## $\mathfrak{y} \mathfrak{r} \mathfrak{i} \mathfrak{v}$

fúr Dea

## Shieriiafa MRgnttismus．


mit megreren Яaturforfかern
geraubgegeben
yon
 profeffoe an cabingen．

Dr．D．E． $\mathcal{E}$ ：$\in \mathbb{E} \in$ कrofeffor on gena Dr．＇gy peofeffor an \＄onno

$$
\begin{aligned}
& \text { qeipzig, } \\
& \text { 6eis. \&. おexbis } \\
& 1820
\end{aligned}
$$



-

> Subalt
> - © fedsten タanoes.
๔. ©.

2. Der berbitbende les̨te §raum, vom Profeffor ©roge $\mathfrak{m a n} \boldsymbol{n}$ in Şamburg. ..... I. 42
3. Daemonophania, bei einem wadjenden ©omnambut beobactet vom Mrofeffor Dr. D. G. Niefer. B, 36
Erfdeinung. ..... 58
Crifldsung. ..... 88
3. Mbergiáubige Ertidrung. ..... 89
2. Ungláubige Grtárung. ..... 95
3. WiTfenfataftlide Evelárung. ..... 100
4. Gefaidfte einer Durch Dag̃ nidtmagnetifirte $\mathfrak{B a q u e t ~}$ geyeitten bedeutenden Srantheit, bon Dr. Daps Ding, $\mathfrak{A r s t}$ der Mrwenanfiaft of grantenthat is MheinBaiern. ..... II, I
5. ©iberatnagnetizmū, ober fympathetifac Sur burcif

Effirne. Bom Mrof. ©r robmant in Şamburg. II, 52
6. Wagnetiidje Seilung: Nitgetbeilt von Dr. ठe $\mathfrak{F} a=$


II, 77
7. Werfude villtúbrlider æraumbitoung, mitgetbeitt in einem $\mathfrak{B r i e f e}$ an Den Şerauggeber.

II, 136
8. ©eftidyte einer dámonifaen Sranten, aub einer ár tern ©drift auğezogen, und urit $\mathfrak{B e m e r f u n g e n ~ b e a ~}$ gleitet bom Mrof. Dr. Piefer. . .... III, I
Einteitung
Geididte. • • • $\quad$ •
Bur Erftiarung. . . . . 65
9. Daß̉ aweite Gefidet (second sight) Der Einmogner ber weftliden $\mathfrak{I n j e}$ (n Edottlandz, pgyfologifa gedeutet bom Mrof. Dr, D, ©. Siefer

III, 93
Borberidft. . . $\therefore \quad \therefore \quad \therefore \quad \therefore \quad 93$
§cfareibung des jweiten Gefidety, im Irifgen genannt §aif\% . . . . . 103
II. ©ritifenerfaienener ©driften uber ben tbierifacn かagnctiznub.
3. Bijdragen tot den regenwoordigen Staat vau het animalisch Magnetismus in ons Vaderland: door: $\boldsymbol{G}$. Bakker, Professor in de Geneeskunde, H. Wolthers, Med. Doctor, en P. Hendriksz, Chirurgijn, te Groningen. Te Groningen, bij W. van Boekeren. Eerste Stuk 1814.8. Tweede Stuk; 2818. 8. - Wom Prof. Dr. Siefer. . . I, 148
2. Beqbadtungen uber bie Şeiltraft Def thierifden MRago netiŝmuß, yon ङ. Waffer, Mrof. Der Şeilfunde, $\mathfrak{S}$ Woltherg, Doctor der Medicin, und $\mathfrak{F}$. Sens
 Difden úberfek̨t bon Dr. Friedria $\mathfrak{F i r d}$. Şalle, 1818. 8. - §om §rof, D. 尺iefer. . . I, 148
5. Elémens du Magnétisme animal, ou exposition succincte des procédés, des phénomènes, et do l'emploi da Magnétisme. Par Mz,'de Lausanne, l'un des fondateurs de la société du Magnétismo
de Paris．Paris 1818 8．－Som Frof．Dr， liefer．

II， 143
 Iudwig Foget．Erfurt und Gotha 1818．8．－ Som Prof．Dr．Siefer．

II， 150
5．Crfabrungen iber argnciber 估ndige Sommambulen，

 neifunde．Sertin 1819．8，－Fom Wrof．Dra


4II．Stotisen，\｛nfragen，Bemertungen ac．uber denthierifden ねagnetismub．
 Frúlel，dag Feftbannen der Eomnambuten betref＝ fend．－Bon Sifefer．．．I，16I
2．झnnemonifae ছerfude an Somnambulen．－ßon Riefer．• • I， 165
3．La rhain dor．－Bon ®ieferr．．．I， 168
4．Bitte unt Mittheilung ber Erfabrungen ibber Das fibez

5．Mnfragen．－Won ®iefer．．．．I， 169
6．Reue Sdriften úker den thierifaen 9 Ragnetismus．$I, 170$
7．Heber $\mathfrak{P}$ endelfatwingungen und fideria fぁer $\mathfrak{B a q u e t . ~ S i t g e t b e i l t ~ i n ~ e i n e m ~} \mathfrak{B r i e f e}$ an ben Şerauggeber，bon Dr．A．S．Şreve in ©uterธiob，

II 1.55
8．Spuren magnetifder 世rfdeinungen in
 Satterfeto．

II， 163
9．F．©́pinoza úber ben llnterfaies owi＝ fden borbedeutenden und nidutuorbedeus tenden $\mathfrak{P}$ bantafiebiisern．（B．de S，Opera posthuma，Amsterdam 1677．4．p．471．）

$$
\therefore \text { VIII }-
$$

©t. ©.
geber Mrof. Dr. D. ©. Riefer. . . . III, 157
 ..... 157
a. $\mathfrak{3}$ b den $\mathfrak{F r e u n d e n .}$ ..... 157
b. Su ben geinden. ..... 160
 ..... 163
a. ©tand der §georic bees thierifden Magnetiantus bei Beginn Des arctibe. ..... 163
b. Gtand der Mraris des tbiexiføen Magnetiamus. ..... 167
©. Etand der $\mathfrak{Z}$ beorie und Praris des tbicrifaten SRago $^{2}$ netis̊muş im \{uslande. . . .' . . . 170
d. $\mathfrak{B i}$ íberige Reifungen Dez̊ $\mathfrak{Z r d i t o s .}$ ..... 172
3. Plan für das Sommende. ..... 183
Fegifer besfedsten $\mathfrak{B}$ andes. ..... III, 193
$\mathfrak{Y} \mathfrak{r} \mathfrak{d} \mathfrak{b}$
fúr Den
Sbierifaen Magnetismus.

mit mebreren Natarforfdern
berausgegeben
oon
 ఖrofeffor зu £ăbingen.

Dr. D. ©゙, Ni.efér, quvofefior ju geng.

Dr. Fr. Raffe,
prcfeffor iu sbonn.

Gedster $\mathfrak{B a n d}$. Exffez Gtud.

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

$$
\begin{aligned}
& 1819 .
\end{aligned}
$$

- 



## 1

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

1．Eigenthutitide atbandtungen und Drigia －nalbeobaditungen．
1．Erfagrungen und $\mathfrak{B e m e r f i n g e n ~} \mathfrak{u}$ ber Den，Qefenisnaga   proenk．．．．$I$
－Der vorbitbende lefztc §raunt，voun Mrofefior © roga mann in Şamburg． ..... 42
3．Deemonophania，bei cirem wadenden Commambut beobadtet vom $\mathfrak{P r o f e l i n o r ~ D r . ~ D . ~ © S . ~ S t i e f e r . ~ . ~}$ ..... 56
E゙「ideinung． ..... 58
Eyflarung． ..... 88
x．Mberglåubige Erflårung． ..... 89
2．Ungláubige Erfflárúng． ..... 9.3
3．æitienfaaftide Erflárung． ..... 100

II．©ritifenerfaienener ©dyriften uber ben tbierifden 以 agnetisun

2．Bijdragen tot den tegenwoordigen Staat van het ani－ malisch Magnetismus in ons Vaderland：door C． Bakker，Professor in de Geneeskunde，H．Wol． －thers，Med．Doctor，en P．Hendriksz，Chirurgijn， te Groningen．Te Groningen，bij W．van Boe： keren．Eerste Stuk 1814．8．Tweede Stuk， 1818. xxiv und $8 \% 0_{0}$ G．－Won Mrof．Dr．Siefer．

## - IV -

Geite
2. $\mathfrak{B e o b a d t u n g e n ~ u ́ b e r ~ D i e ~ S e i t f r a f t ~ D e s ~ t h i e r i f d i e n ~} \mathfrak{R a g z}$$\mathfrak{S}$ Woltgerz, Doctor Der Medicin, und $\mathfrak{P}$. Sen=difden úberfeęt von Dr. Friedrid $\mathfrak{F i}$ ird. Şalle,1818. vi und 120 ©. 8. - Won $\mathfrak{F r o f}$. D. Siefer.148
 Denthierifden $\mathfrak{R a g n e t i b u n s . ~}$
 Brúffel, dав̉ Geftbannen Der ©omnambuten betref= fend. - $\mathfrak{W o n} \mathfrak{K}$ iefer. . . . $\mathbf{1 6 r}$
Siefer.165
3. La main dor. - Won Siefer. ..... 168
4. Bitte um Mittbeilung ber Erfahrungen úber סав fibe: rifde Baquet. - Won $\mathfrak{R i}$ iefer. ..... 169
5. Mnfragen. - Won Riefer. ..... 169
6. Feue Gariften úter den tgicrifden Magnetismus. ..... 170

## I.

#  und <br> Originalbeobaditungen. 

I.<br>Erfabrungen und Bemerfungen über ben \&ebendo SMagnetismus,<br>0011<br>Dr. Sil eier,<br> WerDienftordens.

$\mathfrak{N}$ent Durd SRenge, SNannigfaltigfeit und Bermia; Iurgen Der Srantgeiten unfer Zeitalter mirflid) ausges geidnet ift, fo fegen wir in inm aut eine madatige Seifs quelle - Deh SRagnetismus - fum fraftigett evtrom anfamellen, und Wunden lindern und beilen, aus Denen Die Renfdigcit blutet. $^{2}$

Und was de wiocrfader igm aud entgegenfegery unaufgaltfam iff fein lauf; und wie feyt fie ign aud fu soctunteinigen fich muth' - fets rein fiest feime seffe.

[^0]4

Die $\mathfrak{D} \mathfrak{n m m a d}$ tigen！vergeblid fudten fie einft die Duelle zu zertreten，Die aus emig feftem Gelfen quillt：wie fpot； tet Der ©from jekt Des eitlen Bemůhn＇s！

Scin fegenreider（finfuß ůbrigens begieft fid nidt auf Seilung＇eingetner und fapmieriger アranffeitsfălle allein；er umfaft bielmefr oas gange Wergáltnín，uno bes
 Arjtes ju Dem－Sranfen．

Unter mefreren failuen bon $\mathfrak{S}^{\text {cilung Durd magneti，}}$「秋 Webandiung unter meinen 2ugen，Denen Efine mif lungene falle，wo es fict anders um seeilung，und nidft blo $\mathfrak{c}$ um \＆inderung，bei Drganifationgfeglern，bandéln tonnte；gur Geite fetjen，theile idf naduferiende mit．

Die erfiten Beiden find als blobe Belege für die phy， fifje Secilftaft Des ฒiagnetismus aufgeseidnet．

Der leg̨te gall bageger ift in mefrfacier seinfiat merfunirig：

Denn einmal ergåt die bom Serrn Şoftath $\Omega \mathfrak{i}$ efer
 Magnetismus auggefprodene ffage： $\mathfrak{D b}$ nidt in Den Beitbeftimmuagen Der Gomnambůlen Der Monos：©nflus Der vorberridende fey，mefrmals bejafende $\mathfrak{2 n t w o r t , ~ w i e ~}$ nad bereits beendigter Gefdicidte bemerft murde．

Sodann bat biefelbe nod befonderes Jintereffe won Der moralifaen und religisfen Geite．

Dhnedieß bat jede Sranfyeit auser ibter pypifchen， eine pindifate und moralifac utiade，und einen pindis faen und moralifden，－propgnaftif（ben oder theras peutifden－Rascf，für Den Rranfen felbef，oder für



Sobly mag bei Der Pieingeit Der Denfs und Seanos lungsmeife Diefer Pranfen, ein propgnlaftif(d) moralifder Pwecf Det in ReDe febenden Rrantbeit ju Grunbe geleget baben.

Der 3wect der magnetifden $\mathfrak{B e}$ gandung von unferee Ceite ůbrigens war bloE Seeilung Des תosrpers. Diefer Zwect aber fonnte von Der Matur nur erreidt werDen Durct Entmiaflung Des zur fellfidtigfeit erhobenel ©dlafwadens. Das © ๔dlafwaden wat bier Mittel zut Seerfellung Der phofifden Sefundgeit; jeDod in anderer
 ftw, wie aus ibren eigenen $\mathfrak{H e u}$ Eerungen berborgety, und wohl: aud bei den, fie umgebenden, und besbadkendeik Berfonem.

Sentí if der Ginfues des plagnetismus, in megrs feitiger BeDeutung, auf Die Wporalitat ber Wienidea nidut gering angufalagen; getwif tråg er bei zut Bereds


Wie Die meiften ©alafmadferben; po ppradi aud fie bon einem ©dubgeif, einem faibiter; lieferte aud fie Bemeife von eirem bóbern walten tiber ibr, bon wars nungen bei brobender Befagr aus 刃ergeffengeit igrer Mns vexoungen.

Sein Bernůnfiger zweifelt zrav an eirem bobert SBalten, an Dem. Eingreifen einer 585 etr §gand in Die


telten Sbjeen leitung, Die Sefauptang von beforoetn ©dutgeiftern, namentlid Der תinder, unfer Gemutuf, fo freurdlid) an, Dafe wit uns germe Damit befdáftigen.
 Э... $\mathfrak{F}$... allein burd lebenzmagnetifde $\mathfrak{F e g}$ gadtung obne finnlid wayrnefubare $\mathfrak{P B i f f u n g e n . ~}$

Tiefen Nummer ůber jwei, fífnell fid folgende Zor Desfafle in Der Familie Dez 24 iágrigen frauengimmerg legte Den Grund fu Der in §ede felfenden Rxantfeit; welde um $\mathfrak{y}$ fingfteat 1818 ibren $\mathfrak{Z n f a n g} \mathfrak{n a b m}$, zuerfats soefmuitgige Etimmung eridien, allmáblid in Duffre Cadwermuty ausartete, buleşt aber in einen, won dieferm
 fpanntseit, umatưrlitye Seftigfeit daracterifirten. Ges můthgsuftand überging. Was fie forderte, gefdag mit ungetuinn, was fie unterrafm, mit flưdfiger Saafi-; cine innere $\mathfrak{Z u r a b e}$ trieb. fie $\mathfrak{b o n}$ einem. $\mathfrak{D r t}$, bon einent

 mamentlity vorbeigiterende Muff, 心llocfengelåute beinabe unertråglict. Unrubig befonders waten Die ఇådte; cine inuere Wangigftit, Gefufl bon Beflommengeit, Bolz
 Salaf. Bilder einer ůberipannten Mgantalte, fůr witfi
 fid in inten. ReDen und Deflamatisnen:

Seit Demt exfen ©intritt ibrer \$eriode mefr obee minder an unregelimågigfeitef Derfelben teidend, batte

## -5 -

 miewobl in geringerm Grade gefabt, welde mit §egulis rung Der §eribde abet glưclidy setfdiwanden.

Diefen $\mathfrak{u m f a n d}$, fo wic mutymallide etsnormitas ten in Den Wfortadetfiftem, wohin die yor grei Yafren gefabte Gelbjudt Deutete, batte igr cinfictaolfer Matt
 mas $\bar{\beta} u n \mathfrak{i t}$ und Erfagtang Darbotent; maren aber mas fomf; Der Buftand, DSaft toaurig für Die Sranfe, und
 Die Srantfeit aufer Dent: Bereid argneilidger Mittel lites gend, und die nagnetifade Beflandiung furr dea cintigen weg zur moglidjen feeilungi um Deren leitung id. ews fuct murbe.

Sd befugfte Dafer urd fat die Mranfe guetf det 14 Sualt i818. Jn Gafiger lunube warf fie fich im ßimmet berum, bald auf das ©opga, bafd auf den \$oden, und beftandig befdăftigt mit ibren seaazen, welde bald aufs gerolft, bald in wilder Unordnang un dia ©dultetn ges worfen wutder. Syre Betoegungen trugen Dag gemifate Cepráge Der Unwime lens. Die ReDe war meif furs, ungufammentingend,
 aber mit einer fomifden Wendung endend.

Weine Borfelfungen faienen Sefor bei igr fuff Dent 'wenigfens etbielt idy bon ibr das Ferfrecten, afs
 nungen'millig fick fu untertiocfeth.

Ein erprobter $\mathfrak{m a g n e t i f e u r ~ u b e r n a g m ~ d i e ~ m a g n i c t s ~}$

## - 6 -

 aber wenig Gutes erwarten. Hften:unfern $\mathfrak{B e m u a b}$ ungen und einoringliden Reden gelang es nidt; fie aud nus eine æinute lang rubig auf dem ©opga zu erbalten, auf weldem fie beftandig bon einer in die andere Effe, bal wieder auf den Woden fid marf. $^{\text {mat. }}$

Etwas gunfliger maren Die Exforge an: Den folgenden Tagen, und bereits am sten bieft fie: fidtrubig.
… Bon num an begann, bei fortgefegtem æagnetifirea; vine fegr woblithatige $\mathfrak{B e r a n d e r u n g ~ i n ~ i f r e m ~ g a n g e n ~} \mathfrak{B e}$ fen und Benebmen. Das unnaturlidge, Seftige, Uebats fpannte Deffelben verlor fidy nad und nad); Die Maddete wurden rubig; fie felbf fegrte, allmablid, mit einer ges
 Der man fie freundidid aufnabm.

Sonderbar, gegen Dag Magnetifiren batte fie immee entifdiedenen widerwillen, ungeadtet es auf feine $\mathfrak{z s e i f e}$ irgend eine, in die ©inne fallende wirfung, wd.reno und nad der magnetifden ©isung, auf fie âußerte; fo Dás meine Gegenmatt bfter notbmendig wurde, um fie zu berubigen, meldje Dean aud nie. ibren 马weet wens feblte.

Unb fo erfolgte Dann, nad 85 magnetifden ©izuns gen bom 14. Juli bis 22. September; ogne Beigulfe its gend eines $\mathfrak{R i t t e l}$, Die vouftandige Benefung. Jbr $\mathfrak{A n}$,

$\mathfrak{A l u c}$ niddt Die leifefte Gpur itres fruigem franten Bemuthsfufiandes if juruidigeblieben, poer feit feds Monaten miepergetegrt.

Oft Dabe idj bas 刃ergnủgen，fie int Sreife meiner
 fayt fie gefnúpft gat．

Sie ift，im gangen ©im Des Wortes，das gebildete verfándige Frauemimmer，dag fie borber war；gefund

©dnelle Seitung beftiger ©onbulfionen bei einem ofrauenginumer， ．allein Durc lebenzmagnetiige ßeganolung．
 lendes zu einet Siranfen gerufen，bie in f（b）ectbaren Srampfen liege．Gṡ wat die mit befannte 22．jábrrige jobanne æ．．．．．，eit blůgendes，wiemobl etwas nervens f何madjes frauensimmer．

Seffige 及uctungen und ©tartungea mútyeten feit einigen Stunden in Dem Sorper，bald megr in Den Exs tremitáten，bald auf der $\mathfrak{B r u f t}$ und Dem Mngefat．Die 2ugen fatr，bald berbergt，Der Mund berfdlofien，Die Sinnladen unberweglid，und ©prade，und Bermogen．zu falingén poslig ，aufgefoben．

Griauitternde $\mathfrak{U n g r i f f e ~ a u f ~ D a s ~ f a n f t e ~ © e m u ́ t h ~ D e t ~}$ Geidenden wurden mir als beftimmte verantaffende Urfade angegeben．

Rubig beobactete id cirt Weile Die Srante；bets fatrieb Yodann pie für geeignet eradteten，in nádeflider Stunde jedod fpat zu ethaltenden $\mathfrak{A r j n n e j e n . ~}$

Şierauf trat id zuruaf an dag Bette，und mit bem feffen wiluen zu belfen，umfafte id mit beiden Şånden Ctitn und sintergaupt der §ranten eine 马eitlang，fügrt

## - 8 -

tann ple eine Şand, wadrend in Der anderu igr Seinters Goupt rubte, an ifrem Ment bevab, und bielt ibre Sand feft in Der meinen, - und Die ©onbulfionen diefes $\mathfrak{A r m g}$. tubten; - foport wedffelte idd die $\mathfrak{B e r r i d f t u n g e n ~ m e i n e s ~}$ Gánoe - und rugig, ward aud der andre $\mathcal{U r m}$. शadd dies fem fegte idd meine fingeripigen auf ifre 2ugengiblent, und Dex S:ampf Der Augen ward gelolf, und mein $\mathfrak{B l i d}$ traf Durdoringend Den ifrigen.

Bewuftenn, ©eben und Erfenner meiner und Des duĒern Begenfánde, man fab es, war wiedergefefrt.

Dann legte taj meine Sesinde auf beide ©eiten ber Sinntadẹn und des Şalfeg, fhat einige fragen, und ets
 Daş ©dlingen twar wieder frei.

अod erfaien dic Wruf trampfyaft und famerthaft
 Slagen fid bejogen.

Ja) fegte Daber die fingerfpiten Der einen fand. auf Die $\mathfrak{B r u f f}$, mádrend die andere auf Der ©titne lag, doer abrecticlnd das sitinterguapt in fid rugen ließ; - und Das ettymen ward leidft.

Rod) einigemal, wiemobl famadaer, fegrten Die
 wicder; - Dodi nie veffegite meine Sand, geleitet bon feffem, aud in der Æede fich ausipredjenDert, willen, Den 2atocct.

Bolfommen rutig, frei yon Srumpfen und ©dmers jen, fid felbft volffandig wieder gegeben, nur famad
 verlief.

Unberfort maten Die, wábrend Der Beit angelangten Argneien in ibren cilåfern geblieben.

Rubig verflof der Reft der शadyt. Einige $\mathbb{U b g e s}^{2}$ f(diagengeit abgereduet, fand id Die Nrante ant folgens Den Morgen wobl, und Rags darauf wieder an ibren gemsobnliden હccidáaften. -

Dic Sraimpfe find nidt miedergefegrt.
$G_{e}$ efaidte ier Seilung einer Cangwierigen शerbenfrantgeit bei eio
 und erwedtes ©dlafroadjen.

IM $\mathfrak{j a f r}$ iso4 im Mionat Mai murbe id. ${ }^{*}$ ), iu meinem bierjefnten $\mathfrak{j a b r e}$, bei bisberigem ssoblbefinsen, yon einer fonderbaren und famersgaften Rervenfrantseif befallen, welde $\mathfrak{A l u f a n g z}$ blo $\mathfrak{F}$ als beftiges 及atnweb ers faien, mogu nad act tagen Obrenweb,, frampfaafte ©dmerjen int ganfen תopf, mit etwas befobmulf int Gefidt,' ©́dwindel und allgemeire ©dwadfe fid ges rellten.

Dié $\operatorname{Dauerte} \mathfrak{a b w e c h}$ felno Drei Monate fort; worauf idf einige beffernug crlangte biż in Den November: Dana aber fielle fidt Drei Radte nad) cinander beftiges zagns weg ein, weldes fofort angaltend warde, bis endid ia
*) Wo Die Sranfe felffer redend auftritt, gefaieft cb, mit wenigen abánderungen, wit igren eigenen Worten, outa §geil هub igreu ఇagebuçe.
einigen Tagen Die Servenftantfeit bolfommen ausbradis welde 11 Jafre bindurd theils Durd berumsiehende 3agn：und Gefidtsidmmersen，©゚liederreiğen；Beftige Srampfe und ©ajmerjen，ভ（fiwindel，Saufen im Sopfi beftandige Bruffamerjen，mit Dem ఆefůbl，als menn Die $\mathfrak{B r}$ uft mit einem eifernen $\mathfrak{b}$ ande umgeben wåre，$\delta$ ffers groke $\mathfrak{A n g f t}$ und Sangigfeit，theils Durd verfdiedene
 und Tranf， $\mathfrak{R i g r u n g ~ f u m ~ E r b r e d e n , ~ a u d ) ~ s u ~ ß e i t e n ~}$ Durd 2 usbruide Der fareienden Çideter und darauf fok gende ©tarrungen boft 3 bis 4 Stunden fidd dauEerte．

Die $\mathfrak{F e g e l n}$ traten in meinem 19．Jabre gum erfens male ein，und zwat refr beftig，blieben aber in Der gois ge oft gange Monate aus．
$\mathfrak{D f t}$ fomte id Tagelang，wegen Seftigfit Dei
 WSinfe mid verfándidid madern．Uud）bei Den beftigften

 あer und Gåtter meine traurige fage fu fublen．

Diefe famersfafte §rantseit woufandig zu befareiz bent，ift feine かiglidfeit ：nur wer $\mathfrak{A l}$ agengeuge mar，fann von der ©rosibe meiner \＆eiden urtbeilen．

Radbem in Jabre bindurd alfe erDenfliden Mrges neien，ofne die geringfe linderung，an mir verfudit warden，und Die Bemũgungen mefrerer einfidtsbolfer 2lergte frudtlos geblieben waren，im Gegentheil meine Uumfande immer mejr fid berfdlimmerten，fo wurde won

netismusi, einer ©adje, Die id nidt Den Ramen nad fannte, fư mid in ミoridlag gebradt, und zu dem Gra De Sex. SRed. शaty N. N. in E. erfudt, meine Srants beit $\mathfrak{j u}$ unterfuden und $\mathfrak{j u}$ beftimmen, ob fie fúr Die mags netifale $\mathfrak{B e}$ efandung fiag eigne.

Dod ebe id bon Diefem Borbaben etwas wufte, batte id, es mar im October 1814, einen fonderbaren Traum:

Jdy lag auf meinem Sranfenbette, Da trat ein frems Der æRany berein, náberte fíd mir und fprad): " ©o lange alío ift fie frant?", - (frefrid) fodann mit Def Sadnden einigemal won meinem Sopf nad ben Sůjen gets ab, worauf mir Die Sinne wergingen, und id nidts mefr von mir wufte. Dann madte er mieder einige
 jablte id Diefen Traum meiner SRutter.

Drei Tage nadger lies man aus. Dem Pfartbaufa mir [agen: Der Scr. SRed. Rath N. Ne won (E. fel anges
 Er tam, - es mar Derfelbe, Den id im Traum gefes ben - und redete mid an mit der frage: "Colange alio if fie fapn frant?" — Dann fridi er, verfudsmeife, megreremate son meinem Sopfe abber Den Sotrper berab za Den füsen, morauf ia) Hebligfeit, Samindel befany falåfrig und betáubt murde, (Ex ánferte bieruber feite アufriedenteit, und berfpradi Die magnetifal Sur, jeDod erf funftiges gruibjabr, mit mir zu beginnen.

Den 7. SRai 1815 fam id) nad E., und trat in Die Fejandlung befagten Sfrn. פRed. Fiatgs N. N., welder
midf tigglid）magnetifirte，bis＇gum 4．December 18i5p wo Die §ur，wegen Unpǻflimfeit bon feiner ©eite，bors Derfamfi gefaloffen，dic fortfet̨ung aber auf fommendeg Friuibjabr fefgefeett wurde．
 Deffert Toditer das Magnetifiren，welde etwas famádet zwar，jedody gleidfalls auf mid wittte．

Den 5．©ept． 1815 wurbe die Sranfe fdlafwadjend， fonte über fíd nadurefen und die magnetifde Belfand Lungsweife angebent：Spatern Ragaben im magnetifden Зuftand gu folge，trat Den 21．J̃uni 1813 bereité freis minizes ©dalafoaden bei ifr eit，und fo fort an bent folgenden neun Tagen，obne jedod bon den undeflender erfant morden zu fegn．
$\therefore$ ：Die magnetifde Wefandung batte Den Erfolgy Das Der ßabnt und Gefidtsfamers，©as Gliederreífen ges mindert，Der 彐ppetit gebeffert，die vielen copidjen
 veråndert，Der 马uftand im santen aber bedeutend gebers fert wutde．Sid fefrte zutáa in meine feimaty und ets wartete Daş fanftige frùbiafr．－

Keider aber fonnte，wegen fortbauernden Ridttrobly「enns meines Mragnetifeurs，Die 风ut nidt wieder anges fnủpft therden．
－Seise Siranfleit fieg aufz Reue，und mit ifr die－ Troft und Saffinugslofigfeit．

Eines Sages, es mar im Juli 1816, wurde id in Das Mfarthaus gerufen und einer fremben Dame bon Carlsruge worgeffellt, Die mit theilnefmender freundids" feit mid anreDete, über meine $\mathfrak{F r a n f f e i t ~ m i d ~ b e f r a g t e ~}{ }_{\text {k }}$ und, gerůbrt bon Der ©dilderung meiner \&eiden, mit
 gefendet, ibr au gelfen! 4 - SRande nennen es Bufaut,


Sleid nad ibrer ßuruiffunft mar Die Dame bemůgt, einen Wagnetifeur für mid) augzumitteln. Dieß gelang erft im folgenden Jabrre. Run wurDe id nad ©arlsruge berufen, wofelbef Den 2. Siuli 1817 meine jweite magnes tiføe Sur begana.

Der 彐nfang Derfelben Gatte faeinbar feine woblthas
 te, Reigung zum Crbrecten, und fo groke Mattigfeit, Dás mir oft Die 2rme mie gelåbmt berunter fanfen; aud
 wieder.

Die Sranfe gelangte ben 9. Suli - Den adfen $\mathfrak{E a g}$
 jum ©predien. Biersegn Tage fpater gab fie sum erfen: mal wábrend des ©dilafs winte auf Die sorgelegten Fras sen. Un Diefem Tage, Den 23. $\mathfrak{I u l i}$, trat die §eridode cin, und blieb dann aus bis den 20. Detober - brei
 yor Dem 刃oulmond.

Den 25. Juli fand fie auf im ভdlaf und farieb.


## － 14 －

thaterint，bet weldget fie wobnte－midy in Betbindung fegen！－Ess gefada．

Dent I．Kuguft bejeidnete fie auf Die gu Dem ฤefuf
 Den 9．Iuguff，ald Den Tag，an weldjem fie gum erffenmal twerde freceden 解nem．
$\mathfrak{A n}$ Diefem Sage，nad einent wietelfündigen Mags netiffen，ergriff fie Die Şand Des æagnetifeurs，feg̨te Deffen Singerfitgen auf ifren ©deitel，deffen ambere Şandfåde auf ibre ふ̧etzgrube und fpradi，nady wiet SRinuten，zum exfenmal mit bellet ©timme：＂Du mußt
 morauf Die æeflommengeit igrer $\mathfrak{b r u f t}$ beridnand．

Ginmal zum ©precten gelangt，bejeidnete fie nuns mefr Den ©is ifrer Siranfyeit：es fen nåmlidi Dag \＆ums gennervengofledt Der redfen Geite gleid）／ant frampfgaft gefpannt und bergărtet；und bemerfte weiter：fie werde jedesmal angeben；wie oft und wie lange，und daj bon beute an zweimal des $\mathfrak{T a g e s}$ magnetifirt werden muifle．
$\mathfrak{B i e r s e f m}$ Tage nadiker，nad einem Morgen boll rube und Sangigfeit，mit siberwillen gegen Das Mags netifiren im Sisaden，was mit Dem Eintritt Des ©alaf：
 Strablen leudten bor meinen शugen，id Dutぁfffe meinen §orper，wie cin lidt．Gs iff furctertid）；was idf nody fu leiden babe，aber id babe aud 刃ittel gefunden！ 1 —

Bon jeģt an vertangte fie magnetifites safer umo かsein ju trinfen．

Bom 22．Septembet an warbe fie nidy megr cali
mirt, forbert ernadate eine bis einige ©tunden nad Dein
 mird fid jest eine unbefareiblidje Unrute und Fangigs (feit im Baden einfellen, weldje Sag und Radit fort; mágrt bis Den 7. Dctober. - Drei Sage vor Dem Woks mond, bis drei Tage gor Dem Neumond - yon Da abs nimmt bis Den 15. Sctober; wo eine Grife eintritt. $/ 4$ Fierner: //Den 10. Rovember mus mit Der Electricitat bei mir angefangen, den 5. December aber beides, Das Ragnetifiren unt Electrificen big: fum 5. Januaf 1818 ausgefegt werDen. " - BeiDeg gefana. -

ミom 22, September biz 7. Dctobey murde ign Bes finden tagfid) $\mathfrak{u b l e r}$, und befonders der Bruffamerj bef tiger; eine Unrube, ßangigfeit, ©cbwermuth, Krofton figfeit quàlte fie Kag und Radt; Die meife ふeit bractet
 wart faft jeder Perfon unertraglict, befondens ibres Mags netifeurs, Deffen anfunft fie jedesmal mit gurdit eriuill te; $\mathfrak{u b e r b a u p t ~ G a t t e ~ f i e ~ b e n ~ e n t f a i e d e n f e n ~ M i d e r m i l l e a ~}$ gegen Das Magnetifiren.
$\mathfrak{F}$ on jenem Tage an aber war ber magnetifde ©alaf yon lángerey Dauer, von Wiorgens neun $u$ br námlid bis
 fen fie Speife und Srant genos.

Wom 7. Nctober nabmen Untube und Sangigfeit aff máblig ab, die Sdmergen aber blieben bis Den 15. Sct. in gleider seffigteit.

Den 15, Dctober Morgens aeun Mbr, in Der getosbns lidjen Stunde der magnetidien ©itung erfolgte jene

Widtige frife, Die Dutch Geftige Wrufftámpfe und
 melde fie ibien erfen fampf nannte.
$\mathfrak{B o n}$ diefem $\mathfrak{E n g e}$ an fùblte fie (stleidferung auf Det
 Sage an ic Dauer Des magnetifaten ©alafwadecns:
 einen Monat, bis zum $\mathbf{5 5}$. Rovember, wọ Die Mrantfeit
 November, Deat $\mathfrak{E a g}$ Det fweiten (Srife fidd) feigerte.

- $\mathfrak{F o m}$ 14. October an fatte fie auf cigene BerorDnumg jeden Morgen eine Taffe spolfen mit ©dleferbluten bes reitet genommen, um Die Beriode Gerteigufûbrent, welde Den 20. Sctober witflid einteat, und Gatte diefen ఇrant big den 16. November fortgefegt, an Diefem $\mathfrak{E n g e} \mathfrak{a b e r}$, im magnetioderi ©diafnateref, ibn neegulaffen verlangt. Dié $\mathfrak{B e r b o t}$ bergás man im W̧atien $\mathfrak{i b r}$ fu fagen. Sie mugte eg fomit nidtt im şadien, und batte Den andern' SMorgen fruih den Srant wieder genommen, Den fie fidf felbef beforgte. 2bends neun $\mathfrak{H f r}$ aber, nad groker Bangigfit und dfterem Exfdrecten, fiel fie mefrmald von felbet in mingnetifaen zuftand, worin fie jenes $\mathfrak{B e r b o t}$ Dringend erneute, mit Dem Nnfugen : "Mein Geift madt ůber mir: Dicfe Wergefferbeit batte mid in Gefabr ges bracty. " - So nun ereeid)te fic ifren awect.

2h Dem voraugbefimanten Tag Der sweitencrife, Den i8. Nowembex, trat Morgeng adfluff faon magnetifdes Sdlafmaden won felfit ein. um Die ges


## － 17

gheid tad einigen ©trident，fefry feftige Sigåmpfe．Die Sranfe mufte aufredtt figen，und Durd Den Wagnetifeur geffalten，auch ifters fant angefaudt meroch：Diefe Sràmpfe，Durá wiernalige $\mathfrak{D b n m a d )}$ utterbrodeh，Daus etten etraas úber eine balbe Ctunde．Pact；Deren：刃ews
 ，Sun $\mathfrak{g n b}$ id meinen speiten Sampo gtuidlid）wollewDet， Sinadiger，barmbersiger Givtt，id）fautte mein ．Sers wop Dit auz，uno bante dir mit getưjrter Geele fảr Den Reidthum Deitrer erbarmenden Suite．Bereite Du Dit felbft Durd）mid－cin wároiges Eob，und lak ez mein fes Ligftes Gefadaft bleiben；fo lange cin $\mathfrak{O D e m}$ in mir int， $\mathfrak{f a} \mathfrak{E}$ mid，eiven $\mathfrak{S l i f i}$ in jene envige feerrlidfeit tyun，und mid immer effiger beftreben，Den Sugenoweg su want Deln，und alle Camierigfeiten，die fial Dabei finden móf
 f（a）n für，fiad binreidend，midy won Den Dafeyn cines unendtial weifen und，allguitigen Ņefens \％u âberjengen： ṣselde Seltenbeiten erblicfe id，su Deren unterfuchung
 Siffe Der Weisgeit entocife idy in Der Dronumg und 3 as

[^1]
## -18 -

fammenfágung to verfaiedener çitiebmaken; welde ©ès「aictlidfeit in Dem Werbaitnif aller §jeile gegen einans ber, und welde betwinderungsinurdige ©́bsbyeit entfes bet aus der mannigfaltigen Uebereinftimmung aller $\mathfrak{Z b e i l e}$ ! İn Diefem fünfliden $\mathfrak{B a u}$ berridut ein unferblider ©eiff, Deffen Berfand dieß antes erfennt, Deffen Erfenntrió fid afer alfe Gegenfannd ausbreitet, Der bon einem Ende Der $\mathfrak{B e l t}$ bis jum andern fid waget, und weldem fid
 Bemunderung unterwerfen."

110 Yefiova, mie find Deine Werfe fo grof und Deine Gedanfen fo fefr tief! Jja will did defroegen růbmen,
 net qiebe poslig überwinden; Denn der eimfige Zwect uns fers Dafenn ift die Berfertidung bsotes. 2uf diefen Endzwect muiffen fid alle cedanten, worte und Saands lungen bejiegen, Denn nur Diefes if widtig und grok, Das lebrige if tand und Eitelfeit. Alferbeiligftes શBes
 O bringe mid Durd Deine Ginade Dafit, Dás id, diefe Blůdffeligfeit rectt fủblen mige. Jd bin ex ůbetseugt, Dás mein ganges ©luff in diefer und in jener wselt bom ©̧lauben und won Der ßectifdaffenteit meines Sersens und wandelz abbaingt. Darum bemabre mid bor Den fallfricien, Die meiner §ugend gelegt werden; trage mid) mit erbarmender \&angmuth, went id gefler beges be; bollende dein werf in mir, und fajenfe mir algbana Die Rrone Der Geredtigfeit." -

Die Dauer Des magnetifden ©dlafmadens wat an

## － 19 ～

Diefem Sage bis 2lbendes fieben Ufr und to die folgenoent zwei Tage bon かorgens neun bis ひbenos feds

Ruf jene ©rife folgte grobe ©rteimterung auf bet $\mathfrak{B r u f}$ ，Die ůbrigen Beidwerden waten unbeDeutend．

Die magnetifac $\mathfrak{F e f}$ andlung und Die ひnmendung Det Electricitát bauptfádlid auf Die $\mathfrak{B r u f f}$ ，wurbe fotts gefught bis den sten December，von da an abet，ibs rem Đerlangen gemás，einen Mionat ausgefegt．Sileidss wobl trat in Diefer 马eit，wàbrend der fie giemlidg gut fias befand，ausgeficn und fid befdàftigen fonnte，jeden ఇag von neun bis eilf，und $\mathfrak{A b e n d s}$ bon fünf bis galb fieben ubr magnetifdes ©dlafmaden freiwillig ein．

Wom 13．December an trug fie ein magnetifぁes 心las auf Der $\mathfrak{B r u f f}$ ，meldes alle ©onntage eine balbe ©tunde lang magnetifirt werben mufte．

Den 5．Sanuar 1818 murde Die $\mathfrak{B e f a n d}$ lung wieder angefangen，fonnte jeDod，beridicbencr eingetretenes Seindernife megen，in diefem Monat wenig siritung Tets fen．Erfolgreider war Die Wirfung Des Magnetiz̀mus und Der Glectricitat in Dem Monat Gebruar，ju Deffen Ende jedod Tage famen，wo fidy groke $\mathfrak{A n g f t}$ einffellte．
 Wen：$/ 1$ Die Sirantyeit witd an Seftigfeit tåglid sunego men，bis den 16．Máts－（Die fálite Des 刃Rondgums laufis）－wo der legre Sirampf erfolgt．＂－©o ges fanal es．－

Die $\mathfrak{U n g f t}$ ，Die $\mathfrak{B a n g i g f e i t , ~ D i e ~}$ Ubneigung gegen $^{2}$ Das 刃agnetifiren fitiegen taglia bibler，Det ভdlaf，Die Cefluf verlor fid，aller Troft und forfinung jur ©es

## $=20-$

nefung mat Dafin: - Doch nut im wadgen Sebell; int


So růfte Der 16. Wiar beran; Der Rorgen fand fie. wad нad einer bangen शadt. Die ©dmade muroc fo gros, Das fie, als die Stunde Der magnetiføen Eisung Gerauruffte, fein sisort reden fonnte. Unt neus. Hbe murbe magnetifirt, wie gewojnalid, bis gegen balb zefn Ugr. Dann fpradj fie, aufgeridfet auf Dent ફette, fols gendes Bebet:

11 fext, id gelobe Dir! aber sieb miv Sraft, mein Gelůbde zu erfüllen, id gelobe Dir! als Dcin Cigentbunt iu leben und qu ferben."

Dann fuite fie nieder auf Dem Foden, faltete Die Jainde und betcte fill.

- Şierauf begab fie fid) wiedel fu Wett uld fprad:
$/ 1$ Jest bete id fu Dem alfgegenwairtigen ©bott, bor Deffen angefid)t alfe meine sedanfen und 彐bfichten aufge"
 gen, Doer Durd verfellt andíditige beberden bintergaus gen merden fann. ${ }^{1 /}$ -
 De athe meine Scbictiale fetben, det cill untreucs und beudlerifaes Seer beftafen, aber auch Die Mufritbtigfeit belobnen fann. Wetet alle mit, dent Der entfocideride 2ugenbliá naft geran! jeet mus mein Gebet fo antals tend, fo brunficig, fo guverficttid feyn, bis id enollid) erforet werde, wie mein $\mathfrak{j c}$ us erforet ward. Denn Der berrlicte-2asgang feiner Reiden berfidert mid) von Dem guter Ende meiner Stưbal. Wein Bebet wird Duta Dic


## － 21 －

SBolfen Ditrdobringent，fein Oft aufnetffani maderar und fcire Betseifung gu mir berabjenden；er wiro mein ge； angfigtes und gerfatagentes Serg nidt veriadten．＂一
${ }^{11} \mathfrak{D}$ Yefu！auf diefe Soffnung grůndet fifl meit Sers：aud）Dein Sebet wird meinen ©eufjern Radjoruat und Eergirung berfáafen，Dein Eieg mird mir meinett Sampi leidt maden，und dein Eingel，Der didf fatatte， mitd aud mir \＆abjal und Erquiafung rcichen．＂－

Radj einer æeile－
 foll mir millfommen fent．lebe idf in Deiner Gemeins Shaft，ferbe id in Deiner Grade，To wirdamein \＆ebeu und mein §oo ju meinem Beften geteiぁen，${ }^{1}$－ $\mathfrak{F a l d}$ Datauf：
＂Pun will id midy Dent jegt als cinen Eterbenden betactiten，und waw id．algdaut auf dem Eodbette tym wiflee，will idd ietat uaternegmen．Yetet mill id mid Dor Gott Demutgiget und Die Bereedtigfict ergreifent wolde in Tode einft mein Trofe fent mug．Jekt wilf

 te，wenn er bont leibe getrent wird．＂－

Şictauf ridetcte ge fid auf in Watte，Danfte irrer Woblegatrin fur tyre trive Wefargumg，reidfe ify die Şand und（pead）：irsabae Danf，Gott fegne Dial in Ewigftit！＂－
©odann tiff fie igrent Magnetifcut，reidfe igm：Die Sand，und danfte inan far feinen guten Willen，und die in jeder 及ect gegcigte ©tauDgaftigftit，mit Den Morten：
 Dort emiglid!!!

