u f r i e d e n g e i t ~ z u ~ e r f e n n e n . ~ - ~ ふ a l d ~}$ Darauf feß̧te er fid reitend wieder auf Die golianten．－ Bu oberft lag Felix，Plater mit ungefáebtens ©dnitt， Dank P．Foresti Opera mit rotbem ©dnitt．Dase ext genannte $\mathfrak{B u} u$ lag fo，Daf det Rưcien Deffelben nad Borme gefefrt mar；Das zweike ऊud mit dem obera Sdnitte nad Forne．－Jd fagte jest balb laat zu Sellofa：ob er mojl mitd Farben unterideioen fort nen？－Sogleid fúglteer，obne Den Ropf oabingu wenden，den Sdnitt oon forefus an und fagte $H$ rotg，$\quad$ ann den Sdaitt yon Plater，und fagte：／1meif．ll－Muf Die frage：mann er wieder falafen merdep：fagte er： gifeute um 21 und Miorget um 9 und um 2 Ubr． 11 － wic lange Dies nod Daucta metde？－（berorieglid） ॥J゙ゅ mein nidt．！！－Jゅ bolte bietauf aub bem SRebenjimmer ein rotb faffianenes gutteral，vetbarg ess in der Sand！fo daf er es nicft båte feben

[^12] Spiget feiner finger baran, jedod bhneitina Die formr befublen gillaffy, und:fragte: toelde garbe? - Ogne

 preugifaten eifernen Scicgimedaille in oie auf dem SRucfen gefaltene Seand, fo daf et efr relbf menn er ole Mugen - ffen gefabt; nidt batte fegen fonnen, und bat ibn, mir Die gatbe zu fagen. $\rightarrow$ Ere befüblte die Witte Deffetben mit Den Beigefinger und Saumen und fagte: "meib," als feitre finger aber an Die beiden gelben und fabwargen Rånder Dédroandes famen, wurbe er itre, bielt mit Befuiglen inne, fagte verorieglich rathend: "roth," und wolfte nün nidt weiter antwortet. - Nad einigen Mis nuten madte id noch einen $\mathfrak{W e r f}$ (ud) mit einer verbectt igm auf die æagengegend gebaltenen $4 \mathfrak{b r}$, mit verdectten
 auggumeidjen, und menn id ign enolid ourd ほitten Das Gin bradte, forieth es falfd, Doer fagte, er wiffe és' nidf. - Cr ging iefot noch eine ßeitlang in Bimmer umber; fegte ficd an Die eifernen Stangen des Baquety; worauf gelinde 马ucfungen in den fcânden und fixifen und ticfer Sadlaf entfand; und ermadte almaflig, nadjem er Durd) Meiben Der Mugen fid Diefelben gedfnet batte. Der ganse Somnambulismus Dauexte $\frac{1}{4}$ Stundèn.
$\mathfrak{F a d m i t t a g} 2$ ugr. (Ghegenwartig Bellofa, und ein anderer bon meinen Subdrexn, Brettner.) ©be Der Sinabe in daz Magnetifirimmer trat, verband ia ifm, unter Dem Sorwande, Das er im Sdlaf uber

## $-93-$

Augenfamerjen flage，Die Alugen forgfaltigf mittelf Differ，auf Die alagen gelegter ©反arpiebaufacten und cines feidenen そudes，fo daf allez Sefen mit Den $\mathfrak{A}$ ugen bollig unmoglid max，－Jm anderm Simmer turbe anftatt des auf bem foliantenfapel ober auf liegenden．Plater，obne bes Sranten wiffen，cine Deutide in fawargem leder mit goldenem Codnitte einges Bundene Bibel in Foolio gelegt，in welder id auf Dem
 und（Soeur 3）und auf bem zwetten Slatte mebreve farbige feidene ßainder（gruin，gelb，rott，blau，grau）gelegt batte．

MIs itw Det Sitaben bierauf mit verbundenen $\mathfrak{A u g e n}$ ins andere Pimmer fübrte，fand er Diés fefr lảderlid）， und fente fid unter Radien auf Den ifolirten Stubl，wie in den legten Sifangen obne ßerbindung mit dem §aquet． Ex war aber faum $\frac{x}{2}$ Minute auf ocm Stubt， als er ben Ropf finfen lies und einfalief．－Nach 3 Winutet，in welden fid mieder gelinde 及uctungen in getwignlidet Dronung geigtell，－fprang er auf，ging an Den Búdertanfen und fetste fid reitend auf Denfelben．

 Darin liege．－Er nafm hierauf die Sarten，juerf $\mathfrak{P i q u e}$ Мg，befüflte fie und fagte＂f（x）wars＂；morauf ar fie unter einander watf，wobei einige auf die cride fielen， 2lls er fie wieder auffadte，fiel inm Mique 5 in die Şánoe，und ex zeigte，obne etmas zu fagen，auf die füff（margen วeiden Derfelbery，indem er fie
mit Dem Beigefinger beriarte und warf fie auf dic Seite． Darauf ergriff er Cocur 3，befúblte eiñes der Beident． Dem umriffe Deffelben mit der ©pige Des Seigefingers fols gend，fagte：＂fergen rotb＂und warf fie ebenfalls
 merffam，abet er wurde ungeduldig，und untubig rif et万as ₹ud bom §opfe＊）．
$\mathfrak{P a d} \mathrm{Dem}$ er jeģt einige Minuten lang in Det ©tube berumgegangen，Sutnfunfle，befonders ©průnge über Das ©eil mit grober Genauigfit gemadt gatte，fam et toieder fu ben Bùdern．Igm freundlid zuredend，bers band id ligm bon Neuem die glugen mit ©barpie uno §ud，und biés ign lefen．Efr falug jegt ble bibel auf， und budfabirte，mit betm zeigefinger Die Bucifaben eingeln beruibrend，megrere Beis lendes Titels：（Biblia sacra，dag if die ganje beilige
 zwifden die ginger，fragend，weldfe Farbe es babe：－ Er fagte，unfider ratgend：＂rotb，＂${ }^{\prime \prime}$ ，Darauf cin gruineş， weldes er ebenfalls falfd befinmme．－Teģt bolte id wieder die Sarte mit §lique 2 ，blelt fie $\mathfrak{i b m}$ in borijons talet Ridtung，Das zeiden uad Unten；bin，und fragte

[^13]
inn，was für cine Sarte es fey．－Eft befüble fie obeni； und fagte ：＂weifa；＂Danm unten，und fagte：＂fidmars．＂
 tifder \＄piene fid berbeugend und an feine शafe greifenD） ＂（Eine $\mathfrak{F a f e}{ }^{\prime \prime}$＊）．－Darauf lief er wiedert，immer nod mit verbundenen 2lugen；aber unfiderer，als borber，im
 nen Sanut，legte fid auf die Erde und madte die bes megungen eines auf dem 凡ücten，Dant auf dem baud
 feine Şand auf Den æüfen，beruibtte die ©pigeri feinee Finger mit Dem roth faffianenen $\mathcal{F u t t e r a l , ~ D e f f e n ~ g a r b e ~}$ er 〔anell mit＂rotg＂，beftimmte．Belbe，blauc Banber fonnte er aber wieder nidft unterfdeiden．

Gr ermadte，fid felbf Die थugen Dura Segenfriale bffnend，nadoem er i Stunde 5 ．Minuter fominambul gewefen，ungo befand fict bollig wobl．

Merfmúrdig war fowobl beute ait uberbaupt ini gegenvàrtigen Comnambulismus Die eigentbúmlide ち̧ef\％
 lungen，welde immet noda an Seitstang erinnerten；babes er aud nidet lange mit cinem $\mathfrak{D r j e c t e} \mathfrak{z u}$ feffeln twat，und bald berdrieglidy werbend，die eafmerfamteit betlor， und abfprang，－Dann ein eigener 及ug bon shuthnitlen， bee ibm zmar immer，obgletid nidft in fo bobem ©rade mie ietge，eigen ift，Den er abet ini toadenden ß̂uftande

[^14]
## - $9^{6}$ -

vie gegin mid \{u dugern' wagte, jegt aber obne © in allen Şandlungen zeigte Sid fragte ifn 3. ©. beute int ©omnambulismus, of et, auf einen ber Mnmefenden zeigend, Diefen ferne und wie Derfelfe beife? - ॥mia fein Water." - Surt nadfler fegte er bingu: "ere if dft auf Dem §urnplas, und madit Dort Capriolen. " - ©in andercsmal fergte er fid an das $\mathbb{C o p b a}$, und madte mit Der gròsten Cernftiaftigfeit und Grenauigteiz alle magnetis
 giten. Habauden $s c$. nady, welde er bon mir bei einem andern Sranten batte anwenden Yefen. Jnoem er bierbei zuleąt Die ©tride à grands courants fübrte, gab er fid felbf plogelid" eine Derbe $\mathfrak{O b r f e i g e}$.

Daṣ ๔eil des ஒaquets̃ lief er aum jeģt ungern aus Den Saănoen, und verridffete gendodnlid mit Demfelsen in
 ans Baquct, DDer an Die ©tangen Deffelben, worauf einige Minuten lang wieder tieferer Schlaf effolgte.

Won. Fernferen in Die 及ufunft falen feine ©pur bor: banden fu fegn, fo wenig wie won Gefen in fein Jins neres.

Mbenos $6 \mathfrak{1 1 5 r}$ ein $\mathfrak{N n f a l l}, \frac{x}{2}$ ©tunde lang, in weldaem er fang, tanste, berumiprang.
14. $\mathfrak{D c t}$. Der Rnabe wutide um 9 lutr Sormittags mit ourd ©barpie und feidenes $\mathfrak{E u d}$ Didt verbundenen Rugen ans Waquet gebradft, ebenfalls, wie an Den legten Eagen Durd Eeide ifolirt und ogne Berbinoung mit Dems felben. Sdon nad æerfluß einerbalben æi: nute foliefer bis io ugr 6 かinuten. (Gegenmattig
maken Sellofa und nod ein anderer Srafter, ein-Snabe aus Der ©tadt). - Die Borgange waren im Sanjen wie an geftrigen Tage, ©r.war indeffen beute gutmuthiger, rubiger *), Daber leideter fu Berfucten ju bringen, als seftern, jedod fegr launig und luftig, indem er fid baps fig mit Dem andern àltern Inaben befáaftigte, Denfelben neafte, lefen lief, und ifm Dabei jeden gejeigten Bucis faben ridtig nannte. (Er las aud beute mit grofer leides tigfeit mit den Singern, budffabirte, aber nur grósere Buctfaben, indem er fleinere nidt erfennen fu fornnen vorgab, exfannte farben, rotן uno fomarz leimt, blau und grůh fameter, grau gar nidt. Suf Diefe Grfぁeinung Des Sefens mit den Singern, fo wie fpaterbin mit andera Sheilen, legt er indeffen Durdaus feinen wertb, und es
 bieruber inn leidt langmeilen.

Jd berfudte, ob er aud mit andern इ万eilen, alṣ mit Den Singern fetien tonne, und fand, dafer aud mit Der innern glade ofer unterlippe nidt nur farbent. fondern aud umriffe untera fdied, und, obgleid mit Wỉge, ridtig ans sab. Ja bielt ifm namlid von einer Pique 7 Die Effe in Den geoffneten Mund, fo Das Die unbejeidnete Seite

[^15]na@ Dben, Dic begeidnete nad. Mnten war, und eine spique figur feine Unterlippe beruigrte, er abet diefe Seite

- Durdaus nidf mit Den Mugen batte feben fornen, uno

 gur? — Stiafdweigend betwegte er Die luterlijpe gleids fam taftend an die Rarte, zeidnete eine pique: §igur mit
 mit einem Stiel." - Gben pounterfaicd cr mit den Sippen bodit fider eine rotbe Rarte; ein gruncs Sand; grau fonnte er nidt beftimmen, blau nur famer. Diefe Berfude wurden 5-6malwiedergolt; und gaben immer Diefelben Fiefultate. - Jde erfudte ign, mit Der Bunge gu lefen, was er verfudte, jedod bald ungeduloig merbend abliés.
 famecten fonne. J ja reidte ibm námlid) in gwei verfaies Denen slåjern eithe 习ucfers und eine Rodjalgauflop jung bin, und lies ifn den Finger in Diefelbe tauden; et mufte aber in mefreren $\mathfrak{B e r f u d e n}$ feinen Unterfdied ans gugeben.

Sadmittags falief er wieder eine wolle Stunde bon
 Sanur, und fdon nad 10 Secundentrat Der ©alaf cin. (Begenwartig Fellofa, Dr. Winßel, Sretts
 Das Sefon mit Den fingern und Der Eippe jedod weniger ficher. Sud trat im Sdlafe 10 Winuten lang ©tarrs frampf'cin, ganj wie am sten ©ct. Nadmittags.
 Sette．

Sormittags oon 9 － 10 ubt eine bolle Stunde ges follafen，und mit febr bieler laune und luftigfeit fomanas bul und belleferio gewefen．Das lejen mit Den gingerit mat jesgt feine gewsbuilide Befadaftigung．
 zum waxtburgsfef nad（Eifenad abjureifen，und mustè oorber，wetl das bisber gebraudite，bloß ausgepidete Baquet Dps W্saffer Dutcdsulafien anfing；Daffelbe mit eittem andern，mit（Gifenbled）ausgefütterten bertaufden； und Den $\mathfrak{J n} \mathfrak{b}$ balt jenes in Diefes berůber bringen；Seides souste Der Sinabe．－

शadooem Derfelbe fid it Der gewdsnlidett Entfernung auf Den Stubl gefegt batte；obne Berbinoung mit Dem Saquet；fonnte er nidt einfdlafen，und fůjlte aud feine Sídigfeit＊）．शad ふerlauf von $\frac{x}{4}$ Stunde bradte id ith Durd Die eifernen Stangen und burd Das mollene Ceil mit Dem Baquet in Ferbinoung，morauf er nad 5 Ninuten einjdilief；und fèt bald luftig und mobls gelaunt belfebend muroé：

[^16] nem ©̧ehülfen vorgenommen；die Cifenfalacten，der Şams meridiag $2 c$, bermittelf © © setbam，woju Der fomnambule §nabe mit Dem grosjten Eifer unter feten launigen Einfáden bebülfid war．－ थls dies wollendet，fragte id ibn，（beforgend，Dás meine Entfernung ©expung berborbringen tonnte）ob id verrei， fen folnne？— ©゙anj glecidgưltig erwicdexte et，ex topre ta allein in mein §̧aus finden，und mein $\mathfrak{b e b i e n t e r ~ i b m ~}$ Das gimmer auffidiefen．－wann er beute ertradeen merbe？－＂Sobald Sie berreifen．＂－Mis er nad 3 ubr and gand belfegend fomnambul war，und feine ছorboten

 Cogleid flagte er úber Qugenfomerjen，wurde fitilet， vieb fid bie $\mathfrak{M u g e n}$ ，erwadte augenblictlids，und befano fict bottig moobl．

Weine $2 b m e f e n j s e i t ~ D a u e t e ~ b i s ~ f u m ~ 23 t e n ~ \mathfrak{O t o b e r}$ abenos，in welder zeit mein Geffulfe Bellofa die Weforgung Des §ranten úbernabm und das Tagebuc fúbrte．Jid batte ibn etfudt，feine befonderen $\mathfrak{B e r f u c c e ~}$ mit Dem Rranten zu maden und Denfelben fo wiel als modgliø fid felbft zu úberlaficn，weldees aud geidab．

16．Oct．Um 9 Ubr bradte Die ©dbefter den Sinas ben jum ßaquet，beridiend，daß derfelbe vor $\frac{⿱ ㇒ 木}{2}$ ©tunde oon Sixampen unter Der form gelinder 弓ucfungen befallen fen，wábrend welder er mit gefaloffenen olugen．auf einem Ctugle gefeffen．Der ©dlag 9 bjabe ibn plisflid ermuns


Demfelben in Weebinoung gefegt, faliff et nad 5 SRinuten. C8 zeigten fid, wie bisber, die zuctungen Der $\mathfrak{H r m e}$, Weine, Der Gefidtimusfeln, motauf er fomnaribul unt belfebend wurde, im zimmer umfer giag, wie in den §agen vorfer; ' Surnübungen :vornajm, manfgefovdert Die im . $\mathbf{B i m m e r}$ auf cinen Sifd tiegenden Satten uno \$ánder betafete, unlo deren form: Zabl und owarbe ridtig beffimmte. - Bellofa fragte jeg̨t um 9 ubr io WRinus

 iest? - "Ir Stunde ana.: Weimar auf Des Cбаи斤fec." - æвав madt et? - meldes Det-Smabe niddt angugeben mufte. -
$\mathfrak{u m} 9^{\frac{x}{2}}$ ubr marde er muxe, flagte úber Die Magent uno Difnete fie nad einigen an fid felbft gemadten Gegens fitiden.

शacimittags $2 . \mathrm{Hbr}$ falief kx : am Geil Des $\mathfrak{W a q u e t d ~}$ und 2 ĐRinutet, und wucde nad) einigen Minutem, ofne worber Srampfe $\mathfrak{j u}$ befommen, belliebeno. Die:grage
 worten. Eex ging bletauf im simmer amber, legte fatk aiky nad $\frac{7}{2}$ ©tunde aufi Die ErDe, morauf 10 Minutent hans
 ermadite er.
 abredung. Id war am Iten mit deix Cdlag 8 won MBeimar ju $\mathfrak{P f e r b e}$ nad $\mathfrak{E r}$ furt abgereifet; - Gatte Dief aber Den Rag zubor nidt wififer fónnen, daber auc $\mathfrak{B e l l o f a g i e r i b e r ~}$ gant unvififend mar.
 et naid 2 Minuten am Baquet und wurde rogleid vollig belffegend. - Er berfiderte ofne dagu beraniaft ju fenn,
 Destalb gethanener giragen beftimimte er; dafe er bon jeģt a Worben gefund fegn werde, dás dann 3 Woden lang feirt Seantbeit wieder beftig eintreten, Dann wieder 3 Woden ausfegent, und Dann zulegt 3 Woden nur fawad) fid zeigen werbe, womit fe beenoigt feit *). Er múffe Das ©dlafen wic bister fortfegen, und vielleidt timne bierourd) Die Rranflyeit fdon nad 3 Sboden beenotgt femm. - Et blieb beute fegr rubig, fegte fidd auf Die Shúder, auf welden er ic Minuten fisen blieb und Dann
 ermadite.

Madmittags 2 llbr falief er nad 3 झinuten ein, blieb fablajend ogne frampflafte 3 ufâlle 3 かinuten lang. figen, und erwadete nun ploslid sufammenfafrend, indem er über beftige ©dimergen De§ Rưafen tlagte. ©̧ ent
 unfidtrn orogten, fid: aber nad 5 झinuten serloren, als et bei gedffnetem gexfer im 3immer umberging. SBiedee ant waquet gebradty fás er nod ro Minuten an Dems
*) Diefe Sermine find, wie aus bem gotgenden berborgety, nidt beftimut eingetroffén. Jedod fált Die Beit fciner bilt ligen Genefung in'bas Ende Dez Sanuars: - © Gier megr Dunfle Sefuble, ats keftimunte Infataungen Geatt gefunden, und der wunfdy bald zil genefen, ifn ou beftimm= ten Angaben verteitet gu baben.
retben, obne die geringfe Neigung zum ©めlaf fu atr
 entlaffen murde.
$\mathfrak{F a c} \frac{1}{4}$ ©tunbe ging ein grofer Spulmurm oon int mit Dem Stublgang ab.
18. Oct. Der gefirige §ag war ganz obne Srampfe berlaufen, Die शadt rugig. Er verfiderte beute frut
 fein Mnfall miederfebren merde.
$\mathfrak{u n z} 9$ Ubr mit dem Baquet in Berbindung gebradtp follief er nad Berfauf oon 2 Winuten. Eje ex indeffer jum Scellfeben erwad)te, Dffnete er nact 5 Pinuten plọ did Die Nugen, morauf er wie geftern mit oolem Betwu自 fenn ůber Ridfenfamerzen flagend im Bimmer unberging and Dann miederum bon einem beftigen Mftoma befallen, mucde, Mls Diefes nidit nadilés, murde ef nad Sauff entlafien.

शackmittagz 2 ubr falitf et mie beute frůb, und
 Sef(bwerder. Gr ging yon felbft ans Genfter und folief Dafelbf mieder eily, begab. fid bierauf taumelnd auf dert StuFl, mopelbit aber nad einer winute Das Mityma fo beftig wurde, Das Die Jins und Exppiration fanell meds felten und lestere formeife, mit einem \&aut faft mie beim
 Erfticfungsaafala furdstend, ign mit nod gefdloffenea Suger ans gedfucte Genfer fübrte, mofelbf ex ermadend Die: Nugen dffnete. Grft als et von Da ins Nebenzimmer gebradt murde, ließ Das Mftyma nad, aber es entfanden
 nad) Şaule ging.
19. Dct. Der geftrige Tag war frti bon Rrámpfen geblieben. Un 9 Ubr Morgens wurde Der Sinabe ans Baquet gefegt. ©don nad. I Ninute entfanden ふucfens
 5 Winuten fo bedeutend wurde, daf man Die ©dnur Des Baquets von ibm abtofete, und inn im Simmer uniber geben ließ. İm Geben falo $\mathfrak{B}$ er Die Sugen, fügrte fid mañend ans Boquet und Dann an feinen Stubl. Nad 5 Mimuten dffinte ex jufammenfabtend die Mugen unio Elagte wieder uber beftiges Mfthma. Er blieb nody 15 Eituten am ছaquet, und da fein Salaf erfolgte, und Das घ隹ma nidat nadlies; fo mutde er entlafien.

