

## $\mathfrak{H} \mathfrak{x}$ (d)

## für Den

## Tbierifaen Magnetisutus.

Sn Bexbinoung
mit mebreren saturforfdern.
gerausgegeben

## yon

Dr. E. N. oDn Efdenmayer, qroffior ju sabingen.

Dr. D. © , Riffet, profefifor on gima.

Dr. Jft Raffe,凹rofefior au sallis.

Pit 2 Supfertafeln.

$$
\mathfrak{J} \mathfrak{A} \ e_{1}
$$



$$
1 \& 18
$$

## ฐ $\mathfrak{y} \mathfrak{a} \mathfrak{l}$ t.

## Geite

1. Eigentbumlide Mobandiungen und Dqigio nalbeobadtungen.
2. Etemente Der animalifden Electrometric. Won ©arto Mmoretti. \{uß dem Italiánifaen úberfeegt von Dr:D. ©. Siefer. (Sit 2 Supfertafeln.)
3. 2ud einige vervirtte ©edanten uber die tbierifá
 oon efenbed.

180
II. Exitifenerfdienener ©ぁriften überden thierifacn かagnetiomub.
(falus aub).

$$
-I^{\prime} v-1 \quad \Theta_{\text {elits }}
$$

 йber ben thierifaen Magnetibmub.

1. ¥rogramm einer $\mathfrak{W r e i}$ bewwerbung $\mathfrak{u}$ ber Den tbierifden §agnetismus, burd eine allertjódjfe 『abinetiorore
 geben.
2. Worláufige Madridft Die Xgentien Deß Baquet bes tefferno.

13I

# elemente der 

## -nimaltudenclectrometrie.

 OOnFitter Carlo $\mathfrak{A}$ moretti,
 Der §. Mfabenieen zu æurin, Genua, Meapel, Mindern, Der Societa Italiana, Bibliothefar Der \&ubrofiana ou Mailand $2 c$.

- Mus dem Jtaliánifaen $\mathfrak{i b c t c ̧ t}$
pon

Dr. D. ©G. Riefer.

. Wit 2 supfertafelt.

Borrebe des Heberfegers.
$\Im_{n}$ a melder siegiefung das metall: und waffers
 metrie 弓ù Ģrunde liegende befondere Empfánglidffeit wiefe Wenfden fûr eigentbümlide cinfulfie der Metalle, des *Baffers $2 c$.) To wie die pendelfdwingungen; gu Dem thietifden Nragnetismus feben mógen, babe ia bet B0. IV: \$fin 2.

Selegenbeit bet $\mathfrak{U}$（ngabe Det $\mathfrak{W}$ Sirfungen meine§ únmagnes
 Deuten verfuøt，und ez ift jegt an Der 3eit，aud diefe nod werborgenen Sirafte uno die brganifde Wedfelwit； fung zmifden Metallen 2c．und lebenden 刃ienfoen eines genaueren Unterfiudung ；u untermerfen． $\mathfrak{D g}$ gleid diefe
 Wolfeq！auben genåbr und beilig grbaften worden find， To baben fich Dod in Der Lesterell Zeit in Deutidland nur Wenige Die æủbe gegeben，fie Durd genauere Unters fudurgen nadber fenmen zu lernen，die Gefefege derfelben zu erforfaen und ibrer Matur nad ju erfennen．In Italien baben すortib，gontana，§bouvenel＊），Spat Ianjani，u．a．aufer unferm 』moretti＊＊，fic mit Dem Begenfande befreundet，und obgleidy nady Italiáner Wseife Der－©adee feilue wiffenidaftlide ©eite abgewonnen worden ift，ro baben fie Dod wenigftens das Dafenn Detfelben außer allem 3weifel gefegt．In Deutidland Gingegen Gat，（abgefeben von eingelnen ipolitten $\mathfrak{B e o b a d}$ ，

[^0]tungen *) und literatiidien Cammlungen **), auset
 zu frath berforbenen æitter ***) fidf faft Niemand Diefer 2ngelegentit auf poldee weife gewiomet, dak bie biers Durd geforbert; und Der sififenfanft eine Wereiderung gediefen mare. Ja felbf Ritter's unermúdlider Cifer, mit weldeem er fideren @crittes weiter: falo Crperiment ifm zu folgen vermodte, 'um, wie et fagt \#Den Gegenfand fo in, Deutfoland zu fixiten, Das falbft, wenn id morgen futrbe, er fitier in diefem sorgugsweife wiffenfanftliden \&ande nie wieder verfummt, bevor cr
 mit urfade geweien fu fern, dán dicic gange 2lngelegens Beit feit Deffen leţter ©arift uber Diefen Gegenfand und balo nadjfer erfolgtem Tode, als auf bloker ఇiufdumg berubend bon Den sscifen beripottet; gans zur Eeite ges Legt, und nur in ein;efren unvolftindigen $\mathfrak{B e r f u t e}$ en wies Der borgenommen wutd. * Sur ©dande unfer§ §aterlans

 ten's Iournal fur Die Shemie, Whyf und mineratogie. 5. B. 4. Şft. Ferlin 1807. ©. 575.
**) Weitrage sur literar. Gefaid)te Der Winfdeltuthe, gefans mett bon Sbr. Freiberrn von $\mathfrak{A l v e t i n}$. æimdien 1807. 4.
***) Der ভiderizmub. Seraubgegeben yon $\mathfrak{J}$. W. Mitter.
 (Gegenftano zu teiften fing frart genug fúgite, und in weldere Bebeutung er Denfecteen auffafte, fpriat fiag faft auf jodems Blatte aub.
teiner unferer \$Bygfifer im Stande getwefen if, Diefen zuerf von Rifter in Deutidiand wiffenfaraflid ergriffer nen Gegenfand weiter zu fúkren, und, was er in Dee Joee faion bollendet bor fid fabl, Die auf beftimmte Gefege ' $\mathfrak{Z u r u ̛ a} \mathfrak{G}$ gefůbrte Darfeclung Diefer neuen Naturftaft zut Wollenoung nur vorsubereiten, gefdweige denn relbft zu wollenden, - Wann miro ein zweiter §itter exfetfech, Der für die Nababomantie und fůr Den bon igim fo ges tauften Siderismus, bei weldem er felbit nod pathen: fielle bertreten, und in weldem et - „ourd Wafferbofe, Wirbelwind, rotirendes æetall im Gofus farfer \&infen, Den §ropfen ssaffer auf glůkendent ©ifen, Waguetteidlu: gen, Wendelfreifung, Wulsfalag; Wusfelberwegung, Wilut fugeldenfpiel binauf bis gur Eenfation und ©idfelbet bernebmung überbaupt", - nut ein grobes Gejet, einent allgemeinen Grumb deffelben walten fall, wird, maz er fůr Den ©̧aluaniz̊mus gemefeñ? - æann wiro ein Deutcder Deuticlandos Ebre retten, in allen 2siffens fáaften das wabre gu erfámpfen und aud bier nidt das leģte gemefen zu fenn, und was ein Jotaliáner nut prac; tifd gegeigt, wiffenidaftlid ergriffen, erfannt und bes grundet fu baben? -

De Die Wejiéfung Der §faboomantie sum thierifaen かlagnetismus nidt $\mathfrak{j u}$ láugnen ift ${ }^{2}$, fo modate biermit
*) Sitter fpridf fita bieriber (a. a. D. ©. ro.) fotgendera

 wandetnह, und befenders Der Des fogenannten Sfelffeben bl DDer wie ez ef melin ungleid) faidfidjer nennt, Des Şelv
 über Diefen Gegenfand，in unfer $\mathfrak{A r d i s}$ feiner wcitereni ßedifertigung bedurfen；im Gegentbeil，auker daß fie Die univerfellere ©pbarre andeutet；in melder fid die Refrre vom thierifden Wagnetismus bemegt，msafte fic vielleidft Daju dienen，jeģt，wo Die Nuke dez erfefnten Friedens Den menfoliden Geifa mefr zu ben geferimeren，magifdent Mriften Der Tatur binneigen madt，ia felbft diefe，aus Wangel univerfellerer 刃nniditen，fu Den groibiten Wernunfts tåufdungen migbraumen lågt，neuc ふraffte Dç ©̧ciftes zu erwecten，um סurd Entfdleierung Diefer 刃agie Der शatue aud jenen Nebel gu zerftreuen，der felbif－die beffeten soppe unferer Zeit zu nmbuilen facint，uno fie gleidy Dem trees ferenden gieberfranfen nur phantaftifafe，den gefunden innern ©inn Derfelben berrudende Sraumbilder und Geis fergefialten fegen lást．
fugleng，beim thierifacn magnetigmus．Sier ift Diefelbe begenwirfung auf æitalle und Erge；Die nantlitice WBirfung Der Radjbarfaft Des Mafiers；und wenn bas Mlles
 im steinen，und um Defo gittiger．Sa fetbit die nidft felten
 widernaturtides Extrem ber ঞeagens ber 刃etallfubler auf wajter und wetalle ju fevn．Eben fo geyort babin die \＆egre von Dem imuteten，und von Der fpecififaen wita fung bloz auferlid angebradter Metalle in einer genge von Rervenfranfgeiten，und bant Die auserorbentidy beftige wirfung，Die aud bie blose Ráge fotder $\mathfrak{R} \dot{\text { ofper }}$ auf Comnambuten，oder andere wádende gervenfatadde，bervor bradje ac．

Denn wenn mir bas Treben unferer \{age bebenten, in weldem Die Wienfaen befanyen, fid mit vodiger ©es todtung ibrer $\mathfrak{F e r} \mathbf{n}$ unft blindings den unbefannten Gros geiffern einer fomnambulen Eraumptantafie bingeber!, und, -gleidwie Der vom Mip gedrůdte tráumende Wenid ein auf ign fial lagernoes Ungefeuer, und jener Wbabnfinnige bei fandam *), boegafte auf ign mit der ©eiffermafais ne (pneumatic machine) aus der Ferne operirende Mens faen zu erblicfen glaubt, in beri von uns nod nidt twiffens facaftlid erfannten Sraften' Der शatur, welde im tbieris fifen Magnetismus und in Der Mbaboomantie ifr gefeims nifgolles emiges ©piel trciben, mit innerem ฒiberfuruø âller ふernunftgciege nur perfônlide, Ģeiffer, gite Engel und boife Seufel fu crfemen waignen, und in diefem ※̧atninn des watenden sraumes fo weit gefen, daff fie fogar 乌Ramen ur: Zafl diefer perfonfiden Teufel tabellas rifd bergeidneen **); fo modatce es uns bedunten, baf cine fortgefegrate ernft unterfudung Derjenigen ఇaturfiafte, melde Dort in Det Commanbule Teufcl: und Engelvifionen erblicfen lafien, und bier, im sbaquet und Dietallaber thatig, Diefelben Grfdeinungen bervorrufen, und die Radweifung Der §ocntitataller Diefer verfate Denen frideinungen in Dem grande einer

[^1]and detfeben $\mathfrak{R a t u r f r a f t ~ j e g t ~ D r i n g e n d ~ n o t b w e n s ~}$ dig und allein im Ctande fenn Dirften, diefem alle Bers nunft gu vertilgen Drobenden, and Die finftern Peiten Det Barbarei Des Móndsglaubens, Der Teufelsbefamòrungen und Sexenverbindungen berbeizufůbren fid) beftrebcnoent Uns und Wafninne, weldaen feaslam nur im æetblems Gofpital gu beilen berfudt feyn muroe, eine miffenfanfts lide ©

Darum, int Greunde Des eichtes der $\mathfrak{F e r n u n f t , ~ i n d ~}$ Der wabrbaft bobberen Wabrbeit, ibr tapfern biefellen im
 Whatmerei, frifth ans Sagewert des Ridts und Der Baigis beit, welajes bon Slenem bevorfefyt. Sisie Dex Stedte bon bem frubeten Soltalter fingt, fobeginnt fegt cin nence תampf mit Ungetbeuern und Dractica, ans wettem oie
 Der ©inne zu verbannen, und Dae ©igentyum Der Fienfas Heit, die denfende Sernunft fu bewabuen. SWie jene Dámonen Der Finfernis, Die, Dunteln Erogcifer Der Fadit und des Salafè fid) aud fráuben mo̊gen, fie folen, won Dex allmádtigen ßauberformel Der Wiffenfanft gebánoigt (ia) Den ewigen Sbefegen der Ratur figen, nad Derfelben erfannt, und aictr mit igren §raumnamen, fondern mit igrem mabren Slamen, Den ifnen die Wiffenidaft giebt, befeidnet merden. Sief baben wir es, cinftweiten nut mit Den Metafls und Waffergeifern fat tun ; im Baquet Jiegt eine ifrer \&egionen gebannf, abar fabn ift Der Dum Denfus alis ©ieget Des Sannes auf Daffelbe geduíct, und Die ふejamorungeformel wird gejucht, melde Dicfen

Damonet einen mifienfarafliden Samen gebend，fie zu． Sinbern bed \＆idis tauft．Un jene Geiffer，welde die armen vetirten Comnambulen peinigen，und fie bald in． Den sfimmel etbeben，balo in dic folle perfoten，wito－ Die かeife auct fommen，und wenn ess auct uns und unferí Beitgenoffen nidfit gegeben fenn follte，die ねufgabe，fu bollenden，das æatbjel zu＇ldjen；und den wabren；diefen Geiftern jufommenden Samen zu finden，to foul wenigftens jenet falide Same gerffitt，Der $\mathfrak{B a g n g l a u b e}$ bertilgt wers
 zettalters nidt wieder bei unş wurgel faffen．，
four dás Saadfetyende vorredend bemerfe id now Folgendeg： $\mathfrak{W o n}$ Der frügeren ©drift $\mathfrak{A}$ moretti＇s über ※5abdomantic，wehte ju 刃ailand 1808 in 2 ミjeilen erfdien，ift，fobiel mir befannt，nur der erffe §beil in Deutider Ueberfeģung gedructt（\＄pyfitalifde und biforis fate Unterfudungen über Die Rabdomantic doer animali

 einigen erganjenden $2 b \hbar a n d$ lungen von S．W．Mitter． Crifer §beil mit 6 Eteintafeln．Werlin，in Der §eals体ulbumbandung，1809．180 S．8．）．Der zweite ミbeil， welder Die boidit widtigen，gefaidatliden unterfuduuns． gevy，fo wie Rittér＇s beriprodenen erganjenoen 2Ubるands lungen entbalten follte，ift gurůageblieben，uno Dee §oo bat fpaterbin Ritter fomobl mie $\mathfrak{A m o r e t t i}$ binnegges vaft．Am meifen beflagen wir biebei Ritter＇s 2bbands lungen，Die indeffen wielleidt in feinem शadlaffe now


Den Sitel: Elementi di Elettrometria animale del Cava-. liere Carlo Amoretti, Milano, della Tipografia Sonzogno e Compagni. 1816. 142 S. 8. Wit 5 ©teintafeln. Die ueberfeşung if volftånoig, und die Mbbildungen find fámmtlid auf Den bier beigefůgten 2 תupfertafeln wieders gegeben. C Sie entbalt, wie auci) $\mathfrak{A m o r e t t i}$ in feines Worrede angiebt, gleidfam die Duinteffeng feiner viels jájrigen Unterfuchunget und Feobachtungeñ; und urters faeidet fid bon Der frubern Sdrift nod Durd) Die Rat gabe feiner neuert EntDectungen. SMan finnte igr vocs merfen, dan fie mit eifiger salte blon oie finnitiden ers fめeinungen in ibrer gangen Sacftbeit Darfellt, und wace Dem miffenfaaftliden ©iruno Deffelben tbeoretifa) nactuus fpuren, nod Durd gemuttblide 2 2ndeutungeu nad Biomas nenmanier die Pbantafie $\mathfrak{z u}$ befadiftigen frebt, und fie modate Daber mander unferer Ebeoretifer abfoben, und bei unfern ssyfifern menig ঞeifad finden. ひUlein gerade Diefer falte ©rnft der fúdiden $\mathfrak{R a t u r}$ giebt ibr einen bes fonderen Wertb, indem er geigt, wie Mmoretti, fret yon aflet theoretifiten Serblendung (man mód)te Dena Gieber redinen, Dafer, einfeitig irrend, alle Erfdecinungen auf (Electricitåt bejtegt) und untefoden von tåu(d)endem Pgantafiefpiel nur Die Natut in ibrer Grfdeinung yop Sugen gebabt und fid weder Durd Thedrie nod Durci saberglauben von derfelben entfernt bat.

Ja batte im plane, Die im Folgenden angegebenen Erf(deinungen jelbft Durd angeftelle Werfude zu průfen, um io meinen gefern Durch eigne Beobactungen bie $\mathfrak{F r e u e}$ D.er Angaben bewigren gu tonnen. Jndeffen gaben tbeif
 Diefen bodelt verwidelten und fawierigen Unterfuaungen abgefgalten, theils ift es an fiditlar, daE Das, was, menn aud nur wenige Wogen fůllend, Refultat eines gangen Rebens ift, nidt Durd) wenige 2 Soden bindurd fortgefegte Werfucte wieder bor die Nugen gefafyt werDen fann; Dajber id biefe Werfucte, (bon denen id nur bes
 entweder auf eine gúnfigere Beit veriparen oder andern Mitarbeitern $\mathfrak{a b c e l}$ affen mue. Slueg gleident grunde find nur menige 2 nmerifungen gegeben worden. ©ic follten einen evtlarenden ふerfud) enthalten, wenigftens die nébes ren $\mathfrak{S}$ egiefiungen entwicela, in welden Die $\mathfrak{N i f a b o o m a n t i e}$
 fnupfungsfacci war'mir nod nidt gefunden. Mebr Dunfel geatuoet, als tlar eingefefen, if die socdrelbegies Gung beider fu cinander; und to mufte audg bier jeDer unteife æerfuct zuruactaefalten werden, biz, ein gưnfliger Wioment uns bier mebr lidt gu geyen beripridt.,

Pod beruifre id cine \&bjandlung über \$endelfamins gungen won Dr. Snody in ©ilberts Amalen Der Pbypif ic. 1817. St. 12. 1818. St. 7. indem fie jeigt, wic fchr mán beit diefen æerfucten, fo wie ubberfaupt bei allen, die feineren und werborgeneren Sråft Der शatur betreff noen Gixprimenten
 obgleid) naturlidy folde falich angeffelte, und Defbalb
 Sgatiactie fabf teinen eintrag tyun tonnen. Jena, im ©ept. $\mathbf{8 8 1 8 .}$

Dr. D. © S. Miefer.

## $\mathfrak{B o r r e d e}$ des $\mathfrak{B e t f a f f e r s . ~}$

- Giteid Denjenigen, weltar auf das Wort anderer an phyfifale Grideinungen glauben und uber diefelben abs fpreden, fand iad bis über mein funft:gfes $\mathfrak{j a f r}$ in Dem Wabne, Dás oic Sunft, untetirdifde fliééenoc şaffer uno ©liggange mit der baguette und mit Dent pendel gu

 aber Doctor Zgoubenel mit feinem Sinerograpten Wennét naぁ Jtalien fam, uberseugte id mid wollonts men, dá einjelne Wienfden mit diefer Empfindiattcit begabt find, Durd welde fie unteritifiche safieradern,
 Berfude, welde id fpaterbin meryere Jabre binourd mit $\mathfrak{F i n c e n g o ~} \mathfrak{A}$ nfoffi anfellte, und vorsůglid die nod zablreideren und mannidfaltigen $\mathfrak{Z e r}$ iude, Die id bornabm, feitdem id gemabr wurde, dag idf felef mit Diefer (Empfindidfeit begabt fey, (weldics wor 15 Sajrent gef(dab) bemiefen mir nidft nuc, dá dicfe אunft auf einer Erfartrung aller ⿹erter unb aller Beiten feft begrunn Det fey, fondern idf fand aud in Der Epocte der grosen Entocciung dez̀ Galsanizmug, dág fie als eine magre

 Diefen Begenfand einige brieflide MGBanolungen *) ge

[^2]fabrieben batte, gab id bie Sarift úber Rbakoomans tie poer animalifde Electrometrie*) beraug, uno (dmeidelte mir, Durd) Die Unterfuchung Der ©rifdeis nungen und Durd die geididflide ©rgablung Der §gats
 Beit und श̉?
 erreídte, und Die Erfabrung lefrte midt, was id f()on
 gabe iff, Die Menfaen und borgüglid Die selefrten, (Die, wenn fie nidet felbf mit bet ryaboomantiaden Empfinds lidftet begabt find, fim nidft Durd eigne ₹batfaden übers zeugen tönnen), zu dem Geffánoní zu bringen, dá fie indem fie die $\Re \frac{1}{}$ aboomantic berdammen, unredt babent und eben fo faper, fie sur $\mathfrak{F}$ erwerfung ifirer angenommes nen $\mathfrak{Z b e o r i e e n ~ z u ~ b e b e g e n , ~ o b g l e c i d ~ f i e ~ c i n f t i m m i g ~ a u s s ~}$ rufen, man múffe Sbatfaden glauben, wenn fie aud mit alfe jeit ungewiffen und veránderlideen Zyeoricen in W3iders fpruch) fünden, und obglecid ein berubwter 刃iatbematifer,
 Salful das, was man von rfabdimanticぁen Errideinuns gen erjáblt, mabridecinlid gefunden bat ${ }^{* *}$ ), Diefe
*) Milano, presso Marelli. 490 Geiten 8. (Deren erfer §geih : soie oben angegeben, in $\mathfrak{D e u t f a l a n d}$ úberfeg̨t erfdienen if.
${ }^{* *}$ ) De tous les instrumens que nous pouvons employer pour connoitre les agens imperceptibles de la nature, les, plus sensibles sont les nerfs . . . C'est à leur moyen qu'on a découvert la faible électricité, que développe le contact de deux metaux héterogènes . . . . Las phénomènes singu-

Gelebrten fagen, fie balten Die Exideinuagen Der Eléctrosmetrie nidd für mabr, weil es ignen niemagls gefallen bat, Die seerfute zu fefien, welde fie baiten ůberjeugen fonnen; unt id erwatte ibre Wefefrung bon Der ßeit. 2utein es giebt Ignoranten, welde aus bloger \&uft Mebles zu teden, die ミifaboomantie und mid angreifen; und Diefen werde id nur Durd æeradftung antworten. Seins fidetlid Der Ungelefrten, welde zum 3eitbertreibe, Doer weil fie im bucte eine núslide Senntnís zu finden bofien, Daffelbe le jen, und die, weinn fic zufállig mit- deì electros metrifaten ©mpfinditidfecit begabt find für fid und andere
 Bud wiel zu fart und bicl gu foft mit Notigen und Unters fudu)ungen angefủll fen, Die nidft. fity fie pafien.

Diés if die Uriacte, Dás id nadd Dem æatfe meiner greunde Diefe gleidfam elementare 26 bandlung úber Die Rちaboomantic oder atimalifde Electrometrie farieb, in
liers, qui resultent de l'extrême sensibilité des nerfs de quelques individus ont donné missance à diverses opinionś sur l'existence d'un nouvel agent, qu'onia nommé magnés tisme animal ${ }_{3}$. . . . sur l'action du magnétisme ordinaire, enfin sur les impressions que peut faire naitre la proximite de's métaux, ou ll'un eau courante . . $\therefore$., et de ce que dans quelque tas l'action ne s'est point manifestée, on ne doit pas conclure qu'elle n'existe jamais. Nous sommes si éloignés de connoitre tous les agens de la ņature, qu'il seroit très: peu philosophique de nier l'existence des plićnomènes uniquement parce qa'ils sont inexplicables dans l'état actuel de nos connoissances..., La place. Theorie analitique des Probabilités. L. II. C. V. p. 358.
welder id mit borgenommen babe furg ansugeigeny worint Diefe Sunft beftibt ；welde æittel und Inftumente man gebraudf；welde Dinge man ourd Diefelbe erfennen fann und auf welde æeife；and zuleģt，welder शubeen aus Derfelben zu zieften iff．jdx Babe alle biforifacn Notigen von freffules uno Mofes bis auf unfre ßeiten weggelafien， fo wic einen grofen Sbeil defĩen，waz id in Dem angeges benen Werfe gefdrieben batte，doer babe ees blóa anges Deutet；Sabe aber widtige，fpater won mir entocfte ©aden binjugefugt，und mid bierbei långer aufges balten．

Diefe meine neue $\mathfrak{A r b e i t}$ übergebe id um fo lieber Dem §jublifum，Da id midy Durct Die Exfafrung übergeugt babe，Daß Die mit der electrometrijaen Empfindidifeit begabten झieniden nidt felter find，und man fie leidt erfennen fann．DaÉ man in frůberen Reiten glaubte， folde 刃ieniden，welde überrafdende Exfacinungen ibrer Senfibilitåt angaben doer geigten，feyen felten und glei申s fam eingig，war die Saupturiadie，daf man ibnen wenig Glauben faimfte．Jid babe daher die fict mir darbietens Den Gelegenteiten，folde æienídent fennen zu lernen，
 biethundert entworfen，die id felbf unterfudit babe； außer Der groken 刃ienge，Die mir von berefrten Greunden angegeigt murden，unter welden id Den berúbmten §aturs
 Der ©dmeis bundert und funfig folder electrometrifain Werfonen gefunden bat．J̊d gebe daber zu Ende diefer彐jbandlung nidt die ミamen aller ミibabdomanten oder

## 1. - 15 -

Electromicter, weldes ein zu grokes und unnúges Bers zeidnif́ fenn múrde; fondern blof bou Gundert §erfonen, uber Deren ßerficterung fein Irrtfum und now weniger Werdadt cinct $\mathfrak{b e t r u g e s}$ obwalten fann.

Da dies úberdem ein neues, den $\mathfrak{1} 5 \mathrm{y}$ fifern mobl bes Panntes, aber wenig und faledt gebraudtes $\mathfrak{I n f f t u m e n t ~}$ if, fo bin id úberscugt, dá es nad Davy's *) $\mathfrak{B e o b}$, adtung viel zu Den Gortfaritten Der menidliden Rennts niffe wird beitragen fobnen, und Daß Ritter's ** Worausfagung wabr iff, Dás die Eflectrometrie midtige Æefultate für die æilifenidaft geben mu® und faon zu geben anfángt, wie man nadi Refung Diefer Mbgandlung felbft wiro beurtfeilen tonnen.
*) Elements of Chemical Philosophy.
${ }^{1 * *}$ ) Ritter un jour avant sa mort disoit au Docteur Spix son médecin, que les recherches suŕ l'Electrometrie organique méneroient indubitablement à des resultats importants pour
 Minnden iu Publiciste. 24. Ntai 8810.

## Effmente

Der

## Mnimalifacnelectrometrie.

## Erfes Capitel.

Clectrometrifacésubfangen, undelectrometrifae Wenfden.
S. I. Die Sunft, von melder idi im Folgenden Bandele, bié fruber Rbabdomantie, ein grieditapes Wort, weldes bedeutet crratjen oermittelfeiner Rutbe, weil man bermittelf einer शutbe DDer eines biegfamen Reifes, weldjes man in die Sand nimmt, auf

 es fict findet, Daß, wie mir feben werden, die Rutbe nidt Das einfige fu Diefem るwecte Dienende Jinfrument ift, und da überdem die bier fid ergebenden Erfdeinungen mit Der ©lectricitåt, uno beionders mit Dem Gnlvanismus (Der allein Durd) Electricitåt bedingt iff) viele Begiefung babenc, fo werde í Dem beifplele meines freundes Egouvenel folgen, und fic Electrometrie (Elettrometria) nennen *).
*) Wie man aber, wenn bie bier wirfenbe fraft bennody von Der` gatbanifden und electriíden firaft wefentlid) vers fidieden wate, wie fagn かitter (Ciberizmub, $1, \mathfrak{B D}$

5．20．©S giebt zwet Mrten pligficder ©ubfanjen． Einige witfen auf den $\Omega$ orper etnes lebenden Wenfaen， wie j．W．Die SNetalle，Die Crobarje，Die ©alge，einige Erden und Steine，unterirdifde fieEende Waffer und lebende Sbiere mo $¥$ flangen；und diefe beifen $\mathfrak{E}$ lectron motorifac ©

 bung diefer アraft jur Electricitat nod bisber butdfein eingiges 氏rperiment bewiefen ift？－Dann zare Der Rame Electrometrie（Sunft，bie Electricitat bu meffen）vollig falfat，und ber Name Rgabdomantiea． pbglei申 Diefe Berennung nut bon einer Mrt ber Erfajeinung Devfetben entlegnt ift，ware offenfar vorjugieben，Da in Dem Errathen mit Der Wunfdefruthe dod eine wefentliage Eigen＝ （dhaft Diefer Sraft Deutlid）arffritt，am vordiglidjfen ware aber wohl Der bon $\mathfrak{R}$ itter gebrdudte Fime Giserismub．Dee Same Electrometrie，alg Durd ein Worurtheil Dev Soentitat Diefer Sraft nit Der Eecctricitat entfanden，taugt alfo，alb den Begriff berfelben falfat beftimumend，burchaub nidfts；——die ridtige $\mathfrak{F e n e n n t i n g ~ m a g ~ a b e r ~ e r f t ~ g e g e t e n ~}$ werben，wenn toir fír die Grunderafeder mesmerie． fden Erfdeinungen einenfie altein bejeidnena den Ramen gefunbengaben．Sn ben folgendea §s． wo Der Unterfaied der diefe neue Sraft aukernden תoirpee bon ten fie nift áufernden und Der fie empfindenden $\mathfrak{p e r f o n e ́ f}$
 nung Deutlider entgegen；Dern Die Efectromotoren（ESlectricia tateerreger），in Dem－bier gebrautiten Eirine，find bon den Electricitát erregenden storpern Dody wogl sefentlid beridice Den，fo wie Die phyffalifalen Electrometer von den gier mit gleid，Ramen begeidneten $\mathfrak{R b a b d a y i a n t e n : - ~}$ Siefer．

## － 18 －

（Elettromotori，Electricitatgerreger）：aribete thitfen Durd） aug nidt，f．S．trocfenes sfolf，Mirmor；viele Croen und ©teine（merin ．fie nidd vom ほais oder wirbelwind berubrt find und biele Sbeile der Electromotoren felbfi； To wie aud einige Thiere und Pflangen；und diefe beifen tiage（indifferente）© $\mathfrak{u}$ bitangen（sostanze． inerti）．

9．3．Bon ben Electromotoren mirfen einige pofitio，indem fie gleidfam in Den תorpper eine $\mathfrak{A t t}$ èlectrifaen＇fluidums bringen；und diefe nenne id pofis tive＇Electrometoren，und werde fie Der Sủse＇megen Gåuig mit einem §renfe（十）anjeigen；andere wirfen negatio，sleidfam einen Sheil Des electrifden gluidums entifityeno；und diefe nenne id negatibe ©lectromes toren，und begeidue fie imit einem ©trid）（一）Wiele Ums Rảno be berándern Diefe Fisirfung，wie im 7ten und in Den folgenden Sapiteln angegeben merden mird．
\＄．4．©® giebt ferner zwei ひrten electrometrifiter （Empfindlidfeit，oder aud von Jndiviouen，weldse mit Diefer Empfindideteit begabt find，und die id）Desbald Electiometer（Elettrometri）nenne．（Einige námlid） Gaben，wenn fie fich in mittelbarer ober unmittelbarer Werubrung mit Dèn Electrombtoren befinden，feine bes flimmte Empfindung in fit felbf；aber in ibren Seanden bewegen fid Die electrometrif（d）en Jiftumente， bon melden id in：oritten und in Den folgenden Eapitelt teden toerde，und Die witfung der electromotoren auf fie wird oft auch am wulsidlage deutlict，welder bald meft bald beniger frequent iff，und an Der Wirme，welde auf

Das von innen geffaltene Ebermometer einmitt. Undere Gaben diefelben aukern Erideinuigen, außerDem aber innere Empfindoungea, won welden id int fecffen Sapitel reden werde. 'Im sugemeinen, powobl die wemegung der Sinfrumente, als̃ auth dic ©mpfindungen entiprectien Det + oder - Cigenfdaft Der ©fectromptoten; bei menigen Individuen indeffen, won welden idf im firbenten (Gapitel reden meroe, iff Diẹ Wirfung Der sfectromotoren beråndert und geftort.
5. 5. Es gieft nod cine britte $\mathfrak{M r t}$ bon Indibiduett: umo zwar fino diefes Die 3ablreidffen, melde nidts ems pfinden und in Deren Seanden fid Die electrometrifident Snfrumente nidt bepegen; in Deren fáanden DDer jpichant Deren $\mathfrak{f i n g e r n ~ D i e f e ~} \mathfrak{Y}$ fiftumente, aber Weiwegung erbalten, wenn Sajade oder. Singer von einem ©lecteometer berubrt werben, auf welchen ein Electromiotor wirft. Sit if es binlåglid, nur dieepenige seand zu beruifren, in welder. fie das $\mathfrak{I n f l t u m e n t ~ n i \phi t ~ b a f t e n . ~ D i c i e ~} \mathfrak{J n v i v i d u c n ~ n e m e , ~}$ id Keiter (conduttori). Endid giebt ess nod einiger welde nidet einmal Reiter findy und die man glotatok $\mathfrak{v c n}$ (Coibenti) nennen falit.