Dann fagte fie:
 meitiem ©diaffal nebmt, babet Dant für alle Gure Gifte!"

Wald nadfer fniete fie gum zweiten Mal nieder, und betete fill qu ciott. Sodann legte fie fid mieder qu Bette. fonnte aber nidt liegen bleiben, fondern mufte aufredt figen und von Dem pragnetifeur gebaltet merdent, unto atbmete famer.

Dies mifyte fo fort, bis Die clocte gefn ubr falug.


 gen Durd Den ganzer Rorper, geroaltige Wruftrampfe und ein Pittern in allen Gliedern ein: biermal mábrend Diefes fdmeren Rampfs fiel fie: it Ohnmadt. Diefer (d)rectliche Rampf dauerte ůker eine balbe Stunde. Ends lid) fects 刃inuten nach balb eilf ubr legte fie fid gurůd
 - Siefe Shnmadt von mefreven, Winuten, fein 2 them, Feir Rebensjeiden, faum cine Spur won 2 Derfalag. -
 máglig fejuten Rebenzáuferungen mieder, - शactidentie nad) und nad fid gefammelt gatte, fagte.fie: 1 Nun will id meinem Bott Danfent weil id fo glücflid nollendet babe. $/ 4$

$$
\mathfrak{D a} \cdot \mathrm{nfgebet} .
$$

- "J̧a babe glů
faltigfeit fei fob und wreis von nun an bis in Ewigs feit. " -
/1 Wajefátifaer Gott, Deine ©bre reidjet ůber alfe $\mathfrak{W}$ Selt ©nden und Dutdoringet allet fimmel şimmel. $\mathfrak{Q}$ wie $\mathfrak{f a n n}$ id jeķt Deinem Ramen genug Egre bringen, Da felbft Die Engel zu niedrig find, Die Grobe deiner Seert
 SRamen groß gemadt; Deine ©̧ute verberriddte fid an mir; Deine Sarmbersigfeit war für mein Wobl befady tigt; in Deiner Şand war mein Seben; Dein gnadiges 2uffefien bat meinen Doem bemabret, Det fo leidt ber, Saminden fonnte, und den Tod won mir entfernt, Der mir To nate war. Und fo oft wat mein Seben Dem Sode na Be, aber deine farfe almádtige fannd ría mid) bon dent

 nen Freund, Der fie abtrofincte und mir meine Tage ser, füfte. Darum bete idj jeęt mit gerügrtem Serjen Deine Erbarmung an, Durc) welde id bis Diefen Mugenblić erfalten worden. Es mús mein ganges Secrs odn Efr: furdt und 2 ndadat Durdorungen fenn; jene geilige ©fyr erbietung und Demuth muß meine Seele erfûfen, Dent jeģt lebe id nummelyr son Meuem, und Diefes, mic sont Reuem gefaentte Reben fen Dir beilig! $\mathfrak{D}$ Du Gott und. Bater meines \&ebens, nimm diefes Opfer bon mix, wel, (des id yor Dem §brone Deiner Mumadt niederlege, und Laf Dir den Dant gefallen, Den id dir in diefer Ctunde midme. Seilige du dir feldft diefes $\mathfrak{O p f e r}$ und gebraude est zu Deinen weifen and beiligen Mbfidten. Wein \&eib
einigen §agen Die Mervenftanffeit bolfommen ausbradj; welde 11 Jabre bindurd theils Durd herumsiefende 3abn: und ©efidtsfomersen, silicderrei巨̄en; beftige Srampfe und Cabmerjet, ©(twindel, Saufen im Sopfi, beffándige $\mathfrak{b r u f f i d m e r j e n , ~ m i t ~ D e m ~ b e f u f l , ~ a l s ~ m e n n ~}$ Die $\mathfrak{b r u f t}$ mit einem eiferren $\mathfrak{B a n d e}$ umgeben waire, $\delta$ fters

 und Tranf, ßiabrung jum Erbreden, aud) fu ßeiten
 'gende ©tarrungen bont 3 bis 4 Ctunden fidy duEerte.

Die $\mathfrak{F e g e l n}$ traten in meinem 19. Jabre qum erfens male ein, und zwat fefr beftig, blieben aber in Der gots ge oft ganje Monate aus.

Dft fonnte id) Tagelang, wegen Şeftigfeit Deis ©dimerfen fein Wbort redert, nidet flagen, nur buraf
 ©amersen, Die.mid) Sfters Den wabninn nabe brady
 der und gárter meine traurige gage fu fublen.

Diefe famerthafte תrantfeit bouftandig zu befareiv ben, iff feine Mogglidfeit : nur wer $\mathfrak{A l}$ agengenge mar, fann bon Der Giróge meiner Geiden urtheilen.
 Heien, obne die getingfe Rinderung, an mir verfudt warden, und Die bemúgungen mefrerer einfidtsbollee Nergte frutitlos geblieben waren, im ©egentgeil meine Uumfande immer mejr fid berfdlimmerten, fo murbe bon


## － 11 －

 fannte，fur mid in Boridlag gebradt，und fu bem（Ent
 Geit $\mathfrak{j u}$ unterfuden und ju beftimment ob fie fát die mags netifde 马effandung fiac cigne．

Dod ehe id son diefem ßorbaben etwas muftef batte id，es war im October 1814，einen fonderbaren Traum：

Sd lag auf meinem Rranfenbette，Da trat ein frems
 lange alfo int fie frant？＂－Gr frid fodann mit den şanden einigemal bou meitem Sopf nact Den fúken bets ab，worauf mir Die Sinne，tergingen，und id nidts mefr bon mir wufte．Dann madte er wieder einige
 ；adite id．Diefen $\mathfrak{F r a u m}$ meinet $\mathfrak{R u t t e r}$ ．

Drei $\mathfrak{T}$ age nadyer lief man aus dem ßfarthaufo
 fommen，midt $\mathfrak{z u}$ befuden．－\＄̣d tannte ibn nidt．— Ex fam，一 es war Derfelbe，den id im Traum gefes ben－und redete mid an mit Der Frage：„Solange alio iff fie faon frant？＂一 Dann frict ex，berfudgiweife， megreremate bon meinem Sopfe über Den תideper berab zu Den Sûsen，worauf id Uebligfeit，©dmindel befant他lâfrig und betáubt mutde．Er áuferte bierůber feine Zufriedengeit，und beriprad die magnetifae תur，jeDod erft funftiges gruibjabr，mit mir zu beginnen．

Den 7．Wai 1815 tam id nad $\mathfrak{E}$ ．，und trat in Die Befandlung befagten sarn．æed．Raths N．N．，weldere
midf tigglid）magnetifitte，biz zum 4．Decembet 18i5p too die Sur，weger Unpáslidfeit bon feiner ©eite，bors Derfamft gefdloffen，dic Fortfeęung aber auf fommendes gruibjabr feffgefeett wurbe．
$\mathfrak{F e i}$ Əerfinderung Des＇æaterg ůbernabm zumeilen
 zwar，jedsd gleidfalls auf mid wittte．

Den 5．©ept． 1815 wutbe Die Sranfe falafwadend
 lungzmeife angebent：©patern タngaben im magnetifden Buftand gu golge，trat Den 21．Jiuni 1813 beteité freis thilitijes ©dlafoaden bei ifr cin，und fo fort an ben
 erfant morden zu fegn．
$\therefore$ ：Die magutifade Bebandung batte Den Erfotgr Daf Der ßagnt und 厄efidtsfamerz，Das Gliedervei mindert，Det Sppectit gebeffert，die wielen copidjen ©dweife befeitigt，Der $\mathfrak{B r u f f i d m e t z}$ freilidi nur wenig perándert，Der Zuffand im Garteen aber bedeutend gebefs fert mutde．Id fefre futaf in meine seemath und ets martete Das fanftige grùbiabr．－

Seider aber fonnte，wegen fortdauernden Nidftroblt「ennes meines Magnetifeurs，Die §ut nidt wieder anges fnupft tereen．
－Weime Sranfleit fiteg auf＇s Reue，und mit igr die． $\mathfrak{T r o f f / ~ u n d ~ S ̧ o f n u n g k l o f i g f e i t . ~}$
 Das Wfartbaus gerufen und einer fremben Dame bon Carlsrube oorgeffell，Die mit theilnegmender Greundid）＂ feit mid anteDete，über meine Sranfgeit mid befragte und，gerůbrt bon Der ©ailderung meiner leiden，mit Den Sorten mid entließ：／I J̌t glaube，Gott gat mid gefendet，ibr au gelfen！ 4 －贝ando nennen es Bufalf， Der in ibren Wobrort fie fábute；觡Dere：©dicifung．－

S゙leid nad ibrer ßurưafunft mar die Dame bemůbt， einen $\mathfrak{F a g n e t i f e u r ~ f u ̈ r ~ m i d ~ a u g ̧ u m i t t e l n . ~ D i e f ~ g e l a n g ~}$ erft im folgenden Sabre．Sun wurde iad nad ©arlsruge berufen，wofelbft Den 2．Siuli 1817 meine sweite magnes tifde §ut begana．
 tige $\mathfrak{F}$ Birfung．Sa mutde fránfer，befam unrugige ఇidgs te，Reigung zum Grbrecten，und fo große Mattigfeit， Dás mir oft Die 2rme mie gelåbmt berunter fanfen；audi
 wieder．

Die §rante gelangte ben 9．Juli－Den abten $\mathfrak{E a g}$
 zum ©precten．Biersegn Zage fpater gab fie zum exften mal wágrend Des ©diafs ఖsinte auf die borgelegten Fras gen．2in diefem Tage，Den 23．Jull，trat Die §eridoe． cin，und blieb dann aus bis den 20．Netober－brai Mondumláufe：Der Eintrift gefinay beipemal finf ミage． vor Dem Moumond．

Den 25．Juli fand fie auf im ভdfaf und fatrieb． Die Worte nieder：刃it Def Frau bon ©，一 ibrer $\mathfrak{F o b l t}$

## - 34 -

thaterity, bel weldder fie molnte - midy in Betbindung fésen! - Efs gefant.

Den I. Wuguf begeidnete fie auf die zu Dem Befuf wervielfaltigten fragen Durd Sopfiduittla und ఇivafen Den 9. $\mathfrak{A u g u f f , ~ a l z ~ D e n ~ T a g , ~ a n ~ w e l d j e m ~ f i e ~ z u m ~ e r f e n m a l ~}$ waerde fiprecten fonnen.
$\mathfrak{U n}$ Diefem $\mathfrak{Z a g e}$, nad einen wietelftundigen Mags $\mathfrak{n e t i f i t e n , ~ e r g r i f f ~ f i e ~ D i e ~ s ̧ a n d ~ D e s ~} \mathfrak{R a g n e t i f e u r g , ~ f e g t e ~}$ Deffen Singeripiger auf ibren Sdeitel, deffen andere
 SRinuten, zum erfenmal mit Gellet ©timme: "Du mugt mid anfaucten auf Die Serfigrube!" - 巨fs gefdah: worauf die $\mathfrak{F e f l o m m e n t e i t ~ i g r e r ~} \mathfrak{b r u f t}$ verfamand.
(Einmal zum ©predien gelangt, bejeidnete fie nun, mefr Den ©ie inrer Sranffeit: es fen nåmlids' Das \&umb gennervengefledft Der reafter Geite gleict/am frampfbaft geipannt und bergartet; und bemertte weiter: fie werde jedesmal angeber, wie oft und wie lange, utro das bon beute an fweimal des Tages magnetifirt werden muiffe.
$\mathfrak{B i e r j e f n} \mathfrak{L a g e}$ naddjer, nadd einem Morgen woll $\mathfrak{u n}$ rube und Bangigfeit, mit Sideetwiflen gegen bas wags $\mathfrak{n e t i f i r e n ~ i m ~ s i s a c h e n , ~ w a s ~ m i t ~ d e m ~ C i n t r i t e ~ d e s ~ © d l a f ! ~}$ wadjens jeDod rogleid fidid legte, fprad fie: :If felle
 Rorper, wie ein fidt. Es iff fitcterlid, mas idy nody


Won jeģt an verlangte fie magnetifites 刃্xafer imo $\mathfrak{W s e i n} \mathfrak{j u}$ trinfen.

Bon 22, September an wurbe fie nidf megr cali

## $-15 \quad=$

mirt, fondern ermadte eine bis einige ©tunden uad Dem
 mito fid jegt eine unbefareiblid)e $\mathfrak{u r r u b e}$ und Bangigs feit im Baden einffellen, welde §ag und Rady fort; wadgrt bis pen 7. Datobet. - Drei Kage wor Dem æoks mond, bis drei Tage gor dem Neumond - yon da abs nimmt bis Den 15. Dctober, wo cine ©rife eintritt." Ferner: "Den 10. Rovember mu§ mit Der Glectricitat bei mir angefangen, Den 5. December aber beides, das Magnetifiren uno Electrifiren bis zum 5. Januar 1818 ausgefeģt werden." - Beides gef(hal. -

Bom 22, ©eptember bis 7. Datober murde ign Wes
 tiger; eine Unrube, ßangigfeit, ©awermuth, Erofilos figteit quâtte fe $\mathfrak{T a g}$ und $\mathfrak{R a d t}$; Die meifte Zeit bradte fie mit Weinen zu; Alles war ifr zumider, die Gegena wart faft isder perion unetrtaglidy, befondens ifres Mags netifeurs, Deffen $\mathfrak{A n t u n f t ~ f i e ~ j e D e s i m a l ~ m i t ~ g u t c t ~ e x i u ̊ l l s ~}$ te; übergaupt batte fie pen entfgiedenfen æBidermillen gegen Das Magnetifiren.
$\mathfrak{B o n}$ jenem $\mathfrak{T a g e}$ an aber war Der magnetifate ©dlaf bon långeree Dauer, bon かiorgens neun ubr námidd bis
 fen fie ©peife und \{ranf genog.

Wom 7. Nctober nabmen Unrufe und Bangigfeit alla máblig ab, Die ©dmerzen aber blieben bis Den 15. Dat. in gleider Saeftigfeit.

Den 15, Detober Morgens neut Ufr, in Der getwobns. liden ©tunde Der magnetioden ©isung erfolgte jene
widtige (xife, Dic Dutch Geftige Wtuftrampfe und
 melde fie ibrea erfien Sampf namte.

Bon diefent Tage an füblte fie Erleidfetung auf des Bruit, jedod groke Mattigfit. ఖudt war bon diefem §age ant Die Dauer Des magnetifajen ©
 einen Monat, bis zum 15. Rovember, wo Die Mrantfeit mit neuet Seffigfeit mieder erwadte; und bis jum 18.

$\mathfrak{W o m} 14$. Datober an batte fic auf cigene Beroronung jeden $\mathfrak{R o r g e n}$ eine Taffe Nivifen mit Sdjlegenbluten bes reitet genommen, um die Weriode Gerteigufûbren, welde Den 20. Sctober wirflidy einteat, und Gafte diefen §rant bis den 16. Nowember fortgefeget, an Diefem Sage aber, im magnetifdern @dlafmadifert, ibn wegsulafen verlangt.
 wufte es fomit nidt im scadten, und bátte ben andern Sporgen fuif den Srant wieder genommen; Den fie fid) felbet beforgte. $\mathfrak{4 b e n d s}$ neun $\mathbf{H f r}$ aber, nad grober Bangigftit und §fterem Erfarecten, fiel fie meyrmale won felbet in magnetifden 马uftand, worin fie jenes $\mathfrak{B e r b o t}$ Dringend erneute, mit Dem Anfugen: ", Mein Eseift wadbt ůber mir: Dicfe Wergeffengeit batte mid in ©efabr ges bractl. " - ©o nutt erreidfte fie ibren $\mathfrak{3}$ wect.

2ha Dem voraugbefinmaten sag der zweiten ©rifer Den i8. November, trat Morgeng adt ubr faon magneticdes ©dlafnaden son felgit ein. um Die ges


## - 17 -

gtrid nad eiuigen ©ttident, fefry beftige Sraimpfe. Die Sranfe muEte aufredtt figen, und Durd Den Wagntifcur gethalten, auch difters fart angefaudt. werden: Diefe Srampfe, Dutá biermalige $\mathfrak{D g n m a d t}$ unterbroden, Daus etten etroas uber cine balbe ©tunde. ํad Deren 刃ous (lus und nad einiger Rube fpradifife folgendes Gebet *): "Sun Gab' id meinen sweiten Sampf glùdliat vollewet. (Endoiger, barmbergiger Gott, id) fautte mein fers bor Dir aus, uno danfe Dir mit gerījrter Geele fủr Den Reidthum deiner erbarmenpen Guite. Sereite Du dir
 Ligftes Gefdaft bleibert, fo lange ein ODem in mir if:
 mid immer eifriger befteben, Den Sugenoweg zu wans Defn, und alle Edmierigfeiten, die fid Dabei fincen mos gen, zu überwinden. Der $\mathfrak{A n b l i f f}$ meines Siorpers if fáon für, fiad Ginreidend, midy bon Dem Dafegn cines
 Şselde Seltenteiten erbliffe id, zu deren Untevfuchung nuad das langfe feben nidgt binteid)! Was fail eiue


[^2]
## -18 －

fammenfugung fo verfaiedener ©fliedmaken；welde Oee「おicálidfeit in Dem Werbaitnif aller §jeile gegen einans ber，und welde betwinderungsimurdige ©́dsnbeit entfes bet aus der mannigfaltigen Uebereinftimmung aller ミBeile！ İ Diefem fünfliden Wau berrfat ein umferblider ©eiff， Deffen $\mathfrak{Z e r f a n d ~ D i e f ~} \mathfrak{A}$ efes effennt，Deffent Grfenntrís fid aber alfe Gegenfânoe ausbreitet，Der bon einem Ende Der Welt bis fum andern fid waget，und weldeem fidd
 Bemunderung unterwerfen．＂／

IID Yefioba，mie find deine $\mathfrak{B e r f e}$ fo gros und Deine Gedanfen fo fegr tief！J̌a mill did Defmegen ruibment
 ner giebe pollig uberwinden；Denn ber eintige アwect uns fers Dafenn it die Berfertidung bettes．2uf diefen Endzweat muiffen fid alle E゙edanfen，Worte und Scands lungen begiegen，Denn nur diefes if widtig und grokn Das luebrige if ミand und Eitelffit．Ulferbeiligftes શBes fen！id werde entzůft，wenn id）Diefes હlưaf betradtte． $\mathfrak{D}$ bringe mid Durd Deine Ginade Dabin，Dás id，Diefe CBlůdfeligfeit redt fủblen mige．Jd bin es ůberfeugt Das mein ganjes © cluf in diefer und in jener welt yom çlauben und won Der Rectifdaaffenbeit meines §ersens und ssandels abbaingt．Darum bewabre midd bor den fallfticten，die meiner §ugend gelegt werden；trage mid mit erbarmender \＆ungmutg，went id gebler beges be；bollende Dein $\mathfrak{B B e r f}$ in mir，und fatenfe mir algdann Die Srone Der Geredetigfeit．＂－

Die Dauer Des magnetif币en ©內lafmadens war an


Diefem Sage bis 2lbendes fieben ubr und fo die folgendent zwei Tage bon ¥porgens neun bis थbenos fects ufr.

2tuf jene ©rife folgte grobe Erlecidterung anf Dee $\mathfrak{B r u f}$, Die $\mathfrak{u b r i g e n ~}$ Befdwerden waren unbedeutend.

Die magnetifde $\mathfrak{B e b}$ andung und Die Unmenoung Det Electricitat bauptfadlid) auf die $\mathfrak{B r u f f}$, wurbe fotet gefifigt bis den sten December, bon da an aber, is, rem Berlangen gemã́, einen Monat ausgefeţt. Biciass wofl trat in diefer Beit, wàbrend der fie giemlidg gut fias befand, ausgeten und fid befdåftigen fonnte, jeden Tag won neun bis eilf, und Wbends bon fünf bis balb fieben ubr magnetifぁes © Cdlafwaden freiwillig ein.

Bom 13. December an trug fie ein magnetifdess Blas $\mathfrak{a u f}$ Der $\mathfrak{B r u f}$, meldaes alle Conntage eine balbe ©tunde lang magnetifirt werden mufte.

Den 5. Januar 1818 murde die $\mathfrak{B e b a n d}$ lutg mieder angefangen, fornte jeDod, berfdiebener eingetretener Seindernife megen, in diefem Mont wenig spirfung lets fen. Erfolgreider war Dic Wirfung Des Magnetizmus und Der $\mathcal{E l e c t r i c i t a ̊ t ~ i n ~ D e m ~ M o n a t ~ G e b r u a r , ~} \mathfrak{z u}$ Deffen

 Wen: ${ }^{1 / D i e}$ Sranffeit witd an Seffigteit tảglid sunegs men, bis Den 16. Mátz - (Die fadite Des Mrondsums (aufis) - wo ber legte firampf erfolgt." — ©o ges fadifes. -

Die $\mathfrak{A n g f f}$, Die Bangigftit, Die Mbneigung gegen $^{2}$ Das skagnetifiren fitegen tagliad biber, Det ©dlaf, Die Celuf verlot fid, alfer Trof uno seofning zur ©es
nefung mar Dafin: - Dod nut in wacgen Reben; int ©ぁlafmaden füble fie fid wollfommen mogl.
©o rúcte der 16. Márz beran; Der Morgen fand fie. wad uad einer bangen Nadt. Sie Edmadite wurec fo grố, Dấ fie, als Die ©tunde Der magnetifden ©isung berauruffte, fein $\mathfrak{W o r t}$ reDen fonnter. Unt neus. Mhe murbe magnetifirt, wie gemosynlidy, bis gegen balb zefn Ugr. Dann fprad fie, aufgeridtet auf Dent $\mathfrak{W e t t e}$, fol: gendes Gebet:
/ferr, idf gelobe Dir! aber gieb' mil Sraft, mein Gellubbe zu erfûllen, id) gelobe dir! als Dein Gigentyunt fu leben und gu ferben."

Dann fuiete fie nieder auf Dent Woden, faltete bic马ånde und betete filli.

Şierauf begab fie fid wicder su $\mathfrak{B e t t}$ und fprad.
" İeğt bete id ju Dem allgegenwártigen ©fott, bor Deffen Mngefidt alfe meine Gedanficn und 2bfidten aufge,
 gen, oder Dutd berfelft andidytige Geberden biatergaus gen merden fann." -
"I̛d bete gu Dem allmadatigen biott, in Deffin Såns De alle meine Edfitifiale fetben, Det cin untreucz und beuøferifdes Şers $\mathfrak{b e f t r a f e n , ~ a b e r ~ a u d d ~ d i e ~ 2 u f t i t h t i g f e i t ~}$ belohnen fann. Wetet alle mit, denn Der entitccioende 2ugendiaf najt Geran! jeegt mus mein Gebet fo angna
 erfortet merde, wie mein sefus erfitet ward. Demu der Berrlide Auggang feincr Reiden berfidert nidd won Dent guten Ende meinet Trůbfal. Micin Gebet wird durd dic

SBolfen Dirtdoringent, Fein $\mathfrak{S g r}$ aufneetfani maderer und faine $\mathfrak{B}$ erfeifung zu mic gerabfenden; er wird mein ges angfigtes und jerfatagentes $\mathfrak{S e c r}_{j}$ nidt veruaten." 一
"1D $\mathfrak{D}$ Iefu! auf diefe J̧offnung grůndet fich mein Sert: aud Dein ©ebet mitd meinen ©eufjern Yaddruat und Ettgirung berfdaffen, Dein Sieg mird mir meinen Sanuf leidt madden, und dein Engel, Der didf fárfte, mird aud) mit \&abial und Erquiffung rciden. " -
.Badj einer Weile -
"IDoer baf Du meinen $\mathfrak{E o d}$ befdilofien; aud diefee foll mix willfommen fent. Sebe idf in Deciner Bemeins Safaft, ferbe id in Deinter Ginade, fo wirdamein Eeben und mein Sod $\mathfrak{j u}$ meinem $\mathfrak{B e f t e n}$ gereiden, $"$ Fald datauf:
"Sun mill id midd benn jegtats einen ©etrbenden betactiten, und was. id. algianu auf Dem Eodbette thum witbe, will idh jeçat unternegmen. getet will id mid) bor Gott Demithigen und : Die Betedtigfiat ergrefent wedje im Tode einft mein $\mathfrak{E r o f}$ feyn mufa Jebt will

 te, werna er bont Rcibe getrennt wirb. "一
§ictauf ridtete ge fid auf in $\mathfrak{F c t t e}$, Danfte ibrer \$3oblifgateria fár tyre trulue Wefargung, reidfe iht die Sanio und fptad): irsabe Danf, Gistt fegne dill it Ewigfitit!" -
©odann riff fie ifrent Ragnetifcur, reidfte idm: oie Sand, und danfte ifat für feinert guten $\mathfrak{W i l}$ en, und die

＂feabe Danf，ebott Iogne Dir＇s，bier geitlid und Dort emiglid！！！一．

Dann fagte fie：
Hund Jbr alle，meine Greunde，die Sbr Untbeil ant meinem ©dicffal nebmt babet Dant füt alle Gure Gufte！！

Wald nadfer fniete fie zum zmeiten Mal nieder，und
 fonnte ober nidyt liegen bleiben，fondern muste aufredt fiten und von Dem Wagneficeur gegaltelt werden，und atbmete famer．

Dies mijhrte fo fort，bis die clocie jebr 4 br falug： －MRit Dem Ǧlocfenfalag fanf fie furuid，mit Dem 彐uss ruf：／／Giott，Goott，ftef）mir bei！${ }^{\prime \prime}$ —

Es fealten fid numme万r Die beftigitet Exfdutterums gen Durd Den ganzer Rorper，geroaltige Wruftrampfe uñ ein مittern in allen Goliedert ein：biermal mágrend Diefes fameren lampfs fiel fie in Ohnmadt．Diefer （d）tectlide Rempf Dauerte ůker eine balbe Stunde．Ends lid），fects 刃inuten nach balb eilf ubr legte fie fid guruct unio fagte mit leifer Stimme：if
 Fein Rebensfeiden，faum eine ©pur oon $\mathfrak{H}$ derfdlag．－
 måglig febtten Rebensáuserungen wieder．－Nactidem fie nad）und nadif fid gefammelt Gatte，fagte fie：＂Yun will id meinem Sott Danfen；weil id fo gluactid）nollendet babe． 18
Da.nfgebet.
－＂J゙あ 5abe gtů fild volfendet：Der bodgelobten Dreis
faltigfeit fei fob und Wreis bon num an bis in Ewigs feit. 11 -
" Wajeftatifaer ©ott, Deine ©fbre reidet uiber alle $\mathfrak{W e l t}$ Enden und Dutdoringet aller fimmel Seimmel. $\mathfrak{Q}$ wie fann id jeģt Deinem Stamen genug Efre bringen, Da Selbft die Engel gu niedrig find, Die Grose Deinet Serty
 Namen gro mir; Deine $\mathfrak{S a r m b e r s i g f e i t ~ w a r ~ f u ̊ r ~ m e i n ~ W o b l ~ b e f a d f ~}$ tigt; in Deiner Şand war mein Seben; bein gnádiges Ruffefen bat meinen Doem bewabret, Der fo teidt bee, fabminden fonnte, und den Tod von mir entfernt, Der mir To nabe war. Und fo dft wat nusin Geben dem Sode nat Be, aber deine farfe almáatige fand ría mid bon dent Pande des Grabes juruict. So oft spang mid die Spuity feligfeit diefes Rebens zu Stranen, und "Du gabft mir eis nen Freund, Det fie abtrocfucte und mir meine ₹age ver, füfte. Darum bete id) jet̨t mit gerügrtem Serjen Deine Erbarmung an, Durch meldee id bis diefen ${ }^{2}$ ugenblicf erfalten worden. Gis muf mein ganges Sers von Efr: furdt und $\mathfrak{A n d a d t}$ Durdorungen fenn; jene beilige Ciju erbietung und Demuth muß meine Seele erfullen, Dennt jegt lebe id nummelry von शeuem, und Diefes, mic vont Neuem gefdentte Geben fen Dir beilig! $\mathfrak{D}$ Du Ciott und. Water meines \&ebens, nimm diefes $\mathfrak{D p f e r}$ bon mir, wels あes id bor dem §bupne Deiner allmadt niederlege, uno Lás bir Den Dant gefalen, Den id dir in Diefer © Ctunde midme. Seilige du dir felbf diefes $\mathfrak{D p f e r}$ und gebraude es zu Deinen weifen und beiligen Obfidten. Whein Reib $^{6}$

## - 24 -

und meine Eecle muifen didd preifen, mein ganges ecben werfundige Deine Gnade, und ein Geiliger Srieb befecte mein Seets. Und cndiad, wenn die Beit meiner wolltons menen $\mathfrak{W o l l e n d u n g ~ d a ~ i f t , ~ f o ~ l a ́ s ~ e s ~ b e i ~ m i r ~ m i t ~ e i t u e ~}$ freudigen Cutceung Des Geifez, mit Der angenebmfent
 Saint werde id mit §ube und Berguigen auf biefen ミag gutudferfen, ant weldeen id diefe entidliéung ges fást labe; idy werve ifn fegnen und dic gruidte Deffelbèt im Şiminel cinatriden. "-

2tbends fedis ubr, als fie etwadte, fuffte fie fiof, mit fieudigen ©rifaunen, gans Ieidt auf dee $\mathfrak{F r u f t}$ und
 Eeiden, nat fanwadf umD abgemattet. Saum traute'fie ingrm digncu Bcfuth faum magte fie tief fu atbment, ang

 falicifie unutiterbrodfen gut. 2dyt Tage lang nad dein Rampfe war dic "étinudde grof: Dant aber nabmen dic
 Den 22. mats bie Periode feft fatf fid cinfette. Wor jeget an murde genoignlid nur nod Morgens nagnetifit, Dic Electricitat nar feltelt angemended.

Mit tagglid wadhender ©tatfe Der Befundjeit nabin Die Dauct Des magnetifden ©dlafmadens und die Selt
 auf eine fleine batbe ©tưbe Wotmittags beforant war:

Sin'Monat Mai beftimute fie nur einen um den ant Deta ఇad; inisuni nut nod elu und das andremá
magnetifirt gu wetdent, mit Deffen Ende dic Siur beendige, und igre Gefund Deit vollfonmen bergeftelt fenn merde.

Uebrigens werde fie die fábigfeit, auf jedesmatiges Magnetifictu in magnetifden $\mathfrak{\beta u f t a n o ~ j u ~ f o m m e n , ~ n o d ~}$ lange befficen; aud werde das ©alafwadely, twenn inter Gefundgeit ©jfabr brobe, wic ein faůkender Engel von felbef bei ibr fid einfteleny um fie gu warnen und fu bes


Stur felten nabm man idre Selfidftigfit fúr andere Perfonen in $2 \mu n\lceil p r u d$, und $\mathfrak{u}$ berliés fie meif einer $\mathfrak{R u b e ;}$ Die igre Ģefund heit fo fegr forverte; aud befarántte man fid bei ibs auf foldife fragen und $\mathfrak{B e r f u d e}$, won bes nen feine Die ©ienefung bersogernde $\mathfrak{U n}$ fitengurger, nod fonft widrige Citronafe far fie ju erwarten water.

Co lies id cinmal im Sixnat $\mathfrak{Z p r i f}$, ju ciner yoorber nidt betabredeter, bon mir gemáblten ©tunde, Wittags
 ifrer soblnung, fie, Die niat abnete; Durd ifren Magnetifeur in frinem ふimmer, in einer andern ©traße, magnetifiren.

2luf die befinmate Minute, wo bas' Magnetifiren aus ber feerre begant, fat man, wie fie eine furje $\mathfrak{B e i l e}$ fampfte, Denn geewaltann fidy auforingenden ©dilaf gu "miderfeten; :- Dodf fie erlag ibm, fanf auf cinen ©tubl, und war falafnaçent, - und blieb es fủnf biz fedgs Sinuten, to lange námlid bielt Der Magnetifear nad Der Berabredung inne, bis er, gleidfallis aus feincm àimmer fie calmirte, und ploselid erwecfte. -
(Ein andermal mollte id berfucten, burd den blobet

Wifllen Des Magnetifeurs fie aus Dem magnetifden ©diafmachen zu erwecfen und wieder Durd bloken Will Len in ©dilaf jie zu bringen．Der Magnetifeur ridtete Dafer，in einiger Entfernung von ibr，binter ibrem $\mathfrak{R u}$ ffent gerabe wditend Des 刃agnetifirens Des ©lajes，feik nen $\mathfrak{B i f f e n}$ ，ofne auf irgend eine $\mathfrak{2 x t} \mathfrak{i g n}$ gu berrathen， auf．fie－und fie ermadte；und gleid）darauf，obne eine Weránderung in feinem Benebmen，wollte er，daß fie pieder falafe，－und Das magnetifde ©dlafmaden war bergefellt．

Sfrer $\mathfrak{W o r b e r b e f t i m m u n g ~ g e m a ́ s ~ w u r d e ~ d i e ~ m a g n e t i , ~}$ f币e $\mathfrak{B e f f a n d l u n g ~ n i t ~ E n d e ~ j u n i , ~ n a d j e m ~ f i e ~ g e r a d e ~ e i n t ~}$ Sadr gedauert batte，gefaloffen，geftiónt Durd Den Gert： lidffen ©rfolg，Durd bouftaindige benefung nadd biersebns jäbrigen fameren Reiden．Neun Monate find indefien bet， flofien，und Die Dantbar Gllứflide erfteut fid fets Det ュngetrůbten GeffunD5eit．－
$\mathfrak{2 m}$ ©ぁlu mertungen ůber magnetiffees Sellfegn．

Die Betradtung，mie Die शatur burdgadngig iut Gridaffen und an Dem Eridaffnen Daz Gefés Der admadgs ligen fort／und $\mathfrak{A}$ usbildung beobaditet，wie ůberall ein Gtreben fidd offerbart，Uebergånge fu bilden，Das Ges trennte purd Zawifdenglicoer fu verbinden，Die 3mifdens xáume auģufůun，wie cine unendlide Fette alle Reidgs Der शatur，Die nidt drganifac und die organifde，die


SiBelt im ©anjen und im Gingetpen umfast und berbindet， leitet auf den Sedanfen：bas magnetifac Eidtleben，bas， gleidfam als Die Sporgenrotbe eines neuet，fadnern， veredeltan Rebensz，Das Geppráge einer gemiffen art von Entbinoung Des Seifigen bon Den irdifaen Banden tråg， und Der Diesfeitigen Rebensfpbáte jwar angebotrig，ge， nauere Berůgrungen mit Der jenfeitigen Darbietet，feg augorưafid in Die ungebeure $\mathfrak{N l u f t}$ ；wifden unferm les ben Dieffeits und jenfeits als Pwifめenjuftand eigentbům： lider Met gefeģt．

Unter Den verfaiedenen Sorfellungsarten ưber Die Móglidfeit Diefer eigentyůmliden Entbinoung facint jene am Weifen fur fid su baben，welcte bon Dex befons Dern Met Dex Berbitoung bon Geif und Risper und Der eigentyuxaliden รูatur Des ßerbindenden ausgebt；nad melder ©eif und Rotper，Diefe verfaiederartigen Dits ge，Durd ein Cumas，Das lángf faon ertannt，\}u vers〔ぁiedenen 习eiten mit veridiedenen Samen belegt，ein Ethas，Das nidt Seifi，nidt Morper if，aber Das wirs fen Des Geifigen auf Den Sorper，und umgefegrt，wers mittelt，－Durd Den jogenarnten Rebens：Doer Rervens áther，－nit einander berbunden find，fo daf das eeis fige，Durdj Diefe ßerbindung berabgesogen in Die irdis face ©phatre，in feiner fireigeit befaranft，Det Siorper fomit Die Sduranfe if，Die Dem Geiftigen gefegt ward； bas 刃and abex，weldees Die Werbindung zwifaen ©jeif und Sorper im gemednliden leibliden leben feft und in； rig unterbătt und im Sod getrennt；gerriffen iff，ciner gemifien lofung，Ermeiterung ogne voluige Sremung，

Der Rervendtyer eine：gemiffen entbindung fakig gedadid mird，Durch meldje ein freieres Seervortreten Des 心eifti gen bedingt if．

Die Entwidlung des magntetifen Seellebenz abet feget eine cigentrimfide ©timmung Des ఇersenfyfemzi eine befondere Seroeglidfét des Mervendthers voraus；
 Ctårfe，soo ©eif und robrper，po gu fagen，eng und feft verbunden find，die zuftánde des magnetifden Seelfenng fict nidt zu ereignen pflegen，wielmeft getwosntidy nue fefir reifbare fenfible，fu תraimpen geneigte，doer in eis ner Entwidflunggperiode begriffene æerfonen；befonders bon Dem weiblichen Sefaledty，Die Sráger Diefer Bufanas De find，trelde getwónnlid jurůctrcten und verfabinden； wie in borlicyendem Fante，im Wergatuni alz die phyfa fぁe GefunDbeit fefter begrủnDet wiederfefrt．－タud f（deint eine Scitperiode bor Der andern defeetben gáafiger auftreten su laffen．

SBie bic Entbindung Des Retbenátgers in Menføen Dutal Den Mragnetismus beginnt，tritt Dag Geifige in fein wafrecs diement，Das \＆idt．Der Magnetifitte ges wayt cirenifidtylang um fid verbreitet，Der mit junçis
 und in geswiffem Weryaitnís fety mit Det geifigen Şells

 Finferní，mit berfdloffenen Mugent，wie bei bellem Tag，＂Eein \＆icht iff fomit nidgt Daś fidft，Deffen wit zum ©ebien bedurfen，fandeen cin andereg，Dem phyfor

## - 99

 2att; es iff Der \&idtather, Der das Meltall erfûll, Das Element Des Geiffes, in Dem er atbmet; lebt und wirft; - To wie Dic @uft Das glement if des thierifden Rove pers.

Die Sinfernín, Die uns umidnlieft, ift Dem geific, gen $\mathscr{U l}^{(u g e}$. Sid)t. Wic Der Blinde Die erlexdtete Materie ${ }_{1}$ Die Gegenfande nidt fieht, Die mir feben, wcil Das Dr, gan fủr Dieffes Cefren, Der \&idtfinm, Das 2uge ibm feblt; - To feben wir jenen fidfattyer nidt; nidf, wail et nidet ift, fondern weil er unguganglid) iff fur unfer for perlidjes eluge.

Der 刃ienfaim Cdlafwaden ift in cin neues $\mathfrak{B e t}$
 Dic Berbiabung mit Der $\mathfrak{A u}$ Eenwelt Durct Den gemosinlis deen Weg Der Einne if aufgetoben. ©cin Eetren, gbs
 bater, jebod auf eigentyumlite socife. ©o etfennt ef megr der minder genau Den Buftand Des eigneh תixpers', erfenint und unterfdeipet Die åukern forpertiden Eins
 ign nidt, ift unempindida fur forperlitern ©chmerg.
 per, bon Entbundenfeit, erbibter Frecteit uno Marbeit Des Geiftigen, wo Die thiexifacn BegierDen fameigent fein ©turn Der Reidenfdaften tobt, erfült ifn ein uns nennbares, wiemobl nidt forperlidies sioklgefutl, ges nieft ex, unfágig eincs unteinelt, unwayren ssartis doet Gedanfens, voll reinen religiọfen Cinns, Dab haje eblict

Der ©eelentube，die abgebitdet ift in Der Gimmlifdeen
 faton alfein，Der auct die fraglide Somnambule To Tefre erfůfte，wovon namentlidy ifre Gebete zeugen；mue Die Naife folder SBefen Sedem，Der uiber folde Dinge nidet werádetldd wegfieft，angiefend maden．©elbf der in Sinnlidfeit derfunfne Menfa fuflt oft bier，daÉ es ein bōberes ©flưaf giebt，alz weldjes die ©innenwelt gewårut． Diés if Der madftige るauber，womit Der ©alaftoaden＇s De an fid zieft．
 ein Wiffen midtiger，im Şaden vollig unbefannter Dins ge， $\mathfrak{j}$ ． $\mathfrak{F}$ ．Der Şeilmittel gewiffer Srantheiten erwadt， Daruiber babe idy aud bon diefer Sommambůle mebrete Bemeife in ŞánDen．Eine innere ©timme ruft Die Mit tel ibnen $\mathfrak{j u}$ ，und oft mit cinter Starfe，einer Deutlid）： feit，Die in igren beftimmten guverfidtliden Mngaben fide au§fpria）．
$\mathfrak{I}_{\mathfrak{m}}$ reinen，ungetruibten ©dlafwadjent frei gefaltell won fremben Einmifaungen，find Die Ingaben Der Goms nambülen mobl alg ©tiume Der Natur gu bettadten，uno an allerwenigfen if bei ifren 2noronungen fûr fid，felbf，
 bedenfen．Didt leidt，felbit nidt bei den fonderbarfen gorderungen für fidy felbfi，facinen fie gu irren．
 inte $\mathfrak{A n o r b n u n g e n ~ f u ̈ r ' ~ a n d e r e ~ S i r a n f e ~ n i d t ~ z u ~ b e f o l g e n ; ~}$ Da，anderer Rưaffidten nidfta gedenfen，Det gettubten，

## － $3 i$－

verwirter，magnetifadsnlidet Buftande biele find；mo ふabryeit mit $\mathfrak{s r t f}$ 亿um gepaatt iff．

Hud im getoobnliden paden Reben bat wobl Ranc der an fid felbot erfabren，Das．es Beiten，©tunden，2u： senblicife，gab，wo fein－2uge，obne befondere Mnftrens
 zufte，vorber ounfle，nidt gefannte Dinge ifim etbelte． Co．gefdieft es mogl，Dás im＇Grmagen beridiedner Mittel ju cinem beftimmten Zwed，eine innere ©timme sin gewiffes 刃ittel wor Den andern allen，als daé wafre！ alb aflein jum Ziele fůhrend，－und wie Der Erfolg be， wieş，mit $\mathfrak{R e c} t$ ，一 buruft，obne daß befannte gemids figere Ģrůnde Dafůr fpradjen．－

Bon Dem ©dauen Der © funft und in Die Ferne lieferte audidie in ReDe fegende ©めlafmamende Betweife，wenn ef gleid bei ift fufeinem
 fid die befondere Grfdeinung bei int，wie bei Der $\mathfrak{A u s}$ guft Mufler：Daff fe，wenn ibr $\mathfrak{B l i d}$ in Die Gerne ges ben，in Die Tiefe Dringen，ober ůbertaupt ifr seiftiges ther einen widftigen Begenfand naddenfent Den Buftand Deş eignen Roprpets，oder eines andern Rranfen und Deffer Secilmittel erforiden mollte，in einen 及uifand von 2 Gger jogenfeit Des innern bon dem aufern sienfden fid bet； fegte，Der als tiefe torperlidye Ognmadt oder ভぁcintod fid Darfelfe，Deffen Dauer，meif im Berfátrnif zu der © ©iwierigftit Des zu erforidenden Segenfandes，mebs


## -32 -

getoosnuld mit einem tiefen \{ithemfug, عeben, fatbe, ©prade und wewegung mieDerfefrte.