Sladmittags 2 Utor wieder pit Dem Faquet in Seks Bindung gebradt, - fatief er nad 2 Minuten jiémlid rugig, erwad)te aber idoon 5 Minuten Darauf ploslid. ©tatt Des Meftmas entfand jest frampfigtes ${ }^{\circ}$. Rufammens fatuiren des Şalfes uno Neigung gum Erbredien. (at Blieb nod einige Minuten am Maquet, bis Die luebelteit To funabm, dan er aus furcht fid erbreḍen fu múffent Das Baquet berlies und nad saufe ging.

Um $20 . \mathfrak{D c t}$. frúb Morgens im Sette siámpfe. Wormittags 9 Ubr fam er an cinen Etod bintend uno
 gefommen, fo daser das inie nidt biegen tonne. Bei Der Unterfuctung fanden fid Die (Extenforen Des Unterfdent fels von tomifcem Irampfe ergriffen, bart, zufammens gejogen, und das ganje Bein fart auegefrect.: Sieia

Cegulfe steb bierauf Die Worderfadae Des Dberfdentels mit der Şánd，morauf der Srampf nadilief．

Uns Baguet gebradt falief er erfit nad 5 Winuten subig，erroadte aber fam nad 5 Ninuten plogelid und fand bom Baquet auf．æan liés ibn，da Das Mfftma unbedeutend war，nod einmal fid ans $\mathfrak{B a q u e t ~ f e g e n , ~}$ worauf nod I Minute in Den $\mathfrak{I n t e r c o f f a l m u s t e l n ~ t o n i f d e ~}$ Srampfe erfaienen，welde die Bruft fotiweife erboben， fidt aber berloren，als et miederum daş Baquet verlies； jeDod entfiand nun mieder tonifder Srampfoer Extenforen Des redten，亻pàtergin aucd des linfen Unterijenfels，und ald fid Diefer Durd ねeiben der gláde beider Dberidenfel verlor，der gleroren des ganjen Beineş，fo daÉ der platts faE und Der Unterídenfel ganj nad Innen gezogen waren． Reiben betrieb aud Dier ben Srampf，und Der Snabe ging úber Sopfidmers flagend nad Şaufe．

Ract $\frac{x}{2}$ Ctunde wurbe Bellofa th bie gebynung Deş Sinabèn gerufen，und fand denfelben bon allgemeínen Srampen befallen，welde fid，wie ftiber，unter den berfoiedenfen formen mit feftigfeit und berlotnem Bes ruafifenn geigten．

शacdmittags 2 ubt，mit Dem Baquet ber Berbindung gebradit，falief er nady 3 spinuten，notauf rogleid Srámpfe Der §ưcenmusifeln entfanden，welde naølieferf， als et 5 かinuten ppadter erimadte．©fr falief nad 2 Minuten miederum ein，und murbe nun binnen einigen Winuten Gelfegend，madte mieder Die gewsbnliden Turns ùbungen，fang＇，erfannte Garben，Biffalt uno るabl Dee Bucffaben，und ermadte bodig wogl um 3 ugr．

## - -106 -

21. Sct. Frúh im Bette micder eineth, aber meniget Beftigen $\mathfrak{A n f a l l}$ als gefern Worgen.
$\mathfrak{u m} 9 \mathfrak{a b x}$ ans $\mathfrak{F a q u e t}$ gefegt, fallef er nad 2 Minuten, und wurbe binten 3 Minuten bedfebend, madte verfairdene Reibesibungen, und erwadte, nadjom ex pieder in einen furgen Salaf gefallen bollig wobl um 94 Hbr .

Naçmittagg 2 Mbr falief er nadi 2 Minuten, war $\frac{1}{4}$ Stunde lang fomambul und ging im Rimmer umber, murde Gierauf wieder falåfrig, fetste fid aufs Eophas poo er unter abmedfelnden Srampfen Der Mugenmusfeln, Der Finger und Vrufmusfeln $\frac{x}{4}$ ©funde falief und dann mobl erwadte.
22. Oct. frů Morgens im Bette aberuabls einen S2nfall, in weldem er glaubte getráumt zu baben, Dafe er

 2 Winuten, ermadite aber ploglid 5 Minuten darauf $\mu$ uid
 Minuten verloren, falicf er am Baquet von Neuem ein, extoactite abex eben fo .jめnell mit Miftma. - So jum Dritten und niertenmale, mobet zugleid Meblid)feit und Das Gefüll eines im Şalfe Gerauffriectenden langen Dins
与̧aufe entlaffer.

Nadmittags $2 \mathfrak{U Z r}$ falief er am Baquet nad 5 \$d: nutet bis $2 \frac{x}{2}$ ugr voillig rubig, obne fomnambul ju wexs Den, und ermadite vosulg wobl.

## －$\quad 107$－

 som Mftha befallen．
 erwadte aber nad 5 Sinuten mit beftigen sud nfamers zen，melde ifn vom Baquet betrieben，Sidן aufs ©opga legend，folief er bier won Reuem nad 3 Minuten ein， und erwadite 15 Minuten pader mit farten Ropfs「两merjen：

Nadmittags 2 Ubr（calief er am Baquet nad 5 かis nuten fegr rubigy und ermadte 5 Minuten faader，indem
 Dién，als Rrámpfe des 3werdfellz entfanden，weldee den unterleib fobmeife erboben．Zugleid entfand beftiger Drang gum ©tublgang，wefbalb er nad Saufe entlaffen purbe．－ऊ̧ier gingen nad fipaterem ねeridet eine groge Wenge Mffariden ab．－

Goweit bis zu meiner Mucffegr am Mbend dez 23 ten Detobers．Daf wågrend meiner $\mathfrak{H b w e f e n g e t ~ D e r ~ b e l l s ~}$ refiende Gomnambulismus des Sranfen bedcutero geftort war，und daß Diefe ©tôrung（wie aus Dem golgenden berborgegt）nod mefrere \＄30den anbielt，if wobl feinem Breeifel unterworfen． $\mathfrak{D b}$ abee Diefe ©tirung ourd meine $\mathfrak{A b w e f e n f e i t ~ b e r b o r g e b r a d t ~ w o r d e n ? ~ - ~ F i e r ~ m a g . ~}$ Gier entideciden bei Dem grofen ञsedfel der Griødeinuns gen！－Die particllen §rảmpfe tonnen nur als unbolls tommener partieller Comnambulismuis angefegen merden， bei weldeen das Gefirn felbffiandig blieb；daber．fie vers fápanden，wenn Somnambulismus ẹintrat．
24. Oct. Wormittags um 9 Ugr fegte iád Dett Sinas ben wieder anis Baquet, und, wie mor meiner -abretife, ganj obne Berbindung mit demfelben. Fad 5 Minuten falief er unter gelinden Зucfungen 7 Minuten Iang, Debnte fid Dannt gábnte, und erwadte mit beftigen Srámpien in Den Refpirationsmusfeln, gan wie beim Asthma acutum Millari, und in Den Sruftmusfeln, fo. Dafer mit Wúbe und pfeifend atgmete, und endida gor Sdmert im fealfe und auf oer ßruft fu weinen anfing. (Nad Sellofas Berficherung waren bie aftymatifden Sirámpfe Der frủberen Tage bon gleider dit gemefen). Dabei zeigten fid gelinde アudfungen bald im Sußer, bafo in Den Baudamusfeln ic. um 9 Ubr 35 Minaten berlies er wegen der unertrågliden ©dmergen das Faquet und ging ins Sebenjimmer; Wentiliten und Fagnetifiren pit Striden balf nidte; um 9 Ube 55 Minuter borten fie indeffen bon felbot auf.

Radmittags 2 Uje falief er an Der ©cdmar Des. Wáquete nad 5 Minuten 5 Sin. lang; batte etwas Srampf
 bierauf frei vom Mityma. शad) ro Minuten falief et yon शeuter einige গrinuten rubig, und erwadite Dann
 faenzeit befam er Drang zum Uriniren.

- 25. Det. §ente wie geftern fu faufe frei boh Sxámpfer.
$\mathfrak{H m} 9$ Ubr ans æaquet gefeģt. (Ex faltef nad 5 gits nuten und etwadte nad andern 5 Minuter. Dies meds felte viermaty, obne daf et fomnambal and beafebend
getworden tware. Im ©dlafe pfiff er einigemale, obne Die balboffenen Eippen gu bewegen, Gobe und niedere Eóne. Seim Ermaden war er odllig mobl.
 uno 4 Winuten lang mit leidten 3ufungen Der Befiditss
 trieb ign nady ふૃaufe. -

26. Oct. Зu Şaufe frei bon Srámpfen geblieben. Bormittage von $9 \frac{\pi}{2}$ bis io ufr und शadmittags bon 2 bis $2 \frac{3}{4}$ ubr wie geftern am baquet mefreetemale 5 Minuten lang gefdiafen. - $\mathfrak{P a d}$ dem Sdlaf befand er fíd wogh.

 fegn.
 5 Winuten gefぁlafen und Dann erwadt; pft erwadte er nur auf einen \&ugenbliá, und lief dann Den Sopf fogleid. mieder finten. Sgelfegeno fo wenig wie die ఇage zubor, Mad dem edalafe solltommen mobl.
27. $\mathfrak{O c t}$. Geffern und beute frei bon Rxampfen.
 daffelbe I guag bon der in mein Wobnjimmer fübrenden Thutr. Durd die legte war cin lod gebogrt, burd weildes Die ©idnuur des Baquets gefogen wurde. - $\mathfrak{H a}$ Diefe ©dnur ia meinem $\$$ §obngimmer wurde Der Sinabe auf getodintidate. Beife gebradt, fo daf er fie um Den Reib band, anfpannte und dann sieb. - In Der Eifens

 tender, als in Den legeten Tagen und nut mit cinmaligem momentanen $\mathfrak{U l}^{2}$ fwadien; $\frac{x}{2}$ ©tunde lang. Sim ©alaf fing et ant fid su bewegen, obne jedod fomnambul und Biaferiend aufufetyen und zu fptcajen. - Daş zufalagen:
 an Der ©dnur, ofne wieder eingufalafen:
$\mathfrak{N a d m i t t a g e ~} 2 \mathfrak{U b r}$. Cbje Der Piranfe fam; fegte 1めdasizaquet im gagnetifitimmer t2 fuF won feinem ©ibe in meinem 以ognsintmer entfernt; und brafte inn; äls et fam; vermittelfí ber grúnen, modlenen, Durd Das Rod der Saúr gejogenen Sdnur mit Demfelben in Serbindung; obne daf er von
 Werflus von 5 Minuten falief er wie gemobylid fegr
 nadt einem ifn famerfenden; wedfelnden Battenjabn; unter weldem der neue \$abn faion betoorfand, und wets fudte ibn mit Den gingern zu loben: jid ging \{u ibm; redete ifn an, und bat thn, mit den Babn zu geigeni weldes er that: - $\mathfrak{j}$ ( nafm bierauf dea faon gans loctet figenden zabn mit einer תornfange beraus, wotauf et nad). 2 ©efunden, al's eine fleine $\mathfrak{B l u t u n g}$ entitand, jus: fammienfarrend erwadte; und fid afber Den ibm darges Botenen 3abn bodidd vetwunderte, indem er bon dem $\mathfrak{A} \mathfrak{a s z i e f e n d e f f e l b e n ~ j e s t ~ n i d t ~ d a s ~ R i n s : ~}$
 moranf id ifr mobl entlief.

 falief er nad 2 Winuteh 25 Winuten lang febr rubig; ofne fomnambul zu merDen; und erwadte ourdicin zus
 obne wieder einfuidiafen.
 obne Bernugtienn.

Nadmittags 2 ufr wieder an die ©dnur Des baquets gebradt. Seģteres fellte idf po entfernt als mogglidy in Die entferntefte Cffic des andern 3immers, 20 gan weit son dem Sranten. - Gt f申lief nad 6 æinuten 26'minuten lang fefre rubig, erwadte won felbit, obne nadber mieder einjufdlafell, und worde na $2 \frac{3}{4}$ U5r wobl entlafien *).
30. $\mathfrak{D c t}$. ЗЗ Şaufe frei pon §rámpfen.

Sormittags 9 Ugr. Die bisher gebraudte moltene Ccnnut Des Baquetz wurbe mit dem einen Cnde auf ge,
 Snaben in Berbindung gebradt; dic ©anur felbit war
 tifirsimmer an einem diat an Derfelben Sgux befindiation Stuble befefigt, che der Suabe taia, to Dás er biebon Durchaus nicts mufte. Selbft das fodi in ber Şur, Durd welde die Sdimut ging, marde nodi mit einem feibenen $\mathfrak{T u a b e}$ forgfáttig verfopft: - Das æaquet ftano

[^17]in Det Euti Des anbern Bimmers， 20 fun bon bem Stranfen sntfernt．－S由 ermartete ${ }^{2}$ egt beftimmt feinen ©dlaf．－ Dennod fallef der suabe auf gemognte SBeifenad 2 Minuten ein，ferretief，und，als ふciden des immer bibjer werdenden Comnambulismugs， mit Den ffánden an Der ©dnur fpielend，den Sopf faùt telnd 2 ．．，obne jedod su fpreden doder wollig fomnambul aufjuftegen．Gr blieb in diefen Buftande 45 æinuten． lang，worauf er fanell ermadte und wogl entlaffin murbe＊）．

Nadmittags $12 \frac{\mathrm{~T}}{2}$ Ufre（alio $1^{\frac{\pi}{2}}$ ©tunde frúber als getoosnlid）wurde der Snabe wieder an Die，wie beute
 werden die ßıbeifler und Unglaubigen aubrufen．－2ber Dann：welde＂Gewobngeit＂erjeugte ben erften magnetifden ©dlaf am $\mathfrak{B a q u e t ? ~ w a r u u ~ f a l i e f ~ D e r ~} \mathfrak{S n a k e}$ ju jeder belies Figen ©tunde？warum nifft ou der gewobnntidyen ©tunde aun 2．शov．und jpaterbin，als ex nidt am Faquet war？and warum burdaub nidt mehr，alb er voillig getheilt nod megrere
 werien Dic Epirituatiften fagen．－அber ber Grund jieft nidft，Denn gegen meine $\mathfrak{H}$ ebergeugung，Daf Der Snabe nidat ${ }^{\prime}$ fdilafen werbe，fonnte mein wille bak er falafen folle nidds Statt finsen，aud batte iad ifn nidft．－， 2 Hllverbreitung des Aethevs in 马iumer，＂móditen bie granjofen einivenden．－ Dab lafien mir Dabingeftellt 反emn．－„Wille des תranfen ou
 ¿ag ©ange！＂－Habeant sibi．－Şier difnet fiad eine æiefe Der phyfiologifa＝pfydifaen Fexbátnifie des £ebens̃，welde ди erforidien man fid mit פiuge und Unbefangengeit bemúben móge．

Sormittag am ©fuble Des andern Bimmers befeftigte
 eingefalafen, uno war im ©alafe villig rubig, obne fomnambul ju ermaden. - Nad 30 Minuten ©dlaf tourde er zufállig Durç Definen Der Sbut, Durch melde Die Edinur ging, gewectt, idhlief aber fogleich wieder ein, und nod 10 Minuten lang. - (Fr fing in Diefem Sdlaf. bieder an fid gu bemegen, bolte cin Stůd Gifabein aus Der Safde, reidte eg mir auf Berlangen $2 c$., obne jedod gu fpreden. Rad dem (Ermaden war er vollig mobl. 3 I. $\bigcirc$ ct. ßu faaufe frei von Srampfen.
 getoobnlid) wieder andie, wie geffern befeftigte Sdunt gefester. f(d)lief er gleidfalls nad) 6 Minuten $\frac{x}{2}$ Stunde lang, rubig figen bleibend, obne zu ipreden.

Nadmittags 2 Lbjr an Der ©dnur, welde, wie frus Ger, an einem ©tubl befeftigt murde. (G)egenmartig ऊुels, lofa und nod ein anderer franter §uabe). Er war, als er fam, febr beiter, aufgeregt, nectte den neben ibmt gleidffallz an Der Edanur fitenden Sinaben ic. Seiervon mag é berguleiten feyn, oág er beute erft nad 25 Minuten cinfdlief, Dagegen aber im edlafe. ebenfalls lebendiger, als die Tage vorber war, und wieder vòllig fomnambul und Gelliefend wurde. ヨis id itn anvedete, antwortete er, fing an ju reden, madte oie Sdnur von fid loz, ging im Pimmer umber, pielte und faergte mit Dem andern Sinaben, las wieder mit Den Singern eingelne Buc)faben, unterfaiedourd Leberfagrenmitder Sand,
 2l. III. \$ft. 2.
fabenbatte, mat aber, mie Mitte Octoberz, famex ju beftimmten Erperimenten ju bringen. - शadbeem 25 Spinuten berfloffen maren, fegte er fide rubig wieder an Die ©dnur, band fie fid) um, wurDe fitl! • fdlief mieder cin, und etmadte nun nad $1_{2}^{\text {T}}$ ©tunde mit rubigem Deffneu Der Mugen gum wadenden Bewuftienn. - Ex murde sodlig wobl entlaffen. - (W্Weder beim luebergang des Cdlafs im Scelfegen, nod beim Rưdidreiten des scells febens Durd den ©alaf in Das naturlide W3adien jeigter

I. November. Jd war nad Weimar verreiretp und Bellofa beforgte Den Sranfen. Ex falief, mie ges modgnlid, um 9 Ubr und um 2 Ubr an Der ©cdnur, melde wieder an das 12 fuf yon Dem Sinaben entfernt ftebende Faquet gebunden war, jedesmal gegen $\frac{1}{2}$ Stunde.