## 3weites Capitel.

Wie man Die electrometrifá Empfindidfeit cines $\mathfrak{y}$ ndividums erfennt.
5. 6. Die electrometrifoien Beobadtungen, welde id felt swansig und mebr jabren $j^{2}$ veridiedcnen ßciten unb Drten angefellt babe, laffen mich glauben, Dá ungef

$$
\mathfrak{F} 2
$$

 fur die electromotoren empfanglide fery. Diefe 3abl wivo ferg grof facinen, wern man bebenft, dak Die mit det
 und als wunderbare Menfion angefeben werben. Mtter Singz find fie jeţt felten, und es giebt gatge Bolfer und Sidovingen, wo man nidt Ginen fennt; Der mit Der electros metrif(i)en Srafe begabt twåre; Dennod wage id ju ber
 babe beten gefunden in wsien wit it Reapel, und auf Den bodaten diferi, wit am Geftade Des Micetes.
8. 7. Wbè auf welde Wseife ertennt man, ob ein \$penfa mit bet electrometrifden Eisenicanft begabt fen? Die ©ade if fegr leidet. 'Jd laffe inn zwifden dem. Daumen und Dem 3eigefinger Den zmeipoligen ©ylinder ( ${ }^{2}$ af. II, Sig. 4.) netimen, won weldem id im faften (Gapitel reden werbe Dreft fia diefer, fo if Der Menfal efectromettifob. Sfierjut fann aud jedez Gifen ober febes Sietall und ferget fede electromotorifde ©ubfamp Dienen; indeffen giebt Det bipolate ©nlinder einen fiderern Werweis Der electrometrif(den Empfindidffeit, weil er mit demcinen Ende gefalter, cine befimmte, und mit Dem andera Ende gryalten Dia umgefegrte, Wetwegung zeigt. Wer Diefe Doppelte $\mathfrak{W e}$ emegung zwifaen feinen $\mathfrak{F i n g e r n}$ - bemerft, if gemí ein Cleetrometer. Sat man tein bipolares Wretall oder Rorper zwifden die Singer zu-nefmen, fo Dediene man fidit einer gabelformigen ") troctenen odes

[^3]
## - 21 -

gránen ঞutbe ( $\mathfrak{l a f}$. I, ક̧ig. 2.), DDet auゅ cines ©fengels oon einer frautaztigen giflanje, Docr einer feder mit einem $^{\text {fin }}$ Bart, (fig: 8.) , und balte fie an'Der baffi (a) mit twe Singern, wie Den Splinder, nadjer fege man den guf ober Die andere Sand uber kin"..netall, oder über cinett andern Electromotor: und menn ber saltenoe mit bee electrometrif(ien Sraft begabt ift, fo miro er Das Jinftus ment swifden feinen gingetn fid prefen fegen uno fůblens nadd éiner oder Der andeern Ridtung, nad Der ఇualitát Des Electromotots, und nad Werbaitní Der űbrigen ums fannde, bon Denen wir fagterbin reden werden.
8. 8. Wenn ein ©lectrometer fel6ff, D. D. ein Wienfap Der mit Det §raft, ban welder wir hanpeln, begabt iff mit einem andern einen Berfud) anfellen will, to if es
 mit ©iderbeit wei $\bar{\beta}$, wo fid ein berborgener ober unters irdifder Electromotor befindet, fo felle er über Denfelben wenienigen, wetder den Werfuw maden will, und gebe i5m eins Der §nfirumente in Die faaud, von welden ide fo eben geredet Gabe, uno mie ind faterbin nod genauet angeben merbe, um ju erfafren, ob es fid in Deffen 'Şand bewegt. © if aber nidt genug, oaf bier Beroegung entetegt, indem fie aud entweder ourd Wetrug, oder
 fübrtide Wencegung Det Şand entfonden feyn Exnnte;

[^4]
## - $20-$

fondert nur daun mito ér fider fenn fonneft, bág die Sclwes gung won Dem Electromotor entipringt, wefn er fáaterbin Den Menfoen, obne daß diefer es melf, an einen Sut binfellt; mo der ©lectromotor nidd mirft, und num aud
 fuct, wenn er ben Benfaen in einer geraden \&inic foweit son Dem Electronoter entfernt, alg diefer tief liegt; und mun an ocm Sufrument cine der erfen berwegung entges gengeiegte Ђemegurg eintritt, wie wir im 16ten ©apitel
 erfennen getfandelt werden wird.

## Drittes Capitel.

Fon ben electrometrifacn Snftumenten. Won Der æßunfdelrutge.
6. 9. Früber bediente man fin in oer æbaboomans tie feines anderen werfzeuges, als einer gefrummten Wutbe; und um Dic firummung leidt Gervorgubringett, nabm man die Rutbe son der Safelfaude, Dem Delbaum, Der Cornelfiride ober bon einer åbnliden )ffange, und fuatte einen Trieb oder 2 , won einem Jafresfaufie aurb
 ren; nagm man zuweilen cine gabelformige $\mathfrak{\Re u t h e}$ ( (Jig. 2.). Jehe ift es befanut, daß jede Rutbe, melde einen Bogen boer Minífel bilden tann, glciad gef(ictat iff; fie mag grůn
 won Siidobein boet felof von Metall.

## - 23 -

8. ro. Saci der Ruthe erfand: man beh Pendel ( (af. II, gitg. r.); aud die geomanticde Sugel genannt, welde man aus verfdicbenen æctallen madte, in dee Weinung, Dá Die unter Derfelben liegenden Wetàle fie anjógen, Doer ibr cine cirfelformige Bemegung mittheik ten, wie in Der That gefalebt, "wenn Der Electrometer fide in gunnfigen umfáanden beffindet. It weís indeffen nidt, DaÉ man Durd Diefelbe Die Dualitát und Die ents fernung Der Metalle beftimmt batte.

Sefräger bedienten fid oft einet folden Suget, aim seidtgláubige binter's fidit ju fugren, indem fie getwobns Iid borber fur Werfertigung Derfelben Golo verlangtein. Wabr if es indeffen, daf der ßendef, berfánotg anges seendet; Die unterirdifden ©lectromotoren fegr entocqea Wilft; wie wir im bierten Sapitel fefen werden.
5. 11. Der .3ufall bat mid eine freifformige Wewes sung entoeden laficn an electromotorif(den §orperm, weldge man bwifden Dem 3eigefinger und Dem इaumen baft ( $2 a f, \mathrm{H}$, fig. 6.). Dà jeder tleine ©plinder bierju paflich if, wenn er an einem Ende won + Metal, und ant aubera Ende won - Metall iff fo bediene id midg getwodnlid folder Cylinder. Die einfadifen und wobls feilfien ©plinder befteten aus einem bledernen Risbrden bon ungefadig eimer balten \&inic Durdmeffer uno ungefaby ${ }^{\prime}$ einem zoll fainge r - mond von etwas tonicder ©ieftalt, ia seldem ein ©túa (Eifendrabt, (nidd ©tafl) ficft, mels Wes ungefábe $\frac{x}{2}$ Zoll berborragt. Der ©plinder fann ins Deffen auct von anderer MRateric und Geffalt feyn, wie id im funften ©apitel angeben werpes.
5. 12. Det Berübmte Ritter, spitglied Der gifapes mie ;u Mánden, erfand, um Den ©opbiffercien einiget feinet ' Collegen 'u begegnen, cine andere Worridtuing. Cit liek nåmlid ben Electrometer cinen feinen Streifen joif doer Wetall doer Glas auf der ©pitge feines bertifal auggeftreften Mittelfingers im Brecidgemidte balten; sodrauf Diefer Streifen eine freisformige Bemegung ans nimmt, Die zwar flein, aber Deutlid iff, wenn Des Electrometer mit einem Clectromotor in $\mathfrak{B e r u b r u n g}$ fommt.
 Suf gleide weife batt man einen tleinen glajernen ©tab
 mit einem Doppelten Beiger verfetiene इjeil auf cinem batten and glatten Rorper rubt (fig. 9:); ober man nimmt aud einen fleizen Stab von ©laz, 刃etall doet barten folfe, in beffen Witte cin Doppelter Beiger bes findid iff, welder mit Den beiden flumpf zugeipigten Enden zwifden zwei fingen oder den flảden zweies Sainde gebalten wito (ffig. II.). Endere galten in Det angefitecten fann eine lange biegrame suthe (Saf. I. Sfig. ro, a. b.) in borizontaler odet etwas gencigter Mids tung: Sefgen fic oen FuE über einen + Electromptor; fo erbebt (a. d.) und entferut fie fid, feģen fie den Fưf über tinen -1 fo fenft und ndbert fie fict (a.c.). Eben for wenn fie fie mit Der Splec uber cine + ©ubifans balten, entfernt fie fid won Derfelben; wenn úber eine - ©ubs
 Unalogie mit Den electricafen Erfdeinungen bat, mo ebens falls die + ©. abfigt, und Die - ©. anfiegt) uberjeugt
indeffen nidit leidet Semanden, Det es nidt felfit an fid verfudt, weegen ber leidten Ђeneglidfeit Der Şand. ©o gat man nod andere 2rten'von ફutben, uno Weliferi, fie gu Galten ausgedadt; allein da fie weder bequemee node ubbergeugender find, fo ift Die $\mathfrak{A n g a b e}$ Derfelben übers flajfig. Eg mag dabet binteciden, fie angedeutet ju bas ben, und id werde jeşt von den drei angegebenen Inffus menten nod befonders gandeln.
§. 13. Die'Wunfdelrutbe pflegt man mit Dat bollen $\mathfrak{u n d}$ Oben geridteter fand zu Galten, tudem man fie fo fagt, Das die beiden fleinen finger fidi gegen einandet über und parallel befinden, mie man §af. I. fig. r.a.b.c. fiebt. Werin Dann Der Efectrometer, bei rafiger Mtmos Sphate, aber einer + ©ubfans fitht, fo otoergirt die §utye, D. W. Fee entfernt fid von Dem, Der fie galt, wie bei a. d. c. $\mathfrak{\text { qu febsen; befindet er fid uber einer - ©ub, }}$ flanz, fo conoergirt fie, D. G. fe nabert fac ibm (a. e. c.). Nimmt der flectrometer die Nutge aber in Die şand, fo Daf dee ふiuffen der şand na@ Nben, und die Daumen nact J̌nnen fid am naddfen, Die fleinén Singer naw Itugen won cinander am entfernteften find, (wie bei Sig. 3.) (fo nimut die æuthe einie det angegebenen' entges geingcefegte Bersegung ant und Die Wirtung if weit fabador. Daffelbe findet ©thtt, wenn mar eine farwade Sutbe zmifden dem Belgefinger und Dam Daumen beider, SृdnDe nimmt, wic bei gig. 5. Seadt man fie zwiføen Dem Daumen und Dem §ingfinger, wie bei Gig. 6., oder So, Daf die Enben ber Stutse unter Den Ringfingern und über Den.andern fingeru weggelgen, wie bei gig. 7.1 , io
folgt cbeŭfalls einc'Der erfen entgegengefeţte sewegung, D. V. eine conbergirende uaber ciner + ©ubfang und eine Divergirende ůber einer -' ©ubfang. 'san balt zuat ©paf oder gum Berfuø Die æutbe aud mit Den Gufieben
 Die Groe nidht mit Den getisen berůbrt, werde' id im gten Sap. reden.

- §. 14. Diefe Suinfaclautbefann indeffen sugirtfum und. Fetrug Gelegengeit deben; welde gu vermeiden es
 oon Sctlf, nod) beffer aber bon turfifhem SBeißृen (Taf. I. Fin. 1r, a. b.); in Diefe britgt man die beiden Enden Der getrummt gebaltenen Wixnfoltutje, und nimmt Dann Die $\Re i d y r e n ~ i n ~ D i e ~ S e a n d, ~ w i e ~ o b e n ~ a n g e g e b e n ~ i f . ~ ' \mathfrak{B i r f t}$ ein Electromotor auf ein electrometrifales Jubibiduum,
 ten werden aber unbemeglict bleiben. um fid $\mathfrak{f u} \mathfrak{a} b e r g e u s$ gen, Dag fid Diefe nidit bewegen, bringt man an Denfels ben zwei Zeiger bolt einigen pollen Rảnge (fig. ir. c. d.) an, welde unberweglid bleiven werben, wåbrend fid die §utbe Dreft. Simmit mall von Diefen zwei Zeigern einen 'weg, oder bringt man now einen Dritten an, fo mird die Rutbe unbeweglid) bleiben *). Whan fann aud die 马eiger

[^5]
## - 97 -

an dic Enden Det Rutbe felbit befefigen, um bubetweifen, Dás fid diefe Enden nidt berocgen, wdarend die siutbe
 grún und febre biegram feynf, um ficit minden: zul fonneny Dhue Dán die in ber şand gefaltenen Enden fad bewegen. Bei Diefem Werfuci wird man Dann finden, Dafi die Şands baben Dte $\mathfrak{B e m e g u n g ~ D e r ~ \Re u t b e ~ v e r a ́ n d e r n , ~ d a E ́ ~ d i e f e ~}$ Berånderung blog durch die beiden an oer Rutbe felbe angebradten Beiger. entfeft, und dá, wenn man Die Beiger an die Seandbabelt befefigt, fie der Ritthe die
 Die Wirfung Der ©lectromotoren gin zeigen, beffegt Darin,
 Sánde nimmt, und fie fo bafte, Dug fic fide nidt: in eins ander berfdilingen; man wird dann feben, daf wafreno Die eine divergirt, Die andere convergirt. Das Bleitie findet ©tatt, wem man stoci $\mathfrak{P u t h e n}$ zugleid) in Die Sandyaben bringt. (Etin Electrometer fann aud) einen彐ndern, Der Diefe fataigteit nidf befizt, Dadura ùbers jeugen, Daf ex; indem er über cinem Electromotor febt, Die Rutfe an einem Enbe mit Der linten Sand ergreift, mafrend Der $\mathfrak{A n d e r e}$ fie am anderu Ende in die redjte fand nimmt, Doer umgefefrt: Die Sutbe wird fid algbann Drefen, und wird fid auct nod drefen, wenn man an Derfelben die beiden Zeiger anbringt; Die Weroegung wird aber aufforen, wenn beide æerfonen ficd bon Dem Electro/ motor enffernent.
S. 15. Wentet und cinige andee balten die ges fruminte Rutge auf zmet ausgeftecten Singern, fo daf

Dei geftuàmmte ミheil nad unten geriditet iff；biefet brebt fict ebenfalls，aber in umgefegrter æictutug als wenn Dte gutbe in die Seand genommen wirb＇．Saf．I．Sig．I4． feigt ゆeunet mit ber $\Re$ Rutbe auf den fingern．Damit man nidt fagen fonne；Dafe，indent er Die ginger cinans Der nadfert，Der Sđmerpanct Der §utbe vetånbert，und Gieroutc die freifende Wemegung enfeugt werde，fo bringt er an Der ફuttye zwei ©tifte（a．b．）an，beldde Dte Uunăs berung der finger berbuten．Derfelbe Wennet madte 3u Werona in meiner Gegenwart nod einen entfdeidens
 d．e）murben zwei Gifendrafte gebradt，welde in Der Spitte gemunden fwei ßinge（b．i．）bildeten，uno deten
 Diente． $\mathfrak{I n}$ Den ફingen befand fid die $\mathfrak{R u t b}$ ．Ges miflia，fonnte gier Der Wittelpunct Derfetben fin nidt entfernen und nábern，meil die glafernea ఇóbren in zwei Brettern（c．f．）befeftigt，und Durcd eine Dritte Blastebre （d．g．e．）mit einander verbunden maren．2uferdem mas ren zur Worfidt nod an Det Futbe felfft tmei 刃orfpruinge bei h．i．Deffenungeadtet brefte fim Die Rutbe，mean Wennet ifolitt burd eine farte Electrifitmaidine elecs trifitt wurde；and well ein unfiniger DDer bosbafter Menfd bebauptete，Pennet befåbe bie Sunft Die Rutge in Bersegung ju bringen，indem er Den §beil o Des Clifens Drabts bemege，fo gebraube er fatt diefes sur Şanogabe Dienenden Ejeiles eine fleine biegfame Rette（Jig．17．p）．

6．16．In Ermangelung einer かutbe oder＇eines ans Dern Infirumentes gebraude i申 Die finger，indem it

Die © balte (Taf. I. Jfig. 13.), weldie Dann die Ruthe erfegen.
 Pe fide von mir; cines - Rospcres, fo nábern fie fict: mik. Diefes. Mrittels bediene idi mid baufig, wenn id. im 刃icere oder in einem §ee bade, um Die ©mpfindungen ju erfennen und zu beffatigen, meldee mir unter Dem waffer Sefindiade Electromotoren erregen *).

## $\mathfrak{B i}$ erteb $\mathbb{C}$ apitel. <br> かom Mentel.

6. 17. Wan befeftigt an cinen Gaden cinen leidten,
 1. W. einen Gallapfel DDer ein ©tút fol jr und nennt Dtés sendel: Ctejx eirr electrometrifder Menfa über einew unteriroifden oder fidtbaren Eilectromotor, soee bexigut
 fig. x.) fo futwingt diefer freisformig; und er fatioingt nod beffer, wenn finger und Faden angefeudtret fino. Wenn man, wie gemóbnlidf, Den faden mit der §edten bålt, po idmingt er bon Det \&inten jur Redten im dußern Salbgirfel, in Sig. 2. von a nad b; was man aber nidt
*) Şalt man beibe ßeigefinger oder audi beibe Sánbe parallet $\checkmark$ und ein wenig von einander entfernt, fo nábern fie fitt, soenn man den $\mathfrak{f u}$ auf einen - Electromotor feģt, und fie entfers nen fid, wenn auf einen + ©lectromotor. Dies beobaditete © 1 ay im $\mathfrak{J a h r}$ 1735. (C. Philosophical transact. Vol. XLVI. for the Year 2736. 21. February.)
 ognę Entfernung vom ©entrum Dura）Die Drefining Des Fadens entfert＊）．Die Sreife erweitern fid fittig，wes nigfteng biz auf einen gemiffen ¥unct，dafeet fie，eine ねrt von ©pirallinie bilben，wie man in der angégebenen＇Gigur fegt＊＊）．

8．18．2Senn man anfatt eines leidten indifferenten ふórpers an Den．§aden einen electromotorif（i）en ßo̊rpee bingt，fo entifeft eine andere Erideinung．If Der unter Dem §endel befindiade Electromotor（ffig．I．K．）I，und Der \＄endel gleidfalls－，fo 值mingt piefer；if aber dee eine－und der andere＋（ffig．r．Z．K．），fo jeigt fim fethe æientegung．3．B．wenn idf in der Şand einen Pens Del von 3int balte，welder $+i$ if，und unter Dempelber， Supfer，Silber，Eifen 2c．liegt，welde－find，fo miro fad der Wendel nidft bemegen；er wird aber＇\｛dwingenf
＊） $\mathfrak{u m}$ Diefe Dregung des fabenz gu verbuten，soeidje burdaaus nidt ou vermeiden ift，wenn wan einen Teivenén oder leinenen gedrebten Faden nimut，bebiene idf midg ou den Pendecwera fud）en eines langen ねenfdengaares．
（®．）
＊＊）Die $\mathfrak{B e f t i m m u n g ~ D e r ~ \Re i t a t u n g ~ D e r ~} \mathfrak{P}$ endelfaiwingung Jurd
 fell＇ober umgefeyrt，if Teidt かifverfinionificn untervorfen， fobalo ber Pendel nidft mebr furatig fabingt，weit man nidft immer an ben áufern Şatb birfel ber ©awingung Denft．©tatt Der Gezeidnung ，ovon Der £infen zur Recten im aukern Salbirfel＂bediene iad nuid daber Des 2ubbruaf ，nnit det Eonne＂alfo vedtláufig，wo Barn die umgetegrte शidfo tung Die Samingung＂／gegen Der Gonne，＂alforidfláufig giebt．
（R．）

## - $31-$

suenn det unten liegende Rorper $\mathfrak{b l e i}$, Binf $2 c$ ift, meldue + ©ubfanjen find, wie id ausfuibrlider im inter ©ap. angeben werde.
 einer かuanje, Ђewegung zu erbalten, muß Der ßendel nidt allein mit dem unter ibm liegenden Rorper நomogen fenn; D. G. pofitio oder negatio, wie diefer, fondern er mug ifm aud nafe liegen. Einige begaupten aus uns wiffenbcit oder Parteifudt, der Pendel fdeminge, weil man die fand nidt tubly balten tenne; es reitat aber bin, Den Wendel entweder Giber ju galten oder feitmairts zu entfernen, wåbrend ér focimingt, und, er wito fanell rubig werden und fill febien; nábert man ifn dann wies Der Dem ellectromotor; fo begingt er Die Edwingung" bon Neuem. Wßenn man ferner den gendet allmáblig nod bỉber bait, doer in borifontaler æidtung entfernt, fo fommt er gulegta an cinen Wunct, wo er eine Der erfen Wewegung entgegen gefeg̨te Ђberwegung erbait, D. D. bon
 wie in Jig. 3. a, nad b. Der grôkere oder geringere Raum, in weldemi fid der Wendel entfernen mún, baing bon Der gròsern ober getingern Maffe Des unterliegcnden Siorpers ab; und bei unteriroicden Subfangen bon ifree Siefe, welde Durct Dicfes wittel beffiinmt werden fann, wie wir im 16 ten Capitel angeben werden.
Q. 20. Salt man einen Pendel über einen beteroges nen §oitper, D. $\mathfrak{b}$. cinen + Wendel ůber cine - ©ublan; 3. B. einten ¥endel von ßinf uber ein ©túsf §upfer, fo mactit Der \$endel teine ©dimingungen, folange er dem

Ieften rabe ift; entfernt man ifn aber allmablig, fo tommt man in eine Entfernung, wo er wie Der bomogene

8. 21. Wenn man, waibrend der §endel fowingt, mit Der andern Seand Den electromotorijain Sisper bes rúfrt, iber weldem er freifet, fo werDen Die Bemegungen famadder, und er feyt fatell ftia. Daffetbe findet Statt, menn man mit der andern Sand doer mit Dent fube einen andert Electromotor berübrt, weldjer von Dem, über melden Der Pendel fatwingt, verfaieden if. Berůbrt man aber einen identifaen Electromotor, fo fáart er fort \}u fawingen. Scfwingt f. $\mathfrak{B}$. Der Pendel über Silber, und berúgre id eciolo oder siupfer, fo fetbe er ftill ; aber berůbre id Silber, fo fegt er Die Fewegung fort. - Auf Diefe s్మ̉eife elfennt man unterirdifdje oder verborgene ©ubfangen. (S. (Sap, 14.)
§. 22. Befcfigt man an Dem Pendel feitwarts eine Spibe, oder einen ßeiger, fo betwent er fia niat mejr; und Daffelbe findet Statt, wenn man $3,5,71$ ic. Seiger, immer in ungleider ふabl, an Dempelben anbringt. Er bemegt fict aber fort, wean Die ßeiger yon gleider Zagl find, 3. 5. 2, 4. 6 IC.
§. 23. Eine merfmutdige Erf(deinung jeigt fich in Dex Wirfung Der Electromotoren auf Den झendel nad Det Dronuig, in welder fie geffelit fino. Rege id j. 3. mety reve gleita Biungen in geringer Entfernung von einander , alf Dic Erde, und balte id ůber jede Derfelben nad Der Steibe den paffenden Pendel, fo famingt er uber der erften

## - 33 -

vegelmágig: ûber Den fuetten prcitirt et torizontal, D. B. gon Der Redten nad Der finfen: über Der ovitten famingt er perpendifulair, D. $V$. fid Dem © Electrometer náberno und enternetr: über Der gietten \{dmingt er wicoer wie uber Der erfen: ưber Dex-fúnften wie über Der gmeiten: wher ber fedifen wie über oer britten: und baft diefe Dronung fo fange, al $\mathfrak{M x}$ Majen doer analoge ©ubfangen bowbanten find. gortis beobadtefe dies merfwurdige Wbånomen zuerf, und id babe es nadger unendidemate bei mer und bei andern befatigt gefunden. Wn einem anbern Drte werbe tde von Der gleiden und ungleiden Sabt ber eaflage, uber einander gelegten satten, थrfit r. reDent. (S. (Gap. 12.) *)
*) Einige glauben, baf ber Menbel, in einen Fedier oder in ein anderés befág gebaltelt, nid)t allein an Die innerr wainde Defletben anfalagt (was mit Dem angegebenen thbereinftimmt,
 fondern bafer audy fo biete Edtage giebt, ato man in Diels照
 gefeben, und mag diejenigen, Die daserperiment madten, nids Des Betrugs anflagen. Da aber die Baht Der Tagesflunden reit conventionell, und nidft in-Der Ratur ber táglictien Seitre gung Der Errde Eegrundet ift; ferner, Da Die Gdilnge nidft uno
 soelde diefe Eigenfanft ou, baben glauben, febr felten und unt einander uber Die $\mathfrak{A r t}$, Die ©tunden su-sabten nidfteinig find, indem einige nur 12, andere 24 Cunden jabblen; :ents lid ba fie varber willen, wie viele Stunden ber. Wendel
 nidit ber beftimute wille, poct, tpenigftens eine vond ber Worberwifien abbangende Bewegung bier Sinfuß bate: © SOD. IV. Soft. 2.

## $-34=$

## Súnftes capitel.

Wom bipolaren Guabe ober cylinder.
5. 24. ఇimmt ein Glectrometer cinen magnetioden Cifenfab, welder immer bipolar iff, an einem Ende zwis faten Dem Saumen und Dem 及eigefinger (Saf. II. Fits.4.)? To wiro derfelbe find swifden Den Singern Dreben, fo feft er ibn auct balten mag, Die zufáaige Entoecfung Diefes Cigenidaft bat mid nadjer ju Den midttigften electromes triíden Beobadtungen gefübrt. Şat Der Electrometer Den Eüdpol zmifden Den Gingern, fo drefft fid Die झags netfange nad ibm; bat er den Roropol, fo oreftrt fe fich

 taufend Werfude beftatigt gefunden, Daß alle electrombs torition Sider bon ©nlindergefalt oder son folder Formr Dás man fie swiften die finger nebmen tann, fid freifend nad aluken doer nad Inneen betbegen, ie naddem fie pofis tio oder negativ find. Sian fann daber Cagen, Dá beiele, powobl mineralifte als begetabilifde תorper zwei pole Gaben, gleid. Dem Siagnet, und daber Die Doppelte ßeme; guing. $\mathfrak{A n}^{\text {feinem }} \mathfrak{O r t}$ biebon ein $\mathfrak{R e g r e r e s . ~}$
S. 25. Zwifaten Den Gingern Dese Electrometers Drer
soáte Daber fu wùnfaen, daÉ Derjenige, Der Diefen Serfuaf madit, nidt allein Die æagespeit nidy wifte, foniern audy 2ugen und Dgren verfolofien batte, Samit Die Einbildung feinen Einflue baben fonnte, fo wie Dás Der Werfudi von beriticiedenen Werionen au verjdiedenen Beiten und Drtem: wiexergoth witde.

Gen fid aud nidt electromotorifite Sospel，wenn etferes nur fid mittelbar soer unmittelbar mit einer electromotos rifden ©ubftage in $\mathfrak{B e r u ̈ g r u n g}$ fegt．， $\mathfrak{u m}$ Dies beffer zu． bemerten und die wabre æerwegung andern zu geigen，mus Des an einem Ende getgaltene ©tab am andern Ende greis． geipalten fenn，wié die gabelformige Rutbe（ ${ }^{\text {anf．I．Fig．2．）}}$ DDer aum biele 彐etáfelungen baben，gleíd einer feber mit Dem Sbarte；wie（dion früber（ $($ S．\％．）angegeben iffo
 Daber，wenn fie bor gleider habl fino（wie bet 乌af．III－ Sig．7．a．b．），fo，ergeugen fie eine umgefetrite Beivigung； fino fie aber bon ungleider zabl（roie bet c．d．e．），fa． fellen fie die erffe mieder ber，bertilgen fie aber aum sus： weilen gang．Wielgáblige Bemáfelungen，Deren Zabl ans jugeben unmóglid if，und welde mit einander in Berüge： rung fu feffen pflegen，wic Der Bart einer feder，mirfent， wie eine gleide 3 agl．In einem folden Salle erregen ＋Electrometoren eine Drefung nad Jnnen！－nadt 2ufen．
§．26．Wequemer alz fedes anbere Sinftument find zwei fleine ©nlinder bon zwei Geterogenen Wetallen，foriog 5 weil fie leidt zu berfertigen als autd tlein und daber and． fedem $\mathfrak{D r t}$ gu gaben und zu gebrauden find．Der，bon weldeni id．S．ir．redete，ift einer ber beften zweimetallis gen und zweipoligen ©ilinder．©tatt deffen fann man－
 11．Jig．8．）und nod．Beffer cylinorifde ©túafe bon burd： Wlis oder 以及irbetmind getroffenem ふupfer，wie id ©ap． 10r angeben merde．

## - 36 -

7. 5. 27 . Eine neue Weobadtung uiber bett genannten Conlinder, mie über alle bipolaten §orper, madte fürslid deq. 2bbate $\mathfrak{E u}$ igi Orioli, Der, boll Senntniffe und Salente. mit einer ausgegeidneten slectrometriidon ©mpfindidfeit begabt iff. Gr fafte Die Mitte des ©plinders zroicden Dim Daumen und Seigefinger ( $\mathfrak{F a f}$. I. 马ig. 9.) und fủblte und fab́, Dafer er zuerf einige Secunden rubig blieb; Danm 'eine fait eben fo lange zeit nad Rujen fid orefgte; Dann wieder eine gleide Beit lang fille fand, und bierauf fid. nact Inneen orebte, Dann wieder rubte; und wieder feine. §emegungen! Die man Difilationen nennen fann, begann. \$d Wabe Diefe Gridecinung bundertmal wiederbolt, und son andern Electrometern whederbolen laffen, und fand. die Bemegungen mchr doer meniger fanell nad g)Raaggabe: Der gròzeren Doer geringeren Empfindlidfeit, mit welder: Jemand begabt if.

## Sedfer $\mathfrak{C a p i t e l}$.


S. 28. Ef giebt cine allen Electrometern eigene Empfinding, welde in beefoleunigung des $\mathfrak{p u l i e s}$ übet: + Crjabern oder Eagern beftegt, und in \&angiamermers: Den ùber -; eine analoge SBirfung $\ell$ wie fie die fünflide. Glectricitảt ergeugt. \{uterdem giebt eg viele Indivionient meldoe, wenn fie über (Ileftromotoren feben oder fie bes. rùbren, befondere Empfindungen baben (S. 4.). Diefe. furo felten, aber nidt Die feltenfien; und nidt alle baben Diefe Empfindung 'auf sleide æjeife. ©olde Empfins.