Wei diefem Unbliff Deṡ leblofen תorpere, und zwat Leblog, DDer in tiefe Dhnmadit verfegt durd Den eignen Willen Der Sdlafmactenden, mué wobl die natürlide
 wirft indeeffen Das Géifige? -

Angenommen :aud, wir erbielten feine Sunde bon feinem sseilen und wiffen wabrend diefer ßeit Durad die Sdlafmadende: follte man Denmod nidt bielmefr ju ber Sannabme eines anderweitigen, durch den Rosper nidft
 lig ofnmádytigen, bemugtlofen zuftandes Deffelben binge; zogen fidy fúblen; follte Diefe Borffellung mit unfern $\mathfrak{B u}$ griffen von Dee Menflen geifigem wbefen nidt vereinba, rer fenn? -

2tact wate bie frage $\mathfrak{u b e r g a p t ~ a u f z u m e r f e n : ~} \mathfrak{D b}$ gidt in dem anderweitig entfandenen, bon diefem jeDach woll fu unterfdeidenden, Sdjeintod, bei Der yor 2luger
 Sórper, Der Buftand des Bexifigen, went aud rufend,
 wuftlog gedadt werden moge, wenn gleidf feine Erinnes zung Dabon in Dag Sisiedererwadjen úbergeff; wiewoyl fumeilen aus der $\mathfrak{D g n m a d t y}$ etmas won einem fegr monnig, licfen Gefůbl beriberoåmmert. Dabei múrDe bie $\mathfrak{B e r s}$ bindung bwifden Geiffigem und Ropper Durd Den Rebenga, atfer, weit lofer, unterfalten, auf welder Dic Wigglids fit Der $\mathfrak{F B i e D e r b e l e b u n g ~ b e r u b t . ~}$

Sener $\mathfrak{\beta}$ uftand Des magnetifden ©xyeintodes num faeint Dem in Der dieffeitigen Rebensfpgare móglidff bo, Ђen Grade von Entoundenfeit, Entforperung Des exifit gen zu entfpredfen, fo weit diefe námlidy ofne bólige
 lidfeit Der ঞưaffefr jenes in Den gebundenen Ruftand, in Die enge forpperlidye Şưule aufibubeben, fatt finden finn. Dag Beifige, in Diefer Mrt eiftbunden bon dem Sórper, und den $\mathfrak{F f o r t e n ~ D e s ̧ ~} \mathfrak{j e n f e i t z , ~ n a ̀ b e r ~ g e r u ̛ a t t , ~ w e i l t ~}$ und wirft giet, nidt in und durd den Sotper, mit ans geffammter $\mathfrak{G d j}$ berer Greibeit und Rlarbeit; wiemobl das Geifitige iṇ weiter ferne nur jener freibeit und §larbeit fiad nåbert; Die nadd dem Tode; Der bollfándigen unmis Derrufiden Trennung von Dem §orper, feiner wartet.

Die meiften ©dlafwadenden, aud die in Rede fes bende, bedưrfen eines fübrers, Der fie leitet.

Und fo werfómindet fủr Den loggebundenen Beiff, in cinem gewifien ©irad und in einar beptimmten Spgåre, bie táumlide und geitlide ferne, fo Durdforingt er gemiffe, uns verborgene, Siefen, und fo etfent er bie innere we, fáaffenseit, Die תrantyeiten Des eignen Reibes und andes rer Menfden, auf die fein æille fid ridtet, und bie Wittel ju intrer Seeilung.

Wer ein Beifiges in fid als unberaukerlides Eis gentgum und Den Sidrper ald das Dem Ģeifigen geliefene. Gemand erfennt und eine Dereinfige Entbindung und pets fonlidje Fortdauer deffelben glaubt, wird in Den Cridjeiz nungen Des magnetifdeen Seellebens, weldoe für erweis terte $\mathfrak{F r e i b e i t ~ d e s ~ B e i f i g e n ~ f a o n ~ i n ~ d e f e r ~ l e b e n s f p g a t e ~}$

[^3]
## - 34 -

fảr ein Ssirfen seugen, Daß feine getwosntide forperlide SWirfungsiphatre $\mathfrak{n}$ berfdreitet, und fo namentlid) auf fers ne Dinge, Werfonen und zeiten fid besieft, dag auf
 Seelfeben befaråinfende Şưle, auf einem Bermógen, Den irdifden Banden auf gemiffe Beit fiad zu entidlagen, be, $\mathfrak{x u g t , ~ n i d d t s ~ L u b e g r e i f l i d e s ~ f i n d e n . ~}$
Wei diefer séegenbeit mus id) ciner meitern, das Bermògen getwiffer ©dlafwadienden, fernen' Berfonen fictifid bemerfbat fich su madeen, beftåtigenden Sbata, de gedenten, welde mit Det, in Det Befdicdte Det 2u:
 gemiffer Berbindung febt, jeDodit erfitpater fu meiner Menntnis gelangte:

Ein getwiffer N. N., feit långerer 及eit mit legterer in genauem magnetifaen Berbáttnis, áußerte gegen fie peis $\mathfrak{n e n}$ entfdiedenen $\mathfrak{u n g l a u b e n} \mathfrak{u ̊ b e r}$ Diefen $\mathfrak{P u n f t}$. Sie ers wiederte: fie merde ifn faon cinmal uibergeugen. Die ©adte wurde nun nidt mefr befprodelen, — Einige ßeit nadjer ereignet es fid, Daf befagter N. N. in der शadt gegen 4 Ubr dutck eine ungemoignlide seele etwectit wiro; er fiebt auf, ridfet fich empor, und erbliaft in einiger Entfernung bon fidi; umgeben bon einer Şelle, Das blens Dendmeife, freundlidy ibn anlådelnde $\mathfrak{B i l d}$ Der ভdlafs madenden, und beobadtet es cine gute weile, bis eş, $\mathfrak{i m}$ Kugenbliaf $\mathfrak{D a}$ er reDen will, berfdmindet.
$\mathfrak{N m} \mathfrak{a n d e r n} \mathfrak{M o r g e n}$ befuct er fie zur genosbnliden Stunde, mit Dem ßorfakg, Des Worfall gegen fie mit

tebe im ©dlafmaden, wie er Die Regta gefdlafent, uno ob ifm nidts. Wefonderes zugefoken, antwortet er: "nein." Bom Gegentbeil aber fid betougt, fubr fie fort: © Claubf du jegt, Dás id wabr fprad in Besug auf obiges Exeignís? lánger fonnte er fid nidft zurưafjalk ten; er mufte befâtigen, um die beffimmte nádtlide Stunde, auf Die befdriebene $\mathfrak{A r t}$, fie gefeben zu Gaben.

Ergådler diefes, ein mir genau befannter wabrbeitss liebender æann, bat die Wabryeit feiner Musfage, und DaE er mábrend Der Effdeinung, bei bollem Benviftfent gewefen, ganz bell getwadt, aud zu mefrerem ஒeweis Des legtern, yon dem naben Tifa æsaffer genommen bay be, mit feinem Ggrentworte befraftigt.

2efnlide gâde pon Erfacinungen zwifaen lebenden Werfonen, Deren teine magnetifds: falafwadend war, find gleidfalls bortanden, und die æabryeit derfelben if berburgt. $\mathfrak{A l s}$ Beleg Diene folgende, mir genau be, fannte Gefaidate:

Ein febr wưroiget aufgetlárter Beiflider, Der lángit berforbene ®irdenrath . ..... in ..... batte eine ©dmefter in einem fernen \&ande, feit defn jabren abee gon ibr feime शadridt.
(Einft, am frůben Worgen, als er wadeno im Bette lag, Dffnen fid Die Settyorgánge, und vor igm fegt die Gampefter, Die $\mathfrak{A r m e}$ nad ibm ausbreitend, mit Den $\mathfrak{F b o r}$
 famindet. -

Er erjablt fogleid Das Ereignif jeiner frrau, und


## - 36 -

Cie bleibt Der Gegenfand des Gefpráds beim gruibfuict.
 und mit Den Worten: „Bott grúfe Did), lieber かruber!" fliegt Die ©dmeffer igm in Die $\mathfrak{A r m e}$; genau in Derfelben Sleidung, wie er fie bor weniget ©tunden als ©ridecis nung faf.

Ezs ergab fid nun, dak die ©duwfter, ibm gainglid unberouft, auf Der Reife fu igm begriffen, eine balbe Weile nur nod bon ibm entfernt, bon einem beftigen Bemitter überfallen, gerade in Der ©tunde Der ermágnten Crfdeinung, getrieben won der beiéeffell ©efnfuct nad Demt geliebten ærudet, in einem Dorfe aufgefalten murbe.

Wollte mat, um Diefe ©ryfdeinungen begreifid zu maden, auf einen $\mathfrak{B l i f f}$ in Den Spiegel verweifen, auf Daş getreue ફild, Das unfer forperlidjes auge yon naben und fernen materielten Dingen erfált, obne fie felbft zu refign; auf Das fattindende auseinanber von Dem witt, liden ©egenfand und Dem Bild Deffelben, weldes, wie Der $\mathfrak{B l i f f}$ Des im Spiegel abgebildeten 2ugez zeigt, Dies felbe treffende, Durchoringende, erfduitternde 25 . Wirifung áusert, wie Der Blicf des wirfliden Muges, fo wúrde fwat geseigt, Dak es in Der Sinnentelt fur unjer leibliz
 rielleş giebt; Das Begrůndende Diefer Gridueinung aber, $\mathfrak{u n d}$ die $\mathfrak{U r t}$, wie fie zu Stande fonme wird inmerdas in boibern, als den Seferen Der gemosmlideth Wynfit ju fuaden renn.

Sin Dem legten Fall war es beite ©eynfuct, aufis

## － 37 －

Sobdfer geftiegen butch das unerwartete sinderní fo naty $\mathfrak{a m}$ erwúnfoten ふiel，was Den Geif Die Schranfen Des Soirpers $\mathfrak{D f f n e t e}$ und $\mathfrak{i g n ~ f o r t r i \tilde { B } , ~ D e m ~ S o r p e r ~ v o r a n c i l e n d , ~}$ an das hiel feiner æ્ßunfaj．

Bei Der Durct Die ©dlafmadende bewirtten Erideis nutg war der æßille Derfelben das Begrůndende．©in Poldese trifdeinen feget freilidy ein febr engez magnetifぁes $\mathfrak{W e r f a ̆ t}$ tnía，eine bo̊bete magnetifthe Einwirfung Dee ©alafmadienden auf den Seffenden，unt eine befondere Empfånglidfeit deffelben vorauz，wodurch es igm mogn， lid wird，fie fo an feten，nidt wie fie uns erfdeint， fondern wie fie fich．felbef fieft．

Uebrigens liese find nod immer die Grage aufwerfen： Ob diés Seffen，wenn gleid im Waden und mit offiner Sugen，dennach auf Die gewoifnlide weeife gefdaff；Ddet ob nidt ein Seffen，nad $\mathfrak{H z t}$ Der Salafmadenden，Duta magnetifac Einwirfung bewift，und von dem waden und bei offnen $\mathfrak{A}$ ugen Seffenben fix ein Seljen auf die gewo̊bnlide Weife genommen wurde．

Die $\mathfrak{F e t r a d t u n g ~ D e s ̊ ~ m a g n e t i f d e n ~ S ̧ e l l e b e n s ~ a b e r ; ~}$ alk pmifdenjuftand eigenthumilider Mrt，Der Dieffeitigen febensfugâre angeforig，jedod dem Jenfeitz：nảger ges rúaft，leitet auf die frage： $\mathfrak{D b}$ nibt der Hebergang，Die Bruife aus diefem seben in Das Ienfeits gleidfalle duta cine $\mathfrak{H t t}$ bor magnetifdem $\mathfrak{3}$ uftand gebildet werde： $\mathfrak{D b}$
 Dem Zode，und im Sterben ein Dem magnetifd）彳idlafs wadenten abnlider feq？－

Won vielen Seiten und aus vielen Ģunden wirb da： für gefproden．
$\mathfrak{B o n}$ Dem in $\mathfrak{\text { Betáabung，im Delitium ferbenden，}}$ mit Den legten locfern Banden nod an Den §orper gebunt Denen，und aus der ßerbindung mit Det Sinnenwelt to gut als losgéiffenen Sranten if eg bodut wabrfacinlidy， Dáe er die feffeln Des תo̊rpers nidt mefr füglt，DaÉ fein Ceif bereits in einem loggebundnern zuftand fict befins Det．ひber aud bei andern תranfen，wo Das Bewußts． fenn und Die ફerbindung mit Der Sinnenwelt ungetrůbt bis an ifr Gnde fid erfalt，bietet ber Zuftano vor demt Sode，oft geraume zeit vor Demfelben，fefr－Bieles Dar， mas eine nabe Berwandtidaft mit Dem magnetifden Gatlafwaden betweif．Befonders ift diés det fall bei Denen，die als $\mathfrak{O p f e r}$ Der $\mathfrak{P b t h t i f i s ~ d a f i n ~ f i n f e n . ~}$

Befanntlid wádut diefen Sranten die Şoffnung der Benefung，und wiro Gemi師eit；befanntlid wiffen fie jeden，felfof dent falimmfen 及ufall eine Entfauldigung， eine gute Deutung fu geben，gerade Dann，wenn die Sbytbifis entfaieden und feine Rettung megr vorbans Den iff．

Diefer mojlthatige B̧emuttrstufand bei Perfonely， oft fogar Sunfterfandigen，Die im SBerben Der Rrant， Fiect Die Beffabr genau fannten und laut Darůber fid augs fpraden，und ninmefre bei entidiedener rettungslofer Srantbeit，bei übrigens vollen Berfandesifáften und （Bectraud）Dee ©inne，feine Gefabr abnen，láft fid）nut Dutd ein Sosgeburbnerienn der $\mathfrak{P f y} d e$ bon Den；mit Dem Sefint won Reidtigfeit gerfallenden，Wanden Des Sirper
 Fiate Mander Derfelfen Deuten.

Jad fủble, fagte ein Derartiget, mir unendida theus ret Sranter, Drei Tage bor feinem, nidt weitlos geabnes ten عode, wie meine $\mathfrak{B r u f}$ bou unten Gerauf immer leids tet, und in drei Kagen gang leidt feyn wird; und den folgenden Tag beffatigte er: es gryt gans fo, wie id) ges fagt gabe. - In brei ఇagen war er fanft und leidt gets. f(icted. -

Dft, wenn wir Den Cterbenden als keidenden nod beoauern, ift er weit fdon aber unfer Bedauern etgas ben! -
 met fide entfegt bor Dem Bedanten as Dic Durdbbredung
 ben - etwas ungemein $\mathfrak{B e r u b i g e n d e s ; ~ f o ~ w i e ~ d e r ~} \mathfrak{A n}$, bliá Des ভdlafmadenden, wie et mit Reidtigfeit dag̀ its
 tod fid begiebt, in weldein Der geiüratete glt Des Cters bens eigentlid ưbermunden ift; and daun Der $\mathfrak{U n b l i d}$ Der Şeiterfeit, Die mit igm zuruidferrt, mit Dem Tode beffeundet.
\{uc yon Geite Des © Die getne if Der Zuftand wor Dem Zode mit Dem magnes tifden ভळlafmadeen oft bermanot. Audi ift nidt unber greifidy nad $\mathfrak{H}$ lem diefen und beweifend fůr obige $\mathfrak{M n}$, nabme, Daf mande Sterbende, won beifer Sefnfudt natl abwefenden theurcu werfonen erfüdt, Den Moment ergreifen, wo das ceieifige die irdifal §̧ưle Durdbridt
und frei wird, und Denfelben figtlid, ober, bei sor,
 Nsnung bemerfbar werDen.
und fo wáre Dab magnetifde © ©alafmactien uno fellt leben als eigenthůmlide, jeDod nidt ifolirte (Frfdeinung, als befondetes ©゙lied aus Der Rette von Erfdeinungen Der Geifferwelt, Der wir, bermoge Des in Uns wofnens Det: Ģifitigen angeforen, fu betradten. Und, DaÉs ein Strafl bon Senfeits aud durd Diefen $\mathfrak{W z e g}$ in unfre ケadt berủberdámmert, fann nidt befremben; - be\% fremDend wair' eş, wenn es nidy gefadaje. -

Bon diefer ©cite und überbaupt bon Seiten ber Ses
 über unfer geifiges $\mathfrak{B e r}$ båltniß, unfere $\mathfrak{B e r b i n D u n g ~ m i ́ ~}$ Der Gefifermelt faon in diefem \&eben, über perfonlide Gortdauer fảr Den; Der eine unferblidfeit pon andres Mit fich Datife, bat Der Magnetismus, und namentlid Das magneticte Seclleben, wabrtid boten wserth.

Und nun abgefefen won Der geiftigen Seite Des $\mathfrak{R a g}$, netismus ůberfaupt, fo ift der Einflue dicfer gisgern Na, turfenft auf Die pbyjifde Yatur Des $\mathfrak{M e n f d e n ~ - ~ i b r e ~}$ Secilftaft - in reidem Miaage bcurfundet.

Fidt gu gedenfen Des indirect mobltbåtigen Gins
 flatung und $\mathfrak{V}$ cridftigung unfrer $\mathfrak{A n f i} \mathfrak{A t e n}$ und $\mathfrak{B e g r i f f e}$
 aud insbefondere bereitfert Durch inn mit einem Şeilvers fabren, Daş in vielen, felgit den famierigften, bon dert gewdgnliden arjneimitteln oft unbefiegbaren, Srantgrits:
fáden allein oft bůlfreid) fid erwiefen, Werwidlungety, auf feine andere $\mathfrak{H t t}$ losbar, gelofft, und, um bildid $\mathfrak{j u}$
 Drganismus, ifn aus feinen Sugen gefoben und neutgus fammengefugt, und in ein neues ridtigetes, georbneteres Werbáltnís ju fid felbf gefeg̨t, Den Wenfden mit dem gelåuterten 尺iotper gleidjam neu vermáblt bat.
$\mathfrak{B i s}$ er in ben eimjelnen gållen ưbrigens beitend wirfe: ob Durd Sammlung Des ferfreuten, Welebung Des' trågen, Exfaduitterung Des ftictenden, gleidfòrmige Werbreitung Des ungleid) bettfeilten, Befánftigung Des flurmbewegten Nervenátgers doer Rervenfraft, ift bies nidt fu unterfucten. Ein Wirfen ift eg, nidyt vermits telt Durd Materie; ein æirfendes, nidt gebunden an Saterie; wie bei Den materiellen $\mathfrak{A r g n e i m i t t e l n}$, Deren unfidtbar æBizfendes ůbrigens, und Deren wirfen gemif nidt mefr begriffen iff, als das magnetifife.

Und fo wollte die §atur, Die aus ifren Reidjen eine; unendide fưle Der Şeilmittel fủr ble ふrantgeiten und Gebreden des झeniden darbiefet, gerade aus ifm, Dem
 faen felbft, aus der ifm inmobnenden Mraft, geleitet von reinem guten 2sillen, Das grofgte fecilmittel für die Srantgeiten feiner Mitmenfden gef(bipft, und, aud von diefer Ceite, feffer, inniger das band gezogen wifs


Seaben mir nun Die §̧eilfraft Dca Magnetizmus bei forperliden §ranffeiten evfafren, und boiren enolid nod won befondern Jáden wobltgåtiger beilfamer witfungen

## -. 42 -

 Den fittliden Menfaen; fehen, daE die Borfefung diefers. SBeges aud fut moralifde Rwectie fid bedient; 一, was. aud getwiffe Menfden Darůber, ipitteln moigen, - in unfert 2 ugen wird fein $\mathfrak{F B e r t h}$ Dadurd erfist.

Garlerruge Den 3. afpril 1819.

## 2.

Dervorbildendelequestaum, bom

Profeffor ©rogmann in Şamburg.

Der Metidi fiebet fid fo gern, wenn er fu ciner ges wiffen Şåsé feines lebenz gelangt if, nađ einem Saria zont um, Der ign aug diefem ミbal binůberwåtts oder aufs.
 ten, Der tym aus dem gettåumten Dcean des Sjenfeits entgegenfonmt!, Und bielfeidt if Diefes $\mathfrak{F r a} u m e n$ und Getråumte mefy alz Sraum, - bielleidt if es das bito, nexifde Werf der Natur felbft, bildend und fortbildeni das झereen, weldes eben iegt tråumt, ginủberzufůbren ju einer neuen æretamorphofe? -

Ja babe in Scufelands Journal fúr praft.
 tungen Des $\mathfrak{E r a u m g u f t a n d e s ~ p f o d i f a ) ~ b e t t a d t e t . ~ J d ~}$
láugne aber Dabei gat nidet, wie es fid) (d)on aus Det obigen Einleitung ergiebt, die bifere oder fosmirde e Sedeutfamfeit, welde in Diefer poetifaen Doer abndendeat SOfode liegen fant. Die Retamorpgofe Der Ratur mes nigftens, Die $\mathfrak{u b e r a l l}$ fo Durdgreifend und $\mathfrak{u b e r a l l}$ gleid) fam das unvergångltae Drama det Welt if, låst uns cine foldje bibere $2 \mathfrak{A l i d} t$ faffer und aud Die Tråume als


Ginem meiner Jugendfreunde traumte eimitmal, ev febe fidi in einem ©arge unmittelbar neben feinem fapon lángit entidlafenen $\mathfrak{B a t e r}$ lieger. Er exjåblte Diefen Sraum als ein fufafliges Gemebe feiner sbantafie. Fex war in Der fraftigften Slůtbe Des Mlters und Det Befund: beit. Und einige sisuden (pater erfüfte fid Diefer Ttaum Der Jüngling farb, yon einem anftecfenden Fieber gins weggerafft. War nun Diefer Traum bloses Spiel - wat
 Eebenşumfânde, Doer war bier cine bobere Angeige und §edeut\{amfeit des Traumz' - So miffen mir já Dod ©fters fragen und austufen, wenn in Exjablungen foges nannten Mberglaubens von bobern; tiefern oder unbes fannten weltanfidten Die Rede ift. Scufeland bat fity in zem obengenannten Journal bei einer Gelegenbeit magnetifaer Eerflåungen vortrefflid ůber Die Estengen
 grengten unendiden ? Gier - liegt Denn nidt bielleidt aud Der mafrotosinus Der grofen fortbildenden Satur in Dem semebe und fleis nem Befirne 孔ufăliger, munderbar yerbundener Sratme!

## - 4.4 -

Siselder ideale, fosmifac Rulammentiang findet fatt in Dem gionern Organismus, weldjer das pindiraje Gemebe Dat Seele ift!

Die ఇatur reift beran bon Dem §idts oder 2Mem, womit fie unendlid und fid felbit betregend anfaingt, bis wieder fu Dem Nidits doer $\mathfrak{A l l e m}$, in weldem .fie emig fortoauret und nie endet. ©ie bildet fort in einer unends liden Swipfung von Hebergaingen doer Metamorpgofen. Und jede ふildungifufe ift nur Das Spoduft der cben bollendeten und der eíen neu und gisjer begonnenen. Bleióen wit bei den $\mathfrak{B c}$ fondernjeiten fetjen: fo iff freilid) alles eingeln und ein befonderes. Ster wer follte die Fatur to wenig fennen, um fich won diefer $\mathfrak{A n n f i d t}$ befans

 und ßerjůngungswerf aller ఇaturen und Wefen fu erfens nen! Folge mir nadt zu Dem unteriten Reide Der Ratut, wo fid alles in झaterializmus und in roke abfoferioe Doer angiegende Srafte aufîf! Ein Rufammenbang und Eine Metamorpgofe if bier wie überall. Das Eons nentidt, weldes um Die Grde freifet, ift nur Der hos ber aufsefiegene ærocé Des niedern Materializmug. Die ErD: und $\mathfrak{f u f t}$ und fidtifgaten bejeiduen gleidjfam

 \&ebeng, 一 on, wo das Sommentidt. Jelfen und Steppen
 ziefet! Eine Etufe fdlingt fia bier zur andern berauf. Ein ewiges \&ebengeminde if bier der $\mathfrak{B a u m}$ Des lebens
in Felnen $\mathfrak{B}$ lattern und 3meigen，in feiner Slưthe，Die wetfleinett alle beffandenen und nod zu beftefenden Ber wandungen in igrem $\mathfrak{B u f e n}$ doer Seimen trigt．：Wbogu megr als nur Diefes！In Der Metamorphofe beftefet Das Reben und das emig fid biber und biber fawingende Se， ben．Was iff das Ende des \＆ebens－mas das Ende Der Intelligenz，welde Gebjirn，doer wie beifen mag？ Die gange शatur if bier Der $\mathfrak{O p f e r f e r}$ ，um nidt $\mathfrak{W e w}$ nidtung，「ondern emige fortdauer Der $\mathfrak{I n t e l f i g e n t}$－Det perfönliden İntelligens zu predigen．

J̌d las vor einigen Tagen Reil úber Das §ebensiens de des Rebense，dás id）es fo nenne，über dag untergetyen und $\mathfrak{B e r f e n t e n ~ D e r ~} \mathfrak{I n t e l l i g e n g}$－in $\mathfrak{i l i d t s}$ ．Sie foll nidt fortdauern fonnen ald ఇerfồnlidfeit？Ueber Bilau， ben und शifitglauben freite id nidt．Sad weif，Dak Gier poetifde $\supseteq$ damas poetifaen $\mathfrak{Z e r n i d t u n g e n ~ e n t g e g e n s ~}$ gefegt meroen fonnen．稘er gatte fid Denn Reil in fiv nen $p$ gytologifden Ctudien aud fo（ebr Durd）Das $\mathfrak{A g}$ ； gregat unendider ふenntniffe betoren，um das unteds lide－in Der unenditien Miglidfeit perfoinlider Gorts Dauer，weldje die gange ફatur proplejeiend verfeift und berbuirgt，zu låugnen！Die figmbolifden $\mathfrak{A n d e u t u n g e n t ~}$ fallen bier mit Der wabtheit Der Maturfuracte in Eins
 tur，fagen mir，úberall fid fortidmingt，ůberall einen erwigen，unendiden Rebensfaden berfolgt ：fo múfte Die unendlidfeit fid felbet servei ifr Sciopfungswerf mit Dem Rebengende Des Mentchen bedingen und begrengent modte．sidt blog phantaftia

 Grde, Deren bobdit Metamorpgofe fid mit Dem Mens faden, mit feinem lebensende falieft. शber eine Sobere Wertlårung fángt Dann an, Winde, Die bier gefangen liegt, entidiwingt fid Der gefeffelten Saupe - ibre §aus penguille bleibt jurůf uno die ©ilpgide \{awebet im bos Gern fluge; am neue ©onnen.

Bergliedern wir blok die शatur, oder reifen wir fie blok feflettmákig an Jaden, und Wándern an: o! wer módte es̊ låugnen, Dá mit diefem zergfiederunggifyftent aud unabmeidflide ßerfreuung und ßeriplitterung vets Bunden if. Dann gefet Der Menfd, wenn er ftrbt, ubee wieder in taufend Sgeilden Der STatur, und fein Seiff war nur das farbenfiel aller Der mannigfaltigen 2 Itome, Die sufádig in famelgender lebensfreube zufammentrafen und ûberfattigt und locter nun auseinanderfallen. Seeift Diefes aber eine wabre Myyfiologie, eine trabre Erfors faung Des \&ebens? \&umpen und Flicfen finden wir bier, Dic Das Drama auggejogen bat. 2ber der Menidens fünflet \{dauute Das lebendige Drama, er befdaute nue Die Sodten, wie Dic §odten Den §odten begraben.
 und unferblide $\mathfrak{F r o p h e g e i u n g . ~ D i e ~ \Re a t u r ~ i f ~ d i e ~ R e g ; ~}$ rerin, welde das a $\mathfrak{B}$ © binaufiaizrt $\mathfrak{z u}$ Dem allgemeins verfánoliden und godaften ఇypus des bienieden irdifden lebens. Du lâugneft die fortbildung Des Organifden
 getn nidt mebr erfaflaren und wigbaren \&ebenselement!

## － 47 －

Warum und wie låugneft Du dann aber nidt aucd die organifate sinde，welde Deine Glieder bemegt und regt？ Warum fonnte fie nidt Der ほers 2 thos in dir，warum nidt $\mathfrak{D a s}$ Noromeer mit einer abgerifienen Innel fenn！ Wenn Du alles blog auf Materie und in Materic bauef： fo weik idy felbet nidt，wie und warum du fo viele eins

 falingt fid fo in $\mathfrak{A b j u r d i f a ̊ t e n , ~ w e n n ~ e s ~ f o ~ a n f a ̉ n g t ~ u n o ~}$ fo endet．Du fannit mir nidits entgesenfetsen，went id） Die $\mathfrak{A}$ nalogien Der $\mathfrak{B e r g a n g e n f e i t ~ a u f ~ D i e ~} 2$ analogien Der Sufunft antoende．Sichts anders̊ als ein gtåubigeş doer

 Die felbe Geaber bildet und zerforvet．Das in todter Saigheit fid bensegende Rad der Ratur mird zur lebendi， gen Triebfeder－die Pflanze bivet fich nad ifrem eiges nen Reben．Walo mandelt fie gelsit won Dem Erbboden auf Det Crbe umber，Die Blůtye loft fid bon Dem Stam： me．Wix fegen Daş wandelnde ミgier．Die Şumanitåt， Die geifigere Stufe Der Gntmidfelung beginnt．彐ber twenn fidy aud bier endlid ein bsberes Gefas̊pf losreif won Dem Gefirne，wie Die Bluttye von Der feffilnden Erde， wie daş ミbier bon dem Blůthenboden－id babe 2nalo， gien fur Die Emigfeit Der शatur in igree §erfonlidffeit； Du nidfty fur die zerftreuende und immer mieder jerfallens De $\mathfrak{F a t u r}$ einer nut auf wenige $\mathfrak{A}$ ugenblife intelligenter \＄erfònlidfeit．Snfinfte verlåugnen fíh nidyt．Eie fino po genvía，alz das ift，mas fie erreiden follen．©o．

## － 48

lăugnet die $\mathfrak{F a t u t}$ nie in ibren $\mathfrak{B e f f t e f u n g e n ~ n a c t ~} \mathfrak{A b f o n}$ Gung und andiefung，nie in ifren Grbaltungsi，und Gort pflanzungztrieben．Der $\mathfrak{I n f i n f t ~ D e r ~ U n f e r b l i a f t i t ~ i f t ~}$ Da－und die Natut follte bier Růgnerin fenn，daE biet Begattung und 马eugungzorgan fefilte！－
$\mathfrak{U n}$ wenn wit num mit diefen $\mathfrak{A} u s f i d t e n$ und Goits f（breitungen Det menfafiden Ratur Die vorbildenden Sraume und Ergebungen，die fitit fur Werwandlung gleidfam eingüllenden Metamorpgofen dez pindifぁen Jad in ظefiefung briagen：geminnen dann nidt felbft alle jene oft to wunderbaren und myftifald Geftaltungen Des innern Rebens der in und mit fidj felbft arbeitenden （1） nen Dann nidt felbit jene oft fo munderfamen $\mathfrak{N G n D u n g e t h , ~}$ Die fid nidgt aus zufall und Rothmendigfeit exflåren laffer，jene neuen，jeght genauer und mit aufmerffamerm Geifte aufgefafter（erfacinungen Der fid）im ©omnambu； dismus offenbarenden Seete eine bibere weifung und Sidutung nadd jenem zeitpunfte bin，wo endida aus dem Jnnern felbf die Metamorphofe beyinnt und die bobjere Sidtifgaare Des Seynz，Emipfindens und Denfens any fângt？－Das \＆eben des かieniden ift ja ein allgemeines Zheil der গatur．Shne diefe vermogen wir nidtz，aber mit $\mathfrak{i f r} \mathfrak{a u d}$ alleg．Dein $\mathfrak{I n d i v i d u u m , ~ f o ~ w i c ~ d u ~ e g ~ m i t ~}$ Demt ©innenauge und $\mathfrak{\text { Serfandergauge auffaffef，ift nur }}$ cir ifoliter $\mathfrak{P u n f t}$ ． $\mathfrak{A b e r}$ Diefer $\mathfrak{P u n f t}$ gangt mit Dem શUlgemeinen jufammen und Der Geif Der allgemeinen Nas tut if aud dein Geif und Deine Eeele．Won diefem nie gefefienen 2 ufange fangen Deine ©̧edanfen an－Dein Ges
 ఇjeil Der allgemeinen Weltfeele in oder bor dir erbliceffis Und mit Diefem nit gefebenen $\mathfrak{A n f a n g e}$ verbindet fid auct cin nie gefegenes $\mathfrak{E n D e}$. $\mathfrak{J n}$ einem unendiden Desame wogen und fipielen Die fluthent.

Reil låft das seben bes Menfaen endiad in fid felbit einfalafen, Die Radt ift Da, aber.fein Wiotgent folgt. Der Sosper etfranft, wito fatwad unt alf, et neigt fid) wieder in ©taub jur ©rde. Wbo bleibt Die prys de, Die perfönlidue İntelligen! © ©o fragt Det unferblis We zweifelno und im fraftigen Muthe, uno ex vergartet werneinend - ex, in Dem dod felbe die jutelligens ia ibrer fo goben cabe der Merfonticheit ein fo. boger Bel meis fur ein weiteres und 50 beres Beiferreid way. Die an Dem Baume baingende æaupengảle, fo antmortet soir, liegt im ©dlafe, aucd Diefes Reben ertradfte unb
 Der ganjen bildenden Ratur, Dán fie aus fidy felbit etfege. Die $\mathfrak{R a t u r}$ ringt inimer mit fid swifdien Sod und. Rebeth. Und Die etwigen Ringe, welde beides berbinden, find Sàmpfe des lebens - untergang und Bermandiungn Warum, modate id bier fragen, werden Die Sráume bex Sugend in Dem Mlter fo wad)! Die Geele giefet fid fus růaf in ibr innres Seeiligthum. Das áußere Gemålde finft, aber Die Geele arbeitet an ibrer Ceelenberwands lung - Der Ģeift befdimingt fid mit neuen und meitern Sfittigen. Wenn wir die ælume fial entblattern und igre Slúthe faließen feben: - das Ende ift nimmer Da, aus Dem gefdloffenen crabe entiteget neuss. seben.
$\therefore$ Mexn Trdume odet ఇraumsufthroe alfo cint reides
 (\#nf(Md)ungen fino, Dic abee Dod immer fida in Dem nunt - Qerbaten Bewebe Dér Subjectivitåt und Des erflårendel Gedanfenfpiels befangen : fo fragt fid, ob: nidtt in Diefer Baten Bildunggifufanden Der Seele ein B8berer Beif febt, ber Beugníg ift won Den Sůnftigen und Sosjeríg
 Gat ehen fo feine Geburtyfitite, wie Das. Reben., Went im
 fre Connepfant, cin foblers Ceyn ale diefe Fafer wou
 rigens fide geng entfleioan und nacft und blof bon der Uhis



 wibet bie:miditigften Mertridtungen unfres Rebens mit dent Hfinger feiner fanften Beruibrung' Merven und Wusfelit Grügent : Die finnliden Empfindungen Ebren auf: und H0eurid Denft Die Feele fort in ifrem eigenen Rande. Hete if nidyt abgetrenter bom sixper, als fie wadjens Mtat, wie Die Dem ミraume oft eingemifaten Empfindunk Hgen beweifen: und Demod wirft fie nad eigenen Gee
 whir feire Erinnerang baben, wenn nidt ein plodelidees $A$ Ermecfen uns Dabon ábergeuget. : Mefreve serfonen ngube bemertt, Daß̈ ifre Seele bei rubigen Eráumen fo 1/gat Diefelbe Joceaveibe, unteriajieden 'bom wadenièi

## - 32 ,

"Maftanbe, undertuatt fortfese und immet in cinet mals
 "Die Enipfindungen des Sraums find uns lebgaftet, feis ${ }^{\prime \prime}$ ne ${ }^{2}$ ffetten feuriger, Die Berbindungen Der GeDantent

 "ssenn wir gefund falafen, wird unfer ©sang oft eith
 11 ger, unfte $\mathfrak{F b}$ atigfeit freier. $\mathfrak{u n D}$. obwobl Dief alles "bom Rosper abbángt, weil jeder fleinfte Buftand unjeres "Eeele nothmendig inat garmonifat fenn muß, fo lange ,1bre Sidafte ism fo innig einderleibt mitten, to geigt "Dod Die ganje, gemís fanderbare Erfabrung Des edlafs
 \#De, wenn mir nidt Daran gemifnt matren, dás nidft „iever Sbeil urfers Sorpers auf gleide yut ju ung ges "bote', ia Dág gewiffe Drgane unferer Mafaine abges , fipannt fenn fonnen und Die oberfe Sraft ivirfe aūb blos \#Een Erinnerungen idealifact, lebbafter, freier. Da


 ${ }^{\text {Yodes }}$ find, warum follten es niddt aud feite geifiget "©nmptome fenn? Hnd fo bleibt ung, went ung det "§odesfalaf aus Srantyeit doer Mattigfeit befádt, Jooft "nurig, DaÉ ande er, wie Der ©dilaf, nur Das siebet "Des̀ \&ebens fûble, Die zu einformig und lang fortgefegte "\$ewegung fanft umlenfe, mande fint dief leben uns , Keilbare Sonden beile und Die Seele ju einem fobgen
\＃Erwadpan fum ©enuß einés neuen Jugenbmorgens＇bes inteite．©icte in Traum meine Gedanfen in Die Jugeno lisuruidfebren，wie id in ibm，nur balb entfeffelt von ${ }^{\prime}$ meinen $\mathfrak{O r g a n e n}$ ，aber zurúafgedrạngter in mid felbft， ${ }_{1}{ }^{\text {mida }}$ freier und thåtiger fúble：fo wirft aud Du，erquis ${ }_{11}$ fender Todestraum，die Jugend meines \＆ebeng，die ＂\｛依Onffen und fráftigfien Augenbliafe meines Dafenas ＂mir \｛ameidelnd；zurudfuabren，bis id erwadje ia igrem 11 －oder vielmébr in fadnern bilde einer bimmlifden ＂Iัugend．＂

$$
\mathfrak{B e m e x f u n g e n . ~}
$$

Indem id borftebenden Suffag node einmal ourdlefe， ．felfen fid mir alle Die mannidffaltigen golgerungen bor，Die man ausi igm siefen fann．Allo einige Erlåuterunger．

Sh unfern Sagen if man entweder ju eifriger Gegs net Dee 刃 刃agnetismus，und fo fáadet man det wiffeus fdaftliden ©adje．SDer man if zu warmet Sreund． Damit fajadet man aber aud，wieder．Denn æartbeilidy feit berridt auf beiden Geiten，Det subige ©ang det
 große 2 Inganglidfeit an Dem alten Cyffeme，noct eine gu poreilige $\mathfrak{Z n n a b m e}$ neuer nod．nidt genug geprufter Evs （d）einungen．Wit Dem obigen \＆uffage babe id．nidts weiter ald eine Migglidfeit ausfpreden wollen－eine münibens：und beberjigenswertge 1 －eine Mỏglidfeit， Die felbit Durd fo viele 2nalogien Der，Natur unters fuąg wird．－
 fâle，fie thic fortbildende，fotfidreitende ©めdpfung，

SBenn in Der Jope Des Sưnflers 3ufammengang und eith beit und Dramatifde Entwidelung if: fo follte otejes nidt aud in Det groben Pünfley; goee Der unenolident, ewigen Satur Yenn? - WBas fouf nur als difthetifde goee in Der. Werwandung fo bieler organismen geagns Det ward: Das bat fid Dutci adjere FRaturforidung bes madyrfeitet. Ex if Das Muffeigen der niebern शaturords nung zu einer bobeen, Die goentitat vefelben Gefadpfs unter verfdiedenen Geffaltungen.

Die 'Đerfonlidfteit - Dir goentitát Des Welpugts fenng in Dem MRenfden, welduer Die groke Maturwands lung gum sooe beffeget, foll zerfiteuet, ins unendidge jerplittert merben. Cin Theil des wefens, weldjes man $\begin{aligned} & \text { Procke nannte, fegt fid dafin, ein anderer borts }\end{aligned}$
 feyn. Wber ber :Mnalogie Der शatur, befaupte id), if es. jumider. Die æatur if magryaftig mefre Eingeit als Sannidfaltigfeit. WBir faffer getwodnlidif) nur mit Den Chmen Dic 刃icdefigusen und slyeatralifden Formen Der SBelt auf. Die bóbere Befdidte, Den elnflang, DieWarnonie. Dee ewtgen Natur sernefmen wir fcleen.

Der speafot, fo geift es, mird alt, farmad. et fintt als ©taub zur. Erbe. Ia fo aber gaben mir das seufere, Die dufere. Eetdende \$sabunegmung fatt Der ins
 sbadete mis ond Autfaseritende leben Def Meniden bid

 Dun Gegentrazt wetoen .Samadget, Die Ginbiloungstraf

## - 34

 innerer, weiterer und giderer Beif entfaltet fid - Die: Gimmlifole Gebnfudt nadi) Dem cirfigen æaterlande Das Gebet, die æieligion, Die Mhantafie umfagt fanellee und inniger die làngfe Dabiagefdiwandenen \$ugendopers fellungen. Der innze Geif: bebt fit, wdyrend fid Dee aungere zur Sube fentt, Sind diefes nidt allgemeine Erfdeinungen? Und follte Denn jener gittig Der Sebns fuctit, iene Gluth Der Religion, ienel abideidende Dans


 Daráber, 思uad Difes mag remer. 2ber nur erbebe man nígt die cine $\operatorname{mog}$ glidfeit jur aflein und einjig misfliden. Der Beobackter begletitet bas Naturgef(d)pf bis an die legte ©̂renge. Go weit getfen und gelten feine æeobads tungen. Sber foll uns denir aud das nidy wiafommen. fepn, wàs unß binưberfeben låbe ûber jene Ģrenje, ůbet jene ©deidungen und \{renuangent: wo cin andred wo. béberes anfangt! Won Diefer Geite betrabtet, geftebe id), Gat auct Der Magnetismusi cine $\mathfrak{A n f i} d \boldsymbol{t}$, Die man nidet geradegu mit Dem Famen bon ©ぁmermerei uno WRyticismus bejeidnen follte.
$\cdots$ Daś Eeben, Der Orgonismus offensait fabier mm fireitig son einer eigenen, ftaffiger unio innern Gette,




 tafumme bleibt immer, dab wir Gier Erfajeinungen und. sßinfunger fegenf Die von einer cigenthumliden pindis
 geengen und die Sabranfen der bigberigen spilopopble wberfdreitet. und eben Diefe fonderbarej freiere und bóbere Entjưfung Der Bjocbe erfacint ja aucd, wie Dec unferblide feriér fagt, oftmals in Den Tråumen. Ran balte fid nux weniger an das, mas die Sraume ausfagen als an oas; wic fie es ausfagen, çilt Dean Die Form nidt eben fo biel und mobl, nod metyr als dad. SRaterial ?. -- Des innce Seif bes febens bewodare und begeugt fid bier von einer immateriefen Geite, pid mit Den feinern Connenfaubden des sidits, mit cinem freiern und zartern Hetbar bemalt ift. . Wir febea - mir bos ren - wir denten und füblen im Traume. Eine innte Poefie des febens thut fid bier $\vec{a} u f$, wie mir fie oft am

 He Rolle, 凡ber mie biele fedanfenfpiele gabetr mir onan nidit aud am Tage, diet fo biele wafrbeit mis
 stio aus Den Didtungen ecs Suaume Eann man nidyt
 Denn orei wabren Sagegedatiten fitgen oft zeben \&ugner ind. Berfitfoxer sntgegen. - Die rufige Goriduung mag




## － $56-$

nifle entbưten，die wir nidt geabndet baben und＇bee Wiffanctaft neuc gormen und ©amingen geben．ひu內d in Dem 刃reide Der Unterfuduug gilt das fart und mider： æ̧as wabr iff，wito ja Das，am beften legren，was wit felbe wunfotend und boffend in §ags une Radttraumen Whoen bon Der emigen Entwiatung und gottidreitung Des bilenerifden Pipdje．

## 3.

 Daemoinophania，bei einem wadenben Somnambul beobadftet
00 mt
Frofeffor Dr．D．©，Riefer．

Cf giebt eine nettfourdige und eigentyinalide Ces f（beinung Des fomnambulen lebenģ，Die，bişber eine wafiec crax psychologorum und ein scandalum physi－ corum，auf ibrer bodafen Entwicfelungeffufe nad Dee bisferigen $\mathfrak{A n f a b t} \mathfrak{i n}$ die Categorice entwedey des paus
 wenn fie unberfander，und mit ben blisoen laugen det alle $\mathfrak{J n t e l l i g e n}$ verchmábenden Wpyfif angefegen wirof gum Mberglauben und gut Damonolatrie fübrt； （Die Das̉ befarantte Seben zum abfolut cssttliden zu evs bebien verfuctut und die erideinung uberidast），int paciten gafle，toem bet befibránte gemeine gerfario

## － 57 －

ber getodfinliden \＄1gyfiter fie nad）feinen cinfeitigen，bloß bon Dem wamenden \＆eben abfrabirten Senntnifen ju bes iutbeilen unternimmt， $\mathfrak{u n g l a} \mathfrak{b}$ en und $\mathfrak{A t g e t s m u s ~}$ erjeugt（welder Daz Gdttlide im Seben berfennt und es unter feinems jerthe betradtet）；fo dán Dort das unbegriffene und uberfぁăgte leben $\mathfrak{u b c r}$ Der Praft Des
 ber eridecint，bier das ebenfalls unbegriffene，aber nady feiner Bedeutung verfannte leben fid unter feinem ersertbe fellen und bon Dem fia felbft überiddsenden ges meinen Werfande $\mathfrak{B e t r u g}$ benenten laffen muf．－ Diefe eigenthủmlidee Grfacinung if die，welde wir faon fraber（Atctiv 2．刃．2．St．©．104）ald $\mathfrak{A n t g r o p o s}$ morphismus und profopopsic der Somnambulen begeidunet baben，Die in Den alteften Gagen Des mytbolos
 Den und in den Şerenproceffen dee mittlern und faatern Gabergunderte，aber audi in ben Geifergefaidaten und Det Dámonopganie unferer neueren Wyffif eine fo grofe Solle fpielt，und Deren wiffenf（1）aftlide Eeflarang eine Det grsfeen Mufgaben in det Eefre des tbierifden Wagnetismus if．－Wisi＇ffatyren im Golgenden unfern Sefern eine foldde Crrdecining yor Die gugen，in Det gans zen 解annigfaltigfit igrer außeren Darfellung，abee aud，wenn aud nur anbeutend und eine folgeredte（Exs zalarung borbereitend，in igree inneren prydologiad 3 p5ys fiologifden Dorganifation，und begen Die Şofnung，Daf fie，als in ibrer allmábligen $\mathfrak{H}$ usbildung ibre wiffens fadaftide Ertidirung mit fid bringeno，nidet aeenig beitres
gen werde; cinten SRaxfecis unferer Evifentituif meiter gu růcfen, und das fomambule leben mit feinen bermeints (iden szundern und angedidtetem Betruge Dem madeem Den und vernúnftigen Reber nảber ju. Gefreunden.

 fåbing aus Dem biexůber gefügrten Tagebuder und Dans Die © relárung Detfelben foroobl nad) unbebingt glåm biger, unbedingt ungláubiget, als aud nad fiteng wiffens (d)aftlicher Unfidt; bei Ietsteret unbetimmert, ob die myftifac Partbei per unbedingt clidubigen uns' Des intels lectuellen Seroismus und des Unglaubeng, oder die ubers Euge Sartgei Der unbedingt Ungláabigen uns des intels

 allgemeinen $\mathfrak{F}$ aturgefege Die sbabrgeit fids Durd igre
 slauben wie Inglauben bettilgen merde. .