Nadmittags einen gelinden $\mathfrak{A} \mathfrak{n f a l f}$, melder feit Demt 29ften Sct. ausgeblieben mar. Stad Dem Feridt Det SNutter Dauerte Der ヨnfall gegen eine Etunde, juerf mit Sirampfen in Der Bruft, im Unterleibe, modurd lesterer aufgetrieben wurbe, Dann fing er an ju fprecten, ging mit oerfdloffenen $\mathfrak{A}$ ugen im ßimmer umber, fors Derte plo̊lid) und .unaufgefordert Papier, fecocr und Dinte; und farieb nun $\mathfrak{b}$ d $\boldsymbol{f}$ Icferlid mit von feiner gewidnuliden ©dreibart menig abmeidenden ©driftjugen, auf Diefem nod oor mir liegenden ßettel Folgendes:

[^18]Der Sert feffrath Riefer bat mir bon meiner Srants beit gefolfen und bilft mit aud nod imer． Jゅ Gabe ßutraun gu ign＂＊）．
－ $\mathfrak{m} 2$ ．शovember wunnfate er auf ein benadbartes Dorf jum Sinderfefte $\mathfrak{z u}$ gefjen．Dbgleid id es ungerí erlaubte，Da bis̆ber now fein Sag augigefegt wat，und
 theilige golgen fürdtete，fo fab er Dod mit folder ©ebns fuct Dem geffe entgegen，dak idf derfelben nadgab．－ Fre befand fidd diefen gangen sag febr mobl，obne ju den befiimmten ©tunden mude zu werden．

3．Nooember．Wormittags 9 ubr．（Begenwartig， Bellofa．）Eineganj neu berfertigte wollene Sdnut，welde niditim Magnetifirgimmex gewefen，wurde an dem Drúafer einer des Tgut des Maginetifirgimmers entgegenges fegten \｛gut befeftigt，und auf gemoignlide wielfe mit Dem §naben in ஒerbindung gebradt，und er zum Reiben Derfelben angemiefen．J̊ erwartete Geute menis ger als ic Grfolg，um to meniger，Da Der Snabe wufte， Dak das baquet in dem andern 3immer fand，und dan er nidt mit demfelben in Werbindung fey．Dennod fあlief er auf gewobnte ærife nad 12 かinus

[^19]ten ein，exwadte bald fomnambul，und exabible nun febr bereot von Den greuden des geftrigen Eagez．शach 35 かinuten fanf er，auf Dem ©tuble fikend，plofelid．folas fend jufammen，und erwadte nad $\frac{x}{2}$ Minute，obne jus fammenjufafren，woillig mofl＊）．

शadmittags bon $12^{\frac{1}{2}}$ bis I ufr（allo frůber als ges mojntid）wieder wie beute frůb ander neuen Sanur Der Tgux des dem Ragnetifirzimmer entge gengefegten aimmers gefぁlafen und：bellios Gend geworden．

4．November．Wormittags bon 9 bis $9 \frac{\pi}{2}$ Ubr und Padmittags um 2 Ubr nadi $\frac{1}{2}$ bis 2 Winuten 20 bis 30 Winuten lang an Derfelben © nurmiegefternges〔ぁlafen．（fr wurde nidt bsilig bellfegend，fam aud niød bis jum ©preden．
＊）Nit biefem bodefit merffourbigen Werfutge，welder，Die folgenden Tage wiederyott，Diefelben §efultate gab，war mir eine ganze $\mathfrak{F e i g e}$ faton beftinumter $\mathfrak{B e r f u c t e ~ a u f ~ e i n m a l ~ a b g e ~}$ fannitten．Tid batte namtid in Plane，um Die wirfenden ©ubftanjen Des Baquetz ou erforiden，ein anberes $\mathfrak{B a q u e t}$ neben dem bibher angewendeten zu erriditen，dafielte mit verfaiedenen ©ubftanzen（Eifen allein，Wafler allein，EFifen＝ faladen allein，Eifen mit Wafier，elab mit Wafier zc．）zu fúllen，aber ogne ben Sncben biebon etwas mitien ou laflen， und mufte baber borber ins Reine bringen，wie weit dio Wirfungbfpgare deb $\mathfrak{F a q u e t z f i d ) ~ e r f t r e d e , ~ ( b a ~}$ é mit ou grofen ©





5．November．Der Pinabe wutde bon jegt an in Den folgenden Tagen wieder an die durd das god in dee Ebảre zum 12 §uß entfernt fetenden $\mathfrak{B a q u e t ~ f u ̈ b r e n d e ~}$ ©dnuur gefeģt．

Bormittags 9 Uhr falief er nadt $\mathfrak{B e r f u g ̧ ~ e i n i g e e ~}$ Winuten；wurde fomnambul und bellfetiend，und ermadte нас Бalbfündigem ভळlaf plosflid mit geringem ßufams menfafren．
$\mathfrak{N a d m i t t a g s ~} 2$ ufr．（ $\mathfrak{C r g e n n v i r t i g ~ f o f t a t y ~} \mathfrak{D f e n}$ und einer meiner ©dufler Fonende．）ఇad 2 刃inuten follief er an Der Ednur Des Baquets 30 刃inuten langr wurbe fobr befffefend，las nieder mit den fingern，unters faico Farben und war fefr aukgelafien luftig．Ere ers wadte，nadjoem er einige Eefunden lang wieder einges fdlafen twar，mit geringem 3ufammenfafren．

6．7．8．9．10．November．Normittags um 9 Ugr
nur cine abntifge，neue wollene Eofnur，wie tie bisher anges wenbete，riv，fo war auf siefe wecife der frefocinung nidit
 nut bib nuf eine neue ©elegengeit verparen，obgleith mir bie $\mathfrak{A r t}$ ，wie biefe Werfude anbuftiien fino，noth nidtt flar iff， und forvere alle 2 erjte，bie fith mit Magnetifiren beid）aftiz
 ware woht，verfdiedene sranfe in werfífiedenen Simumern an verfaiedén gefillte Baquets zu bringen； audt an gang leere．－Dả fofitt freilict uncnolicte るeit．－ Wher follte daz Refultat de s Berfuaznidit der かube lobnen？－Die Extlatung Siefes Pbinnouens blei＝ Gen wir ufrigenb unfern \＆eforn cinfuveilen fautioig；erinnern aber an bie aftriden Erideinungen bei Dem fommambiten

unt Sactmittags um 2 Ufr（am 9．Nov．um $12 \frac{x}{2}$ Htbr） auf Die bisferige झeife an Die ©dnur des ほaquets gefest， fablief et wie gemodynlid nad $1 \frac{x}{2}$ bis 10 Winuten balo fúrgere，bald lángere Zeit，einigemal uber 40 かinuten lang，zuweilen mit radjenden ßwifdenráumen won einis gen Minuten．Gr murde bald wollig belfegend，balo blieb er blof fingend doer pfeifend an der Sduur fizen，ernadite gewosfilid）fánell und befand fict Dann immer febr mobl． I O．Fov．Nactmittags＇（fegenwártig ふellofa．） Der Snabe war beute fefr lebendig und aufgeregt，fprad viel，ging im Pimmer umber，und verlangte gu fdereiben． Radocmidifabie $\mathfrak{A}$ ugen oidt verbunden， fゆrieb er folgenden turgen．Brief an feine © $\ddagger$ weferincotba：— Didifefr lange nidt geferjen，id werde aber balo mit der Sutter bin fommen bei Did．Seb recte mobl：Jd vers $\mathfrak{b l e i b e}$ Dein guter $\mathfrak{B r u b e r} \mathfrak{A} \mathfrak{n t o n}$ ．Jena roten Noo． 1817． 11

Feim ©dreiben Diefes Friefes war es flar，Dase er mit Den fingern wenigitensin Der Entfernung Derfelben von ben $\mathfrak{z} \mathfrak{u}$ ditaben auf dem sas pierefab，daf fein Seben mit Denfelben alfo nidit megr blofeg 宀aften mar，wie frúber．Satte ef
 fernt，fo fubr ex mit Den fingern in Der Eutfernung bon einem 马oll die Reile fudend uber das Mapier，fand dant Die Beile wieder，und fubr nun an Der abgebrodenen Stelle zu fareiben fort．Die Şand ift yon feiner gemónns Itden Sand nidyt verfidieden．

I I．Nov．Norgens $8 \frac{3}{1}$ Uht nady 1 Minute an bet Ednur gefdlafen，und 53 刃inuten lang febre belfergend
 damit，Dafer bilder mit den fingern befab，weldees ibmt von ieģt an febr grofes Bergnůgen zu madeen faien，Dabee ess in Der Solge feine gemógnlide $\mathfrak{B e f}$ dáftigung im foms nambulen Suffande war．

Nactmittags $2 \frac{1}{4}$ ubr gleidfalls faion nad 2 Minuter cingeidiafen und balo belfefjend gemorden．©f farieb （G＇eute nidt mit verbundenen 2 Iugen，da fein $\mathfrak{B e r D a d t}$ mefr vorbanden fenn fonnte，dan er mit denfelben fefe）， cinen 10 Seilen langen $\mathfrak{b r i e f}$ an feine §ugme in ©otba，deren §ind geftorben mat，in meldem or ibe fein Weileid begeugt．Ex fatrieb ibn mit groker Boridat， febr reinlid，f（blog ibn，madfe die glodreffe darauf，und werlangte mit grofem ©ifer，ibn zu fiegetn und auf die Wof $\mathfrak{z u}$ ididen．Jid mufte ibm beides berfpreden，legte
 Dem er 36 刃inuten fomnambul gerwefen，betfant et einige MRinuten lang mieder in ভdlummer，und erwadte sollig wobl，aber bon dem Briefe Durdaus＇nidts miffend．

12．Rod．Wie gemosnnlid um 9 uno um 2 Lbr 22 und 30 刃inuten láng geldafen．
 einigen $\mathfrak{F i n u t e n}$ an Der $\mathbb{C}$（nur Des $\mathfrak{B a q u e t s}$ einfalieff trat ein mid confultitender，an einem fatten froff und
 twat ju Sanfe osalig mobll geween，auct foll Dort nidits nuf ign nadtbeilig झbirfendes borgefallen fenn．－शact
einigen SRinutet，effe er oodig bellefend wurde，entfand bei ifm ein beftiges frampfigtes 2 iftma；wie ju Ende Detobers，fo dak der 9ltbem bỏdffeudeno war．Dann zeigten fitt tetaniide Siràmpie in Den ©dlingmusfeln，in Den תaunatsfeln；der Mrund fand fart offen，und Dex Athem war taum fu bemerten．Dabei war er bollig ems pfindunge：und bemugtlos．Der Puls war flein，fres guent，bart und unordentlid．－Naぁdem das Bange etwa 12 刃imuten gednuert，flof gàufiger ©peidel ausdem Munde，die §rampfeliefennad，und er ertadate mit fegr beftigem Nafenbluten und，wie er angab，durd daffelbe，indem er ein ploss lides Gefúgl von Şårme in Der ミaje getjabt babe．Er
 ev ficd nad 10 刃inuten，úber Fopfidmerz flagend，wieder an Die Sdnur，falief $\frac{x}{2}$ ：Pinute lang，erwadte Darauf gleidfalls ůber תopffamerz flagend，welder aber bers fdmand，als ex die Edfur losbano．

14．Nop．falief er am 9 Ubr und um 2 Ubr wieder mie gewoibnlid nach $\frac{3}{4}$ bis $x_{2}^{x}$ Minute rubig，murde bells felferid，und ermadfte nad． 14 und 24 Ninuten vollig wobl．

15．Nov．Wormitfags 9 Ufr nad I Minute an der Stinur des $\mathfrak{F a q u e t z}$ eingefalajen und bald belliebend geworoen．Die gewo̊lnnlide Dronung feiner Sandlungen im Ẽomnambulismus（welde er im Mugemeinen bis fu ©nde feines Somnambulismus im Febr． 1818 beobactet
 intereffanten $\mathfrak{B e r g l e i d}$ giebt），ift jefst folgende．©o wie
er Die Sdnut（melde immer nod burdy Die Sgur ing andere Zimmer fůbrt und Dort an Dem 12 fung vom frans fen entfernt fetenden Baquet befeftigt ifi）um Den Reib nimmt und Diefelbe zu ftrciden anfangt，finft Der Sopf nad）einigen $\mathfrak{M i n u t e n}$ gur ©eite oder nad Worne，und er bort auf zu freiden．शact einigen Gefunden，felten fpater，erwactt er in Dem Єळlafe，fpielt mit Der © loft fie bom \＆eibe ab，mirft fie zur Seite，und fpringt nuin auf，um im zimmer umberzugetjen，fu fieielen，aus Dem genfer zu feben，doer æilder zu befeben ic．；bier 3 u braudt er grar nod tmmer Die finger，Dod）oft nur in Dee Entfernung bon einigen zollen，oder indem er mit Denfelben leidt ůber Die Bilder，ভdxift $2 c$ ．binfábrt，welde legtere ex fufammengángend，nidit mebr．budfabis rend，Iteff，felbftwenn fie fein iff．（Epaterbin，alg fid Das Cefoermógen mefr in der $\mathfrak{R a f e n i p i t a c e n t w i d e l a ~}$ te，braudte er nie megr die finger．）Ift er in ciner ibn ergögenden $\mathfrak{B c i d}$ åftigung，子．W．Weute，wo er Den Monts faucon zum erfenmable in die feande nabm，fo bleibt et långer bedfeffend und fomnambut；fúrjere 马eit im ßicgens theil，wenn er fid langweilt und nidtts zu thun findoct． Seine Saandungen unterideiden fid indecfen von denen zu 彐nfang und ฒitte Dctobers，wefentlid Dadurct，dak er weit rubiger，fetiger und reflectirender $\mathfrak{i f}$ ，ein aleidfam ideelleres，befanulideres \＆eben füfrt， Daber aud megr an Einnegbefchiftigungen（iefa！len findet， und diefe bornimmt，Doer gleidjam in fid finnend，rubig im zimmer umbergebt，und weniger 刃utbwillen ànert， zumecilen auct felbf an den Serfucten mit feinem sautjeben

Befallen findet, fobald fie nidft auf eine, Wistrauten gegen ifn beweifende $\mathfrak{M r t}$ gematht werde. Die weitstangs abnliden $\mathfrak{B e m e g u n g e n ~ f i n o ~ s o l l i g ~ v e r f a w u n d e n , ~ e b e n ~ f o ~}$ Die fruibern particllen Sråmpfe, Durd weldee er im ⿹etober
 mogen feiner Ginger vervolfommet, if vom §aften fum ©ebeningrósercentfernung aufgefies gen, und feigt fid nun aud faftan allen Ebeilen feines Reibeg. Der bobere, intens
 mus, welder fid jeğt nad den ©torungen zu 刃itte Detoberg ausgefildet bat, if daber nidt zu verfennen. Jndeffen ift der $\mathfrak{R r a n f e}$ auch jeşt nod refr reigbar. J̌eder mit ifm angeffelle $\mathfrak{S e r f u d )}$ wiro ibm leidt befdwerlid, uno er bridt dann ab. Jede, Mistrauen in feine Egrlidfelt aud nur entferit fu crfennen gebende, Naafregel madtititatilund bets Driélid, obgleid er fid nie Darůber áußert, uno fein Sellfegen werfamindet dann, daber aud Das æerbinden der sugen nur felten vorgenommen murde. Sritt ein §rember, Den er niddt fennt, ins zimmer, fo wendet er fidi, gleidjam berfadamt und feine gefaloffenct Uugen verbergen wollend, ab, und fefrt Dent Gremben Den \{iuten zu. sum reinffen trcten die Exfacinungen auf, wenn er fia felbef uberlaffen if, ober, mit mir allein im Bimmer, gang gemútblid und zutraulid fid mir bins gicft. - Die ©dju bor mir if dann gang berfdmunden, und er geftr mit mix, wie mit feinen ©iltern um, fpridt úber feinen - Buftand, Dee ibm gans naturlide facint,

## - 103 -

und madit nun mit mir eingelue Berfudie an fín, oft mit grokem Inteceffe. Sit er Die gebjrige Зeit bindurd fomnambul gemeen, fo bat er eir Borgefúbl des Endes feines $\mathfrak{C d l a f g}$. Sit er in einer befimmten
 lid fitller, bridut ab, fagt, et múffe jegt imlafen, legt cin Beiden in das $\mathfrak{B u \infty}$, um im nadfen ©dlaf fortzus fabren, wo er jeģt aufgefort, madft das Sud fu, fellt eş an feinen $\mathfrak{D r t}$, fegt fid mieder an die ভdnur des Baquets, legt fie um den Reib, oder reibt fie, fie nur in Die Şand nefmend, falaft daun mit fidf fenfendem Ropfe ofne 23 eiteres micder ein und ermadit bierauf nad einigen
 mosnlid obne, wie früber, gleidfam erfdrectend gufam, menzufafren.
$\mathfrak{I m}$ Somnambulisimus find feine Mugentider getosjas lid Didt gefalofien, gleidfam berflebt, fo dak das obere wom untern Mugenlide nidt getrennt worben fam. Зus weilen berfudte er, fie mit Bewalt fu dfinen; dann jog fich aber das untere augenlid mit dem obern in die fejbyc, oder er dffnete felbf den §und inftinctartig, inden die Unftengung, Den Orbicularis gu ldèn, fid auf die úbri/ gen ©onftrictoren berbreitete und bier difneno wirfte. Pur wenn er unrubiger (d)lief, riffen fid zu Beiten Die Rugentider momentan frampfigt auf; Dann erfdicn Das auge fets nad oben getebrt, fo rejr, wie estein wadender Menfanadoben rids te $\mathfrak{n}$ fann, indem die ©ornea faum mit Dem untern Panoc fidtbar mar, und da§ Muge rollte feitmarts nad

## - 184 -

oben gu. Nie erfaica das auge in rugiget Ridtung nad vorne, wie beidem wadenden


Mit Mübe bracte idit ign beute su mefreren Sers fuden. Mit dem find el des झetacarpusund Dem Rúafen dez gebogenen æittelfingers erfannte er grobe ©difift, farten ex, went er fie mit diefen Sbeilen betůbrte, las aud mefrere 马eis len, obgleid mit ¥uibe. - Jad ließ ibn Den ©auk ausisifen, und die'mit cinem diden wollenen Etrumpfbedecten Spigen Der fufjegenauf Silder, Rarten, grobe Sdriftza. fegen. Ext befúblte die Gegenfánde, wie frúber mit Denfingernt tafend, und gaboant ote buds faben, figurenac. genauan, fodakermit Denfugzegen melyere zeilendes Titelz von Montiaucon und andern buddern lab, und
 eine frau, ein \{gier ac. foy; bidit ridtig angab.

I(d) bielt Gierauf feinen るeigefinger in einer Entfers nung vor 2, Dañ 3, und zulegt bon 8 bis 10 3oll ůber colocirte giguren in Necs von ©fienbect ©nifem der Wilfe und ©dmamme, indem id bas $\mathfrak{b u c}$ von ifmabgewendet undmir fugefebrt, fobielt, Dáeer mit den $\mathfrak{A}$ ugen Die figuren ourdaug nidtyatte fegen fonnen, under unterfaico befinmt und genaugarben und umriffeder

Gegenfande, anf welde idmitfeinemzeis gefingerbingeigte.

Eben founterfaicdermit der Rafenfpige Die farbe Der $\mathfrak{\Re}$ arten, wenn ids diefe an Der §afens pipige rieb.
(5x mar beute 54 §inuten fomnambul und ermadte: nadjoem er mieder einige Secunden gefolafen batte.

शadmittags 2 Uhrr. शad so æinutetr ciugetdlafen, und 35 Minuten fang belfedian gemorders: Gr befa wieder pie getesfanlid, Bilder; Dann faby ef, indem er bend finger zu ont fenfer binausfecter mit demfelben alles, was auf der ©trafe porging. Edweine, aie uater Dem gwei Stod boben Senfer bobbrigetrieben murden, und Dic er mit: Der Sagen nidf batte feben tinnen, weil er:mit bem Popfa im 3immer blieb, befdrieb er nad Rabt, farbe, flecten 2 . 2 . nau die 马agl und Sarbe der $\mathfrak{P f e r D e}$ ec, an. frben to era fannte er alle ¥erfonen, die auf der ©trake borbeigingen, befarieb ibre Sileider, naunte fie bei Mamen, wenn er fie fannte. $2 x$. Das Eaftefutbl ber ginger war alfojegt zum oolltommenen ©egen ausges. biloet, und vifariirte Die augen.
16. Rob. Gefiern \&beno batte er an einem boblen Babn felfr beftige ©dmerjen, welde inn febr angriffer, fo dafe Mnmandiungen bon zuctungen entfanden, und彐ugsiefen des habns nothwendig madten.' Eben fo batte er, iedod mit bollem $\mathfrak{b e m u f t e n n , ~ b e u t e ~ f r u b ~ i m ~ B e t t e ~}$ gelinde Zuctungen in den brulitugfeln.

Seute umt 9 Ubr falief er an der ©dinur bes જaquets nadd einigen Minuten und murde fogleid belfetend．Э $\ddagger$ berbandigm（mas bei dell geftrigen Berfuden nidt sefaeben）Die $\mathfrak{A} u g e n m i t$ einem megrfad zus fammengelegten fめwarjfeidenen $\mathfrak{\Sigma}$ uめe，fo
 fübrte ign nun ans fenfer，ほr fabnun wieder mit －embtnausgebaltenengingeralles，wasauf Der ©trafe borging，fowieer werfonen，die andem fenfer des gegenúberfebenden faaus fesfanden，fogleiderfannteribre fletoer， faniolungen zc．angab．－Daffelbe，obgleid mit Edmierigfeit，gefdab，wenner mit Dem sufata nadocm genfer gefebrtfand，undidfets aen ginger nad Der Strafe furidtete．

Jid brachte ign bierauf in Die WRitte des ßimmers； lies inn fid auf einem Stubl auf Den Rưfen gorizontal Ginlegen，fo dak er Die Genfter Des gegenůberfebenden etwas niedrigeren Saujes mit Den $\mathfrak{A} \mathfrak{q}$ ennidat bats tefegen fonnen，bielt darauf feinen vom Sdub entbloften，aber mit einem wollenen ©trumpf befleideten Suß in Die Sçbe；und gegen das genfer bin，und er fagiest mit denfufzegenalles，was andem Fenfer des andern saufes worging，bes faxieb Die farbe der 尺leioung eines fidan Demfelben zeigenden Rindes，die fanduns gender nebendemfelben febenden，und fid mit Demfelben befdáfigenden Mutter defs felben ic．
.- jad berfuate, ob er mit Den gingern duta \$apiet Seben fonnte, was aber nidd ging.

Mit Den entbls fien © dultern unterfaito er indeffen befimmt die Garbender Rarteng aber nidt die umriffe Der giguren. Eben fo mit oer Rafenfitaco Mit den Cllenbogen durch die Sleides fonnte er nidet feghen, eben fo nidt mit Dem Dgráppden.

शadt 5o Minuten ermadte er plofglid und befano fid bollig motr.