Dungên find im gagemeinen die der Sáfte；wenti det Electromotor＋iff，und Der Elazarme，weun er－if． Ueber untertroifdien fliegeniden Waffern fůblt Der Electros meter deres $\mathfrak{l a u f}$ ，und bemertt，wober fie fommen；wenu et námlid Das ©effidt nad Der eloer wendet，die za ihm finftromt，fo empfindet er fie juerf am grobèn fukjeben； menoet er ibr aber Den Sưten fu；To empfinbet er fie zuerf an der gerfe：Einige fullen ote wafferader tu einer Weripherie，Deren Salbmeffer der Tiefe Derfelbela gleid if，whe id im 16．Cap．angeben werde．

S．29．Der befannte Wennet，mit weldacm id biele Werfucte su 刃iailand，＇in unfern＇ulpen，und in Den Berifiden §̧ugeln angeffellt，und den id eben fo wabu beitsliebend als empfindidid gefunden babe，fagte mit， Dás die foffile アoble ibm im 刃iunde bittern ©efdmact errege．Witicengo anfoffi，den ith io Jabre bei mit batte，und der mid auf meinen Reifen Duscd die Mlpen uno Appenninen，won dee Nabe von æaro bis übee Neapel binaus，und won＇ber §eeresfüfe bis blnauf fu Der effen Exiggrube Des Mronte rofa ůber bem ミjat Mas cagnana，vorjúglid um die electrometrifaten Grifacinuna gen $\mathfrak{j u}$ erforiden，beglectete，fagte mir，daé die warmen ©chwefelmaffer igm eine bemerfbare Wárme am Beine erjeugten，und einen faucen bepatióden Befomact int SRunde，welden er mit den fauler fimonien verglid； und dás die foffile ©ioble ifim gleidfan die gufe angoge． Wapponi，Eecretair beim Juflizcollegium，uno smadanie Biandita Mcquaroni，beide aus Dneglia，füblea über＋Eubfanjer eine wairme von den güfen auffeigen，
melde die Siniee zurfammenfanưtte. Der Mbbate Ealas
 Sfluffigfeit in Den Weinen auffeigen, in ble olrme ùbers gefon, zu den faanden fommen, und nur wenn er fie biex angefommen' fübite, beemegte fid die in der Seano geffals tene $\mathfrak{R u t b e}$. Der rübmlid genannte $\mathfrak{M b b a t e} \mathfrak{D r i o l i}$, mit weldem id biele Beriude gemadt babe, und nod madien werde, berfidert mid, daEß er über einigen untér irdifden pofitiven Ergadern zumeilen ein unbermutfetes ßurammeniめnüren des Magens und Sdiminoel babe. Der Mbbate ©ayani, jeģt ßrofeffor im romiface Semis narium, empfand in den © Oúfen ein \&meifenfrieden. *ngiola Rofietti bon Parma befommt uber saffers adern ein inneres Gemurmel, weldes felbft Den Rebens ftetenden gosrbar if. Wiele erbalten, wenu fie fict einem electromotori¢den Ģange nábern und won Demfelben ents fernert, eine febr bemeefbare ©rfaútterung.' 'Id ùbergege andere analoge Crifdeinungen, welde id bei andern bes dbadtet babe, ober die mir ergablt morden find.
S. 30. Jdi felbef babe in biefer sinfict menig ems \#findidfeter; Dod babe id zuweilen, wenn id úber fars fen ©ángen fefe, warme und ふalte gefüblt, und id. -mpfinde es beftimmt jedesmabl, wenn idt, wágrend idg entmeder in grofen $\mathfrak{N}$ Satnen, oder in Der Gee, doer im Sicere, wie meire Gennognjeit zu jeder Jafrgjeit ift ©iber gebraucte, mid, über Eirggången oder झafferadern befinde. Sd fuible alsioann dag waffer warmer, wenn ia mid uber unter Dem sbaffer befindideen - Electros motoren befinde; und talter ubler +. Jiq extenne ata

Dann bermittelfit Det getbobntiden $\mathfrak{I n f r u m e n t e , ~ u n d ~ a n d ~}$ mit Den Singern ( (S. 16.) Die \%ht Der Electromotoren, und unterfdeide oft blós die + an Den rubigern und glatten ভtreifen Des waffers, welde Den + Erigangen entppreden.
 JndiviDuum bon ben Electromotoren ergeugre æárme auds auf das §bermometer wirfe, und id babe bies an biclek Ferfonen and auch an mit felbft derfudt), indemitids zois falen ben fingern ein Thermometes mit groker ©cala Gieft, Dies Pbánomen fdeint fonberbax, weil Der æeins geift in Sbermometer fid erbebt, wenn ber Electrometet
 füblt. Id will indeffer bier biefe fridecinungen nidit urtlaren, und es genuge mit, fie mebreremable wabe befunden ju baben. Sndeffet wid tad fowirl angeben, daEs wenn Die SBirfung Durd Electricitat entfpringt, :und ia Dem Menfaen Die Quantitat Des electrifden Fluidums purd Dic witfung + Electromotorea bermebrt mito; fo muß mit Det inueren Wårme tine áufere গusbunfung entfeben, und bierourd Diefe Sailte, Durd welde, nad. Solta's Sbeorie, in Der mit Electricitad ùberladenen 2tmosivgåre das æaffer zu feaget wiro *).
S. 32. 万ffindet fid Der Electrometer nidt megt

[^6]Wber det electromototifdien Snbfant, fo bleiben Die bont ism gebraudten $\mathfrak{J n f t r u m e n t e ~ i m ~ M a g e m e i n e n ~ u n b e m e g f i d , ~}$ menn fie auct an fid electromotoriid. fino, 8. F. Dex metallige ©nlinder. Diafe Unbeweglidfeit zeigt, Das Die Wirfung Des unteriroifalen Electromiotpre noch fo bange Dauert, als Der Electrometer fiblaidt auf einet Deffimmten zaifdenraum entfernt Gat (movon id im 16. (Sap. reDen werde); erfit in Defer Ewternung bitr Die Wirfung auf, und Det Wieníd emtledigt fid gleidfam Des fluibumb, weldees er erbalten batte, wenn der Elecs tromotor + war, doer erbált Das mieder, was er bexs lobren batte, wenn Der Electromotor - war *)s, İn einem und im andern falle, fobald der befonnere Empfius Dungen babende Electrometer in Die angegebene Entfers nung getommen iff, ertaitt er eine Erfaútterung, Die auf gemiffe'weife Der electrifden abnlid if; und-ifit Die Ergader fegr farf, fo erbdit et mefr als eine Efriduitte
 (contracolpo) nennt, empfindet aud Detienige, welder pem Electrometer ben puls am airme fâbla.
 auffallende ※egntidfteit bwifiten Dem Entfernen vom Electros : moter, und der Unterbecdung Der Werbindung der Pole Der votaifaen Eálle finten, wodurd Diefe fid umfegren,

## - 41 - <br> Siebentes Capitel.

Bon ben 2nomatien ober Gtorungen bei bex electrometrifata ©rfacinungen.
Durd Werbaltniffe bes ©lectrometerb.
8. 33. Die bisber angegebenen (rirdeinungen foflen zumeilen gänglid aud bei den empfindlidfifen electrometris
 umgefefrt, namlid fo, das + Eubfanjen wie - wis, fen, und umgefegrt diefe wie jene. Dies bàngt gon mefreren ulraden at. *).

1. Won einer entweder ängera poer innern Berándes rung in Der Merfion Des Electrometers.
2. Bon einer mit Den electrometrijøen Jnffumenten borgenommenen $\mathfrak{\text { Berånderung. }}$
3. Fon ciner in Den Clectromotoren borgegangenen Werándetung.
[^7]
## - $42-$ <br> 4. Won eíner Serándectung in der 2tmofphare. <br> 'Sou allen diefen werdè id. befonders banoeln, und

 in blefem ©apitel bon ber erfen urfache.§. 34. Zuerft mús man miffen, dafes Individuen giebt, bei welden, man mag fie als Ellectrometer doer alg* Electromotoren anfetjen, jede Sbirtung umgefefrt ift; und son diefen werde idid im gtén ©ap. reden. - Electros metrifde Individuen, aud die empfindlidffen, werden ferner unempfindidt, wenn fie fieber oder ©onbulifionen Gaben, won melder Urfacte fie aud entfefien. Sus ders felben utrade bobren fie aud auf, Electromotoren zu fegn. Saben fie f. S6. eine Wunde am Mrme; an der feandr doer am finger, mit weldem fie dag electrometrifde İnftrument balten, fo bat Dies feine $\mathfrak{B e w e g u n g , ~ u n d ~ e i n ~}$ Electrometer bat, wenn er Diefen §zeil beruibrt, fcine Berwegung und feine ©mpfindung. Jid fannte einige, swelde, mit Dé fajarfften Empfindidffeit begabt, Diefe auf einmabl verlogren, entweder purch Uebermané im Srinten, Durch welde fie eine $\mathfrak{M r t}$ عáasmung fidt jujogen, Doer Durd eine aus andern Uriaden entfandene ©dmas ©e; und. fie ergielten fie nidt micder, alz nur nad einis ger ßcit, und nur zum Zbeil, oder aud wobl gar nidt. \&ndere fannte id, welde nur die pafive ©mpfindidafeit batten, welde faft allen Indibiouen gemein iff. Şiervon S. 48.
§. 35. ©fis gieft bei Den lebenden und furglide geffors benen Sbierett, fie mogen electrometriid fenn oder nidt, eine Durd Den ganjen Pörper werbreitete electrometrifac $\operatorname{Praft}$,

und Det groste Ibeil Des Rorpers indifféent ift (inerte); Dies mird deutlider auseinanderfest und ginfidtlid'Des menfdliden Rorpers Durd) eine ßeidnung erlåutert peers Den im gten Capitel. Daber gef(bieft es, daf nidt allein cine veridicdene swirfung entfeft, wenn man veridicDene Sbeile eines Tbieres berúgrt, fondern daffelbe findet Statt, wern man mit werfbiedenen Ibeilen einen und Denfelben electromotor berůbert. Scålt man Den fuß über einen Electromotor, fo entfebt eine befimmte sBirfung; fegt man fi申 mit aufgebobenen fúfen uber Denfelben, fo entfegt Die entgegengefeşte Wirfung.
6. 36. San bat beobacdet, Dan wenn ein mit grofer Ermpfindidfeit begabter celectrometer fid lange Beit uber einem, farfen Electromotor aufbalt, fo wirft Diefer auf ign nidet mefr einf poer nur famad. lim Datjer Die gemsbuliden Erfdeinungen entweder Durd Die Wemegung ber electrometrifden. Inftrumente oder Durc Die Empfindung zu erfalten, mu® Der ©electrometer aus Der Wirfung Des Electromotors beraustreten, und fiw gleidfam des erbaltenen Jluidumz entlaten oder das vew logrne mieder erbalten *).
8. 37. So gefund aud ein Electrometer iff, und fo gůnfig Det Ruftand Det Mtmofpgare, fo bort Dennodj;

[^8]
## － 44 －

wenn pin farfer C（ball oder ©feraufa eine Bemegung in Des erfen fibern er＇jeugt，fede Wirfung Der Celectromotos ren für inn auf．Dies findet ©tatt bet farfen Donnern； beim Mbfeuesn einer naben Ramone，beim ©dall nabè und grober Blocten，bet farten ©alagen eines nabea Sammers，und aud beim vollen Scalle einer Srgelf； Wioline，Srommel und anderer láremender Jitfrumente； und es grfalebt deutlider，menn man mábrenio der Zoit eiren fibrofen 厅orper，\}. F. einen ミifa berúhrt. Jd babe diefen $\mathfrak{B e r f u c h}$ vielmal in ber ®ircte，in Sálen，im Theater，in Ecmieden und aud in Greien angeffell．

6．38．Wber nidt timmer if elne innere Weranderung notbreenvig；fondern oft genủgt eime áabere．CFin langes
 Jfauen tragen；und Die Berlangerung der Hermel bis an Die finger，wie eg jegt Mode iit，febren Die Wirfung um．©o verbindern fie aud die Jfolatoren（\＄．5．）weldie Dea Electrometer tioliren．Wenu man einen mit der einen Seand berúfrten（Electromotor auch mit ber andern Sand， mit wetder man das Inftument balt，berubrt，fo bort Die Bewegung auf．Selbft Die Bagmifaenfunft einet andern Berion，weldie zur felben ßeit Den Cflectromotor becübet $\ddagger$ macd fie aufboren．

## $\mathfrak{A}$ dtes Capitel．

©tósungen ourdodefoctrometrifden Snfrumente．
5．39．Man bat beobactet，dan eine aus einem guancn－und biegfamen るmeig gebilocte Baguctte Die ふes
megung leidter eigeugt, als cine trocterie fi fin fie bon. vegetabilifden, animalifden oder metaliidien Stoffen. Unter Den vegetabilifden Waguetten find die von fpanis, fám Mobr fery gefaicit, weil fie fid biegen ofne zu: brecten; weill man aber das eine Ende Des Nobrs in Waffer fectt, und am andern faugt, fo dan das Waffer, in den ©anålen Deffelben aufiteigt und fie anfult, fobat: -Die Sutfe frine Bemegung mebr. Damit fie fie wieder. erlange, mus man fie am geuer oder an Der Gonne wobl! austroctnen.
§. 40. Baguetten, die man lange Beit obne Huter: becdung gebraudt bat, erfalten fumeilen zmei Mole, D. b. "fie weroer negutio am einen, und wofitio am andern Einde, metde polarifirung die gewolnnithen Erideinungen fort. Dies verlicrt fid mit der Zeit; will man aber fogleid Die: Waguette micder in den vorigen Etand fetaen, fo oarf: man fie nur mit juet fingern freiden, indem man nom, eitren Grde bis zum andern an derfelben berunterfabty.
§. 4I. WBenn man aber die Baguette fo freidt, Dab: man von der Sitte anfàngt, und exf nad Dom einen, Daint nach dem andern (Ende binfatiet, fo bat fie, wenigtens auf einige Zeit, feine Bemegung mebr. llm fie ifre wies Deraugeben'und fie fanell zur Bewegully geidictit ju madien, mus man fie von Dem einen Eride fum andert freiden. Jab babe sap. 3. faon ginlänglid yon Din foundbaben, und yon den an Der Saguette angebradeten Zeigern geredet, und was id bier gefagt babe, wiro aud am Mendel und an dem Etabe beffàtigt, fomobl binfitts. lid Des ©tretchens als aud Der peiger. Jd füge bier:

## - 46 -

now bingu, dasmenn, wie es zumeitet gefoiefft, mata teine ginlånglid'lange Mutje gat, und zwei an Den beis Den Enden zufammenbindet, fo dan diefe resteen etwas bersorfetigen, fo wird die Berwegung umgeferft, wie mena man an einer §utge zwei Beiger: anbringt (s. 14.) Die ©tosungen der vegetabilifden und mineralifden Electros motoren, bon Denen idi im roten uno irten Sap. reden sberde; find aud auf die electrometrif(jen $\mathfrak{J n f r u m e n t e}$ anmendsar.
9. 42. Wsent man beim Gebraudje Dee ßaguefte gur Erforfdung Der Dualitat unteritoifder ©ubftangen auf Die Mitte doer auct auf die Epige Derfelben einen æeifee son anderer Subftans fectit, io fábrt Dia berwegung fort, menn Diefe Subfanj nidf identifd ift, und boirt auff menn identifd. Jim Begentjeil, wenn man einen weifet bon anderer ©ubfans in der feano bált, mit weldaer man cinen Det Enden Det Waguette ergreift, fo Dauert die Bermegung fort, wenn Dic Gubftanz toentica iff, und Gobt auf, wenn nidtt identíd. S. ©ap. I4.

## Neuntes ©apitel.

©fectrometrie ofe §giere.
©torungen, woldef bei denfelben Gtatt finden.
8. 43. AMe lebenden, thierifaten und pegctabilifden ©ubfangen find electromotorifat, und fo aud bicle mines talifde; aber báufig find alle die ©ubftangen veránoctt und wirfert entmeder niddt oder baben eine uuregelmáfige æivifung, und oft baben fie an werfdiedenen ©teller eine
berfaicdene wirfung oder eine Doppelte Molarifitung，beis nabe wie der magnetifde Stab（ $\$ .24$ ．）．Ilm yon ben Shieren anjufangen，to if fa bemerfen，daf wenn eine米erion am Fiebèr leidet，oder bon Srámpfen ergriffen iff； fie feine Wirtung erregt；ferner，oaf nidt alle Sheile electromotorifa find；und einige +1 andere - ，die meiften aber indifferent．शuf Taf．II，mo fig．14，einen Skann von borne，Fig．13，bon binten Darftelf，if Dies Deutiad gemadt．Die indifferenten Sbeife find meif ges Iaffell，oie＋Ebeile fino fit finien begeidnet，und die －mit Wuncten＊）．，Эa aber Der electrometrifide 刃Renfa in allen Berfuden das bauptfådlidfés Bedium ift；Dura melden bas gluidum，von meldem Die 凡iede if，ftomet， To find diefe alle umgefehrt，wenn et die（frde nidt mit Den Jügen berůbrt，fondern freend oder liegend die güse empor bâlt＊＊）．

8．44－Sefr bemertensmerth if Die berfdiedene Wrixfung bei den beiden Gefdledtern．Jim allgemeinen find Diejenigen Sbeile，welde beim Manne＋find，beim weibe－；Daber Dienen Diefelben Siguren auf $\mathfrak{E a f}$ ．II， fűr beide Befdledter，fo DaÉ Die mit Buncten bejeionnes
＊）An einem bom Slik gerübrten，aber nidt getobteten Srauens gintmer fand int natiflángerer ßeit Die ©pitaen Der Singes und Den Cweitel des－Topfs extpfindtid，Da fie fonft indiffoo rent ou feyn．pflegen．
＊＊）Die inneren Zbeite babe id nidz unterfuidt．Jab babe inceiten be：babtet，Sak Die Befoarfeine，insiffecent ius Umfreife，in ier 刃itte nad）beiden Geiten－find，und Das die Blajenjeme beiderpole gaben，

## - 48 -

ten ©tellen beim sbeibe + , ano Die mit Sinien bejeidye neten - beifen *). Dicrelben §beile Gaben beinabe dies
 bei apdern groken §bieren. 2lud bei den Wigetn ents fpredent Diefelben Blieder denen Des Menfdien und Des vievfúfigen §giare, und bie Gedern find analog den- gins geen **).
S. 45. Serner if bemerfensmeett und in vieler fains fidt widtig, Die Beobadfung Des ßaudery welder alles zeit indifferent ift bcim Mianme und beim nidet idmangern Weibe; aber immer eine 2bitfung bat bet dem i申mangern Weibe, fo lange das șind lebt. Die wizfung if balo +, bald -, und es ift febr magrideinlid, oas dies
*) Dieş Geref gat indeffer eipige wubnaymen. Fidxt aftein
 rotycn 2ugen), an trelden ia Werfude madjen Fonnte, fand id, Das daj weib die pafive electrometrifate ఇbatigfeit des §Rannes batte, und umgefegrt ; fondern biefelbe ©rficinung spurbe von mir und andern an einigen frauen mit blondem Dder brauncen Saare, und an orei jungen und farten Máns nern won fabluarzen Şaar und Bart - berfarftet, namlidy an Dr. ©arlo Gronte, Pfarrer fu @itiago bei Sarefe, an bem $\mathfrak{A l v o f a t ~} \mathfrak{P i e t r o} \mathbb{C} a n=$ Defiderio fu 2tcaui, und an Dear 2bbate Dr. Giufeppe $\mathfrak{B c}$ enturi von Berona. Heberien befihen bioje bie active entgegengefeţte electrones trifte $\mathfrak{Z}$ bitigfit won ier andercr Electrometer $\sim$ fowobl mánna
 auf fie - wirfen, und ungefefrt. Eine gleide æhatigfeit
 in Siguricn.

[^9]f(detibt, woourd. fe'fid wedifelfeitig beftudten, und man balt den meigen fabenfórmigen §ơrpet fúr Das mánm lide Drgan. İd babe indeffen' bei bielen Sdanectent spelde idd im ßuftande Der ænaruing unterfudite, fletig beobadtet, dak, menu an Der cinet (C. Saf. 11, Jig. 15. to. Die ©pige a + mat, und Der Nabel b -1 fo wan hei der andern Diefer + und jener -; und wenn bei dee einen Det fadenformige firtper + wat, fo war er - bek Der andern. So bebaupten ebenfaus bie Zoologent, Daf
 Gefdledtstbeilen serfeben find, und daE jede fid felbft befruate; id babe indeffen an einigen bundert lebendea
 Pictorum und Mytilus cygnaeus geben ( $\mathfrak{F}$ (II. II, Fig. 17.): und Die id electrometrifd unterfudte, gefunden, Daf:
 Diefem und dem aukern Rande -; bẹi andern wat diefer + und jené -. Gowobl bei den eluftern als bei den ©dnecten baben Diefelben innern ₹jeile eine entgegenges
 nidgt analogita rablieÉen laffen, dá diefée entgegenges fegte ssirfung aucl bei diefen Sbieren, wie bei allen übrigen, ein bet(diedene§ ©̧efめledt angeige **)?
 Der $\mathfrak{P}$ erlenmu\{del reflectirten ©tralen polarifirt, und die aubern entgegengefergt den innern.

- Jid babe bier nidt im Ginne, jene bérubmten Boologen eineé Jrrtbums ansuutlagen, weldje, nadiomn fie Diefe æbiere


5. 48. Wisidtig if ferner bie Beobadtung, welát id an zwittern uno unooufommenen Sbleren gemadit babe. ©le baben namlid feine wirtung, welden §beit
 :umeifen unterfudtt; Die geffigelten geigten allegeit eine electromotorifde witfung, entweder månulide" oder weibe lide; Die ungefluggelten, Zzwitter, waren niemals electrot mototifa. Eben fo fand id die arbettsbienen indifferent; die Drognen (mámnliden Sienen) + am faintetleib, - am
 nigtnn (weiblide $\mathfrak{B i t e n e}$ ) $\mathfrak{z u}$ unterfuden, bin aber ubers zeugt, das fie fid in diefer scinfict nidt yon anderth meiblidien Infecten unterfdeiden wird. Wer meiß, ob es nidt aud unter Den gróseren Tbieren und unter Den פקenfden Individuen mit derfelben allgemeinen §ndifes
[^10]
## - 58

sem giebt? *) Bon diefer $\mathfrak{A l t}$ Gabe idd Die meifen Mauts efel und andere ફafarde gefunden, aber nidt alle, und befannt if es, Daf man einige Derfelben zur Gortpflangung gefidiatt glaubt. WSir werben im folgenden ©apitel feben, in welder Wegiefung in oiefer sinfidt Die, Pflanzen zu pen $\mathfrak{Z b i e r e n}$ fteben. Won Den borảbergebenden Stotrungè Bei Den Sbieten redete id. S. $34{ }^{*}$ *).

## Zebntes Capitel.

$\because$ Clectrometrieder Fegetabivien. Ctorungen, bie bei ignen Gtatt finden.
S. 49. Die Pflanzen find, wie angegeben, aud electrontotorifd. Sie find es inmer, menn fie begetirelly und find es' nur zumeilen, menn fie die vegetirende Praft sertoren Gaben. Jin Den lebenden gifangen wirfen Die Seructificationstyeile wie bei Den Tbieren, D. i. die Staub\% faden fino + , und de Griffel und Narben find -; und
*) Wiefleidt ift bies aber eine von Denjenigen Wagrgeiten, welde man beffer nidgt fennt, als fie zu befatigen fudft.
**) Die in Diefem Capitel teiber, nur fur angedeutete verfajie= Dene Witfung ber ©befaledter, uns beim einjetinen Tbiere der Sopftheite amd der Efefalledtestbeite, fo dan Das mánnlide
 Geim mannliden, Die © efidleftatheite + wirfen, wethe Cridfeinung aud bei ben Pflangen (\$. 49.) wiederfegrt, ift bon bedeuténder widtigfeit, indean es das potare Wergalten Der Geldiledter und Der Reibebfoblen ju einandef umpider: Tprectlidy beweifet. © fuabe fortgefegt und genauer angegeben wirven, ( $\Omega_{0}$ )

Diefe Eigenfant bebalten fie aud verarbeitet. Daber it baummotienes Beud und कaummollenpapier immer + , mágiend Reinenseucd und Papier, Doer banfenes indifferent if. Die zur Begetation gefdictten Samen baben zwei Wole, und lánglide ©amen tónnen anfatt des bipolarent Mretallenlinders gebrautht werden (Eap, V.). So baben bei den MRonscifen die berfaiedenen blumen verfatedene

 bei welden verfatidene Pfiangen die berfdidenen Get
 eieigt fid Drefer Unteridied aum im ©tamme soer ©tengel. Brenn Dager bei Discifen Der ©tamm + if, und die elefte 一, po tommt dieś daber, dáe man auf einen mánns liden Stamm alugen von cinem meibliden Stamme get mpft bat; eire gemobrnlide Cerfdeinung bei den Fiauls beerbáumen, bei wetden ta Daber aud baufig beobadtetef DaE Die unter Der gepfropften ober oculitten Stelle befind: liden Ueffe, mánnliøe Blumen batter; etwas was niøt
 Zuf folden Didicifticaer Pflanjen tragt ber meiblide Otamm mannlidfe und metblide fruidfe, balo vercinigt Doer in einer © ©ゅBte, balo getrennt.
5. 50. EEs giebt aber aud frudate won Pflangen mit Bermapbroditilacen Sfumen ( . 5. wo beide Gefalediter in Derfelben blume find): (Einige Derfelben, naje am Stiale angefaft, Divergiten, und anbere convergiten, daś beift alfo, einige find + , andere - Daffetbe finibet bei den Sernen derfelben Gtatt, und fande, Dás bei-den

## - 54

Mutterpfangen folder frudate einige einen + , andere einen - ©tamm baben, fo icliefe i申, daf fie aus anas logen Sruidten entfianden fino.
5. 51. Die Rlátter baben an Der Dberflade Die Esitfung det Pfange; aber an bet unterflade die entges gengeregte. Beruibrt man ju_gleider Zeit beide gladen, (0 eutfegt feine witfung *).
5. 52. WBenn jwei verfdiedene wflanjen, ober Deren Blåtter und Jfüdte, obgleid beide + ober - find; ;iu. sleider Beit beruigut. werden, fo entiedt im allgemeinen teine electrometrifde wirfung. Enffegt bei Dee gleids zeitigen Berübrung eive WBitfung; po jeigt Dies, DaE fier ungeadtet ifree fめeinbaren BerfdicDenbeit, Diefelbe Qualitåt befigen, und tònen mabridecinlid auf einandes seimpft werden **).
5. 53. Gin $\mathfrak{v o m}$ Blid getroffener $\mathfrak{B a u m}$, fen, es Durd ben Donnernden uno , leudtenden $\mathfrak{B l i g f f r a g l , ~ D D e s ~}$ Durcd ein fillues und Dunfles Ueberftromen Der $\mathfrak{E l e c t r i c i t a t y ~}$

- Calabe ban wurget und Etamm, אinde und Sold nidt

$\therefore$ Rologifd nur $\mathfrak{F s u r}$ bel, und Gtamu, Binde und Sols bedeuten
 zen, ©sttingen 18Io. §. 34. und meine $\mathfrak{A n}_{\text {natomie Dat }}$
 get und ©tamu, Sinden= und Solftorper fidg ebenfalle + und - verbalten.
**) Jiur die Entwerfung eines naturtititen ©yftems ber Pfane
 Gender ©pecies der Pfangen fónnte Diefe Entbedung von

jeigt in Der EEectrometrie folgenbe auffallenbe Errimels nung: . I) Ex miro daduxd polarijitt, D. F. Yein Ctamm und feine Mefte baben eine in pwifdenráumen oder 266 fagen abmedifelnde + und - electrometrifde wsirfung;
 Der übrige §beil if indifferent. 2) Die Brobe Det
 indiferent fine; morauf bann ein furjer 3mifdenraum folgt; welder electromototifd iff. 3) Cin jedes abget riffene ©túaf, fet ess bon Det Finbe, ober bom frolze Des Stammes; bder bon Den gettoffenen Yfften, bat, fo tleint es aud iff, zwei pole an beiden Enden, fo daf dasienise; weldes Dem Ctamme am nádfiten if, allegeit + if.
(*) Die Ferfuaje von $\mathfrak{F}$ ergelius, Davy u. a., weldie bes - badteten, da巨 bie fid an Der Woltaifalen ©aute entwidelndè
- Electricitát bie Cáuren von Den alfalien trennt; indear fie beide an veridiedene Puncte jufammenbringt, giebt Die Urfade Der Potarifation an Den boim Slis, getroffenen Baumen an; Die ©auren námlity find + , und Die MIfatien -; Denn die atmophhárifae Electricitát unes in Den Wegetabitien Diefelbe Wirfung bervorbringen, welde, pie finfflide Clectricitat in andern gemifdten Gubftanjen erseugt. (Diefe Ertlarung módte wobl faridy feyn, Da demifade Procelie nidft im lebene Den Sorper ©tatt finden fonnen. Suad videripridt igr bie
 finumer (5. 43. Rote), wo man bodk wogr nifft annebmen wirb, daf ©auren no Mfalien naథ Gatitel und gingers: fpis̨en bin getrieben rodrden find. Ware uberbaupt biefe
 bei electrifirten תörpern beftatigt gefunden baben; bon beren er Durdaat fabweigt.
(5.)
 if oie electrometrifare wistung, mit penfelben 3wifdens. táumen, an deme cisen Rande + uid am andern -i ( (2f. II. ffig. I2.), weldes immer medfelt, wenn dee
 fie - am Fuf des §aumeş an Derienigen ©eite; you melder Die Wafferaber berfomma (menn cine Daturter
 entgegengefegter ©eiten: Die beiven andern ©eiten find insifferent. 5) Diefelbe, अinde, weldel an Der ángern Qeite eine beftimmte wirtung bat, geigt, menn fie an Des
 Diefe: Wirtung beobatitet man fomotil an den Báumen, treelde ungeadtet des $\mathfrak{F l i g f f r a b l e s ~ n o d ~ l e b e n , ~ a l s ~ a u d s ~ a n . ~}$ folden, welde burd denjelben getiotet, doer auf irgend sine Weife frant.find. 7) ©dneiDet man vom ©tamm omest fo yom Blige getroffenem $\mathfrak{B a u m e s}$ einen runden इeller ab, fo jeigt Diefer zwei pder, mefrere ©tellen, Dura toelde Der જlie gegangen ift, und wábrend einige Deriels ben + find, find die andern - ( (Faf. II. fig. 12.)
 ano råfu Die andeten unberíbrt; und bann beobadtet man gáufig, Dá Die Blátter eines Mfees gelb. und die Des benadoarten atteg grủn find; und zumeilen fino won den serfdicdenen Wláttcen eines gefiederten Wlattes einige grún und andere getb oder meit, amo dic legten find alles
 Sfir viele Eeitenafte bat, io convergirt Derfetbe, menn diefe son gleider Bagl find, nux man Den aif mit jpei fingern
an Dem bemt Stamme zugetebrten Gube balt; è ploergitt;
 nad Dem andern ab, to beobadtet man ein allmábliges uno correfpondirendes FSedfelin Des Sonvergirens und $\mathfrak{D i s}$ gergirens. 10) ßumeilen láft ber blitg feine ©pur am Baume, aber er ftevt in feiner grósten Rebensfraft alls maglig ab. Unterfudt man Diefen'bermittelf der Glectros metrie, po wirt man lin genoígnlid polarifirt finden, and Durc diefelben झittel wiro man unter Demfetben eine gewobnalide nidt tief liegende æafferquelle entocecent, welde Der Geiter Des $\mathfrak{b l i s}$ ętales iff. 11) Diefe electromes
 wielleidet befánoig fowobl bei lebenden als tobten æảus men; Daber man immer erfennen tann, ob ein æaum bom Slig getroffen gemefen if *).
S. 54. Die bisber erjágiten, an den ßaumen durd Den $\mathfrak{F i t i g f t r a b l}$ erfeugten Erfdecinungen, werDen ebenfalls Durd Den ©turmivino berborgebradt, Dajer man mit gus tem §iedte fallesen fann, daEs beide झeteore Demeelbén §fluidum ifren urfprung verdanten. Der vom Blis ges. tioffene Waum unterfdeidet fid indefien bon Dem wom

[^11] F3rauntogienbergwerfen, weldeb in aufgeldbwemmtem \&ande
 Gande liegt; Daber ef fatint, Dág. Diefer Baum mit Den Weffen. eines untergegangenen Walies burd eine vor allee Gefididte fidg ereigncte Gataftrople Dabin berfenft morben iff, (und dennod dis durcf ten Wliz erjeugte Polarifivung ergaten gat? \$.
©turmmind getrofferien 1) Dadurd, Daß, weenn Der etfe Daǵ Dem ©tamme am nádofen befinolide énde eines abs geriffenen $\mathfrak{M f l e s}+$ bat, und - Das entfernteft ( 6.53 .3 .) ; fo zeigt der zmeite defees (Ende + und jenes -. 2) Das Durch, Daf wenn im umfretfe des erfen die abwedifelnde $\mathfrak{W b i r t u n g}$ fid nur an zwei entgegengefegten ©tellen zeigt (S. 53. 4.); fo firbet fie fid am zweiten im gangen ums freife; ein Unterfdied, welder Der berfaledenen 2 Sitfungss art Des $\mathfrak{B l i z e s}$ und Des ©turmmindes analog iff. 3) das Durch, Dafe, wenn eit Seller eines bom $\mathfrak{B l i g e}$ getroffenent Baumes nur an zwei oder brei ©tellen electrometricase Wirfung bat, Diefelbe fidy an einem ©irfelfønitt bon cinem som ©turmmind getroffenen Waume userall ${ }^{-}+$ feigt *). Endid Daburd, Daß, wenn Det erfte fid
 eine unterirdifde Waffetader iff; fo findet fíd Der zweite fittg uber einer + Subftang. Sinfidetid Der Dauer Dee electrometrifめen ঙßirfung diefer som Sturmminde geteoffes nen Wáume, babe id Stàmme n. Waumáfe gefunden, welde wor mefrern Jabren getroffen murden, und die nod immer mit der bierourd entfandenen Polatifirung begabt find. Die
*) In ber Billa Eufani zu Defio babe id eine bobe canabona fifde Wappel gefejen, welde Deutlid buerfi bout ©turmwindes Dann vom $\mathfrak{B l i t}$ getroffen war. Der abgefanittene Eelles batte und bat immer nod bur Shalfte bie Eigenfanaft eines vom ©turmminde getroffenen, und zur Şálfte die eines bom $\mathfrak{B l i g}$ getroffenen Baumez. Unter diefem Эaume betano fid eine + Erjader, und eine - Wafieraber, in ciner faft parale telen Ricitung von શ. গ. 23. naç G. G. D.
59: -
ssirfung bes Gfurmmindes fiebt man baufig fridmeife． auf Ifeldern am umgefturgten Getreide，unp Diefes mitb samn giecburd ebenfalls polatifint．

## Cilftes ©apitel．

Ctectrometrie oer wetatle． Gtorungen，welde beidenfelben ©tatt finben．
5．55．Die meiffen minetalifden ©ubfangen fino electromototifa；und bieber geforen ofne zweifel alle ERetalle．Da Diefe wistung bald＋，balo－iff，fo mecte ide bies beide angeben and mit Den Spetallen ans fangen＊）．
Fegatiofino：
Cold，
Cilber，
Supfer＊）
 Die wunderbaren demifden © Erfdeinungen bervorrufen，eine getwilie Seibe der SRetalle annebmen，in welder dafletbe Mea
 auf Das niedere； $\mathbf{D a}$ id）aber in ben electrometrifiden $\mathfrak{B e r f u c b e n ~}$ xie gefunden gabe，dafein＋Wetall－wird，wenn es mit einem andern in Berubrung fonmt，und umgefegrt，fo frelle id bier bie 刃etalle und bie andern electromotorifaen Minef ralien in Diejenige Slaffe，in welther iff fie imuer finde．
 Bronze（çiofenmietall）．Scibe fino popitio，weil，um das erfte gu biden，man 习习int bingufekt，und um Daz zweite， Sinn．Jaj finte indeffen aulveilan－Sneifing，weif aber
(xifen **),
ssangan (Braunfein),
Etrant,
צntimoniump
Duedfifiber.
gofitio find:
Watitr.
$3 \mathrm{tin}_{1}$
Sblei,
 ebenfalle allees bronzo antico-; forbobl in. Mingen: and shedoillen, als in Fronjearbeiten; und id vermutbe daber mit ©eoffroy, daf dem Supfer Eifen binugefetzt fey "), Dder ©itber, wie aub einigen Feotadtungen bervorgebt. Auberbem ift aua - Die moderne Bronse, welde von Bea trugern סurd Umidomelzen von artifer Bronze zu ben alten 5Redaillen abnliden Metaillen gebrauat bird. Sn eiper der Leften fand iaf beide Mole.
**) Wábrend Das Eifen - ift, ift לer Gtabl, ber nur aus Eifen und soble befteft +; vorf lekterer aber ift in Stabl faum
 entfegt bic Wirfung aub Der eigenen Sryftallifation Des ©tabla. Eine im Jafr 1796 in Dem Şaufe weldes íd bewobnte, durds Sinidilagen gerfprungene sanonenfugel ift am auswendigen §qeite cryfallifirt und + , und der inwendige nidt cryffallia firte Wbeil ift - $W_{0}$ der Stabl fo mit dem Eifen vermifat ift, baf man ben einen nidit ohne bas andere berubrt, 子. F. im turtifaen Gabet, findet fid feine electrometrifae wirfung。
*) Wergl. Fon Eifen, Das in Den Pferben aus Corintg gea funden roorden; in ©ebleng Journal 5. Ю. 1. S. (S. 153.