Der franfe if Der, unfern feforn fajon biulanolid



 : eidnet if, Der Berlauf feines, ourdis umpagnetifety
 fratbern feftc (Medio 5. B. 2. ©t. ©, 25-50), bis Ium 4 : \$occ. I8.58 angegeber, und nadoem ar mir bif
aabin gu :Den Godifmerfindroigen Mretaft und ©piegels $\mathfrak{n e r}$ fuden Belegenbeit gegeben, in welden gleidjfam cine niedete; phofifae Epgate des Somnambulibuus fid dee Beobadtung enthüdte, entfaltete fid uns aud nod eine Sobere Poteny feines pomitambuilen Scbens, wo die pígs
 mutbey:bizz bem Grader Daf felbit fein madendes Eagleben unter Det ferridaft des fidima mer metransbildenderi $\mathfrak{P a d f t e f e n s ~ f a n d . ~}$ - um die-nadfolgenden Bridaeinungen zu sexfeben, muf tub Daber fobon bier (mas fipater austůbrliofer geidetgen wird) meine gefer auf Den Serlauf Der gangein Srantbeits: aub Sétlungsgef(didte Deffelben zurúfiweifen, da Diefo
 nus Durdauns nur ertidrlicd iff; went Die frisiger erfdies nene uiedere $\$$ oteng Deffelben pypfidogifa' werfianden wors Den ift. Das Gange bildet fodann auf godg anmuthige WBeife cinen nut fid Durd fid Felber ettakeriden Cypllugr, beffen eingelne Sbeite gleidiam organifal mit eemander serfardioljen find, die aber notbrwendig, wenn fie aus. Ferbalb Diefer organifdien Beflifiung Betadatet werdens. alf Zerrbilder cinet miEleiteter pgantafie ober als Been burten eines abfidetliden $\mathfrak{b e t r u g e s ̧ ~ e r f d e i n e n ~ n u a f f e n . ~ - ~}$
 fid. Dee Pnabe ziemlidy wobl; nur felten entfanden zu Sjaufe getimbe Segungen 「eines franfen pufiandes, bala unter Det form von gelinden, momentanen 3udangen in singelnen giusteln (partieller ©omnambulismins), bald ald fucje Biat rimatetender, balber ©dlaf (unypafommener,
alfgemeinct Somnambulismug) und nur einmal ( 12. Gebr.) als megrete Ctunden anbaltender fomnambuler 3uftand, in weldem er tråumend und nur balb fid feis ner berouft, im ßimmer umbergirg. शeue f(dáDlidj Cinmirfungen waren nidt aufzufinden; swat zeigte es
 Dafer aim báufigfen in Der Єđule unmobl wurde, aud fagte er eines ₹ages, als et am Baquet wieder fomams bul gerworden, mit giemlider Beffimmetyeit, Daß er nid). effer, als ju Pfingiten 1820, wo er aus Det ©dule tomme, wolfommen gegeilt feyn werde: indeffen waren Diefe Einfûffe nidt ganz zu bermeiden, Dager idy Dent rubigen ©ange feiner Natur freien Spieltaum liek. Ex fam Daber nur felten an's פaquet, falief balo, entrwes Der auf getodgnlide æ乃ife belffegend berumgebend, oder im niedern Grade des einfaden Sdlafes, bald nidit, fo DaE im Magemeinen feine Reigung zum Gomnambulis; muş alamáblig abjunegmen fabien. झietalls und ©pies gelberfude mutben nidt wieder angeftellt; went er ans Saquet fomnambul marde, war er getoosnlidg fid felbit $\mathfrak{u}$ berlaffen, and die nadfolgenden Grfdeinungen wusden auf tcine \$seife Dutd eive untidtige Belgandlung bots beteitet.
 und bis sitte spars faft volfommen wobl getween, uno Defbalb nut felten, nad linm felbef übetlaffener Beftims mung, etwoa alle 4-6 Tage an's ねaquet getommen wat,
 Hyr auf cincm freien Plagge neben meinem Şaufe, auf
seldene er getodgnlid mit andeen Snaben fpielte, wa 53 send ex mit offenen augen bollig wadend; wobl und bei Sinné war (nad feinen eignen sworten, Die er jeden tag aufgegeidnet, mir pates
 als er felbit, won Geffidt faft wie cin wor wenigen Jabs
 gefelle, mit alttiden 及ágen, betleidet in einer gelben Cbenille mit furgem firagen, und mit cinem famargen
 um, Dena dubif auf teinem guten wege; bis morgen muft Du mirzmei Ropfitucie (ges gen 12 ©erofden (ádfifid) bieber bringen, oder aud cing. Sd meía, daE Du frant bift; wenn oumir Das Geld bringf, fobifoucis nen Monat lang oolliommen gefund, und Den andera Monat bindurd nur zwifacns
 fo follfoda aufimmerfranf bleiben. - Res De fu Niemand aufer dem Saufe bieroong und fomm morgen fur felben Stunde bles Ger, iliil motauf der Mann die Gtrake binuntergebend verfdimand."

Det Snabe erjåblte diefen Borfall bei feiner מubaus fefunft feinen Eltern, und Drang mit vielen sitten it fie, ibm auf morgen zwei Nopffutufe ju geben. Dic ©fla tern, welde glaubten, ein lifiger Wetriger babe Den Sinaben zum $\mathfrak{B e f t e r}$ und fuçe auf diefe $\mathfrak{B e i f e}$ Gelo zu ens preffen, fonten zwar ben inftandigen Bitten des אinaben

## $-62$

nidt miderfetbery befdloffen jebody, Der ssabrjeit auf die ©pur ju fommen. : Die Wutter gab inm das belo; bes
 freien Mrate, fellte fid in eim benadjartes faaus, wo fie Den Sinaben feben fonnte, fo: mie einen Etubenten oon ibrer Befanntidaft in ein gegenůberferjendes, und trus oem Pinaben auf, fobald der Wann micder fomme, unt Das Sbeld in Campang zu negmen, zu pfeifert; und fie fo in ©tand $\mathfrak{z u}$ fegen, den $\mathfrak{B e t r u g}$ ger ju ergreifen.'

Der Sinabe:war faum zur ©relle gefommen, als et pfiff, und die Şand ausftecfend die Ђemesung maぁte; wie einer, ber einem andern etwas giebit. Die Muttet und Der ©tudent fafen gwar ફiemand aufer Dem Siñaben\} Sprangen aber bingu, wo Der Snabe nun ergajiltes, 1, Det gramn fex wieber da genefen, uno babe ibm gefagt: immit Geld iftictagumaden, wermende es ju etwag, was dir greude madt, rede abee Gierodn vor: $u$ ad nadger fu Niemanden aud nidituben Deinigen. Jd Tege, daf Dirund deinen eltern biel daran liegt, did
 es nod metraftet. Jd.binein Rbgefands ter vonsott, weldes oudaran fegen wirf Dásid Wurner an oir thue. Du wirfam *3. April Forgens abwewfelnd, und am 21. Wai. Padmattagefranf fenn. - Deine Sranfgettrufrt dafer, Dás Dideine alte frau, cine Bermandet oon deinen Eltera, - erflugt gat, Die aber jegt ifren, logn

Dafur befommt. - Nimmoid bor opinem
 Dabe ficm tym iegt gendgert, morauf dic Geffalt fadf for gleid in eire Wolfe betwandelt und berfdmunden fen. 4

थm 25 : Wats erfobien Die Geftalt ibm frůger, fabor शacimittags, um 3 Ubr, und fagte igm, er folle Geute 2bend midt: fonmen.
$\mathfrak{A m}$ 26. Matz. शadmittags 3 पhr, als Det Snabe, um ju fpielen, Durci ein benadfartes: gropes及aus ging; begegnete ithm. Der Spann micdex ne Dee Durdfabit Des Seaufer, wo an beiden Seiter zwei Gtus fen $\mathfrak{j u}$ einem langen und breiten Gang fübren. Wit Def Nnrede: "fomm, wir wollen eins trinfen,"

 melder fin allmadtig bis zut getodsnlid.jen Grose auss Defnte. Geitrer gog er aus feiner ₹aide eine gixfae ro: then Wein und jwei Glafier. Weide, Wnton und der Nlte, fegten. fid num auf Die feinernen Etufen an Den siid, tranfen allmáblig bie glafdee aus, und Der Sinabe fam obngict, bolligbetrunfen, taus melno, die æíse auf einem $\mathfrak{D b r e}$, und'aus Gerflufig und auggelaffen nad saufe *).

[^4]Wasfrend diefereqibation fagte ifm bet fift: $\mathfrak{A m}$ Gonntag (28. Marf) werde ein Sinabe fu ibn fommen, oerignirgend woginmituebmea wolle, ex folle aber nidet folgen. - Gerner werde inm Jemandindiefen \{agen einen \{uftrag geben, den er ebenfalls nidt annetmen Durfe. Dages gen folle er feinen Eltern geborfam fenn und ibnen fole gen, teinen \{abaci rauden und die Pfeife beridenten, unb roorgen miederfommeh.
 obscieid tin Der Snabe auf Dem gemósulidgen Prake ers wartete.
gen, ob der Sinabe, ober bielleidt ein anderer Wein getyolt babe. - Ein anderer Snabe wurbe angeffellt, ifn verfubrend ausbufragen, wo man am woblfeilfen Wein faufe tc. Der Snabe wurve padterbin $\mathfrak{s} f$ ter wegen bes eigentliden Worgart: ges' diefes Tages, fo wie wegen der 2nwenbung des aux 24. Wár erbaltenen Beldezz vernommen, blieb aber fle= tig und unwandelbar bei feiner $\mathfrak{F e b}$ auptung. Saj, trage bas ber fein Gedenfer, feine Kingabe fir wabr gu gatten, und seerbe im foigenden verfuafen, diefe Erfdeinung det æotins saufdees ogne Wein pgyfologifa zu erflaren. - Su volliger Berubigung wurde enolid, nad) mefrern Wanaten theile zus fällig, theild dural batbes eignes Geftanonis des Sinaben (Der аuร̇ Jurdt, Daś æittel moge ibm nidt nuken, wenn er babon rede, nie flar bariber (prad)). berauछ̈gebradt, baқ er bas ergattene Geld den wublfnappen in einer benadbars ten かable gegeben babe, um dafur von ignen die Ertaubní gu ergatten, auf Den Mietgpferden Dess Mullers gumeiten ou reiterr.

## -

 jnverfer nut bom Snaben angegeben if, und, ungeadert alafr: Mrube, Duira teine andern Beugen bat befatige : wexpen fonnen: Def \&nabe befindet fid Fadimittagb auf
 mannten (Graben), als ein frember, bem Sinaben unbes tannter Wauer mit einem mit zwei Pferben beeponntat


 Snabe indeffen, eingebent Det 於atnung Des Miteet ant
 bender, ebenfals Dem suraben Intbefantutt, anfdecinend Ein spauretgefele obet fandlanget, galt bietaiti' ble
 Solen, ift abet tuum 30 © ©dritte entifernt, ats ofe grets



 hung Gejog bie झiluter goligndees:
 Wobnt (wie Die stutter unfers Snaben felbit gefegen) jit
 bief nito yom Smaben, Dem bie Şarnung tinfattit nidit
 befanat geworbect máre.

 wor v. offt 4
 stutons Şand ibergab. - Cie molle son elnten beifans Ton babea, dal der gite werboten babe, mir boor Dem Gountag Dabon ju reden, - Jallief den Snaben jefit

 sber Mlte babe ibm eigentligh, Deeboter, gar nidf außet


 - Waquet gegenfode? -
 fida auf dem gersobnliden Mlage fpieleno befand, trat Der alte plogelid ju inm, und fing fogleid ant Den Snabea mit gauffalagen inden Raćen fufrafery weil er gegen fein (Des Mlten) Berbot auker Dem Seaufe (nåmlid, gu mir) bon Dem Geefdebenen geredet babe. Fout Diefen ungedorfam folle er nun wieder eif. nigemalefrant feyn. Die Sぁlåge waren, nad Des Sinaben 2 ngabe, yon der $2 \mathfrak{A t}$, Dafer fid bei jedem © © lag mit Dem Sopfe nad Unten beugen mufte, und To Geftig, dafer die ভdmersen nod nad) zwei Sturden gefáblt babe. - Mis andere Seute binjufamen, verfdmano Die Gefalt ploflict, und Der Sinabe foante Die ifm get fern von mir aufgetragenen fragen an Den alten nidf! ausridten.
 ganjen beit bollig mogl gemefen war, litt beute fuís im

## － 67

Detfe wilbet cinige Winuten lang at gelindel马uafugen in seanden uto füsen．

Wormittags $9 \frac{1}{2}$ ugr fam er ju mir，um mir bas seftern Borgefallene zu eràblett．
 De bald an Demfelben foimambul，und，wie gewostrifd； im Bimmer betumgetiend und int mir redend．－ee wiedetyde ntir nuti alles sister Angegebene，fedodj mit Dem Unterfalede；Dafer jegt glauber Det dite gabe IGnande fetof gepruigelt，pondera eg fey Ibmgewefen，alb wenatin etwas auf oem $\mathfrak{R a} \mathfrak{c f e n}$ und Mafengelegen，und fofmetfer beftig gedrúat biabe．gerner evadifle er nitit it
 meilen fatwextwame；als erfaien ifm cine Geffalty Die anfangs flein，immer grsifer werde．－Sa bet fragte ibn um Die＇थamendung Der bon Det Mutter erfals temen zwei Ropfetucfe；一 er betfjeuerte，daß er fie fit nidts © $\mathfrak{G l e d t e m}$ ，nidft fur $\mathfrak{G f i n}$ and Srinfen anges wendet babe，Das weitere aber nifat fagen ourfe．－：
 IIte nidft．Dex suabe wat volfommen geturo．
 allein in Det §ammer nod im bette war und（ditieff flopite Der $\mathfrak{A l t e}$ Dem $\mathfrak{N n a b e n}$ auf Die $\mathfrak{B r u f f}$ ，pfiff，und erweafte ign bierourd），－Der alte（in allen Befuøjert und fo aud beute，auf diefelbe selife befletidet，wie ant
 in Dronung bringen；am micdes in Die ©dule ju gefot
 gemorden, oft und auf mein ginratgen berfáumit batte) mantiodas merbe er ifn and [agen. - Weil er gegen Das $\mathfrak{B e r b o t}$ auker Dem saufe mir Die Sadbe ersadig
 * am baquet fomambul fey) ein práfent madert - Sodaenticg folle er nuteing bis zweis
 ge Dauerticund cr gefund fenn, (Diefe Untwort guf meine Deat onaben am 28. Mary aufgetragene Frags
 Rpabedie grage felba an ben olten aug sidtete.) - Die (Erfdecinung berfdmand bierauf auß Dent gienter, Dbne jepod ginausjuftigen; - Der Snas he sief fagleid feine Wiutter aus deat gebeninmery melf dere er bas Borgefalleac enzádite.
 Baquet: und mar faf eine Stunoe lang fomambul aut
 Den suftrag, wetm Det alte warm zieder fomme, by Had. feitem Namen zu.fragenfund was bei Fitis und luife (gwei anoere in magnetifder Bes
 (ey)
8. 2ptil. Det Sinabe wat mobl geblieben, tam Defbalb, To thie im Sefolge Des igm bon dem Mlten ert theilten Wefebles; nidyt an's Baquet, und batte mit gros Gent Eifer mieber tegelmǻsig Die ©aule befudgt, Des enlte wat bis beute nidgt erfdienen,

## - 69 -

Seute frůb 6 $\frac{1}{2}$ ugr, als ber Smabe nòd palas fend im Bette lag, wecte inn bet Mtte wieder Durad pfifen, und fiand in Derfelben Sicioung, wie ftuber, sse feinem Bette. - ©ein (2xntan's) Brudet in Gotba laffe ign gruxfen, and befinde fid
 nidt gefproden. - Ef (anton) folle fidumi andere nidt befummern, und fros feyti -afer felbef gefund feg. - Der Snabe rief fest ber im : Rebenjimimet befindlideth Sputter, worauf Dep


Um Io $\mathfrak{H y t}$ fam er an's Baquet, wurde bis gegen Is ugr fomnambul, und erjafle mir das beute frug Worgefaftene, auf gleide weife, wic er wor so ubr ges (gan Gatte,
\$d felte igm, als ef erwadt war, wor, wie die Grimeinuns mobl nur einem sraumbilde zu gergleiden Feg, und.begog mid auf feine qgantafebiliper von $\mathfrak{D}$ dy fen, Sounden, æaben ic. Die ign burct Drobungen zum ©dicien gejpungen, unD Dod offenbar nur פbyantafies bilder gemefen fegen, Die Der Srampf in Den Reglfopfmuzs Feln idm erjeugt babe (pergl. Irdio 3. BD. 2. ©t. ©. 56.); melders Der febr vertadrbige Prabe polfommen cinguftern faien, gerner madde id ign parauf aufs mertfam, Dafe Dic fforderung cines Gefdents vor metnes
 Det. Ef fole in diefer Wejicgung, wenn dee Mite wies Def fomme, forgende twei gragen an ibn thun:
3. Dbernidecinstaumbilo fen? -
2.: Şas ex (anton) mix facinfarpolle, fur die $\mathfrak{R u}$ úc meiner Befandu'ng?

थm Io. Upril falief Der Inabe am Baquet vori to bis 1o $\frac{\mathrm{T}}{2}$ ufr; und ging, wie getwonnlidy, fomnams Kul im 3immer umber.
$\therefore \quad$ Unm I. April, Sormittage $9 \frac{3}{4}$ lube, als 2nton in Der Sirche war, fam bet elte zu Demfelben in bew Sixd fugl, und redete. fogleid) ou ifm: -(Er (Unton) folle mir fein (Des $\mathfrak{A l t e n )}$ ) Empliment maden; -wenn
 ben werde, molle er idm faon fagen, was
 fey ergon Gott gefandt. $\because: \mathcal{A m}$ I 3. $\mathfrak{H} p r i l$, bem Tage, ant weldem, naळ Deß Alten Propbegeibung, Der §nabe wieder franf wers pen follten und auf welden Eag weder id, nod die Mrutter Deffelben ibn aufmeetfam gemadt batten, girg Die Wittery In Der $\mathfrak{A g f i d f t ,}$ um Den Snaben zu gerffreuen ound ign nidgt an die Bedeutung diefes §ages denter gu laffen, mit ibm und Dee ভdifeefer Deffelben ञormittagz' auf ein Benadbartes Dorf, Merfewią. Det Rnabe war beim Suigethen volfommen wobl, uno Dadte, mie er nadbey extåblte, nidet an Die Weftimmung Des: 万eutigen Tages. - शaje wor Der ©tadt befam er Deffenungeadtet 及us fungen, zueefit im recden, fodann in linfen Beine; die 1. inderfen am gortgeben nide bineeteeti, Godann wupe er fuamm, indem ex jugleid die 3unge nidat bes wegen fonkte, und nun erfdilen inm der Mlte: furerf oben


3ut genbintiden Grabe jufammeníonelyent meter ifur
 zu ibm, er fote. feine Wutter uno ©dimefter nut weitor gegen beigen, was seføag; biarauf feste er pat mit Dem Snaber auf cinen Mafenrand niebery und fage fort : © febe, eafer (Mhtonk fict beute cin æergnts sen maden malle; und fo molle er ibn bes.
 feyn falle. - Wixmoge or fagen, wenn idf ifm (Dem Snaben) morgent, als Dem Geburtsk tage Deffelbers fain ordfentimader farme er (der Nite) mir ginea poffer fpielea; motauf Der Mlte verformand. - Dic Sputter und ©ames Ger. Tatien Die מucturget Des Snaben, melder ibnen fos.
 Deng gangen tag úber blieb et moble - Siermit way
 ¥airs erfůbt.

 fid ato Den Reaben wegen Det fondorbaten und unges

 ${ }_{3} \mathrm{~m}$ mit.
 mir fam, unp mir heridstete, mak geftern fruib vorgicfals Ien, wat er febr verlegen, ángflid), betreten: er fey amfdyuldis an dem, was Dee Mlte gefagt babe, muffe



 Gedanfen 耳abe; jedod foufe er Dem utten, der thabra

 Anen yon Bofe Gefanden ausgebe, Dow gotlofe greeen
 Diefen gu bergelten und gu frafen wiffen, - Der §nas be perpradig, uío ging: - -


 fagre inm: 今ęute und motgen gefdefe dep Toffen nod nidt. sutph fragte ith bierguf, mat
 meder Denten tonne? - Dagegen fey nidits fux thun, es feq'igmangeboren, - Der Mte vets


\$aj gab Dem sinaben, afd ec mir gegen spettag
 numg zu fragen, wle pft er nod mieder formentmerde - und ibm dabei bon mir gu fagen ; wenn et mit feinee angercimten Drobungen fo forffalre; fo weroe id mid Des Pinaben nidg megr annefimen, ant ign yom §aquet entfernen.

Am 3. Spal (in ber zwifdenjelit mar ber Srabt

 \#bends 7 Uitr, 'als der suabe im \$eifenn ber Eeinigen
 ploblidy der linfe $\mathfrak{M r m}$ fieif, fo das weder er, now rin anderer denfelben, ber balb gebogen volig fart iff meder im §fandgelenf, now im Cllenbogens und ©duli tergelent bewegen fonnte. Die finger blieben jedod bes meglid. - Sleid barauf fommt Det Ulte fur $\mathfrak{E g a ̆ r e}$ Gerein in's Bimmer, mintt Den Sinaben in die Sammet,
 cine $\mathfrak{B e r m a n d t e}$, eine alte grau, die es igm gethan, nod nidt geforber fey. - Ex werde den feifen arm eine zeitlang bebats tey, $u n d$ folle ita in einer $\mathfrak{B i n d e}$ tragen. Sorgen werde er wieder fommen. Darauf ging Der Mite, weldder geufe mit einem weiǵen, langen \$auerfittel befleidet war, zur sjure binaus.

His Det Snabe am 4. Si ai um io fu mirtam, Den farten $\mathfrak{H r m}$ in Det Binde, tied idd ifm Den $\mathfrak{A r m}$ mit einigen Sfunden Supfet, in Der Şoffinumg Den Etarrframpf, wie frâber gefajeben, Dura bie fides siface cinnoitfung zu beben; allein bergebens, Jid regite ton bierauf in gleider $\mathfrak{A b f i d t} \frac{1}{4}$ ©tunde lang an's Bas quet; allein es entitind beute weder ©dilaf, nod font cine $\mathfrak{B B l t f u n g}$, und Det elem blied fart.
$\mathfrak{U m}$ zu berfuccen, of Die Geiffergefalt, wie fie meine Dem £naben mitgegebenen fragen fajon frúber mufs te, ege Der Sinabe fie tyr fagte, ally in berfolofiene Wriefe fogen und fic lefen wante; - mit andeft

## －74 74

Wortet，ob Dem Ninaben in finem Somnambulismus DDer zur Macatzeit aud Daṣ Papier Duedficatig fenjp （d）rieb id，vier gragen，verfolós fie in cinem megrad julammengelegter §riefe，Der Doppelt betfiegelt wurbef und gab den mit feiner Qufidgrife serfebenen Wrief geute Dem Sinaben mit Dem 彐uftrage，Denfelben bei fid $\boldsymbol{z} 4$ begalten，und ibn Dent alten fu geben，wenn er mies Dertomme，Der．Brief entgielt folgenDes：

## gragen：

1．Wer if die alte Fran，Die an 彐ntons Nrantgeit ©duld if？－
2．พืann witd $\mathfrak{A n t o n}$ bstlig gefund fenn？－
3．Wie oft wirf bu nod wiederfommen？ $\qquad$

DaE Der Sinabe nidgts vom Sugalte erfugr，verfegt fid yon felbft．

Abends 8 Hht，als ber Snabe auf Dem ©piels plage fid befand，fam der alte und fagte ifm：Jede Nadt folle er Den armbetwegenfonex：－ Unton gab igm jegt Den bon mit crgaltenen ふrief，Dea Derfelbe annabm（Der Sinabe befauptet，Der Mte babe Den ஒ઼rief ibm beftimmt aus Der Sand genommen），naç Det $\mathfrak{A l}$ fifidrift fab，und alg er feine fand，Denfelben mit Der $\mathfrak{b e m e r f u n g ~ f u r u ̛ c i g a b : ~ e x ~ f o n n e ~ i g n ~ n i d t ~ a n s ~}$ nément weil feine $\mathfrak{Q u f f d r i f t ~ D a r a u f ~ f e g e . ~}$ Sierauf verfdimand er：



Ginfe Alm gele nfig wax, indem der Sinabe im ©alafe. ina bewegte.
5. Mat. Mis der Suabe beute frulg etwadte; war Der linfe $\mathfrak{A r m}$ gelenfig, Dagegen der tedte $\mathfrak{A r m}$ unbermegfid, fart, wie fràber Dee linfe.
$: \quad: \quad 10$ Ubr Wormittags fam er $\mathfrak{q u}$ mir. Jid fegte ibn Dreibiertelfunden lang ans æaquet, ogne daß edlaf,
 wáre. - Ere erdablte mir Daş geffern mit Dem Mlten Bors gefađene. Jad beratyfぁlagte mit ibm ůber die Modreffe Des $\mathfrak{B r i e f e s}$, indem der Mlte feinen $\mathfrak{M a m e n}$ nidt gefagt batte, und Det Pnabe batte nidts Dagegen, als ida auf

am 6. Mai, Nadmittags 5 ubr, alg Der Snabe fíd bei feinen Eltern im Sbognjimmer Derfelben befand, erfdien bee gite, welder beute wieder, wie fraiber; eine selbe ©benille trug, aber cinen grünen $\mathfrak{F a r t e l}$ ( (Pelgmůse) auf Dem sopfe batte, und winfte igm in Die Sammer, mobin betoe gingen, indem Nnton feimen ©diweftern wers bot, ibm $\mathfrak{z u}$ folgen, weil fein fleines .9 Rann Da fey. - Maton wollte Dem Miten jegit Den Wrief geben, wels den derfetbe abermals nidt annabm, erwicoernd: Die Modrefferey nidt tictig; fiemúfie beifen: an Sectu bon sraum. Ery exdable mir ferner: ©efey urfacte, Daferbeimit mit der ఇafe uno mit den gingern gabe lefon tonnen. Ex follenodfumeilen fumir gegen, iedod nidet falafen, pondern nuvgrits-(canem ant bern franten Sinben, fo Madio 5, ঞ. 3. ©t, ©, IT,
 werbeer nod fdlafen, und dannaud wies Det mit Det $\mathfrak{R a f e}$ fegen (weldjes feit langerer peit nid) mefr Gtatt gefurien நatte).

थm 7. ねai, ॠorgens nad 8 ubr, erfdien bei Silte mieder, und Cagte Dem Rnaber: Exbore, Daf feine æutter und Gefdrifter fu pfingten ciat ふetifenad Botyavorøatten; er (Xnton) folle mitgeben; Die felfe weroe ifm gut Defommen. Er weroe ignauf der Retfebe gleiten.
gls der Suabe um io 45 fu mir fam, und miry won beute frùb beridfete, fegte id su Der frůber angeges
 yon Sraum,"

2mt Baquet falief in fogleid cin, wurpe fomnam bul wno beafebend, becband fich felbof Die 2ugen, und faty mieder mit bet Rafe, obgleid nur mit einem febe famaten Gedfelde. Ruferbem ging er fomobt im mags netifden 3immer, ats in meinem an baffelbe fofsenden Wotiagimaner berum, redete mit Dem, ebenfalle foms nambiten frite Gredmann is. Der geffen fafy gemown Dene rectife 3 arm war berpeglid, und blieb es aud fpo





 lidy einige $\mathfrak{F s o r t e}$ ins $\mathfrak{O b r}$ fagte.
玉Beggeben, bat mid um Gwaubnía, fia purø) (Gegens fride wecten fu Durfen, indena, wie es angab, Das

 Deen Sinabet.

Surg nad $10 \frac{3}{4}$ ugr famen beide Suaben eitig gus zưquefprungen: Jim ©aduppen feines Gaules rey Deq Wann geteren, im weiben ふittel mit gránee Sappes
 werde mit bex poffergefpielt toerden.
 in Det angegtbtet §leibung sefeben, uno Das Magegebeg we gebort ju babert.

Eingedeat eines bor einigen sagen $3 \mu f a f l i g$ getbua nenen $\mathfrak{A l u}$ Eesung Dess fomuambuten Snaken: 11 (Es mare Dod fonderbat, ment Der. Mofert darim beffande, daf Det Siann mit eines won den (im magnetijaden Simute
 bet ©ofen vom Sinaben felbe in feinem : ©omanambulign
 nady fand indeffen feine ஒefdadigung, nod fonf etapa
 und batte nun fogieid oan foffen in meinet gand, nadus: fict - fiebet feblendesindpfe an pen bein Den auf bent Sopto liegenpelt Beinfleiz

 gefufyt.
 mir beide Sraben, boni shore fommend. Der glte fet
 Den yon ibaeh allein bet Seite rufend, jedem etwas ges fagt, mit Dem Sefebl; es fid) medfelfeitig nida mityus theilen, fondern jeder allein es mix gu beridten.

Sa nafm fucef Den 2aton allein. Der alte babe thin gefagt: Der Mofferfermit jegt gefpicly

 Herde ex (Der nite) mir nod eineat weit åts gern Poffenfpielea."— Jdifirte Den Snabet ernft und feft mit Den Rugen, und fagte bart und frenge
 Du niduts bon Dem Poffen felbit? - HKein mit Det gros ten Unbefangenbeit midi anfebend, berficterte et rufig und unfauloig : et wiffe oon Fidts, als mas igm Det Slte to eben gejagt babe.

Der andere Snabe bericatete mit nun, Der Mlte bas Se ifm gefagt: Er (Frta) fey bon bofen \&euten amgeben, ef (bet alte) wolle fie aber fabor ofriagen.

Obgleid) det Moffen an fid unbedeutend, Dodit in Beriefung auf bas innere moralifac seben dez Suaber eine exnfigafte Geftalt angurermett anfing, to btieb ids -oca beute rugig, feft maner Weberseugung wertrauenop Das das imnere feber des Snabery melder bier in Sams

## - 79 -

 wieder reiniget, und dan die blisber fo bectwictelt: fajeis nende ©sefaidte fid) im, fernern Weslaufe son felbe aufs fláren werDe. Efy fam námlid) jeģt darauf an, Den Snaben zur eignen Elrifitit des Wiefens Der ganjen ©eis flererfacinung und des Durcf defefbe gefpielten \$offens su bringen. Uebeveiltes : Benebmen von meiner Geite Gadte aber das Gange nod mefr verwirten' fonnen. gid rebete daber zu গitemanden; aud niidt zu den cls teen Des Snaben bierson, und erwartete das soms mende.

2m 8. Wai, sporgons $6 \frac{1}{2}$ Hfr als bet Strabe nod in' Wette lag und (calief, tam die MRuter Deffelben bor: Teta Bette, nabim gufalig Die leinenen Beinfleides Deffelben in die Sand, uno fand in Der eineri ₹afute ders felben-feben Rnopfe. Sie nafm fie beraus, fid mun! verno, mode Der Suabe zu Demfetben fomme, Da:ixy intem Şaufe Subpfe Der Het nictt waren.

Unt $\boldsymbol{z}$ Ufe Morgens, ale ber Rnabe im Bette ers wadte, erimien igm oer glte, nabm den brief von Dem Snaben an, ging mit demifelben binaus, und bradta. ifm denfelben nad ciniget: Beit mieder surutat mit dem Bemerfen; er gabe iegtaidt fareibentionnenf
 múnolid fagen: Die Retfe binge odn bem
 nen; - wie offer wieder temmej miffere ni由t.

Die mittet fragte jegt befi Rnabeli, maget er Dié

In feiren seinfteipern bon tye gefundenen fither sedofs Gabe? Deffelbe mubte aber Efine gntwort Darauf th
 feiner Rafine bemerft ju baben.
 Dem Penaben: die sudpfe feyen der poffen, en (ber Mite) babe fie mir abgefanitten way folle es mir abersideragen.

 Snabe Den brief und Die mündiade $\mathfrak{A n t w o r t ~ D e s . ~ 2 t f e n t ~}$
 aber das mir nod. in Dems gatyem Betlouf diefer Bes
 ouf meine im Briefe perfotpfenen Fatagen, fubem ends
 fidtllid, sefpieften Setrug benfend, nagm.id Den Sriefi zuerf Das eiegel deffelben betradtend, und -34 mets mem Gdurefen fand id bab Siegel erbtoden, mit frem; Dem ©iegellad und mit cineme mix gank unbefaunten Ciet sel piedet merfiegelt, Deffen form in füf erbabenert ats we finit Dutwmeffer Laltendee Wuncten befiaud, nadf beigefágter : 2bbill

0Iid vergak mid. elnen gugenbliafo glaubte Den Suaber auf eiven int wadjenden buftande mit wifentidd une : abjitatlic) gefpielten ほetrug
 Db et Den Brief nidt felb fit gesffnet babe uno mit lege

 Maranid Duxal meinen batten Bormurf atifgebradt; ecs wicderte er aus unmiden balb weineno: Ex tonne tidit Dabor, thenn igm det site etwas anftrage; er mone ites ber: in 3 ufuaf mir midts mieder fagen. - WReine Sube tefrte zurữf, indem id mid felbit auf Die inneren Wers widelungen :Des in's! wadende Reben Ginüberfpielendet fommambuter Suftapo Des snabem aufmertfan macteter and Die für cinen Mugenblid betlorne Heberjeugung Dee. fidy bon felbf bildenden Entwiffelung Des faciabar ims mer berwizter merbenden Ereigniffes mieber gemantr saber id den Sinaben, aine ign weiter etwas ju fas gen, nadd şaufe kabifte.

Diefe Entwicfelung blieb nidt lange aus.
Um 9 Uhr fam Die SNutter Des Snaben unt erjafle
 Die झoffen des $\Omega$ naben igm ubel nefmen, Die Ceididute mit Den gefundenen Snosfen und Die Dom Snaben akges gebene Erfdeinuag Des $\mathfrak{M l t e n}$ uat $7 \frac{1}{2}$ U5r. Yad flatte igr Die Sadie in ibtem wabren Sergange bon gefern frůb auf, berugigte fie, und lies fie fogleid Den Prabert fammo den Sindpfen gu mir faiden.

Diefer tam, Yad erfádte ibm jegt: wie id gefes Een, DaÉ er felbef.geftern fruig in fomnambalen zufande meine Beintleidest in: Den franden gefabt, alfo nur felfort Dic Sindpfe abgefanitten baben tonne, daf alfor wie
 Sere bon Sraum genannt babe, ex faldit im falafenbers Bufiande fent und cimen im © Oqfafe fod buhfel vorges 30. VL Sfith 2.

## $-89-$

vommeneir sofixt aúch falafeno auggefagrt Gabe；－
 se auf diefe sbeife im ©dlafe als ein anderer Menfd Gandele：von Deffen şamolungen er in madenden 马uffan
 pon Dem，was et im ©djafe gethan，nidgt unterviditt
 fajiene；fen nur das æbbild feines falaferiben pưfandes＇； weldjee ism，Dem：wBadenden，gleid tiner Sraumeriante sung entgegentrete：－Wit Den Briefe nun múfe eb eine gleide betwanduís baben．©s fonne nidf andets
 und wieder verfigelt gabe．Cer móge fid befinnen，ob er feit geffern nidt nod gefdiafen babe？－ひuø Dicfe Demmantration fab Der Prabe ein，und ersablite nun nad
 a a Mbr allein za feafe gemefen，mábrend die Seinis －ben bei dinem suaffar fich befundent uno Dafe er bei eif mem beennenden lidte långete 及eit eingeidlafen fen； fiad，jeDody，aufer dafer er eingefdiafen，butdauz nidts srinnetes：Jda jeigte inm jeģt Daz leģte Eiegel bes $\mathfrak{B r i e f e s}$ ，gab igm auf，fiat zu befinnen，obere cin fois （axer nidet in feinemstyaufe fenne，und alb er diés bers sociate，trug id idne auf，in feinen Steidern und zu

 seugt baber zuggeid folle er mir das ©iegellact brins retn，Deffen find feime filtern bedienten．

Er lief nad facuf，und fam fajon mad einigen
 mectcbe er geftern getragen, gefundene Corpus delictis. to mic Das Giegellace ieinct Cltetn bradtt. - (Erfones beftano in cima faddec.ian suop.f.e mit fünf
 - Ciegel gelegt, paften Die fânf. Exifabimbeiten Defielben

 war ote mitgebratite © tange ©iegellaof von Deefelfor Sarbe, wie Dat, mit meldem der Wrief mieberi verfios gelt twar.

Somit war tiefar eine Geifferpul: ime sineen,
 berfunfen, und : Gatte in Demfelben :als tráumpuber
 entfiegelt, gelefen, utid num wieder bexfiegelt, um 臤 Durch Den wadjenden ærenident Durid Den rutpa mir zurưafjugeben, - WBie fid der andere mit Dem paty

 multe erwartet werden.
um ro ubr fam unfer suabe, mo mit ifm der ans Dere frante ®inabe (frriedid ©irelmann) anz Baquet Der letgte fiblief bald ein, und wurbe betifegend; baf prffere nid).

Da gu vermutben fand, dá ber fommambule ans ton Den fornnambulen gris geftern zum Wertrauten feines Beifferficies gemadtit batte, melthea Berbadt die beinm tide Mittgeilung dee eyfar an legten fogleid nad dey

## - 84 -

Strat anterfficte; wad cinet befanten terfajrung abet
 zwar in twadenden 3 uftanbe berfownmen if, aber int neum Comnambulisaus wiebertefint: fo murber num beiv ve Suaben, bgleid, Mnton ald wsabenbety jerds als :Ciflafenber, mit cinander coafronatirt ober bielmegry Deve Somuanbul frid wurde mir and jugleid aud
 2sittyethungon Des Comuambuls Fntor in Det. gefriget edifafptang inquiritto Dief gab' eine pfodologifit. mettouroige ©cene. - Der ©omnambul Frib wollte



 mir sridyt weeratben ju dirfer gloubte. Um 亻daneller das


 anton jur Bernefmung Das xajon mit Ral uncinigen Beac gen. - Raum batte idi Das andere simmet bettetery fo extaflife Dee Sommanbul bent toatifenden Mnten gan ofs

 beft; — Das if Det poffen." - Rintou betidfete ais Dies fogleidy und aun geffand friç aud mit oaffelbe

Segt geviefl indeffen sinton in wermunberuй wic
 Da er gefern fein geffer oder © ©qexe bei fid gefûbur
 nambulen nidgt zweifelte; und nur aud fidy Die Entfoid Guag einer feit geffern bemettien ©dititwound am Jitis ger ertlarte, indemer nidet fid ecinneen tonnte, fad in Den ffinget gefdnitten fu baben. - Xud ghet balf igm Det ©omnambul aus, indem ar ign gleidfan erinnertb: fagte: „(Ex (çrig) babe inm ia furg botger fein Meffer Leigen múfen."

Rad. Diefem Offánoni§ Dess cinen Eonmambuts wat mun zur bitigen Suftlarung des ganjen Borganges'

 Der falafende, mie Beim Grseffnen Des: Briefas, als Ehitet enjufegen mar, und das Selbfgeftinanifablegen fonnte.
 fers 彐ntons gefdethen, welde. Gelegerbjeit abjuwartem wax; fids aber bald einfellto.
© Suaben zur gemoibntiden ©unbe, Formittage um ia Higr, an's Saquet tamen, falief námlid aud Kntom webf Grik eint, und beide mutden fomnambul, und gins gen gefpradide und munter im 3immer umbero \$a fragte jegt den Muton, wic es fid mit Den Sngpfen veta Galte? - uno Diefer gat mut fogleide forgendem Nufs


 sefommen, und gabe inn, wie.faff jeben sporgen geface

ibin gefagt: "er foltemir imendafen ©drafe -ie anopfe abodneiden; - oas fender \$offen." - pladeno wiffe er indeffen blervon Durc" aus nidits. Diefemt gemá b, bate er fiat im worgefrigen ©dalafe fu gtik greegt, und demfelben ins $\mathfrak{D b r}$ gefagt: jegt molle er mit die singpfe abrábeln; bietanf babe er fach ang Sopga Gegebca, und das थbfaneiden mit Dem son Frits daju geliefenen Wieffer auggefügrt; fen Darauf zut
 fagt: Yegt gabe ee fie abgefabelt. - So er die injpfe aber Den Tag ubber gegabt, wiff er Durifaue nidt, ins dem or fer madjend nidft in feincn beinfleidern gefunden babe. - Jd fragte ifn gutmúthig, macum er Deinf; als er sorgefern ina ©dfafe gewelelt, mir nidtz dabor
 war ja ehen Der groffen.":

St befragte ign jeg̨t aud ůber dag, was er vorges Fera wbeno mit Dem wriffe vorgenommen fabe, ©fict
 wefer dienos.

Da jeçt die gange Geifererfdeinung natartid) dufgelof und eitlart, alfo der Beif in fein Ricts vers
 berbiten (indem Das Spled mit Beifern, duc) menn fie nur Pbantafiebilder find, immer cin frevelfaftes uno get
 bernòge feites utiprunge als ourd die tellurifde Praft ergengtes ©diaf: uno sraumgebild; leidet cinen bisearty geńchataftec annefuet ano id in feinem sciben ges
fater und megr ausbilden Ponnfe), Diefe mir getpotbetie Ueberseugung audi' Dem Snaben lebendig cingufibsen, un fo fein madendes $\mathfrak{B e r f f a n d e s t l e b e n ~ g e g e n ~ d e n ~ C i n f u e ~ d e s ~}$ falafenden $\mathfrak{\text { Whantafielebens zu fataffen, und diefes Durct }}$ jenes ди betámpfen, zu befiegen und ju bertigen. - © $\$$ gelang mir wouffommen, ign bon der joentitát feines alk ten mit fid felbf alg traumendem Wenfden $\mathfrak{z u}$ überzetrs sen, und eben fo, daÉ bon einen neuen Poffen aide die Mede fenn fonne, da diefer nur bou ifm felbft ausgeget
 rung, DaFer, wenn Der Mite gegen feinen widen wies Derfomme, iba juredt feşen merde.