Racimittags i ubr. (efegenmaittig aufer mir einct meiner ßubdrer Sceqfelder.) (Ebe er fid an die ©dnnue fegte, band id Dem $\mathfrak{N n a b e n ~ D i e ~} \mathfrak{M u g e n}$ mit 2 Cbarpieballen und einem feidenen ₹uaje forgfáltig zu. Er falief, nads Dem er einige 刃inuten die ©dnur geftriden und wurde
 Singern eine fegr feine gedruate ©drift, fondern fab aud mit denfelben alles, was̉ auf der ভtrafer, und felbef auf einem nabe licgenden freien plage, etwa 150 © Critfe yon meinem faufe entfernt, vorgillg, befarieb genaú oie gorubergefenden \$erionen, die farbe der Rleider derfelben ec. Eben folazer mit den físen und unteridied alte farben mit denfelben, obgleid er einen difen, braunen, wodlenen ©trumpf anbatte. Ein Sileides geradab mit Den Rnd delader finger, mit dementbldéten Ellenbogen, mit Der Fafe. - Wit dem ans fenfergebaltenen $\mathfrak{E l l e n b o g e n f a b e r ~ a l l e z , ~}$ was fid auf der ©trafe futrug. Um mit Dem Šinger fu fegen, bradte er ibn in Die ßidtuns gegen
bein Begenfand, wie menn man darauf bingeigt *). Webte falte 民uft an den febenden finger, fobinderte ifn diefr, wie er fagte, und er faf dann
 pondern auf die Frage, wie et denn wifte, was da vors gethe, antwortete er: ,"Er miffe es eben; das fen ja dag Neue,"l (alio gleidiam ein neuer ©inn). In die Jerne fabl er mit den fingera nur, wenn er feben wollte, und aufmerfiam war. Şing er in der ©tube umber, fo taupte er daber báufig mit den Şánoen vorades, um nidt anjufioken, oder fudte tappend die Gegenfainde (mabre f(beinlid) aud) mit, weil er, wie ith panter entoecte (S. D. worige Pote) immer nur ein fleines ©ebfelo batte.)

- शad 30 Minuten ©omaambulismuz nogl exs madt: -

17. शov. Seute fruib im ©dlafe geigten fiad nad Weridet der 刃iutter einige gelinde Zaccuugen. ' .

Wormittags it ugr an Der ©cdmus nadi $\frac{x}{2}$ Minute 50 æinuten lang geidlafen. (Begenwârtig fofrath Sfen und Rittmeifer von Búnau). Die Mugen waren mit Cbarpie und §ud didt berbunden; als $\mathfrak{D}$ fen bereintrat; erfannte er fogleid Deffen rotben Æiegenføirm, und nannte
*) Erft fpater, al8 Daş Gefen mit Den fingern faion jurứs: - trat, entocefte id, Dafer mit der Rafe nur ein beffinumteg, fleines Cehfeld batte, und nur Diejenigen Begenftanic fab, auf welde cine Durdil bie Singe der Fiafe gejagene \&inie fiel. Etwas ※ebntides. fajeint audibler Etatt gefunden zu baben, und bas ©ebfet in Der Ridtung Der গerven ju tiegen, wie beim Auge,
 $\mathfrak{A l s}$ aber $\mathfrak{O l}$ en einfige befondere serfuche, mit dêm Bets Dadit, Dáś et mit Den augen febe, mit igm anftelter gint er bwar Datauf ein, gab fie zum Ejeeil felbft aity fall aber nidts meffr, wabrideinlíd weit der Berdactit inn frantte.
 Bellefend genorden." Tad 20 Ninuten erwadte or mit Bem Drange, fut ©tuble zu geben, und entfernte fid. $3 u$ ruidfommeno falief er nod einige Minuten an der ©dnur,
 biir Yebr நaifis, Do Uriniren oder ©tublgang batte. Ex entfernte fid Danit fomnambul, und fam gemodnnid, obne erwadet ju reyn, no $\boldsymbol{\phi}$ fomuambul surựt).

 nuten an det ©anur gefdlafen, 40, 24, 36 und 30 Mia nuten lang, und im belfefenden Comnambulisimue fith. wie gewodntid, mit Wefegen Der Supfer im Montfaucon befdáftiget.

- 20. Rob. Geit bem I. Rovember war ęp billig feet bon Infưllen gemefen. Won jegt an traten wieder mefrete Srampfanfátle eiti, othe dafe eine befondere urfade anfo $z^{3}$ finden gemefer wáre. (Der zr, Monatgtag ideint beit
 Da er am defe Beit am báufigiten uno beftigften befallenmurbe: Bergl, 21, Dct, 22, Dec.)
©don geffern Madmittag，alb er fid mit feinet ©dmefter fritt；argerte er fid），und batte fogleid，fid －auf einen ©tubl binwerfend，einige Gefunden ©tary trampf．－

Selute Worgen um 6 Ubr fam mieder ein gelinder
 unvolfommenem Bemugticyn，worauf bis 8 ligr vollige ©pradiofigteit uno 乌aubjeit folgte，welde legte fid erf gegen ii $\mathfrak{u b r}$ gánglid，verlor．Jedod batte er bieroon Rưferinnerung．
$\mathfrak{u m}$ II Ubr falief er an Der ভdnur Des $\mathfrak{B a q u e t g}$ nadi $\frac{x}{2}$ Winute，und wurde fogleid belfegend 28 शin． lang．

शactmittag ausgefegt．
 net freimilliger ©omnambulismusein，der bis beute morgen to ${ }^{3}$ ubr ununterbroden anfielt．Difne
 tud neuem 彐ocf gab bie 刃qutter ald $\mathfrak{a r f a d j e}$ an）wurbe er námlid tråumerifa，fatwerbobrig，zumeilen Das ©effide gergiefend，im simmer，obne viel zu fpreden，umberwans fend oder fich fill in fid gefebrt binjegend，weldres dert ganjen 2 beno anfielt，in weldem Buftande er aber an
 pauerte beute frùh，als er bom æiette auffand，nod fort．
 Gatte die 2ugen zunveilen gefaloffen，zeidnete einen ©arg mit Sreide auf Den Silit，fめrieb alleg，was er verlangte， mit Sreide auf，ging qua．in bempelben Buftand auf die

Strafe, ofne fid auffubeitern. Das eine Fein that ifm bisweilen feif. - Die Mutter batte mid geftern verges bens mebreremale gefudt $r$ und den Snaben beute MRorgent nidtt eber als um. $10 \frac{3}{4}$ Ubr benegen fonnen, fu mir fu segen, wo er endida an einem Stecfen binfend anfam.

Die Wutter war bor Sdmerz uber Den anfaltenden; wie. fie glaubte, majnfinnigen $\mathfrak{A n f a l l}$ Des Snaben faft auser
 Sinaben rogleid an die Sdnur Deş Baquets. Er Gatte Diefe faum um den Eeib befeftigt, als ereitut
 5s; Dod war er murrif(d), verorieglid), nidt zum Cpres あen zu bringen. Nad Serflus einer balben ©tunde, ala er mit mir allein war, warde er erf allmåblig lebendiger, und bellfegender als alle die Tage zuoor. Bum ©ehen braudite er nidt mefr: die Singer, fonderte fab alles, wie ex fagte, mit der Nafe, las eine eber ans fommende ヨnfündigung eines Saufmanns fanell und obne zu budfabiren; indem er blog die Rafe Darauf ridatetes: J̌a fragte ibn, indem id Diejelbe ©drift ibm $\frac{x}{2}$ §uß von Der Nagengegend entfernt bielt, ober aud bier wobt feben tonne? - $\quad$ Plein fo, $/ 1$ antwortete er, Die Sleider fanell von der Wagengrube aufreifiend, und als id ibmi Den ßettel auf diefelbe legte, laz er geláufig nod einige Worte, borte aber verbrießlid werdend Danm fanell auf. J̄d legte bierauf eine mir felbft unbetannte;
 fegen fonnen, ifm auf Die entblößte Seerjgrube, welde ef ridtig "roth" beftimmte. Зu andern Эerjucjen war ee

## $-132=$

jedoch midet ju briagen, obgleid ee fefre lufig and beiter mar, und ladend und fielend im Bimmer umber lief.

Gegen $1 I^{3}$ Uhe fanf er mieber is Eqlaf, und ers wadte, nadjoem ex 58 shinuten Gelliftyend gemeren, volt fommen wobl. Son Dem, was felt geftera 2bend 6 ufr borgefallen, wustecerid, aud
 fo baf id erf bieran ben feit geftern Mbend sorbanden gewefenen ふufand alz Joiofomanabulismus en fantre.

Stactinttags 3 Mfe Cer war vollig mogl gebliebeni
 wnterfatied er mieder die Garbe de: תarten.
 waren mefrese ardere nid confutirende Sranfe gegeni wartig. (Ex fegte fich Daber wartend neben Der Tbut, buyd wetche bie ©dnur ging, und nabm fpielend Die Iegfore in Die sfand, ofne falafem su mollen. Iat beobs achtete, mit Den ůbrigen Jranlen redend, ifn feitwarts. शach einigen Minuten murbe er mide, utate mit Dem Sopfe; eckielt fich aber, jeDod mit můbe, madend. $\mathfrak{u m}$ feinen © © laf nicht ju forren, lies id) ibn fict ins刃ragnetifirzimaer unmittelbar ans Baquet fegzen, Deffen Cifenfangen er an oié siagengegend baltend rieb. Nad megreren minuten, als ict fuinm giag, falitef er aber nod nid)t. Mls Dic Sranten fid bierauf entfernt battelts xief id inn zu mir ins pimmer, feste ity auf die bisteet gebraudte Weife an bic Sctnur, und ex (allief nad) einis gen Sefunden gegen $\frac{x}{2}$ @tunde lang beafegend, - (Die

## - 233 -

Stotung bet getwobnten umgebung binberte alfo feinen Cdlaf nidt, wohl aber die wecticl Des auf ibu mirtems - en $^{\text {Reiters }}$ Des $\mathfrak{B a q u e t g ) . ~}$
23. Fob. Formittags um 9 und शadmittags utu 2 UFr nad einigen Minuten 40 und 25 Minuten larg belf febend gefdlafen. (Gjegenmártig Sofrath © turm.)

Mittage cin furger leidter $\mathfrak{A n f a l l}$, indem er einige SNinuten lang obne Beroußtfenn, aber obne Rrampfe lag.
24. Rov. Formittags wie gemo̊bnlid $\frac{3}{4}$ ©tunden geafetieno geíllafen.

शadmittags molle er ourdaus feine $\mathrm{I}_{2}^{\frac{x}{2}}$ Stunde von Bier mobnerde Sゅmefter auf einige Tage befuc)en, und sinen Dabin fabrenden Wagen benuß̧en. J willabrete igm, obgleid ungern, als ex mit Eifer Darauf beftand. Cebr aufgeregt fegete er fid furz vor feiner $\mu$ fabrt unt $2 \frac{\pi}{4} \mathfrak{H b r}$ nod $\frac{1}{2}$ ©tunde lang an die ©dnur, fdilief jes - 0 d nidt ein, und empfand aud feine Mádigteit.
25.26, 27.920 b. ausgefeget.
28. Nov. SRorgens fam er febr mobl furuiat, uno war in der ganjen るwifacujett fejr gefund getwefen. Die dinterlaffung Det Einmirfung DCs Baquets batte iedow feinen Sdlaf bedeatend gefiot, Det nun megrere $\mathfrak{F a g e}$ bindurd fürger und unterbroden war. Er falief bette am ©eil bes Baquets swar nach einigen Minuten eint sber mebreremale extoabend; nat 15 Sinuten lang ${ }_{\rho}$ tourde bellictiend. aber unoollommen.
29. Nob. Um 9 Ubr falief er gar nidt ein, obgleids ex $\frac{\pi}{2}$ Ctunde lang am Baquet faf.

einige leidfte $\frac{x}{4}$ biz $\frac{x}{2}$ ©tunde Dauernde $\mathfrak{M n f a f l e ~ v o n ~ C o m s ~}$ nambuliŝmuz，mit faum merfliden ßứungen eingelner ©゙lieder und Bervußtlofigfeit eingetreten，weldoe，Da zus fátig Die ©ibeng am Madmittag berfáum wat，aud nod gegen $2 b e n d$ miederfefrrten．

30．Now．I．2．3．4．5．6．December，Formittags 9 Ubr und $\mathfrak{F a d m i t t a g s}$ um 2 ubr an die ©dnur Des Baquets gefegt，folief er nad 5－10 Minuten ein， 15－25 Winuten lang，wurde zwar beafehend，aber unboufommen，fo Dás er nur felten mit den fingern oder mit Der $\mathfrak{M a f e}$ Deutlid fefen fonnte． $\mathscr{U l m}_{\text {r }}$ ．Dec． $\mathfrak{A l}$ end 6 ubr trat ein $\mathfrak{A n f a l l}$ von ©dmindel ein，in weldem et som ©tubl fiel，und $\frac{x}{2}$ ©tunde lang fomnambul auf Der Erbe fisen blieb．Gin gleider Mnfall jeigte fid am 2 ．Dec． unn Diefelbe Beit $\frac{1}{2}$ ©tunde lang；Die übrigen §age wat er taogl．

Wom 7．bis zum 18．Dec．fam er，theils weil et mieder aufs gand gegangen，theils weil id felbf mebrere． Sage abmefend war，nidt ans Baquet．Uuf dem Rande wat er oollig wobl．Wei feinen Eltern zeigten fid iedod cinige $\mathfrak{A n f a ̆ a l u}$ ，in welden er gemóbnlid mit gefoloffenen श्2ugen und．obne 马emuftenn，aber obne 3ufungen fill auf dem ©tuble fisen blieb．

18．Dec．entfand wieder ein bedentender $\mathfrak{A n f a l}$ ， melder I Stunde lang mit ©dlagen Der füfe und ふૃande und mit partiellen §rámpfen eingelner 刃nusteln 2c．anbielt； Daber Die Mutter wieder bei mir Şùlfe fudte．

Jjd fegte den sinaber um 2 libr wieder an die ©dnur


## - 135 -

 um'fid, fo wie was auf der ©trafe oorging, fab; Blldet befab, las 2c., aber, wie er fagte, mebr mit oet $\mathfrak{N a} \mathfrak{C l}$, alz mit Den fingetn.
19. Dec. ausgefest.
20. Dec.. Wormittage 9 Ubr fぁlief et an Der © $\ddagger$ nut Sez Baquetz nadj einigen 5inuter; ermadte abet f(i)ort nad) 14 Minuten.
 fallief er nad einigen Sinuten, wurbe odllig belletandp und erwadte nad) $20^{\circ}$ Minuten.

Dei Sranfe füblte fid jeşt feit meficeren Wodees mobler, das oftere Rusfeģen faien igm nidt bedeutend gefdabet gu baben, (feit Dem 18. Dec, war er frei son Safálen gemefen), Die beborfterenden gefttage zerfteuteni ifn, Die ©ltern fdienen Der Sade auch überoruflig zu werben, Daber dee Rinabe dgne Erlauknig ausbfieb.
22. Dec. fruig fand er, naddein er Tags gubor fid von einemt andern Sinaben batte berleiten laffen, etwas Sbrandetwein zu trinfen! weldees Erbredfen, zur golge Gatte, fumm und aub oom Bette auf, jedod gany Dhne Srampfe und mit oollem Berouffern und fefenden 2agen. S円as ex berlangte oder faget molfte, farieb et mit Sreide auf, und eben to Die. Sixutter Die Mntmort. Dabci batte er ein ©efufl ven Sdmere uno- Ofefamollens fonn Der ßunge, fo Daf er fie nut mit Wåbe betwegen tonnte. Sgan faiate meyretemale gut mix, traf mid) aber nidt zu Şaufe, and fornte Den Sinaben nidt bemegen, zu mit $\mathfrak{j u}$ gethen. So Dauerte Diefer Buftand, in meldent et
 als er bei $\mathfrak{2 n t u n f t}$ eixeg, angenebme §amilienereigniffe


Seitoem war er bollig poobl.
$\mathfrak{A m} 3 \mathbf{1}$. Dec. befdied id ifn fu-mir, und-fegte (5an Dadmittags $12 \frac{x}{2}$ ufx ummittlbary mit: Den eifernen
 Berbindung. Gr blieb an'demfelben $\frac{3}{4}$ Stunden lang, ofne maide ;и merdenvoder ;и fбlafen.
 am baquet, theils an des Cdnur Deffelben im andern Zinumer taggti申. $\frac{1}{2}$. Stunde gefefien, ofne zu folafen.
7. Jan. Wormittagz von 10- II Ufr an Der ؟afuut
 Der , 3 gruft und in Den Waden, Stingen vor Den Dgrent wio feblief Daraul einige Winuten lang rubig und tief,
 nloblid boun felbe.

2beros: 6 ubr falief er \%u facufe ein, und fás 3 Stunde lage rubig auf einem ©tubte. Dabei zeigten fict faft unmerticis) Buctungen einiger $\mathfrak{F r u f t m u s t e l n ~ u n o ~}$

8. Ia n. Bormittage von 9-1oubr an Der ভdnut Des Baquets in meinem Bimmer, obne gu falafen.
9. Jan. wieder ju Der gemosntiofen Stumde, $\mathfrak{9 l a d s}$ mittags $2 \mathfrak{H b r}$, an wiq Gdrur gefegt, fdilief et nad einis gen Minuten ein, ungeaditet in Demfelben sugenbliffe ets nige andere Sranfe bereintraté, und warde nady 2 शis


## －$: 57$－

 Die Şblye zu jiegen，fo Daff fich dev Mund dabai bffnete， aber bergebens，Zuweilen trat Şuifeln etn，und das ©diucter wat etwas erfdmert．Sadi 5 刃inuten madie er Die ©dnur loi，fand auf urd bolte fid ein $\mathfrak{B u}$ ， soilder zu befelten，aber impuer ofne zu reden．Ge blats terte im $\mathfrak{B u d f e r}$ und auf die §rage，warum er nidt．fprede， zeigye er filludmerigend und mit Dem Sopfe fdiuttelnd auf
 finater fing er wan felbft an zu reden，und fagte，die zunge fey ibm gef． redpa fonnen．Ex befáb jegt mebrete æilder，abes inmes mit Der 贝afe，unterf（i）ied einen Supferoreier，$/$ Den id ivm borbielt，mitiderfelben，Janǵweilte fida aber balo，weil
 faon befannt max．Er bradte es waber an feinen Dus zurúat，ging im Zimmar umber，uno vieb fict mefreremale Die 2ugen．Jid fagte ifm，et folle fie fid auf die gewisn
 Denn id fatafe ja no由，＂－शact 25 झinuten．©dlaf， als et fid fortmigrend die Augen rieb，ermadterer，und Sffnete fix Die no由 gefaloffenen \＆ugen Durd Gegens

 Müdigfeit；und an ber ভdnur fisen bleibend，falief er mady 8 Minuten wieder ein！tworauf er gegen 20 Minuten subig folafen blieb und Dann von．Felbfi ermadte．
 fen am Geil gefeffen．
 Calief or am Seil ein, Definte und rectte' fid., raluatte fumeilen frampfbaft, fptelte dimn mit Dem ©eil, bis auf feinen ßö́f, fúblte nad einctit wethelroen ßabn, obue mir zu antmorten, mein id ifn antedete. Fiad $\frac{x}{4}$ St. wurde er affmáblig beflfefecto, fab aber meniger mit Deñ Singern, als mit der Nafe mit lesterer iedod alles fejr genau. J̧d najm eine cinfade, bebeutetio vert grosernderoupe, und Gielt fie inm oot bie Rafei
 ein Menfa im wadenden 3 ufande mit den Qugen. Seielt er die Rinfe nabe an-Den:Gegenfond; 3. F. $\mathfrak{u}$ ber grofe Fुudffaben, fo fabe er fre grofer, und Die Fudffaben gerade fetgend. Эlls er jegrt die foupe mebrere Zoll entfarnt von Denjelben bielt, fonnte er Die Buctitaben nidet mefir exfennen, fand aber balo, daf fie ifmumgefebrt erfaienen. ( $\mathfrak{D} \mathfrak{a}$ © ©eben mit der Nafe if alfogang wiebei dem Segen mit Den $\mathfrak{H}$ us gen, Durd Die \&idtftalen vermittelt.):Naddoem er jegzt eine 马eitlang im Wiontfaucon Bilder Ges refen, fagte er freimillig, er febe immer nur dag, wotin er feime Pafe ridfte, und zwar, wenn er die æilder int Bud) befebe, (alfo auf etwa 2 Fuf Entfernung) $\mathfrak{n u x}$
 alles Mebrige reffé er gar nidf, oder nur Jarben, grån, braun, fatwars; molle er das uebrige feben, fo mafle er Die Safe dabin rideten, Daber er aud jest, wie fraber mit Den fingern, mit der शafe über Dem গuche Gin und ber fubr, nur in Der gewóbnliden Entfernung des Sebens:
 SRitte eine weife siugel, und umber die Farben, ${ }^{\prime}$ $\mathfrak{D b}$ Diefe regenbogenartig erfaienen, fonnte íd nidt ausi mitteln, indem er fagte, Dag fie fets medifelten und Durd) einarioer gingen (mabrideinlid), weil jede Anfterigung
 8 Suß von mir entfernt fand, fragte id ifn, wie weit ex mid feffe? - " Den Siopf bis an Dic Bruff;" Dann, alz
 3 Ufyr falug; fing er an fid Die 2lugen Durd Gegenfrid)e Dffnen ju mollen, und madte einige Stride. Sid fagte inm, er moge noct falafen, und fid nidit ermecten. (Frt unterlies es, fagte aber: , /id wacte f(d)on, tann aber Die
 Du mia? - ॥Ja, und Jifren feut auf Dem ミifaje neben ibnen, und Garben Darum, grin, braun, fabmarg." Mlfo wadfot ou ja nod nidf, da ou noci mit Der Nafe fiefft; - Dodi, Du fanuf Dir Die Jugen Dffrien. - EEx berfucte es bierauf von Neuem mit einigen Gegenftriden;
 madte leinige ©egenftride, und ex offnete ladjend die Sugen und wat voflig wad. - Jod fragte ibn, was ct furz vorber gejeffen? - ॥Den Scut, und farben Darum, und zwar mit Der शafe." - Das ift ja nidet mosglid, mit Dee Nafe; Berfucte es, und balte Die Mugen zu. (Sid) Die コugen mit Der' Scand zubaltend, und Die शafe nad mir mendend:) "Dacं ift mabr, id fefe nidts; if mir aber Dod, als wenn it fo eben nod den fat und 'Gorben Darum gefegen und Dié Jjnen gefagt bâtte. 11 -