## $-62 m$

Waaferbitelr
Binf，
Mrfenit，
Selluy，
Sitalt
Sobalt，
Rider，
2Bismu焐＊）．
Fsenr Die whetalle beterft obet oxnditt find，ober mit andern Mif（\＄uager berfegt，fo betándern fie oft thre ceiz semidaft，weldees gu wiffet nidd ogne Muken if，wie pir im 14，©ap．fefen werden．Die © ©mefelfiefe（piriti） fino gemeiniglid t；aber es giebt aud）－fupfertbaltige ©めwefeftiefe．

5．56．Biefe minctalisíe © Subitarsen baben zwai Wole．Diejenige Gubftanz，melder Die Bipolaxitát megr als irgend einev andern cigen ift iff Der natưrlide skagnet；
 angegeben，Da fowobl diefer，als das magnetifae Eifen， weldes die beiden electrometrioden Pole bat，balo als
 Wher in，Denfelben Bergwerten auf der Jnje Elba，aus welden man die befien 刃Ragneteifenfèine ziebt，giebt．es Cifeners，weldes，obue die magnetifden pole ju baben，
＊）Sat tafe bie neuen mineralifain Gubftangen weg，weldje man in Der $\mathfrak{P l a t i n a}$ finbet，，oder welde man vermittelft ber voltaiffien Edute aus ben altali zc．erbalt．Jat babe von
 metall）unterfucitr－weldges jiq－fand．
vier electromettifate Pole geigt, namlid zmei Wole oben und zwei æote unter, je zwei und zwei einander entgegens gefegt; bon welder (Eigenifaft id midd und andere Durd tåglide $\mathfrak{B e r f u d e}$ übergeuge. J̊d finde ferner polarifint cinen $\mathfrak{A}$ Uerolithen von Denjenigen, die ju ©iena in gabre 1794 fielen. wart Diefes ein $\mathfrak{F e}$ eweis ibrer Wiloung in Det \&uft vermittelf Des Electrictat? - Eben fo if aud Das Eifen Derienigen Maffe polatifirt, weldes zu Monte Di Brianja, 18 झillien bon Mailand gefunden iff, und son EglaDini jn Den Rerolitben gesdbit wito.
9. 57. Unter Den Goelfeinen ift ber Diamant, bet Rubin, Dee Granat, Der Mmetbif, und Der Selefie 一, + aber Der ©marago, Det ©apbit, Der Équamaria, Det
 Der Sagacinty und der Werop.
5. 58. Эon Den ©ryfallen find biele indifferent, $\mathfrak{\text { on }}$ B. alle §alferyfalle, Die blauen Quarjcryfanle; aber die fabwargen, grannen, gelben und rotben quarbbaltigen ©ryfalle find wirfend; und fie baben getodsnlid die sitrs fung Derjenigen GDelfeine, melden fie burd ibre Farbe ágnlidf find. Einige Derfelben find jweipolig; $\mathfrak{z}$. $\mathfrak{F}$. Die ajurblauen Etyfalle des Epantts, Des Diaftens, Die grunen Sdorle, Die buntelrotben Gryfalle Des Granatits, Des Ctauroliths, Die weigen Des Eremolitys, Des Miefotyps;

[^12]
## - 63

Des Erammatits unio Des ©tangenfeing, Die meifen und sotben Eryfalle des ©tillits, und Die fanmargen doer fos genannten ßauøcryfafle. Fom Surnalin war es føon befannt, dafer erroarmt electrifíd mird; id finde ifn aber audf falt electromotorif(i, fo wie er, zwifden zmei. finger genommen, mit dem einen Ende conbergirt, und mit Dem andern Ende Dibergitt. WBird et ermarmt, fo
 find einige fatwarje långlide ©bôtle, weldje idf nidpt felten in ben weiken Duarftiefeln aus ben gilpin finde. Wit pem Surmalin bat Davy den Woracit megen' feiner
 gliden; id finde aber aud am falten Boracit die Duas pratfladen + und Die ryomboibalen flåden -.
5. 59. Die frablenformige oder fibesse ©ftuctur Der bis jest angegebenen skineralien facint gewiffermaken dieErfdeinung ju attaren; eben fo serbalten fida aber auø Der Granit und der Morphyr, seldde feine gibern zeigen, und fo aud der glasartige Prowbyr oder die Rava gon Baltrabaglia, Die Bafaltáalent, und andre nidt fibrofe Eaven. Diefelbe \$olaritàt finde id in einigen barten ©teinen, j. B. im bandfórmig geftreiften Jafpis und அ્યぁat.
8. 60. Unter Den Salgen find einige + , wie Das Südenfalz, der 』laun, Die Goda, Der ©alpeter *), Det Caimiaf; - find Calpeter und Cremortartari.

[^13]5．6r．Unter Den Cómbufibilien fino＋Dee Sduct． fet und báufig die Braunfoble；一，find das foftle Sgolg． Der Mntbracit，Die Rapbtha，Das Bedj，Das Metcoleum． und oer Ambra． 1

6．62．Die GrDen，wenn fie rein find，find im Mff gemeinen indifferent．Die gefarbten ErDen－Daben pft Die Eigenidaft Des Metalles；，melcjes fie farbt；batex ift 十 Die Cbloriterde，und－Die rotbe Grie vom ฒerona．Dafu．
 Sialf）ift mie wer ©dwefel．，Das reine und rubige Whaffer ift indifferent，Das unter Der Erde fiesende aberp felber wenn es fidtbar iff，madit bie Somper，auf melde es wirft，－Entbált es mineralifde Cubfanjen，for nimmt das Die electrometrijden Cigenjdaften Derjelben． an．

Sudiftes Capitet．
 Clectromotoren．
§．63．Die Eto̊rungen，bon Denen id big lest redete，find won Der Natur Den genannten ©ubfanjets mitgetheilte $\mathfrak{B e r a ́ n d e r u n g e n . ~ E s ~ g i e b t ~ a b e r ~ n o d ~ a n d e r e ~}$ Durd $\Re$ 亿unf，D．b．Dusc Die Bearbeitung Dés Sieníden． Das æeiben，fagen Die Pryffer，giebt Die 心̧laselectricis tat dem ©lafe，und Die saarjelectricitat dem Siegellacf，
 1809．1．โgl．§． 126.1 fo wie in gegenwartiger Gdrift §．97． wird er imuer á Den מegativen Gubftansen gejabla．

## - 65 -

welde Soirper vor Dem Reiben als der Ellectricitát beraube angefeben werden. Idt, $\mu \mathrm{nd}$ jeder ©iectedmeter, welder Diefe Subftanjen verfudte; fanden daz ©las + und das Siegellact -, aud wein beide nidft gerieben watiff: Diefelbe wiztung, wie Das Reiben, bringt oas ermars men $\mathfrak{H e r b o r}$. $\mathfrak{W o m}$ 凡eiben Der ßaguette redete id §. 41.
6. 64. Жcibt man zwei bomogene ふorper mit eins ender, f. W. zwet Mungen, fo behait Der cine Den ifint eigenen $\mathfrak{W o l}$, und dé andere nimmt Den entgegengefégetent an. Diefe Gigenfaaft bebalt er indeffen nidt lange.
S. 65 . Werfmúroiger if Die Beobadtúng über Die
 eine Eifenplatte, weldie - iff. Jid gebe igr einen Sdlag mit einem Seammer ober mit einem andern Eifen boet mit einem ©tein, und fie berliert alle æisfung. Jid gebe
 gebe ibr orei, und fie verliert fie miederum; idf gebe the sier, fie ergalt fie wieder; und po medfelt die Wirtung und Der $\mathfrak{B e r l u f t}$ derfelben mit Der gleiden und ungleident 3afl bet Edlage.
6. 66. SBeDecft man ben Electromotor mit eineit einfactien \$apier, fo bermindert fidt Die wirfung, abet wir̀ nidt umgefefrt, nod ganjlid aufgetoben. Wicdectt man inn mit zwei $\mathfrak{P a p i e r e n , ~ f o ~ b e r i d m i n d e t ~ d i e ~ \mathfrak { B i r f u n g ; ~ }}$ mit Drei febrt fie zuruff; mit bier verfdimindet fie; und fo fortfabrend findet man, daE die ungleide Zabt Die electrometrifde Eigenfanft Dem Electromotor wieders giebt, und die gleide fie nimmt. Bedectt man ign mit

jeigt ef butcaate feine witfung metbr. Son bet etsrung welde ourd die fortgegende æeige entfeft; in welder Die Electromotoren neben einander gelegt find, und die man Durcd den Pendal erfágrt, babe id S. 23. geredet.
8. 67. ©egt man einen Elctromotor einem Dunfe won entgegengefegter wirfung aus, fo nimmt er diefelve Wirtung an, und betliert fie nidt wieber. Die glade eines - §upferbleds der Slamme und Dem Dunft Det $\pm$ Braunfoble ausgefegt $r$ with bierdurd aucd +1 und

S. 68. Bei Cifenoraht von jeder Ctâte, fo oft id aud mit Demfelben $\mathfrak{J e r f u c t e}$ anfellte, 5 abe id die eleftras metrifde Wirfung in $\mathfrak{A} 6$ fágen gefurden; auf'welde e (igent f(baft man adten mus, menn man mit foldem Eifen foroogh electrometrif(ie als aud) magnetiode Werfute madt. Diefelbe bieobadtung madte id an getrieber nen Eifenbledjen, auker wenn fie febr breit fno, wo
 (dem Gebraudde man fertrer foldes Gifon anmendet, fo etbălt er immer an Den beftimmten §uncten, die beides Wole Daffelbe gefaleft mit den Eifenbarren und Watten, fo wie mit den mit dem fammer gefdmiedsten eiffernen Stáben; und zumeilen aud mit Dem ærfing.

## Dreizebntes ©apitel.

Ctorungen, von ber Atmofpgare ergengt.
8. 69. Es trift fid oft, daß, wenn man einell Electromotor mittelbar oder unmittelbar berübrt, feine
\＄wirfung entfegt，und zuncilen if oie SBirfung umges febpt，D． $\mathfrak{V}$ ．Die + Siorper wirfen - ，und umgefegrt． Diés entfebt Durct in Der 2tmbipháre borgegangene Wers anderungen，welde zumeilen fidhtoar find，z．W．Wolfenf Siliz，Donner und Regen，zumeilen unfidtbar und Wium fung einer plóslid entfandenen $\mathfrak{F r u d t i g f t e i t ~ o t e x ~ c i n e g ~}$ feinen Rebels．©s if befannt，Dag unter ábnliden uns： flảnoen weder die gemodrnliden Electrifirmafdienen wiw Fen，nod Dia voltaifde Sáale．Die troćne zambonifote Sáule barmanirt am meiften mit meinen electrometriic申ea Beobadtungen，indem fie unberweglid＇if，wenn ole Electromotoren nidet auf mid wirfen，und ofcillirt， wenn fie wirfen．＇Jedoct if dies nidit beftànoig；Daber man，ebe man electrometrict，Werfucte unternimmt， notbwelioig erf efforfaen muß，ob Die Electromotoren twirtel，und welde Wirffuag fie Faben．

S．70．Eine gróscre Menge Det Electricitát in Des $\mathfrak{A t m o j n h a ̉ r e}$ vermehrt Die wirfung Der Electromotoreng und beidleanigt Dafer die berwegung der electrometriicten Inftumente．Die Unbeweglidffit diefer，und die ©tss sung ifrer कुemegung find eine wabrideinlide Mnjeige
 bei Donner und ₹lit die $\mathfrak{I n f f r u m e n t e ~ r u f i g ~ f i n d , ~ f o ~ f e f r e ~}$ Die $\mathfrak{B e}$ enegung zurưaf，wean ねegen erfolgt．

S．71．Die Wirfung，welde der blik．und Dee Sturmwind auf かảume berworbringen，indem fie fie polarifiren（6．53．），ergeugen fie aud auf andern ©ubs
 gleidfalls an won Diefen \＆ufteridecinungen getioffenert

## - 68-

SRauern und ©teinen, felbit nad febr tanger Beit. Yat fand uno finde noct jefgt in Mrailano diejenigen biebaude fets polarifirt, auf welde der $\mathfrak{B l i g}$ im $\mathfrak{J a b r}$ r 779 fiel, und meidee \&andriani*) angab und befaried; und die Cilbernadel, - Durd welde Der ælig, indem er fie zum §beil \{dmots, in Dein Sopf eines grauenzimmers aus Defio im Jabr r8ry fufy und daffelbe todete, ift noch Immet polarifirt **), wie es ebenfalls die Madeln find, welde Rofaciferio (S. S. roo) auf Dem §opfe batte. ©o fand ide and die coloffale marmorne ©tatue polaris Firt, weldde Der ©turmwind im erfen Jabre Diefes ©ácu; Iums bond Der ©pişe der faccade in bie תirde von ©ant 2ngelo warf, und finde nod jeşt die eine Şand Derfelben polarifirt, nadoem die Statue felbf in Stứen zerfola genif.
D. 72. Merfmúrbig if Die Wsirfung Det Gonnens firablen aup die Electrometrie. Sind fie warm $r$ D. . b. int Gommer, fo bat det denjelben auggefegte ©ilectrometer Den gemóbnliden entgegengefeģte Ђemegungen, D. b. Das 4 madt inn convetgifen, und das $\div$ Dibergiren. Bringt man inn in ©datten, fo jeigt et alsbald die. gewobnilidet $\mathfrak{B e w e g u n g e n . ~ © t e f t ~ e r ~ u n t e r ~ e i n e r ~ M i f d u n g ~}$ bon Sonne und ©datten, \%. B. unter einem Baume mit bielen Meffen obne ßiătter, fo bat er gar feine Bewegung.

[^14]**) Dafelff p. 63.

## - 69 -

马ameilen aber, wenn er bon der Conne getrofen, bat ex. Die genobynlide berwegung, und dies findet ©tatt; menn
 taum bemertt.

## Bierzegntes Capitel.

\#uf weldae Beife man bie Quatitát ber electroo motorifáán Gubfanden beffimut.
5. 73. 'Biele' bie mit Det saguette umgeteft, baufig Sotruger, Defimmen obne țjeiteres die Dualitat, Quans fitat und Siefe Der ©ubftanjen, welde fie fpurren; aber fie fagen nidft, und wiffen es wayridecinlid nidt, nads welden Siegeln fie beftimmen. ©s iffeine fatmierige ©ade: Daş Beftimmeri nad electrometrifdeñ Regeln; Da inderfiens Die $\mathfrak{A l t e n}$ uns bieruber Rotigen binterlafien baben, weldie Dazu dienen, menn aud nidt mit Gemifgeit, Dodit mit.
 will id fie mit Defto groserem æertrauen mittheilen, ba: id fie im $\mathfrak{A l}$ gemeinea burd vielfáttige in Diefer feinfidt angeftelte, und von andern wiederbolte Berfude erprobt und erprobt gefetjen babe. Sad fange an mit Den Unter fuclungen über Die Qualitat.
S. 74. $\mathfrak{B e n n}$ ein ©lectrometer fit mit einem Clec tromotor in mittelbarer oder unmittelbater ほeruigrung befindet, fo bringt Diefer, wie wir in Dem fruifern gefes
 Die Bemegung Der electrometrifden $\mathfrak{J n f t u m e n t e ~ f u n d ~}$ giebt. Beruigrt er ferner zmei verfaiedene, obgleid Eome

## - 70 -

Yoge ( $\mathbf{D}$. K. Beibe + oder beide - ) electromotoren, po entifeft feine Wixfung meffr. Yid fagte, zwei veridie: Dene, obgleid bomologe Electremotoren, wie z. W..find: Die - Cilber uro Supfer, oder Die + ふinf und 3inn. swenn aber die beiden $\mathfrak{F l}$ lectromptoren nid)t allein bomolog
 Zint fenn wurben, fo bat der clectrometer die gemodns liden Wewegungen, als menn et ein eingiges ©túf betůbrte.

* 0.75 . Nad diefen Grundfáken, wenn id burd die æeregung Det $\mathfrak{Y n f t r u m e n t e}$ cine $\mathfrak{j} \cdot \mathfrak{B}$. — Wirfung gewabt werde, welde von einem Electromotor berborgebradt mird, Der entweder unteritdifa, Doer bon mir gefebent anto becuitrt, aber nod nidtt erfannt ift, fo nefme idin Die Seand odet zmiidjen die ginger, oder lege unter die Súse abwedfeelno alle Diejenigen verfdiedenen ©ubfangen; melde mir Den Werdadt erregen, daÉ fie dic - Wirfung ergeugt baben tionnten. B̉ugleid entferne id alle ©ubs franjen, Deren glcidjeitige Berúbrung die Beemegung Des, §nfrumentes bemmt. Gindet fid) nun eine; bei deren
 Die erffe Gubitanz, welde Die æetwegung erjeugt bat; Die mir aber nod unbefannt iff, diefer ©ubfan; gleid fen. Ein Beifpiel madt dies drutlider. Id. werde g. W. Dura
 — Cubfanz fitbe. Diefe fann nun fenn Gold; Eifen, $\mathfrak{s u p f e r}$, foffile Soble, uuterirdifd fliffendes spaffer $x$. (ङ. ©ap. ir.), jath unteriuble jeegt, von welder Mrt, nad De: Socalitat, wabrideeinlid) Det EElectromotor if,
und werm ta bermutbe, dan ey Eifen oder foffite roble If, fo nefme id ein Stuct von Diefer und bernad vont jenem zwifa)en Die Singer. Sebe ia, Dan die Jinfus mente unbeiweglia find, fo idliefe idi, dan es weder soble nod Eiren iff, meldes auf mid) wirft: Matber nebme id) ein ©túa Papier oder §einen, (aber nid) Waums wolle) taude es ins waffer, und balte es in einer Sand, und wenn die $\mathfrak{I n f t r u m e n t e}$, fid beibegen, fo faliefe id), Dás Der unterivolide Electromptor eine wafferader iff; wovon id mid Dann bollends ufbergeuge, wenn id die Fortferang Derfelben finde *).
§. 76. Jndem id ábnlide Serfitie mit ber gleid): geitigen switfung madte, babe id gumeilen ponderbare and unvorbergefefiene Mnomatien gefunden. Jat verfuate
 Beide in Nailand mit demfelben Stempel im Jafr 1796 gepragt (in Dem Jabre, in weldem bis jum Miay Defter ycid. (berrfate, und Dann franfleid); und id batte nidt allein bei der gleidjeitigen $\mathfrak{F}$ erùbrung, feine $\mathfrak{F e}$ eegung in Den Jnftumenten, fondern fand aud), da idf fie eingelit unters fucte, DaE Der eine, anfatt - gul fenn, gleta dem (bol,
 senden 5. angeben merde, dás in Der Segirang anfiatt Des Supfers Bronge Dem Golde jugefetst fiv, welde das mabla, wegen Der Phanderung Der Nirdert, weit weniger foftete, als das Supfer. Diefelbe Erfacinung Des auf
*) ©. §.42. und meine Osservazioni Elettrometriche in Tom. XVII. della Società Italiana.

Sirens der wirfung bei Det gleidseitigen Weruibrung sweier Bolos Doer Cilbermungen bringt Dic Regirung berbor，menn fie aum in æeiden bon bomologen 刃etallen ift，fobald die Duantitåt derfelben verfaicoen iff．Ia bemerfe teine W3irfung，menn ida eine Golomúnge bon 2lepander pem Grofen gleidseitig mit Dem grojten ఇbeile Der gegenwártigen Goldmůngen berůbre，aufer mit einem शapoleonsd＇or aus der 刃núnge zu 刃iailand．

6．77．ひebnlide Berfude，die id und andere ges． madt baben，baben mir immer geseigt，dan man Durd Daffelbe æittel die ®ualitåt der Regirung in Múngen oder Sunffacien erfennen famn，robalo diefe Regitung bonder Sitt ift，Dán fie Die wirtung Des Electromotors berándert． Das $\mathfrak{R u p f e r , ~ w e l d e e s ~ f u ̊ r ~ f i ́ d ~ - ~ i f , ~ w i r d ~ + i m ~ N e f f i n g ~}$ und in Der Bronge，durd den $\mathfrak{3 i n f}$ im erfen und dura） Daġ zinn in der gmeiten；und $\mathfrak{B e r f u ø d e ~ z e i g e n ~ m i r , ~ d a ß ~}$ Das̀ Sieffing bei Der gleidjeitigen Werâbrung mit 3int Wirfung bat，aber feine mit dem zinn；Dagegen die $\mathfrak{F r o n g e}$ mit Dem るinn und nidt mit dem ३inf．Gernee Wabe id Den furs bother（S．76．）erwagnten Souberains D＇or gleidgeitig mit einer æảnge aus reinem §upfer bes
 gleidseitig mit einer neuen 刃redaille aus ほronje，und die Ferwegung dauerte fort．Es facint Daber，DaE nidt fos wobl die Quantitåt der legirung Einfú bat，um bei
 zubeben，alg viefmebr die Qualitát，uno daf es diefc sorzúglide ift，welde eine + Wirfung einer ©ubfans mittbeilt，meldey fúr fid－if．aber nidet＇nur oie wers
f(biedene Qualitåt, fondern aud cine po zu fagen gemifie 2lffection eines, wenn gleid identi(d)en Metalles ift bins reidend, um Die wirfung bei Der gleidjeitigen Berůbrung aufzubeben. (S. S. 66.). Daber ift es bei unterfuctuns gen Diefer $\mathfrak{A r t}$ notbmendig, Die beiden ©ubftangen erf jede für fidi ju unterfucien, efe man fie in Der gleidzeis tigen Berubrung verfudt, um bieraus auf ibre Joentitat

6. 78. W3enn man fid mit unterirdifden Sispera befdafftigt, po if es ferner nothmendig, auf Diejenigen Subftanzen $\mathcal{A}$ dt fu Gaben, weld) fid jwifden oder neben Det Eubfans befinden fonnen, welde man fuctt. Set Der Unterfudung Der colen Wietalle, D. b. Des Goldes - der Silbers, muß man berůcfiatigen, daf dieje faft immer larvirt, das beift; mit ©droefel bermifdet find: Daber ein filber: oder golohaltiger ©dmefelfies bet gleids. geitiger $\mathfrak{F}$ erůbrung mit gereinigtem und gegoffenem ©ilbes oder Golde nidit mirfell mird; und Dennod entbalt Det Edmefelfies ©ilber oder ©iold.

夕. 79. Stuf jeden Fall, if es immer nůslid), went man in mineralogifaen Unterfudungen reifet, झrobea Derjenigen Mineralien mit fia ju fügren, welde man wabrfdecinlid antreffen wird; und vorgugglid Derjenigen, auf Deven Erforidung man ausigcht. Sileine ©turce find binlánglid, aber man muß fie vorfer electrometrif(i) unters fuden. Der ©dwefel, Das ©alj, Das Eifen geben ims
 mufferner nidt verlangen, vermittelft der bei gleidjeitis ger ßeruigrung andauctnden Doer aufgebobenen かbirfung
mit woller ©iderbeit auf Die Sualitat ber unbefannten Cübfangen idliefen zu fômen, und nod weriger die gange zurammentet̨ung und sualitát Dee Beffandtbeile angugeben, gleidfam als menn man fie djemifd analyfirte; fondern die angegebencl $\mathfrak{S e r f u d f e}$ Dienen nur, um cine fefr wabrideinlide $\mathfrak{F e r m u t f} u n g$ uiber igre Natur zu bils Den. Man fann bierúber nadjlefen meinen Brief an Ebel im 17 ten ほande der Memorie della Societa Italiana, in meldem id nidt nur die electrometrifde Eigens falaft febr bicler' ${ }^{\text {Subftanjen angebe, fondern aud das }}$ Werfafren, um Dieienigen, welde identifd (deinen und ев nictut fino, und diejenigen, die es. find, und nidt facis nen'; zu unteridciden. Die bisber angegebenen Erideis nungen fůbren fu Der §ermutjuing, daß Das gluidum, weldes fic ergeugt, (es mag einfad doer Doppelt fenn), won jeder Der berfdiedenen Eubfanjen verfdieden modis ficirt wird, es mag fíd won Denflben entrictelin, odet nut Durd fic lindurdiftionten.

## Funfzegntes © $\mathfrak{F a p i t e l}$.

Muf welde æseifeman bie Quantitat der electron motorifalen ©abfangen befinmat.
§. 80. Diejenigen, welde eine Deutlide und bes fimmte Empfindung ûber unteritoifajen Electromotoren Saben, empfinden die witfung megr doer weniger fart, und foliefen bieraus auf die Suantitat der auf fie wirs finden Subfang; Dieienigen aber, welde fida der electros metrifigen Inftrumente betienen, empfinden und feben

Sie Setwegung betfelben an eingeluen ©tellet fatafer und
 Bewegung erjeugenden ©ubfang．Da aber Die 刃心irfung aus－mefreren Gruinden grober oder fleiner fenh fann，fo fann man fid leidet in der Quantitat freen．Man fann annegmen，daE die WBirfung Der Electromotoren mit dee Quantitát Der Clectricitát correfpondirt，welde in Dens felben frei wiro odee Durd fie bindurdfromt uno fie modis
 eine $\mathfrak{b e j}$ iefung mit der $\mathfrak{A t m o f p b a ̊ r e ~ b a b e n , ~ u n d ~ o t e r e , ~ w i e ~}$ wir feben，berảndert fide oft．Şenn man àlio mif unters
 Electricitát frei werden im Berbáltni三 feiner ßeibung； alfo nidt allein im 彐erbaltní der Quantitát Des §affics，
 ．230 daber cine Wafferader grofern Fall bat，da wiro mant fie für gróser balten，als wo fie geringern fall bat，und in Der Shat int fie Dod nur diefelbe ：1Der＊）．

6．81．EFs giebt abet，wie mir 仙eint，cin Mittel， um mit vieler Wabrideinlidfeit úber Die nidt abfolute， fondern relative Duantitát gweier $\mathfrak{X d e r n}$ ，mógen es $\mathfrak{B a f f e r s}$
 anerwieferen §upothefe，daf bie electromotorifaen æBirfuna gen frei werdenier＂Electricitat ihren urfprung verdanfen．
 （Grande，incem Gefanntid）eine grosere Electrifrmafdiene
 flcinere bei greferer ßeiaung．Annegmbarer focint bier bie Sgearie einer ned nigt niger befannten，eigentyunatiden

Doer bituminofe ober efrgadern fenn, zu faliefen. Wan balte zwifden 2 fingern Den gabelfórmigen $\mathfrak{A} f($, ober die Ffeder, und babe bor Den augen eine Sefundenugr und beftimme nad derfelben wie wiel Зeit das Jinfrument ges brauct, um eine Sreifung ju vollenden. Denfelben Bers fuød made man nadger úber eine andere benadbatte \{der, welde man in gleiden oftliden $\mathfrak{D e r b a ̆ l t n i f i f e n ~ g l a u b t . ~ E F s ~}$ iff tlar, Dak je fúrgere zeit das Infrrument gebraumat,' um die Sreifung bu vollenden, defo grojker, tônnen wir fagen, ift die æ্Birfung der unterivdifden electromototis
 ift Die Quantitát ciner $\mathfrak{A}$ der in $\mathfrak{B e r g}$ Ieiøung mit einet andern.
8. 82. Nad benfelben Ģrundfágen fant man die Wulfationen (S. 乌. 28.) jáblen. Wenn Die Efrs W3afiers\{der in einer 刃inute Die 3abl derfelben vermins
 To gróser fenn, ie fleincr die 3 abl if. 2Benn eine +
 f(bliefen, Dáe diefe elder grôeer if unter gleiden umftans Den als eine andere, welde weniger ¥ulgidlage giebt.


#### Abstract

lebendigen Jraft, weldye, wie jede lebendige Mraft mit der Quantitat Des fie ergeugenden Fópers in Werbattrís febt, mit diefer $\mathfrak{g}$ = und abnimmet, und mitswadfender $\mathfrak{J n}$ = tenfitat dic geitliden und ráumiden $\mathfrak{B e r g a t t o}$ niffe megr begertfat; Daber in gróere Entfernung tub in furgere zeit und zugleid intenfiver wift; was aud im forgenden $\$$. beftatigt wird.


## $\div 77-$

Sinfidtlid Der SBafierabern meroen wir im 18 ten (Gapitel ( 6.98 .99 .) andere widtige bemerfungen maden.
S. 83. Wan befitmmt die Duantitat, wenn mefrere Yoern ober Bainge, ober breite Rager electromotorifaer ©ubfanjen vorbanden find, was nidt felten borfommt; und gieft bieraus Dann Rugen, indem naan entweder mebrere. 까fieradern, wenn fie nidt fefre tief find, bers mittelf eines Grabens veŗindet, doer indem man auf die Crigginge einen perpendifulåren ©dadt einfegt, um die Etårfe und Dualitåt einer jeden ju erfennen.
8. 84. Diejenigen, welde innerlide Empfinoungen Gaben! finden zumeiten, dag denfelben die Wermeguing dot Baguette und Der andern Infitumente nidt entipridft. Wennet, dem dies baufig begegnete, beobadtete, dak Dies ©tatt fand, menn eine Mifdung zweier entgegens gefegter ©ubitanjen vorbanden war, \%. W. fofifice Rogle und ©めnefelfies; tine nidt feltene $\mathfrak{B e}$ bindung.

## Sedzehntes $\mathfrak{C a p i t e l}$.

2uf welde weife man bie ziefe unterirbifder electromotorififer ©ubfanjen beftimmt.
5. 85. ©inige Theologen begaupteten fil $2 n$ fange Des berfoifenen $\mathfrak{J a b r f u n d e r t e ́ ~ * ) , ~ d a ́ s ~ m a n ~ d i e ~ T i e f e ~}$ unteriroiticer fiorper nidt wiffen tonne, als nur burd
*) Natalis Alexandri Theolog. dogm. et mor. App. ${ }^{\circ}$ I. Epist.
 280.