きuf Diefe æBeife war nun aud biefe smeite ©jet fericene zur modglidften Mlarbeit aufgelojet, uno da obne neu erregte Steigetung Des Pbantafietebens des $\mathfrak{S n a}$ benf, und fo lange er bon feinet getwonnenen ueberjeas
 nidt wobl tin Wiederetfdeinen Des $\mathfrak{A l t e n}$ móglid war, fo blieb er feit Diefer જeit bon der Gefelfidaft feines Spiritus familiaris frei, auker ant 28. Mai, too er, nadoem ef fid megreemale gegen Berbot im fluffe gebadet, uno über igm von feinen Eltern nidgt gemadyte Wsunfac bets Drieflid gerworDen, megrefe © cunden in einem untwobleq, balbromnambulen, felbft mit gelinden 3ucungen in dem giufen untermifaten 3 putande jubradte, in weldem er tráumend wieder won dem $\mathfrak{A l t e n}$ fprad, fiad aber am fols genden. Tage nidtz aus Diefem Buffande erinnerte.

Foditif Det Wetauf bes gon dem Miten am s.

 genge, wie es fid ausbrúcte, fraimpfe in Den Scaaten, niainalid in Den gopfbedectungen, aud einige gelinde Buafungen in Den Extremitatten, Die jeDody von feiner Wedeutung waren.

Int den úbrigen Monaten Diefes gabres if Det Snabe bis auf gegenwartigen Ulugenblicf ( $\mathbf{1} 4$. Dct. 18 f9) gefund gervefen. ©ine zurbeilen fiad zeigende शeigung zum
 fandes wurde immer mefr Durct meine pfydif(de Eins mirtung geffoben, indem ida ign bon der. Motbmenoigs Heit, Dak er gefund. bleiben, und diefen fefen witlen
 Des ©ommers nut alle 8 Tage eine Galbe Gtunde lang ans. Baquet, um ign allmadjlig bom fiberifdert Einfuff Deffelben fu entwobnen, an weldem er in den legteat SPonateit weder fdilief, nod fonfe Empfindungen bemerts te, fo Dás id Den Sinaben nad faft zmeijàbriger ses Gandlung (Deffer Sur aber obne 3meifel Durd die, obs gleid bou Der Wiffenfaaft geforoerten und Defgalb noth, wendigen Metallierfude (2trdio 5. B. 2. ©t. ©. $25-$ 50) zuruafigefalter wourde) jegt alg voflig gegcilt anjufes ben gofen darf.
©ritayung.
 mit bifistifder Treue, und nut iniofern mit einigell $\mathfrak{b e s}$ mertungen begleitet, meinen sefern mitgetbeilt babe, als

## - 85 -

Dite, in jenet 3 eit entfanden, neize cigne fandlungss welfe motibitten, und fomit alż wefentlid jur ©ef(didtte seforten, tomme id nun zur Grildrung Diefer Eeiferges faidte felbf.

Id babe in ber Einteitung fui Diefer rbbandung Die Dreifade Extlảrungsiweife aflet शaturerfdeinungen, und fo aucd des fomnambulen lebens angedeutet, weldes Drei formen ids biet, fie befimmter begeidnend, die abergláubige, bic ungláubige, und oie wifs fenfalaftide nennen mill, und id balte es jegt fuir nothwenbig, Die borliegende Geffidite Diefer brcifadem Cefllazungsweife zu unterwerfen, indem Dadurd, Daf ges jeigt mito, was jede diefer Drei Mnfidten aus einem ges fajidflid) gegebenen falle madt, practifd uñ am eims Dringlidffen Dee Fortit einet jeden Derfelber fât's Reben uno fůr Die spifferfdaft fíd ergeben Dirfte.

## x. Mbergláubige ertiderung.

Der Grundfag iff: Der Comnambulismus if cia Zufand Des vori Det פermuft nidit ju ergrüberben abets irdifden, boberen lebeng, in meldem die meafdibate Gecle, Den Banden Des ixdifden feibes entuommen, cin überivoifdeş, außerleiblides \&eben fübrt; Daber auds mit Der, in perfónliden Befaltungen exifitenden, zwat jeits und raumlofen, abet Dod in 3eit und Saum erfaceis nenden Geiferwelt, Deten es eine gute und eine bofe giebt, alfo mit Gott and mit Dem §eufl, mit guten uno bdfent Engeln in Gemeinfanaft tritt. Diefe: Gememaldaft if


## - 90 下

geitlide (indem beftimmte Geffalten in beftimaten Beits ráumen erf(deinen), die alleroings der Bernunft Deş Shenfaen unbegreifid if, und felbft inten Sefeegen, DaEs Das Зcit: und Raumlofe nidut geitlid) und ráumlid fenn tonne, als Contradictio in adjecto mideripridft, ige aber, und der aus ibr entfprungenen æbilofopbie nut Despalb als itrational exfdeint, weil diefe alles auf bes ftimmte ఇatur : oper $\mathfrak{B e r n u n f t g e i e g e ~ ( D i e ~ f i e ~ f a ́ l f a l i d ~}$ aud wobl gottlide (Gefege nenat) jututafriugen mily, bies aber von feiner शatur und bon feiner Bernunftr fondern nur bon Uebernaturliden und Unvernůnftigen die MeD. ift, und alfo auch weder cin Raturs nod Wernunftefees fondern nur Der won ocm singcluen glảubigen Mrenfdel auggefprocticne unerforidilide Wille, und Die in Der

 unumiglide und jurationale mi̊glid maden fann: - Ezs fommt binjut Dás diefe $\mathfrak{A n f i d t}$ tbeils $\mathfrak{j u}$ finnetidameidellno iff, unD Dem finnliden PRenfden im unbefanmten genfeits ein zeitlides und ráumlides Reben borfpiegelt: theils die Eigens liçe dees Meniden, Der in diefer ummittelbaren $\mathfrak{Z n f ( \Phi ) a u s}$

 gosperes Gefes, ale das des individuellen Rebens iff


Erflatrung im vernünftive Sinue fann daber auc) bier nidt geliten, da iepe Exflatung cime Dperation der Beenunft if, forbern nur die nafte. Bebauptung, dak

 aud) weder auf logifde Begrinioung, nod allf tlaren Gusfpruct) Der 下erauptung anfomnt, fonbern Dicie oft nur in einem アwiclidte des unbepianmen Gefubles fid

 fede unmittelbare Nnfdauniz DCs Glaubeng immer ood
 (Bytt gleid) fegenden eitlen Menfden fey, nidft weiret Mưdfid) genommen merden.
 Der Beiferwelt, wie er fich felbf anfundigt; ob ein.giss ter Doder bojer Seif, modyte fatwer zu beftimmen fenir, Da feine Şandlungèn, an welden man ibn erfennen mub,

 fandt, fu unterftußen facinen; Dod anorecfcits in Dins gen befteten, Die auf cie Wagftale Der frengen Fordl gelegt, nut als untedt erfdeinen fonnen, wie $\mathfrak{z}$. $\mathfrak{F}$. ев Dod soobl auf feine weife als Fedt angefetra werden tann; bon Dem Mrjte des Sinaben ju fodern, den Snas ben ju befaenten. Dicfe gimbiguitat feines Cbaracters, und das findifat: ©piel mit ben abgefanittenen finbpien, meldes meble fo mandem sundern fo febr an menfalitice
 'nidt in Det Seifterwelt faft finden fonuen, gicbt iwat "ju bebeutenden" efrupeln Sciegenheit; Deten mir uиs "abet, wie fillig. bier im blinien Slauben entidurgen.

Cbeh romentg gabin mir stmas iber bic rebensge
 Sinaben fer, if nich ju begweifela, da er fid felgit als. foldicn beim exfett Befude anfündigt, und ald foldgere aud mirflid) in mebrecn gålen bandelt. M\&ein feinc.
 Des . Mrgtes, und Durd) widerfeglidfeit Deffelben gegen
 Die famedifden Somnambuten Der frubern Zeit leben ange, Daf Safuggeifer und Damonen Der Het oft in ciner Seelenmanderung ju berfdiedenen ßeiten berfdiedene
 yon fid) audi bier cine sindeutung bei unferm Lnbetannter in Dem wedfel Der Mreidung findet. Eben fo lefrt Die
 SR eque Blåter fûr bobere Wabrbeit it. 1 . Sammlung. Frff. 1818. 8: ©. 30.) ,DaE Diefelben Sajedim's, melde im Salmud worfommely, unter Denjelben Samen mie Dore suds bei uns einfegren. Es if oajer faf gu bedaucruy Das Des Snabe nid)t mit jenen creifers und Teufelgges faidter befannt gemadit morden iff, indem ourd Diefe (Bemeinfdaft unfer alter biefleidt gefpradiger gemadit und zur Wittgeilung feiner gemis mertmurdigen lebengiges. faidate bemojgen morden warte.

Daffelbe gilt bon beth Namen bes witen, weldece tus am meifien Růbe gemadt bat. SBaren mir mejx in Das. Pbyantafieleben Des Pinaben eingegangen, tọare nuite sange Febanolung Des sinaben fids feiner Foantafie megie gláubig biagebend und meniger diefetbe gigelad und gue


## 93 -

cufmettion fu madien, bás Die Erfdeinang nut cit
 mit den $\mathfrak{F a m e n}$ eines Seetn yon Sraum ju taufery ibne
 juggetirt; fo mare es uns vielleid) gelungeri, inn aus bet ©pjare feiness profaif(dien Exqneiberlebens in eine gobsere, poetifdere zu berefer, wio in ber Mntwort des Geiftes den wabren Geiffernamen Deffelber ju erbalten, oer jegt uttrer dem, Dent profaneh Srager gegebenea pros fanen Bamen des feren bor sroum berborger liegt. Daffefe músde siellecidt ©tatt gefunden Baber, menu man, wie fo eben angegeben, bem Suaben Die ©eiferges faldten andecer ©omnamiulen, f. \$. Der genanuten
 Gatte, modanu Die zwifden umierm salten wid jenen Das monen entfandene Selfergemeinfaaft mabridjeinlid ber blen Seintergrand Des 2iten beftimmiter entgůlt babea marde *). ©o if bier alfo daf Eingreifen Der æernunft
 lunghbieife der Gommambulen, wie fie bei der bon Baabers
 Blatter zc. ©. 290) angervendet morden, ift air gur 2ufnabn

 logifalen Beitrag zu ber bibyer nod menig gefannten funft

 ifung diefer Sunft, beforders beim weibliden Befoledt, cin foter ruifulides Seugnif ablegt, - Indeffen móditer bie

## — $94=$

 Das faton feine Kgore Dffnenoe Geiferreid fid bier nidy bertidger entfalten fonnte, und fogleidy wicder Diefelber idicog, nadioem eg taum den erfen Bliaf in die unenor liaffeit feiner mogliden Entwicfetung erlanbt நatte.

- Rluf gleide S3eife if zu bedaueen; daf́ aber das siermógen unferes dámonifden Mlteth, verfalofiene Briefs
 Im. borliegenden Fafle benajm er fith nod etwas unges fdicft, in Die ßplle cineg ๔dinciberjungex fu fefr cias getreno, und daber cinen ©annidetstnopf zum Siegel gebraudeno; es if abet nidit ju bejweifelly, daf bei forts gefeģten $\mathfrak{B e r f u d e r t ~ d e r ~} 21 r t$, und obne Eingecifen der dell gangen zaubcrfreis Dicfes magifden Eebens fotrender Wernunft, auch bier fiat ein boberes Ealent entwicfelt Gaber, i und wir vielleidt gat zu dem fo lange bergeblid geiudten Siegel Des (bseiferreidees gefommen fenn wůrDen.
 ten magifaen Eirgetz cin beiliger ভdauer crgriff uno

[^5]
## $=\overline{3} 5$

 niffesi, meldjes alles aber die leidige gernúnft nut zu Galo

 Ferreides firixte fid in Dericcene Der geifigen Sollation hus, bon melderer Det Srabe betrunten nad Sanife fams. Ber weik, ob es nidt Durd eine fortgefegte magifぁe bots bandlung moglide getelen wave, wie gier Der Sinabe son geis ftigen Setadinfen teanfen ward, to aud linn bon geifiget ©peife am magifden ₹ifue feines ©dubgetifes jeitlebens ga neforen, und am Enbe mogh gar, da bier cin Uebets gang Des geifigen in's seiblide, eine materiefle billoung aus tocalem Ctoff nidtt zu lâunen iff, pas Enojiet des 5bdften ©frebens allet Noepten, bie Exjeugung bes Boft Deş aus dem ideellen Samen Defflben gú erveidfeh, Det Ctcin der 2 Beifen gu finden, und den Menfjen aus Mif ou maden.
 ren Entwidélung Diefes fid uns bier nur in feiner nies Dern Potenz gegeigten dámonifdem Eebens überlafien wit indeffen, wie billig, einer in diefer Şinfidit gemandtes ten geber. -
2. Ungláubige Erflatung.
feite getwinnt nun Die ©efaidite eine liatere ©es falt, und wir merden mit derfelben bald fertig.

Der Grundfag if: Der Somnambulišmus if ein frantgafter 邓utano des menfaliçen leibes. Diefen legs sen fennen mir binfidtlid feiner gurctionen und Sualis
 perimente．2uker Den Şfegen Der Whaft uno Cbemie，
 \＆aboratotium uns fennen gelfert baben，glebt es teine andere，mas daruber if，Dase ift bom lesel，uno fo aud）$r$ was eine fiak to nennende bobere whyf von Dent organifacn und pyyffacen Sraften Des Wenfacty to wie son einer cigentgümliden tgieteif（dy magnetijden und pides vifden Sraft 䧉 ettràumt gat，Da Diefe betmeintlicjer Sradte auf feines Der angegebernen pspifialifden＇Suftrus mente reagircn und fid tund thun．Cg fommat gixay Dás biele angeblide Sbatfaden，auf melde iene bobere
 fubjectivent und objectivem $\mathfrak{b e t t u g}$ und さaiufaung Getus ben，und aus Dempelben ertlạt twerden múfen．Soute es ja nod cine bisjere Geciferwelt geben，fo liegt Diefes als $\mathfrak{a}$ uernatưrlidy und tranfcendental，aufer Dem $\mathfrak{B e r e i d}$ unferer Senntniffe，Da Diefe nur Dutc）©ameljtiegel uno phyfifalifden apparat entfanden find，und Da uafer Geift mit jenen bdjern Geifern feine organifde Gemeins fajaft hat；Daber wir diefe ©pgate auf fid beruben lafs fen，und von ibt nidet reden．－Wenn alfo jene erffe （abergláubige）彐nfidat nidts evflått，to etfåren wir als les，auf jwiefade weife，entweder nur nadi den von ung angenoamenen ©sefeß̨en Der $\mathfrak{F a t u r}$ ，Doer inbem wic Daş，waṣ uns aus Diefen Gefeegen unettiarlidy erfdeintr als feine pryfitaliface æealitát babend verwerfen，und es obne SBeitereş fãr ©innestáufaung，．Einbiloung uro Obetrug evelaten，Jene aberglåubigen，bilden Dar gotts
 auf Der bodflen Morent Glaube beist ; nur was ibr Yns diuiduum glaubt, छat Realitat, und aa Der çlaube: allest
 fung alles wiffeng gegeben. Wir Unglaubige bingegen yerwerfen den blinden Glauben, balten und an's জbifien; aber nur an dasjegiges, was unfere individuclle pgyfifatis fome Senntnís'Der Ratur uns geleyrt bat; mair fegen Des Natur Die ©drante, in meldeer unfer ©eif befangen licgt, wir nefmen auker, Der ung befannten $\mathfrak{F a t u r}$ feine aniidere an, uno alles Uebrige liegt-entroeder ûber unferm fartif jonte, als uncegrininlids und unausfpred)lid, oder uns ter demfelben, als Tảuldang uno wetrug.

Şicrnad iff es, num cin leidtess, Den ganjen Geifters
 nee befondern srantheit, wie fie unfere empitifden nofos logidgen ©yfteme aufablen, ift bier nidt pobl die Res De, und ©auvager, Sagar, © Wloucquet, थlibert und Conforten zeigen nidfts Giteides auf; von' Erfdeinungen, Die uniere pgyfitalts Men Sinftumente. auf eine Der. Durch Diefelben uns befannt gemordenen Sitáffe guruitfübren fónten, fann bier ebens falls nidt gefiroden werden; alfo bleibt nur die zaeite. Getlarungemeife. abrig: Das Bange ift ein bon Dem iffauen Snaben, siellicidt felbof unter Mitwiffen reinee Elteen angelegter, feiner, und ourd mefrere 刃iodien bindurd fortgeipielter Betrug, wie aus folgenden $\mathfrak{U n}^{\prime}$ Deutuagen berborgetys. ,

Der Ruaber vieffeidf Dupq gecture anderer magy Sh. YL. Sft. 5.
 Sortbeil aufmerffam gemadt, Det fid aus Dem wagnes tismuġ zieben Iǻst, und vertraueno Der Eeidtglåubigteit feines Magnetifeurg, Der mit Dev grosten Sulge feinen
 zugefejen, bedarf ©eto. Cer bat majrideinlia andere abnlide ©efaid)ten gelefen, wo ben Sommambul Gels fer eriabienen, daber er aud bief leidte spittel anmens Det, und Die Eridecinung eines (beifes fingirt, Der jus erff fur fid Eecld fordert, und dafielbe, als ex es erbalten foll, Dem Sinaben fajenft. - Die Unbebolfengeit Des Sraben bringt inn indeffen faft gum ©traudeln, wetdjes faux pas allein einen verfândigen Magnetifeur bátte zus
 Dás Geifer getoos lea erfacinen, und mit eigentgumlider Saivitat láft es feine ©eiferevídeinung im madjenden Rufande ans ligy treten.

So erfált er bas Geld, uid nun fpielt Der einmal segluafte Betrug luftig, fort. Zuerf Die Scene Deß æeins trintens, sooju mafridecinlid das sags zuoor erbattene Geld bermendet worden; - Dann Die fiction Det en baltenen Sdjåge; fefr naturtici, un fernere Ractifors fabugen von Seiten Des SRagnetifeurs zu berbuten; Dod gefteft et fpatergin im Jugenblid einer reuigen Stimanung fel6ft, Daß er. fie eigentlid, nidet erbalten bat We. Da es ibm einmal geglưat iff, auf diefe weife fés ne winfac befriedigt zu fetien, fo berfude er num feine sinife auc) am singnetifcur fabif - Da frubace ans

## - 99 -.

Deutende sitfen nidits fructiten, po polfen jeft Drobuths gen ein ©efdent expreffen, lideem er mabrfacinlid geles fen, daß báufig ©omnambulen fict bon ifrem かagnetifeut ein- 2 noenten auggebeten und audf erfalten baben. Wars um Der wagnetifur cs berweigert, ift nidit cinfufcten, Da et Dodif fonit aflen befeblen der Eommambulen unbedingt $z^{3}$ folgen anráty; indeffen er fluts bier nidft, und fo fieift ifm denn der biecuiber ersưrnte Sinabe endita im fingies ten Comnambulismus einen findifjen Yoffen. - Das © Cintreffen Der borauggefagten Prantfeit am 13. 2pril und 21. Mai if entweder zufállig, oder Die Srantheit war fingitt. - Mod leidfer ift Die Erfldrung des laps pifcen ©pieles mit Den fragen Des Magnetifeurs an Den Geif. Die Matworten fonnten leidt vor Der grage deż Sinaben gegeben merden, weil das Ganje eine Cow módie war. Endiad ưber Die Gefdidte mit Dem eriffs
 retn, waite unnůs, Da bee der abficitlicte und: bosm maz denden Rnaben ausgefuibrte 'betrug zu flat am Sage thegt. Sut begreifen wir faft nitht, wie det Berf, nadf
 Den bettug eingeffeben mufte, nidf jut wefinnung ges fonmen, und ans bon preuen sine gleiwe biefditete anfo jutifden magt. -


 Ctandpuncte aus mardigen, und fie auf igu siddte jus

fweiten Bande feiner ©drift gegen Den Ragnetismus die bier gegebene ©tifje weiter augifuifien und $\mathfrak{j u}$ vollenden Die © Sute baben.
3. Biffenfáftide Efflarung.

SBir feyren nad Diefer 2bfameifung in Das Duntle Seld Des 2herglaubens und in Das liditlofe Des unglaus benz jur wiffenfofatliden Betradtung Des vorliegenden Gejenffandeg suruict, um uns in Dem Selldunfel Deffels ben, ourd beejefung Det allgemeinen pindologifden und andiologifion Gefefge Des sebens auf Den befondern Fall, moglidfit ju orientiren, wobei wir nua, Da ifnen ifr Reat gefdetyen, auf Die Einteden ieneer beiden fid cinander eatgegengefegten, und unirer $\mathfrak{A n f i n t}$ widerfiteis tenden Partheien nidt megr suaffidt gu nebmen baben.
wir faiden bier fofzende, das prodologifide wer Sen Dess Somnambulismus begeidnende, plodyologifde Sbemertungen botaus; Die mir als 2xiom unferex folyens Den Darfethug gu Grunde fegen.
(ine wefentliale Eigenthumlidfeit Des fala fenden zebeas, dek \{raumes (als der pindifden (firdecinang des S円laflebens), uno des © ominambui Iismus (als Dee bosberen \$otenf Defficleet) befegt Datin: Daß, wenn wou ben Drei Seiten der menidliぁen Ceele, Der Willensfaté Gefůbligetite uno Elfenntaibfeite *)
*) Die Begrindung Der Xnnabme biefer brei Seiten ober Srei Şaptvermogen bert menidiliden Seele fiege in C. ๙. v.

am Tage und im wadenden pufande beg Menfden die
 feite zwar in §batigfeit find, aber fener untergeordnet erfdeineff, jut Nadtzeit, im ©dfafe und in den ifm zugebsrigen 3ufarden des Stames und des Somandulismus bie Gefublsfeite Dect menfaliden Secte vory Gerifdt, and Willens: and erfenntniby feite ife dienend fid darfellen. Wadten und
 Suftande; Das Wefen des einen iff nue Durd Die Crfernts
 fen des cinen Pols nid)t bló in Der Megation bes ans Dern befteft, fondetn Das ganz entgegengefegte. Wertodts níg darfellt, fo aud gier das æsefen des madeenden und falafenden \&ebens.

Diefer Die wefentlide $\mathfrak{B e r f a i e b e n f e c t ~ D e s ~ W a d j e n s ~}$ und Salafens, fo mie Des ఇag, und ఇadtlebens bejeidg nende ©age ift nidt blok Der unfrige, fondeen aud won anderen wiffenfóaftliden spodologen und felbf in áltes ren 乃eiten ausgefprodien.
 Logie ©. 225)" fiegt Die Seele ifre §̧andlung nut, aber igr sandelu niat; quger wabnt fie, es feq eine
©. 34. - ©. w eif unterfuafungen üver ba§ wefen unt Wirfen der menfitifigen Eecte. Seipsig 18Ix. 8. ©. 50. D. ©. Siefer ©aftem der Medicin. x. Fand. Sallé 1817. 8. G. 504.
fremocwelt, deifee effalteroot ibruors uberfubre. Sin Diefem Buffande feblt dex Seele det ※piegel, in Dem fie fid felbef wabrnegmen tontte. Demn aur Da, wo ßerfand und wifle fid) an Die mittlere æeit Be unfrer Fermdgen :(Gefafgevermigeri) anfdfieft, if Geftimmtes s3achen. - Jm wadjen bat Der Werfani -as Uebergemidt ưber Die Einbitoungsfraft, wajrend

 fland unterfdeidet fid von naturtidjen Sraume brourdip Daf in diefem das freic Spiel Der Sermoben der Ses fugtifeite fat felbf uberlafien bleibt, wåbreno im mags netifajen Staume Die Erfenatnís: und widensfeite igre Sraft bee Gefůblêfeite mitzutgeilen fajeint, fo onf mit singufunft dez fremben geiftigs organifaten Kgens alle. ©ermigen Der ©efublefeite in cinctwabre Wraftifucrfets werden, it welder fie auf geiftige 23cife geugen und nadfbilocti, wie Dic Natur auforgants


Co fagt ebenfalls det beilige angufinus (Opera. Col Agripp. i6i6. fol. T. III. c. XXIV.):

 Ceßirne Die Drgane Des Dentenz, weldee Die Seirnthás tigfeit fittotar maden, in untbatigfeit ocrimfen, fo wird Diefe gemendet und fictet num Die Sraumgefitate gleid torperlichen Gefaltungen, fo Daf der ©dlafende swajend fu feqn, und nidit Sdeingefalten; fons

## - $303-$

Detn mitlidee terperlide. Gefaltungen an arblicten slaubt *)。"

Salten wit diefer ©as feft, fo fann im Sraume und im magnetifden Suffande ded Selffebens, als Den bobes ren \$potens Des erfen, wou freien productionen oder थctios nen Dess Berfandes (als Erfenntnigfeite), fo mie won sattionen Det willensfeite (Des unmittelbaren Sriebes $\mathfrak{z u}$ Dandumgen) nidut Die Rede fegn, fondern nut von freien Froductionen Det Gefublsfecite (Dee Einbildungsfraft uno Pbantafie) p fo daf alle goeenbildoung (alg probuct Des इgåtigftit Der (Ertenntníf(eite) und alle æillensåuferung (als Product Der willensfeite) Des Tràumenden: Des Sadttwanders uno Deez belfegenden ©omnambuls bo4
 (Einbildoungetraft, Gefưht, Whantafie). angeregt, gebilk, Det und befietrfat mird. -

Diefen wefentliden cbatafter aller prodit fatu nefferungen Des, im ©djlafe Trauraenden und de fomnambulen Şeafebers, moodurdy jeDe deuserung Def Certenntnifa und Det widensfeite von Der Gefûplbfeite angeregt und bebertidt wito, alfo nidt ald folde ets fannt werben fann, fondeen, obgleidy bon ginnen toms
*) Maf biefe weife glaube id, wuE die angegebene bunfle Ctelle beim beiligen \{ugufin berffanden werben: Dormient tibus quippe in cerebro consopitur via sentiendi, quae intentionem ad oculos ducit. Ideoque ipsa intentio in aliud versa, cernit visa somniorum tamquam species corporales adsint, ut sibi dormientes vigilare videantur et non simi: lia corporibus, sed ipse corpora intueri se putent.

## 

mend, als fion stugen gegeben exfacint, baben wit turt
条rofopopoie und ocs antinoponorpgismus genannt, und exfláren audf Gietaus oie Dímonopgas nite Der Eomnambulery, ald Die bojere Sotem bet ery feren.

Dic Befüblgfelte Det menfalidetr Ceele if namaid in bem, Die gange Mufenmelt in fiat wiederbolenden sinicrofosmus der Şirnorgane und Der Scelenfrafte die
 digfeit Derfelben, wie Die Willengfeite Der æeflic des Sbierreides (Der felgiffándigen Bewegung) und Dic. Cers Fenntniffeite das (sigenthum des shenfaen, das fetbits Fánoige Denten lif. SWie nun Die Ratur im §eithe Deß segctatiben (pfanglidjen) Ecbens alle sjatigftit in realen Seftaltungen, alfo plaftifa) erfdispft, wie in Der Splange jede befondere Qualitat, jede cinjelne Sjåtigteit ein bes fonderes Drgan Des $\mathfrak{P l}$ fanjenleibes bildet, alio alles reine Sandeln in Darfellung Dee Sisrperliden untergegt; fo erfaciut aud bier in oer pfochifaren welt jcoe befondere
 jedo action Der (Crienntniffeite (alfo jede Jocenbidoung), Da- Diefe vom Sefůble beberrfdt ift, als plaftifac ©ics Falt, als Pbantafiebild, weldes nur bon ber freien Exs Fenntnifthátigfeit Des madjenden \&ebens in feiner Ridts cealitat erfannt und auf fcinen wabren wertb zuradfges bradit werden fonnte, der nidt mefr frei erfennendell, fons Dern bon Dem plaftifa)en \&eben Der Sefüfigfeite beberrideter Siefletion des jdiafenden lebens aber ald wirtlide reale
 Des Eráumenden und Des Comnambuild if onger in fis nen Erfacinangen nat eille anuaterbedidue Feige von 1 gantafiefilocen, welche durd bes fondere Gefüble, Sxiebe, goecn, als befondere 2ttios nen Der Deci Gciten Der menftifiden Eeele erregt werden, Deren wabres. W3efen aber nids bon Der Geele erfannt werden fann, fondern die, wenn fie Der Grfenntnistyds tigfeit Der Seele objectio werden, und gum relativen Shenuftern fommen, won det, unter Der Secrffaft Der plaftift, bildenden Gefublisfite liegenden Grfenntriffeite :als wabre, reale Beffaltungen angefdaut wervert.

 Wier in Der Eqjare Des bormaltenden Gefùbletebens, Des Sd!afes. Der Sdlaf ift die Gegrfeite, nid) blog die Regation, Des madenden Rebens, und wir es betidie, Dene æotenzen Des sorwaltenden Grfenmigilebens, des -madenden lebens gitbt, fo muiffen diefelben Spotenjen :oder Eugbtloungsfufen Des falafenden Rebens worfans Den jenn **). - Die niederfe goteng ift die des getodgns


 folarem und tellurifdem Seben Des Meriden, uno effit bet Gonnambuliburu mit feinent Geclfegenden Gefintheben fita




Tidetn Sraumies mit feinen Traumbildert, Die bidue Bos teng ift Die des bellebenden Somnambuls mit feinen ibm crfdeinenden Geifergeffalten und ubrigen \$pantafiebils Dern, beide find Sroductionen des efefugblebens, bou benen aber fene meniger indisidualifirt, als \$rofos popoic und Utntyropomorphizmus cufdecinend, bon Dem mit Dem exmaditen Speniden toieder ermaditen Erfennts nibuerm̊gen in ifrer $\mathfrak{F i d}$ trealitât erfannt twerben, Diefe. aber, bóger indibidualifitt und ausgebildet, als Dámos nopganic fiat Darftellend, bon Dem (Etfeuntníbeemoger Des wadenden pufdauters verfannt, und Daநer báufigf mie Die Sraumbiloer Des Staumenden vom Salafenden fetbit, als mabre reale ceffaltungen angefeben merden. In' beiden fâtlen tritt ein beftimmtes Sefutht ober Mgantas
 ergeugt Das Traumbilo doce Die seiftergefalt ald Mros Duct feines plaftifact Gefúblestebensr und nur wena mit irtend Das fatafende leben nidt in feiner Qualitat als ©efúblsleben erfens nenf. fondern unfere Bernunft felbot oon Der plafifacn 玉batigteit Des Befúblsfes bens beberrf(xentaffer und das falafende \&eben mit dem wadenden oerwedfeln, bals ten wir mit Dem ©dlafenden, Der in bems
 ficbilo futcine reale (Sefalt*).

[^6]
## － 107 －

Das xewrov $\psi$ evios oer irrigen Dentung ber彩的tafietilder des Gomnambulg von Biffern und ans Detn mit ibnen in Betbinoung und wecdefmirfung fes
 mayer（ $\mathfrak{P}$（ybotogic ©．263．）fict die Fifionen der Oomnambucen ooncimem ©dutgeifte，dicmoc ralif $\dot{d}=$ religiofe \｛endeng ber Gommambuten，und Die Effafen derfetben fur uncrfiartare Whánomene an．－ Jdi bingegen glaube，Dan alle Diefe Eridecinangen aus delp ฒefen dés ©omnambulièmué，wenn diefer nur in feiner Gia gentbuuliafeit，ald cefuglesterca auf ier bédjfen Motend， und aus deun ©diafe nnd \｛raume entiprungen，exfannt，anb Diefe Erfennung feft gebalten virb，bolfomumen ertlárlid
 maver fix genothigt fieft，mir unnótgig und unpgyfiolos gifd fateint．－Wie id die $\mathfrak{F}$ ifionen erflare，ift theils
 Den beutlider merden．－Das̊ lletrige fann gier nur furs be＝ rubrt werben．Die moralifat＝retigiofe §endens nuf nothwendig mit cem gefteigerten Saditleben entfiehan， Da religiofe $\mathfrak{K n f d a} a u n g$ ibrein wefen nad nur fogenannte unnnittelbare，cigentlid aber Durdts Gefubtkleben Der Ecele vermittelte Xnfdauung bess siottiden im Seben ift（welder：
 genifter feft），alfo iun gleition ねage gefteigert verien mún， wie Zas cefuhthteben gefteigert wirt．Die effrafe der Comnambulen ift nur der godife Brad Des Gefublstefcing des Somnambulb，in meldem daş piydifde Seben，allein thà． tig，feine boddfen Srafte，obgleing immer ald Befubthieben， Daber bier unter Der Sorm der Pbantafie，entfaltet，sdabz rend nidft felten dab fomatifate Lefen in untbátigfeit ver． finft，baber eft den ©djein des leibtiden ©terbens annebuen Gann．Sieruber bei einer andern Berlegenbeit auêfubrtider．

Senben，ifn und andern eomnambulen nur fidtbatets， Den madicnden 3 亿fajauern aber unfidtbaren §erfonen bes feyt alfo Datin，Daf man immer nodi Das wefen des F－Salafes und Des Somnambulizmus falfa）berfegt；Daf man ben wefentliden ©barafter des ভalaflebens als Bes füblsleben nidgt beftimmt genug auffaft，oder wenn aud beftimmt aufafit，15n Dod nidit bei Der Evtlarung Dee genannten Grfaeinungen feft bált，fondern nunaby
 Demgeiferfegenden somnambul eine freie © Cefentriftøatigfeitunterfdiebt，oiebei Demfelben nidt borganoen feyn fann．－ Dem Salafenden und Sraumenden，und efien fo dem félfebenden Comnambul erfaeint iedes．Gefüfla iede Joce，jeder Trieb in plaftifacr Form，als reale Bes falt．Er fañ nidit Die Semefis und Das wefen Ders felben einfegen，da in igm feine Ginfidt，alb Dpes \＆ration Der erfenntnigtgatigfeit，gorganden ift，uno feine彐ieflerion uiber Diefelben unter der Serrfanaft des ，plafis fa）en ©゙efúglslebens liegt；und dennod glaubt man irrigr und fid mit Dem Somnambul feiner freien Bernunfters Ecnntnía begebend，Das，was der Sråumende und Det Somnambul als oon \｛uselt fommend fieft，fci eine wass re Bielalt，die mit ifm redet und fich mit ism unterfált， welde aber nur der ©omnambul aflein zu feljen und gu Goten im Stande fey．Wei jeder Seifererideinung des S Somnambuls，meldie yon Dicfem für eine wabre Seftalt getalten wird，if alio immer fubjective Tálifdung vors Ganden，indem námlict die yom Gefäble begertfate §ers

## - $109^{\circ}$

munft die sibider jener fur mabre beftaltungen baift, und indem die Sernanft, da fie nidt frei if, nidet von ifs rem Bermógen, die Erjdeinungen auf ifren mabren ssertந zutu̇af zu britgen; biebraud maden fann. Ueberall, to aud Die madende Sernunft fid) Diejem Clauber bingiebt, wird baber gleidfallz, wie beint Eomnambul, anftatt Die Bernunft in ibr Med)t cinjus Segen, und Dic (Erfa)einung pindologifal ju extláren, Diefc für real angenommen und Die Bernunft unterdrúaft. Der Die ©eifererfideinung für reale छeftalt Mnnegmende: iDentificirt fid gleid)fam mit Dem Comnambul, indem er feine ふernunft Der Şerrfdaft Des eefủblêlebens jenes bingiebt, arfatt dafer die Pbantafiebilder jenes durds Die Sermunft feines madienden Eebens auf idren mabren Wertb zuruicforingen follte. Der an Seiftererfdeinums get, als* realen Ejeftaltungen, Blaubende ift ein was dender Comnambul, bei meldem Das ©efůblsileben Die. Bernunft unteriodt bat, und Diefe in Sdylaf ocrjuns fen if.

Ser ferbler fant baber auch als in unferer bisteris gen $\mathfrak{y y y}$ fiobogie und Pindologie begrándet angefegen werden, weldje bis jest nur Pbyfiologie dez madjenden Sebens ift, aber Die Iefrfeite Deffelben, das falafende feben und den Sonnambulismus, wenn aud andeutend, Dod nod nidt mit ftrenger Confequens feinem innereus Wejen nad erfannt gat. Unfere bidgerige Bindologie bat die Sefege des piydifden Sebens nue von der ciluea Seite Deffelben, vom madjenden pibdif(den Reben abitet Gitf; Die Gejege Der Setrfeite Des madjenden plydif(wen.
febens, Deş £andeb, in weeldeem des sraunt feine phant tafiiide Secrfidaft ausübt, find ibr nod faft unbetanafo Da fie den Traum und den Comambulid mus uod nidt als polaren Gegenfas des wadecnden Eebeng anerfanit gat, und erf swenn fie diefen Begenfat, zwifden weldien der einfate ©alaf als $\mathfrak{I n d i f f r e n j p u n c t ~ l i e g t , ~ e i a g e f e g e n ~ g a t , ~ w i r d ~ f i e ~}$


Wenden wit nun Diefe bier entwifelten Grundges fegse des falafenden gebens und des ©omnambulismus, ats Det jdbern ¥oters Deffelben, auf den vorliegenden geall unferes geiferfebenden Snaben an, to erfalten wir einent fraferen ariadmeifaten Faden, der uns in bicfem bisber unerforfdeten ©abyrintfe fitifer leitet, und wenn wir Das bei de vorliegenden Grideinungen an frůbere $\mathfrak{F e g e b e n s}$ beiten in Der Srauffectsgefaid)te dez Suaben anreibent to witd mit Det Genefis derfelben aud jede Eingelfeit pyyfologifa tmo pindologifac ertiart werben, und alles, was bisfer Dunfel, bermorren und daotifd bor uns lagi iviro Durd) Erfenntnif Des innern BCffefees Durdfendtet, geovonet und organijd geffaltet erfacinen. Die goee einer \&ebenserfacinung if Das imnere. organifate Befeg Derfelben, weldaes alle eingelne Theile des Gangen geftals tet. - Jif daber die joee ridatig aufgefaßt, und wiro fie confequent auf Das esingefne angewendet, fo wird duad diefcz nothwendig in feiner inneren Rothwendigfit evtannt, alfo pyyfiologifa ertlăt wetden múficen.

Die' erfien UnDentungen, und gleidiam crfen Steime Der nacfolgenden Damonopganic bel unferem
 Srantgeit, ege er in die magnetifde Webanolung genom: mer wurbe.

In einem $\mathfrak{A n f a l l e}$ feiner Sraumepilepfie atit 18. Gept. 1817. (2rdiv 3. B. 2, ©t. ©. 56.) erfdienerr
 Woti, cin Sajaf, ein Rabe, ein Odjee, ein Şund, tocth de ign unter Dro反ungen zwangen, ibre ©timmen nachs. zumaøen, weldes Dank aud unter beftigen Prampjon gécdab. Iid gabe fabo Dort in einer Mate gugedeutet,
 als $\operatorname{setlidje~Srámpfe~in~Den~Refpirations:~und~Gprads:~}$
 flectirend, bermòge des 畀antafielebens Dee Staumes, Dem Stranfen Diefe Mhantafiebilper ergeugten, auf gleide Weife, wie dem im ©øjafe vom Mip gedtúften æiens, fajen, Die Durd eine niedrige lage des Sopfé vermittelte: und feine Refpiration and Citulation beengende ©onges fiion Des Bluts nad Dem Gefirne das Prantafiebild eis; nes auf feinet $\mathfrak{B r u f f}$ fiegenden ungebeuers, odet, wenu,
 tinees geifilectutide Bertidtungen gemaltfam fordernoem Ungefeuers̊ berborbringt. - Waş in Diefem 2nfa@le nod: ju einer niedern Gpgare botging, das Der reflectis renden $\begin{aligned} & \text { gantafie als befimmate außere ces: }\end{aligned}$ fialterfacinende innere eigne Gefǘl, bildet. fidm nun in Der fpåteren Meriber Der firantbeit Des Sinas.


 Snaben perfonificitendes Prjantafiebilo an．

Beifpicle ábulider Mrt，wo entweder eigne Srantyeit： Doer Srantheit frember mit Dem Somnamibul in nafere Werwandtidaft ferfender Perfonendies perfonifisirte Wbans fafiebild Darfellte，finden swir faft in jeder magretifact Gefaidate，in melder ein bedeutender Serad Des Scilfer
 2．St．S．105．108．）angegeben find．Eben fo gefidt：
 foty（second sight）Det faottiface soctlander；morůber nádufters ausfabrlider），won weldem wir biet nut bes， meten；oas es in Sorafinet entfernter Ereigniffe bes：仳㱜；bei woldem aber ebenfalls Das efefabl Des Ento fernten ober Bufunnfigen fids als eine beftimmte forperlis d）e Geftalt dent Gefůblsauge des ©echers Darfelfo：Uno gleidermetfe fonn aud fede＇Worabnung zutůnfiger odet entfernter Greigniffe，fo balo fie Dem atnenden cirte fidtbare efffalt bor Die Magen fübet，over，mie bler bad （3）fíftsorgany，in andern gatlen burc）befimmten Tont und Gerwa oas sebdrorgan afficirt，nur burd Dicfe etjemtadmlide Tbatigtett Der menfaliden Scele erflatt merden：

Diefe crufdeinuing Des zweiten cefiats und der ふifioner entfernter und zufanfiger：Dinge mag audy einfts sweilen als erflårendes ぶeifpiel der grofen Eigentyámilids Eeit Dienex，Das unferem Ranaben feine Phantafiebiloer im
 exfolener．－Der fabtifime Seget，der cime abnende

## - 113

 ef abee in foferue tididt, ald die spauptqualitat Des mas denden ecbens, Borberriden Der Erfenutnigfeite De Secte, bler unterDxuft if, und Dagegen Die Stauptquas litát Des falafenden lebens, : Wowherridien Det Sefáblss feite, fide elnfellt. - sbir foranen alfo Diefen Buftanb nut als particlien ©diaf and ©omnambulibs mus anfebet, námlidf) Des pfocilifaen qebens, fo waft
 iff, bier Der ßuffano Des ఆdlafes, Heberwiegen Der ©es füllefrite Der ©esie; momentan berbottritt. - Dei Dea的加tifden eegern mirb Diefer Buftand Des partieflem ©djlafes Dadurd. Deutlidy, Daff: fie in Dem Momente, wa ifnen ein Gefimet entgegen tritt, mebr boet meeniget iff
 ghnye Saltung etwas ©tarres und Reblofes gat. Bet unferm Suabea ateldrt fad. Dieraus Die Cerfactinung, Daß Gáuig Der Mlte furz $\mathfrak{n a d}$ Dem Fiorgenfalafe erfdiet, boer aud tm Mrorgenfdiafe felbft, alfo in Des

 faw winden der ©efdeinung bei annaberung
 vufen trollte, weil bier námlid die ermadiende Sefferiod Qas freit ©piel ber Phantafte zerforite, und das falas
 Dem wadenden Seituleben unterging, Endtica wito bieraus bie Joentification Des Miten mit
 200. VI. ©ft. 1
ait Dett 2lten gevidetetet Brief Bfrete, itben biec Dit aefferion Des Sraber teinen Unterfdied mebr zwifden facb, Dem: Galafenden und dem Pbantafiebitbe Des Mlten fand, alfo auch den an das Mgantafiebild geridteten Brief gu etoffnen fid fär betedtigt Gielt. - Beint (dotrifden Geber, bei.Dem im madenden puffande ein fernes Crciguif ஒotagrenben doer'im Bilde Gebendent und ebten fo bei der ifre an fie denfende greundin bei fíf wajnenden falaftrunfenen §ranfen (Natcilv 3. 28: 3. ©́t. S. 117.) und bet unferm Snaben tritt alfo ein fobe intenfives sraumbild in's madjende Reben übet, im madenden seben bildet fiid cith partieller ©alaf und fomnambates Jernfegen, welder Buftand momentan alle Seflexidn Des wadjenden Betnunftlebens vertilgt, und
 auc) feise intelligente, ant alfein dag Spantafiebibl feisent Wefen nact fu etfennen vecmosgende Seelentgátigs teit untyåtig iff.