## $-140-$

Bon Dem grúbern mufte et nidfte. (hiter war alfo bee Sominambulismas som wadjenden zuffande nur durde eine famale Sdelidemand germieden, welde erf das
 Die $\mathfrak{P}$ üferinnerung von Jenem in Diefen úbertrat, gleides wie ungetefrt in manden frantbaften 3uftanden phans tagmata erídeinen, menn der Sranfe die Rugen íblieft. Der Suabe fab bier, obgleid fan balb madjend, weil fein ${ }^{2}$ uge nod partiell fomnambul mat, no falief, mit Der $\mathfrak{N a f e}$; fo mie das 2 luge die Sebfraft witder crlangte, alfo ermadte, war die Rafe amaurotifid blind **).
*) Seidfit merfiburbig und bedeutungzbolt ift im ©omnambutizz
 te $\mathfrak{D r e f}$ ung berfetben nadf oben. Faft bei allen Gomnambulen - if Die erfte Wirfung deß פingnetifirene fraupfigte ßufammens jiefhung Des Orbicularis, felfit efre fie falafen, und mit Dem Qofen Diefes Яrampfes tritt Der wadeende ß̧uftand wieder ein.
 erjeugt, oder fimulirten ©dlaf vom megnetifaen ©alaf ju untericheiden.
*) Sollte anan nidatamarotifaencine vicariis rend fegende gafe, rinnic. erweden fonnen, wenn es moglid wate, Rafe, Sinnzc. altein fominambul ou madien? nur mufte Der Siranfe, um Whaferinnerung su belgaften, nidt totat fomnambul werz Den, Deer wenigftens nit ber Grinnerung ing wactende geben aus dem fomanmbuten binuberreidfen, wogu fй viclleify van Gbertb brfindung (veldie in nátifen ©túfe) megr ausbition liefe. Das ware Dod eine Seftauration von zarterer $\mathfrak{M r t}$ und cines eoteren ©innes ats Die gewartfam blutige Tagliacpogifde und Carpuefide $\mathfrak{R b i n o z}$ plafitit:- Der.merfwurvige fall der mit ben 8 ingern und

## $-142=$

2012. Januat Sittags oon r2e bis rubr ant Der Sdnur des Baquets gefeffer, ofne zu fdlafen.
2013. Jan. ausgefctet.
2014. Jan. 2 Mjr Fadmittags. Nat 15 Minuten
 allmáblig bellictrend, fam zu mir an Den Sareibtifa) und. exfannte, was idf eben zcidnete. (Er flagte bierauf ůber: 2ugenidmerzen, und bat mid, ifm Die 2lugen mit ©hars
 mefyr zu fefon, als zumeifen einen beften Sacin, der ibm wie da Blite bot Die Augen fomme, Dann Farben, abet dutctaus feine (jegenfañoc. - Ex febte fids mieder an Die Sdinut -und ernadte plotslids.
 tburbe Velliefiend und las mit oer शafe. Jd verfuctife; ob er mit Derfelben Durd ein microfcop feben fŏnne, mas: aber nidt gelang. Nad 15 Min. falicf et neben mie Fefend wicder ein und erwacte balo darauf aus dem Comnambutismus. - Wicder an die ©atur gefegt, fatief er nad io minuten wieder megrete Minuten lang rubig, worauf er mobl und munter erwadfe.
2015. Jail. भRorgens $6 \frac{x}{2}$ ubr fegte erfidi fu saufer alz ex yom Fette aufgeftanden war, in Den Grogbatess
[^20]
## $140 \rightarrow$

\&ufl, f(lief moteder ein, und war bis 9 Uhr fomnams bul, mobei fid selinde Zucfungen in Den Bauamuefeln, ©tarrframpf eingelner Musfeln $\mathfrak{c c}$ ăußerten. Da er nod nidt angefleidet war, fonnte er nidt zu mir gebradt werben. (Dic leģten Mnfalle, weldje fid aber nun faft als reiner Somnambulièmus jeigten, waten am 18. Des cember, 22. December mit Ђemufticyn, 7. Januar, alfo feltener, alè je.).

ఇadmittags 2 ubr an Det ©dnur Des פaquet nac. 5 Fin. gefdlafen und balo bellfegend geroorden 45 Finus ten lang. Job bing ibm ein leinenes Suc) ưber DaE Ges fat, um ju' verfuden, ob er Durd daffelbe feben fozne; et fald aber nidets. ©ben fo wenig faf er mit den fingert: Dutd Daffelbe. - Er erjablte mir, wie am Ir. Jan., Dás er inmer' nur cinen fleincar Theil Des Gegenfandes
 Gajbe Genftee, umber feyen garben, orange, gruin, blau, Dod nidt in beffimmter Dronung und fetig, fondern abs wedfelno erideinend; fefe er gegen den bellen Seimmel, fo fer eef famary. 刃it den Fubse fen las er burch den ©trumpf nod einige $\mathfrak{F u d f f a b e n , ~ w u r d e ~ a b e r ~ b a l d ~ i r r e n d ~}$ und faf nidt mefr mit Denfelben. थls er fith mit Dem Ceben rebr angeftengt batte, flagte er über beftigen
 Den. Er fegte fid bierauf wieder neben Der © une belab die תupfer im Montfaucon, - madte nad $\frac{\pi}{2}$ Stunde Das Buch fu, fegtte fíd an oie ভduur, und ers wadte, fobald ex fic fich um den Scib gelegt batte.
17. Tan. शadmittags 2 Hfr nad 4 Winuten
 las mit den fiagera meine Sandidarift, obwobl mit ¥ưbe.
 Det Sdnur Des $\mathfrak{F a q u e t s ~ e i n g e f a l a f e n ~ u n d ~ f d m e l l ~ b e l l f e s ~}$ bend gemorden. (Ge nafm Den Montfaucon, fegte fidj, wie er gemsobnlid. that, neben der Scanur auf die Cride; und befab die Siguren in Demfelben, indem er: mit dee Mafe jab. - Şielt id) meinen Mittelfinger auf Die Spise feinct Rafe, fo faber nidet megr, Dann trat aber zumeis Ien Der © efidtsfinn wieber mebr' in Dent fingern auf ${ }^{*}$ ); Dod muste er Diefe unmittefbar an Daṣ Dbject Galten. Jon natm mebrete: Rupferplatten in Die cint, und קinfs platten in die andere feand, und berúgrte feine faande das mit, aber es entfand bei inm feine beforbere empfins Dung. - Mad 30 Sinut. exmadit.
 spinuter lang gefalafen, belleegend geworden, und Wildee befeநen. Jid ůberliés ibn ganz fid) felbft.
20. Jan. Um 2 ひbr nad 15 Ninuten fomambul und belljebend geworden eine bolle Stunde lang, weil id
 ffetig anregte, und yom Einidalafen abbielt. - এls es
*) Geit einiger 马eit trat offenfar ber Gefiatafinn in Den Sin=
 fabland allmadtig, wáfrend er in Der Rafenfpik̨e ein inules fleiner wervendes ©ebfeld hatte, weldees zulek̨t mit voll= fommener $\mathfrak{W e f i r}$ rung und aufbórendem ©omnambulismus vóto lig vertilgt wurde.
-
 erwiederte, das fonne er, neben pir fetend, ia auds

 beftrid diefelbe birtauf:mit cot
 begauptete, or fege jegt mitio em Rinaco (je wolite iegt Den rotben Slect an Dor 解afe abrifatent mbamit es (f uide) thadiend oregeffe mb: Die leute igu beim wegs



- Darant criancrn:molle. - Er.ging biecauf ait:bicectnur;
 wat oolfemman madeno, nabm, feine rottre slafe nidit abndend, orne weiteres feiar Waike und empfard fid. $\rightarrow$ Exfen der Tbure rief idign zurůcf, und fagte igna, er moge fratim: Spiegel frefobet, 以it Berwunderung fag er in demfelben ben rothen gfecf Der Nafe, wugre abet Dutdaas nidyt, wie er emitanden war. Jid fagte ibm, et Gabe fid vielleidet an Der rotben Wand gerieben, was et fu alauben faien, und fie reinigte.

21. 22. 23. 24. 25.26. Joun. regelmáfig an ben
 2 bis 3 - $u$ br gegen $\frac{x}{2}$ Stunde lang geidlafen und belfejeno geworden. (Er fab jedod faft nur mit Der Nafe. \&m 25. Jan. waren mebrere frembe perfoucn gegenmartig. $\mathfrak{M}$ (g id Den fomambulen Rnaben ju Denjelben ins Rebens
 aber balo verlor.
1. Januar. : গadm. umt 2 Hit nad 15 Minutea effalafen. Erv fab troeffen faftnidts, und flagte, als er fid lángere Beit wüge gogeben, etwas ju feben, über
 Daf. thm Die Rugen serbunden werden méden, weldes
 lig. fafler jegtt, aber nur momentan mit den gingeru, gum Sheil aud mit Der Nafe, und unterifico im Montfaucon nod fede figur mit Den fingern. शad $\frac{3}{4}$ ©t. fam es purd cinen 5 かinuten langen ©dlaf wieder in Den natuw liden madienden Buftand, fligte aber fefr uber fitdenden ©dimers in Den 2ugen.
 fen. Gre fabl mit der Nafe mieder alleg, wag auf det Ctrake sorging, erfannte Wferde und ఇieiter 2c. Sas ©efin fomme aber jegt feltener, fagte er, inderm es ight oft nur auf sine Beitlang belle werde, und er aukerdem nut einen gruanen ©d, námlidy nur cinen fleinen $\mathfrak{R n u m}$. Jd madte, um Daß ©ebfelo. fpaterbin vergleidien gu fobnen, cinen beftimmater
 Biloní́ geffellt, umfaßte fein Cerfelo beute nur was 9 Zoll breite æild, famitt den weigen æand zum \$heil,
 er in gleider Entfernang einen Saum wie einen Sifdi. grol (etion 3 guf Durdmeffer) auf einmal úberfefer fonnen. . um 3 ube, nadioem er mieder cingefilafen, mogl enmado S5l. III. Sft. 2.
2. Januar. Seit dem r6. Jan. mat et zu §aufe wollig frei don Srampfanfăllen oder von Comnambulizảmus gemeferi. Şeute Worgen um 9 ubr forderte er bon Dee Mutter ein Butterbroo, uno als fie es inm nidt fogleid gab, murde er eine balbe Etunde lang idiofomnams bul, indem er mit beridlofienen slugent ofne zu fpredeca und obne nadberige 贝ủderinnerung, aber gang ogne Srámpfe auf einem ©tuble faß.

Madmittags 2 Uhr in Gegenmatt bon nod 4 Prerap rien, welde leblgaft unter einander redeten, nad 15 झit
 einigen Whinuten belffebend getoorden. Er las mit der Nafe; mit den fingern fabl er nidtts, $2 \frac{3}{4}$ ubr erwadt. .
30. Ian. Id war berreifet, uno-bellofa veriás meine © Cellie. Der Sinabe falief mie gemod dalid nad 10 . Ninuten úber $\frac{x}{2}$ Crunde fang.
31. Jan. Utm 2 ugr Nadmittags wat et nad io Winuten Jelifetend mit der Mafenipise. Sd flebte eine weife Dolate auf Diefelbe, worauf er nidts megr fábs, Sury darauf fab er jedod auf der ©trafe vorbeigebende Wferdey Deren Garbe $2 c$. fehr Deutlid). Womit er fagr wafte er ndat genau anjugeben; er glaubte mit dena Sinne doer mit Den Baden. - Die Dblate rodibm mie Erajer. -
§ad nabm die Dblate ab, und er faty wieder fege Deutict uno flar. Mit feiner biemiligung madte ico Gente eirren Berfud, ob er im $\mathfrak{D}$ unteln fetyen tònne. Jad fellate ign mit einem Bucte, deffen Bilder er befab, in


## - 347 -

Das er gang im Dunfeln mar. Et verficiette aber, it Demfelben durdaus nidtz febn fufsanen.

Die ©onne \{aien febr belle ins शebensimmer. Sa fabrite ign mit unberbundenen $\mathfrak{H}$ ugen in Daffelbe, und fellte ibn fo, dak Die Eonne ibm gerade auf die Nafe und $\mathfrak{A l u g e n}$ fiel. Buerff prang er zurúd, mit Der $\mathfrak{A n g a b e}$, es blende ign, aber nad einigen Sefunden fab er mit Det $\mathfrak{R a f e}$ in Die Eonne, obne dak er Die Rugea (wie nadjare gefdaty, als er madend in diefelbe febert follte) jugefniffen gatte, und füglte nun nidt die geringfte Blendung mefr. - Die Sonne faber irund uno gelb, fogrof wie Der Mond, ofne Stralen.! \&is er einige Minuten in die Conne gefefer, fügrte id ign fanell anz genfer, wo er fogleid eben po deutlidy mie borber, alle $\mathfrak{B o r u ̊ b e r g e t j e n d e n ~ f a b , ~ a l f o ~ d u r d a u s ~}$ nidt geblendet war. Jad bielt igm jeatt ein eben bef Der feand babendes 3 3oll breites, aber durdj febr viele Riffe trübes Brennglas fo oor die Rafe, dás der fotus pid fo febr auf diefelbe concentritte, ald es obne ifn zw werbrennen moglid) war. (Er fabl Die ©onne nur weiger, nidit grosjer, wie es thm faien, eber fleiner; aber traber. Darauf nagm id Den aus meffreren converen clafern bes ftegenden Dfulartbeil eines zujammengejegten Wicrofcops und bielt es zwirøen ©onne und Vafe igm fo didt vor Dic Ieg̨tere, dás ein Jofug von etwa 3 finien Durdemeffer entfand. - Ex fabjegt die ©onne ebenroflas als yorber, mit fdarfumfdriebenem $\mathfrak{R a n d}$, "bell rofencoth, wie eine gelorofe," und etwas menigeq gróser als vorger, ogne Daf

## - 148 -

asad jeggt die minbefte Sblendung entfanden mare, Denh er fab turs nactiber nod ebien fo gut. - Ere erwadte um 2 Ubt 55 Binuten, wugte nidtt won augenfamergen, auct nittyt, Daß et in Die ভonne gefeben batte. Sd fübrte inn jegt wieder ing andere Bimmer, lies inn die 2ugen f(dliefen, und Daś Gefidt gegen die Eonne ridten, wots auf et meaen Des bellen ibn blendenden \&idtes die Elugen Weftig gufnif *).

1. Februar. शadmittagz 2 ubr (dflief er nad 8 刃inuten und murde fanell fomnambul und belliefeno. Sd bielt ifm, nadoem id ibm die Mugen mit ©barpies taflen und feidenem §ud didt berbunden Jatte, ein cons caveş Augenglag ( (forgnette) bon etwa 12 3oll brennweite in einer Entfernung von cinigen Bollen bor die Rafe. ©er fab durd daffelbe alleg, mas auf ber Strafeyorgitig, aber feft biel fleiner. Yuf gleide Weife fab er Durct cin umgefebrteg, ifmaot. Die Rafegebaltenes Tafdenperfpectio alles \#leiner. Durd Dag Dfularglas deffiben fonnte er nidt feben, wabridteinlid weil er die Eleinere ⿹effnuig mit Der æafe nidt fand.

Ex fieft indeffen jekt nur in der æidtung det

[^21]शafe, Daber, wenn er etmag̀, was in borijontaler Mids, tung sor ifm befindlid ift, refen mill, die jaje in dia fábe ridten muf. Jid bielt ibm bei den $\mathfrak{B e r}$ fucten mit
 nad Unten mit beiben Şánden fu, fo dak er, indem er Den Sopf in Die fejbe ridtete, befitimmt nidt Gatte an dee Wange vorbei feben tonnen. Fruiber wurde dié nur it einer beftimmten ßidtung ©tatt findende ©eben.nidt beobactet, wafrifeinlid weil fein Ecbfeld der शafe ec, grober war. 2tber auf gleide Beife mufte er fdon frus Ger, menn er mit den fingern etwas fejen wollte, dies felben tbie beim Beigen, auf den Gegenfano ridten.

Nact 20 刃inuten langem ভdlaf erwadt.
2. Februar. Nadmittags 2 lur wie geftern 20 Einuten lang belfebeno gefolafen.
3. Februar auggeblieben.
4. Februar. Ex wollse um I ufr gu Dorfe gefen; fam daber um 12 Mgr. ©dion nact 5 3ninuten wat ec fomnambul und belfechend. 15 grinuten fpáter fegte er fix jepod faon wieder an Die Sdnur, ;,peil er beute nidft luff babe, lange ju falafen," unv ermadte balo darauf.
5. Gebruar. $\mathfrak{u m} 2$ ubr nadf ro 彐inuten 25 ※inus ten lang gefdlafen. ©fr faf, mit der Mafe miederum alles febr Deutlid, Dod berfiderte er, er ferbe weniger (Das Cebfeto werve fleiner). In derfelben ©internung, wie am 28. Januar bor Reil's Bilidní́ seffelt, fab er das Sild nidt megr gang; fondern nur cinen Tbell deffelben -
feiner Nafegattealfo auf 8 Juß Entfernang etmanodetnen balben guß $\operatorname{Durdmeffer.~}$
6. Jebruar. 2 Ubr, wie geftern 25 Pinuten lang belfetgend gemefen.
7. 8. 9. 10. 11. Gebruar mar ex aufz \&and verreifet; fam oaber nidet ans ほaquet, befand fid aber in diefer gangen peit bollig mobl.
 mobnnlide ©tunde, um $2 \mathfrak{U b r}$ an die ©dnur, eine bolle Stunde lang, falief aber Durctaus nidt ein.
13.14.15.16.18.20.22.23.24. Jefor. tåglidí eine ©tunde lang yon 2-3 $\mathrm{ubr}^{\text {an }}$ oer ©dnur Des $\mathfrak{B a q u e t s}$ sefegt, obne Mủdigfcit ju empfinden, oorr fu falafen.

Nur an eingelnen Tagen, am 22, und 23. gebr. geigs ten fid bodefit unbedeutende Rủctenidumergen von Derfelber. Net, wie fie bor einigen ) Nouaten am Baquet entfanden warett.

Da idf febr wunfate, Den Sinaben mieder in Soms nambulismus ;u bringen, um Die Mbnabme feinez Nafens febens fu bepbadfen, meldees ein immer fleineres Eego felo gebend, zulest wabridjeinlid in cinen matbematicicen - Sebpunct berf(b) Wbeife nod yom 25. Gebr. bis 16. $\mathfrak{F}$ árz, einige'Zage auggenommen, tàglid eine ©tunde lang theils an die Cchnur Des Baquets, tyeils in Der leģten Peit mieder ans Baquet felbf, umb Durd Die eifernen ©tangen nnd ©dnůremitdemfelbenin Berbindung. Dogleity er fid beftig langweilte, wegen des tagliden


## - 151 m

©dlafe batter abbalten tonuen, foentifand denno. nidt die mindefe Reigung fum ভdlaf. Mit Bunabme der Şeilung nabm alfo immer mebr der ©omb nambulismué ab, uno die Empránglidfecit fúr Denfelben war wollig beridmunden, als der snabe soufommen ges beilt mar.

গlis er jegt fet bem 29. Jan. bollig frel son $\mathfrak{A n f a d e u}$ geblieben mat, und fide wollig wobl befand aud teine æiúcens ober, Sopffdmersen mieder eintraten, wutoe Die Cure beendigt, und der Snabe zu feiner freude entlaffer.

In dem 彐ugenblife, mo id Diek in Den Drud gebe, (den 29. Mai 1818), alfo feit 4 Mionaten if der §nabe noct unausgefegt vóaig mobl, bon bicht blủbender, lebe bafter Gefidtsfarbe, und ideint In Brófe bedeutend zus
 2fter, 2bgang einiger ©pulmůrmer und Mstariden, wor gegen id ibm folgendes §ßurmittel vorfarieb:

Rec. Pulv. Semin. Cinae Drachm. duas. Pulv. radicis Jalappae Drachm. dim. Merc. dulcis grana quinque. M. f. c. Mell. desp. q.s. Electuarium. D, S, In zwei Tagen ju verbrauden.
 gingen *).
 beit ald von Wiarmera entfegend angefegen, und der Snabe methodice fets mit æurmmitteln curirt, aber nifft gebeilt worien feyn. - ©o murden Die vergandenen wurmer, bie caussa efficiens Der Zycorie, in Der magnetifalen $\mathfrak{F e f g a n d}$ (ung ningt beridfidtigt, der Sinabe abee dentrod gebritt, - -

[^22]
## -152 -

Futibliff und Ueberfict.
 Srantheitys und Seilungègefdidte; fo zeidnet fie fid borzigglid Durd folgende Berbăltniffe aus.