Sexffe Des Zeufelis; und rogur in borigen Jafre micoues bolte diés ein gewiffer Gramisfanermónd in einem $\mathcal{M}$ (mas nac) *), uan bie ねenfden won Der Mumendung der Elecs trometrie abjubringen. Dicfer Jutthum if indeffen vers geiblid, bei den erfen wegen Der Beit, in welder fie Lebs tell, bei Dem zweiten wegen Der unfunde in Den Naturs wifferidaften; dies moige indeffen den Sbedlogen ein Wsinf fenn, dág fie in ibren Urtfeilen úber dia Micinungen Deit Whyfifer weniger vorlaut find.
8. 86. Die Weife, Die Siefe untetirdiader Rofpet
 fennen, war jaton Den Mlten befannt, uno fie baben uns bieruiber folgende Æegeln ůberliefert. Sif Die थber bers mittelf Der electrometrifden $\mathfrak{I n f f r u m e n t e}$ gefunden, to bes geidne man ibren Sauf auf dem 引oben mit einer \&inte DDer mit irgend einem zeiden; bierauf giege man, blok mit Den Rugen, eine perpendifulår (auf die erfe int redten spinfel fallende) \&inic auf die Mber, und gefie nadid derfelben langfam, und in der Şand daş Jinfrument baltend, mit welderm man die dider entoedt bat. Diefes fetbt fill **), nadoem man faum einen ©drift getfan blat, und erfålt nad einem beftimmten-zwifatenraum des Weges feine Berwegung wieder, aber in entgrgengefetcte Riditung. Sijen b. ©. Die Maguette, oder ein anderes Sinftument ůber einer wafferader convergirt, fo bleibt

[^15]Fe unberseglid, fobald man den Fuß aukerbalb der \&inie Der wafferader fegt, und fie dibergirt, wenn man in eine gewiffe Enffernung fommt. Siefe ©ntfew nung feigt die ₹iefe Der, aderam. zur leidtern (Einfidt febe man Taf. I. Sig. 12. ©Der Electrometer fins Det Die gber auf Der Sberfảde Der Groe bei a, und ers fennt for an Det $\mathfrak{B e}$ ewegung feiner $\mathfrak{I n f f u m e n t e}$; ex gebt jegt nad) dober nad c, und die Wereegung bort auf; es geft nad $x$ und. Die bewegung Dauert fort; 方eraus
 und gieft von dem einen \$unct nad dem andern die \&inie a. r. Cer begeidnet bierauf bloz mit Den 2ugen eine auf Dicfe perpendifulår fallende \&inie, welde nad Dem $\mathfrak{P u n c t e}$ c geridetet if, und wågrend er nact dicfer Ridtung langs fam geft, ftefen die Inffrumente fitue, bis er an Den §unct c fommit, wo fie eine entgegengefegte Brchegung annebmen. Cre migt jeģt, wie viele Sdryitte poper Gufe es won a bis $c$ find, und folieft bieraus, daf die qides eben fo weit bon Der Sberfiche, D. B. eben fo tief iff, Dás.fie folglide in to fegn mus.
5. 87. Scd babe gefagt, d.an' man nad rinter auf Die 2 der perpendifular fallenden sinie geben muß, um die Siefe derfelbeit ju ertennen, indem Diefe gleid if Der Entfernung bwifden Der 2der und Dem @uncte, wo die Inifrumente cine umgefefrte berwegung annebmen. Ents fernt man fid aber son Der MDer nidt in Der . Werpendifus lárline, fondern in einer diagonalen, fo mird man nidt efier in cine Dee Tiefe gleide Entfernung fommen, als nadoem man sinen weit grobern Wey gemadt bat, alg

Die giber tiff if. Wan fete ₹af. I. gig. 12. Wir netmen an, die gder laufe von binad z, und Die Perpenditulat: linie fel von b nad a. Wisenn anflatt auf Diefer £inie ju gefien, wo man, bei a angefommen, die umgefefrite Benegung baben múrde, auf Der forágen ミinie b. d. fortgegt, to mird die umgefegrte bewegung nidt efjet eintreten, als bis man in dangefommen ift, alfo, nads Dem man einen weit grógeren Zwifdenraum do rdlaufen bat, alş Der iff, Den man auf der perpenditulartlinie ges bend ourdlaufen baben můrbe. Wan wurde fid daber felfr irren, wenn man Die Enffernung b. d. ald Die Siefe Dee zoer gleid annegmen wollte.
5. ${ }^{\prime}$ 88. Einige meffen Die bettifale Enffernung, D. 万.

- fic feigen in die feoble, um fid von dem Drte zu entfernen, wo Die Sinftumente die MDer angejeigt baben. Bu Diefem Z3med nebmen fie eine \&eiter, uno indem fie die füfe nebeut aber nidt ůber die 2 deer fellen, fetigen fie auf ber geiter in Die Scobly, bis die Inftíumiente cine umgetegrte Semes gung anuefimen. Inderm fie Dann Die froble meffen, welde fie geftiegen find, fo fegen fie Die Entfernung bingu, welde fid zmifden Dem Orte, wo fie Die MDer füblten, und Dem, wo die Reiter fetbt, fid befindet, und baben dann Die mabre Siefe der aber. Diefe $\mathfrak{M r t}$ zu meffer ift ans menobar, ia nothmendig beim Graben eines $\mathfrak{b r u n n e n s .}$
 Rider von der $\mathfrak{D b e r f l a t t y e}$ des $\mathfrak{b o d e n s , ~ t o d ~ D e r ~ G r a b e n d e ~}$ arbeitet, geringer gerworben iff, fo fann diefe nidt mebre mit der borizontalen Entfernung gemeffen werden, wegen Des engen शaumeq; und man gebraudt dann die seiter


## - $8^{2}$ -

auf oie angesebene 5reife, uno beobadtet, ob die fraiber auf der Gbene gemeffene shefe in Dem Wafé bermindert If, als die Grube tief if. Id finde $\mathfrak{j}$. $\mathfrak{B}$. auf die anges gebene sseife auf ber Dberflade bes' Wodens, Dak eine
 ausgegraben, to wito die umgefefte Ђemegung der $\mathfrak{I n}$, frumente eintreten, nadbem id mid auf Der Seiter 28
 gegraben, fo wiro Die umgeffarte Bewegung entfegen,

5. 89. Jt babe bis iege bon denjenigen geredets welçe, feine innern ©mpfindungen füblend, Die ミiefe mit
 bon denjenigen bandeln, welde ©mpfinoungen baben, wie im 6ten Cap, angegeben if. Diefe fůblen Die unterirbi: faen ©ifectromotoren, und beftimmen zumeilen deren Quas litåt ( $(5.29$. ). Sreten fie aus der vertifalen Birfung, fo Gort Die (Empfindung auf, oder wird bedeuteno bermine Dert; und wenn fie fid fo weit bon ber bertifalen, Wist fung entfernen, ald Der Electromotor tief if, fo erbalten fie eine, Dem electrifden ভळlage gleide ©ridutterungh welde man den ©egenfalag (Contracolpo) nennt. Diefer entipridet Det umgetefrten Berwegung Dé Infitus mente. Ift dic Wirfung febr fart, fo giebt es zmel, aud Drei ©山lăge. Jid babe diefes an Pennet beobadteft, und and felbit an ibm empfunden, menn id ibm Den Puls

(9.)

## － $82-$

fublte．Weim Mbbate $\mathfrak{D r i o l f}$ faty idy untet gleidien umftanden cine 2 ert von ßưfen（subaulto）im Unterleibe．

S．90．©aiffon bon Billaftanfa bei Mijsa，cin befannter Wafferfûbler，Den id im Julius des jabres： 18：3 unterfuøte，bat eine befondere ©mpandiafeit，uno ceine，bon Den ưbrigen etwas beridiedene Metbode unt die ミiefen zu beftimmen．Wenn er das æaffer gefüblt bat，（unb er fablt es̀ in cinem umfreife，Deffen Scalbourds meffer Der Siefe gleid iff）to gebt er in Derjenigen Ridss tang，in weldder er bie wisifung zunefmen fůblt，bis et an eine ©telle fommt，won wo aus er fie abnebmen mett， und falieft nun，Dag bertifal unter Diefer ©telle Die 2ider flieft；er geft num weiter，fid won Der 2 deer entfers nend，biz Die æ乃irfung gånglid aufgoitt；Dann fefrt et um，geft über Der ader zurůt und fort in Derefelden Rids turng，bis die wisirfung aud an Der entgegengefegten Seite aufbort．Gr mift dana mit einem，Faden Die Entfernung Der beiben entferntefien æuncte，biegt Den Saben in bee Sitte um，und die Etetle，wo Dee Gaden fid umbiegt， feigt den Sort der 2der an uno Deren Tiefe．J jd babe
 Siefe bieles brtunnen genau beffimmt bat，und id，fann Dies um To mefre begeugen，da，obne daÊ wir unšunfere gleidseitigen ßerfuche mittheilter，mir immer in Dee Soeftimmung der Stefe and des gaufg unteritidider ©̧es tráffer cinftimmig waren；er in der ફeffimmung durd die Empfindung der feúse，idi；indem id swifden den fins gern einen jweipoligen §ylinder bielt．

9．91．，Bel den 丩nterfuøungen über Das Borbandeds

## － 83 －

feign unt uber Die Siefe Des waffers muf man abet auf zwei Dinge $\mathscr{M d t}_{\text {baben，}}$ damit Die Mngaben nids falid． sDer miderfpredtend werden：1）Einige \＃bern baben eine （2nt bon $\mathfrak{J n t e r m i f f i o n . ~ \Im ( d ) ~ m e i n e ~ a b e r ~ n i d t ~ I n t e r m i f f i o n ~}$ nen bon ©tirrben doer WRinuten＇，fondern oon Єefunden， welde gemosorlid nidt bis auf eine आinute fide erfreden， fowobl in Dem Eaufe als in Der Rube．Diefen Sintermif fionen entipridt ，cin 2 ufbobren der（empfindung und eir Stillefteben Der $\mathfrak{I n f f r u m e n t e . ~ 2 ) ~ I n ~ e i n i g e n ~} \mathfrak{N a b r e q}$ eiten fenfen fid Die SBafferadern bedeutend，Dder Inufen ia grobeter Tiefe；und Dies geidieft entmeder im æinter， wenn ©dnee und Waffer gefroren fino，Doer in Der お马obe ciner trocenen Jabresseit．2Senn man in diefer Jabregia geit das $\mathfrak{W a f f e r}$ febr tiff angiebt，und man mit Dem Eras ben Deṡ Brunnens bis zum grübling doer ふ̧erbft wartet，
 Der Beit，in welder＇fie gemadt morden，ridtiy mar．

## Siebzefntes ©apitel．

Ru名ender ©fectrometrie．

§．92．Selbft diejenigen，welde Die $\Re$ Rbaboomantie DDer Electrometrie verdammen und serladen，müfen eins geftegen，Dág fie eine nüglide wiffenfdaft oder wenigftens Sunft fey；in fo fern die bisber angegetenen Sáden mafe find．Diefe ©aden find num aber boddit wafr，und man fann feinen gegrindeten zweifel an Denfelben baben，wena man bedentt：daf die electrometriicde empfindlidfeit，

## - 84 -

sow metcacr bisber gerebet, Demt fúaften ober gunt wenig, ften dem fedffen Sbecile Des ærenidengeidledts eigen iff; Dak id mefyr als 400 Werfonen bon berfaiedenen $\mathfrak{B o l f e r n}$ und bortugglid Stalianer fenne, (und ifre શamen aufges jeidnet babe,) welde Diefe Eigenjdaft baben, ausüben Doer ausůben fonnen; daf unter diefen viele gelebrte uno
 mit threr zufimmang genannt babe, auker Den leitenben Individuen, welde febr baufig find, und die fid bow Det Wirfung Den Clectromotoren auf fie vermittelf det mit einer befonbern Senfibilitat berfebenen Individuen (6. 5.) überjeugen tsanen; und DaE id endlid, Da id it meinen andern werten, fo wie im gegenwàrtigen ben Ort, Die \$eerfonen und die Berbaltnife der befátigendeen Werfubde angegeben babe, einer Der thobrigften æienjaen fegn múfte, menn id mir eingebildet gatte, einen bettug fpielen ju wollen. Dies angegeben merde id eine furge 2uffablung Der Wortbeile berfuden, Die Durct Das ©tus Dium und Die $\mathfrak{U n}^{2}$ wendung Der Clectrometrie für ßünfe


[^16]Capitel son Dem Nuken reden; det fut das 23051 des. sienfaen bieraus berborgegt *).
6. 93. Wis faben im gten ©ap., meldae Senntmiffe
 aud Der §biere man bermittelf der Electrometric erlans gen fann. Die $\mathfrak{A l n a t o m i t e , ~ w e l d e , ~ u m ~ e i n ~ b e i f p i e l ~ a n j u s ~}$ fübren, bier die urfade der actiben llnempfindiadfeit dest lesten Sliedes der finger, und Det ginfidtlia der andereth Singer entgegengefegten wirfung Des eringfingers **) findet, wird aud die utrade der electrometrifdein Unems
*) Einige, Die von den Witienfdaften nur wenige Ramen' fenden, und von diefen, nur die Definitionen, verwedfeln die SRyabdomantie mit Dem in der ærdicin gebráualiciden tbieris
 laden, (gróstentgeild ogne zu wifien warum,) fo verbanuneit fie aud mit blinden stugen die Rbabdomantie. \{illein atiz Dem, woas bibler gefagt ift, und im golgenden gefagt werou: swird, gegt bimeidend bervor, DaE Die Sunft Des Electrome? ters , urid die bes ఇRagnetifeurs bwei hinlanglidy verfatiedene ©aden find. (Welde verfdiedenen $\Omega$ unfte bennod aber in einem gemeinfaaftiden Puncte zufanmenfonmen fonniten, fo daf fie beide nur verfaiedene anmentungsweti Fenciner und derfetben Sraft wáren; bie bort electrometti= fafe, bier magnetifde Sraft genannt ift. S. ठав æegrere

**) 刃an fiebt Dies auf æaf. II. Deutlidi angegefen; welfies mit Der grobjern oder geringern Werlongerung Der शerben zufaum= menbangt, welde sur $\mathfrak{B e w}$ egung der finger bienen. (?). Die Werfaiedenbeit deş Singfingerß von Den úbrigen Fingern war
 mantic. S. 180.)

## $-86-$

pfindlidfecit sbet bex verfaliedenen Empfindiagfeit Det andern Tbeile Des $\mathfrak{S o r p e r s}$ angeben tónnen. Werůbmte Ygypiologen befaupteten, es finde fid im tgierifden Sor; per cein gemiffer Contraft bwifden Den §geilen, Durd melde Das © Cleidggemidt erfalten merde, Den fie 2ntago
 adteten, dak einige $\mathfrak{Z b}$ eile des תirpers mit einet det anderer Sheile entgegengeresten Electricitát begabt find *). Eo tann man bielleidt de Uriade angeben, warum auf analoge Tbeile Des mãnnliden fleifdes weiblides nidt gepfropft werden fann, wie es mit mánnlidem ges (daicft **).
 mit Dem electrometrifden $\mathfrak{B e r m o g e n}$ begabtes $\mathfrak{Y n}$ oividuum eine gute ©onfitution babe, und nidt mit folden ermors benen oder angeerbten Uebeln befaftet fey, ourd welde Der פienid Gdwadden und baufigen Unbequemlidfefitek unterworfen if. Eg folgt aber bieraus nidt, da§ alle Diejenigen ungefund find, die diefe Eigenfanaft nidt bas ben; und alle diefenigen gefund und fatf, die fie befigen.

[^17]
## E 87 －

Die Erfabrung jeigt Das cegentyeil．W2dre es niat siels leidt mòglid，Daf bie electrometrifide Eenfibilitat in
 Dág fie bierourd troliteno wirtten und oie Electricitát zurứbielten，gletd ciner Eeidener glarde？Dies fiele mie Der Meinùng Derienigen zufammen，welde anreebmen，daf̂ Die Electricitat jum sgeit Das tsieridide leben ausmade．＂ Wefande fie vielleidet in einem wisenigen gegebenen befons Deren Sinne？Sann man nidft fagetr，ein befonderet Cinn fey der fleinen jabl bon Menfden gegeben，weldee eine Berdnoerung in Det Mtmofpgare btete Gtunden borber ebe fie Statt bat，uno von welder fetn áukertides：马eiden botranden if，empfinden und vorausfagen？©s＇ fadeint，DaE biele §biete mit diefem ©ime begabt find； und wayridecinlia find fie es aud mit ber electeomes． tricぁen Empfindiaffeit＊）。
＊）Dan wir bier，um vie electrontetrifac＊upfindiafeit ou ertláren，anderer şeinung find，geft fdon aus Der Begioa bung derfetben sum thierifden saagnetisuub bervor．Die electrometrifdje Entpinolidjfeit farint uns namlidg，in einer befonderen Empfanglideteit ber fiangliennerven fur befondere aufere cinflufe zu befteber，selde im Sonmambuligmus bedeutend entwidett und erbogt wirt．Daber Comhambulen Die reinften SRbabomanten und wafler $=$ and Wetailfubler find，und Daber Die Sigabdomanten doer die mit der electro＝ metrifaen Genfibilitat begabten 刃erifaten ald untollfommene Comnambuten angefeher werden fornen，und baber aud bie Thiere，bejweldeen fition im atlgemeinen das ©angtienteben
 erortern，obund wiefid diectectromettifac
8. 95. ©8 giebt Stranfyciten, ban Denen Dié Mergte
 miffen, und Dem Mranfen rathen, Die suft ju: veránoern; er berandert feine ふotnuag und genefet. Wober Dies? Jit es nidt wabrideinlid, dak ein far ote wirfung unterivdifaler Electromptoren fegr empfindider Menidr wean er find über einen folden befinoet, fets beunrubigt mird? Pennet batte in einem Baftaufe in Calabrien teine ఇuge, als bis er fid in einen sroken Mantel bon
 aus ßerona, den id mit der electrometriføen Senfibilitat begabt fand, ergadite mir, Daf et, madrend er in oem Daterliden Seaufe moognte, an meldes der Etfd beftig. anfdiug, allejeit trant und febricititeno getwesen, abee: aliobalo gegeilt morden fen, als er in das Saus eines. Sermanden in derfelben Ctadt, und fern bom fluffe:

Genfigilitátbeixhierenjeigt? Zindet der צruffece Gund bie Truffeln blog Durd ben Eeruda? Solite man nidgt aud Spunde Doer andere হbiere gum sketallfutaen abriaten
 Sundegefaledt vor Glas und andern glíneenden Dingen bielleidtt auf einer fotden bielleidt bei verfaiedenen इbieren
 muften eine waflerquelle füblen, eradablen die शeifenden. ( $\Omega$.) *) Beim Magnetifiren foll gleidfalle nad áteren und neuren Werfucten Wadztaffent ifoliven. Sier ift alfo-miederum cin tertium comparationis zwifden $\mathfrak{R b a b b o m a n t i e ~ u . ~ t b i e r . ~ N a g n e a ~}$ tiânuß̌, aber aud der Electricitát, und dennod ifr der thier. 5Ragnetiknut nidft Electricitat: Ein Berocis, baf alle ticfe \#ergleidungen nod einer genaueren unterfutgung bedurfen.

## - 89 T

zog. Dete 2bbate Drioli, mit weldem id) vor Purjem electrometrifde 刃eriude in Dem dffentliden Garten Diefer Gtadt madte, füble, wenn er fid uber einer Mber vort + Subfangen befand, eine folde ©dmadje uno ভtòrung Deş 刃agens, daf er fid fogleid entfernen mufte. Det Ceftetair $\mathfrak{p}$ apponi, bon weldem th S. 29. redete, fudte Şûlfe gegen Prampfe, an welden er zudocilen litt; und welde et von inmerliden Lebeln berleitete, und bielt fid gebeilt, als er getwabr wurde, dases bon dem Drte abbing, an weldem er juir Beit des lebeff fad befand. \$d fsante nod biele andere Betpiele angeben, bon mels den idf burcd andere Senntníg batte oder felbat Beuge
 müffen, dás mande Uebel son Der WBitfung fráftiget Electromotoren entfegen, yon Decen Worbandenfenn es fid felbf deer Durd Şulfe anderer überjeugen tsinite? Wenn er in Diefem Werdadt riethe, Die Wobnung gu berandeen, und ber Srante mittlid genafe, wâtoe et nidt von Der Electrometrie einen grofen 2ortheil gefos gen baben?
5. 96. . (E่s iff (ćpn (5. 34.) angegebett wit ein. Electrometer das fieber erfennt, unt mie wabre Sitampfe bon falfder unterfdicoen merben tonnen. थbet einer dee
 giegen fann, beffegt darin, Durd Diefelbe gu erfagren, ob ein frauenimmer, weldes an uterinůbeln mit Infanwes: Iung Des Unterleibes leibet, famanger if ober nidt. ( $(\$$. 45.). Die Beroronung Det Mrgneimittel bangt biervon ab. Nour ju oft fegen mir aber, Da@ uterinubel becnadg:
daffigt werben, meil man fie für foolge einer $\mathbb{S}$ dwangets
 gegeben werberf, welde fie Dem Grabe nabe bringen Doer in Daffelbe bineinfturgent Maldings fann Sdmangers falaft borbanden fenn, und die Electrometrie fein zeiden Detfelben geben; dies gefdieft aber nut, wenn das sind toot iff; aber aud diefes zu etfennen, if widtig, un Durd eine seitige dirurgifal Dperation Die Wiutter ju retten.
8. 97. Zumbelen Dient Die Electrometrie auc, um
 fano \%. W. Immer die giftiger ভdramme, wenn lí fie auferlid mit Dem funke und mit der Şand beruigrte - , und die gefunden und guten ©dmåmme + . Diefe $\mathfrak{B e s}$ obadtung will aber, effe man fie fár sin fideres Beidert Der Unidádlidfeit Der ভdwámme bailt, Dura vielfade und angaltende Berfude befatigt renn. 'Gerner if es mabrfajeinlid), Dás man Durcd Diefelbe úber die Medtbeit Der $\mathfrak{A}$ gineimittel urtheilen fonne, wenigfens indem man Die verdadatigen mit ádten, reinen und befannten' bers
 fals; weldess + iff, wenn es mit Calpeter; treldees fút fiad allein - if, vermifat wird, alle electrometrifas Wirfung verliert. So berliert fie aud eine silidung won swei bomologen ©algen, f. F. von ©alpeter uno Cremor tartari.
S. 98. Jim 16. Sap. zeigte id Die 2ut, $_{\text {a }}$ untetirois
 'weldes oft ein mittel wirb, fie in befandigen Brunnen
zu fammeln oder in Báden zu bereinigen，vorzúglid zmis face Şügeln，und po den \＆anobetwobnern die 末equemlids
 und beilfame Bdeer ju verfaaffern．Diefe Sunft ift bors zuglid in fumpfigten und torfigten Begenden anjumendenp woo das waffer falammig und ungefund iff．＇Gråbt man Dort cinen Brumnen über siner Der tiefer filefenden $\mathfrak{A} D e r \pi$ （welde beftimmt nidet feblen），und if ber $\mathfrak{B r u m n e n}$ io angelegt，Dás das obere fagnirende Waffer nidt in Dens felben bineindringen fann，nadoem er boflendet und oos Dén ungefunden Waffer geleert ift，to wird man beftandig in Dem $\mathfrak{F r u m n e n}$ nur das waffer Der reinen und gefunden Duetle gaben＊）．
§．99．Wermittelf Der clectrometrie entbectt man aud unterivoifde ©alsquellen，melde in falgarmen ©ைe genden bon grosem Nugen find．Diefe ©algquellen fino
＊）Der Æardefe $\mathfrak{B i s}$ oni gu Cremona bat eine Fauart fotder
 funden if，grábt man gerabe auf fie，und．indent man in der angefangenen Grube einen breiten ふreis von－Diden Brettern， unter selden faneidende Eifen find，anfringh，fught man uber denfetben eine doppette פieibe von Badfteinen auf．Untee Dem Streife arbeitet man nun iminer tiefer，fo dp regetmásig fenft，bib man auf bie צder ftózt；woràuf man Dann alles unreine æafier entfeunf．Die $\mathfrak{Y r t}$ und झrife bieइ auģufubren，wird mit den nóthigen るeidnungen in ben Denffariften Des ふ．凡．Snffituts befannt gemadt twerben， son weldeen ber Erfinder Den＇goldenen Medaille und des Preifes murbig erfannt war，und wo man audg das igr úbers factife Miodell fegen fann．
+; und fo find es audid die ©dmefelquellen. Span antery facibet indeffen beide dadurd bon einander, dak der Electrometer, über einer ©alzmafferader fid befindend, forta Dauernde Bewegung in Den $\mathrm{Snffitumenten} \mathrm{bemertt}, \mathrm{wean}^{\text {w }}$ er ©alg berưbrt; und wean er ùber ©ゅbrefelmaffer ftebt, Daffelbe ©tatt findet, wenn er ©anwefel berulgrt ",. . Das Bermógen, auf diefe æbetfe obne aufere $\mathfrak{A n z e i g e n ~ D i e ~}$ sloern bon פineraluafieta, ou effennen, unt fie bids su ibrer Quelle und bis zu dem Drte ibres Musfuffes ju betn folgen, ift, wie feber fiebt; xine Cadie bon Dem grōgten Stugen, fen ee um die shoer zu berffitfen, menn fie Durdy 3ufall fid wo andecsibia wendend fabwad wito, doer uns Die ©tarte Derfelben Durd benadbarte jad in ber Erbe
 salwaffern andere wiloe Waffer ju eatfernen, welder, wena fie fid mit diefen mifden, Die Sraft Derfelben vermindern Doder gerfitren.
S. roo. ESe if ein groger Ceminn fut Das wobl ber Mienfden, wenn man die Ģfabr des Blige man will, aud die furct bor demfelben entfernen fann. SRan wird mir entgegnen, daß man fid bor demfelben f(bŭst , indem man das şaus mit einem guten $\mathfrak{B l i g a b}$ beis ter verfiegt. Nbet, absefeber Dabon, Dás ein Bligableiter

[^18](s.)

Dine foffare ©ade iff, und DaE ein sbligableifer nide immer faufut, befonders wenn Der Blisftrabl aus dee

*) , Wenn man mit $\mathfrak{B l i z a}$ ableitern verfegene und bennody vomt Blife getroffene Şáufer fiebt," fagt Dr. ©urry (Biblioth. Britann. T. IX. p. 36.) ,fo aweifelt man an Deren Wirffame feit, weil man nidt auf bie.Entbedung bes gord Gtantope adtet, tweldher beobabtete, DaE, wenn ein Blięftragl aus den Wolfen auf die Erbe fagrt, ein anderer in einer gewititen Entfernung aus ber Cerbe entfegt und in Die woffen fabrt, um Dafelbft das eleidgerwidt berzuftelien, voeldjes er einen
 Blikzableiter, defien Epiķen fid auf dem Dacje deb Spaufes befinden, Daffetbe nidt bor dem zweiten. Blikfrabl fatikzt." Eine traurige $\mathfrak{F}_{6}$ flatigung diefer wabrbeit trug fid im taufen= Den Sabre 1815 am 20. Juni im Randhaufe bes Dr. Quigi Werego ou Defio ou, weldes genau nack Den Degeln dee Phyfif mit brei flatt mit funf ableitern berfeben ift, Die nuit
 nen mit fletem $\mathfrak{B a f i f e r}$ fubren. $\mathfrak{I n}$ diefem Şaufe surte $\mathfrak{R o} \mathfrak{f a}$ (Citerid, ein æádden von is Jabren getroffen, wablend fie mit der $\begin{gathered}\text { Jeuerfdaufel in ber feand Fohlen vom geuetheerd }\end{gathered}$ nagm. Eie. farb nidft, aber litt und leidet nodi jeģt viel. DaE bies burd rinen $\mathfrak{B l i t}$ gefdah, ber aus ber Erve pon einer nitht tief tiegenden wafferader entftand, melde mis Dem $\mathfrak{J r u n n e n}$ feine $\mathfrak{B e j i e g u n g ~ b a t , ~ b a b e ~ i d ~ b i n t a ́ n g t i d ~ e r a ~}$ wiejen in einem Sriefe an die Codan Sitotis di Robia【ant fu Fom, gevruaft bei Bourlie. Sa babe bie Femeife borsuglid auè dem befannten Qaufe ber wafferabern genome
 swarde, waftrend drei andere Werfonen, die bei ibr waren, unberugri blieben, und aus der Polarifirung ber æaues und Der Cilbernadem, bie fie auf dem Ropfe yatuc.:
mit einem $\mathfrak{F l i g}$ bleiter verfebenen saufe，und bat nids immer ふ̧eit genug，fid in ein foldes zuruta zu gieben． Iぁ Babe mid ourd unsáblige Beobadtungen úbergeùgt，
 son diefer in die Wolfen fabrent，wenn unter Der Erde ein Electromotor if，welder gemobnlid in einer 5Bafiers ader beftegt＊）．Wenn daber jemano fiad fert oon einem folden ©lectromotor befindet，fo bat er Den $\mathfrak{B l i}$ nid nidt 3u fürditen，und wenn er Durch oie Electrometrie weib， wo fic arrlanden find，fo fann er fid binbegeben，wo fie nidt find．Wan wiro fagen，es giebt nut wenig elect trometriidpe Individuen；aber die wenigen，wenn nut Šemand fide derfelben bedienen will，find bimreidend，um in jeden saufe einen von ©lectromotoren freien $\mathfrak{O r t}$ ans jugeigen，mogin man fid，toenn es nottyig iftr begiebt． Will man fid mit groberer Ciderbeit bor Dem $\mathfrak{B l i s}$ faủken，fo múg man auger den in Der Euft fetgenden ©pizgen des $\mathfrak{F l i z a} \mathfrak{b}$ leiterg，nod unteritoifde anlegen， nad Weife Der（ErDbebenableiter（paraterremoti）von Bertjolon，die nad Den Wafferadern geridtet findp welde Die Electrometrie fennen lebrt，und Die vermittelf Der gemobgnliden Setten mit Den ©pigen des Dadjes in ふerbindung gefest find＊＊）．

[^19]S. 1or. Bieffadtige Grfabrungen baben mit ferneः gejeigt, DC§ Die ©furmminde und die Fsitbelminde fomogt
 zedifden 2bern + ©lectromotoren erbeben und fortbermes gen, bon welder Eridecinung. Die Bewegung Des Wendels (S. Cap. 4.) zugleid das Wild und Der Beweis if, vors füglid wenn mit Diefer Moer bon + ©ubfant ein £aget einer bomogenen ©ubfanz paralfel láuft ; \%. B. ein Biteis
 ge, (was durad Die Electrometrie leidt ift) fo entferne id
 und fefje von Weitem eine Wafferbofe fommen, fo ents ferne id mid won der Erjader, über welder id getwabe werde, daf id mid befinde; und eben ro lege id über folden Coảnget weder Şaufer nod ©deuern an. Die von mir und von andern bei ほjelegenfeit der grofent ©turtme in Der sombardeg im $\mathfrak{y a b r} 1808$ angefelfte unters füdungen beffatigen Durcd Die Sjat Diefe æefauptung *).
6. 102. Denjelben Uriprung, wie Die blite uno Cfurmwinde, baben Die Erobeben; und man bat bevbads tet, Dak fie im augemeinen weit megr $\mathfrak{F e t w u ́ f t u n g ~ a n ~}$ Sebàuben anridten, melde ùber metalliíden doer bitumis

[^20]nsfen Hoern fleben *), als aw folden, weldie bon Dens felben entfernt find, und de besbalb die Grfdutterung nut ourd Mittheilung empfinden. Weine mannidafaltigen Weobaditungen geben das §efultat, Dá das Grobeben ju DRailand immer fobr biel beftiger in folden sajufern ges. füblt tiurpe, welde uber pofitiven 2detn ober \&agerk fanden, als in aller übtigen, and daf die + Wietallabet zurveilen ein eifentraltiger © ©dwefelfies, war. Weniget fititer bin idt in Der Unterfudung deg eifent uno fabmefers Galtigen ©andes, melden das frobeben bor, einíigen Sags ren $z^{2}$ Sicenga im Eremonefifdien ergob, und id faliefe es blos nad. Det im I6. ©ap. angegebenen Petbode, it
 Sailand befinden.
9. 103. Da wir bier von Den Şáaferin reden, is fann man binfidetlidy Derfelben nod einen andern groferi .Bortheil won Der Electrometrie zieben. 2uß einigen Ђes -badtungen, welde Der Sufall feit funf Jabren mid bat madien laffen, und welde id fortgefegt babe mábreno id in Diefer Bmifdengeit cinen grofen Tbeil bon Stalien Durdreifete, gegt bervor, Daß, wenn in 刃iauern ßiffe
 ader lăuft **). Şieraus ettlart fid Dies luebel. §ndem

- *) De la Métherie Journ. de Physique. T. LXXX. p. 222. :
*) Wan rebe meine faon oft angefugrten electrometriz
 Bande der Mamorie della Soc. Ital. entgattenen Briefen.
námlid Das ß3affer fets Die' Eroe weglectt, Durch twelde es fiest, und auf welder Der Grund des Şaufes ruibt, © nimme es allmáblig Die crundlage weg, Dafer es fia fenft, und ein Sbeil der Mauer fid won dem andern los' madj. Şătte Der ફaumeiffer mit Şúlfe Der Electrometrie beim 2nlegen Det Gundamente die Stelle folder 2baffer: adern gefannt, fo batte er úber Diefelben grobe Felieplat; ten gelegt, ober fleine Bogen gemauert, unter weldent
 fann und mū́g gefdeljen, wenn man focde §iffe daucrbaft abftellen und den Einfurs des .̧aufes verfatert will, uno man darf fich nidt begnigen, Dafelbet mieder ein neues Sfundament ju giefen, weldes im Raufe der jabre demtels ben Uebel unterliegen mugs. Madt man nidt ga ábnlidjén Zreecten lobder in Mauern, welde man won einem yon ฒૂaffes DurゅDrungenem (GrDreide gettagen glaubt? *)


## - ${ }^{\text {dtzebutes Capitel. }}$

Fortheile, welde die Eandwirthfaft von der Electrometrie ziegenfann.
104. J̊ゅ werde im folgenden ©apitel geigen, welde Sualfe Dic Electrometrie der Wbyfif und der ©bemic leifen