Warum in Der ${ }^{2}$ wifínenfeit bon Det angegebenen ex
 geitpunct feine aignliden (Exfdeinungen auftrateny modate
 sielleidt Darin liegen, Daf im Hllgemeinen de Phantafit Dess Snaben bodif felten fad allein úbetlaffen blieb, ibe
 biden gleidjam feine Beit gelaffen wurbe, Dagegen in Dek mannigfatiger $\mathfrak{B e r f u ́ f e n}$ mit Dem Śfoermogen Des: Snaben outc -ginger, Mafe at, to wie bei ben Metalls verfucten; welde alle fa diefe amifdemeit fallen, wort

## R 115 .

 あer Die finnliden -2nfdauungen angeforen) borzugsweif und faf ausfdiléflid befdadftigt wurde. - Dafer in Difer gángen zmifaengeit bodaf felten auci nur eine ©pur bon guftreten ber spantafie., bagegen in Det fat terein geriode, two die fuaberen §erfucte aus Beforgnif ciner fitrenden Einwitfutg ganglid eingeftelt und Das Geffubtsteben Des Snaben fide felbft uberlaffer mutroe, nun aud Diefe, Eteigerung Deffelben bis jut' bosligen Geffals tung feiner inneren Gefůble plag greifen fonnte.
 nod bie eigentyumalide Gefalt des Phantas fiebiloces. Da die Whantafie, wie Die Berthunfe lgige ©nmbole, ibre ßidder nut aus dem mittlidelit Rebeti nefmen fann; fo finten wit ubetall, wo fie erfdecinent DaÉ Die befondere gorm Derfelfen aud aus det befonbertr Sorm Des Rebens des fie erseugenden Menfdén, alfo dus Dem getwoblrilidien madjenben leben des Sommanituls und aus feinen $\mathfrak{H m g e b}$ ungen entlegnt iff, and if bas:
 lidees Gfefabl, fo witr audi das biottlide unter Diefems silde erfacinen, fen es als allgemethe Darfetiung bet Gottheit, fan eb ald befonvere Datfedung einet eingelimen Eigenidaft: Derfelben, 3,3 ; Der Geilenven Rtaft, wid



 Whantafebilber unter ber fotin buftiget, abentgeiderlis.
 Haren Blid entifegenden feubten Sufellinaic Ders Drientale bildet feine Gisttet in Dent glübenven Forben fanmucte Det beitern tropifden Rimate，welder alle Ras turgebilde verberclidet，mie aber Die Satur dort luyuxith rend fid im Wroducte erfaspft，und feine goee rein， fonbexn fogreid im spoducte erfdeint，fo if aud jedg gbee Dost is reider Bilderptady plaftita，bargeffelte． ynd bie gange orientalitde goeentwelt if eim reidere $\mathfrak{F l u g}$ mengarten，aus der úppigen Ratur entiprungern．Nuf glecide SBeife Den joeenfreis Des̀ wadjenden qebens tn das
耳rilenden çottese im Comnambulisimus fia befindenden Sulubanten bei den ©cieden das innere，weiffagende Gefûbl unter Dem Bilde Dese beilenden Gottee，Des शlesh ullaps；Der religiofe Geber im alten uno neuen Eeffas meate erblift die tra fomnambulen zufande mit ism res Bende Eottgeit in Derienigen Gefalt，welafe feine Selis；
 arjogene，an perfontidge feilige un ©duusengel glaubens de Somuambul，oder in religifer Grfafe ficd befindende． ©ejer（g．刃．Die Jungrtau，bon Drleauk，Die Geilige Sbes spee sc．）unterfalt fich mit dem ibm erfdeinenden Secilis gan；一 und fo if unferm，im cinfadien，bildetlopen， allen dubern ©amuaf der innetr goee opfernden protes． fantifden Cuttus erjogener Inaben auxd das Bilo feines
 fiebilo，in bidef cinfacder Geftalt ausgepragt，und ens


## - 117 -

 feflen.
esg if indeffen nidyt zu begweifelt, Dafe einc anderef als die angewendete sethandtungsmeife auch Die gotm feines sraumbildes ardecs sadrde gebibdet babert. J̧åtte: tal den Snabety, anfatt in feimem fommambulen Bufande.
 gates gur Seflexion binjuncigen, in mebr glanbigen Cinne befiandelt, und mit oda gaader (9. 3. Wi
 Franffurt 1818. ©. 291.) ॥ Dexfudt! Dem Geifte Das

 Obomnambuls entyundet ll IEn alfo mit fentimentates


 zexlegen und fein mantefieteben gieburd meinem scess bunftiefen 'untergarbuen!' mids feinem phantafeles ber Gingegeben und 张er nut winder und Nitafel ged feben: fo mirbe aud bodiftoabrideinlidg Die jegt ext facinende bobere ©tufe feines pfodifaen Ermmambulisa mus das innere Gefugt theiner phatafirceideretr pham tafifacten ceiefinlt ausgebiloct baben, ald es biet unter neiney beiturg inggtid wat.

EnDlid wollen wir fier nod cinige 2 afmerffamfeit be sletwiettigen Exfdeinung Des Mltenbeibeis Den Siaben faentex. span giebt es forif woyl als ein Iritevium efuesopgansafiebideas und ciner Erfdeinung
ainee mitfliden Beffalt an，bafe bei erferèm bas bild nur einem かeniden，andern gegentadrtigen aber nidit erfdeint，－Elin woibedeutendes Gexaufd，ein weiffas gendes，©eficte foll nad）Dem．gemodralidien ©inne nide als elbnang exifiren，went es megrere fugleid bes． Dbadten，Diefe 刃reinung erteidet aber eine かefdrån： fung，noogu borliegender fall den beweig giebt．E® tons nen fále eintreten，wo ein ©eraufd，als Mffection Des． Gefyiprnervens，ein Gefidyt，alg Rffection Des Gefidts̊nets＇
 beng，Dutcf Die Phantafie evjeugt nur Pbantafiebilo if und feinen vealen Gegenfany gat，Dennod aber bei mefreen＇ menfaen zugleid fidy darfellt；une das find die gaille， menn，mie im gorliegenden，Der fomnambule ふेus fánd yon einem æenfaen auf den andera bleidfam．Durd anfectung ůbergetat．Bon Dec ${ }^{2} 6$ jángigfeit des fomnambulen fobens meines zmeiten ©omnambulg，§vis S．，von unferm $\mathfrak{A n t o n}$ und feinem
 2．©t，©，14．）gerciet．Dicfe $\mathfrak{H b b a ̊ n g i g f e i t ~ b a t . f t e t i g ~}$ uno in einem bidaf merfwurdigen brade fortgedauert，
 fiebill，was dem áltern Gomnambul etfdien，audy bet Dem jůngern fid Darfellte．：2luf glethe Weife：alfo，wio Der jůngere Comnambul in Demfelben woment einfalief DDer ermadte，in weldem der altere fommambul murde DDer exwacte，ging aud die，botrere：Form bes＂©oms namguligmus mit allen ibren Eigenthủmlidgfeitett bon dem einell Pinaber arf dem andern－ú6er，－© oaf
 theilt fidf das ecefidt Des einen Dem andern mit, befons Dees wenn beide fiof. berůbren, fondern fogar nade einit gen $\mathfrak{A n d e u t u n g e n ~ g e b t e s ~ a u d y ~ a u f ~ s b i e r e ~ a b e r , ~ f o ~ d a k ~}$ Diefe ebenfallz dask whantafiebild des झienideri zu ers
 ebenfalls modate fid bieraus. aud ertldren laffers waram in
 De fid winfelnd betfriecfer, wábrend Der Meiter doee ber S.err Des Sundes ein vorbedeutendes Phantafiebilo fieft, und warum ein borbedeutendeg, feinen realen (bes
 reen Wieniden zugleidf gebart deer gefefen wito.

SBenn: wit: nun das splantafiebild Deż, Suabetf: nimalid Den elten : mit feiten Rugfagen, Drajungen, Şandungen $2 c$, , feiner myftifaen Şưlle entleiden, , undy.
 SBirfung cines befimmten phatmaceutifden Rtsurimittels:
 mente geviegend nadiweifet, Die eingetnem, in Dem shans: tafiebiloe ;ellbit ineinander geflofienen und in Demfelben plafitid geffalteten Exiebe und sefugle fondern uno suf ibren mabren Weett reduciren; to finden wir nactfaty. gende ©allerie cingelner Gelentanduagetm, gleidfam als Die Das : Phantafebild enseugenden Ele: merte in Demfecten befinmme entifalten. Wir bemess fen indeffex faion biey, Daf diefo, cingetnen Sriebe uno Geffüble, obgleid fie natarlicd bei Dem アinaben auth int

 bDer bon feinat Bernuaft gebilligt nourden, fondern baf man you den meiften annesmen faun, dafifictint puftrent uxuslfommen augerbildet, now nidge ber ins telligenten Seite Des Snabet fab bemadatigt gatten uns megr infinettáagig auftraten, baber fie aud, weem fit in Gomnambulismus bei falafender Intelligeng Des Inaben. fid bouffommener ausbildend. Dem wadeenien \$us (fande Des Sinaben zu wideripreden facinen, biefem Bidft jum Borwurfe Der. Berfellumg DDer Dee Betrug gercichen tonnen.
: 1. Wunfa es Wefiges einer fleines ©umme Geloç, um Den \{xieb, bisimeileu auf ais



 Ther in Befricoigung Dides Triebes noch cia beffimmatet Secilgwedf ;u Gruabe gelegen, waş ber תinabe dadurø
 Dung Des geldes angiebt, ,weil es ign foaf nift gelfe," wage idg nidut $\mathfrak{j u}$ beftimmerr, mbefen tann ein folder secits specfi, obme fid vagen: sermutgungen bingugeben, immiec angenommen merdert, indem ja Die mannidfaldigften Eiws fuiffe unter befondern Bergattniffen alg avgueimitter exs便cinen tomnen. Diefer zum befimmten ssunfoge fing ausbildende Srieb, den er in madjenden zuffande bei , feinen Eltern geltend zu madien wegea dee ibm befannten

 fomme, tritt nun Dem \&inaben in fomnambulen \%ugens blicter, wo et allein fiat befindend, feinem Sefưbldeben deterlaffer if, in plafifder Geffalt eutgegen, verbindet
 befeitigten franfen 3ufandes; unio erfacint Dem pars siellen ©oxunambul als cine ©timme, bie bon ひuEen fá
 Des Şerun jum ©auluz: „®aul, Gaul, was verfolgef Di mid ? " (applefgefididfe 9, 4.).

Macin im Spomente, wo Det Srabe mit feineit amoiten $\mathrm{Jab}_{1}$ mit Dem abbilde feines inneren Gefübles in Conflict tritt, fo Daf jener bon diefem etroas empfans yen foll, tritt Die Ioentification beiber ein, auf gleide新eife, wie fpatet Der Suabe mit feinem Phantafiebilde -id identificilt, als diefes ben \$rief beantroorten foll. Der satte nimmit Daber das gelt nidt an, fondern uberweifet es auf Den Sinaben als frcites Gef(dent.

- Soblte man biet fagen, ber gange Borgang, wo Der Snabe guerf in शamen Des siten uno far Denfelben
 es fût iener erbalten, bon Diefem fid geben làft, famedt Doda ju fegr nad einem fain erfonnenen betrug, um die Eltern Durd eine fallade æoripiegelung zur ©abe zu bes
 Idugnea, mûften aber in Befonderen dennod an unferee frubleren Befauptung feff galten, daf gier yon abfidts liden, prdmeditizten, and mit wadendem Berwuftenn :auggefubrten Wetruge nidt bie Rede fegn tama, da Dle
ganje Ecene in Det Sphaire Des Gefáguebens filelt, auf gicide weife, wie die ryeinifぁie Gomnambule, æparie $\mathfrak{R} \mathfrak{u}$ bel, wenn fie fic) Rnodeniplitter ing fleifd bringt,
 Sinne eines bon freier Selffbeftimmung ausgetgender Setruges thut, fondern ebenfalls nut defbalb betruges xifd genannt werden fann, weil bier Das falafende ©6es fübisia. $\mathfrak{n}$ yom wadjenden Werfandesileben nidft begriffen pird, und Das Sotthmendige alfo Dutw andere Wittel
 auf das ©ubject, bon Dem Dic Şandlung augiebt, evs fádint fic Daber alleroingz in beiden gâllen als $\mathfrak{b e t t u g ; ~}$ in fubjectiver Şinficht aber, in $\mathfrak{b e g}$ iefing auf Den \{̧ans Delnden, iff fie eine blinde $\mathfrak{T g a t}$, Die bom innern Ges fúble beftimmt wirp, und an welder Das freie Uttbeil Deş Şandelnden, Da es ime Somnambulismus nidt aufo freten fann, feinen $\mathfrak{A n t g e i l}$ bat, Die alio aud feine mos salifde zurecinung zulåft, als welde nur beim volicis freien fcinee intelligenten sráfte zu gebraudeen mádtigen Menfaen miglid iff.

Wis merden auf diefes Sbema fpatergin bai dem gefpielten §offen zurudfommen, wo diefelbe $\mathfrak{U n} \mathfrak{f i d g t}$
 men mus.
2. Worgefugl det im Wartaufefater sranfleit fid nod cinfellenden eingelacn
 Graden Des Somnambulizmus, Wei Den berfdiedenen Sranfen erfdeint Dann Dié meifagende Worgefubl untey
 sfátiger auftritt, Das bifůblitleben fid weniger ausge bildet Gat, als unmittelbares inneres Befåbl. - Şo̊ber gefteigert, bei finfender Riefferion und fict megr auss Bildender 的反attafie, ats imnere Stimme, Daber viele Somnambulen eine ©timme in ibren Sinnern reder ou boiten glauber, Rod bobjer geftiget als Spiritus familiaris; endicta auf der bodafen Stufe des plafiad bila
 Dende Geffalt, Daber bei Den ©riecten als zum Jonfubanc ten redender Meşculap, als Dámon Socratis, beim Standinavier Der alten Beit als das Wittel Der deeis lung angebender $\mathfrak{D D i n}$ (Heimskringla eller Snorra Sturlusons Nordlänoke Konunga Sagor, Illustravit I. Peringokiöld. Stockholmiae 1697. fol. T. II. p. 183,) beim glaubigen fatjolifen als parnender und faúsenDer Seiliger, ald Mrutter Gottes; Gier beim nidt phantas ftiid berbildeten $\mathfrak{\Re n a b e n}$ unter Dem æilde sines Garmlgfent ftúgern Қ̧auşgnotifen.

Werfmixoig if beim Eintreffen De§ votauggefagten exfen Rrantgeitsanfalles am 13. April, Daß mit $\mathfrak{B e g i n a}$ Deffelben audx Der Alte wieder erfaicn; und zwar zuerf in unbeftimmterer Geffalt fid. Dem nodi nidgt gang untess Drúcten $\mathfrak{B e r n u n f t l e b e n ~ a l s ~ . ~ W b a n t a f i e b i l d ~ D a r f e l l e n d , ~ u n d ~}$ erff allmáblig aus Der unbeftimmten; bor den Nugen Dess Snaben நerumidimebenben Gefaltung fin fu Dem ges mobnten Begleiter ausbildend. - . Şier wird eg auct dem mit Den gefeimeven Berbåltniffen Des Comnambulismus


Bet biafidgtid feinet dufeen Cerfacinung, bet Stâmpfe in ben Extremitaten; in Dee 3lange, nut als partielles Sompambulismus angefejen merden tann, aud das Bei Gitu ergriff, und gier den pfodifact Comambutismas erjeugte, nua aud das spantaftebilo erfajien; mo fod in itmmer bolfismmenerer ©seffalt ausbilbete, als Der uns solffommenere partielle Gomambultsomus Des ©amatis
 uberging; baber fonderouiftifa Die Sxdmpfe in Dew Deis men uad Die Durch Starthampf Det zunge erjeugte ©ptacjlofigteit verfdmandem, und bas shantafiebilo Des थiten in feines goatommenen \%usbifoung fid neben oem Straben befand.
 aber ourd den freier willen oe wenfacm tu bermeidender Gefabx. Der Des Suaben ins wetes ©fefugl petfonificirende alte warnt tga yor zmei in Dea nádifen Tagen inn gu treffon brogenden inghaflidera Ereigniffen. - Das ßorgefubl Des Sommenden, das Sernfegen Der im Werlaufe Des zeit fid. Etreignenden, und, Da alles nad beftimaten cefegen gef(biegt und als
 if, Des natbmendig fid Exeigneaden, abey
 Die freibett Des Seinfden befferdntt werden tank, Des -on Dem freien wenfan zu gedoficixendea wab alfo audy zu Bergutenden, if, befondecs mas de seers - àltniffe des eigener lebens betrift, cbemfalls cine alls


$$
=285=
$$

 Der eigner Rrantgeit an. - Daṣ gefteigette Gefübl Def Comnambuls bringt Dic biex in Der zeit entfernt liegems Den, aber gegenwártig fabon im Reim vorbanoenen Exst cigniffe gut unmittelbaten 2 Unidaauang, zugleid aber aud Daf. Gefúg Der Móglidefeit Der Berbutung Derfelbeng mo betoes wird nuk boum wantafecteen in faines sila Deripracte plaftica Dargefellt *).

Sptr firdea bei unferm $\mathbb{R n a b e a}$ im ganjer $\mathfrak{B e t l a u f e}$ friner Strantheit nut folten dag. bèbere gernfegen in Des: 3eit auftretey, Dajer as fid aud eeflárt, warum es fiet nur einjelme Womente feines sebens vorausbeftian,
 bringt.
 laben. Der Snabe if godgit tebendig und, obne gerade: guffige: Getránfe ju liebert, verfámábt et cin igm Dats;

 gauptung: DaE mit Der \{nnagme Der æioglidfeit Des æor-
 angenomaren and die Joee ber menfdiliden Sreigeit aufgeger: bon werden muffie, tbeoretifa ou widerlegen verfudt. Des: vorliegende Fall reigt fidt bier an, und giebt den prattifaen Beweig, wie ein im unbeginderten Werlaufe Der $\mathfrak{F a t u r g e f e g s e . ~}$ notbuendig cintretendeś ©̌reignif burd bie bon ber menidlia
 feiner Erfuflung bebindert wird, und biermit alfo die grein. Deit Def Renfigingegen Daf Shtam figreid guftritt.

## - $126 \quad \because$

Beit tetten báfig cingelne Gelůft auf, Deten Berfaguig: ith immer fatwer fádut. So bier miz Dem fesglidjen Socder. $\mathfrak{U r m}$ und don belde entbioft, fann er ben in
 Stánde fid einmal guitlidy zu thun, nidyt befriedigent: aber feine Pbantafie fommt ifun bier zu seulfe; biefe jatt Bert ignt den Sredengtifh, slafer uns Sbein; nebft einemt theilnefmenden ©cffåbrten Des Mables̉; Der erft beft Sylas if dem einfad ergogenen finaben zum Trinffale Ginreidend, wenn nur Die wefentliden Requifite, Sildic: Glajer uno wsein nidt feblen. ©o eridecint ibm, als et: fid allein befinbet, in feinem fomnambulen Sbantafietes: ben Der theilnefmende $\mathfrak{A l t e}$, uin ben lange im 'Iturert
 fu befriedigen. Da alles bier magifal if, und feine Sieflerion Des phyfial unmoglident eintritt, po fübtt Det Olte Den Sifal nebf wein und clafern in Det: Safde bet fid, won Denen Der erfe notbwendig in det. Tafde vetborgen erft fam Gebraudic fid ausbefnt; Det ?alte ladet Den Rnaben zur freundiden Sbeilnabme ein, beide trinfert, und Det Sinabe, wie et mir errotfend ges ftand, nidt Das weenigft, to da Srunfenbeit, enffety mur, als die glafdee geleert iff. Die gange Grideinung if alfo ein Sraumbilo dee falas
 feiten $\mathfrak{U r}$ [prung beroanft, nut tritt ce nidft im afges meinen © ©alafe bes §aglebens auf.

Wollfe jemand uns biet einuendend fragen wie
fann ein blokes phantaficteben trunfen madjen? po Das. ben wir Diefem grager faum eine antwort, benn Diegitage geigt nur von Der untenntní́ Dez máditigen §ieis dees deṡ Mbantafielebens, fo wie Des wefens Der spans tafie felbft, und wir fornten ibm godflens cinige gragen jur \&ofung zuruafgeben, Deren realen Gegeaftand er nidet láugnen wira die fíd aber ebenfald nur Durd Die Sraft der Sgantafic etflaten laffen. WBir fonnten ibn frageri: was betaufat Den im $\mathfrak{A n i d}$ auen Des geliebten Gegens Randes feiner ©inne nidft Niadtigen, fo dafe er in Dems.
 glaubt? - $\ddagger$ ffs bier nidt ebenfalls die fdospferifde Wisantafie, Deren bild auf Den fids Dempelben Şingebens Den zurůctwirft, und ibn Eigenfafaften erblicen lå ft, beren ほiealitát nidt exiffirt? - Im andern Galle, wenn
 fot anter Der Gorm eines . 5 rectmittels verfareibt, und Diefer ef fúr foldes negmend fial erbridt, was anders bewirtt bier Das Erbrechen; als nur die den Menichen beferrfámDe Cinbiloung, D. b. Die in das gange leben und felbef in den תoirper des wieniden fía binein bils Denibe goee des Brecifmittels und feiner notbrechoigea Folgen, affo das zild feiner spantafie, meldez ebens falls teinen realen Grund bat? - $\mathfrak{J m}$ oritten fakle
 Dle Braff; - erfdroafen fúblt fie dabin, und Dus nad Monaten fut Welt fommenDe sind tragt Die form Det cingeblideten waus im deutliden urtriffe auf feines Bruft Was pragte bier Da§ Bilfo Des Erauthes Det

Sinttex bent Retbedez Sindez ein, wemm niat Die phati
 Bul in oer pindifacn Spaire gefaiebt, bier in oer fomas
 ber Sabafende, er genofe woblfameciende Speifen, und
 fonmod Derfelben in MPunde; - er füblt fiditim Sadafe son cincm widoen Sbicte gebiffer, und dem (ruwadenden

 cin Guxche erregendeg Satection, einera andera meidy
 ermadieno findet jener fein Bette verunceinigt, toie fonf Dem Wbadenden Dic gfurctit Die Spxincteren lolete, und Diefer feine waagen bon Sbtanch befeudatet. - Scat Ker nidt ebenfalis das Traumblid fid mit feinett motbmens. Digen, golgen in's phyficje leber binůber gebildet, fo das, mábrend jenes faton verfamunden, dodi die gols gen nody dem Sorper eine Zeitlang fůblbat pind? - Un wie giel mefr alfo bier bei unfermi fnaben, berf als Dase sgantafiebilo veridjmunden, nidyt einmabl, was bei Dem aus Dem Traume Ermadjensen gefdiegt, fiaf. won Der झidatrealitat Deffelben übergeugen tanni, fondertit Der das Sraumbild feiner shantafie ats mirtlid exleote Erfagrang im Geddditniffe erbliaft? ——Es liegt cinet foldan greifelnden gitage immer ein gemógnlider, ang
 zu Grunde, Der námlici, doE man Das, was Das ger

idealen nod realen Einte Wirflidfed annimmt: . 1 Dee WRenfa ift in Der Einbildung franf," urtheilt Der gemeine Berfand, und meint biermit, der skenfid fèn nidit wirf, lid franf, woder am Siorper, noch an Der Escele; allein, Da Die Srantbeit, als in falfajer ceinsiloung beftegend angenommen wird, fo ift biermit, was der Urtbcilende nic) einficht, ja fion ein abnormer Sufand gugegebelt, obgleid) nidt im Siseperlidjen, fondern im Pindifaen Des sienfden, Der aber aufs Sisperlide jurúafmirft. Einbiloung, und auf bo̊berer Stufe Sbantafic, ift ja fabn eine beftimmte Ecelentbâtigfeit, einc beftimmte
 ste, auf andere Drgane cinwirten, und fic belfertiden fann. - ©o mun aud bier im vorliegenden Salle. Des Sinaben Wgantafie arjeligt ifm im partiellen Eomnambus lismus den Met eines wobltbuenden ©icnuffes. In feis wet pinchifaen ©pbaire if die Seandlung Deg झ3cintrims fens tbảtig, und oa fie feinen ganjen Sorper beferrfat, fo muß sud) diefer, Dem gangen תiseper bincingebildete Hat in Demfelben Die notbwendigen Folgen Deffelben eas seugen, Daber Stunfenbeit, Die nod anbále, als Das Shantafiebild faton verfaranden if.
5. Fernfefenim Raume. Sifie ber Comnams bul in Der ßeit rúctibårts und vorwárts fanat, und im Befuffle Das Bergangene und Sommende erfennt, fity in bergangene und tommende Beiter werfet̨t; fo audi füblt ef itw entfernte ঞåume vermoge Der gefteigerten ausbilt Dung feines ejefüblèlebens. - Eine gewdonlide Erfacis nung Der baberen Brade Des Somambulismug. Det \$0. VI. sffe 2.
anferm Snaben tritt Diç Gernfüblen nur felten auf, bas ber aud bier, wo ez plaftifa' gebildet erifdeint, nus cinmal. N1m 8. Spril erfuxint Der gefâflige Mlte, Dem Inaben vom ฒoklbefinden eines geliebten 5rubers शacks
 fprodien," jagt der Mlte bedeutungsuon. - Ein andes Ler Eomnambul murde vielleidt felbf bei Dem Entfernten gemejen su fent bermeinen, oder warbe inn felbf gejer Sen zu baben glauben. - Sier ift Dien fermpeten im ©alafe plafiifa gefaltet, Dag Traumbil exfaeint Dem To eben aus Dem Édlafe erwachenden Sinaben, und Das perfonificirte Gefägloleben Drs §naben bringt Dem zum Selbitbenusticyn erwadten Berfandesileben Deffelben dic Heitere Fadrid)t.
6. ©efůbleines innerenuntedts, def feu Reue fid am eignen sorper frafend Datfellt. Das innere befúbl gebot ibnt, oie innere feandung feines ©efublslebens nidut Durd Profanitung
 nidet Durd Heoctlieferung Deffelben an Den falt bereduens Den Berfand fu foren. Das ©iebot war: "Satweis gen," mie im galljen magnetifden Sireife Stilfidibeigen erite BeDingung if, und nut Die Durd) Die natirlicten Santen ibm naje Wefreundeten follen Sheilnebmer feyn. Durth die åufern Berbåltniffe des wadenden Sebens wito Der fuabe bewogen, gegen bas Berbot feinez §nt nerell auber Dem feale Dabon'fu reden, und wie jedem Fresel gegen Die Ratur die nothmendige Strafe auf Dem

wird geftort, und anf frůher fajon borgefommene swife entifthen am 29. Marz beftige flonifde frampfe Dee, Macfenmusfeln, Dic ibm den Ropf abwedfelno nad vorn und unten, und nad binten und oben reißen. ヨud Gier perfonificirt fein bifůblelcben Den in feincm wiss felfyitem fich befindenden frampfigten Procef. 刃er Mite erfacint, unwillig ůbet Das̀ úbertretenc © bebot, und mit Sauffalágen in S?adfen beftraft ir am Sinaben das obut
 fommenen Somnambulisinus indeffen, wo meine gragen Die §effcrion Des תnaben ermecfen, tritt diefe fo madds tig ein, Dás das phantaficbild fat aufgelbifet witD, uno Der Sinabe zum Gellen Benuftienn fommt, nidyt eine frembe graft babe ifn geprugelt, foridern er babe nue cint åbulidese ©efüfl gefabt. - Sisunte man auf gleidje Mcife cinem bont furditatell Mlpungecheuer genothsidys tigten Meriden Seflexion verfdaffer, fo wúroe er cbens
 den Trieben notbige, fondern dás das Gefùbl Der abs norm erregten §gatigfeit fener ©cifaledtisorgane igm das $\mathfrak{U n}$ getjeues plafiifa geffalte, und in gleider $\mathfrak{A r t}$ fann man behaupten, Dafi wenn man hei Der $\mathfrak{b}$. Raaderíhen Comnambule ( $\ddagger$. F. von Meyer Blatter für biblete æabryeit cc. 1. ©amml. §ranff. 1818. 8. ©. 303.) Daş úberipannte und auf eigcnthúmlide $\mathfrak{B c} i f e$ aus eines nicderen ©pgate angeregte Pbantafictebelt, anfiatt eg in feiner abnormen Sbåtigfeit inmer bobler zu feigern, zue æcferion und gleidifam sum Selbfberougtienn bătte brins gen tomen und bringen wollen, albdann ebenfalli die

Srampfs und Sbolufteufel igre seftalt und शamen wits Den abgelegt，und als girampfe und $\mathfrak{B e r f u ̛ b r u n g e n ~ j u s ~}$ spolluft mutben erfaienen fenn．

2egnlide Grfdeinungen，Daß nåmlidy unoolufoms mene 彐usfûbrutg der bon einem Somnambul fid beroros neter Seeilmittel，doer mangelfafte ©rfuilung feiner Bow
 ge getjabt babe，finden wir ůbrigens faft in jeder 厄bes faidute eines ©omnambulis̊mus．－Der ganje æerlauf des zur Şeilung Dienenden，neuen granfgeitgprocelfes，－ Dcé Somnambulismus－faceint gier nad einem fo fes ffen $\mathfrak{C}$ efege zu gef币eben，Daß audi die mindefte ©totung Daffelbe faion ©tỏrung Dess Şeilungṣproceffes erexeugt．

7．Gefúbl Des ibminfeiner アranfgeit かugenden und Sdadenden．Das bobere Bers mágen Der Gomnambulen，Diejenigen ăuferen Ginfûffe beftimmend zu unterfaciden，meldje Dem vorbandenea Stantbeitzjufande als feeilmittel entprechen，und Dajes anfumenden，und welde alg ভळådlidffiten erfacinent und daber fu－entfernen find，trat bei unferm תnaben in Werlaufe feines ©omnambulismas godit felten und faf gar nidat auf．Daber finden tix in dem gegenmártigen Iegten Beitraume feiness ©omnambulismus aud bieroos nur onnte Spuren，theild，wié angegeben，bei der \＆ts wenbung des won feinen Eltern erbaltenen Geldes，theils am 26．Marz，wo Det Mute Dem Inaben Dask Tabactiss vauden berbietet，weldes er in ber 马eit feiness Soms nambulismus gutweilen fielend getrieben batte，tbeils am 3．2ppril，no ism Dee Mlte toddentlid ameimal an＇s
\$aquet zu gejen erlaubt, und endida am 6. Mrai, wo Der $\mathfrak{A l t e}$ igm das © und tigm nut add zur Gefelffaft Des andern Snaben (Deffen §̧eilungeproces mit Dem unfers $\mathfrak{A n t o n}$ innig vess floditen wat) zumeilen an's $\mathfrak{B a q u e t}$ gu getjen etlaubt.
 fáden feineş. ©omthambulismus, aud menn diefer dis gróste $\mathfrak{S o b}$ ge des Selfiefiens crreidfte, jede grage, die. idj) ifm wegen des Gefund nen that, felbef folder, die mit igm in náberen Rapport fanden, fetig ablefnte, gerwodnlid mit Dem Zufage, "er miffe biog, was inn felbef angetye," mic alfo feim Sellfebjen fid faft nie über feinen eignen Sostper erftreats $t \mathrm{t}$ : fo fpridt fid dief Gefůbl der Befdránttgeit feinet Einfidt, und Der $\mathfrak{U n m i f f e n f e i t ~ u ̈ b e r ~ D e n ~ © r a n t b e c t e g u s ~}$ fand Mnderer $^{\text {and }}$ in feinem prantafiebilde aus. Die won mir igm an den altell am 3. 2pril mitgeyebene fras
 liden Siranfen fu thun fey, wird Dafer am 8. 2pril yon Dem 彐tten zurúafgenviefen: "Inton folle fid um andere niddt befúmmetn, unv frob fenn, daE er felbft gefund fen. ${ }^{11}$ -

Ware bier Wetrug botbanden gewefen, oder aus Citelfeit Dess suaben entiprungener Trieb fidy widtig zu maden, fo wurto er ficher Diefe Belegenbeit, Demfelben ju genigen, nidet borbeigelaffen, und aud bierauf ants wotten gegeben baben. - Den ©ceptifern moige dicfe Demetfung jur 负ebersigung gefagt fenn.
8. Fierner if ald ein, befonders in Den leģten Ets

## - 154

Facinungen.Des glten eine fanaptrolf ficiefender innecét Sricb die Beigierde nad einem von mir fuer Gatednden © eldent bier aufzusalen, welder srieb, ign mebr und fraftiger ala all bisjer angefutiten beberes (dwend, fith aud felbit gegen meine Wcigerung, Demfels Gen nadjugcben, geltend of madjen fudyt, und micin $\mathfrak{F B i}$ Derfteben durd eine findifat auggefibrte Biade zu beftas
 Des eebens wieder vor unis; wo cin eininat fity entipons nenct, nidtt fogleid) in feinem erfen (Entfifien als untidy tig erfanitter, uno Durd aflmásfiges $\mathfrak{F a c h g e b e n ~ f i d ) ~ i n s ~}$ werlidf megr gefraftigter, und bietourch fid immer mefr Der Seerffaft Der Bernumft entzieffender Maturtrieb zus


Diejenigen, die Da vermeiten, dee Zufand Dus Comnambulismus fen im abfoluten Einne Der eines bobje
 bent und faner ©dmáden und Mangeln liegeno, fius Den bier Den praftifacn Semeiz, Dág nid)ts unter det ' Connc bolffommen if, und daE jede. Form des menfas lificn Rebens, und alfo aud der Comnambulismus, nad Dem guten und bofen Princip abweiden, zut \{ugend fiid eriseben und zum gafter binabfinfeil fonne.
$\mathfrak{B c i}$ Der ferneren Eristerung Diefor 飞wfacinung werden wir nun wieder auf Den meetwurbigen lunterfaicd Des folafenden (formambulen) Geffíbletcbens und Des wadenden Bernuaftlcbens, welde als $\mathfrak{z}$ wei berfdite Dene Eebengformengetrenaterfacinen und

wicfen，indemt cs fich bietaus allein ettlart，warum Des cinmal in Dem §naben entfandene §tieb wàbrend feines wadenden §ebens nie fid gu dukern magte，Dageyen es wábrend Des falafenden zuftandes filbit die sandlungen Deş ©omnambuls beberrfijend erfdcint．

Jd berůbre biervei juerf nur turs eine in fo mans
 Daber als cine Eigentyůmlidfeit des Eomnambulicmus angufegende Exfdeinung，nàmlid）Die æitte Der Soms nambulen，um ein Gefdent von ihrem ఇagnetifeur． Diefe Grfdeiaung tritt gesen Das Gude Der magnctioden Wefandung to gáaig auf，fie gict faft jeder beedididte einer magnetifden $\mathfrak{b e f}$ fandlung cinen，man fonnte fagert， gemeinfdaftliden Charafte：sug uno Familienågulidfeit mit anderen，daÉ ift wobl nidyt mit unredt eine nod unbefanate pfoctologifde ふesiefung su ぶrunDe gelegt weroen módte，uno fie nidut blof alş aus fleinlider feabs fudtt oder Gicwinnfuctit entifanden angeffer werdent Dutfte．So findenwir $\mathfrak{g}$ ． $\mathfrak{5}$ ，in Der Befaidate Det Stroms beffiden ©omnambule ein won Eciten Des §agnetifeurs Der Comambule gu maçendes ©jefdenf eine grofe und für Dic fortdauernde Gicnefung fegr bedeutende æofte fpies Ien；To bei Der ミicficiden Somnambule，welder（atrdib 1．1．2．§eft ©．147．）gu Ende ifret Genefung cine innere ©timme gutuft：，ifr $\mathfrak{F i a g n e t i f c u r ~ m o g e ~ i g r ~ D a s ~}$ berfprodene Gebetbud gebent oo．er alfer ©egen weide van ifm；＂und eben fo bei Der Mleiniden Comnambule（Mxatio 5m B．I．©t．©．95），wo aufer cinem bedeutungsodtea，eifernen Ring，nod andere

Ceffatnfe att Die Evmnambutc yortommen，twelde gleid： falls auf dercn Gencfung æefiefung baben，－Collte biee bletteidet Das ఆefajent Des 3haguctifeurs als Ealisman mirfer，welder Die beilende Sraft Deffeloen aud auf Das ppâtere Seben úberjutragen beftimmt fèn？－

Welden 3wecf und Motiv nun aber aud bas vom Snaben gon mir verlangte Gefdent baben mage，fo ift fo biel tlar，Dá die ßitte um daffelbe im wadenden Seben nie laut murde，und nut im falafenden \＆eben，wo die fajas fende $\mathfrak{F e r n u m f t}$ dee Sinaben feinen Zrieben gresere $\mathfrak{F r e i s}$ beit geffattete，fid allmáblig auegildocte，fo daf jier die
 Den şernunftieben tlar vorliegt．Went immer audt im wackerden 弓uffande bei Dem §naben ber Wunfa nad）eis nem Beffdente bon mir aufgefficgen ware，was indeffen unerwiejen iff，fo bitte dennod fein ganges 3icrbảltnís $\mathfrak{z u}$ mir，fein Gefübl fár © $\mathfrak{C l c f l i d f f e i t , ~ u n d ~ e i n ~ g e w i f f e r ~}$ Ctolg fid nidt butd annebmung von ®efactifen Der ármeter אilaffe beigefelat ju fegen，ibm gewía nidgt et，【aubt，mid）Darum ju bitten，wie er benn aud bei frus Geren ङ゙clegenticiten nur mit æůbe von einigen fremben Zufdaurern fur $\mathfrak{A n u a b m e ~ e i n e g ~ t l e i n e n ~ G e f d e n t s ~ f u ~ b e s ~}$ wegen war．

Gamy anders berbielt es fid Dagegen in feinem fomnambulen Juftande，welder，gang fîr fith Eefetyeno， nitøt einmal Durd）padtere．Múfectinnerung mit Dem was denden Buftande in unmittelbarer 豸̧erbindung fanio． Şier trat mit Dem ©dlaf Der inteligenten ©etite bet Cecte im Gefäadeben audy jeder शaturtricb freict auf，
und to aud Det bielfeidt und wabridetinfid nod Durd ein befonderes Werfaltní befonders angeregte wunfa $\mathfrak{n a d}$ einem Gefdenfe. ©don einige Woden frůger (was; als damals unbedeutend fdeinend im Eagebudje nidtat angefüfrt iff) bat midid ber fomnambule Snabe meffs revemale mit einer gemiffen §unfândigfecit, ibm ein an magnetifden Baquet dfter gebraudtez, teînen befondern Werty babendes §afdenmeffer fu idenfen, waś id ibit fandigaft serweigerte, meinem Principe treu bleibeno, fo wenig wie misglid) Dutc) ©icidenfe Den Cigennus
 nidt mit llntedt, Diefe Berweigerung feiner $\mathfrak{B i t t e}$ bei Der folgenden Grfdeinaug als ein pindologifdes miotio Derfelben mit auffainren fu tounen. - Der abgemies fene und gurudfgedrangte si3unfa des sinaben, won mir ein Biefidenf fu ergalteh, bilbete fich nun im Inncrn Deffelben immet melhr aus. Şadend wurde ee, im Falle man ibn auds als bier vorganden annégnen wollte, fetig bon bet Wernunft befảmpft und alg̀ unpaffend in feine ©cbranfe zurúcfigeniefen, daber er nidit einmal ais flar benubl ter Srieb auftand; im belfeljenden Somnambulismug wagte Der תnabe es gleidfalle nidt, ifn nad der erfen
 in dem fomnambulen $\mathfrak{F n a b e n}$ das Gefuibl eineg inneren unwillens (wic er Denn nudt im getwosnliden Sebent leityt bemeglid, bei $\mathfrak{B e r w e i g e r u n g ~ e i n e s ~ s ̧ u n f ぁ e s ~ l e i d t ~ i n t ~}$ Uamoillen gerath), weldeer Denferben übermanneno, enics
 Der im wadenden pufande fetig unterdruffe und nidt
dinee wittliden Beffalt an, Dafs bei erferèm bas Bild nut einem 刃eniden, andern gegenmaitigen aber nids eridjeint. - (Eilt vorbedeutendes Geráufd), cin weiffas gendes ©eficte foll nad Dem gemodnulden Sinne nide ald: Mbnung exifiten, twent: eg megrere zugleid bes. whadten, Diefe greinung etcibet aber eine $\mathfrak{B e f d r a t h t : ~}$

 Gergịnervens, ein Geeficht, ald Sffection Des Gefichtôner's vens, ia fagar cin ©setuct, ald 2lfection Des ßerudsnets bens, Dutct Dic Pbantafie evjengt nur Pbantafiebilo if und feinen realen Gegenfand gat, Dennod aber bei mefreem mienfaen zugleid fid Darffelt; und daé fino Die gáfle, menn, mie im sorliegenden, Der fomnambule ふेus fand uon einem æenfaen:auf ben anbera gleidfam. Durd $\mathfrak{A n f f e f u n g ~ u i b e r g e g t . ~ B o n ~}$ Der ঞbjángigteit des fomnambulen lobens meines zmeiten Somnambuls, grie ©., bon unferm Anton und feinem ©smnambulismus babe iaf ( 2. ©f, G. 14.) gerciet, Diefe Mbbångigfeit bat. ftetig und in einem gidit merfwirdigen brade fortgedauert, fo dás eg fich aucd bierauz eetlatt, mic daffelbe Pbantas fitbili, was Dem ditern Gomnambul etfdien, aud) bci Dem: füngern fid Darficlle. 2luf gleitue Weife, alfo, wie Der jůngere ©omnambul in Demfelben woment einfdlief DDer ermadte, in weldem der altere fommambul murde DDer extyadte, ging aud die bisgere Gorm bes" ©oms nambuligmus mit allen ibten (igenthủmlidfeitet son


 Deess wemn beide fith beruibren, fondern fogar nadj eini/ gen $\mathfrak{A n d e u t u n g e n ~ g e g t ~ e s ~ a u d y ~ a u f ~ s b i e r e ~ a b i e r , ~ f o ~ d a g ~}$ Diefe ebenfalls Das pryantafiebild Des 刃ienfぁeni zu ets blicfen facinen, und exfarocien davon laufen. und ébenfalles mosate fid bietaus, aud ertliren laffen warum in

 ger Serr Des :Sundes ein varbedenteapes Prantafiebilo fieft, uno warum ein borbedeutendeg, teinen realen (bes: senftano babendes Gercåufa), Çefixt, zumeilen ban megs revn Menfden zugleid gegåt sber gefefjen wird.