1. Der Comnambulismus und das in Demfelben ents widelte Seten mit andern ミbeilen Deg geibes entfand an einem Durdaus unmagnefifirten $\mathfrak{F a q u e t , ~ o f t ~}$ felbef wadrend meiner ひbmefenbeit, jobald der Sirante nut, nadioem Der Comnambulismus einmal erregt war,
 mit dem Ђaquet fam.
2. Die Wixfung Des $\mathfrak{F a q u e t s}$ war im $\mathscr{H}_{\text {gemeinen }}$ gang Diefelbe, 'Der Sranfe modte fid mit Demfelben Durd ciferne Stangen und wollene ©dnur, bucct biljerne oder glaferne ©tangen in æerbinoung fesen. Ia fie entfano fogar in gleidere Intenfitatt, wenn
 fid neben Daffelbe, Doer felbit metbr als 20 SuF entfernt bon Demjelben, ogne mit demfelben in ßerbinoung ju fenn, binfegte.
3. Die $\mathfrak{I}$ folation Der Wirfung des Baquet Dura Eeide, çlas $x$ fand, wenigfens bier, Durdaus nidt $\mathfrak{C t a t}$. (9. 10. $\mathfrak{O c t .}_{\text {t. }}$
4. Der magnetifate ©djlaf erfolgte im Magemeinen, To lange die nod vorfandene Stanffeit des Sinaben die Empfánglidfeit für Denfelben gab, jedesmal, fobald fid Der Srante an oder neben dag ஒaquet fegte, mefreres male Des §agce (21. 22. Sept.); uno felbit ungeadtet


 grôte Eangemeile gatte, Eangeweile oder Mudigs feit war alfonidt Uriade des ©dlafg. - Ey effolgte ferner $\mathfrak{j u}$ Den werfdiedenfen \{agezjeiten, obgIeid facerer in Den getwornten ©tunden. Gewofngeit allein ertåart alfo ebenfalle nidgt dic Entfegung des ©ゅlafs.
5. Deffen ungeadtet war Dic ©emútbğfimmung und Der Wiale Des תranfen bier von Cinfug. Nufgeregt,
 tifden © 20. Jan.); und eben to batte fein Wille gewiffermaken auf Die Dauer deffelben EinfuE ( $15 . \mathfrak{D c t}$. 4. Gebr.).
6. Weine magnetifde Einmirfung war boddf unbes Deutend, und exftrectte fíd nur auf daz Deffnen feines Rugen Durd © ©egenfridde, war alfo nur negatio, aufbes benio. Diefe Gegenfride tonnen bier biclleidt aber erft mittelbar gewirft baben, Durd die rein pindifáde . Motenjiis sung Des æsillens des Sranfen zum Deffnen des 2uges. Quferdem war mein wille fur Ergeugung feis wes @dlafes ganz gleidgútig (4. 30. Oct.
 bon mefreten Sagen eine bedeutende ©tirung erjeugte, und Den faon bollfommenern Gomnambulismus wieder auf eine niedere ©tufe guruiffanff.
7. Æerfmurbig und confant if die erfacinung des Selgfmagnetifirenǵ, indem der §ranfe, felbft went Die gerwigntide מeit Des magnetifden Sdjlafes nod nids

## -154 -

verftiden wat, fick Dutd Gegenftide ole Mugen Sffuen Fonnte. (29:30. Sept. 7.8.9.13.16. Dct. 9. Jan.) Dief Selbftmagnetifiten war aber ebenfalls nur negatio, Nufs bebung Des partiellen Somnambulismus in Den nod get filoffenen Mugen.
8. Der Somnambulismus felbf batte folgende Eigent beiten. Ex bildete fid almadylig oom einfaden © ©laf unter manderlei Grideinungen, welde faft alle forment Der ortliden und allgemeinen tonifden uno flonifden Siråppe, Satalepfis, Starrframpf, risus sardonicus, Seitstang $2 c$. Darfellten, fum Seafegen, zum fomnams bulen (rrwaden aus. .In demielben fand der Pranfo Iedod mit allen Umgebungen, wie im madienden ßuffande In natürlictem Rapport. Es fand feine Jolation bon der $\mathscr{H}$ ह̂enmelt Statt, feine $\mathcal{A} \mathfrak{n t i p a t g i e}$ gegen Smetalle oder gemiffe Perfonen, und eben foteine ©oms patbie mit anderen. Diefe ßerbindung mit Der Aufens welt gera)ab indeffen binfidtlid) Der Sinnesorgane (ůber Die Berbăltniffe des Beborfinnes und der úbrigen Cinne find feine beiondern $\mathfrak{B e r f u t h e}$ angeftellt, mit den Singera fonnte er jedod) nidt famedfen ( 14 . Dit.)) bermittelf
 fidtsorgan und entitegung eines neuen ©es fidtsorgang faf an alten Ebeilen ocs Refs beż, vorjůglich jedoct an mectanifa) beroorfebenden Sbeilen. ©r fag befimmt mit Den Fingerfpts
 Sand und der Ginger, mit den Ellenbogenf mit Der Sdulter, mit Der æagengegend, mit Det

Mafenfpige, mit Dem תinne, und mit ber flade Des $\mathfrak{E}$ efidt
9. Das Seelfeben wat nidt das uniberfelle Selly und Durdjidtigmerden Des eignen Reibest, fo dás alle Sbeile Deffelben dem Somnambul fictbar find, fondern nur cir Berfegen des ©efidtzfinnes an die Saautfáden.
10. Eben fo wenig war bier Dás DurdfidtigmerDen undurdfidtiger ©ubftanjen borbanden, (auker bei Demt Segen mit Den faujeefen Durd Den ©trumpfi) nod das SSbere $\mathfrak{B e r m o g e n ~ D e s ~} \mathfrak{j e r n f e b e n z ~ i n ~ 3 e i t ~ u n d ~ \Re a u m . ~}$ $\mathfrak{P u v}$ eingelne ©puren (16. 17. Dct. 1. शobr.) Deuten auf eine unvolfommene Entwidelung difer beiden bobern Ssábigfiten.
11. Dagegen geigte bas ©eben mit'Der Saut bodde merfmürige Erfdeinungen. Der ₹affinn murbe zuerft bsber auggeblioet, aber balo allmádig zum
 auct obne unmittelbare Berůrrung ju ertennen, - gefteis gett. Der Sinabe unterfalied zuerf ( $\mathbf{1 2}$. Oct.)' mit Dent fingern nur, was er unmittelbar berübrte, aber unteridited fogleid farben und umriffe; ez war das niedere Geben Des Infectenauges, Doer Das furifiditige unfite 2 Huge Des ©ảuglings. æit ßunabme Der ஒildung der şaut jum duge fab er dann in grosjerer Entfernung; er fay nun in ber Entfernung einiger \&inien, Zolle ( $3 \mathrm{It} . \mathfrak{O c t}$. $\mathbf{1}$. 10. 15. Nov.), und unter(dico zulegt farben und $\mathfrak{C}$ ffalten auf mebrere bundert ©aritte weit mit Dem Nuge Des fingers
 Gene waren ferner gang wiebei dem menfos
 ftralen, Dufer im Dunfeln nidst (30. Jan.); er unters faied die farben, und fie erifaienen ibm wie dem gefuns Den $\mathfrak{A l u g e}$; er faf in Derfelben (fntfernung mie ein gefuns Des 彐age; §reuzung Der \&idtfitalen (it. Jan.), Zera fitcuung Derfelben ourd ein Şogiglaz ( $\mathbf{r}$. Febr.), (Concens tration Dereielben burd eine \&infe (3I. Jan.) bradten
 Bergex bor. - Jin der Saut der Rafe, der finger eca Gatte fid alfo, binfidtlid der Function, ein wollfommenes menfdides auge gebila Det. - Nur Die Empfanglidfeit Dieyes faut Quge
 sefunden menfaliden enge; Daber er die dem Ridtffrabl am nàdffen liegenden Farben (rotb, getbr), fuerft unters Saied, Die entefernter liegenden (grint, blaut, grau) (dywer rer erfannte; Daber die felbef bedeuteno concentritten ©onnenfirablen teine BlenDung erseugten (30. §an.). (Db ex beim Siercenlidt greebjen bátte?) Das neue 2uge war in feinet bódfen Rugbbiloung dod nur cin niederes Rluge Des Sgiereg, ein Wogels doer $\mathfrak{A m p b i b i e n s}$ Ruge *). Die Qualitat Der Béfíttéempfinoung war alfo gleid Dem gefunden menfoliden suge, nur die Duans

[^23]
## - 157 -

titãt Derfelben, war geringer. Die Grośse bes Geffelbes in der おृíbe des Comnambulisimus ift nidt beobadtet, facint aber die des menfolidectionges getofen zu fenn; fpåterbin bei mit eintretender şeilung abnebmendem (iefidte murde Daś ©effeld immer fleinet (II. 16. 28. Jan. 5.,Febr.) bis es zulestit ganj berfatwand, und die gur ఇetina geffels gerte Rervenpapille Der Şaut mieder tafender Nerb wurde.

Der sille des Sranfen, und die Jinfenfitat reinez fomandulen febens feigete die fidts empfindung und fein Şautctyen. Daber er, wenn er nid)t ein beftimmites Dbject reben wollte, nur eine belle Sugel und झegenbegenfarben fahb (iI. Jan.), (wie der madende gefunde Menidt, wenn er tein beftimmtes $\mathfrak{D b j e c t}$ firittr nur Das Ridt ủberbaupt fieft), uno Daber er Durd feinos lide Einorưafe verfimimt ( 17. शiog.), und als fpaterbin Der Comnambuitamus abraly, nur eine belle gefarbte glàde und feine beftimmten Gegenfande fabl (II. 14. januar.)
12. Wurbe Der Comnambuliŝmus Deg Siranfen ges fiort, fodan er unvolfommen eintrat, fo enffanden nidt Pelten partielle Stampfe eingelner Drgane, befonders befs
 29. 30. Sept.) und afftmatifde trampfigte befdmerden

[^24]（17－24．Dct．13．शov．），gleidfam partieller unoollfoms mener ©omnambulis̊muś eingelner Drganc．

13．Die Srantheit Des Sinaben－Epilepfie－ wurbe Durch Den Somnambulismus pollig gegeilt． Der Wemeiz，dak die Rranflgeit Durch denfelben gebeilt wurde，liegt theils Darin，Dak wábrend Der ganger
 angemendet murden，theils daE die $\mathfrak{M n f a} \mathfrak{l l l e}$ fogleid fels tener wurden，als er fid ans Baquet regte，theils das Die $\operatorname{Rranfgeitingleidem~waseabnabm,~wie~}$ Der ©omnambulismus fid bilocte（27．Gept．）， welder legtere，als in Der mit Der Srantfeit gegebenea Empfanglidfecit Des Ganglienfyffemb fûr die magnetifde （Einmirfung bedingt，zuleģt aud allmáflig berfamand， als mit Şeilung Der Mrantgeit Diefe Merbenseizbartcit fide verlor．

14．Das ein beftimmter §ypus Der 彐nfále und Det Beránderungen im Somnambulismus，coincidirend mit Dem §ypue des Mondsumlaufes vorbanden gemefen，if nidet mit $\mathfrak{W e f f i m m t f e c t ~ a n j u g e b e n ; ~ j e d o d ~ t r a t e n ~ b i e ~ b e s ~}$ Deutenofen frampfigten und fomnambulen ©ridjeinungen vorguggneife zur 马eit des शollmondes，und furs bor und nad Demielben ein（23．25．©ept．21．Dat．20．शov． 22．Dec．）；fo wie fid die legten faum bemerfbaren ries gungen und leifeften ©puren der fomnambulen Erjdeinuns gen am 22．und 23．Jebr．jeigten．

15．Das ভdliefen Der Mugenlider und Die 凡idfung Det $\mathfrak{U l}^{(u g e n ~ n a d ~} \mathfrak{D}$ ben war eine fetig eintretende（Gridecis nung im ©omnambulismub，und Das Deffnen und die

## - 159 -

Rưffobr ber natưtliden গitidtung gleidfam ber Mngelt, um melden fíd Die polar entgegengefeg̨ten Zuffande Des Comnambulièmus uno des wadens dreften. Dafer ee (15. शob.) im Comnambulismus felfit mit ader áufery ESemalt Die Mugenlider nid)t dffnen tonnte, und Daber ee felbef (d)on balb wadeno nod mit Der Mafe falt, dieg Seben aber ploglidy verlogr, fobalo er Die Augen offnete (II. Januar.) *).
 Crifdeinungen Deffelben befannt find, wird bei Der Gorga falt der angeftelten Werfude fein Werbadat eines dennod móglititen $\mathfrak{B e t r u g e s}$ von ©eiten des $\mathfrak{\Omega n} \mathfrak{n b e n}$ entifeben fonnen.等itr Die Gegner und abweifler fete indefien bier nody folgende Femerfung: Dak man mir, Defien ©treben nad) Wabrbeit Dit
 sáhrend Der ganzen Werlaufe Diefer Gefdidfte, wáhrend id den $\mathfrak{\Omega}$ áben 5 Monate lang faft táglidfeinund
 genblide, two Derfctbe fid und den gefpietten Betrug ber: gefiend in feine naturrictie $\mathfrak{F o l l e}$ gefallen ware, toogl belmerft Gaben wirbe, und Dages undenffar ift, daf ein r2jábriger Snabe 5 ßonate bincuraf taglidy flundenlang Comnambuliza muß finulirt batte, sbne firt, befonders wenn er firt unbea adtet glautue, ou vergelien, und feine naturlide © ¢eftalt ans zunehmen. - Die eigne Uebergeugung, welde daż Sebert felbft gieft, fann zwar. Niemanden aufgeirungen werben; mir ift inceficn in ganjen Werlaufe Diefer תranflecit und Şeilung auth nidt ein Moment aufgefoben, wo Der Sinabe mid ju tăuiden verfugt batte.

## － 160 －

## Borldufige Sdubbemerfungen．

Dies if alfo das erfe Beifpiel ciner Durds uns magnetifirte Baquet vermittelf Des．Soms nambulismus odllig gebeilten Expilepfie． cinige andere gatle，wo daffelbe Baquet gleide wits fungen áuserte，mie die magnetifde Wanipulation，werde id in Der folge meinen Refern mittbeilen；und dann aus． Diefen Berfudien dicenderefultate gu jiefen berfuchen， won Denen fu \＆nfange diefer 』b̧andlung geredet if． Der ঞ্siditigfeit Diefer ©ryabrungen wegen，indem fie über Die Theorie des $\mathfrak{S a q u e t s}$ und $\mathfrak{u b e r}$ Die 刃lnwendungss meife Des tbierifden Wagnetismus Durd Caffelbe eine ganz neue $\mathfrak{A n f i d t}$ eroffnelt，babe id Diefe Srantgeiteges faidate unfern Qefern nidt làngere Zeit oorentbalten mos gen；und id fann jegft nur alle Diejenigen Mergte，meldje an ber fo midtigen Sacte des thierifden Magnetismus warmen und thátigen entbeil nebmen，bringend aufiors Dern，mit Dem Baquet fernere Werfuめd anjuffillen，und Dic Refultate Derjelben mir Demnáchf fürs Mrctio mits tbeilen fu wollen．Son einer àbnliden merfwutoigen Seilung einer Råbmung，ebenfalle Durd Das，gang nad meiner $A_{n g a b e ~ c o n f t r u i r t e, ~ u n d ~ n i d t ~ e i n m a l ~ b o n ~ e i n e m ~}^{\text {and }}$
 gen \＄perionen berfertigte，unmagnetifirte 5aquet，if mit aus Crfurt faton etne vorláufige Nactridt mitgetbeilt morden．

Jd madte bier meine Serren（Sollegen nur nod auf Die Reidtigfeit und Sideryeit diefer Berfude aufmerffam．

Da Die ©intoirfung biet weit weniger aukern ©torungew unterliegt, indem bei Diefem anorganiidden 刃agnetifeut alle pindifden uno phyfficen $\mathfrak{W e r f f i m m u n g e n ~ u n m i ̀ g l i d y ~}$ Fno, welde bei Dem organifden und piodifden 刃agnes tifeur unausbeiblid auf den תranfen úbertragen werben, und fid in Demfelben um fo mefr Durd Storrungen des Epmnambulismus refectiren, ie Kefjer Die Empfánglids feit Deffelben fur bie thierifa/ magnetiche Einwirfung unD. Der Somnambuligmus felbft gefteigert iff, fa da eine dems Magnetifeur zugefolene Srantbeit inn vft bollig untaugs lid zum Nagnetifiten madt., und diefe tinterbreduung Dann Den an Die magnetifae Cinmirfang genoisnten Rrans fen den grobten befabren ausfegt: fo fallen bict biele Einisurfe weg, die man Der 2 nnwendung Des thierifden Sagneticmus gemadt bat, und, wean nidt yon der 9 ns tenfitát der sbirfing (meldje bielleidet bei der organifds prodifaten Einmirfung grober jegn modte), [ondern voa Det Durd Die begleitenden $\mathfrak{u m f a}$ no gegebenen Siders beit der $\mathfrak{B e}$ gandlung die Rede ift, folif defe ofne Erage dem Baquet jufunprectien. Daber aum bei der 2nns thendung Des ßaquets weit meniger Srampfe und andere unvorbergefetene ©reigniffe ̧u fürdten find, als beim, ourc) magnetifae Manipulation erjernfen Comnambulismus*
 meine Sranfen gank allein zum Ђaquet geben zu laffen, ofne dág der Grfolg und die 2sirfung verảnoert morden säre. Şiermit if alfo, da der magneticur nidta immee fefbef gegenmártig ja feyn braumt, boer fid), (Da biee ưberdem fein befonderer Rapport zwifberi Dem Franter

und einem andern Men（dien cingutteten（cheint，）wenr man den $\mathfrak{P r a n f e n}$ nidd allein laffen will，leidter bon einer andern §erion fubfituiren laffen tann，für die ，⿹勹䶹nmens Dung DCB æagnetismus faion unendlid biel gemonnen，
 und 马eit ，doer Roftenaufmand fide ein Baquet anlegent und ou magnetifden $\mathfrak{B e r f u d i e n ~ a n m e n d e n . ~}$

Dann ift bier noct ein §unct gu beruibren，Der im practifden Reben die Mnwendung Des thiectifめen siagnes tismus båufig erfameet，bier aber evenjalls weyfitut． Wiele Pranfe，befonders weibliden Gefaledte，facuet fid．vor ber magnetiiden §efanolung，theils weil dee （Wagnetifeur gewógnlid mánnliden Gefळledteg ift，uno

 mag und beim sinagnetifiren getalten wird，in ©iefüble Des $\mathfrak{\text { Weibes} , ~ w i c ~ i n ~ D e r ~ M e i n u n g ~ D e r ~ M i e n i d e n ~ i m m e r ~}$ etwas gegen fid bat，weldees nut erf Durch Die boibere彐nfidt Deś 刃iagnetismug，und im befondern Fante burct Die Şoffnung bet won demfelben fu erwartenden Seeilung befeitigt wird；theils weil，nact den gemodynliden Wors fellungen bom Somnambulismus，man fīd fúrdtet，feine gange Merfoflidfett in die unbedingte Geemalt eines andern Gingugeben．So unridtig nun aud in einer ふৃinfidt Diefe legte Meinung ift，indem der Mienia im ©dlafe ebenfallg nidt mebr frei fid felbef beberridt，uno indem iever Srante fid auf gleide Wizeife Der Einmirtung fcines Hrgtes bingiebt，ja felbft die bodft greibcit Des Mrens faen dennod immer ity fie ふefdrantendes findet，und
abgerefen Dabsth，Dás die 2bbảngigfett Des Comnambuls som Magnetifeur dode immer nur relafiv iff，uno won dem innern Rapport，won der Sobern Uebereinftimmung Des
 wird，daber nur vom innern grenfden auggefiend，und alfo，aug einem $\mathfrak{b s b e r n ~ G e f f i d t s p u n c t e ~ b e t r a d t e t ~ d e n n o d ~}$ nur als von ibm felbft beftimmt erfdeint und daber durd）
 unfere innere Einfeit 2 uftretendes angefersen werden fann und als foldes ju furcdfen ift：fo bålt dennod diefe trrige $\mathfrak{B o r f f e l l u n g ~ m a n d j e n ~ M r a n t e n ~ a b , ~ b e i ~ f u r t ~ D i e ~ g e s ~}$
 fidere şưlfe zu fudjen und zu finden．－Won diefer æes getrung der perfonliden Greifeit in Die SBilfuige eines andern ॠenfden，fo mie bon Dem，in Der magnetifden Beffandlung zwifden zwei æperfonen berfdiedenen Bes
 Gier Durdaus nidt die ßede fenn，da Der Magnetifeut bei der slnwendung des Baquets in feiner náberen かegies
 inm anbertrauenden תranfen，indem das ફaquet，wenn es nidt in $\mathfrak{B e r b i n d u n g ~ m i t ~ m a g n e t i f d i e n ~} \mathfrak{M a n i p u l a t i o n e n ~}$ angemendet wird，nut dasbibere organifde fetis mittel if，Deffen $\mathfrak{A n w e n d u n g s m e i f e ~ D e r ~ 刃 a g n e t i f e u r ~}$ Ditigitt，ofne felbft in Den Reris Der wirfung Deffelben zu treten．
$\mathfrak{S i n f i n t l i d}$ Det $\mathfrak{2 r t}$ Diefer $\mathfrak{B e r f u a f e}$ erlaube id mir zum ©dlufe nod einige moblmeinende $\mathfrak{R a t h}$ なぁlás se，fo weit fie bei diefer nod fo gans im Dunteln liegens．