[^21]
## - 98 -

Iann; und Da die neuern Mgronomen biele Ebeorieen Des \&anomittbjdaftefunft aus Diefen æBiffenfdaften entlegnen, fo folgt, daf bie cllectrometrie felbit zu denfelben ameat fübrt. Efs giebt bier aber noca auf umittelbatere weife Wortfeile für Die Mgrifultur, won Denen id bier reden mug. Im 10. Cap., wo id yon Den Wegetabilien rebete, Gabe idd gegeigt, daf man das månnlide uno weiblide Gerblectt Der Diobciften, wenn fie aud nod nidet in Shúte find, bermittelf Der Electrometrie unterfdeiden fann. Durc biefe Pienntní tann man die Ђefrudtung erlecidtern, oder wenigfens nidit bebinderu, 'wie gumeilen
 fennend, die mánnliden zawige und Suofpen bor der Wefrudtung abfancidet, wie es $\mathfrak{z}$. 5 . beim türfifder Weigen, beim şanf, beim תưrbic und am báufigften beim Wiaulbeerbaum geidiefit. Jid fably einen febr aufmerts
 Samen bes Waulbeerbaumes in Die Crde legen, um fid eine reide $\mathfrak{P f l a n z f a u t e ~ j u ~ b i l d e n , ~ u n d ~ d e n n o d e ~ n i t u t ~ e i n e n ~}$ einjigen Baum erfalten, weil in Der Gegend, bon wober er die Beeren Gatte, és nidt nur fcinen eingigen máms liden NRaulbeerbaum gab, (Da wegen Der grósern $\mathfrak{F l a t t e r}$, obgleid) fie nidt die beffe Nabrung Der Ceidenmurmer fino, Die weibliぁen $\mathfrak{P l l a n g e n ~ f e t s ~ w o r g e g o g e n ~ w e r D e n , ~}$ fondern man aud den übefberfandenen Einfall fatte, Die oft mánnliden 民efte abzuføneiden, welde der Gtamm unterbalb Der geimpften, ©telle trieb, won Denen einige Nenige binreiden, um mit igrem vom winde getragenen


## $-99-$

9. 105. Um gute gruidte von Den meiblidien feigeth báumen fu erbalten, find zwar die mánnliden Feigens bảume, (Da bei Diefer giflange, ungead)tet fie unter Die Triocie gerednet wird, fid zumeilen bermaphroditifde Blumen finden,) niat no̊tgig. Sind aber mámlide
 grosere und famatigaftere Grudte. Man erfennt Die mánnlicten Jeigenbaiume, Die man getwobnlid milde Geis gen nennt; und Die zufállig Durd Samen entfeben, Durch Die Electrometrie, Da fie allejeit am Stamme, an Den Meften und an Der Dberflácte Der Blatter + find. Man muß Dabet einige Derfelben neben Den weibliden feigens bàumen pflangenf obgleid Dic Grúdete Derfelben nidt ebbar find. Daffelbe ergált man, wenn man weiblide feigens båume auf månnlide pfropft, wie es nady Tgeopgraf (lib. IV. cap. 26.) Die Alten fu tjun gemoknt waren, und bierbei einen mánnlidjen $\mathfrak{A} \mathfrak{t}$ fefyen lást, wie nod jeşt einige es mit dem æapiermnulbeerbaume maden.
S. 1c6. Nảslid) ift es ebenfalle, voraus ;u miffen, twenn man auf einen Baum nidt bon Derfelben Species pfropfen fann oder will, welder andere Faum. bier ${ }^{\prime}$, gefdicft iff. Diefer gall ift bei Den Lanomirtyen nidt felten; welde inn anmẹnden, um eine långere Dauct cines Baumes zu erbalten, und bet Den Botanifern, um cinen Baum fu berbielfåltigen, won weldem man feine reifen Gridate erbalten, und bon weldem man feine Stecflinge maden fann. Das shittel um ju beftimmen, ob zwei Pflanzen zum gegenfeitigen Mfropfen gefalcts find, beffegt Darin; das man electrometrifd unterfudpt,

## $=100=$

 rusgt werdent，auf Die electromettifden Sinfrumente eben fo wirfen，wie eine fede Derfelben witt，wenk man Derent Blatter und Mefte eingein beruibrt（5．52．）．©o ertennt man g．B．，Dá Der Chionanthus virginianus，peldere wegen feiner artigen $\mathfrak{b u f f}$ del Der woblriedenditen $\mathfrak{F l}$ lumen fefr gefudt ift，auf die cride geffropft werben fanm， maǵ aud wirflid）mit gutem（Erfolge gefaieft．

0．107．Gerner if es midtig zu miffen，ob ভamer fum Seimen tủdtig find，obne eine，oft fofbare Seit an Dem 勺erfucte mit denfelten zu berlieren．Sind fie von Det 2 art，DaE main fe cingeln berúbren，doer die beiden enden Derfelben eingeln gmifden die finger nebmen fann， To mird man fie，toenn fie $\mathfrak{b a m}$ Seimen gefaidet find，mit Den electrometrif（ien $\mathfrak{I n f l u m m e n t e n ~ w i r f e n d ~ f i n d e n , ~ u n d ~}$ das eine Ende mird＋，dab andete－fein（\＄．25．49．）； find fer rund，wie f．B．Die Sirfaferne，fo wird man eine $\mathfrak{D r e f}$ ung bemerfica（ $\$$ ． 27. ），entwedet an Der Grudt felbf，doer am in der andeen Şand gefaltenen $\mathfrak{J n f i r u s}$ ment，wenn man fie zwifden Den Beigefinger und Daumen nimmt．©ino fie nidt meffr zur $\mathfrak{D e g e t a t i o n ~ g e f d i f t , ~ f o ~}$ find fie indifferent，und baben und geber feine sgetwes． gung．Uluf Diefe şeife babe id unter Dem Gamen Dea gelben Saummolle＇melden idf feit vielen Jabren aufs bemabrte，die tebenden vor det toden 风iornern augges føieden，und fene und nidit diefe gingen auf．

5．108．Cefr widtig if es in Der ganowirtfjafaft， ble Urfacbe zu finden，warum siele Baume zur Beit ibrer， appigfen Begetation abferben，und Dağ 刃ittel Dagegen
ansugeben. Gemeinbin fareibt man Den Too bet Baume entweder Würmert ju, welde deren Warf 'oder Wurjely berfegren; doer $\mathfrak{J n f e c t e n , ~ D i e ~ D i e ~} \mathfrak{B l}$ fatter berjefrent, fie Der einfaugenden und ausbaudenden Giefáje beraubent Doer ben Blattldafen und anderm Ungegiefer, welde die §inde auģaugen, und. Die §lătter fraus̉ maiben, weffert man wenigfens dic unfauldigen Imeifen mit unrede antlagt; oder einem waferfúdtigen huftande, und Dies borsůglid bei Den 刃Raulbeetbdumen, wo es Durch ole
 welde in der Grbe berfaulen und dicfelbe po vetberbent, Dás andere $\mathfrak{B a u m e ~ D e r f e l b e n ~ © p e c i e s ~ f i d ~ n i d t ~ i a ~ D e r f e l s ~}$ ben nábren tonnen; einige enolidy die zu faarffinnigen ミjeorieen gencigter fino, befaupten, dá Der Baum wot §unger ferbe, fo námlid, Daß́.er an einer beftimmten Stelle alle igm gutrágliden Sáfte ausigefogen babe, uno fie glauben/, DaE ein anderer Baum an Derjelben ©relle ifm zufommende ©afte finden und leben werde. (2lle Diefe $\mathfrak{H r j a d e n}$ Der ©ferblidfeit bei Den ßáumen find wabr, aber eg giebt eine báafigere und todtidere urfache, welde wabridecinlid allen angegebenen Srantjeiten borbergebty und fie bovbercitet, und auf melde man, fo biel ide mein, bis jeģt nod nidet geadtet bat. Der Bufall madite egr
 gefund wat, uno immer grốere foruidte bradte, jef̧e abee naw einer electricitátstreiden $\mathfrak{j} \mathfrak{j a b r e s ̧}$ eit allmáblig gelb murde, morauf die ælatter abficlen, und die fegr baus


fudte, und fand bermittelf Der electrometrifacn Inftu: mente eine nidtt tiefe æafferaber; i¢ berúbrte Den Ffeigens baum am Stamm und an Den Meften und fand ourd dafs felbe Wittel Die Polarifirung; welde id) frůber bei allen Báumen gefunden batte, Die fidtlid oom Blige getroffen
 ein Sligftrafl Doer ein electrifder Strom burd Diefen Baum gefabren fey, welder entweder aus der etmofbgare gerftent auf Demfelben Durd Die Mefte fid derbreitend; oder aus eirrer unteriroiface Wafferader Durd Die Wuts geln in Den Stamm und von da in Die Mefte fid mittheis Iend Die febenstheile polarifitt; und Die zarten Feifet beim Sprung des Bliges aus Der 9tmofphäre auf Die Sflange, Doder won Diefer in Die Mtmoppare getodet babe. Ja nenne Blig oder electrifaen Strom Daglenige Sluis Dum, weldjes nad meinem urtjeit dem Báume gefandet bat, menn es aud nidft oon ছlit und Donner begleitet gemefen if.
6. 109. Diefe erft ßeobadtung war Urfade, Daf
 mendete, und idj fand Deren febr biele in der æilla Eufani; ju Defio, uno fpater auf jedem Ranogute, in jeder Pflans jung, in ferem walde, forobl in Der Umgegeno von Mailano, als aud in jedem gande, in weldem id mid in Din leģten Jabren aufgielt *). Spoca mefir, fo oft id

[^22]in Waums ⿹勹dleen einige febleno ober bon neuen ©támmen erfegt fand，fo fand id getwostrilid dafelbft eine nidet tiefe Waffernder．＇Dies beobadtete id vorgüglidi in 刃auls beerbaumpflanzungen，bon welden man mit unredt bes bauptet，Dáf Der ToD cines Baumes gleidfam Durct Mn＇ fiecuung den naben sod des benadfarten berurfade does angeige．\＆ief die wafferader swifden zwei ஒáument bint Durct，foentfand fur beide tein Nactitgeil．satte abee
 felbf，fo if es nidt gu bermundern，dás alle báume abs ferben．Wan bemerfe übrigens，Daß́，wie id faon ans gedeutet，nidft alle fo vom electricden gluidum getroffes nen $\mathfrak{B a ̊ u m e ~ g a ̀ n g l i d ~ a b f e r b e n ; ~ b i e l e ~ b a b e n ~ t e i n ~ a n d e r e s ~}$ Зeiden diefess nadt $\mathfrak{t j e l i g i g e n ~ © i n f u f f e s , ~ a l s ~ d a ́ s ~ s i n i g e ~}$ $\mathfrak{S l}$ after gelb oder weif merben；andere＇verlieren nur einen §beil det Sinde und dee Mefte，baben aber im allgemeis nen ein trauriges $\mathfrak{z n}$ neffen．Die，nadfoem daś electriifde Şluidum den Waum getroffen，entfandenen Mefte zeigen nidet die Wolatifirung Der getroffenen．Diefe Beobads tungen，welde idy an einer groben Babl Ђáume gemadet babe，babe id auferdem won vielen Electrometern wiedees －bolen laffen，und ifre Werfude geben Den meinigen gang sleide Refultate．Jd babe bieraus gefdloffen，Daß Diefe Srantbeit der $\mathfrak{P f l a n g e n ~ D i c ~ a m ~ b a ́ n f i g f e n ~ b o r t o m s ~}$ mende rey，melde aùa plent＊）einem Uebermaás des Electricitát gufdreibt，und weldje mein gelefrter freuno und ©ollege，Der Graf $\mathfrak{R e}$＊＊）Necrosis electrica nennt．

[^23] Eáufigen und fo groseh Uebel? Jow werde nidt als bes ftimmt faufecnd, wie andere getban baben, Den Borfalag thun, Dic Gelder mit $\mathfrak{B l i k a b l e t t e r n ~ z u ~ v e r f e h e n , ~ d o e r ~}$ fliegenve Dradjen in Dic \&uft fu faiden, welde Die Electricitat obne Edjaden auf Die Erde leiten. Der eingige ©auta ift nad meinem BeDưnfen, niemabls einent Waum dabit gul pflangen, wo ein anderer borger geftors ben if; ferner feinen $\mathfrak{F a u m}$, Deffen Grbaltung man
 wenn Diefe flact liegt, wag man Durct die Electrometrie ertenint, endidd die sbákme, die pon einem lauten Does fitlen $\mathfrak{B l i t}$ befdadigt find, umzufauen, wenn fie aud nod nitit abgeftorben find, und andere an deren Stelle in einer Entfernuug von wenigfors jwei fuß bon Der
 Det ©ymmetric wegen, $\mathfrak{b a}$ áume wieder pflangen, wo andere abgeftorben find, fo fege man in Der Entfernung yon zwei Guß zu beiden Seiten Dee $\mathfrak{s}$ Safferader zwei falante
 berung fo mit einander verbunden merden, daf fic nut sinen §aum mit zaei Stámmen bilben; Doer wenn bon Gpalieren Die ફede ift, to pflange man den $\mathfrak{B a u m}$ ents fernt bon Der थDer; und jiefye Dann die Hefte an Den beftimmten $\mathfrak{D r t}$.
S. ini. Werwuffungen ridfen ferner aud in bee Sandwirtbidaft die ©turm: oder wirbetminde an, ins Dem fie bald $\mathfrak{B a}$ àme augreifen, oder fie zerbrecten, balo felbf Die niedrigen wbeinfitfe ummerfen oder felbit Die

## － 105 －

nod niedrigern jabarlitden Erjeugniffe Der Grbe．Nin Den vom Sturmminde umgeriffenen かåumen findet man faft Dicfelben Exfdeinungen，wie，an Den vom ફlíg gettofiog nen（S．54．），auker Dá̇ die ©turmwitde nur über + NDern ober Sángen ©tatt finden．Wo dafer diefe fiag befinden，feģe man fo wenig wie mỏglid fowobl pflangen bor bobem ©tamme，alz aud jábelide Pflanjen，Deren Ertrag Durd das ミiederwerfen Derfelber verringert wird； Denn wenn auch diefe fiad wicder erbeben，fo facint es Dod，Daf fie immer farwad bleiben．Der Wुirbelwind fabmád tuberbem die 彐efte Der Bâume，welde er ergreift， Daber id．glaube，wenn man von diefen Stectinge doee \＄fropfrecifer nimmit，daf fie cine art bon 2nflectung mitbringen，wessalb fie nidgt gut treiben tonnen＊）．

Q．112．Ein febr midtiger ßegenfand für die Candmittbjafaft if Das æaffer．Ja babe von dempelben fabo dfter geredet und angegeben，wie man die Dualitat， Quantitát und \｛iefe Deffelben erfennen fann，刃ant glaube dajer niwt，daf daz waffer in einer beffimmten Begend mangelt，ober alle wafferadern fegr tief liegen， wenn man aur wenige，und tiefe $\mathfrak{F r u n n e n}$ fieft．Dies bat nur $\mathfrak{C t a t t}$ ，weil man，ebe man den $\mathfrak{B r u m n e n}$ gràbt， niddt vorther Die goer fudit，fondern nad willtůbr det Srt beftimmt，wo man Den Brunnei baben will．Flieft Dafelbf feine Wafferader，fo grábt man folerge weiter，

[^24]bis elme bober flegénde doer aus der entfernung Dahin
 findet, welder mit cinem See, glus doer Ganal in bet かåbe ooer, gerne fufammenbångt. Jid glaube Daber, Dás es tein land giebt, in welderm nidft unterirditage wsafferadern fießen, Die bsber find, ald die.ebengenannte Beffalter, wenn er tief liegt, und die tiefer find, wenn Der Werfålter bod liegt und weniger gutes waffer ents Gált, wie idf §. 99. Bemerfte. Durd Die Electrometrie fann man nun das in geringerer 乌iefe fließende Waffer finden *).
5. 113. In bergigten Beegenden und auf Seủgeln tainn man binlånglides $\mathfrak{B a f i e r}$ finden, um Waiferungen anjulegen, wenn man die æafferadern fammelt und ber;
 Eage getjend, fid zufatlig pon felfof fund giebt. 2leet soarum fudt man nidyt Die \&Dern felbft vermittelit Det Electrometrie? **) Wagufacinlid wúrDe man fie weit
*) Man grabt oft mit groben stoften tiefe Brunnen, ogne gafier zu finden, und es wird au fdiwierig, einen andern ouf ber, Durct) Den Efectrometer angeseigten wher mit iumer uns fadern Erforg anjulegen. Qauft bie angejeigte $\mathfrak{A D e r}$ nidet fegr weit von dem $\mathfrak{G r u m n e n}$, und gat diefer eine grobere Siefe als bie $2 d e r$, folege man einen gegen ben Brunnen. geneigter ©follen an, und man wird wabrfdeintid Die RDee finden, welde man in ben Brannen leitert faan. Sal fenne
 ghauer fallt, weil nabe bei derfetben eine Waflerader flieft.
**) wir fucter fie ju ©afanova bei מarefe und fanden fir;

## － 107 －

bdber finden，und man wurde mefreré entoctetr，die man in eimen eingigen Ganal vercinigen tonnte．In des Sombarben if Der Gebrauch Der fogenannten fontanili báufig，D．i．Zodjer bon 10 － 20 ，bis 30 耳ुuह̄ Riefe， biş man saffer aus Der ErDe fommen fieft；Dies fams melt man dann in einen（Ganal，und leitet eg mit gexias gem galle，bis es dem פiveau der fida almadflig neigens Den Ebene gleid ift，und jur Bewafferung derfelben dies nen fann．Warum fudit man，efe man das Grabent eines folden Wafferlodes unternimmt，nidt einert $\mathfrak{D r t}$ ． wo viele 2dern zufammenfommen，welde electrometrifag leidt gu finden find？及uweilen berfiett fid das æaffer
 Die Erde，weldees entfeyt，weil der Sanal won einet wenig tiefen 2der Dutcufanitten wird，weldees man an Dem einfictern Des（Eroreids erfent．Man fani bier Durde einen gobljernen wafferdideten Sanal belfer，

 Das bon bielen bebruiteten Eiern einige feinc Jungen get ben，und baufig bruiten şưner，รrutguner und Enten lángere 马eit als notthig，obne Junge fu erfalten．Dies Gat Darin feinen © Buind，daf die（eier nidtt befruatet find，und diefe find，nadjoem＇fie bebruttet，auch nidst megr efbar．Die ©lectrometrie jeigt nun fogleid，ob
und daé graffer，welafes fparfati，und bisweiten für tas $\mathfrak{B e d u r f n i ́ g ~ D e r ~ E i n w o g n e r ~ n i d t t ~ b u r r e i d e n d ~ w a r , ~ i f t ~ j e f t ~ i n i ~}$ Heberfue vorganden．

Fie beftubitet find, weil fic and Dem einen (fnde + und am andern - wirfen, Dagegen Dic nidt befruateten Eier Die electrometrif(den Snftrumente Durødaus nidft it Wewegung bringen. תann man das Befalectit gleidffamt fdon in Eic elfenten, fo bat man ein $\mathfrak{W i t t e l}$, Junge won Demjenigen ఆefdledte zu ziefen, weldes man am vortheilgafteffen balt. , 2us den wenigen ञerfuめen, weldye idt in dicerer Seinfidyt babe anfeellen fonnen; babe
 Des Menfaten und der éaugtbiere wirft *): iad babe mir indeffen nodi mefrete ßerfude ga maden borges nommerr. SSaz die Tráatigfeit Der Sáugtgiere betrifft fefge man S. 34 u. 90.

## Neunzebntes ©apitet.

Wortheite, welde die Pgyfif, die ©femie und bie $\mathfrak{2 i n e r a l o g i e ~ v o n d e r ~ E l e c t r o m e t r i e : ~}$
jiegentann.
 theile, welde diefe SBiffenfaften bor det ©lectrometric gietyen tonnen, furs fenn, und fie nur andeuten, da fie aus Dem bisber gefagten binlánglidy bervorgesen. Die Gefre von der Electricitát ifit jeģt cine Der umfaffendfen, sorsüglid feit Der EEntDectung Des ©alvanis,mus. Sedee tann aus dem, was id angegeben babe, abgenommen

[^25]Saber, wie, went audit nidt immer binfidtli, Der fets wandelbaren Sheorieen, Dod- wenigfens binfiatlidy Des befimmten Crrfacinungen der ©albaniemme mit der Elecs trometrie ưbereinfommt, und wie Diefe Durdy die Electris citatt, wenn fie won Den תo̊rpern, Durd welde fie.frospt,
 2algemeinen Die berfaiedene W3irffamteit der gemosgnlidem Electrifirmafdiene und Der woltaifden Safule, (mit $\mathfrak{I n s}$
 ©áale) mit der electrometrifぁen wsitfung jufammenfáat. Eine groke $\mathfrak{A n a l o g i e}$ gat ferner die electrometrie mit Dem Sagnetismus, indem fie nidft nur in Dem fuinfliden und naturliden Magnet die Pole angiebt, fondern audi, Die Polarifirutg bieler anderen Subfangen fennen lefret, diefe mag ignen nun von ber Natur segeben, oder durd $\mathfrak{F i t i s}$ Doer Sturmwino (S. 108. 111.) erlangt worden Yenn. Dic Electrometrie geigt Deutlid Dic ©ajeidung uno Hblagcrung Der ©áuren und Der Mlfalien an verfaiedene Derter, weldje Durd die atmofpgárifde eflectricitat bew borgebradt ift, wie fie dic Cbemifer, bon der funffliden Electricitat erfeugt, beobadten (S. 53.). Die Erfぁeis nung Des unterbrodenen' galbanifden sreifes, wodurd Das + jefgt - wird, und umgefefrt, wird befátigt, und geigt fift augenicheinlidy in Der Unterbrectung Dee electrometrifdern תette, weldee Durd Die Entfernungr Durdje etreiden, und Durd Den §dlag berborgebradt wito. Ferncr bat Die Electrometrie bicle $\mathfrak{b e}$ fieflyung mit Dem Connenlidte, weil man durdy Daffelbe die grofe

(S. 72.), und fie fann das neuerlid beobactete merts múrdige Pbánomen der Polarifitung dez fidts *) und Des SRagnetifrens des (Eifens Durct Den violetten ©trabl **) erflåren. Endlid ertlåren fia Die かsirfuns gen Des Slikes, Der Sturmminde, Der Erdbebett, und anderer bis jeşt meniger beobadteten (Exfdeinungen ***)
*) Arrago und Maluz beobactiteten Die Polarifirung des Pidtt und die Sheitung der ©tralen, toodurd) fie in entges gengeferzte Ridjtungen geben; wetdjes fegr biel Mnalogie mit Der electrometrifdien Wirfung Dex Sorper bat, wenn fie Sorper pplarifirt, und zwei vereinigte Siuthen trennt ( $\$$. 14.).
**) Wei Wieberbotung Dez ञerfuçz Dez Mrofefor 刃R oridini
 bat man nidet auf bie geringe Wirfung dez Connenftrabld an einem foldfen Tage Fiudfifit genommen, benn es giebt gange Sage und Ciunben, in welden bie Eonne nidf, wie geroogre (id), Lie electrometrifde Wirfung verándert.
***) $\mathfrak{H}$ (a id im verflofienen Commer Der Ceebaber wegen дu Yaigueglia in Sigurien mid, befand, fieten mir bei meinen
 fufte Die háufgen Uncbenbeiten Dẻ $\mathfrak{U f e r s}$ in Der Berubrung mit Dem wafler auf, indem fiaf namlid Dafelfft anfatt einer geraben Einie fleine abex báufige Forgebirge und Budjt! bildeten, von Denen jene gablreider und firroer und diefe feltener und ausgedefnter waren, beinabe von folgender figur:

Da iff weder in Foben Des Meeres nod an $1 f$ fer einen Brund Diefer feten bald grojern, bald fleinern lingleidfofe migfeit fand, fo verfuate id. Die electrometrifaen Wittel, und ef gludete mir, Durdi vielfáttige oon mir und andern

Dard Diefelbe, und laficn fiat in deutliden und leide anzuffelenden $\mathfrak{S e r f u c h e n ~ b e w c i f e n . ~}$
S. ri6. Plud die ©hemie fann bon Der Electromes trie Exlåuterungen erbalten. Saben and Die Ergebniffe Derfelben nadi der S. 74. angegebenen Metfode 'binfiats
 Weffimmtheit det demifden Unaldie, fo bieten fie menigtens ein fefr leidutes, fanelleg, foftenfreies und weder unbequemes nod gefabroolles Mittel dar, mit ©es mi Die bloße $\mathfrak{B e r u ̊ b r u n g ~ z u ~ e r f e n n e n ; ~ u n d ~ a n a l o g i f a t , ~ w i e . ~}$ idf to eben fagte, fann man bierdurd audd die शatur Derfelben erfabren. . Wenn dies aber aud nur ein Singers zeig wate, um den Shemifer zu benadridtigen, fo ware es faon ein groker Beeminnfi. Wan fagte vor wenigen Sabren, der Diamant fen ein Bitumen; aber idj fand, Das bei der gleidseitigen Serůbrung des Bitumens und
 DaE beide nidet identifa fenen. Wirflid fanden allen
 fer) und fein Bitumen, daber cine befondere flafie bilde. ©o unterfdicd id obne demifde stialyfe Die Branaten

[^26]bon Den Syacinthen, welde eine entgegengefeste ssity fung baben; aber aud diefe yon den Pyropen, welde gleidfalld + whirfung zeigen, aber fie bei ber gleidds zeitigen $\mathfrak{b e r u ́ b r u n g ~ v e r l i e r e n , ~ D i e ~ f a l f a e n ~ 2 e r o l i t h e n ~}$ babe id, auf diefe 2 seife alfgeit bon Den wabren untex f(dieden, und, babe diefe, wenn fie aud ein gand anderes』eukere batten, bei Der gleidzeitigen Werúbrung mit andern mieder erfannt. Co babe id. Werfaffanug det edeln Metalle entoecft, àdte Mingen bon falfden unters f(dieden; Die antife ねronge bon Der modernen ( $(\$ .55$ ), Dic Den edien Metallen binjugefegte £egirung (g. 7,7),
 neol, eapislaguli, Gorallen oon slagpaften, und Den mabren $\mathfrak{A m b r a}$ bom © Clas und vom ©iummi, weldes jumsilen $\mathfrak{z u} \mathfrak{b e t r u g}$ Gelegenbeit giebt. Der §úrje megen $\mathfrak{u}$ bergelye id mefrere andere $\mathfrak{b c i}$ weilen bat die Electrometrie in den zufammengefegter Cubftangen Weftandtheile angegeben, Die fidj nidt in Denfelben fanden; aber és if ermiefen, dás fie nidt in Denjelben vorbanden waren? Es if nidet felten, Dan ein Sbjemifer bei der atnalyfe cines Rôtpers cine ©ubfant findet, weldge sorber nidft in dempelben gefundeil worden wat. ßum Beifuiel mag der ©trontian Dienen, weldaet $\mathfrak{u m} \mathfrak{A r r a g}$ nit bló bon $\mathfrak{G t r o m e g e r}$ und nadger von \&augier gefunden worben if.
S. 117. Diefe weife, Die ఇualitat und §oentitat Geftimmter ©ubftangen vermittelf Der electrometriichen Sinfrumente und gleidzeitiger $\mathfrak{B e r u ̈ b r u n g ~ j u ~ e r f e n n e n , ~ i f ~}$


## - $215^{\prime}$

 gen eine Mineraliẹnfammling unterfatif, fûbet; ment eex nur Die .ßroben derienigen Winteratien bei fat.gat, melde er zu finden glaubt, gleidjam Dag Equibalent cimek cjemts

 ©tabl bon Gifen zu unterifecioen, oder bei den farben Das wabre Ultramarinblau son Dem blauen © Glasfufley weldes inm gleidyt; und fo bei Gundert andern ©elegens beiten, welde aufungåblen bier nidt Der $\mathfrak{Q x t}$ if.

## abanzigfes Capitel.

Ferseinnis von gundert $\mathfrak{I n}$ nibiduen, roelde mit Dere electrometrifaca © mpfindidfeit berfécen, and vom Berfaffer unterfudt morbenfind.
\$d babe in der Worrede angegeben, Daf id cin Berjecidnif. von megr alģ, 400 Individuen befige, anit tpelden id zu berfdiedenèn 马eiten und Drten Berfuct)e allgeftellt babe; und von dynliden ift Grwáfnung ges factien in Diefer ©drift, in meiner eibjondLung uiber Die Wgabdomantie, und in Den berfalcDenen Denfityif ten, welde id nad einander in Den afademifacn Scarif ten und in andern miffenfaaftliden ©ammlungen befannit gemadt babe. Da aber biele diefer Mamen bon menig befannten Werfonen find, fo werbe id in Dies Berseids nís bló buidert aus jenet zafl auģgemådite aufnegs men, welde wegen ifres ßufs und ifres ßerfandes
 Eve. iv. Sit 2,

## - 214 -

 Ebatabien geredet ift Die an ignen felfo statt fanden.

Da einige Diefer \$perfonen Die Wirfung Der Electror mptoren wur ourd bie electrometrifajen $\mathfrak{I m f r u m e n t e}$ ges majat merben, andere aber audd innectide Empfindungen Gabert; fo werde id die lestern mit cineni Stern (*) beseictifen. :

4quaroni (2dobotat ©siufeppe), su Dneglia it Eigurien.
 Sorns und weinzôlle in હenua, und Deffen ©ogn Giacomp.
Moorni (Dr. Biagio) Pfarrer ju Miano im Parmes \{aniføen.
allemagna (Fitter Dr. Carlo), ebemaliger Dberfaty $\therefore$ meifter it Mailand.

* $\mathfrak{A}$ nfoffi ( $\mathfrak{F i n c e n f o}$ ) , aus $\mathfrak{D n e g l i a ~ ( C . D . ~ N o r t e d e . ) ~}$
* Aronte (Lr. ©arlo), Wfarrer zu \&iffage bei Barefe:
 Barinetti (abvotat $\mathfrak{P a o l o n}$ zu Mailand. Bernoulli, Mrofoffor der Matbematif $\mathfrak{z u} \mathfrak{B a f e l}$. ©olortni (Dr. ©̧iufeppe), Wfarter zu Blevio am fario.
*) Einige ber bier angegebenen Electrometer find vielleidt ge: ftorten, andere baben Rebensart uni Wobnort verambert; id geke fie indeffen bier nad, alphabetifaler Oronung arr, wio

[^27]
## 二⿲二丨匕⺝－

6olla（Dr．（2utgi）ju Mailant．
Worromeo（Ritter Dr．Renato）fu Mailand．
Dottazif（Dr．Siufeppe）zu Pojzuolo bei Rool．
Brignoli（Dr．©iovanni），隹of．D．Wotanif futurbins．
Broffier（Şeneral），Director Des topographifīen \＄u：

Sragnatelli（Dr，Basp＇are），Eogn des פrofefions ju wabta．
＊Wusfetti（Dr．©iufeppe），ŋrof．im Geminatium
$\because$ zu ŋiacerna．
－Caifion（antonio）befannter Wafferfablet zu $\therefore \therefore$ Billafranca（©．s．90．）．
（Cagnola（Dr．Antonio），Mrzt $\mathfrak{z u}$ Mailano．
＊Calamial（Dr，biufeppe），Prof．D．MatEcmatit zu æiacenza．

＊Campetti，bon ©argnand am Bettaco，befannt ourd Die Werfucte bes §rof．Ritter fu Mínden．
©apaccini（ひbbate），Mftronofe zu Mrapel．
＊Earaffiri（Dn Doménico），edemabis profo det



＊Carcara（Dr．©antind），arjazu Mfbenga．
Caffina（Dr：ubaldo），efrem．积ofo auf dee latisecfitut zu かarma，Erzpriefter zu æomaro．
Caffina（Dr．Exasmo），Cejpriffor ju Miommilians 4．．．．im piacentiniføjon．

$$
\hat{夕}_{2}
$$

* Cattaneo (oiambattifa), Sugenteuti Sepetite: Der siatbematif gu Madua.
(Satuilo, Director einer Bleimine bei ©aio im' 刃icers tinirden.
* Cquani (Dr Sartolomeo) Profoim Seminarium zu Rom.
(Notsonli (GerolamD), Cfemifer und Directox Das Scofpitals zu lodi, und deffen Sojn.
Sexefa (Dr:), Wyts fu Wien.
(Eerioli (Dr. © aspare), Mrof. D. Natutgefdidite unt
a: - Shemie zu Cremona.
* ©giereghin (Dr. Stefano) , Raturfundiger za Cbiogia.
Gicolini (Rittereuisi), Afronom zu pologna: Sicolini ( Citter filippo), fu 凡om. Gogovno (Dr. \&uigi), פibltotbefard. Uniberfoguenas - Cotti (Craf oon Bruifafco), aus Tusin.
(Exibell (Dr. antonid), Jigenieur und Srof. Der Pbyffigu spailand.

 Silippi (Br \&uigi), Prof. D. Minif zu Surin.
 Canton Sefin. :-
grmagali (Dresommafo) Mrior gu Gana im Mailarroifdjen.
* Sallizi (Dr. Sradolo zu Reffe im ßalgandino.
 3a Wicn.