SBenn: wit: nun das shantafiebild dez, Snabenf: námlid) Den Ulten : mit feiren Rusfagen, Drafurigeh; Şandungen ec, feiner myffifden şựle entleiden, undy.
 Fisirfung cines befimmten phatmaceutifden ottucimittels: in Det Qualitat und Дuautitat Der fosciometrifden ©fea. mente zeslegend nadweifet, Die ciagelnem, in dem Prans: tafiebito ; felbef ineinander geflofienen und in Demfelbew, plaftiod geffalteten Txiebe und es efugle fandern uno aff igren wabren Werth reduciten; fo findect wir nadfaty. gende ©allerie eingelacr Geelentanduagetif, gleidfam als Die Das Whantafebild enseugenden Ele: merte in Demfecten befimme entifalten. wir bemes fen indeffea fafon biey, Daf diefo. cingetnent sriebe uno Gefáble, obgleid fie naturalid. bei dem innaen audy int

 poer yon feinar wernuffit gebigige murden, fonbeen daf

 telligenten ©eite Des Sinaben fab bemadatigt gatten ung megr infinctanágis auftraten, Daber fie aud, werm fit in Comnambulisnus bei falafenber Intefligens Des inaben: fid bouffommenter ausbildend. Dem waderden 3 iu Eande des Sinaben zu widerfpredien rapeinen, Diefen Bidft jum Borwurfe Der Berfetiang ober Dee betruge gereidjen tonnen:
: $\quad$. Wunfa Des Befiges einct fleines


 grofite Berguigen, Pfatbe in bit ©dmemme ouretten



 Dutg Des (belbes angiebt, wowell es igm fouf nibt belfe," mage id nidut ju beftimmen, tndefen fann ein folder secits omeath, obne fid wagen: Fexnuthungen bingugeten, immee angenommen merden, indem ja die mannidjalthgfen Eiws
 fdeinen fornner. Diefer zum befimmter sseunføe fid ausbildende Stieb, den er im madijenden zuffande bei , Feinen Eftern gelteno zu madien wegee der ism betanntèn


Figm befgalb aud nidt cinmal zum flater Bemußtieyt toment, tritt nun Dean finaber in fomnambulen Nugens blicten, wo et allein fid befindeno, feinem Sefübldeben dberlaffer tif, in plafildaer Geffalt entgegen, berbindet fodt mit Dem Gefuble feines nodimmer nidd volifommen befeitigten franfen Zufandes; unio erfacint Dem pary fiellen ©ommambul als eine ©timme, Die bon ひuEen gia




2atcin im Spomente, no det Snabe mit feinein
 in Conflict tritt, fo Daf jener bon Diefem etionas empfans gen foat, tritt Die Joentification beider ein, aaf gleidje Weife, wie fpatee der suabe mit feinem 畀antafiebilide fid toentificitt, als biefes den \$rief beantroorten fott. Der alte nimme daber das Eelo nidt an, fondern überweifet es auf den Sinaben als fretes Gefajenf.
: WBolfe man biet fagen, ber gange Worgang, wo Der Snabe guerff in æamen Des siten uno fat denfelben bon felnea Eltern Beto forbert, fpaterbin aber, als es es fût iener erbalten, von biefem fidf geben lábt, famedt Dod gu fegr nad einem fein erfonnenen Ђetrug, um Die Eltern Durd eine falfac æoripiegelung zur ©abe zu bes
 alaugnen, můften aber in Defonderen Dennoch an unferes :fruberen Betbuptung feft Galten, oan gier gon abfidts lidena, primeditirten, und mit wadjendem Bemufffenn

 gicide æeife, wie die ryeinifaje Gomnambule, æarie かubel, wean fie fid sinodenfplitter ing gleifd bringt, um ibre 2 Hergten gum ©dnitt gu bervegen, Dié niddt ins Sinne eines von freier Selffbeftimmung augselender Betruges thut, fondern ebenfalls nut Defbalb. betruges xifđ genannt werden fann, weil bier das falafende Ge
 mito, und Da§ शothwendige alfo Duta andere æittel. erreiden muß. In objectiver Sinfidt, obne $\mathfrak{W}$ egiegunes auf Das ©ubject, won Dem Die Şandlung auggebt, ets fáaint fie Daber alleroingz in beiden gâllen als Betrug; in fubjectiver Şinfidet abet, in Wejiefjung auf den Şans. Delnden, iff fie eine blinde इjat, die bom inneen Ges fáble beftimmt wirp, und an welder das freie uttbeil Deś Sandelnden, da es ime Somnankulismus nidat aufs freten fann, feinen $\mathfrak{A n t g e c i l}$ bat, Die alfo aud feine mos malifde zurednung zulåft, als welde nur beim voldis freien feinee intelligenten §râfte gu gebrauden mádtigen Menfaen móglid iff.

Wix werden auf diefes Ebema fpaterbin bei Dem sefpielten शoffen zurufffommen, wo Diefelbe $2 n$ fidgt
 men mus.
2. Worgefugl dorim Wartafe feiner suantrit fid apd cinfellenden eingelnen Qnfálfe. Gine gemógnlide © tidecinumg in Den bóbern Graden des Somnambulizmuk. Wei den verfaicoenen Sranfen erfdeint Dann dief meiffagende ßorgefágy phtey
 sbàtiger auftritt, Das bifublsleben fid weniger augiges biloet gat, als unmittelbares inneres Gefůgl. - Şobjet gefteiget, bei finfender æiefferion und fide mebr auss bildenber SGantafie, als innere Stimme, Daber biele Somnambulen eine Stimme in inrem Jinnern reden fu Doren glaubern. Tod bsber gefteigert als Spiritus familiaris; endica auf der bodafen Stufe des plafifa bild benden Phantafielebens als àuEere zum Sranfen res Dende ©effalt, Daber bei den Grieden aliz zum Infubans ten redender Mesculap, als Dámon ©ncratis, beim ©tandinavier der alten Beit als das Mittel Der Şeis lung angebender $\mathfrak{D}$ Din (Heimskringla, eller Suorra Sturlusans Nordlänoke Konunga Sagor, Illustravit I, Peringokiöld. Stockholmiae 1697. fol. T. II. p. 123,) beim gláabigen Satjolifen als parnender und faủbender feiliger, alg §rutter Gottes; bier beim nidt phantac fition berbildeten Snaben unter Dem Pilde sines garmlofet frübern 马̧auğg noffer:

Merfmivoig if beim Eintreffen Des votauggefagten exfen Srantgeitsanfalles am 13. Spril, Daß́s mit $\mathfrak{B e g i n e}$ Deffelben audx Der Mite wieder erfaicn; und zwar zuerf in unbeftimmterer ©̧effalt fid dem nodi nidet ganz unters Drůcten Wernunftleben als Pbantafiebild darfellend, und erff allmáblig aus der unbefimmten; yor den \{lugen Dess Sinaben Gerumidnmebenden Beffaltung fidt fu dem ges nobnten $\mathfrak{b e g l e i t e r}$ ausbildend. - S. Sier wird es auch Dem mit Den gefeeimeven ஒerbáltniffen Deş Gomnambulis̊mus nicde Bertrauten tlor, DaÉ, lobalg Def Srantgeitsanfaff,

Cer biafidetlid feinet áufern Crfocinung; Der eriampfe in Den Extremitaten; in Dee 3linge, nur als partielles Somambulismus angefegen merden tann, audd das Bei
 ergeugte, nu aud das pgantafebillo erføien; und fod in inmer vollismmenerer Befalt ausbildete, als det uns sollformmenere partielle ©omaambulismus des Comatir faten in die gobjere gotm, in die des piondifden lebens *betging; baber fonderouiftifa die Srdmpfe in Dew Beis men und Die Durch Gtartrampf Der Runge erjeugte ©pradiofigteit verfdmanden; und das spantafiebilo
 tem Itraben befand.
3. Worgefugl ciner ifm beverfatiadety aber ourdiden freien willen beg wenfaen ju bermeidender Gefabr. Der des Sraber ins wetes Gefugl perfonificirende eqle marat tga bor swei ia Dea nádfent Tagen inn zu treffon brogenben inglidutidder Ercigniffen. - Daṡ Worgefúg dee Sommenden, das Feremfegen Der in Berlaufe der Beit fid. Ereignenden, und, Da alles nad beftimuten cefegen geføjegt uno als les ©efdeliendo nuv fucceffec entwićelung Des Gefeges if, Des notbmendig fid Ereignexden, aber
 Die fircibett Des Reinface befbrduft werben tank, bes son Dem freien Menfぁen zu grodificirendea and alfo aud zu Beryatenden, if, befondecs was Die æets -aitniffe des eigener lebens betriff, coemfalls cine allt

 Der eigner Rtantyeit an．－Daṣ gefteigerte Gefůbl Deq Eommambuls bringt Die bier in Der Reit entfernt liegens Den，aber gegentwartig fdoon im Reive borbandenen exts cigniffe gur unmittelbaren ねnidatuang，zugleidg aber aucd Dab．Gefist Der SWogliojesit Der Serbutung Derfelberg
 Derfprade Mlafiifd Dargefellt＊）．
spir fiaden bei unferm Rinaben im gauger Berlaufo． friner Prantgeit nur folter Dase bègere Gernfegen in Der： 3eit auftretey，dajer es fid aud erflatt，marum et Sier nur eingelne Momente feines \＆ebens borausbefima，
 bringt．
 Iaben．Der Snabe if godif lebendig unds obne gerade： scifige Getránfe ju liebetr werfdmぬbt ev ein igm Daws， gebotanes elas wein nidgto－In feiner，ganjen Rranfo：

 ausfebens funftiger Eraignite aud der Satalibuns unbedingt angenomaren and Die Joee der menfdiliden Streigeit aufgege： ben werder miffie，theoretifd ou widertegen verfuct．Des： vorliegende foll reigt fich bier an，und giebt dea praftifden Berweiz，wie ein im untebinderten Werlaufe Der $\mathfrak{R}$ aturgefege notbwendig eintretendesీ Exreigníß Durdh bie von ber menfalia ゅen §reibeit ausgebende Brfaránlung Diefes Werlaufes it feiner Erfüllung bebindert wird，und biermit alfo die grefia

beit tetten báufig einjelne gelůft auf, Deren Berfagutig: Uhm immer fatwer fâlt. So bier mit bem feobglidjent §edjer. $\mathfrak{A r m}$ und oon Gelde enthotat, fann er Den in ibm auffeigenden Wunfa, nad der Wcife der bibern©tande fid cinmal guttlid ou thun, nidft befriedigent, aber feine Mjantafie fommt ifun bier fu feulfe; Diefd gaty bert ignt Den Gredengtifat, slafer uns Mecin, nebfeinemt theilnefmenden ©cfáarten Des Mables; Der erfe befte Splag if Dem einfad erogenen Sinaben zum Seinffale binreidend, wenn nut die wefentliden Requifite, -Sifat; ©lájer und weit nidt feblen. ©o erifocint igm, ald er: fid allein befindet, in feinem fomambulen spaitafieles: ben der theilnelmende $\mathfrak{A l t e}$, uin ben lange im 'Innern
 fu befriedigen. Da alles gier magifd ift, und feine Sieflerion Des phyjic unmogliden eintritt, fo fůbtt: Det Mlte Den Eifa; nebfe wein und Blajern in bet safde bei fid, won denen Der erfe notbwendig in Det safde berborgen erft zam Gebraude fid ausbefnt; Det sulte ladet Den $\operatorname{Rn}$ naben zur freundiden Eibeilnabme ein, beide trinfen, und Det Sinabe, wie at mir ertottyend ges fand, nidt Das weenigtte, to Dás die naturlide Golge, Trunfengeit, entfeben muß, als Die glaide geleert ift. Sie ganje Gridacinung if alfo ein Sraumbilo des falas
 feinem $\mathfrak{u r p r u n g}$ beroanft, nut tritt ca nidd im alfges meinen Sdlafe Des গaattlebens, fondern int particllet ©ゅlafe Des̊ ఇaglebens aut.

Wbolfe jemand uns biet einmendend frigent wie
fant ein blokes phantaficleben trunfen madjen? fo gas ben wir Diefen frager faum eine antwort, Denn bieFirage zeigt nut won der untenntní́ des mádigen ßeis
 tafie felbft, und wir tonnten ibm godfens cinige gragen
 láugnen mitd die fith aber ebenfalle nur durds Die Sraft Der Pbyantafie ettláren laffer. Wisir fonnten ibn fragen: was beraufat den im 2nfauatn des geliebten Gegens fandes feiner ©inme nidt jrádtigen, fo dak er in dems. felben Das bodjfe sufter irdifder ভdosnbeit ju erblicfen glaubt? - Jfts bier nidt ebenfallz die 両ópferifae Whantafie, Deren bild auf den fid demfelben singebens
 Deren Æiealitåt nidt exifitit? - Im andern Falle, wemn
 fer unter Der form eines . 5 rectumittels berfarcibt, und Diefer ef fůr foldees nefmend fiat erbridt, was̊ anders bemirtt bier Das erbredjen; als nur die den 刃ienfden begerffaende Cinbiloung, D. b. Die in Das ganje qeben: und Felbet in den roorper des Meniden fiad binein bils Denbe goee Des ærectmittels und feiner nothmendiget Golgen, alfo dag Bild feiner æbantafie, meldaed ebens falls teinen rcalen Grund bat? - $\mathfrak{I m}$ Dritten falle
 Die Bruft; - erfdrocten fưblt fe Dabin) une Das nad Wonaten fut Welt fommende sino tragt bie forit Det cingebiloeten waus im deutliden umriffe auf feinet Bruft was pragte biet Daß Rilo Des Eraume Des
spatter ant Reibe-bez Sindes ein, wem niat Die phatil
 Gul in ber pindifaen Sphåre gefaie万t, bier in Dee fomas
 ber Sabafenoe, er genofice wobliamedienoe Speifer, und erbadien bat et mit vollem Wewustieyn nodi den Ses
 yon circh wildea Sbiere gebiffer, und. bem (Exwadjenden
 finfter galle exfdeint cinem furdtfamen Gdlafendem cin Surct erregendeg ©dtecfoilo, einerm andern weidg
 acmadjent findet jener fein Fette werunteinigt, toie fouf
 Diefer feine wangen von Sbránen befeudatet. - Sot Ker nidt ebenfalis Das Traumbild fid mit foineti notbmans. Digen, golgen in's pbyficje leben binůbet gebildety fo aná, wåbrend jenez fajon beyfamunden, dodi die fols gen nod Dem Sorper eine Zeitlang fůblbar find? - Un wie viet mejr alfo bier bei unferm Sinaben, berf. ad8 Daş Mgantafiebilo berfamounden, nidjt einmajl, mas bei Dem aus Dem Sraume Ertadaensen gefaiegt, fidy wou Der झidatrealitat beffelben ubergeugen fann-, fondert Der bas sraumbilo feiner 㑭yantafie ats wirtlid exleote (Exfabuang im ©eddatniffe erbliaft? — Egg liegt cinet foldgen meifelnden grage immer ein getodgnlidect, ans shangel pindowlogifder Renttaif entipringender Gretbuti. zн Gerunde, Der námlid, Daf man Daş, was das ges

ideaten nody reafen Eimit Sbitflides annimmt. $\quad$ Dee MRenfd ift in Der ©inbildung franf," urtficilt Der gemeine Werfand, und meint Giermit, Der spenfin fèy nidt wirf, lidy frauf, weder am siorper, nod an Der Eeele; allein, Da die frantyeit, als in falfder Eindiloung beftegend angenommen wird, fo ift biermit, was der Ultbeilende nidy einfieht, ja faion ein abnormer zufand zugegebeti, obgleid nidt im תospperlidjen, fondern im Mindifaen
 Einbilbung, und auf biberer ©tufe Pbantafic, ift ja jabo eine beftimmte Ecelentbatigfeit, einc beftimmte
 tre, auf andere $\mathfrak{D r g a n e}$ cinwirten, und fic befferffata fann. - ©o nun aud bier im vorliegenden Falle. Des sinaben \$gantafie ergeugt inm im partiellen Eomnambus lişmus den Met eines wobltfucnden Bienufices. In feis uer piodifden ©pbare if die Sfandlung des $\mathfrak{B c}$ intritus fens thátig, und Da fie feinen ganjen fiobper beferrfaft, fo muE audy Diefer, Dem gangen 尺irper bincingebildete Satt in Demfelben Die nothwendigen Folgen Deffelben eas jeugen, Daber Trunfengeit, Die nod anyált, als das 9pgantafictilo 依on berfanmunden if.
5. fernfegenim Raume. Wie der ©omnams but in der 3eit rúcfmárté und vorwàtes facut, und im Befufgle das Bergangene und Nommende erfennt, fict in bergangene und tommende Zeiten verfegtt; fo aud) füblt er int entfernte $\mathfrak{R a}$ ame vermige Der gefteigeten dusbit Dung feines Gefuafledebens. - Eine gewodnalide Eridely nung Der gaberen criade Des Gompambulismus. Bet so. VI. Sff. 1.
anferm sinaben tritt dié gernfüblen nur felten auf, ods bet auch bier, wo é plaftiod gebildet erfdeint, nut
 Sinaben vom $\oiint 20$ EIbefinden cines geliebten $\mathfrak{F r u b e r s} \mathfrak{N a C b}$ sidfe bringeno. 11 Ei babe ibn gefefen, aber nidft gem fproden," fagt der Alte bedeutungsioda. - Gin andes ter ©omnambul wuirve bielfeidt felbf bei Dem Entfernten gewefen gu fenn vermeinen, doet wưbe ith felbit gefer ben gu baben glauben. - sier if bié fernfefen im ©dlafe plafiifa geffaltet, dag sraumbild erfacint dem To eben aus Den Exdlafe erwacjenden Suaben, und das perfonificirte Gefüblejteben ors תnaben bringt Dem zum Eelbitbenufteyn erwaden Berfandesicben Deffelben die Geitere शaadridt.
6. Cefúbleines inneren untedts, def fen Relle fid am eignen $\operatorname{sionper}$ frafend Darfiellt. Daż innete befübl gebot ibm, die innere Sandung feines befufblitebens nidd Dura) profanirung zu entweifen, Das goittlide wisfen feiner inuern গatur nidet Durd Heécrlieferung Deffelber an Den falt beredinens Den §erfand ju fôren. Dag ©iebot war: "ভdubeis geth," wie im gangen magnetifden Sireife ©tidfatweiger prife bedingung if, und nur bie Dutc) die naturlichen Santen ibm nafe Befreundeten follen §beilnefmer fenn. Durch die aunern Berbáttniffe des wadenden Gebens wito Dee Suabe belwogen, gegen das Werbot feines §ns nerell auker dem faaufe dabon'zu reden, und wie jedent Frevel gegen Die Ratur die nothmendige ©frafe auf dent Juße nadfolgt, fo aud bier. - Sein seiluageprocef

## - 131 -

wird geftirt, und auf frůber fafon vorgefommene swife entfithen am 29. Warz beftige flonifde Sirampfe Dee Pacfenmusfeln, Dic igm den Ropf abwedfelnd naty vorn und unten, und nad binten und oben reifen. Bud Gier perfonficitit fein biffůblelcben Den in feinem Musg felfyifem fich befindenden frampfigter $\mathfrak{P r o c e f}$. Der Mite erfacint, unwillig ůbet Das ůbertretene $\mathfrak{b c b o t}$, und mit

 fommenen Somnambulismus indeffen, wo meine gragen Die §eflcrion Des Suaben erwecten, tritt diefe fo maddss tig ein, Dás das Phantaficbild faft aufgelìjet witd, und Der Snabe zum bellen æewneffenn fommt, nidtt eine frembe $\mathfrak{F t a f t}$ babe ifn gepruselt, fondern er babe nue eint ábulideṡ Gefůbl gerbabt. - Sỏnute man aul gleidje SNcife ci:em som furdibaten $\mathfrak{A l p u n g e t h e u e r ~ g e n o t h z i d y s ~}$

 den Trieben nitbige, fondern das das esfùbl der abs norm erregten Tgátigfeit faner ©cfalcdisorgane igm das $\mathfrak{u}$ getjeues plaftifa gifalte, und in gleider $\mathfrak{A r t}$ fann man behaupten, Das wenn man bei Der $\mathfrak{v}$. Raaderficen
 æabryeit cc. 1. ©amml. §ranff. 18I8. 8. S. 303.) Das úberipannte und auf eigcnttumlide 23 eife aus cines niederen Epgåre angeregte Mgantaficlebelt, anftatt es in feiner abnormen Sbátigfeit immer bober gu feigern, bue
 gen tonnen und bringen wollen, alқdann evenfalls dit

Srampfs und SBofufteufel ibre Geftalt und Ramen wits Den abgelegt, und als Sraimpfe und Berfůbrungen jus Sbolluft murden erfaienen fenn.

थegnlide Erfdeeinungen, Daß nàmlidy unbolffoms mene $\mathfrak{A u s f u ̊ b r u t g ~ D e x ~ b o n ~ e i n e m ~ S o m n a m b u l ~ f i d ~ b e r o r d s ~}$ neten Seilmittel, deer mangelfafte ©rfuilung feiner Wow
 ge gebabt babe, finden wir übrigens faft in jeder ©bes「化idte cines ©omnambulismus, - Der ganje Berlaufoes jur Şeilung Dienenden, neuen Mranfgeitgprocelies, DCes Somnambulismus - facint gier nad einem io fes
 Daffelbe faon ©torrung des̉ fecilungṣproceffes efzeugt.
7. ©efúbl des ifminfeiner Rranfgeit §ußseden und Sdadenden. Das bobere Bers mo̊gen Der Somnambulen, Dieienigen åußeren Einfûffe beftimmend zu unterideiden, weldje Dem borbandenea Srantfeitzjuftande ald sfeilmittel entfpreden, und dabet anzuwenden, und welde als ভळádlidfteiten erfacinen, und daber ju entfernen find, trat bei umferm תnaben in Berfaufe feines Somnambulismas godif felten, und faft gar nidat auf. Daber finden wir in Dem gegenmártiger legten Beitraume feiness ©omnambulismus aud bieroon
 menbung Des yon feinen' Eltern erbaltenen Gelbes, theils am 26. Matrs, two ber Wite Dem Snaben Dask Tabactss rauden berbietet, weldes er in Der Beit feines Soms nambulismus zutweilen fipielend getrieben batte, theils an 3. 2pxil, too ibm Dee Mlte toddentlid ameimal an's

Spaquet gu gejen erlaubt, und endlid am 6. Mai, mo
 und ibm nut und zur Gefelfalaft Deṡ andern Snaben (Deffen Sceilunggiprocé mit dem unferg 2nton innig vess flodten war) zumeilen an's Baquet gu gefjen etlaubt.
 fáden feiness. ©omtambulismus, aud menn diefer dis gróste Şóbe Des Selffebens erreifte, jede grage, die iaj inm wegen Des Gefundgeitzjuffandes anderer perfos nen that, felbef folder, Die mit igm in nafgeren Rapport ftanden, fetig ablefnte, gemodnnlid mit Dem 3ulage, ner wiffe beog, was inn felbof angefe," wie alfo feim Selffegen fial faft nie uber feinen eignen \$osrper erftrecto te: fo fpridt fid diés gefůbl der Bejdránttbeit feinet ©infidt, und Der $\mathfrak{U n w i f f e n b e i t ~ u ̊ b e r ~ D e n ~ S i r a n t g e i t g ̧ u s ~}$ fand Underer aud $^{2}$ in feinem spantafiebilde aus. Die won mir igm and Den alten am 3. 2prril mitgegebene fras se: was bei fwei $\mathfrak{U n}^{2}$ deren, mit $\mathfrak{i g m}$ am $\mathfrak{B a q u e t}$ befinds liden Siranten zu thun fey, wito Dater am 8. Ipril bon
 nidd befümmern, une frob fenn, daÉ er felbft gefund fer." "

Watre bier Wetrug vorbanden getweft, odet aus Citelfeit Des Suaben entiprungener Srieb fidy widtig fu
 zu genalgen, nidt vorbeigelaffen, und aud bietauf $2 n t s$ morten gegeben baben, - Den Sceptifern mige diefe Demerfung jut æefersigung gefagt fenn.
8. Gerneer if alg ein, befonders in Den leģten Ers

Facinungen Des glten eine fanaptrolfe fielender innerér Ericb die $\mathfrak{B e}$ egierde nad einem von mix fuers Galtenden Gef再ent bier auffugadien, welder Triet,

 Gen nadjugeben, geltend gu mad)en futit, und mein $\mathfrak{B i}$ is Derfiteben ourd) eine tindifat auggefuibrte Diade gu beftras fen unternimnt:- Seiet Gaben wir Das rein Seufdlide Des eebens wieder bor unis; wo cin eininat fita entipons nenct, nidt fogleid) in feinem erfen Entifitien als untid)
 nerlid) medr geftaftigter, und bieeourd fid immer mefr Der Şerefaraft Der Bernunft entzieffender Maturtrieb gus


Diejenigen, die Da vermeinen, der zufand Des Comnambulismus fen im abfoluter Eime Der eines jojbes
 bens und feiner ভdmaden und Mingeln liegend, fius Den bier Den praftifacn 家emeiz, Dág nidfte unter dee Conne volffommen if, und daEjede Form des menfas
 Dem guten und bofen Mrincip abweidfen, zur Tugend fide eribeben und gum gafer binabfinfen fonne.

Bei Der ferneren Evisterung Diefor ExTdeinung werden wir nun wieder auf oen meefnairdigen Unterfdied Des falafenden (fomnambulen) Beffiblelcbens uno Des wactenden Bernunftlcens, welde nls $\mathfrak{z}$ wei verfchies Dene Eebengformengetrenat cridecinen und in intell hanolungen geternat fit Darfillen, guructges
micfen, indemt cs fab bietaus allein ettlatt, warum Des cinmal in Dem Snaben entfandene \{rieb mábrend feines wadenden §ebens nie fíd fu duEern wagte, Dagegen er mábrend des fぁlafenden Rufandes fich die Şandlungen Des Somnambuls beberridend erfdecint.

Sad berůbre bietwei juerf nur turs eine in fa mans
 Daber als cilue Eigentyůmliafeit des Comnambulismus anzufétende Erifacinung, námlid) Die Bitte Der Soms nambulen, um ein Bicfdent bon ibrem æagnetifeur. Diefe Erfaciaung tritt gegen Das Gube Det magnctiiden Befgandung fo gainfig auf, fie gicbt faft jeder geefaidite ciner magnetifden Befandlung cinen, man fonnte fageth, gemeinfanafticifa Cgaraftes mit allocren, das int wobl nidyt mit unredte eine nod
 werben mídte, uno fie nidyt blof als aus fleialider Scab; fudtt oder Becminnfudgt entfanden angefchen werden
 beffichen Somnambule ein won Eeiten des 刃agnetifeurs Der Comnambule gu madjendes ©fefdent eine groke und
 Ien; fo bei Der Mifficien Eomnambule, welder (exrdio
 innere ©timme zuruft: ,ityr શiagnctifeur móge igr Das veriprodene (sebetbud geben, Does aller Segen wcide von ifm; " und eben fo bei Der §leinfaen ©ommambule (2ratio 5m. B. 1. ©t. ©. 95), wo auker cinem bedeutungsbollea, eifernen Ringt nod andere
 falls auf Deren ©̧encfung æejiefung baben，－Collte biee blefleidet Das Gefajent Des shaguctifeurs als Talisman wirten，welder Die beilende Sraft Deffetben aud auf Das \｛pattere §eben ůbergutragen beftimmt fé）？－

Selden 3wed und Motiv num aber aud bab som Inaben von mir verlangte Giefdent baben mige，fo if to biel tlar，dás die æitte um daffelbe im madienden Reben nie Layt nurde，und nut im falafenden Eeben，wo die foflay fende Wernumft Des Sinaben feinen Erieben grifere greis beit geffattete，fid allmadrlig nuebbilocte，fo dan bier die Śdeidung Des fomnambulen Cbefúbidelene vom winajens Den sbernunftleben flar vorliegt．Went immer audt im wademben 马uftande bei Dem 尺naben Der æunfat nath eis nem Giefaente bon mir aufgefticgen watre，was indeffen unerwiejen if，fo bitte dennod fent ganges るerbáltnís zu mir，fein Gefübl fúr ভdicflidfleit，und ein gewiffer Ctolz fid nidt Durd ふnnebmung bon Befactifen Det
 laubt，mid）Darum ju bitten，wie er benn autid bei frús beren ©̧clegenticiten nur mit 刃ixje von einigen fremben Bufdautern gur $\mathfrak{A n u a b m e ~ e i n e s ~ t l e i n e n ~ G e f f a c n t s ~ g u ~ b e s ~}$ wegen war．

Gams anders berbielt es fich Dagegen in feiment pomnambulen $\mathfrak{z u f t a n d e ,}$ meldier，ganz fîr fich Eefetrieno， nidt einmal Durc）fipatere．Müfecinnerung mit bem was denden ßuffande in unmittelbater Werbindung fanio． Sler trat mit Demt ©djaf oer inteligenten ©eite ber Cecte im Gefágaben audj jeder शaturtricb freice auf，
und to aud Der bielleidt und wabridecinfid nod Durds
 nady einem Gefdenfe. ©don einige Woden frůber (was; als damals unbedeutend fobeinend im Tagebudje nidtat angefübrt iff) bat midid Der fomnambule Snabe melis
 magnetifaen Baquet dfter gebrauatez, teinen befondert وserty gabendes ఇaidenmeffer fu faenfen, was่ id igm ftanergaft serweigerte, meinem Principe trell bleibeno, fo wenig wie móglid) Dure bicidenfe Den Cigennus meiner Somnambulen rege fu mader. - §d glaube nidt mit luredt, Diefe ßerweigerung feiner ßitte bei
 Derfêtben mit auffánren gu founen. - Der abgenvies fene und guruágedrångte sỉunfd des Snaben, wonmir eint Birfotient fu erfalteh, bildete fich nun im Juncrn Deffelben immes mefre aus. Waadeno wurbeer, im Falle man ibn audd als bier borbanden annéfnen wollte, fetig bon bee Wernunft befámpft und als unpaffend in feine ©ciranfe jurúcfigerviefen, Daber er nidit einmal afs flar benums ter Srieb auftand; im bellfebenden Gomnambulismus magte Der finabe eg gleidfalls nidt, ifn nad der erfent马urứfivirfung wieder 弓u åukern, Dagegen erbiebt fít nưt in Dem fomnambulen Snaben daz Gcfuibl einez inneren Uumillens (sbic er Denn auct im getwodnaliden \&ebert, leitht bemeglid, bei Berweigerung eines झunfdes leidt it Unmillen gecatt), welder denfelben übermannent, enit,
 Der im wadenden puftande fetig unterdructic und nidt
jut © Ep:ate gefismmene sunfa, eine fleine Summe Gelocz ou einem beftimmten Speeff fucficen, in. 2us genblicfen feineş fic) allein ưberlaffenen Gefůblstebens Demt Sinaben in plafififier ©icfalt entyegen trat, fo gefbiefgt Daffelbe aud bier; aber, in cinem befonderen fireife abs, geifloffen und yom úbrigen Eeben getrennt, Daber Dem (Einfluffe Der eignen Bernunft nod melgr entnommenf bildet fid. Diefer \{rieb mit großer Intenfitat ausp, und erfdecint Durd Stede und Widerrede in mefrere Beitràus me fortgefpiclt, als ein $\mathfrak{R a m p f}$ mit meiner $\mathfrak{S e r n u n f t ~ u n d ~ m i t ~}$ Der Des Sinaben in Dramatifaer form Dargeftelt, pgne Dan bei allen Dicfen efrfdeinungen der freie 2isille und Die Selbfbefimmung Des suabengandelad wate, fondern allein fein innes res wom §riebe beferrfates Gefübl.

วuceft redet igm bictiber fein magifder Mlter am 3. 2pril; Der Sricb fpridyt fidy flar aus, 俩icbt aber mit ciner gewiffen Ungefaiaftheit aus Ermangelung des bes souftienne dee wahren Motives ein $\mathfrak{b j d j f}$ untidtiges Sotiv unter:, /fweil er gegen Das Werbot aufer Demt faule fu rcoen mir Dag fribere ergåblt, folle id) ibm, wenn ce falafe, cin Wràjent maden." - Das: wenn er folafe, foceint auf die fruigere æerweigerung des Gefdenfs binguDeuten, wie Denn uiberbaupt Diefe gange ©cene nur im ভallafleben Des §naben Realitat bat.

Wcine vernůnftigen $\mathfrak{S o r f f e l l u n g e n ~ b i e r g e g e n ~ a m ~} 8$. Sptil vermógen nidft, Den innern Exieb Des finaben zu sertilgent, fondern es tritt erneuert am in. Ipril mieder


## $-159-$

idf Dem Sirabet ein Sefdent gemaity buben wetbe, molle er ifm faion fagen, was er mir fatenfen folle."

2is aud diefe wiederfoite gorberung nid)ts bei mit frudtct, und Die Grfůlung Derfelben an meiner Beffarws lidfeit gix lideitern Droft; Dagegen Der cinfallenide Bees burtstag Des תuaben Den © nod mefr antegtr gefellt fict am 13. Wpril gam von
 Die Drofung, mir im Fafle ferecter widerfetilldfeit eis

 feine ăuEern Gégentánde auêlafien fann.

Altein auch Diefe Drofung gewinnt bei mir fein Sackgeben; im Gegentfeil; Da die æernunft den abnorm auftretenoca Srict nidt gu befertiden sermas, wito Der ungerectfen Drobung cine getectite mit ©raf entges gengefekgt, Deffen Æcctmàáligfeit Die Sernunft des was denden Snaben ebenfalts cinfiegt. - Dief bemirft fo bicl, Dan der in Der Geiffergeffalt perfonificirte Srie6 furúctweidt, obgleid nidtt ganj aufsefoben mird, und
 gen gefdefye der Poffen nod nidt. " - $^{\text {n }}$

Eo blicb nun Die Eade rubend bis jum 7. Wiai.

- Dic ছermunit batte bis bieffer geficgt, und der \{rict wat, obgleid nidt bertilgt, Dod sur æube gegangelt, als er jeģt von §euem ermadt, und, Da weder Dros Gungen nod) Bitten Die (Erfülung Deffelben zu bemirffa bermigen, Die erfaltene $\mathfrak{B e f d r a n f u n g ~ z u ~ r a ́ d i e n ~ u n t e r s ~}$ nimmat. Die naturlide Gutmitligfeit Des Sinaben ge


## － $140^{\circ}$－

fattet inbefien aud bier feine bedentende $\mathfrak{\text { Radje，eit }}$ findifact $\mathfrak{p}$ offen genigt，um fûr das $\mathfrak{D p f e r}$ Deş nidt evs füften $\mathfrak{S u n f d e s s ~ \Re a d e ~ z u ~ n e g m e n ; ~ i m ~ M o r g e n f d l a f e ~}$ am 7．刃ai bildet fidy Das æacjegefübt fum beftimmten Entfdufar，und erfdeint aud biet perfonificirt in Det Geffalt Des myfitiden Mlten，welder Dem Snaben bes fieblt，mir fieben Sindpfe abzufdneiden；－was Dann aud im naddften ©dilafe augigefugrt uno fomit Daş Dras ma beenbigt wird．

Swie fid nun bet bom baltwadenden Snaben ges trennte，und ibm als frembe Petion erfdeinende $\mathfrak{A t t e}$ mit Dem vollfommen fomnambulen §naben identifd darfeltt， auf gleider weife，wie Der Den §inaben im galb madens Den（partiell fomnambulen）及ufand prigelnde Mite Dem odufommen fomnambulen Praben am 30，Miars als Sirampf erfdien，und fpaterbin Der falafende Sinabe Den an Den $\mathfrak{U l t e n}$ geriduteten $\mathfrak{b r i e f}$ dffnete，feben wit Deutlid im Comnambulişmus Des 7．æૂai．Şiec Gandelt nidt megr das dem galb wadenden Snaben ers fadeinende Sraumbild，fondern der Sinabe felbft，aber Dennod nidt nad freier Selbitbeftimmung feines 刃ers numftlebens，da er ja fळlafend iff，fondern nur naç Dem jest frei auftretenden und fein ganges ，Gefûbliteben beferridenden §riebe，welder fidy nun aud felbit bet Breflexion Des Rnaben bemádtigt bat．\＆iffig und bers falagen，mit $\mathfrak{H}$ eberlegung Die $\mathfrak{M i t t e l}$ wáblend，leibt det Inabe von dem andern cin Meffer，nadert fict mir bees froblen，und fübrt unter Dem ©dein einet gleiduuiltigen Sandlutg feive $\mathfrak{\text { 亿ficdt aus，welde，nad der infinctmas }}$

 in Diefem womente mit als der Woffen erfdeinen mußte. -. Die §gat if geidefgen, und aun Dréngt ign Die ers madende ©daam, fid fu entfernen, Daber er fogleid nad Derfelben fididy wecfen treibt und fial fanell ents fernt.

Iest aber wadend, if rein srieb micdet nad qußen reflectirt, Die goentification if aufgetoben, und fo tritt aud Die Berednung Der 3eit, wann id Den
 gegen. Der wadjende Pinabe ift bsalig unfauloig an Dem som falafenben Praben ausgefủbrten Poffen; und das ひбbild Des edlafenden, Der Mlte, erfdeint igm fogleidy; mir fagen laffend, "fmifden II-I2 UEr werbe mir Der \$offen gefpieft," fo wie um $1 \frac{1}{4}$ ugr, "er fery mir

 werde.

Şiermit endet Diefe Geiferfene, und waz wir biet pindologifd ertlatt, und auf die inneren Geelenbands
 auct in fpatetn ©ominambulismus des §naben felbft wo Die auggefůgrte §ade den abnormen Trieb deş Snaben bertilgt bat, und fein reines ©efảhl, unterfüģt Durca meine dafwifden fallenden Borfellungen, aud im ©oms nambulismus wieder auftritt. शis er am 9. Mat witder fomnambul wito, und in diefem 马uftande auch Die ©rins

er mit．ocr grosben Naibetat afles Netgangene und deffen Potive，fo dan er pogar auf meine verfüfrende frage： warum er mir nidat borber bon Dem ßoffen geredet？ Godif ullduldig crwicdert：$/ 1$ Das mar ja eben Der Pofs fen．＂．－

Ruf Die ©inrede，Daf bier nut cin oom wadens Den Sinaben auggefonnenes und mit volfommencm Fes． wuftena entworfencs Poffenfuicl in cinem fimultrten Eomnamoulismus auggefůbut morden，dan alfo die unt． wiffengsit Des wacterden Sinaben von dem im falafendent 3uffube Borgenommenen abfidtlicher Wetrug Des Sna： ben fey，glaubeit＇wir nun nact Dem bisber Mngefübrten
 Die beiden，fin ju einander polar verfaltenden welten Des wadienden Bernunftlebens und des fomnambulen Escfúblelebens，Die aber cine in Das andere giauberreis あen，ifuct wefcatliden ほetidicoenbeit und Eigentgum lidfeit nast nod nid）t begriffen bat，den modate auci jede andere Demouftation nidht auf Den rechten Sieg fu füs， ren bermigen．－Uns liegt Dic Sacte flar bor，und wir boffen，Dab unfere verfándigen $\operatorname{Refer}$ mit uns่ gleidece Speinuly feyn werDen．－

9．（Endid）gedenfen wir nod mit cinigen Worten unferer © orrefpondenzmit bem beifte，welde indeffen nidet Durd Den Rnaben ，felbit angeregt und nicte im Gomnambulismus：Deffelben，gleid）Den bisiber： aufgejablten Erlfacinungen，begrůndet，fondern als reiue auscre アugabe anjufeben ift，aber ebemfalls zum neuen Beweife Dient，wie fímer Wabrgeit und ふerrug im．

## - 143 —

fomainbulen Reben von einander su unterfaciden find, Betradten wir mit Den frủber daractexifirten Ungláus bigen afle bisheren Erfacinungen Des ©omnambulismus alz abfiatliden Wettug, wiffen wir nidt Das vom was dendea Reben gánglid gefdicdene fomnambule Reben $\mathfrak{z u}$ wuidigen, fo werden wir freilid, aud bier nur einer abs, fictatiden und wiffentliden Setrug Des wadjenden Sna* ben fotben. - Im begentbeil abet evfennen wir den fomnambulen zaftand feinem Wefen nad, to wiro aud Gier Das Sanze flar und deutlidf.

Der $\mathfrak{B r i c f} \mathfrak{l}$ lautete an Die ミraumgeffalt Des Snajenp Die fic) in Der lef̣ten zeit Dem infinctmá Des Sinaben felbef ald foldje antủndigte, ofne fiad. jedocd. im flaren Sernunftbernuetienn des Snaben in ifrct eis
 wadende rinabe verbalt fid alfo in diefem ©onfict meiner $\mathfrak{P c r}$ Fon mit der der Saummeffalt als bollig indifs ferent, er if nur Der: \{råger meiner 2uftråge und Det Des. fomnambulen Snaben, und obne flares Setwist fenn Diefés Zuffandes auai ofne elarce urtheil úber Dens Felben; Der falafende Gomanmbul im Geegentbeil iff feiner $\mathfrak{R a t u r}$ uach identifa mit Dem Sraumbilde, und Diefes ift nut aus Den cinjeclnen Sricben und ©̧efáblen bes Comnambuls entfanden; wie fie fide plaftifa bila: Dend, ins wadende reffectirende \&eben binubcrreiden. WRan tonnte fagen, Der wactende Sinabe if Der 刃ernunft, menfd, Det falafende תnabe if der Sinfinctmenid eines und Defflen Jndididuumb, Die im Gerunde eilus, in $)^{\text {ex }}$ (Exdeinung don einander getrenat

## - 144 -


 Der Seanitungen Des Traumbiloes feine Senntuis bat, und Das Traumbild ift Dic Bermittelung, Duta wpldes beide mit einander in Bemeinfaft treter. Wia nun aber bet Dem Somnambul, obgleid er feiner Matur sad, reintes Gefagtedeben if, Dennod aud Die Exfents nif ; und Biflensfeite thatig iff, jeood immer unter dee :Dertherridaft des Gefúbls, Daber nic mit flarem und Deutlidem $\mathfrak{b e w u f t f e n n , ~ f o ~ t r i t t ~ D i e f e ~ i n f i n c t m a ́ s i g e ~ R e s ~}$ ferion und diefes infinctmáßige fandoeln aud bei dem Somnambul und bei dem ins wadiende \&eben ginůberreis denden Mbbilde Deffelben, bei Der Geifergeftalt auf. Sluf gleide siscije alfo, wie ein falafender Somnambul Die an igu geridjteten gragen beantwortet, wie er cinent an inn geriditeten $\mathfrak{W r i e f ~ e r o f f n e n ~ u n d ~ b e a n t m o r t e n ~ m u ̊ b o e r : ~}$ Gandelt bier Der fomnambule Rnabe und fein pindifぁer leben in Der Gorm Des myfiifaen Miten. Wix baben gier alfo zwei gefdicoene Sebensipgaren yor ung, $\mathfrak{F}$ ns: finctleben und Wernunftleben, die beide voneinander getrennterfdeinen, und yon ainander getrennt gandein, forobl jegt, als. aud in den frůbern Exfacinungen Des $\mathfrak{A l t e n}$. So ratts:
 Wernunftleben Des Suaben, wie es fid ju verbaiten bas: $\mathfrak{B e}$, und ex nun mieder Die © ©ule befucter, feisen © tern geforfam fenn folle $x$. EEz warnt ign yor Gefaby ren, verprididt ign oor andern zu fauşen, and fagt igme zpei nad brobrferserde und in Det gauget Entwicfetung:

## $\rightarrow 145 \rightarrow$

 aus. Cben fo treibt es Den Sinaben zur elusfafrung
 lung einet an mid) geridgteten sitte; und eben fo vect balt es fict nun jebt auci) als beponderes Individuum auf Die onn mir an Daffelbe grridteten gragetr. - ßu\% erff beantmortet es Durd Den Wiund Des matienden Sinas ben jede eingelne bon mir an daffelbe geridtete mủndidie Grage, und naturlich bedarf cs ber Husipecdung det Grage Durct Den תinaben nixt, Da beide, Jnffinct: und Sernunftleben Des finaben ia dod im efrunde cins find. Epáteryin, als die gragen in einen Bricf verfiegelt werben, nimmt es den Brief nidft eber an, als bis die beftimmte Ridtung ocffalben Duxal Die Mporeffe begcidnet if, bei Deren Mngabe zugleid cine Dunfle Reflexion úbet fein inneres wbejen auftritt und Den Shamen beftimmt. Nis̀ Diefer Name bingugejeşt iff, nimmt es Den Fricf an, und unvermógend, Durd bie Sentle deffelben firts Durdjubringen, $\delta$ ffnet es Denfelben auf getwofylidie Weife, wasiam ia ourdaus nidat verboterf
 laubt war, fiegelt Den Friff mit Dem erfen befers Siegel, und giebt nun Die Mntwort, wie frutger, burd Den Mund des waderiden Sinaben. - Fon atem diejer weif der wactende Ruabe nidtb, da att \$iucts, erinnerung $D c s$ falafenden lebens fúr das wadende vers fdrounden if. Saddom alfo der fompanbule suaber Das̀ Jnftinftleben deffelben, Den Bricf eróffict, getefenf ulio wieder verfiegelt bat, uhD Dic Matmort famme Dem So. VL. 3ft. $\mathrm{I}_{0}$
$s$

## -146 -

Briefe Durd Die $\mathfrak{F r a u m g e f t a l t ~ D e m ~ w a d j e n d e n ~ B e r n u n f t s ~}$ leben Des $\mathfrak{S n a b e n}$ überliefert worden war, bringt Diefer mir $\mathfrak{b r i e f}$ und $\mathfrak{A n t w o r t ~ a m ~ n a ̊ d f f e n ~ M o r g e n ~ m i t ~ D e r ~}$ grôßten Unbefangenbeit, Die in gerechten Unwillen ubee gebt, als id ifn ungerechterweife Des. Bettugs befaulots ge, bon Dem Der Sinabe nidte weip.

Bethauten fu wollen, der Sinabe bate bier in madenden Zuffande Den Brief geiffnet und wieder bees fiegcit, Diefes mir aber betrůgerifd verbeimlidt, bieÊe alfo nur belfaupten zu wollen, der madeende Fenid noiffe nothwendig won Dem, faaz det fomnambule getban; waş geget alle Grfabrung if. Det Brief war an den falafenden $\mathfrak{n n a b e n}$ und an deffen $\mathfrak{i m}$ wadjenden geben unter dem शamen Des Sgerrn bon \{xaum erfdeinenden §eflex, geridytet, Der falafende Sinabe, ald feerr von Traum, nimmt Den Bricf an, iffnet, beantwortet und werfiegelt ifn wieder, und der wadende תnabe, obgleid er Leberbringer Des $\mathfrak{W r i e f e s}$ und Der $\mathfrak{A n t r o o r t}$ war, fonate yon Dem ganjen Worgange Durdauz nidtt miffen, Da det Traum verfdmunden, uno felbit obne alle Rưaferinnerung beridibunden war.