Den Mugelegenbeit ju geben find，um biersurd bei meinetr jüngern Collegen，DDee bei foldjen，Die nod nidt mit Dem inneen Wefen Des Magnetismus ginlåuglid ocrtraut－
 tung diefer Werfuche anjuDeuten，und Die Fefultate fure． Die Tgeorie und Praxis Des tbierifden Magnetismus ju erleidftern．
 Beganolung Durds Baquet eiguen，modte im Sefondern fatere ju beftimmen feyn，und es gilt blet Daffelbe，mas bon Der Seilbarfeit Der Siranfen Durch Deñ Sagnetismus ůberbaupt gilt．Daß das ふaquet nidit bei fanell verlaufenden，und bei langfam einwitifenden Secils mitteln leidzt tedtich werdenden Siranfjeiten，und cben To nid）bei folden Siranflyeiten anmendbar fern Dürfe， tho eine frǻfige Iepotenjiitung auf Directem $\mathfrak{W}$ ege，子． $\mathfrak{F}$ 。 Durd MDerláffe，Mbtüfrungemittel x．nottyig ift，Daber子．F．bei beftigen Erifgủndungen innerer colet Srgane； DDer bei Srantbeiten，wo ein fideretes Secilmittel befannt if，子．K．bei Eues，leidet wobl feinen ふweifel，－Eben fo，Dafes borgugsmeife bei folden Sranfbeiten anzuwens． Den fenn medte，die in franflafter ふieigbarfeit des Nees benfyfemz begrundet find，daber bei allen fogenannten あronifden Skervenfrantlyeiten．Dagegen módeter wir Dite Bebauptung，Dak yon Dem gangen Seecre der dronichen Srantfeiten，felbit foldeen，welde in organifdean fectern begrůnoet find，fobalo nur die feeilung nidft gaik unmigs lid if，fidt aud nur eine filiden fonnte，welde durds Baquet nidt ju beilen fey，für grepel an det beiligen

## － 165 －

Cadje Dess shagnetismus eeflaren，indem Die Grangen Durdaans nod nidtabgeftect＇fino，in welden fid defe goittlide Sraft betwegt，und die SBirfungéfpgáre Derefelben， fowobl in ibrer Intenfitat，wie in ibrer guspebnung uns alio nod ganz unbegránst erfdeint．－©ss gilt Daber nod Den Werfuct，welde Sranffcit，Durd Dynamirate Mittel Beilbar，es Durd Den झagnetismus uno durds Baguet nidft iff；und bis diefer $\mathfrak{F e r f u d )}$ Die Unmirffamfett Des legtern bemeiff，befennen wir fúbnlid）：daß mir jede Srantbeit，welde ourd onnamifac fecils mittel beilbar ift，fobald nur die fur fecis lung Durds Baquet nothige 马eit und Die ubrigen $\mathfrak{b e d i n g u n g e n d e r m a g n e t i f a e n ~ f e i s ~}$ －lung gegeben find，fúr Durds $\mathfrak{F a q u e t ~ v o l l s ~}$ fommen beilbar balten，fie mas cinen Samen baken，welden fie mill；ja，dás viele diefer Mranfbeitendurds Baquet leidter，grunds Itaer und fiderer fubeilen find，als durd Die bister gewsbnliden mittel，fobald nus Diefe énnmendung Des ঞaquete ridttig gefdieft．

Wian laffe fid bier nidt yon Dem auf Worurtbeilent und oft feldf weit nicorigeren Motiven berubenden Bes farel Der fogenannten practi¢कen 2lerfte irre leiten．Det Gott Mestculap fagte cinft dem griedifめen Reoner \｛rifit Des，alg diefer fich bei ibm ûber dag mifftrauen dee Nergte in dic gittlicten Befeble befdwerte：Olitores istos nescire per quos meatus fluxio sit dedúcenda， Diefen gittliden stugiputid）fonnten wit aud bier ans wenden，wo won Den Uutbeilen gemeiner Merjte die 彐icde
if. Infere इheorie der Seeilmittel uberbaupt ift nod to bidff beidrantt, fo einjeitig, to báufig falfat uno das Şibere und Wabre verfeblend; man falieft immer nod won den ssirfungen Der Şeilmittel aus dex anorganifden Welt auf Die Wirfung der Şeilmittel der bèberen organis faen und prodifden welt, obne ju abnden, dáß, wie Der ©tein fein Wbeltiotper und Eein Wenid if, auc die Wsitfung beider von wefentlia berfajedener $\mathfrak{H r t}$ fenn müff: fo dan eg शoth thate, unfere ganje materia medica bins fidtlid ibrer $\mathfrak{z b e o r i e}$ fu vertilgen, damit nur erf eine
 Фaniicaltooten Eingang finden tỏnnte. Was DaFer die blog Der gewoblyliden Zgeoric anbangenden Mergte biet einmenden foinnen, Darf ung nidt itre maden, Da ifre WSelt nidt Die unfrige ift, und fie nur "Dem Geife gleiden, Den fie begreifert!" und Da ibre SSeisheit Der Sdulen, mit weldaen fie afle §rantgeiten gu erfennen, obe Seilmittel fu beftimmen, uno die Seilung felbft berbcizufůbren waby
 den fie fid unberwuft, geligentlid) aber aud mit sollem Wemuftenn ifrer かidatigfeit ibre Srauten tảudien uno nur ibren ©̊åcel ju fullen fuden. ©Eb gilt bier eine bobbere
 iene zu abnden im Ctande find; welde falon jegt fidt ůber alles छ̇egengefdrei erbaben geffellt bat, und an wels
 und feinen boben beruf gu múroigen welf, इbeil nebmen mug. Der obgleid) immer nod ginfidflid feines inuern Wiefens bunfle Geyeuffand tritt almadblig immer mebr aus

## - 167 -

feinem Setbeimniffe geraus, der Edleier ber Jits mitd Dem reinen und flaren ふuge immer Durdfidatiger und verflárter, und im gleiden Sage, wie wir mit treuet siebe und mit regem (Eifer, mit unbefangenem ఆemuttye und mit vorurtbeilsfreiem sfeife uns Der Natur bingebenf nidt um unferes niederen perfonlidjen Jintereffes, fonderit um der Satur felbf willen, fommt fie uns immer mefte mit verflåteni sangefidte entgegen und nimmt die fie \&iebenden in igre liebenden $\mathfrak{A r m e}$ auf. Mal in ibrer গeus beit und unbegriffengeit nod fo furctotbar fid Darfelllendert Erfdeinungen Des thierifden Magnetismus werden fia allmáglig in ber innern Sarmonie des Rebens auflojen;
 nothwendigen Gefekge gelangen, Denn fie find ia nur Exs ideinungen Des getrimften Rebens Deffelben gottliden Wefens Der Natur, in weldeem wir leben, weben und find, und von weldem unfre Sernunft nur das irdifde abbild iff; Daber, fo wie das Gebeimnif des lebens in unferm Bewnotfenn tlar wird und feinen inneen ©efegen nad erfannt ift, Diefe Grideinungen nur als Dffenbaruns gen Det úber alfes waltenden, Den SReniden liebendenf feine Reiden mindernden und ifn gum bibern Seben fábs renden emigen ©bottheit fid Darfellen.

Man bat, fid auf eingelne firanffeitsgefdidten fửend, Den Zmeifel aufgemprfen, ob nidt nad Dec magnetifden $\mathfrak{B e}$ bandlung eine gewiffe Rervenverftimmung jurůa bleibe, melde, wenn nidit fdlimmer, Dodj Der jut bebenden Srantgeit gleidf fey. Aud bierauf ermiederti. mir mit ootler auf Ebedric und Crfabrung fitif fůsenber

Ueberseagung，DaE，menn eine Sranfgeit übertaupt beils bat iff，fie aucd Durd Den thierifact Magnetismus o olts fommen beilbar ift，fobald diefer ridtig anget wendet witd．Sier fommt uns nun freilidy ein fめmies riger Gegenftand entgegen，námlid）Die nåbere Beffim mung Der riditigen AtumenDäng Deffelben，melden bolls fommen zu erôtern，bier nidet Pbect reyn fana；Dafer wir binfidtlia Der \＆nmendung Des Faquets nur folgende alndeutungen geben tofnell．

2．So viel man aud），fic）auf Mesmer＇s Mutoritát berufend，ůber Den ßorgug und શuk̨en einer gemeins
 Waquet gefagt bat，fo fdeint uns dennod Diefe 3 Unt Des Bebandlung mandien siadtyeil mit fid zu fübren，und Der ifolirten，vereinjelten $\mathfrak{B e}$ banolung am $\mathfrak{B a q u e t ~ n a d y ~}$ juftyen．

An fict faton ift ez nidt fu láugnen，Dan ůberall wo mefrere かenfden mit einander in 凡apport fomment cime Wedfelmirfung zwifden denfelben entfeft，Coll das
 jelnen sranten fenn；fo darf er nur mit folden §erfonen in Berufgrung fommen，Die woblthatig auf ibn eins wirfen．©内on auf jeden gefunden Wienfajen wirft die gábe eines Sranten fompatgetifd ein，evjeugt igm leid）t ein．，wenn aud nur faum bemertbaress，Mitgefúgl feines Siranfleit；－wie biel mebr alfo auf Die mit befonders geffeigerter Empfindidffeit Der Nerben berfegenen Soms
 foidfe mir in folgenden Stúcfe geten werden）füflten

## —．169－

bermittelf Berúbrett einés bon cinett meilenmeit ents feinten，ibnen vodig unbefannten Rranfen gettagenen Sucues Diefelben §நeile ifres eignen アorpers unangenebm afficirt，weldae bei Dem Siranfen litten，oft in einem foldien elrade，dás fie es nidt auṣbalten ju fonnen exs \＃idrten，und beftimmten nad Diefem Gefüble Den Srt üd Die ひrt Des Uebels．Wer febyt uns alfo Dafür，Dafs， wenn mefrere an ajnnliden oder gleiden Srantyeiten leis Dende 刃erfonen am Faquet fomnambul werden，bier nide Die Sranfbeit Der citen Durd Die Srantbeit Der anDeri gefteigert，oder bei verfdiedenen Sranfen Die Rranfgeit Des cinen auf Den andern Durct organifa）：pindifac Un： fecfung übertragen mird？－melde $\mathfrak{U n} \mathfrak{f}$ teffung ja jedem ardzte befannt ift．

コbgefeநen aber aum von Diefer theoretifぁen Unfiぁt； baben mid nod alle meine Sranten，die am Baquet bes Gandelt mutDen，berfidjert，Das Die Gegenmart anderes Rranfen fie jedesmal fore，und ignen die innere Rube negme，melde fids ald Der erfte §orbote Des Somnambus Iismus einftellt，und in melde fid die शatur von der 2ufentwelt nad Jinnen zurůdfiebend werfentt；Daber fie mid erfudten，wenn es moglid fey，fie nid）mit andera Sranten zugleid）ans Baquet gu fegen．－Warum fouten mir bierwem innern ©efůbl Der Siranfen，Der teife tỏnens Den Stimme Det Ratur nidft folgen？Wo uns nod alle fidere Sgeorie｀feglt，fonnen wir nur ber saatur felbf uns bingeben，menn diefe mabnend gu uns fpridt．

Wir fonnen daber nux ratben，ieden תranfen allein ans saquet fu feçell，auber infoldea

Goatten，wo Die Rranfen felfft nidits gegen Die sumwerens Geit nod eines oder mebrever anderer Sranfen fůblen， twas roobl am meiften bet ortlidien Uebeln und arganifden Geflern Der Gall fenn modate．Scingegen bei Der letaten Betweglideteit Der Stimmung und bei Der oft unenolid geffeigerten Reizbarfeit mander an Rervenůbeln leidenden Siranten，befonders des weibliden ©fefaledts，fdeint es uns cin ginglider Geblgriff $\mathfrak{z u}$ fenn，wenn man，die wia Derfrebungen Diefer zarten Raturen nidt．actitend，fie－ mit andern Sranfen Durds $\mathfrak{F a q u e t}$ in Berúbrung und giapport bringt．

Gs if in der sbat auffallend，wie man diefe biet aufgeftllte $\mathfrak{U n f i d t}$ nidt faon lángf aus andern Erfabs xungen abgeleitet bat．Sider Magnetifeur weí，wie feft man fict bei Der Wefandlung Der ©omnambulen vor Dem organifajen（Einfluß anderer ßerfonen zu butten babe，und wie oft Die beftigften Srámpfe 2c．entfeben，wenn fid Den Somnambulen Perfonen nàbern，gegen melde fie，gans． ofne dan man bierbon den girund angeben fontre，einen Şiderwillen füblen；daber aud forgfame Miannetifeure es fict jum Crunofak macten，in 2 Ilgemeinen feine frems Den ふuidauer Der magnetifぁen Bebandlung zuzulaffen．－ Scier am Baquet foll nun Diefe Forfidt gánglid）außer．彐d）gelaffen，und jeder Piranfe gegmungen merosn，mit fedem andern ふranfen Durds $\mathfrak{F a q u e t}$ in Rapport fu tres ten，Da doct faon nact einer gang allgemeinen $2(n f i d t$ zwifden Siranfen und ふranfen eine：weit grosere Diffes ren：，alfo Gegenfteit uno 2ntipatbie Statt finden muß， als zwiiden תranfen und Gefunden．

## - 171 -

Siet tritt Dann fwat cine neue Sdmierigfeit ein, námlid) die, dań bet ciner grofen ßafl von Siranten es :an Zeit feylen wird, jeden Sranfen cingeln und allein ank Baquet zufftecn. - \&Hein fann Dieß Dem fo eben Gefagten Eintrag thun? - Eieber feine magnetifde Werbandung, als eine polde, Deren Wirfung und Folgen verdádtig find. - Suct giebts bier ja cinen 2lusimeg. Man erridte, wenn biele Pranfe gu beljandeln find, in verfdiedenen Simmern mefrere ふaquets, doer nefme nicht mebr Suanfe in Die ßebandlung, als man ridtig und ofne Radtreil fir die Sranten befondein fann. Eicber feine Maabregeln, a Galbe ober gar falfde Saans vegrln, Die bier nur fatt fexilmittel Gift werden můfen.
3. গ̧ảufig zeigen fid bei den am $\mathfrak{F a q u e t ~ f o m n a m b u l ~}$ werdenden Sranfen frampfbafte fridecinungen, oft felbf von fcheinbar furctotbarer $21 r t$. Die Entfetgung Derfelben fann nach unferer Unfidt zweifad fern, und Lic Untericteidung Derfelben if boodf midjtig. Efinmal nămlid) fònnen fie entfetsen Durch unridttige bergandungr
 zugegen feyenden Magnetijeurs doer anderer झerfonen, oder Durd ©to̊rungen Des ©omnambulis̀mus Durd Wers anderung Det gewobnten 3eit, in weicher fid Der Reanfe and Waquet fegt, Durd lunterbredungen Der Sigungen, Durd vorbergegangene nadityeilige Einfluffe ic. Jin einem andern Galle fonnen fie aber, um mit Miesmer fu reden, als natůrlide Erifen, doer wie wir eṡ lieber ausg Drúcfen moddten, als Metaidecmatismus doer Metaftafe angefern werden, in weld)e Die frubere Suanfgeit fich
aufifft und butd welden Ucbergang fie gefeilt wird． So 子．W．bei unferm epilentifden Itraben in Der borfes benden SPranffectsgefdidte und bei den meifen von vax Cbyertig grinten，melde folde naturtide ©rifen be fimmt forDerten．＇Die erffe Entpebungsweife ift indeffen， wie uns fdeint，bei meiten báufiger，als die lef̧te，megen Der fo oft einfretenden，baufig fawer oder gar nidt ju werbütenden dukeren Stirungen und wegen Der fo bielfad mónliden unridtigen bebandlungsmeife；uno eṡ módte
 fenn，Dag Mesmer auf defe ourch aukere fortende Eins flaffe ergeugten Srampfe，（Desen form won den Der foges nannten maturitiden（rifen nidt abweidt）nidt binlángs lid $\mathfrak{R}$ ưffift genommen bat．－Zur Diagnofe Derfelben fann Daber and nur Die Senntnle und ridfige Beurthein Iung aller frůbern und gegenmártigen ©infúffe Dienen， und nur in dem falle，wo feine Etbrungen der argeges benen Int aufuufinden find，Does wo bellfefende ©omnam buten felbf die §rampfe für beilfam erflaren und fordernt tann man fie ald jolde anfeben．

Ift die Diagnofe ridtig gefellt，fo if denn aud die Indication Der $\mathfrak{F e b}$ andlungswecife Derfelben leidt ju bes fitmmen．Sind fic als̊ natùrlide Srifen，alg̀ die ふ̧eilung Herbeifúbrender Metaf币hematigmus doer Wietaftafe zu ber tradten，fo find fie fide gang felbft zu uberlaffen，wenn
 bemmen befieflt；und es módten nur fefre wenige gaille cintreten，wo man fich bon Dem oft farectibaren Meugera Derfelben beroogen und fid innerlid berufen finden dutrfte，

Fie burd farmirende magnetifide Wargandung oder Durd frampffitilende $\mathfrak{A r g n e i m i t t e l ~ z u ~ b e m m e n , ~ d e n n ~ f i e ~ f i n d ~ i a ~}$ Das Seeilmittel felbat，weldes dic autpcratifd bandelnde Satur entweder inftinctriákig bervorruft；Doer Durd den weiffagenden झund des vom duntlen Inftinct zum bells fefjenden Somnambuliŝmuż erwadenden תranfen categos rifd befichlt，und weldeen Wefegl Des esittliden entges genjubandeln，nur die notbmendige ©trafe alles 厅rebels an dem ©bittliden nadfolgen fann．

Im Salle bingegen，Dá fotide Srampfe Dura nads tbeilige ©infüffe entitanden，als neue，den Eomnambus lişmus unto Die Şeilung Durcd Denfelben fotrende Frants Weit anjufetjen find，tritt eine Die Befeitigung Derfelben begmectende Bebandlung ein．－ふuerf offenbar burd Entfernung Der fadodiden Einwitfungen；Dann Durd berubigende Mittel，die bier organi彳の，Dynamifa，wign あifd fonn fonmen，und Deren ridtige－2utwabl uno bes fitimmung firt den beionderen Gall bon dee bebreren pindos logifd：plyfiologitchen irettiden Bildung und won dem ridtigen §act Des spagnetifeurs abyảngt，Dafer jier nidt náger angegeben werden tanu．

Co if zwar bier die ミheorie Der Weffandung foldet Srampfe lcityt anjubeuten，aber bie झusfübenng Derfels ben worjaiglid megen der Dlagnofe eine $\mathfrak{\Re l i p p e}$ ，an wels あer Dag Peben，oder Die prodifde uno forperlide bics fundbeit mandes תranten fdeitert，welde die Mnwens Dung Deş tbierifaten Magnetigmus bei den nidtat mit Den innern $\mathfrak{Z e r b a l t m i f i f e n ~ D e f f e l b e n ~ v e r t r a u t e n , ~ f o n d e r n ~ n u r ~ d i e ~}$ allgemeinen Refultate blerfiablid Eennenden．Elefgten vers

## － 174 －

Dadatig maft，und melde borsugglid bie spanfiegel mefs rerer ©taaten redtfertigt，und fie in allen ©taateri einges
 lid gebildeten und mit Der ©ade dés אagnetismus Ginlånglid bertrauten $\mathfrak{M e r g t e n}$ Die $\mathfrak{A n} \mathfrak{w e n d}$依en ఇRagnetismus erlaubt fenn folle＊）．

4．İn gleider Şinfidt，nåmlid um feine ©ftrungent Des Berlaufí Des ©omnambuliàmué berbeizufùbren，fđeint es nad den bisberigen Erfabrungen notgmendig，nidgt． ofine ausbrúaliden befegl des belfferenden eomnambuls in Der magnetifaen Sebandung mit den Ctunden fu wedfeln；Doer woblgar gange Eage audjufegen．Die Erfabrung bat gelefrt，Daf， befonders bei refir reijbaren und zu den bsberen ఆraden Des ©omnambulisimuz gelangten §ranfeln，थugfeegen der manneticden bebandlung doer ஒerlegen derfelben auf cine andere ©tunde won Den nadtheiligften Golgen gemeen if， und oft Die begonnene şcilung auf mefrere Woぁぁen gurúás geworfen bat；was fid audl leidt auf allgemeine beefege zurứ bringen lǻst，inden nidtss in Der welt ofne zeitr gefece，atypifa），geimieft；\｛ondern jede lebende alction
＊）Warl craminitt in unfern $\mathfrak{F a f u l t a t e n}$ taliter，qualiter，ùter Whyinulogie，Pathologie，Zherapie，materia medica ic．und erlaubt feinem $\mathfrak{A r}_{3}$ te die medicinifale Praxib，wenn er nidut in Dent Examen befanden．มber Den thierifa）en かiagnetignus Darf jeder $\mathfrak{A r}_{\mathrm{j}}$ tausiben，er mag ibn fennen oier nidt！－ Wann wird die Beit fommen，wo man ibn ald eine befonicre yobere ©cien anerfernt，und aud int arjtliden Eramen mirtigt？－
cin befinmates Beitgefet (Typus) in fid tragen muß, und alfo aud Der bier jum $\mathfrak{g s o b l e}$ Des Sranfen vermittelf dee Einwirfung Des $\mathfrak{B a q u e t s ~ e r g e u g t e ~ © o m n a m b u l i s m u s . ~ W o n ~}$ weldem bo̊beren Typus Diefer ミnpus des @omnambuliby mus regiett wiro, if nun zwat nod nåber auşumadeny und die beiden, borzugsweife Den Typus der lebendigen Grfdeinungen auf Der Grde bedingenden wseltforper, Conne und Mond, facinen fict nod) um die Serricaft
 Frage feft, ob Der Gonnentypues, ( $\mathfrak{F a g s}$ und $\mathfrak{F a d} \mathfrak{t})$ Dder Der Mondstyfuz (Dic fieben ec. tågige Meridde) den Eintritt Des ©omnambulismus regiett. - Wei Dem Mangel Der beftimmten Serntnis Diefes Gefegeg tônuen wir uns indeffen getroft an Die Clfagrung und an den Susfprud belfetjender ©omnambulen balten, weldee alle

5. ©ollen Die Refultate Der $\mathfrak{B e r}$ fude mit Dem $\mathfrak{B a q u e t}$ folgentcid fúr Die Siffenidaft und für Die ミbrotie Des tbierifden Magnetišmub fenn, fo yermeide man bei Der Rawendung Des §aquets moglidff alle magnetis fae ©inwirfung ourd Manipulationen oder auf andere organifthe doer pincifal Beife, oder wende fie nur an, in Salle beftige frampfigte Ers fabeinungen zu befcitigen wairen, Doer wenn fie von Dem Gelfethenden Sranfen gefordert werden. Wir geben Diefen Yaty nidt, weil wir Die organifds pfiditide Einwirfung neben Der Einwirfung des ছaqueté fúr abfolut nadtheilig
 in vielen Sållen (wir mọdten nidt fagen, in allen) die

# EWirfung bes Baquets bierburd verfarfen fonne, fonbern weil eg und gegenmartig um reine Berfucte fu tyun feyn mus, um beftimmte æefultate zu erjaltelt; Die uns in Diefem now fo menig betretenen felbe auf Den ridtigen Weg zur Crforfdung Der Wabrgeit leiten *). 