Ggerardi（Dr．），Cbirurg zu Roand．
Bianella（Dr．getancesied），Atzt ju siailant．
＊Giribaldi（Farcolommed），Paufmant zu Bors
－Coighera in－Eigurien．
＊Incifa（Ritter Reopolod），zu Mailano，angefeft im Seftetartat Der S．刃iegieruing．
Jinaroi（Dr）），\｛rse zu Wagnascó in æientont．
mobiteff（Graf），Moln，Generafysajor su wien．

Sagamlyserati（Graf），（Staatsminifet 20 ．

$\because \because$ gogin Ђeatrice zu がien．
shatdelli（Dr．Giufeppe），Wrof．b．Shirutgie und Eefretair Der．elfademie fu Benua．
Sarelli（fuigi），刃iectanifus und Cxperimentator Des＇ Wbyfif zu giailand．
＊Werlo（\＆uigi），Goldarbeiter gu Bicenza．
$\mathfrak{M o n t i a n i}$（Dr．），Mrjt zu Toscana，im Dient S．mi： $:$ Des Sónigz gon Epanien．
Morelli，ßrior zu Mendrifio im ©antan ఇefinn．
 Sotetio（Dr．Giufeppe），Mrof．Det Rgronemie fu タavia．

[^28]
## $=18 \ldots$

sal ofoneri (Dr. Siacomo), grat fu Fioccagtimaion in figurien.

Wicolet, Ubrmader \%u Wailand.
Dmalius de salloi (Dr.) I, . Prof. D. Flaturgafaidte' fu liegi.
Dmodel(Dr. Annibale), 2tjtsuspailand.
Orioli. (Dr. \&uigi) ju Mailand. ©. S. 27. 95.
Paoli (Braf Domenico), Cofretair der Mademie f Pejard.

* sapponi (Ricolagofino), Gefretair bes Jutitg collegiunig ju Dneglia ©. 5.29 .95.
* Sarolini (Mlberto), Staturforfder u. Botanifer
- ju ふafiano.
* Menuet, befannter frantofo Minerograp5. (9. 15.)

Tiyati (Biovanni), gingenieur. zu Caftel; ©offredo im Bicentinifa)en.

* soggi (HDo, \&uigi), fu Caftefnuoba.

Tollini (francesco), Sapellmeifter zu Mailato.

* Pofzer (Dr. ©iovanai), Bfarcer fu Staro im Sicentinifa)en:
Wrini (Dr. antonio), 2azt zu Pailano.
* Saba (Jppolito, secbracer: Raufnann gu ふordeauk. Rafini (Braf Fermind) fu Railand. $\mathfrak{R a t i}(\mathbb{C} i a n=p i e t r o)$, Mrgt gu Mailand. Reycends, Bumbånder zu Turin. gigato (AnDrea); prof. D. Baufunt zu Sicenfa. Spofate (Dr. Gactanode), Mrof. Der Pbyff ju Mailand.
(1) an: Defibetio (MDb, Mietro) fu Mequi. S. 440 ©dmidt (Dr,), Director ber Jofepg. Mlademic fur SWien.
Sotero (Dr.)i Mrof. D. Whyfit zu Siti.
※troefling (Dr.), Mrft fu StuttgarDt.
 Deffen Soty Dr. endooicto.
Sāgnex (Dr.), Mrgt zu swien.
 ふenturi (Dr. ©iufeppe), Prof. fu ছerona. *: Billorefi (f゙eroinando), Director O. A. Betnádsf Gaxfes bei shonga.
Siscontini (ereole), Jugenieut fuspailand. Sivorio (Dr. Mgorttus), efemal. spof. Der spethex matif und Setretair Det Societa Iral., zu. Bicenga.
 Succart; 2frotront qu. Seapel:
3ucdetti (Dr. ©̧iufeppe), Figt gu spailand:
．ùber bie tb̧ierifd－magnetifdea Erfodeinunget．


## 301

かecs bon cleabed．
 endiditen menfoliden Sebens werwedfieln．Run if abee cine umanderung Der Wole；nur in groifaien moglidy


 gengefegt gedadt merden follen，masi durctaus undents bar ift．

Der thierifde Magnetisimus bat alfo nur für bas
 um fid rein und fauldlog voi Gott zu ergalten，bleibe ez in feinen ©dranten und fuafe die $\mathfrak{A n t n u p p u n g e ̂ p u n c t e . ~}$

Diefe $\mathfrak{A n f n u p f u n g e p u n c t e ~ a b e r ~ w a r e n ~ g e r a d e ~}$ vic Wole der veránderten abgángigfeit．

Da if es mir Denn fajon oft vorgefommen，als lebe Das $\mathfrak{j n d i v i d u u m , ~ i m ~ E t r c b e n ~ n a d ~ g a ́ n g l i d e r ~ i d e a l e s ~}$ Sonderung，nar Durd Den sod，D．b．nut bucín． －as，was in igm Befonderes，grdifaes，Cicbundos Men ift．
 unb ©dweben aus Durd Den Wedifl zwiidacn ©dlaf tud Wisafen. ©aflafen Eeift gebunden feyn von
 ©ぬlafenden).
©tellen wir nus eiren $\mathfrak{A u g e n b l i a}$ auf Den ©tanoz punct untiverfeller wsedfelmirtung aller Befondergeiten unter fixi zur zeitliden Darfellung einer Milfeit: fo miro es begreifict," Dás jedess 马efonvere in \$ézug auf ein
 zen fpielen und alk Mittler der 'Sefonderfeit und Des' allgemeinen Rebens auftreten fonne. Was to witft, faldafett ein, und zwar Direct, indem es $2 b b$ àngigs feit bom caasert, Unterordinung, relatisen boruibeuges Genden ToD, wermittelt. - Bon inditect einfdlafernoen shitteln, Den fogenannten satfotifaen; iff sidft Die Sede, obgleidy itre swiffutg ebenfalls auf diefem. शes prafentativenfem berubt.
$\therefore$ Die Directen Sdlafpatensen find alfo entwedct Zoseriía, ober irdifa); (planetarifa).
$\therefore \quad$ Dit formiide e ©dlafpotens ift in Der Motation Det crbe aukgedrufft, tund gebiert Den naturtliden Sdjaf.

Die trdifden ©dlafpotensen find folde irdifaen
 hammtitaft Def GrDe in. Besug auf eiu Befonderes pder Findibionalfes" ausưben.

- Dirfe Sdjlafmittler find alfo it Dem פerfâtnis Dot ©attitng, und Das Whaingigmerdende verbăt ficg 3u. innen als ein ©pazififders.

Das erfe Ecrerifac auf orterde find bie Maturreide.
 ten, - einen germittlet feinet reinen und'unmittelbarew Stction auf Das gndibiouum gar Secrborrufung tgiertifar magnetifder Suftánde auffellen, ofe aber bielleidet, bei gleider Grundage, gabllofe. Mbweldungen ber gorm erfabrent tonnten.

Der Meprafentant Det reinen Dber untittelbaten
 If das Baquet.

Tid bejiethe mid bier auf bes Scerausgebers Erfags rungen, Die es unmiderleglid darthun, daß Das $\mathfrak{F}$ as quet nide als blofer geiter menfalider magnetiface ginflueng fondern fúr fid! Direct, vecmbge feiner ₹atur und ßufams menfegung mirft. Wan fege diefes Mrdio 3. Wo. 2. Sft.
©las (berbrante (EtDe), sinetall (brennbate (EDDe) und $\mathfrak{B a f f e r}$ (indiferente, aber bwifder $\mathfrak{F n D i f f e s}$ renf und Differem; fawantende (Erde) maden feine ©es fandtheile aus. Das Baquet bat fonad alle Elemente unferes ßlobuz, auf eine cigne Weife berbumben, in
 Wunbe you Somaxambulen. ©dperlida aber fennen mie Die befte und wirffamft Conftruction Deffelberi, weil wit utberall nod alfurefry an Dem Wunderbaren und unbes grcifliden Gaingen.' Şier liefer fial aver vielleddr ein einfnůfepunct fứ Die Mgyfit finden.

3er Ateprafentant ber Ervaction unfer vegetabith (dぁer Foxm if Der magnetifac obam。

In die pflangen gebt die gange Eroe ein in reix
 und ©querfoff. Was in fie eingebt, mag aucis mobl wieder bon ibr auggber.

2 fumpfer und trager Reiter der magnetifden Sittheilung Des̃ Wenfan zu fenm.

Wenn im fixibling fig Das Reben wieder regt und in Den bidffen, frifdefien und ausgebildetfer $\mathfrak{B a}$ åumen ote Erbe fictlid bimmelan fdmillt, reift fie aud das feigfte leben mit fiak in den gewaltigen 3ug. Syr babts gentifante empfunden. -was fid da in jeder $\mathfrak{B r u f t}$ ans Deutet, lebt fort in Dem Ђaum, im ভtraud, im תraut, und fellt fid, Da alte $\mathfrak{P f l a n j e n}$ gleid einer $\mathfrak{P f l a n g e}$ find, in einer Dar, ibrer Godlutionsfufe gemãß, ans Dexs̊ in jedem lande, unter jeder zone. Bei uns̀ wâblt man frifd vegetirende Raubbiljer: Obfbáume, \&its ben, Wuden, æappeln es. von platter æinde und frafs
 jung. Die Wabl entfdeidet fur Diffen oder jenen $\mathfrak{B a u m}$,
 bin.

Ctunden lang fitst Des leibende Sienfa am Baques und bor Dem æaume, ifm jugemandet mit Sinn, (Reib) und Grodaten, - feines eignen; indifayn Feangels fid bewuft, So wird Det Reidenoe, leifend, und Den


Sol feines greid und bomblog gebautet leibes in die इiefe Der erve binab. Ex feflafe ein, wie Die Mbyams yigfeit freigt, uno ermadit in firef, naid ben Gefeģen Des $\mathfrak{T r a u m g}$,
sbet Dag Trdumen fút sraume, bălt, und nide abnet, dás der Traum nur die andere Weife des ssadens f(en, Der braudat freilid) aud) nod eine befondere $\mathfrak{A l t}$ bon Sbevuftienn far den spagnetioden. Es láft fid abet
 meife bat, wie Det Commanibuliśmug, uno Daf det MytGus, uno fane Wrieffer, Die Diater, jeit Det Erfctaffung Des Merifden, biefe Ceite Des rebent geifig entfalten und ausicgen.

Der Werfebrder Menfaen unter fid. Fat bas gegen diè andere ©eité Des befonderen Daferns fitd ans gecignet, und cirren anderen Mithus, Den etaat, gefdaffen, Deffen Drgan die Pbilofophie if. Eis wird
 Geit Das Geffein, die wflangen, Die Tbiere mit Dem Mens faen $\mathfrak{\jmath u}$ einem bernunftigen ©taate im taglident, waden,

(emig bat freifid bas anes ber Glaube aus feinem arquell. - Wbilofopgie und Poefie geben ibm irditat Sormen, - ©ittenlefre und Offenbarung gind obne ibnt Der allein werfe bat, eroig unberfandicic.

Der Dritte Wermittler Der Erdaction auf Den leitens
 fein 'beweglides. Dafenn zu polaren Entgrgenfegungen

ju etgåneen ftrebt, - me mefr die Shierwelf bie Uzete? mente dee, gawen Groe in fetigem ssectjel geftaltet, bins Det und lift, je mefr jedes Shier ein imoividuefles, bes
 Cynapathicen und 2 antipatbiren gegen Tbierc Deuten Ders gleiffern an, seunbe, Saßen sc., die תranfe auf bem Magen legten, - Das in gemiffen Gåden beilfame ©
 igr Berfegen feines willens, af ein umgetebrtex Werbáltnís ratben.
 Befaubern fonnte? Sbir baben genoifntid nur mit zab; men, abgangigen Sbieren zu thun, Sber aud oa modten vielleidt Die grógeren, fârferen, einen magnes tifden Sbierdienf vermitteln fonnen.

Db biefer Sgierdienif gutr recti, fittlid) feyn mets De? Wix fagen, dafer moglid feyn tonne. Wer fid thierifa Dem Sbiere naft, geft auch als. Tgier in Die Sirde. Das §bier if ein unfauldiger Eůnoce.

Uber in fo fern fich aud der Menfd als $\mathfrak{z b i e r}$ erweift, ift in ibm das Zbier ebenfallz zum Magnes tifeur gemorden, und mid, Dủntt, Dem Magnetismus Gat bisber Diefes vorgiglid geidandet und biele Dunfels Geit und Werwirrung úber ifn gobradt, Daß der magnes, tifirende Wernfid nidt ill unterideciden bermodite, was in feiner Mction Das Thier und mas der Menfa gethan - babe, Beobadtungén am reiner Baquet, am Batm,


Ganolung oes thierifaten Wragnettimus, fortfareciten
 gefegten), fardera, und Den ßundera in Den Erfogels sungen peffelben ibre ©telle annocijen belfen.

Es wadre cine anjiefiende Mufgabe, in sàden son foge
 welder iroifafe Bermittler ber allgemeiner satutaction ibm zum ©runo liege; Denn Der Magnetismus unters pajeidet fid vom naturtidjen ©dlaf nur putd Die beri mitteltogregung.

Ta) 马abe bon birecten und indirecten ©dlafberi mittleen geiproden.

Indirect if ein Sindemittel Der \&ebenspolatitat, meldecs fid zunádef an Dic relatio ánjere Sebensppbare; Den materieflen \&etb und Deffen Wutgel, Das Repro: buctionsfiffem, wendet.

Direct nenne id Dagegen Diejenige Mction, welde
 bodifen und seinfen ©inne, als Sentrum der Befonder: beit; folicititrt.

Betradten wir alles, was leiblid an dem Wenfajen orfacint, als feine Paripgerie, pas aber, was als (Grund' Diefer Erfacinung, nidt erfdeint, als fein Centrum: foranuen wir ifa abfolut an, und wic er im emigen ©leidgemidt ruben wúrde.

2lber die §eripherie, wie das 【entrum, jedes Des fonderen find nur $\mathfrak{p}$ uncte, jene in der $\mathfrak{p e r i p h}$ gerie, diefes in 'Radius einer gosberen Befondergeit, und foins $\mathfrak{u r e m D l i d j e}$.

Was alfo in cinem entregengefegten prancte det.
 face, weil feine Ditecte Mction auf Daffelbe Dutd oak Centrum geft, ein Geatralest, und feigert feine cens trale elction abfolut. Was aber bon einem anberen Wuncte Der $\mathfrak{p l e t i p h e r i e ~ a u s ~ a u f ~ f e i n ~ S e n t r a l e s ~ g e l i t , ~ m u s ~}$ We Ridtung einet ©egnenebmen, bie um fo megr
 Der andern Geite Dem Antipoden nafe ratat, Die dak Durd bervorgebradte elction wird eine folde fenn, wela ©e, um mid po augzuorutfen, in Dem Bergdtenif Des Dadurd enffethenden §arallelogramms Der Siàfte, Dic peripberifde Sbătigfcit bindet und frei madtt; Denn Dai Die ©etne jedes $\mathfrak{B o g e n s}$ einces Rreifes fúrser ift, als der Durdipeffer: fo folgt Daraus, Daf der ideale @amers punct in ben $\mathfrak{F a D i u s e}$ eines tleineren Sreifes falle, zugleiaj aber aud, Da fein gibfand som abjotuten Sentrum, wos Durd) Die Yndividualitat gefegt wird, notywendig fiaf gleid, uñ alfo aud fein Berbditniź ju Dem, was mis feine Meripgerie nennen, fets Daffelbe bleibt, beni idealen Sentrum diefes Sreifes um to biel nadger ruate; als Die Sadifte Det Werfurgung Det Gebne gegen Dea radius betràgt.

Dab ift Der relative doer masnetifde ©dlaf, in weldem bas Sindividuam um to biel freier if, als die bindende ©dwete Des fleineren §reifes geringer in als Die Des groseern, und zugleid um to biel gebundener, als fein eignes ideales @dmerecentrum der ©ingeit mit Dem abfoluten feiner utfpgâre nàber gerựt wurde.

## - 128 -

$\therefore \therefore$ Beasendid. bon vet Pectpheric aus jur \$ectipherie' Ded פefoinderen gebt, twitft nur leiblíd and bis auf Dit
 inm in : Sleidgewidyto euffalten, nat mittelfar: was fid aber im Sleidgemidyt bát, witft ger niat megr auf ainander fár Die Erfjecinùng.
y: : Plue foreperliufo Deflination if alfo eine unmittoli
 \$exipberie gift, wor allet andern. Whe feben in relas


Dataue folgt alio, Daf eine mittelfare Mction Ded Befonderen auf Das Befondere unmogitid, und daE mits bin jede $\mathfrak{A c t i o n}$ eine Ductus Sentrum vermittelte fen).

Sede polatifiende wirfung if alfo ifter શatur nad eine magnetifa e, ald folde abet eine wirfung in die ferne. ©in $\mathfrak{A g e n g}$, Das auf die'speripherie de Wefonderen wirft, witft nur in fo fern auf diefelbe, als 6s fubor felbf indirect, in Diftans doer bon innen berí aиฐ̆, an fciner Stelle verándert worden if und vermbege Diefer ßeránderung Die barmonifde © Selfung ber angrens jenden Befonderfeciten gefábrot, folange, bis eine neut ©ileidung aus der ©̧ábrung berodrgegangen iff.

Diefe Crsorterung faien zar Berfándictuung Des Dbengefagten nidt ubetfůfig.

## 

uter ben

## thierififen 2Ragnetismub.

1. Drogramm einer Preisbewerbung äber ben thierifaca Magnetismus, Durd eine allergodfte Rabinetsorore Der R. ※ftad. D. Wiff. zu Berlin zur Publication übergeben.
„Die Erfdeinungen, welde unter Dem ఇamen Des
 und Raturforfぁer auf mannidfaltige weife befd\&ffiset, Dbne Dáß bierdura Die Werfaiedenjeit Der Weinungen Daruiber ausgeglidjen worden mare. EEz if múnTdjenss weetfl, Daß Diefe Erfabrungen fo dargefteft wurden, daß man ein beftimmtes Uetbeil uiber fie fálen tonne. Mant berfennt feinesmeges die ©amierigfeiten, Die Diefe $\mathfrak{A l}$ fs gabe bat, und Die worjúglid Daber entfeben, Dán mant
 sitt anfellen fann, wie foldes in bielen andern Sbeilen Derfelben mo̊glid iff, wo es won dem gileife und ber
 fo lange fu vermefren, bis man fid Det Wbabrbeit bis auf eine beftimmte Gurenje genåbert bat. Wan bâlt ess jeDod bei Dem jegigen 3ufande Der æiffeniぁaften uno

bei Det grojen spenge son Crfarrungen, welde ubber Dicfen ©egenfand befannt gemadt find, allerDingé fůt mosglid, cine flare $\mathfrak{Z n n f i d t ~ b i e r u ̈ b e r ~ z u ~ g e t w i n n e n , ~ w e n n ~}$ Diefe Erfabrungen mit fritijकer ßeurtbeliung igree gros Bern ober getingern innern wabrideinlidffeit nad zufame mengeftelf und fo geordnet werden, dág fid diefe neuen Cerideinungen' an andre, langit betannte, anteibten, námlica an Die Des natưrliden ©dlafz, an ote des Traumeş, Des. Mactimandelng und verfajiedener शerven: franffeiten.

Wan múnfat fie fo Dargeffellt fu feten, dak, fic alles 2 Sunderbare verlieren, indem gescigt wird, Dás fie, fo wie afle andere ©ridicinungen, gewiffe Gefege befolgen, und bá fic nidd eingeln und ifolirt und ofne zufammens bang mit andern der organifden STBelt find. Jede grage
 móglidf fen. (Ez fajeint in dicfem galle das zwectmágig; fte fu fenn, jedem, Der die $\mathfrak{B e a n t w o r t u n g ~ D e r ~ f r a g e ~}$ ưber Den thlerifden Magnetisimus unternimmt, aud Die juectámágigfte Stellung Der cingelnen $\mathfrak{F r a g e n}$ ju ůberlafien.

Die Ffrafe úber Den Migntetismus fann jwar blok ‘in 马ejiefung auf ఇaturfunde beantwortet werben; ins Deffen ift dic $\mathfrak{u n t e r f u c j u n g}$, ob und in welder $\mathfrak{A r t}$ et Secilmittel ift, nidft ausgefalofien, und won Denen, bie fid Dagu berufen filblen, anguffellen.

Die $\mathfrak{A} 6$ Kandlungen find biz zum 3. Sug. 1820 an Dic $\mathfrak{A f a d e m i e ~ D e r ~ S i s i f e n f a f t e n ~ i n ~ B e r l i n ~ v e r f i c g e l t ~ e i n s ~}$ jufdicfen, und bon Derfelben Demnádif Durch Den Druć sffentlid) befannt ju maden.

Fair Diejenige, weldac fie far bie befte baitt; wito ein' Preis bon 300 Dufaten auğgefeģt. Die Mfades mic benadridutigt Dic $¥>$ reisbewerber, daE Die ublidje Fotm Der Einfenbungen fen, Die $\mathfrak{A b f a n d}$ lungen mit einem Fiotto: ju begeidnen, fo Dás ein beigelegter verfiegelter Bettel mit Dempelben 刃ivtto uberidrieben, Den §amen Des Berfaffers entyalte." .
2. Borlåufige ફadridat, bie ægentien bes $\mathfrak{K a q u e t s , ~}$ betreffend.

Was id in Der Worrede, fu 2moctti (C. 7.) worafnend ausgefproden babe, bat faton watbrend des Drućzs ein gláaflider Moment mid finden lafien. Der Dámon des Raquets if der ©edgeif, wie er fid, imexifenund waffer indivi Duatifirt -

Ficine neueften, mit dem unmagnetifirten Waquet
 bulen baben náalid folgende fart die Refre des thiectifaen, Wagnetismus bodaf widtrige, und die tbietiid $=$ magnes tifde $\mathfrak{S r a f t}$ als eine eigenthumlide Sraft Darfels lende, factifक.erwiofene Refultate gegeben:
I. Daf die tbiexifa!nagnetiface, Staft Der Wetalle
 Scarb, Ped ifolirbar iff; Daf, Da es nur giolatoren oder Reiter geben fann, diefe bermeintlid ifolirenden Sub; fannen aud Peeter, und, obgleid fawad); felbeffandig nirfend find: und dafalfobis jeşt nod feine Siolas
soren des Siderismius Gefantifind, obgleid jene ©ubfangen nur latigiam bom CiDerismus סurchftomt werden, alfòmometan die fibevifde wirfung aufbalten fonnen. - Siletaus folgt notbmendig ermiefen: Das Der Siverismus mit ber Electricitát und Dem ©aloanismus nidtioentifaif.
2. Da rif(d) wirfenden ©ubfangen, fo weit meine bisberigen Unterfudungen reidien, Eifen und waffer find; dás Das Glas nur eine febr untergeordnete §olle fpielt; $D \mathfrak{a}$ E alfodaz Baquet aus Eifen oder Eifen und झ®ffer gebaut werden mún, und dá oie wirs fung Der magnetificten $\mathfrak{E e f}$ de exflaint iff.
3. Daß Das mineralifa) magnetifae (Fifen nut gleid fatt als gewosbnlides Eifen mirft; Das alfo audocr mineralifite s)agnetismus Den Sis Derismus nideterfiát, obgleid Diefer Dutaf feine §idtifolirbarfeit jenëm ne̊ber feft, als Der Electricitåt.

Dies einftmeilen jur शadrrid)t, erferes für Die empirifden soryfifer; welde nod immer nidet bon Dem Glauben an Die Joentitat Des Siderismus und Det Clecs tricităt laffen fonnen; feşteres fût Diejenigen greunde, melde nad meiner $\mathfrak{A n}$ weifung Das unmagnetifirte Baquet in Mnmendute gebradit baben, um bietnadi ibe Baquet
 Ctưde.

Sena, den x. Mor, 1818.


## - $\mathfrak{y} \mathfrak{z}$ etge

Selten ift in Deutfdland cin Bucd mit po aukeror: bentlid grofem und ungetbeiltem beyfall aufgenommen worben, ald die in meinem $\mathfrak{B e r l a g e}$ erjajenene $\mathfrak{D}$ ris sinalozusgabe bon:

## 



## 

ober
Cammlung ausgefudter Borfariften zum
 feffioniften, sunfter uno sunf:
licbjaber:
novosh bie vierte serbefferte und sermefrte anflage
 feffor Dr. goppe, fo eben bic preffe verlaffen bat unb in allen Buch gandlungen Deutidlands fur 2 §blr. 6 Gr. an erbalten if.

Durd ben unglaublidy fainellevieqb fats ber sorber: gefenden fefr groken Ruffagen, fo wié burd bie erfaic. nenen wielen શachbrúafe und Ruşăge, bat bas pins blitum áber ben $\mathfrak{W e r t t y}$ anb bie unentbegrichfeit beffer.
ben bereits auf bas ફortheilfaftefte entfajeben．＇Det Bearbeiter biefer neuen Auflage，Scr．Sofrath Dr． Soppe，bat bas s）idglichite zur Wervolftommnung bies fez Wertz beigetragen und id）füge für Biejenigen，wet， de wiber Erwarten baffelbe nod nicht Eennen follter， Das Intaltêorzeichnís bêe erfter Fanbez bei，wets あer 710 Sorfdriften enthált．

Der zweyte Band toftet 2 §blr：；ber dritte， 2 SGIr 6－Sr．；bar yierte 2 Sblr． 12 Gr：：Mrefí， welde nur aus sufdfidt auf bie Grofe bes publitums bafür fo auperf billig geftelt werben tonnten．

## \｛eopold © O F in Seipzig：

## Jinhaltsanfeige bes erfen banbes．

Conte febr moblifethe fomarge Dinte zu maden：－Minte，bie T何偶terding

 －Rotbe Dinte．－anbere rothe Dinte．－Sobalt auffulb＝ fen－Sxmpathetifone Binten．－Unausldfolide rotbe farbe． －Dinte，bumit auf Glab ou fateibent．－Mapier，worauf man mit Metalfitften foreiber fann．－Etreufanb，ber Edrit mit blaffer Dinte fogleity fomarz macht．－Mandrim．$\rightarrow$ Ein anderet Mundleim．－Pergamentleim．－Sídicim．－


 beln im winter in den Stuben zum Bluften bringen Eann．－
 gefiulte，und aus gotarten prolfferirende Blumen erzeugt wets Ben fonneti．－stuft fur worsellan and ©las．－©labwett und ©olgeiteine su tutreu：－suitt zum ふufammenfegen bet Fiobren bey Mafferleitungen．－Ein guter Solgtatt．－Ein guter Strintüt，bei巨 zu gebrauchen．－Etin Steintüts，Ealt zu gebraudien．－Eine Beffetigung ge gen das Maffr，wo Das Ees ment nidt balten will，uno fonft tein Mittel biff－Beis фenpapier zu maden．－Beidnungen und Sdtiften tn Stein

 Doer zu zeidntm：－－צbgeidiofferien sleibera vie vorige garbe mieber $\mathfrak{z a}$ geben．－Mo：ten don siteidera und pelfuert ab＝

ober anch in ote Sleiber zit nảben. - Ssic mant bic sutte bee © © ieppulverz ertennen tam. - Seifeniieberlauge. - ygitde Gaitanien ftatt Seife zu gebranden. - Seifenattiges waidi= waffer. - Seifenfitituk sum Siafiten. - Mandelfeife. (Cine andere mandelfeife, - Rotbfledigte Miandelfifentugeln.
 Bonteille zu bringen. - Einen släfernen Etopplel aub einem gláídaen zu bringen. - 2oogel gusbuitopien - Eine andere
 ifopite abogel and andere shiere bot getten zu bewabren. Sogeh and andere fleine Ebiere Guffubewabren. - Bogel zum Berienden aufuberwabren. - Wigel und andere fleine zbiete 34 feeletiren. - Eine aibere 3rt, Bogel uno andere fleine Thiere ou feletiten, - Engliøpeg pflafter muaden, - 2un Derweitige Bereitung Des Englifon Difaftero. - Ein ftart= fiebendeg pifaiter auf sguden zu legen. - Mflafter wiber Sisarz:n uid 丂ubneraugen. - Gold auk dem ©ande zu ziehent. - (5olo oder Silber аиб alten Erefien zu iceiben, - sionigge
 nem Bitriol nieder $u$ uddagen - Goldamalgama. - Borat zu calcuiven. - (Goldidilagioth, - Milte Bergoldungen zu rei: nigen, unb then Den vorigen slang wifder zu geben. -29te man baś (301D pon vergoldeten aibeiten abbringen fann. Saffet und andere Seuge 3 bl vergelden. - Eine leidte art, sileinigfeiten von Silber, supfer over mefing zu vergoloen, DDer: falte §ergolbung. - Eine §inctur, Durch welde ein
 Dene Smrift. - Golbpurpur. - Soldpulver. Mit Muivgold zu mader. - Sold an Silber, 今upfer uno eifen ober ©tabl zh löthen. - Bergoldutig Des elafes, obne ©inbrennen. - Bee
 zu reinigen. - ©itber mitऽdweffl zu calciniten.-2uffieben Des ©ilbers. - Silber zulötheat - Feuervergoldung auf ©ilber. (blubwadg. - Daв fellen ber feuptorgoloung. - Fenerverfif: betung. - Silberfartige פRetallarten zu beteiten. - Siber au Supfer, Mefing, Lombad, Eifien uno Sinh zutotben. - Eine
 - siste man efnen mit (solo no ©illber beirichenen probierftein mieder reinige. - 9) Sit Silber su ídreiben. - Aes uftum ober
 Dem supfer feine verlorne garbe wideer fu geben. - Supfer zu lótben. - Weifeg supfet - Eine andere weifer filberartige Metallcompofition. - Die bequemife $\mathfrak{q r t}$ futperne (sefáfe zu vergitnen. - תupferne sedogefábe zu emailliren. - gever= vergotoung bes supferz und Mefingé. - supfer an Eifen ober ©tabl zu lothen. - Mefing zu reinigen and zu pusen. - Mefing weif zu ficden. - meffing zu libthen. - meting


 maden, Der Dem (Golbe felyr gleid fommt. - Mindypt fu po Jiten. - Binnfolution. - Rod etwá hiber pie Binnolution.