Eine Regre gum ©dluE fůr uns und unfre Refer. - Der झragnetifeut bute fid, feine Bernunft Dem fid im Comnambulismus zu cinem enormen Girade ausbils
 Jaffen. Ift der Somnambulismus dic תeffrfeite Dces ma,由enden \&ebens, fo fann ef fide gu gleider Poten, wie

Dicfes ausbilden, und derjenige Magnetifeur if vertos ren, Der Die ©elbffả̉ndigteit feiner Wernunft nidt in gleidem ©irade zu wabren weif, als, Die deg Befüflgies bens Des Somnambuls fid boifer ausbildet. In jeder Weganolung cines Gomnambulg Der bibern brade trits Die ©elbfffánDigfeit Des wadenden ßiernunftlebens in Sonfict mit Dcm gu gleider @elbfffánoigtit frebendent Gefưablsitē̄n des Eomnambuls, - Siegt in Diełem Eonflict Das̊ legtere, fo taufdit der frúber Den ©ommams bul beferrifende Wagnetifeur feine §olle mit dem ign jeg̨ unteriodenden Comnambul, er wird bon allen bee vernúnftigen æeffexion entbebrenden ミuicben und Gefügs len Defficten befferfity, anftatt dak er Diefe Durd) feine Jntelligenz fủgela und leiten follte. - Wiser das Res ben und feine unendiden formen überfeten und bes Gerrfacn will, prafe fict wobl, ob die innere §elbeftáns Digfeit feiner §ernunft Den छsrad erreidt bat, Dafg fie nirgends ibre Saltung verliett, und atdet ofnmadftig uns tergegt, wenn eine andere, als die gerwobnte erbenss erfdeinung mádgtig auftritt.

## II.

## $\mathbb{C} \mathfrak{i} \mathfrak{i} \mathfrak{E} \mathfrak{l}$

efはienener itberben
thierifden Magnetismus.

1. Bijdragen tot den tegenwoordigen Staat van het animalisch Magnetismusin ons Vaderland: door G. Bakkır, Professor in de Geneeskunde., H. Wolthers, Med. Doctor, en P. Hendriksz, Chirurgijn, te Groningen. Te Groningen, bij W. van Boekeren. Eerste Stuk $1 . \mathbf{6 1}_{14}$ 8. Tweede Stuk, 1818 . xxiv und ,270 S. 8.

Das erfte ©tuaf if audins Deutide uberiegt, untet folgenven ₹itel:
2. Seobadtungen über bre seeiffraft bes thiericden MRagnetismus, yoll ©. Bafter; Prof. Det Şeilfunde, $\mathfrak{J}$. Wolthers, Dactor Der Medicin, unb
 Dem fgollandifden überfegt yon Dr. Friebrid ஒitb. Şalle, in Der Fengeriden Budfanth. 18i8. vi mill 120 S. 8 .

Wie Die Seitentimitn Des germanifaen ßolfeg, fo. Lange in Der ©pracge Derfelben nod Die Deutifjen Grunotdne
wiccerballet, bout Deutider ©itte und Itt fiad nie gang ent fremben, fo findet Daffelbe aud in den wisfenfdaften Ctatt. Daber bemerfen mir denn auch in Dem gegentodrs tigen Felde Der $\mathfrak{b e a r b e i t u n g ~ e i n e s ~ f r e c i e l l e n ~ S b c i l e s ~ d e r ~}$
 úberlicferten Sefrfåken gángend fid mit Der $\mathfrak{A}$ ußenfeite bes gnifgt, Der Englánder, feine ひbfammung gang berláugs nend, im ©treben nad irdifdent ©eeminnft unferm Ges genfande nod teine einen flingenden Wierth verfprecaende Seite bat abgewinnen fornen, und der Italiáner in feis nem abferbenden Reben nidt mefr §raft gut Ergrundung Der tieferen Wergátniffe deş Revens findet, bei Dem uns natjer verwanden frolainder (auf gleitfe weife wic bei Dem Dánen und Samoden) nod delu regen treuen Sinn fât Die शatureffacimugen, und io audf fúr Die tiefere Cerforfaung Des thierifaca Magnetismus; und wenn aud die endemifacn $\mathfrak{Z e r f a ́ t t n i f f e ~ D e s ~ R a n d e s ~ D e n f e l b e n ~}$ für Die ljoberen, frengwifenfafflidech llaterfutuugen weniger fáhig madjen, wenn Die PGilofopble, als̀ das alles Eingetne jum organifden Gangen einende Band Dort nie redt $\mathfrak{P}$ Buzel faffen fann: fo erfreuen wir uns Dod mander Seiffen aus jenem \&ande, welde beutfuns Den, Das ungcadtet Des mamgels cigucr wiffenfaaftlis あer Unterfuduungen, Dennody Der åder ©inn fúr Dieffelben nod immer im Wolfe left.

શis einen autbentifden $\mathfrak{F e l e g}$ bietsu baben wir fais Ger Die Mrbciten Des wacfern, nod gans Deutid gebils Deten $\mathfrak{v a n G b e r s}$ unfern lefern in volftandiget Hebees

und wir finden audif in ber vorliegenden ©arift diç theil mieder beflattigt.

Da das erfe etủaf diefer-Wcitráge in Der Dentfacn Ueberfegning bercitá in den feañoen des deutiden sublis fumb if, und bon Dent zweiten Etúaf eine Dcutide Heverfegung zu ervarten fetht, to befdrinnfen wir ung; Den $\mathfrak{R a u m}$ unferer Beitfotrift bedenteno auf eine mit we nigen Semerfungen Durdflodtenc Jntultaangeige ders felben.

Saddem die $\mathfrak{V f f}$ im erffen ©tuffe in ber ©inleitung ©. -7 igr Glaubengefenntnis uiber Das Dafenn des æagnetisnuas, úber dic gnweniurg Deffelben und über Die berridenden Worurtbeile, als fen er phyjifa uno moralifa abfolut jadadiat, fo wie ien Şauptiweaf Der ©carift, Diefen Begenfand den Merjten

 ûber Die ungủnfige gufnalgme deg શiagnetiemué, uno die Weranlaffung Daju, über Mes̊mers Cbaracter, und über Das Mlter Des Magnetismus. 2actrlidffeit Der $\mathfrak{M n f i d t e n}$
 'neticae libri tres. Francof. 1679. 16.), von $\mathfrak{p o m p o s}$ nace, und der magnetifaien Şeilungen mit Denen bon © © catrafes und ©asiner.

3weites Rapitel ©. 3r-40. Beridt Der franjoffifall Rifademifer, alg cine Şaupturfacte der $\mathfrak{D e c}$ leanung des magnetizmus.

Drittes rapitel. Ueber die Einbiloungsfraft, ald uriacte ber exfocinungen beim Mingnetignuag. ©.

41-49. Diefe Meinung fen irrig. - giflein beruft nidt $\mathfrak{v i e l m e f r}$ alle $\mathfrak{F i r f f u n g}$ Der Dinge auf Dem menids: liden §isper, und alfo aud die magnetifat auf Eins bildung, námlid auf sineinbildung des Rebens dees wits tenden Rỏrperes, bier alio des Magnetifeurs in Das Reben Des Somnambuls? - Diejenigen irten alio nut, welde (Einbiloung blog pigdifa) nefmen, oder wobl gat fidg nidtṡ dabei Denfer.

Biertes Rapitel. - leber die Seelfrafte des Magnetigmus ©. 49-120. Die $\mathfrak{V f f}$. befdranten fid bier auf Die Ingabe einiger won ibnen Durd) Dea thieris fden Magnetismus gefeilten Srantjecten. Die 7 guert angefưhrten $\mathfrak{P r a n t f e i t g g e f a i d t e n ~ f i n d ~ G o r t f e g ̨ u n g e n ~ f r u s ~}$ berer Mittbeilungen in einer bollánoifden Zeitfarift (Allgem. Kunst-en Letterbode 1813), Dafer bier uns
 ten if vorsúglidy merfmưroig die magnetifafe şeilung eis
 Daten, Der lege artis vergeblid) mit Mifali und $\mathfrak{D p i u m}$, legteres in 24 Ctunden $\mathfrak{z u} 5$ Dractment, mit Duecffibercins reibungen $2 c$. befjandelt und für unfeilbar gefalten wordea war. Ev wurde jeğt tåglid $\frac{1}{2}$ ©tunde lang magnetifirt, und nad drei Wbaden vollfommengegeilt. - Won allen 18 bebandelten Rranfen wurDen add nidft gebeilt wegen befonderer ungůnfiger Rebenumfánde, Drei wut, Den palliativ geteilt, fieben volfommen.
 treu und flieEend.

Das: weits Stula giebt, gleid dem erfen, nut
 pitel folgenden $\mathfrak{J n g j a l t}$.
 twendungsmeife Des thierifaen Magnetismus. Won Deit berfaicocaen befonclungeweifen geben Die $\mathfrak{B f f}$. Die von ibnen am fraftigften befundenen an. ©ie find: Das fixis ren mit Den Nlugen, Das Beatbmen Des̃ Sranken und Das ©treiden mit Den feainden. Jin ifret $\mathfrak{H n f i c h t}$ Des
 faen fpiritualififaen Tbeorie, dás Die Seele Des Mage setifeurs das allein wirfende und Die verfaiedenen Wes Gandlungsmeifet nur Mittel feyen, um Die æidftung Det
 fie Dic berfaicdene $\mathfrak{W i r f}$ ung beridiedener Mianipulationgs arten aus den veridicdenen sbillen ocs $\mathfrak{R}$ agnetifeurs. Sic reben zwar autif bot cinem Flutfoff, Der vom Mags setifeur auf Den Sranfen übergebt, nelymen Dieß. Wort aber mefr alg fombolifa Dic תraft bejeidnend, und nas bern fid Daber unfern geláutertewen biffenfidaftliden ふns fidter. Die felbffandinge s3irtung Des Baquets, wo Der. Wetall: und waffergeif als Das Tbatige aufy tritt, (d)eint ibnen nod nidet befaunt gewefen ful fen. - Bei sjenftruationgefflern bedienen fic fith mit Efjolg
 zucrf angegebenen $\mathfrak{F}$ anipulation, Des Sixirens Der Singer auf den Ninicen Der Suanten.
©. 33 über Die gemeinfdaftlide ほebandlung Der Sranten, tbeils Durat megrere 5ingnetifeure, theils Dura) Soreinigung maberct wanten tn cimen magnetifden freif.

Die Gridecinungen waren folgende, und deuten auf eine


1. Selfof Bufdauct wurden báufig unmobl, unb mußten das zimmer verlaffen.
2. Die witfung auf Den.Sranfen ift fatfer und ans Galtender.
3. Wenn Der eingely magnetifirte Pranfe baufig mit niemand anders, als mit feinem Magnetifeur in Werbindung fety, fo if bier Der §apport allgemein.
4. Seber Der Magnetifure feft in §apport mit oen Comranibulen und wisft niat fotreno cin.
5. Dic Zafll dex in Comnambuliômus Commenden if gríger. शad Deleuge (Histoire critique P. I. p. 138.) wird nut Der zwangigft Magnetifite fomnams -bur, uad der guniertfe belletyend, nact St offart (Der
 vertfecidigt. ©. 56) witr der fúafte franfe fomnambur; -Die $\mathfrak{Z f f}$. batten unter 20 gemeinidaaflid Magnetifirten 9 Comuambulch. Daß bier \&luftecfung mit wirft, geben indeffer die Berfafer felbit su.

Den Nadtlyeil Der gemeinidaftliden Weffandung Durch Uebergang und $\mathfrak{A}$ nfictung wie Des Gomnambulibs -mus, fo aud De: Nersenfrantyeiten, bexùbren die $\mathfrak{B j f}$.

 foll, ob abgefonderte oder gemeinifataflide $\mathfrak{b e b}$ andiung angumenden fey. 2uf fotche æseif mủrde Dem Magnes tismus ein groigerex wiffungetreis exiffnet, uno zugleid

## － 154 －

Dee falfajen Strucnoutg Deffelben ourd）mit Der ©adje unbetannte $\mathfrak{R e n f j e}$ en geffetert．
$\therefore$ Smeites ®apitel．Berfaiedene erfacinungen im ßjfolge Der magnetifden Befandung．－Magnetis fober © © laf．－Erideinungen an unz jelbff；－bei fabwargern frauen．－Berfude an Tbieren．Seite 45－97．SBir gicfen Folgendeş aus：

Die Berf．theilen Die magnetifden WBirfungen in Drci © Sauptformen．Wartielle Erfideinungen（vermefrte Wåme，ふiefien und ßucfen Der かusfeln，©teiffert und
 Somnambulismuz；und geben ifre ßeobactungen bins fifitlid）Der beiden erfen formen．－Das gefunde刃ienfaen untempanglid）får die magnetifae Cinnwirfung Penen，wird ©． 63 mit §echt begmeifelt，Da jede＇刃aturs fraft audy auf einen gefunden §enfaen einmirfe．um Gierůber mefr in＇s æeine fut fommen，madten Die 彐ers faffer Den Werfuch；fidy felbft wedfelfeitig zu magnetifs $\mathfrak{r c n}$ ．©fB erfolgten berf币icoene magnetif币e Grfdeinuts gen，jeood nidt biš zum Sdlaf．Da aber ofne żmeis fel Die 凹ßirfung won Der Emplánglidfeit Des Rranten zum Tbeil abbaingt，fo foblen mir nidt ein，wobu folde Werfucge in Der angegebenen finfidt pienen follen．－
 theilten fiverifden Werfucte befâtigend，fo wie aus dens felben zu eeflaren find jedod，folgende eingefne，bei diefer
 $\mathfrak{B l i c f}$ Des Magnetifeurs falog die 2ugen des andern Nrztes．Eine zwifden bcide gefaltene clagtafel bob

Die Einmirfung ganz auf (meil nad unfern forifafen Werfuchen sjlas zwar nidt ifolirend, aber als falecteter Eciter wirft). (eben fo entfand (ans gleidjer urfache) feine SXirfung, menn die \&ugen Dez Somnambuls 9 Sinuten lang mit einem feidenen doer leinenen Tudje bedecft maren. - W্Jurden Die Ilugen Des Somnams buls mit Giolopapier bedecft, to entftano ourcts blofe 2nfeben fcine wirtung, wobl aber ©dliefen Der Mus gen, menn das die Nugen bededfende Bolopavier mit Den gingern beruigit wurde. - Sit doppelt feio: nen Tůt)ern bedecte Singer exjeugten blob gelindes - iefen in Den Mugenlidern. - Bjegen Das mit Seide bedecfte ©icfitt murde eine Birastange an's duge gebals ten; obne wirfung. Supferfange ergeugte binges
 nid)t, wenn die Etarge cinen glapernen Seandgriff batte. - Ein entjúndeter Singer Des Mägnetifeurs wirft eben po farf und antioltender, als beide gefunde Daumen (weil jeder ©omnambul fảrfer magnetifa) wirft, und alfo aud jeder Srantjciteprocé, als Dem ©omnams bulièmus verwandt). -
©. 77 intereffante $\mathfrak{U n t e r f u d}$ ungen fur $\mathfrak{i}$ fung det Grage, ob dielinfe docr redte Scite des Magnetis
 Die linfe Seite Dcr תiranfen faitfer ergriffen, und ficfer Daraus den ©dlug, Dá die linfe Eeite Des Magnetis Gcurs fárfer wirfe.

Die S. $80-85$ mitgetbeilten magnetifden $\mathfrak{B e t s}$ fube an fieben gróstentbeile in der legten feålfte Extwans

## - 156 -

getn ergeben wenigftens feine vermefrte Empfangliafeit Derfelben fur dic magnctifde ©inwirfung.
©. 90-98 folgen magnetifde $\mathfrak{B e r f u c h e}$ an $\mathfrak{\Sigma} \mathfrak{F i e s}$ sen, to viel wir wiffen, die erfen, weldde abfidetlid) angeftell wurben, Dafer wir fie auffůbricd mittbeilen. Da Die magnetifore Einmirfung nur in Der Wedjelwirs fung verfaiedener $\mathfrak{D r g a n i s m e n}$ auf einander beftelt, fo ift an fid flar, Dág, wie Metalle, 刃flangen, Sbiere und Sienidien auf andere Meufden magnetifd witfen, aud
 múfen, obglecid naturlid die Erifdeinung Der Wirfung, Die Gorm des ©omnambulismus, werfaicden fenn witd. Det Uebergang (Muftecfung) Des second sight Det fatptis
 tragung Der Stantjeiten bon Menfden auf Sjiere, das $\mathfrak{B e r w e l f e n ~ m a n d e r ~ : B l u m e n , ~ D a s ~ S a u e r w e r d e n ~ D e t ~}$ Siild, Dns umidlagen gábrender glůfinfeiten Durd Den attjem cincs menftukenden Frauensimmers, und siele andere ©ridueinungen furcden faon bierfur. Selbot Die 刃endelfamingungen fonnen nur aus diefer reciprofen 2sirfung zwifden sienidicn und wretallen crelart werden.
 nate alten $\mathfrak{S} u \mathfrak{n D e}$, an einer jungen $\mathfrak{R a \xi e}$, einem nod nidft gan $_{\mathfrak{j}}$ auggemadjenen $\mathfrak{M f f e n}$ (Callitriche, Simia sabaea) einem andern $\mathfrak{A} f \mathrm{fen}^{(S .}$ capucina, Le sai), und an einet $\mathfrak{T}$ aube, und fwar indem man dem auf cinem §ifde liegenden Sbicre Den Daumen in Dic Skagengegend oder auf den §opf legte. Wei dem Scundc enffand Weim erfen ßerfude nad cince æinute $\mathfrak{\text { Puffen in allen }}$

SGieDern ull Berainfa im Unterleibe，und Das erfie bielt 16 Minuten lang an，Hebrigens war das §bier volffommen rubig．Bei einem smeiten Berfube am fols genden Eage atfiand nad wier minuten neben Dem วưcfen ein beftiges Gefarei und Werfud zu entfitegen．

Sei der Rage zeigte fid nad biet Minuten nfs fection Det 2 ugentider，Drei $\mathfrak{M i n u t e n}$ fpáter solftommes nes © Cbließen Der Ougen，und nod swei Minuten fpaiter tiefer ভめlaf，welder eine Biertelftunde lang anbielt： Sm folgenden \｛ag war das §jier Durd）Begentart mebs rerer Wenfacn unrubig，falo $\mathfrak{\xi}$ aber Denned nady fůnf


Wei dem erfen $\mathfrak{A} f f e n$ fillten fid den erficn sag mágrend Der 15 かinuten lang angemendeten $\mathfrak{b e f a n d}$ lung nur geringe Zeiden bon $\mathfrak{R}$ uidigfeit ein．2m zweiten Sag falo et nadi 20 Minuten abwedfelnd Die Mugen；

 10 Winuten and Dauerte fưnf minuten．M⿺ dief einis ge Tage fortgefegt worden war，fonnte das fefr lebendige und am Tage nie einen 2 Rugenblicf fitill fibende Tbier $\mathfrak{z}$
 Der $\mathfrak{A}$ ugen und in rugigen ©dlaf berfegt werden，wenn die eine Sand auf deffen Ropf，uhd det Daumen bor Defien 2ugen bewegt warde．

Fei Dem ameiten Mfen entfanden faft Diefefben Ers fabeinungex．
 Derung in Der betwegung Der Nugenlider，fo daif das

Blinfeln weit bánfiger war, zuwcilen mit guctenden Bes regungen in Den shusfeln des gangen forpers.

Die Cbifdeinungen find, wie man fieft, betweifeno genug für die Reaction der Sbiere auf die magnetifode Einmirfung, und. es fommt nun darauf an, diefe, bei gefunben Sbicren angefelten Berfuche aud bei franfen इқieren ju wicdertrolen.

Drittes תapitel. Wirfungen Des Magnetiss mus borjüglid bei fallender ©udt und andern શerbers frantheiten, theils Durd alleinige, theils Durdit gemeins fiaftlide befandiung mit andern sirantent, ©. 98-
 tifab bghandelten epileptifaca æerfonen, von denen vier sollfommen geffeilt wurben; Dann die befandungsges (d)idite mebreest anderer Rervenfrantheiten. Einew Nusjug aus dicfem und den folgenden Sapiteln etlaubt Det $\mathfrak{\Re a u m}$ nidt.

2ifetes Rapitel. Wagnetiføe Befandlung megrerer ©iranfen veridicdener $\mathfrak{y n t}$. S. 142-199. Nud fier fônnen wir nur die ケamen der befandelten Srantfriten angeben; fie fing: 2pfbma, bei Drei Perfor jonen geibeitt. \&ábmung, bei orci \$erfonen. Zwei Faite bon fatwarzen Gtaat, einer yon $\mathfrak{z a b n f i n n . ~ © a s ~}$ riç, Sifeumatismus und andere Sranffeitsformen. -
 171), Dáa Daş Wagnetifiren Des frictjen, Durch ein 2dering auggelecten Rlutes ibr mofl befommen werde. Ginftes Rapitel. Reitrage fu Der Gefdidte

-ander Boortin Saarlem ©. 200-240. Enthálf mefrere feit Dem $\mathfrak{j a b r e} 1813$ gemadte ©riafrunger über Die Wirfung Deṣ thierifden Magnetis̀mus bei verfaiepes
 Digeren gâlen gebstr Die volltommene Seilung eines
 angeffellen magnetifajen bebandung allmablig ©dlaf cintrat, bertor fid Das jede Nadt eintretende शadts mandeln, io Dás der Sranfe nad feds Mionaten bollig gefeilt war. Gerner Die binnen vier Wodicn Durd mags netifde $\mathfrak{b e f a n d l u n g ~ v i d i g ~ b e w i r f t e ~ f e e i l u n g ~ e i n e t ~ n a d ~}$ cinem $\mathfrak{F o d j e n b e t t e}$ entfandenen $\mathfrak{M a n i e}$ bei einer 22: jàbrigen grau.
©edites Rapitel. Gortetang einiger im ets fien ©tůde mitgetheilten Srantgeitsgefaidten ©. 241— 270. -
(Eine Bemerfung, Die fid uns beim Duxdlefen Diefer ©drrift aufgedrungen, ferzen wir zum ©dluffe bingu, nàmlididie, Dág wit bei der groken Wenge Dee bier angegebenen magnetioden Sranffritggefaidten un bei ben Erifueinungen Derfelben das elufteten einer exats
 befonders bei den ©omnambulen nidt gefunden babent weldees theils bei den fransofifden Commambulen, theils und nody mefr bei eingefnen ©omnambulen im fủdicten Deutidaland fid geigt, und, falfa berfanden, fu dent
 ten ©elegenfeit gegeben bat. Sucd nidt bei einem Det Eier sorfommenden Sommambulen zeigt fid jene; wie

## $-160-$

uns faceint, baiufig nur von Dem Magnetifent und Durd. cine ungecignete Bebandlung ifnen eingeimpfte Euxt, in goberen ciefüblen fu famelgen, uny igie imacren
 Nuß̃enoelt ju reflectiren, fondern im rubigen fillen $\mathfrak{D e r s}$ Iaufe bilden fid alle erfacinungen bei weitem mely ia det Sbegriffgwelt Des Berfandes, als in Der Bildaripradje bes \$yantaficlebens ans, ofne daf wir depralb bieraus auf eine mefr im Comatifden bejangene Bildungsitufe DCs gangen Solfes, doer auf einet Mangel Der Mnerfens nung Des çittlident in Der Satur faließen fonnten. DaÉs alfo auct bier dié proteftantifa) areligiófe Anfdauungss twaife Deze Goittlichen, weld)e in allen einjelnen Dingen Das auser Der Befaranfung-Der ßeit und des §aumes liegende ©fittlide erfennt, und Defjbalb nidt cin Cinjels nes่ und Jubididuclleg, alfo perfònlides und in 习acit und siaum Ђefarånftce für Das çibttlic) bált, foroobl in Det Sebandlungstweije diefez ejegenfandes, wovon wir ju 2nfange geredet batten, als aud) in Den realen Erfdets nungen Des magnetifacn ßebens felbit fich ausprågz, it nidg blos an unferm befonderen ferigonte, fondern aud ant Dem alfgemeinen Der weftgeididjte ein ju darafteris
 baitten $\mathfrak{u b e r g e b e n ~ f o ̊ n n e n . ~}$
siefer

## III.

## 

 uber ten.thierifđen Magurtizmus.
 jut Brüflel, das Feftbannen der Comnambulen betreffend.

In einem fruberen ©tưate Des $\mathfrak{M r d i b s}$ (3, $\mathfrak{F D}$. 3. ©t. ©. 30.) giebt Sere van $\mathfrak{b j e r t}$ von einem Ex pectimente Racdridt, Die Giranfe vorsüglid Durd Den
 11 DaE Die תranfe fo menig fick felbft ruigren fonnte, als es Semanden aus der Gefelfaaft, fo viel Mustelfiárfe et aud baben modite, moglid wax, fie:oon Dem Stubl aujuhbeben." - Eine gleide erafdeinung findet fid bet
 bule (2rdiv 5. B. 3. ©t. ©. 19.) - Bei ©̧elegens beit Der wittbeilung Der exfen Gradiflung ridtete idy it einer Note au jener @telle an fern. ban ebjert bie Srage: ob bier : Bermebrung des abfoluten Gewidits Der Sranfen die Urfacie diefes Geftbanie: : gerwefen.feg, Doer, was wabrideinlider, ein Durd die
 Bo. VL. sft. 3 . 1
©egentirfen gegen die inren eignen ®otper fu beben verfudjende Sraft Der ふranfen, und gegen die Siraft Dee
 תraft $=0$ wurDe? -

Şierauf bat ferr van $\mathfrak{G}$ © $\mathfrak{r t}$ ote Gute gebabt, mir unterm 23. 刃ai D. J. Golgendes gu antworten, was. id aus Dem .̧oluánoifaten ůberfeģt mittbeile:
" 19 d bing $\mathfrak{j b n e n}$ nod auf $\mathfrak{j b r e}$ intcreffante, an mid
 ten Der æágnetifirten auf den Ctubl betrefenoe grage $\mathfrak{Z n t w o r t ~ f a u l d i g . ~ - ~ M e i n e ~} \mathfrak{B e o b a d t u n g ~ b e f t a n d ~ D a r i n , ~}$ Dá, fo bald idt Die Dort angegebene Manipulation bes gann, Dadurd eine allgemeine Startheit (verstyfdheîd) im: Xưfgrazi, Dem Şalfe, Dem Sopf, Den $\mathfrak{A r m e n}$ :und ஒeinen entfand, melde fo fart wart wal die Srans fen fab nidt růbren fonnten, Dince an Den Stubl feftgeffebt: fufeyn faien Der Robper fo fegr an cerewidft zugenommen zu baben, dafe es unmigglidy way ign aufubebent: '§d batte mir eeinft vorgenommen, eis
 Diefer wollte, : was mir nadfyer fegr Jeio getbant es nidt zulaffen. : Sa babe:geglaubt, :Diefe. ©dimere Dataus ens tláren: ju múffen, Dás die allgemeine .Sebensfraft, soelde
 Durd. Die angegebene §Ranipulation auf.einen © xentritt wird, amD Daj; indem bierourd Die allgemeinc Lebensithátigfeit in ibrem . Raufe gelfemmt wird, bierourd Dte Starthcit und unbiegramfeit entfegt, welde man audd bei §odten und bei ©ataleptificien :antrift. - DS

## $-163-$

twote 'und cataleptifare, oder, in Dbnmadt liegende SRenføen fぁwerer an Gewidt werden, als dic lebend, deer im natưrliden puftand find, babe id nod nidt un, terfudt, Dod if es gewib, DaÉf fie múgramer aufjubeben
 megr ©tatt findet bei einem Sranten, der nide aflein Durd fünflide कebandlung in einen analogen 3uftand verfegt ift, fondern aud überdem weif und fủglt, Das feinem Mufrideten Durd Den Willen dee Magnetis feuts entgegengemirft wird. Эá unterwerfe Diefe Meis nung einem anderweitigen Untbeil, und es wird mir febr angenegm fenn, Darůber sine Betegrung zu vernely men."

So weit mein freund. - Da num won einet $\mathfrak{B e r s}$ mefrung der abfoluten ©dwere fowobl eines Eoden, dis aud eines (Gataleptifden .ober magnetifa ' $\mathfrak{E r f a r t t e n}$ mogl nidet Die æcde fegn fann, indem ja dann notymens Dig aud Die Quantitat Der MRaterie vermegrt fegn müste, und beim 刃iagnetismus. teine Uebertragung cines mates ritllen ©toffes Statt findet, Die Wermefrung der fpecis fifden edmere eines Eoden (welde fid febr mobl Durcd Die leģte Contraction Det Mustelfafern ertlart,
 1819. ©. II6, und Die alfo aud bei ©ataleptif(jen ©tatt finden tama) aber nut (decinbar die abfolute Odiwere vermegrt, und da ferner 'Sૃert van $\mathfrak{G b e r t}$ befitimm anfügrt, Dá Die Sranfe nidyt an Den ©tubl feffgeflebt gewefen fen: fo Geibt nut meine frūjer (a. a. O. ©. 30.) angegebene Erflatung Diefer Erfacinung
ubriy; namlid Dás ber wille bes Magnetis feurs, wiefr Dic Musfeln Deg aranfenfu einer bid fur Starriumt entbyten befono ren Eebengthatigetit potenjitit, fo umger febrt gegen ben æillen, nift nut Des Iranfen, fid felgafu bewegen, fondera aud anderer かenfaen, den seanfen fu beben, depatengitend and alfo dagmend wirft; einc Erflårung, Die id aud in neines greundeq erlånterndem pafag findén zu múfen glaube. - Stroem námlid Die berwegende Sraft, Der Wille zur ફcreegungr auf einen \$unct concentritt wird, mus bier notg,
 beit entfefen, Dagegen if die bemegende Sraft in andern Wheilen, und fo alfo auct im Geffirne Deg תranten, Dee SSille, getremmt und untraitig gemadt. Suffalleno und merfmúroig bleibt es indeffen bierbet, und aut wohl nur Dutch Die encrgifthe aud auf andere æerfonen fid erftecfende magnetifde Sraft Des Magnctifeurs zu evtlas xen; Daf́s felbit fremoe æerfonen ifre eigne Rraft berlos ren, wis Den Sataleptifden nidft gu beben germodfen. - Doer follte sielleidd gier, und fo aud bei Eootent Dic erfarte 刃usifel depotenjitend und låbmend auf den 'Sebenden cinvirfen? Gtwas diefer magnetifden Gridets nung gergnlidees und cine Depotengiitung deg einen wits fend burdy Den wifen einez ilnderen remciifendee findet Fiat Darin, dafe ein Menid, Der fiat fawerer madien syill, audf fawerer ;u beberi if, wo alio der wille des Menfden ebenfafß Dic bebende Mraft famádf, -

$$
-165=
$$

 leptifder oder durd. magnetif(de bebandung in ©tares. fudt Berfegter abfolut fabwere ift, als er bor Diefem 3 fifande:mar.
atefer.
2. Wnemonifde Werfude an Comnambulen.

Fan ebyets Entocaung, vermittelf Seftung Det Bedanfen Det Somnambulen auf einen beftimmten Gegenfand, Denfelben eine Rưfferinnerung beftimmter mit Diefert Gedanfen verfnupfen gocen gu vetfaafien und alfo aus Defm Somnambulis̊mus in Den wadenden zaus
 ©. 36), babe id feitdem bei mefreeren Somnambulen befâtigt gefunden. Die Gadje, welde, wie fdon van CGbert anfübyt, auf gbeenverbinoung betufet, if fos 20051 pindologifa une payfologifa als aud practifa widtig, und es fommt nun darauf an, ju verfuchen, für welde $\mathfrak{A u s b e f n u n g ~ e i n e r ~ © e d a n f e n r e i t g e ~ m a n ~ D e n ~ © o m s ~}$ nambulen ఇưcferinnerung yerfdafien fanm.

Sid legte in Dem einen falle meinem fommambulen Ninaber ein in auffallender Garte gebunocnes 马uag aufs Waquet, uno trug ism auf, fid beim Mnblicf Deffelben feft eingupragen, Dás et beim Eerwaden mid erinnern
 balbe Gtunde fpater, nadjoem er wie gemosntidy wieder eingefalafen, bollig ernadite, fragte idi ibn, auf das Wuあ feigend, was er dabci dente? ©e wufte nichts;
natio einiget ©efurben fnneren eimmens lagfe et jeDoci ridtig：er folle mid erinnern，igm etwas mit nad．．Şaus fe 34 geber．

In andern fâllen war es ein gefárbtes ：Banc，mas id ign auf Die $\mathfrak{F r u f t}$ berunterbángend um den Şals band，eine Dblate，die idj ibm auf die ఇale flebte，ein $\mathfrak{Z u d}, \mathfrak{i b m}$ um Den \＆eib gebunden，weldes als $\mathfrak{R e d i u m}$ Diente，nadoem er im ©omnambulismus fí etwas Bes fimmtes dabei gedadt，fid Deffelben Gedanfens im Was あen zu etinnern．－Diefer $\mathfrak{B e r f u d}$ ：falug nie $\mathfrak{f e} \mathfrak{b l}$ ，und er gab diefelben $\mathfrak{N e f u l t a t e}$ ，bei einem andern fomnambulen，aber nidt bis zum Geben exwadten Sraben．

Das meine Gegenwart，wenn Det Somnambul ets wadte，bierbet nidt ndtbig war，feigt folgender ほerfuct．

Beide Sinaben waren eines Sages um it nambul am baquet，und idj batte dem einen ein 3eugs níß gefdrieben，um Daffelbe Dem © Caullegrer 孔u übers bringen，und fid Dadurd）wegen Der Durd Die magnetis fde Befandung entfandenen Saulberfaumní $\mathfrak{j u}$ ents ［duldigen．．Der ©dlaf beider Sinaben Dauerte indeffen nad ibrer cignen Worausbeftimmung bis $1 \frac{\mathrm{~T}}{2} \mathfrak{U b r}$ ；mid siefen meine $\mathfrak{B o r l e f u n g e n ~ u m ~} 1$ Ugr $\mathfrak{a b}$ ；Das Zeugní muß́te alfo dem erwadten Snaben bei feinem Weggeben um $1 \frac{1}{2}$ ubr eingebánoigt werden，uno um einen neuen Werfuct gu maden，wadite id bierju Den andern alteren und belfchenderen inaben．Su Diefem 3wecte band id Demfelben ein farbiges Ђand um die æruft，und trug

## －167－

inm auf，fid，meen er ermadie，beim nothwendig ents fethenden 2 Inbliá Deffelben zu erinnern，daß er rin， duf meinem ©dreibtifae im andern 3 immer liegendes，马eugnís dem andern $\operatorname{Sn} \mathbf{n}$ ben einbándiģen uivo ibm Dabei fagen folle，Dás er es dem edullefrer bringen móge．©f verpradis，id ging in meine Forlefung，und lief meis ne Sinaben allein zurůaf．©in Bierter auker den beiden Comnambulen（Die alio erwadeno nad getwosnnlidect SBeife nidte miffen fonnten）und mir，wat nidt gegens martig．－शeugieriz，ob er beim Erradyen fid alles erimnert，fam lad um 2 ubr zurự，fand wirflid das马eugnís weggenommen，und liés mit am folgenden $\mathfrak{z a s}$ ge，al\＆Die $\mathfrak{R n a b e n}$ wieder famen，won Denfelben erjabs len，das der átece beim Erwaden und beim $\mathfrak{A n b l i c t}$ Dcs Wandes fid fogleid）meines $\mathfrak{B e f e b l e s}$ erinnert，und Dens felben auġgefûurt babe．

Эd batte mix borgenommen，Berfuめe gu madett， of der Seelfeffende und mit Der ఇafe mebrere Sciten in einem Buめe lefende Gomnambul fid einer ganjen ©eite， einer beffimmten Biefaidate ic．，weldife er im Somnam： bulismus gelefen，im wadenden ßuftande ourd das gleide Wittel erinnern weroc；allein Der mit（Eintritt Det Benefung aufbojende Comuambulismus vereitelte Diē Bortaben．－Dajer diefer Werfud，bei neuer Selegenfect．

> Siefer.

## - 168 - <br> 3. La main d'ort.

(Ein $\mathfrak{F u}$ (G), betitelt La main d'or, wabrfacinlid) aus Dem 17. DDet 18. Jabrifundert, enthált nad mir mitgetbeilten Radridten Die bodif metfnurdige act ent
 おe, wenn idf nidt itre, im fůbliden granfreid baus fete, und dadurct mit Der \&egre deş thierifden Magnes tis̊muż in Segiefung feft, Daß fie bei ifren Einbrus den und Diebfatablen Die Menfden Durd Ferúbren mit Der Sand oder aluflegen derfelben fon gleid inden tieffen. Sdlaf verfekte, und Vierdurd ganz webrlos madte. Ffur die Gefaidfe Des刃agnetis̀mus und befonders für die berfaiedene gorm Deṡ 2uftretens Der magnetifaen SGirfung facint Diés Bud 'son BeDeutung zu fenn. - ©fz if bodif feltent und auf einigen Der berubbmeften Bibliotfefen Deutdy lands, bei welden idf mid) nadf Demfelben etfundigt, nidt cinmal Dem samen nad befannt, Daber id siteras toren und Forficter groker Fúderfammlungen, fo wie Sntiquare erfutic, wo es borfommt, mir won Demfels ben borlåufig cine $\mathfrak{\Re a d r i d ) t ~ g u f o m m e n ~} \mathfrak{d u l a f i e n . ~ - ~ © i s ~}$ ne gefálige Mittbeilung Des æudies felbft, oder cinen, fưr'z 2rcdiv gecigneten, Die Sbatfacte binlanglid dary fellenden $\mathfrak{H u g} \mathfrak{g} \mathrm{H}_{\mathrm{g}}$ aus Demfelben múroe id mit Deat gréften Dante anetfenten.

## $-16_{9}$ -

4. Sitte um Mittheilung Der ©rfajrungen aber bas
fiberifche Baquet.
शadi mir zugefommenen शadridften bat man ben reitg an mebreren Drten in und außerbalb Deutidiand mit meinem unmagnetifirten, fiverif(t)en Faquet Werfus de angeffell, Deren Refultate theils meine 2nfidt defs felben bollfommen beftatigen, theils ;u neuen Bejiefuns gen Der fiberifden $\mathfrak{N r a f t}$ mit andern $\mathfrak{F a t u r f t a ́ f t e n ~ G i e l e s ~}$ genbeit geben. Da nidt nur Die bisberigen Erfabruns gen noch mander weffatitigung benóthigt fino, fondera in megrfader æegiegung bier nod. andere Grfabrungen gemadt werDen Dûtfen, to wurbe es bon allgemeinem Sinterffe fenn, wenn bierüber Die vorsügliderect Wers fucte betannt gemadt wůroen. - Jd bitte Daber fúr'z gedio um freundlide æittbeilung derienigen Erfdeinuns gen, die entweder mit $\mathfrak{b e f t i m m i t h e i t}$ ald ein neuer bes meis Des Selbiffandigteit Dec fiderifden §raft סee Fas quets angefeben werden tomnen, oder die auf andere Weife über diefelbe ein neues §idt verbreiten, fen es in furjen Potigen DDer in grôßeren 2bbandungen.

Siefer.

## 

Sof. granfé (Praxeos medicae univers. praecepta. P.II. Vol. I. Sect. 1. Lips. 18 18.p.457) Ingabe: Feminas vulgares aliaeque crebre coitum celebrantes vix aut ne vix quidem magnetismi animalis percipiunt effectus,
mestre leidt miberlegt weroen. Eben fo midte Forgens Des zweifelfaft fenn: Infantes quidem vim magnotismi animalis experiri possunt, sed, ni fallor, nunquam nsque ad somniationem.
feingegen das folgende: Spadonem sine omni offectu iteratis magnetismi animalis tentaminibus subjeci, befondess aber: Potuit tamen ipse somniationem magneticam in fomina producere, wuinfodten mit Durd miedergolte Erfabrungen befitatigt ju fegen, wenn Das legtere einflweilen aucd nur Dienen follte, um Diejenigetry Die Den tbieriføen かagnetismus nur aus gefdledtliden Cinwirfungen fid zu erflaren bermogen, zum ©dweigen ;ubringen. Es giebt aber aud nod andere golges rungen.
siefer.

## 6. Neue Sditiften über ben thierifalen Magnetismus.

( $\mathfrak{F e r g}$ ) \{agebud über cine sweite magnetifde fut an der Grau bon $\mathfrak{u}$... Gortfegung Der Briefe über eine magtetifafe §ur von einem Rivlándifden Randpres Diger; gefdrieben tm jabr 1816. ねernau 1818 , gedruaft bei (bottjardt Marquardt. 8. ( It th. 8 gr.). Elémens du Magnétisme animal, ou exposition succincte des procédés, des phénomènos et de l'emploi du Magnétisme. Par Mr. de Lausanne. Paris, J. G. Lentu, imprimeur libraire, rue des Petits Auguatins, no. 5.-1818. 8. ( $\varepsilon$ fr.).

## - $172=$

Les dangers du Magnétisme animal, et l'importance d'en arrêter la propagation vulgaire. Par M. Lombard, ainé. Paris 1819 . 8. (3 fr.).
Dr. R. ©. Wolfart Jabrbud er fût Den Pebenzmagnes
 - effes Şeft. Seipsig, bei ブ. М. Broctbaus 1819. 8. (I thle.).

 Des Щberglaubens. Wit einer §orrede begleitet von (S. Fenard. Colin 1819. Druat und Berlag von S. Sommetsfitc)en. 12. (12 gr.).


[^0]:    s. V1. 8for 1.

[^1]:    ＊）Diefer und igye nudforigen，fo wie fie bier fteben，freng Wort fir ほort nadgefdricbenen bebete waren ibr faterhin in Watien vorgelegt，＇fo neu，fo unbefannt wie uns．Db fie fie fruber irgendwo getefen，und bie insefien tergefrien in Edjlafivachen ouridi in＇z Gedadetnis exbalten bate，wic 2Rande von ネllem glauten，was Edtafwadende fagen，wity fidt aufinden und nadweifen lafien．

[^2]:    *) Diefer und ifre nadfacrigen, fo wie fie bier fteben, feeng
     in Maden sorgetegt, 'fo neu, fo unbefannt wie uns. 26 fie fie fruber irgendwo getefen, und die iniefien tergebien
     2hande von 2llem glauten, wab Edtafwadende fagcr, wity fide aufinden und nadweifen lafien.

[^3]:    

[^4]:    *) Diefe Ecene war su auffallend und den ©drein beb, $\mathfrak{B e t r u g s}$ fu fegr tragend, daf nidet fowobl idf felbf, als sumb die Mutter uno Die © carveftern Des Shaben fich gatten alle æube geben follen, eineniexaa norbandenen כetrug gu entoccen.
    

[^5]:    ©tautspolizeibetoorten nodi $\mathfrak{z u}$ wenig in ©fauben eingetweigt feyn, um ten tiefen Simn and die grbe $\mathfrak{B e}$ ecutung einer fots deen neuen Эegandlungfart bintinglid ıvúroigen ju fonnen; Dafe: iø biz auf etmaige ou negmenie Rucfpradie mit. Den in Sicfer Zeufelggefaidfte aufgetretenen Sirtuofen Diefen Zuffak einfliveifen zur, ©eite gelegt babe. - $\mathfrak{E r}$ giett $\mathfrak{\mu b r i o}$. gené gugleid einen fabonen practifaen Beweib, wie Die bei Zer Gobjeren gláubigen Webandtung ber Epmnambuten crfore Ecrliden 刃ittel nur ber getbógntiden vernúnftigen Moral Deह graturmenfden atb gedgf unnoralifa erfdeinen, und soie nur ber ©laube aud die im verninftigen ©imas unreinften Şandungen дu reinen erbeben fonne.

[^6]:    *) Wenn id im Bisberigen mit von Efactmayer's pins dofogifden © Grundanfidten einverfanden war, fo tritt nur