*) Ezz fonnte liberbaupt fdeinen, Daf ify ber Theorie ber plydiffen Einwirfung beim Ragnetīnnus abfoto wáre, und Difía afb fïr nidyt exifirend bielte. - Diés wáre aber ein $\mathfrak{Z e r f e n n e n}$ meiner Mieinung. - Nur gegen tie Wheorie einer altein plydifden ©inmirfung glaube idy mit gleidem शedfe freiten ou muficn, wie jele §berrie einer allein medianifden ober demiidien Einwirfung in Der organifden Welt alf farfabu verwerfen ift. Şier in Dicfer 2fgandtung giit eş mir ineqien vorjuglid, bem Baquet fein গedt zu vindi= ciren; und gleidivie idf bier allein fut's Baquet, und fúr Die felbftrandige wirfung befletben ou reden facine, fo swerde id nácflens Gelegenbeit finden, audy Der weit bo: beren, pfydifalen Einuirfung, Der gettliden Sraft Deg alle mádtigen Willenb ein ernftes Wort ou reden. Man vergefie Dodt nie, Dak, wie unverwerflidye Whatadien tefiren, beim thierifatyen Mlagnetismuz, fowobl fajeinbar anorganifate, als auty organifale und pigaifaje Srafte tbátig feyn fónnen, Daf eb alfo getwinermajen verfaiedene welter gieft, in Denen Derfetfe fitt bewegt, Die aber fanuntlid) unter cin allgemeine= reB ©befer fubfumirt berien múnen, wenn bic Erflirung nift einfeitig, fondern auf alle bicfe verfdiedenen welten paftend fern foll. - Spier in Diefer abhandung if es nir Baber vor= zingiid) barum zu thum, Diefe fogenannte anorgnnifife éphare; in welder fid) Die thierif(d) = magnetifde Jivaft gcigt, genauer ou befrimumen, und den Wertb Derfetben nidtt uber Saǵ ein=
 niften ©phare untergeljen fu lafien. Jetem merbe fein かectrt, bamit allem fein かiedt gefinebe. -
6. ©benfalls und zu gleidem 2mecte entferne man
 maceutifden $\mathfrak{\Re i t t e l}$. Gleidwie es frebelfaft lif, im Sempel deş Seerrn irdifde Epeife fu geniefen, fo modaten wir es aud biet fur frevelfaft erflaren, wenn wir bei unferen granten in Derfelben Seit, wo wir fie Dem aus dem innerfen feelligtfume Der গatur quillenden Seceilmittel anvertrauen und fie Den ewigen lebensidtber, welder alle Dinge Durdffromt, sur $\mathfrak{B e}$ eitigung ibrer Uebel trinfen laffen, nod nebenbei, unferer $\mathfrak{A f t e r w e i s i b e i t ~ d e e ~}$ ©duulen und falfden Dogmen bertrauend, irdifぁe $\mathfrak{A r g n e t}$ neben Diefer gottliden vermeffen anwenden wolften; eş wåre Denn, DaÉ die Natur felbf entmeder Durc infinctágnlide §egungen doer Dura die §oridriften Des belfebenden Comnambuls fie zur Unterffusgung ber f̧eiliung forDerte. $\mathfrak{S i e r}$ wird zwar biafig mieder Differens mit Der 刃einuag Der practicden 2erjte entfethen; - allein wo entfebt diefe Differeng nidit, fobald won Den bobjeren wiffenfdaftliden Werbătniffen des lebens überfaupt, und bier Der Srants beit, Die Rede iff, und wie weit ridftigere gnfidten baben nidft bier oft Die \&apen in Der תunft, weit bei ignen Dee
 feitiges todtes formelwefen getootet ift -

 gen. In allen $\mathfrak{D i n g e n}$ gilt die @uantitát und Die Dualis tat, Die Maffe und die Sraft; Die Eonne wirft Durd ibre grosere झaffe farfer andiefend auf die ubrigen Plas neten, wie diefe; cine grógere ©llectrifirmaføine giebt S0. III. Sift. 2.
grofere wirfutg; und fo fornen wir aut bier bei bem uns nod gans unbefannten ふgens im Saquet wenigftens To viel mit Redt faließen, Dan aud Die sfróse Des Bas quets nidt gleidguiltig fey, und Die Rraft mit Der ©sroje Deffelben in einem beftimmten Berbaltniffe febje. Sud Dúrfte eg bier nidut gleidgůltig reyn, ob man mebrere fleine Baquets, Die mit einander Durd Seiter in Werbins Dung fetben, Doer cin grofees, eben fo viel Ingalt wie Die Summe Der mefreven fleinen ßaquets befigendes anmens Det, und Das grose Baquet lågu eine bei meiten fartere Wsirtung erwarten. - Eine andere Rectifertigung Diefer Wermuthung glebt Die (Frfabrung, Won Den 彐baboomank ten if es betannt, Daf fie von einer grossern Maffe Ers, Spetall, תoble 2c. weit beftiger afficirt werden, als von cincer Eleineren, fo Das fie nad Diefer Intenfitat Der Ems pfindung felbft die ©tarte Der Erigãnge, Soblenlager ic. anjugeben vermógen. Nun bat aber die in der Mibabdos mantie wirtfame Nraft (wie fräber bewiefen) Die gróste 2ebnliafleit mit Der magnetifaen Rraft Dez Baquets uno facint Diefelbe zu fenn; Daker Die über Die Sbaboomantic gemaditen (Exfabrungen aud bier megandeutend Dieneu fonnen, und fu cinem abnliden ©dluffe beredtigen. Wir modten Daநer einmal den $\mathfrak{B c}$ fuct feben, fatt eines

 Infalt) anjumenden. Es liefe fid bier vielleidt Durd eine wadjende Wergróferung des $\mathfrak{B a q u e t s}$ eine $\mathfrak{J} \mathfrak{n t e n f i t a i t}$ Der magnetifden Sraft erjeuget, welde, wie fie bon Dee einen Seite als Das fraftigfte Secilmittel erfdiene, was
unfere medicina magica aufumeifen bermodite, und Die felbft Sodte wieder erwecten fonnte, andererfeits im Stande fenn Dưrfte, Den belleften Berfand. Des gefundeften Mens faen Der Seerridaft Der finfern Crogeifer fu unterwerfen, und gleidywie in Der Sintge Der Guridice, ifn in Den Şades berabjufieben, aus meldfem nur die bibere gitts lide Sraft Der §iebe mieder zu erretten im Etande wåre. Daber wer Diefe Ferfucte fu unternebmen magt, wobl überlegen moge, was er thut, und melden Erogeif ef biet ju bannen unternimmt.
8. Dieß leşte beftimmt uns, befonders denen, die mit Den Wirfungen Des tbierifaen Magnetismus niat Ginlanglid befannt find, oder fie leidetinnig unid obers. fladlid). Beurtjeilen, nod folgende woblmeinende $\mathfrak{F}$ ars nung fu geben. Die Sonftuction Des Baquets ift fo bodaf einfact, Die Stoffe, welcae es cntbalt, fund (a)eins bat fo unfduldig und umwirffam, das man an einer mogliden nadtbeiligen হsirfung zu zweifeln verfuct wers Den, und unberufen an Rranten und Gefunden mit Dems felben 刃erfude maden modete. Seier gilt aber daffelbe,
 unberufene Berfudien Der wirfung Der magnetifden Bes bandiung gefagt baben. Das seben ift ernft und frenge, und eine cemige Stemefis wadt uber jeden Grevel an Dem Şeiligen und ©̧ottlicten Deffelben. So unidecinbar das Baquet und fein Jngalt iff; fo furchtbar eingreifend in Gefundbeit und Seben des 刃ienfden fann eg wirfen, wo es untidtig angemendet wird. Jeder prufe fich Dager wobl, wean es die Srafte Des Baquets an fict oder ans

Deten erproben mill, ob er Den Gridecinungett, Die biet entfeben tonnen, gewadjen ift, Damit es igm nidit wie Dem Zauberlebrling ergebe, Der mogl den Zaíber Gerboes rufen, aber als er exfdien, it Der Ungf Des Gewiffens über Die frevelfafte Tyat Des unberufenen Beginnens ign nidt wieder bannen fonnte. - Ess lágt fid zwar im Magemeinen annebmen; daÉ, wie bei Der magnetifáen Whanipulation, die Wirfung Des Baquetz im gleiden Werbåltniffe mit einer gemiffen Seigbarfeit Des Suanfen fteft, und mit diefer waidft, Daber bollig Gefunde teine Wirfung empfinden. Allein wie Die Erfabrung begeigt Gat, Daf oft facinbar ©efunde für Die thierifds magnes
 fo gilt Daffelbe aud bier, und Die wsirfungen Des Baquets laffen fict Durctaus nidt mit Eidectjeit vorber berednen.

- Wie mir es uns daber zur Pflide gemadt baben, dgne innern Beruf und bló gum ©deez oder um die Fleugiee anderer $\mathfrak{z u}$ befriedigen, feinen magnetifden Strid) $\mathfrak{f u}$ thun, fo baben mir es uns aud bier fum \&iefer gemadt, Reinent unberufen Die Serúbrung Des Baquets zu geftatten; und mir fonnen, Durd (Frfabrungen belebrt, andern nur eine gleide $\mathfrak{F o r f i d t e}$ empfeglen, uno ifnen Den Єaideriden Bers ins ©゙ccádtnis gutưafufen:

> . . . . . . Es freue fíh,

Wer Da athmet im rofigen Sidt.
Da unten aber iftrb firditerlidy, Und der かenfaverfudje bie ©sitternidt, lund begehre nummer freveind ou fifauen, $\mathfrak{B}$ es fie gnádig bedcffen nit Madta und Brauen.

Arohio fo. thierre Magn : IITB. 2A. I. 44.


Rorbifac Blátter fůt bie Cbemie, geraugeg.
 ふemmerde. Exffált:
xiv. Unterfudung Des Duelliwaffers ;u ©dmarden bon E. ©. GTrottyun. xv. Werfud einer Grflar, bet won ©dicele beobadit. Berfesumg einiger అ?atron baltigen ©alse am Elend. xVI. Weitråge zur $\mathfrak{P b y t o d e m i c . ~}$

2) Hnterfudung Der Mauerfreffe.
 gang.
4) Dergi, Det Snoffen Des Rannenfrauts.
5) Dergl. Der Sinde vom ©ranatapfel.

 ©arburi.
(D) 4 te deft wird nádffens nadfolgen.)


[^0]:    nad beiben Geiten gin geftateten prwedinfecit ben fronta berubren."
    „MuEerDem wousden an Dem Mitaiconbuctor zur. Berfan tung der Leitung nod banfene feffgedregete © feftigt, womit Der Srante den Seib obeer ju ortligen Serito zweden eingetne \$geik umgeben fann."
    
     facinenden, of fatift incinfequenter. Sgpotgefen betubt,
     Dund bollig fiber den Saufen getworfen merben, daf eif auf gang andere Beife confruirtel Eaques diefelagen wirfungen feiret

[^1]:    
     aiffallend, daf: feit den in diefer ©atrift eingeteiteten Wers fucten mit Campetti, welde, weil bu viel veriprodea sourbe, refultatiot geblieben find, Die. ganje Gadee dee
     in cifteutfiland erifict fogay cine ryabdomantifite Cea felffagft), in spergefingheit geratyen, und, wie mit bens
     Die parifer Zacultid inisfranfreidg gefdelyen, nur im ©tillen gepflegt worben bu feyn facind. ©a sware baber aud ieks woobt an der 马oit, diefe §erfude mieder aufsunegmen, und fie
    

[^2]:    
    
    

[^3]:    

[^4]:    ＊）De Harsu recueil dos effets salutaires de l＇ximant dans les maladies．Genève．1782． 22.

[^5]:     Gefriebigende frfíarug feblt, gleififata als unerifarte Siadia tion fretig befolgte syerfabren. Surd oie ceileunt Sdinute Bes saquets eincrfeits und burd bid sifenfange auf bes
    
    

[^6]:    80. 1II \$fit. 3.
[^7]:    ＊）Wie die torpertine frampigte affection in Diefer Eraum＝ epilepfie bie Y̌hantafickilier crregt，uns，gleidmie bei
    

[^8]:    Geffalfen anthropomorphofirt tarftellt, dem Sitanfen wirflide $\therefore \quad$ Seftaltungen vorgcipiegelt gabe, ift ju deutlid, ats bafe es einer beiondern $\mathfrak{A} u$ ėemanderfeteung bedurfte. Auf gleide Sixife croeugt Unorinung in Slutufrem die Soee Des alpz Orudtens;' bei cemuitbefranfon bie abnorme Thátigfeit Des
    

[^9]:    ＊）Wofite man bier und bei Den Werfuden mit ber boizernen Stange，fo wie ubergaupt bei der æbirfung des Baquets dex Fillen bes Magnetifeurる für das Den Gdlaf Erseugende bala ten，fo Diene bier fur Widerlegung biefer Meinung bie 马es merfung：Da§ idj，befonders beute beim Berfual mit ber ©lazrobre，Burdiaus feine Wirfung erwartete，Daf es mir Felbex lieber gevefen ware，wenn der §inabe，fur $\mathfrak{B e f f a t a i g u n g ~}$ Der bibgerigen Theorie，nidty gefdlafen gatte；fo bak alfo mein Wifllensact，wenn er gewirft gatte，eber ḑas © Segen＝ thecil bemirft gaben roirve．

[^10]:    * Diefc Bewcgungen im ©dlaf facinen bie erfen ©umptome
    

[^11]:    *) Sin beginnendes Sehen mit ber Şaut, ein infectenartiges Fernfiblen Der ©egenfánse, dhne DaE Die áuferen §idtftra= len ou Deutlider $\mathfrak{P e r c e p t i o n ~ g e t a n g t e n , ~ w e l d e ~ i b u n a l l e ~ U n r i i f e ~}$ flar darfellte, ift bier nifft fu verfennen.

[^12]:    ＊）Generoso et illustri Domino D．EGENOLFO etc：

[^13]:    ＊）In állén Den fotgenden 马anftanden des Gomnambuliz̊muš war er felten Surff ßureden ou beftimmten Werfudien ou bringen， doer wenn er fie gegen eigne $\mathfrak{l u f t}$ madfe，fo gelangen fie nidt，indein wabrideeinlid fein wille dag．Şellfetjen verfárfte． Diés if Der ©rund，Daß feine beftimmte Reibe bon Berfucten moglid bar，und man mebr Die einjetnen 凤Romente feiner guten §aume ergreifen und benuken inuEte．

[^14]:    ＊）©r fennt feine frangófifden farten，und meinte wabridecins lidg mit der Rafe die ©piß̨e Des Pique As．

[^15]:     tanje imnter mebr aug. Das unangenebme, gringende, an risus sardonicus erinnernbe sefictt, weldjes fid am 8. Dct. zeigte, ift ganglidg werfatmunden, und aufer ban er $\backslash$ feiner luftigen Saune megr nactigiebt, ift fein Benebmen von Dem bes madenden Buftandes wenig verfaieden.

[^16]:    ＊）Es fommt in Der Folge ofter vor，das plydifae Einmirfun＝ gen fein Einfalafen verzogern，aber aud feinen Sdlaf ver＇ langern，oder Dae Mifwatien befaleunigen fonnten．War er子．习．im Gomnambulignius angenebn befdaftigt；indem er intereflante Filder befab，fo falief er langere Beit．Sm（F） gentheil，oier wenn er fidy fribber ou entfernen sumpdite， érwadte er fruber．Dieß, Feftimnung burd）ben Willen＂zu nemen，ware su＇viel，ba er in andern faflen，wo er beftimnt fruber erroaden to oltte，sieß nidit fonnte．

[^17]:    *) Fon jek̨t an (ducint der magrietifáe ©djlaf; Der feit 'Dem 16ten Dct. geftort war; wieder tiefer und geregetter ou wer= Der, baber theits anfattender Edflaf ofne Rrampfe, ibeitb allmábliges Errwadgen in Demfelben oum Sellfeben:

[^18]:    "© mabr mie Gott im Scimmel lebt Das if ein teuter ©்brour Jd bin fecite fum leģten mal frant den
    

[^19]:    ＊） $\mathfrak{I f t}$ nidt ganz eingetroffen．Siebod blieb er biz дum r6ten， eigentlidf bis oum 2often SRov．wollig frei von 2 nfálen，welde fiad bon jeķt an weit feltener einftellten．Dag er von den Diz sinationen der Gommambuten gefort，if mir nidt wafrifdeina lidg，vieturegr facint ein ploazlidees inneres Gefubl ign inftincta mábig getrieben gu baben，diefe aciten niederzufdreiben．

[^20]:    
    
     Indolend unfrer practifften 2erzte wird auth bier bieber bie Jrangofen und Engtander uns eine berrtide Effindung vore weg némen laties. -

[^21]:    *) $\mathfrak{H}$ (s id Diefe $\mathfrak{B e r f u t f e}$ madte, waren mir bie, gang gleidje
    
     аив ibnen bervor, ¿af, ungeadtet Des echens mit ben fint gern, der Rafe ic. Eennod Die empfindiafteit für dab eidt in diefen sbeiten bei weitemgerine gerift, alzim auge.

[^22]:    : Quod medicamen non sanat, magia sanat. -

[^23]:    *) Der $\mathfrak{F}$ oget, $\mathfrak{E}$ er $\mathfrak{F r o f i t}$ wird Surd) vermittelf eines $\mathfrak{B r e n n =}$ gralé concentrirtes ©onnentidyt nidt geblendet. - Tad babe Bieruber, mit Falfen und Jrófden vor Sabren genaue ßerfude

[^24]:    angefrellt. Ein junger Jatfe fucte nidy eher ber $\begin{aligned} & \mathrm{cm} \\ & \text { Durch }\end{aligned}$ ein farfez $\mathfrak{B r e n n g l a z}$ auf fein $\mathfrak{H z g e}$ geridteten $\mathfrak{\text { ctub }}$ Der ©onnenftraten, alß biz, wie fiab bei Der nadigerigen Eection zeigte, Durd Denjelben bie ßetina organifd verlerzt war.