## 4

 Bety obne Serfuit bu famelsent．－Simn zu lotben．－Bint prove，oder die veriditedene orenigfeit bes ainns zu ertemmen． －Sinfbumen oder weifeg sideté，－Sinf auffulófen． Bley aufzulbien．－Blev ou littien．－Blengtas．－Eifen
 fenatbeiten zu pawarzen．－©ifen in Stabl zu verwandeln． senefiel Mietbobe（Sneftabl zut verfertigen．－Gtabl，weldeer of Gart tit，weidser zut mache－Eiferue ©dmelzofen und Peterten zu befotagen．－Seuervergoldung des Eifus．－Eia ren＝und ©（ablwaaten bu politen．－Englifde politur auf Eifen und ©tall．－Eifer und Stalh fn lotben－－Proben，unt Eifen umb ©tabl 子u unterfdeiben：－－Seifes Bled amb ve：＝ zinnte Eifimudaten zu lothen．－Ciferne ©tempet und andere Detgleiden arbeiten zu birten．－2bguife von Eifen zu ma＝ den．－Elferme soodgefäfe zu emailliren．－Epieforantationig suffuldfen．－©piegglanz fu calciniten，oder：伸weigtreibens
 mnth aufollôfen．－Compofition ou metallenen Brennipiegelt． －Eine antere Compofition bu metallenen Spiegelin and Hurglodedern．－Dic beite Sompofition au metallenen Epiegeln， nebif Det art fie zu giefen，zulfdfeifen，und zu politen．－ S）Retaffene 2bguife von tletnen abieren und Sufecten zu naden． －Formen，Metall Darir zu giefen．－Metalli（申）Eompoif： tion，Dielman in fodendem wafier famelzen Eann：－©ine
 －Likenputver．－Die siffe an eifernen Defen geidmind su vermadtelt．－Medaillen und spúnzen abjuformen．－Quedz filber fu reiniget．－auedfilber auffulibien．－Motber sued＝ Gilberpuádipitat．－Fetter sopalfirnía．－Bernifeiniminí．－ ©dwarser Bernfteinfirría．－Ein anberer Bernfteinfimio．－ sopal aufulofen．－Sopal in æzeingeift aufzutóen．－Eine andere 2 rtt ，Den sowal it 2 Scingeift aufzulden．－（Solofit： ní，Dá かeffing damit zu úberziehen．－（Gordad．－Ein ans Deter（Boldan．－ 2 Beifer £adfirntif．－Ein anderet guter weí： Ger Racffirnif．－Weingetffituit zu sáfetwerf，eidenbols， Siobritublen uito allerlen（ifiengitterwert und greppen $\mathfrak{u}$ ．Dergl．

 menten．－skeifer firnif，bey getrodéneten who eingelegten Sitảutern und Blumen，wie guch fu Bildern mod fupfertident zu gebratder．－Solz anf Mafagonyart zu beizen．－Nothe
 auf © Iffenben，suoden und 5orn．－Purpatfarbene 5olzbeize． －Qurpurbeize auf Elfenbein，suoden und Syorn．－Blaue Beibe auf solz．－（5rüne şoljbeize．－（srune Beize auf $\mathbb{C H}$ Fenbein；IRnoden und 5ovn．－Solz gelb su beizea．－Belbe Beise fat Elfenbein，suodien wid sporn．－Sourn auf Sdilb＝ frobenatt zit beizen．－safte frowarze Beize auf Sorn．－
 und sinoden．－©dwarzes ©bentiolz nadsumaden．－－Dinten＝

fentoiffleden ang bet maithe bringen tomue．－Fledien ans ben sileibex and ver wajde fu bringen．－Fetffleden aus wolle＝ nen＇stetbern ou bringen．－Fetiflede aus feibenem aenge zu bringen．－Efilg＝oder weinfecte ang wollenen wo feibenen Seugen zu bringen．－Eine gute Flectfuget zu maden，Die man immer bey fidi tragen fann．－Earmin st niadien．－Andere Bereitungsart des Sarmine．－Eine flifinge rotbe farbe vor Garmin．－Werfdied ene rothe \＆adfarben．－Sermesbeerenlact． －Eine purpurfarbe zur 刃Bafomalerey．－©darladiocher．－ SSoblfeile blane Farbe aug supfervittiol．－uttramatin zu ma＝ den．－Berlinerblau．－ゆatiferblau．－surzere shetbode －pariferbtan on maden．－Gelbe eneffarbe．－Eine fab ne gelbe fatbe．－\％oinigegelb．－Reapelgelb．－Gduittgelb．－Rath： gemadter Gallenftein．－ 9 abbraun．－Bifter．－Deftilitter
和 madeen．－©deele＇g gríne forbe．－Saftgtủn．－Drame gelact．－granffutter ভळwarz．－Beiníwarz．－©dwarge －Farbe won \＄firididernen．－Rampenidwarz．－©uidie zu maz ©hen－Remperaturwaffer zur Mafercy mit Safferfarben．－ affgemeine gluife zu Den Emailfarben．－Sompofition zu wei＝ fem Email．－Eompofition fu rothen Emaifarbent－（Som＝ poition zu blauen Emailfarben－－Compofition zu gelben Emait farben．－Sompofition zu gránen Emailfarben．－Compofifion zu orangefarbenem Email．－Eompofition zu purpurfarbentem ©mail．－Eompofition zu braunen Emailfarben．－Compofition 3u fawargen＂Emailfatben．－2bic Die qafterffatben bereitet werben．－Slufinge Farben， $\mathfrak{u m}$ bamit anf ©eibenzeng minida tur zu maten，wie aud papiet，Strol und Dergleiden on fat＝
 Soth zu verfertigen auf Baumwolle und Reinen－2luf eife

 （semálbe aubzubeffern．－Bentalde zu reinigen．－Delgentále von bem Sialertuthe ober Solz absunetiben，und fo gant und ohne ©diden auf ein neues galertud úberzutragen．－Sup＝ feroructerf（wárse．－Supfertitide auf（s） ferfitide anf Blag abzufichen．－Dechoadg ber supfertiteder． sgeider Metegrund sum supferiteden tho shoiren．－Sin an＝
 berer weider 2leggrund．－शiod ein anderet vorzuglid guter weicher 2te ęgrund，Deffen fid gegentwartig verídiedene supferite由et zu शatis bedienten．－Ein anderer weider Heggrund，Deffen itd Der englifde supferfeder Qaurence bedient．－3ubereitung
 nad）©alfot，inegsemein der forentinifde §iruí genannt．－ 2 Sie Der weide girni anf Die wlatte anzulegen und zu ínwarzen．－ Wie bet batte Mekgruio auf Die Mlatte aufgutragen，fu fimat： zen wio zu trodnen if．－Som Suberciten und Bicfen bes
 Sduupftabafboben，suxpphen u．bergl．zu maden，－Die Leidte Sayanifde Baare zu maden．－Nolimeut zut Slanzvers gotoung．－©ologlătte zut Japaniføen æergoldung．－Japant＝
fae Bergoldang. - Einer elanzeefgoldug bie matte und bie .Sellc zu geven, - Formen zuth elodruden unc abgiegen zu ma=


 - Roct einige Sompoiitionen ou Sizgellact. - Metater Siegrels lact. - Potaide obu reinisen. - Wie pie Do afde zu pen Elag= fluften bereitet witd. - 2fie ber Eand du Den gslabfuifen ge= reiniat mito. - Sompofition of Gegsfuifen. - ©ompolition


 - Dafter don einer febr pollien blauen farbe. - Gaypbir nawa
 - Daften von Beryaffarbe - Gologelbeg Elin- PDaftea yon
 pasfarbe. - Ebrviolith nadzumachen. - Mapken dan esbrof = litbfarbe. - Emarayd nadbramaden. - Daiten von.Smarago=:
 yon, 保urpurfarbe. - unethyit nadzumaden. - Daften vad \&atetbgiffarbe, - Wafte, welder Dem Diamant gleid ifr. -

 tige wafte. Sompofition eine mit matienif gemadten weibicn un=

 Ses poer ¥aite. - Epmyofition eines baib dutaliotioen wespen -Gtafed oder Dafte, bie dem opal abnich iit. - Epmpoition
 barten ober Maitenglafe, wildes dem rotben: Satueol glidid ilt.
 aneifen Carneol gleid if.- - Sompofition fateinem barten oier aud paftenglafe, weldees dem zurtib alcidi ift. - Jarbenlofer
 ten y geben. - yomberge jerfabren, gefonittpene ettine in gefätoten (sidifern abzuformen. - Enyticices fintglag za ma= कen. - 2 uf ©lag zu yadiren. - - ©lag jil veryoloen dert za verfitbern, um darauf zu radiren oder zu filhonettiren. - ©las
 in (Blag einjubreanen. - Xisie man quf ©la氏 fterbano zarben bringen und einbremen fami. - Epieget ju maden. - Ein Seldglas in fpiralfórmige Streifen zu zeriomeiden, fo das es fid auseinander giebich daft, und fiom wieber, bufammen begibt. - Den 5als einer Bouteifle, einer Metorte ober eines anderu Blafeg nadi Belieben abzuibrengen. - Bláferne Brenuipiegel unio (Slastugein mit ifolit ju begiegen. - Bergoloung anf'slas und Dorsellan. - Den Saipis nactsumathen. - Waie man bie SMofte und beurigen Meine toiten, und fenuen lernen fori. SGie mandea mioft bebandeln tanl, - Meinprobe. - Wite utan
 tome. - Cinen zdben MBein in Seidnindigfeit idieder.fiffig. Lu

cin Wein wirllid zabe und veroorben itt．－WBie man tráben Sgein tautett．－5sen ein 53 etn feine fraft vetloten bat．－ 52 ie man einem fomedenden Wein mit Dem Ediarladefraut hel
 worbent．－Wenn ein Wein von fíd felbit aufgeftanden und tribe geworben it．－Wemn bev Weein aufgeftanden und trube geworben ift．-28 ent fich ber 28 ein im cseidirr bridt．－$\$ 3 i$ zu helfen fen wenn ber 9 gein bleid geworben．－Ygenn gut Wein abzulaffen itt．－Wie man einen foledten auf eingutes Geleger sieben foll．－DaF Der Wein nach bem eblaffen beftat＝ Dis bleibt．－Den WBein farf zu maden．－Wient und wie oft，aud mit welder（S）attung Ssein man Die Fulle vornebmen
 und gevedt \％u madien．－Den Deftreider und Frauendorfen 53ein－in aften xanoern zu maden．－Suigen seein fu maden． －Siothen gecin bebend zu madoen．－Euten Moferwein zu maden．－iosmarinmein zu verfertigen．－Mantwein zu mas
 －Einen Sollunberweitr，wie s）ialvafier su machen．－Einen guten Salverwein su madeen．－Beidsfelfinin fu madien．－ ©emeinen（sartenwermuthwein zu madjen．－Eofayerwein zu madent．－Bon Der Buriditung ber Şaufenblafe，und wie mar fid Derfelben zut Meinbefferung bebienen foll．－Deftretder $\mathfrak{g}$ ein Dive Moster $8 \mathfrak{m}$ maden．－Rofinenwein．－Duitteuwein zut madien．－Sobannibbeerwein zu maden．－Stablwein．－ Wie man bem siein einen guten ©pidmade geben fann．－wite man Die giusfatennu® zum $\$$ Bein gebraudt．－刃iuctateller＝ wein ou madien．－Wie die leeren gaffer sum Weineintafter ougubereiten find，－Bie man sie faffer reintids puhen und yrobiten folt．－gie man ein fan anzapfen foll．－Zu ver： Gindern，Das der Wein nad dem 2bzapfen nidat fabnidt werbe． －Whie man frankem Weine belfen fann．－Senntnif，fu wels あer Beit fid Die Weine verfehren．－ 8 u erfennen，ob eith Mein mit granntwein verfalíat fey．－Sie man einen gertingen gsein gut maden fann．－3u erfabren，ob ein gbein wenig $^{2}$ oder far＇geícwefelt fety．－SBein nacsufullen．－Wie man einen alten fauern gein wieber gut maden fanm．－Wenu fich ein Sisein in faf bridt．－Suten Einichlas ou madben und zwar obne ©́wweffl．－Wie man guten Weineffo verfertigen iann．－Einen gutea Efifg in furzer Beit zu verfertigen．$\rightarrow$ Efif anzuftellen．－Eine febr bewabrte，nublide und fidere 2itt Effig fu machen．－©ine febt bequeme art Efing zu mas あen．－Eine trocene Effigmutter．－Einen verborbenen Ef fis wieder hersuiteften．－Mroben，wie man einen guten un＝ verfalfaten seinefig erfennen und vom Bierefig anterfociben Eann．－Oen Elifg gut su rhaltent－2us welderlen frithten man fur Erfparung deg setreideg Branntwein brenten fann．－ Dem रornbranntwein feinen tbeln Sefomade zu benebmen．－ Dem gemenen Sornbranntwein auf eine febr leidte $\mathfrak{A}$ t feinen ubein Seidinade und serud zu benekmen．－Den Sornbrannt mein dem Frambranntwein dbnlid zu machen．－Sife main mit gemeinem sornbranntwein eben po gute eiqueurs maぁen

Fann，ald mit grangbranntwein，－Buderwafier zum Berfám Des Brauntweing und 2quaditb．－Danziget Doppelanid，Mquaz vit．－Riqueare zu fárben．－Macaronealiqueut．zu maden． Marastin．－Sernmaffer．（Eau de noyaux．）－Sernvafier． Patafia．－Sbotoladeliqueur．－Raffeeliqueur．－Golbwaf： fer．－Silberwaffer．－Eau divine．－Zimmetiquear．－ sitronenliqueut．－Parfait amour．－pometansenwafiet．－ ©affibbláthliqueur．－©affibeatafia－ænisliqueur．－ænis satafia．－2tní̌maffer，－Eternanibliqueut．－apricofenlit qucur．－apricofenwafifr．－ardellenmaffer（Eau d＇ardellen．）
 wein，deer æratafia．－eiqueurwaffer aus sitíden．－eigheurs soaffer aus erbbeeten．－Riqueutwafier aut Simbeeren．－Pi＝ queurwafer aug §obannisbeeren．－Riqueurwafler von citros nen．－Eiqueur von pometauzen．－甲omeranzenblutbwaffet． gelfenmafifr．－Eau de Lavande．－Geftornes ou maden．－ ©rdbeer＝©derbet．－Şimbeer＝©derbet．－Sobanuidbeet；
 －Bebrannter æabm．－Scololabe＝Stems－Wanille＝Etem． －Srem von andern Gewurjea．－Mandel：©remi．－eitro： sen：© ¢ bet．－Ropen＝Sderbet．－פreilen＝© blüth＝Sderbet．— Pirtich＝©derbet．－apricopea＝©derbet． －Meth zu macien．－©ia woblfeilegs，ber Drídade ábulides Gertant．－Eimonabe．－Erodene eimonabe．－Dramidabe． －Dridabe．－றunid zu macten．－Duaideffenz．－Bis fabof 34 maden．－Erobeerwaffer．－Simbeerwaffer，－ $30=$ bannisbeet＝und Berberisbeerwaffer．－§irípwaffes．－¥greft wafer．－Sobannisbeer＝Erobeers und Simberrfaft zu maden．
 Ein ber ©dotolade abnlides ©etrant．－E Einen vortrefliden玉bee zu ：maden．－©prup gur gefdwinben Bereitung eine febr guten sbees．－Slüfiig eingemadte pomeranjenbluthe．－ sitronenfaft $\mathbf{z u}^{\text {bereiten．－Wie man im ©ommer Mein and }}$ anderes Betrint obne Eig abtüblen tonne．－©aure Stirider
 dā \＆abb gemadt wird．－Molten zu maden．－Bereitungs＝ att Der Gollandif
 sebtaucien find．－©ruike nus תartoffeln zu maden．－Starle nnd ©tárlmehl aus sartoffein zu macten．－Starte aub wil＝ Den saftanien gu madern．－Erodene פonillon oder gleijabrus be．－Şamburger Bdfelfeiíd of maden．－§leí币 im ©omz mer gut $\mathfrak{z u}$ erbalten．－Fifleif im Sommer frif（ zu erbalten． －Sobnen einzumaden．－Dbit lange 3eit gut zu erbalten． －（3rüne Erbfen einjumaden．－Dürre welide guuffe mieder frifís zu maden，dafifie fíd fadien laffen．－Die Guite der Saffeebobnen $\mathfrak{z u}$ unterfuden，unb Den von Seemaffer verdorbes nen saffeebobnen ben ubeln Geidmadt ou benebmen．－Den saffee von wartinique dermafien zu veredeln，dafie er faft fo gnt \｛dmedt，alg Der \＆epantif（be und zugleid aum Def Gefunpe beit unfádlid witd．－Das ©erinuen ber Mild an verbuten．
 cime gelbe $\delta$ arbe zu geben. - Butter sum langen 2 tufbelialten
 lange Beit frifo'su erbalten. - Cime anbere $24 y$, Eyer frico za etbaltex. - Gefrornex Eyern zu beffen. - Die von dett Guburtn yerlegten Eyet zu finden. - Den suabnern bas evet: frefien abjugemobnen: - Die Copr gegen bas Enbe Der gruts
 $\rightarrow$ Saitinge zu martintem: - Rebendige gifdie und siebfe ou vergeloen. - Die'ßerbefferung ter ransig gemordenen פele. Bie redte peit zu erteanen, werat pie staftanten gevag gebta=
 Reninen, ob Edaffelle wou crepirten boer frififgeidiaditeten ©dafer find. - Debfúsner in eine (Begend gu bannen, wo gorber feine waren:- wbife feiberte etrumpfe zu appretiren, aus then einen blauliden edimmer zu gelien. - Flor und 2thonden ou: wafderti - Seide und SBolle gu fabefelm. - sioft: bare porsellanene gigutertit und befábe zum Berfenden einguyat: fen. - MRotten won sleidern und pelzwert abjubalten. - Das gelfoutt ben Commer quer auffubewabren. - (Slánzendes


 phne mebr frole in ben Samin za legen. - Mit eitrem einjis

 ung bu cinem Motpontri:- BBider das faarausfallen: - poz mabe für das $\mathfrak{Z 3}$ achsthum der shaare. - Die fyaare zu vertile gea. - Die Sjaate blont za fatben. - Graue ober rothe spaare braun oder f(bwarz $\mathrm{za}^{2}$ farben:- Mobltiectende Saarpomade.

 ber bie Sahnímmersen. - Ein febr gutes 及agnuufver. - Roめ. ciniue Şabnpulver. - 3anblatwerge. - Rotbes 3abndulver. - Piothe pabalatwerge. - Das leidtefte mittel gegen bas ghaferbjuten. - Mittel wiber Die sopfidmerseth. - Mittel mider das sapfoeb umo die spigraine. - Wider daf Cobbren:
 man edierting genoflen bat. - Was bu tbun ift, wenn man Gift betommen bat. - gBenn salt dier Gypg in ben Magea
 lid gemorden find. - Bern man Gducidewaifer, Saldgeift ober $\mathfrak{B i t r i o l i p i e i t u s}$ gettunken bat. - Msenn man (slas, Grateap
 vei veribludt hat:- Mienn man giftige sbampignons, : Edudamue, ober Pitze gegeffen bat. - Bittereffemp -ime:
 Ger Gdmader cirres siranfen. - Bittetbier. - Etífuembes $\mathfrak{B k}$ er. - Enqlíctes sradterbier. - Masentinctur. - Ma: geafiarfenber Bitterwein 'ubl Bittertinctur. - Gatione Bit:



Commanbeuts Balfam．－Camplecfictitus．－Benswetincs－
 quebuiabenafier．－Rofenwafier．－Melifinmaffer．－orat les waffer trintbar zu maden．－©verol sa maden．－Sropfo qulver．－Sieiepulver．－Etraubenpomabe．－Yeiderite unt bequempe art die Poden zu inpculiren．－wiber Den ©

 fid das angemónte $\mathfrak{z r i n t e n}$ wieber abgewodnen rol．$\rightarrow$ eim Malper gegen das samigen unter ben urmen．－Zuverlaifo． ges mittel wider Den Mildogrind．－Wafdwaffer futs（Bes fímt．－Mittel wider Das saufipringen Det நánde．－Dis：
 Sĭbuetaugen．－Domabe für aufgeiprtungene qippen und barte．

 nen：Wefpen $2 c$ ．Stic．－witior den Stid der Mructen unb exbnaten．－Gugenwafier fur bldbe nusen，－Suilfomittelf， wenn etmas ing guge geffllen iff，－sidider triefende eruger． －§3enn＇yon vielem Eabatraumen Die sange beí wirb，ano f（dwillt．－Entzundung und yise Det Eugen au dettrefben．－ SNittel wider das Sぁmiken ber shálipe．－wider den bofen Sals．－Den Suften zu vertreiben．－－SBtber bie ginnen and Sibblajen im（befiot．－Muttermaler zu vertreiben．－ $\mathfrak{B i z}$ ， Der Fledten und 3 ittermaale．－Mittel wieber Brandiddoer．
 Gen．－Mittel wider die Blutsefomure，－sitider die Blut＝ gefónuire．－Mittel wider die §ethaltang des urins．－פ8enm cin Sufect ins Dbr getommen．－gaiber bas Sdielen．－Bon

 Daz teine Rarbe zuruddbleibe，wemn man fid．verbraant bat．－
 Die froftbeulent．－Boran：zu ertemen，daf ein 乌uud watbead setwefen ift，Dder nidt．－MBider den $\mathfrak{B i}$ í tollet Şuabe．－ Spittel，baß́ einem pferbe daś calopyiren niat íqabe－Mittel fút dieienigen，bie das fabren nidt vertragen tonnen．－乌unde gegen daskßetsiften von \＃fiubern und Dieben za Sósen．－
 2ungerfitantheiten des geverviebes．－Die fliegen zu vertret－ ben．－©in fliegenmagazin für Die gaubfosiøe in winter ans
 Det die æ̧anzen．－Dbrivurticer ju fangen，aum，wenn ein fols
 suing der Sぁneden．－Mittel sider Die gaupen．－gRauls marfe zu vettreibea．－Die maulswurfsgrillen zu vertreiben． －Mittel wiber bie erbfibbe．－Mittel wiber Erbfobe．－ Cin anderes gittel wiber bic Erbidbe．－untruglides mits． tel wiber Den Sponsurm．－Mod einige gute Mittel widee ben Sprinourm．－Megenmurmer su fangen．－Ammeifen of yeitreiben．－ameijenever ju jammela．－Cine andere sute



 gitidbebalter zu erbalten und nad ibrem Befdledte of ertennen find. - Bon dem Mntaly und Der wartung Def Eiddorie und
 und weif wie Seibe maden Eonne. :- Die git, ben dels und Seibenfads ju beteiten. - Fladk und Sanf fein und sueid nite ©eide zu maderi. - Eine andere Mietbode den Flamk. weido unid fetin zu maden. - Eine andere art, den Slades zu' perifetneta. - Sotemmeffefin ald glaide zu gebrautien. - Den
 Den, mie bies fafern des feinften leing. - git $\mathfrak{B d u m e}$; oie im $\mathfrak{B e g r i f f}$ find abjuterben. - Cine Erinbung, bem Exftieren per Băume vorsubergen. - Piod ein gates uno zaverlafifiges
 gel einç: DRiftheetes anf eine bequeare $\mathfrak{Z r t}$ : exfésen tann. -

 bu erjteben, - sBlatter ju feletiten. - Die Shafen von bea soblgatten abjubalten. - ©lasbouteillen zu reinigen. - SBle man ein Gefá́ von' gemeinem (blafe mit Betbebaltung feinet form, in eine gitt porsellan derwanbela fonne. - Bibiber ans zafteiden; als ob fie von wietall gegoffen tharen. - Bilder you fold abzugießen ober suf formen. - Bilder und Blumen aub Eitig 3 u madell. -- Beføreibung, wie eiagelegte थrbeit. ith Marmorfdetben, fit Eifden und anberm Saugrath gemadt mirb: - Marmotittes yapier 3 u maden. - Eine alte vets: btidene Edrift mieder leferlid 3 m madien: - $\mathfrak{B z i e}$ man $\mathfrak{P a t u E}$ ralien in Wzeingeift aufbewabre. - Streidriemen für, Barble: ter. - 2exf ein papier mit unfidtbarcn Buchfaben ju fareto ben. - Infecten anf eine bequeme gutt fu fammeln. - ฐrbene
 rieфепbes Dfenmads. - Gebranater DDer calcinitter Mlaun. -

 an ber enft yon felbf entzundet. - Breanfpiegel pon pappe.
 tigen. - Wie man fixe suft etbalten tomne. - saltwaffer ou

 ou miffeu, ob Der siono in 2bbuebmen ober Bunebmen fey. gisitterungsaabeige. - wite man eine gebeime Edrift entzifs fern tann. -

IR：
Dr．S．S．WR．Poppe Encyclopábic Des gefammten nafainennoefens：


#### Abstract

abet volffandiger untervidy in ocr prattifogen מkecganit und Sisafdinenlefire，mit Ertatungen Dex ：Dazu getydis gen Sunftwotter，in alphabetifther Detonuig． Cin Sandbub fat mechaniter，sameraliten，Baumeiter ung Seben，Dem Senatuife bed waídinerivefous nibthis und  －Giebenter Ebeit ober ppeiter Gupplementband． Sit 6 ．Supfertafeln．2． 2 Ptht． 8 （Gr．  fifoert und für Deutidlanibs gabritivefen＇o duferft miditigen 2serts enthalt baupt fablith ie beidreibung det alletnere？ fren Cerfindungen und 彐erbefferungen der Mafdinenlegre，fo： wie viele：Bereideruagen fár bie artifel ber frígern Bánbe．


Gemeinnusige

alfgetncinct Ftatjgeber brim waarencintauf，bauptadas： lide zur riditigen Renntrin $\mu$ no vortheillgafteften Zubs



$\therefore$ ßon Br．J．J．श．Soppe，
 rer getehrten Bjefeufdafifen．

Preis 2 Nithit． 16 太fr．
Baatenbưder für sarfleute babea mit，wie aud bet fabon to vortheilbaft befanute Serr Derfaffer in Der Mortede bemertt，mebrete，ober nod tein waareabuc fur Saubmat tely fur Ramificnvater und für Die verídiebenattigen－Cess fdaftşleute úherbount．giefeg Waarenbu由 ift vopuldar abges faft，mit Entfernung alles Defiene mas nur bet Samfmana alleiu zu wiffen notbta bat，dafür aber mit Serbeisiebang enc ioldeer fotgfáltig außgemáblten Begeuftánde，nie gerabe fein ङeídaft fint saufleute ausmadien，ble aber jeber şaugs baltung intereffant une widris find．Det Mame Des Serm．
 Эedermann auf doar Deutlidife und Betebrencite bearbeitet
 Btiderfammlung，und uberbaupt in teiner ordenttidien Saubs baltung，feblen folite．


[^0]:    ＊）Resumé sur les Expériences d＇Electrometrie souterraine faites en Italie et dans les Alpes depuis 1789 jusqu＇en 1792. Milan et Brescia 1792． 2 Vol．8．Uberfefit von S：U，von ©alis：Ucber unteritsifal Electrometrie．Sirrid 1794 2．10．8．Melanges d＇list．natur．de physique et de chymia Vol．3．Paris 1808.
    ＊＊）Opuscoli Scelti．Tom．XIV．XVI．XIX．XX．XXI．
    Dell＇Azione di varie Sostanze sopra altre pendenti su di esse ctc．Memoria della Società Italiana，T．XII．

[^1]:    *) J. Haslam Illustrations of madnefs, exhibiting a singular case of insanity. London 1810. 8. ibberfek̨t in शaffe's
     ISI8. s. ©. I4T.
     Erfe Emamtung. Sranffuit an Main. 1818. 8. G. 303.

[^2]:    *) Sie freten in ber Cammang der Opuscoli Scelti unt in andern periodifacn ©djuiften, fo wie in Den Memorio dolla Società Italiana delle Scienze.

[^3]:    , *) Man fann autd eine nidt gabelformige gintbe; d. b. tinew

[^4]:    jeden langen תórper gebraudien. Diefer zeigt tann eine beer gabelformigen $\mathfrak{R u t h e}$ entgegengefekzte freifformige $\mathfrak{F e t w e g u n g , ~}$ welde aber undeutlider ift seenn man fie nidg an den Enden biegt.

[^5]:    *) Diefent analog ift die ©rfdjeinung, weldje entfegt, wenn Der inber einem Electromotor flebende Electronteter eine Etange pder cinen langen Stoff in die Şand niumit ; Die Siuthe bat Dann feine Wewequing megr: niumt er sroci Gtangen, fo erbălt fie wièer Berwegung, aber in umgefègrter Bicho tang.

[^6]:    *) Da gier nidt yon ber berándesten §emperatur der צitnos fpbáre eines $\mathfrak{R e n f d e n , ~ w e t a j e ~ z u r d ~ b e r m e g r t e ~} \mathfrak{F u b d u n f l u n g ~}$ falter werben fann, fondern von Der innern æáme dé 刃ena fader Die Rede if, fo if Diefer Sadug unridtig. (S.)

[^7]:    *) $\mathfrak{A}$ uf sie in biefem und in Dèn folgenden (Sapiteln angegea benen Wergátninie, Durad welde Ctórungen Der rbabdomana Difden Erfdeinungen entfeben, follte man bei Wieberbotung Diefer Werfude mebr siudfat nebmen als getwónntid gefdiebt: Gelingen bie Berfutye nidta fo glaubt man fid gewodjntid beredtigt, die ganje ©ade fur §áuldung zu ertiaren, obne nur zu bedenfen, of audg wabl Storungen verganden find,
    
     weldae boddit genau bie bier angegebenen $\mathfrak{F e}$ futtate geigten. 2le fie nadi dem Mbendeffen wicbergott werden follten, war alle wirtung jerfort, obne tak bie eigentlide Urfade des Ctorrung aufzufinden gervefen wáre.

[^8]:    *) Sier ift bod wohl bie 14 rfacte diefelbe, warum Mrgneimitter und antere áusere Einivirfungen Jurd) Eemobngeit ibre Sraft verlieren? Invem namlidy Durd) bie ftete wedfetmirfung grifthen dem 刃enfaen und den aufern Motenzen ber झenid allmablig von ben leatern affinility mird, und bager fawades cragirt.
    (1).

[^9]:    *) ©. §. 46.

[^10]:    beide ECefdlecttstheile in eineun Individuum gefunben gaben; soie unter Andern $^{\text {Cuvier (Annal. du Museum T. XVI. p. 2.) }}$ binifdtlid der 2 Aceren . Da fie indefien nids angeben, dak fie Diefe \$biere im 马uftande Der Paarung unterfuat baben; da ferner es̉ ßoologen giebt, welde táugnen, DaE der fabenförs mige Jtórper bei den ©aneden daf mannlide Drgan fen ( $($ C. Sonnini hist. nat. des mollusques. T. V. p. 87.) ; und Da endtid faft alle darin úbereinftimumen, daß viele analoge Zbiere, \%. 5. Die Gattungen Voluta, Buccinum und alle gewundenen (Sondyblien (Sonnini 1. c. p. 84. Cuvier 1.c. p.2.) beide Gefdledter in verfdiedenen Indiviouen baben; fo tonnte Diefe Эeobadtung Die angegebenen Faturforider viel leidt dabin leiten, zlwei $\mathfrak{I n d i v i d u e n , ~ w e l d e ~ i n ~ b e r ~ P a a r u n g ~}$ begrifen fino, poer an welden man electrometrifa beide' Gefinledter 'an verfatiedene Indibiduen vertbeilt ertennt, anatomifí au unterjuden.

[^11]:    *) Idd finde fie nod in cinigen ©tưden Zannengota auß

[^12]:    *) Der £iguritg ift ein vor תurgein voin Prof, $\mathfrak{B i v i a n i}$ in Den tigurifiden Appenniren gefundener neuer EDelftein. ©3 finden fid an bemifetben Sryfatle von ber Farke Des Cbrns foprab; und andere von weiflidy = griner Jarbe. Ja werde auf Denfelben im zaten Gap. 弓uriud tommen.

[^13]:    *) Galpeter feeft bier, trabrideinlid burd cinen ©areiffegher, unter Den + Galzen. In Der fribern ©drift $\mathfrak{A}_{\text {moretic }}$

[^14]:    *) Dell' utilita de'Conduttori elettrici. Milano, presso Marelli 1784. Meine Osservazioni Elettrometriche e Cerauniche in den Memorie della Società Italiana. Tom. XVI. p. 60.

[^15]:    *) Il Maestro di casa. Almanaceo per l'anno 1814. Lugano.
    **) Bei einigen fleft es nigt ffill, fondern bic Feewegung suird nur geringer.

[^16]:    *) Man febe meine Mbyandung íberdie $\mathfrak{K g a b d o m a n t i c ~}$ ©. $472 \div 490$, meine $\mathfrak{R e i f e n d a d e n d r e i ~ S e e n , ~ i m ~}$
     tungen im 16. und 17. Bande Der Memorie della Soc. Ital. delle Scienze, meine $\mathfrak{b l r i f f e} \mathfrak{u} b e r$ bie franfgeiten. Der Pflanzen in Den Annali di Agricoltura del Sig. Conte Re, Tom. XIII. und in Dem Giornale di Fisica del Sig. Prof. Brugnatelli etc. Tom. Vill.

[^17]:     beobamteten, dak die swuffeln die negative Eigenfanft gate ten, sie Rerven die pofitive.
    **) Nad ber Kagliacogsifajen झethobe follte mam einexs Ranne bie verlorene safe alfo mogl Durd mánilides, abee
     ift eß̉, Da§ bier feine Berfutbe mit Der Folaritat ber redten und linfen Eeite De亏े Sórpgrs vorfommen, Die Dod bómftwagre fథeintiø auゅ bier fíd jeigt.
    ( ${ }^{(N)}$

[^18]:    *) In ben ©amefeltwaflem madt: ber Catwefel bes kybrothione fauren Gafez den bei weitena fleinflen §beil der firen Beftando therite aub; Daber nidt soabt einsureben ift, wie bier ©djwefel allein, und nidgt bie übrigen Salge und Grben ber Gamofelu waffer bie electrometrifde Mction beftimuen follen.

[^19]:    ＊）S．meine Osservazioni Elettrometriche in 16．4．17．Эande Der Memorie della Società Italiana．
    5＊）SRan findet nidft felten，da§ Şáufer zu mieverboltenmalen
     Detes Ђ̧aug，menn es auf derfelben Gtelle vieièr gebaut wiro， nacg ginigen Jabren bon 凡euem von Deunjelben bersegrt wird．

[^20]:     trometrifde Unterfudungen Die Urfacte Diefes ofteren Einfdilaa gens des Blikeek an derfelben ©telle in einer unterirdifden mafferader finden murde.
    *) ©. Nuova Scelta d' Opuscolif interessanti. T. II. p. 208: and Giornale della Societè d'incorragimonto. Jun; 1808.

[^21]:     дu Werona, Der, mit der efectrometrif́den Eigenfáaft begabt, mit mir Sie Wabrbeit meiner Angabe erfannt gat, nabla fid $^{\text {fid }}$ vor, fid mit Diefem Gegenflande ernftid) zu beføáftigen;
    
    20, IV. 8 Ph, 2,
    (3)

[^22]:    *) Wan febe meine fajon angefubrten electrometrifacn 3riefe, und meinen $\mathfrak{B r i e f}$ иber die Suanfieites and den 20 doer Pifanjen in ben Annali della Agricolturia del Sig. Conte Filippo Re. Tomo XXII. p. 66.

[^23]:    ＊）Whyidologie und Matyologie ber Pfanden．G．102，
    ＊＊）Saggio sulle malattie delle piante．pag． 219.

[^24]:    ＊）Wan fege meinen $\mathfrak{F r i e f}$ an ben Faren von ©alis über Die Wirfung der Mirbelwinde auf die Prfanaen ím Gioraale di Brugnatelli．T．VIII．

[^25]:    *) Id fand Eier, an swelden beibe enden gamolog varen; id serbrady fie, und fand awei Dotter.

[^26]:    (Electrometern, (von Denen id biete Dafertblit fand) gemadite Berfudie zu entiećen, da§, wo das ufer eine Buat bildet, fín ein unterirdifater + Electromotor befindet, wo es fich ins Weer ausifrecti, fid) ein - Electromptor, getwógnlid) eine Wुafferader findet. Diefe Beobathtung babe idg nidt nur an andern Drten bes ligurif円en 2Reerftrandes miederbolt, fondern oud an Den fandigen Wfern Des Sario.

[^27]:    *. $\because$ id' fe in meinem Ragebudge berseidfret finds.

[^28]:     Gier turd cinen ominófen $\mathfrak{g r r t b u m}$ den $\mathfrak{A}$ ntirbabbontanten chitbert in bea Shabdomanten cofellert metamorphofirt ди gaber．

