# $\mathfrak{F} \mathfrak{r}$ div 

fú: $D \in \mathfrak{n}$

## Thierifact Magletismus.


mit mebreren naturforfdern beraubgegeben
non
Dr. © M. wonefdenmayex, \#rofeffor an eubingen.

Dr. D. ©. Siefer, grvofefior an yena.

Dr. ©. ©. Rees oon Cifenbed! \$rofeffor jam Donn.


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

$$
\begin{aligned}
& 1820
\end{aligned}
$$

M. med. $27 \mathrm{~g}^{9}(8$

## タッநa!

 nalbeobadtungea.
8. Daemoniaca, aus álteren ©driften auggesogent, und jut payfotogifden Deutung mit abriliden maga netifden Erfacinungen in \%erbindung gefegt Duri) Mrofefion. Dr. ; iefer.
Wortoort: ..... 

1. Die Gegerfnaben in ©dpeden. ..... 7
2. Dámonifde Erfdeinungen bei either grau in freiz berg. ..... 18
3. Weiffagung eines bigmifaen MRadeent von Wars lenfteins untergang ..... 32
4. WRacbetbs Cefidyt. ..... 35
5. Ein vierjábriger Geber. ..... 45
6. Dos wunderbare Mádden in Jobanngeorgenffadt. Wom Wrofetior Dr. Siefer. ..... 48
 ..... 86
 ..... 87
7. Einige $\mathfrak{B r i e f e}$ deb $\mathfrak{a b t s}$ Bourgesic an fcinen Bruber in Qurenburg. , ..... 8

If．Mebrere Beugnifie；welthe zunt Tbeil von denSranfen eigenbándig aubgeftelt wurien．Seite 99
III．Ertracte aus den veridiedenen Protofollen，weldeuber die Siuren Dẻ Serrn Gafner in Ellwancen，かegeniparg und Gulbbach geridetlid gefubrtwurben．．．．III
 Sturen begiegen．． ..... 125
II．Eritifen erfaienéner © © riften úber ben thierifaen かagnetizmub．
1．Bibliothèque du magnétisme animal par MM．les
Guembres de la Societé du Magnétisme animal． Tom．V．VI．Paris 1828．Son Piefer． ..... 136
 Denthifrifden Wagnetismub．
1．Gdreiben an Den f̧eraugigeber ゆrofefior Da diefer． ..... 163
 ..... 175
$\therefore \therefore$ H： ..... 8 ．i
I.

## 

 und
## Driginalbeobaditungen.


f(den Deutung mit ajnliden magnetifden $\mathfrak{E r f j e i n u m s ~}$
gen in Werbindung gefegt
Durd
Profeffor Dr. D. ©. Riefer.

$$
\mathfrak{B}
$$

5uta Die Renntnís Der pyyfiologifaen und prodolos gifden Bergàtniffe der Durd magnetifal Befands Jung efseugten ßuftande des ఇactlebens im Nens faen, Des ©omnambulismus $\mathfrak{a b}$ berfaupt, fo wie insbefons Dere Durd Die bieraus bervorgegangene (Einfíht, Daß es serfaiedene formen des Ratetlebens des 刃ens
 tigfeit eingefner Drgane begrundet, fidit su Dem allget. 201. Ville pft 2,
meinen Radtleben oder ©omnambulismus als paws tielle gormen Deffelben verfalten，und ibre Eigens tgủmlidffeit won den functionen Det leidenden doer bom Comnambulis̀mus ergriffenen Organe erfalten，das es －alio aud einen ortliden pfydifden ©pmanms bulismus giebt，in weldem allein die firnorgane des Wenfichen；oder das pigdifal Reben deffelben in diefen马uffand des tellurifden Sebens verinft，ift aud uiber mande in frůbern 马eiten（und felbf audi）in den neueren Seiten bei unfern Miyfitern）fůr aus Den Gefeķen Des menfaliden \＆ebens unertlárlid，und Débgald für ůbers natưrlid gefaltene，obgleid Den ひergten auß analogent Erfdeinungen wofl der Deutung moglidf facinende $\mathfrak{B o r}$ gánge megr \＆idt verbreitet worden；fo Dá Diefe Wow gange，Die bisber entweder aufer Dem Sireife Der §ennt niffe menfalidter Dinge lagen und in Der $\mathfrak{P}$ neumatologie abgefandelt wurben，oder bloz Der Patyologie，als abs norme 3 uftande Des §ebens anteim fielen；nun aud der Whyfiologie und Pinctologie des falafenden \＆ebens und feiner befonderen Gormen bindicirt werden fommen．

Wir rednen biefer folgende Grfdeinungen：
 bofen und guten Engela，fa dez Teufels feleft，fowiegum Gegenfage der ßerfondeg Şeilandesund biottes felbft．Sreten diefe Ew facinungen bei $\mathfrak{u} b r i g e n$ wactem 及uftande des תorpers auf，fo múfien fie，wie bei unferm fomnambulen $\mathfrak{F n a b e n}$ Die Erfdeinungen Deṡ ©dncidergcfellen（ $\mathfrak{H r d i v}$ 6． $\mathfrak{B D}$ ．


## － 3 －

fonen Somnainbulismug，als Erjeugnifie eines gefieigetten Mgantafielcbens，alfo als Pbantafiebildes cineś im geffigerten ©iefuiblgileben fict befindenden $\mathfrak{R e n}$ fden angeferien werben！und．fid aus den pindologifden
 laffen．

2．Die Secentund アaubergefaiden bes fonders der lestoerfloffenen jabrgundertet aber aud ber alteren und aeueren beit．Der Buftand fanm pryivogifa ebenfalls nut als Comnams bulismus angefegen werien，in weldem aber，befonders in den fexengefaicten，genoolnnlid ein abnormes bes
 face Wsirfung auf andere $\mathfrak{P e r f o n e n , ~ u n d ~ S e c i l u n g ~ b o n ~}$ Srantheiten，DDer Ergeugung Derfelben Durd Diefe（Gins wirfung ins ©piel fomme，iff diefe nur ald magnetifac SBirfung anzufffen，Die，wie aus Den Gefefęen Des magnetifaen §ebens fich ertlaitt，in gròjerer Ctarff bom pomnambulen Reben auggeft．Jiniofern bier aber，wie im erfen $\mathfrak{F a l l}$ ，ein $\mathfrak{U n g a n g}$ mit untsrperliden $\mathfrak{W e r e n}$ eintritt，find Diefe ebenfall nur als plaftifde Bilder Dee Sraumphantafie zu betradten．

3．Die Beiffagungen ferner und fufunfo
 und neuern るeit．－Seier feigt fith die fernfůblende Praft Des fomnambulen §ebenş，entiweder mehr oder weniger ifolitt，als $\mathfrak{s e t l i d e r}$ pindifぁter ©onnambulismus，dee mit Den ©rfdeinungen Dez allgemeinen ©omnambulismus घerbunden．

## $-4=$

 cine álteré, bisber unerflárbare Gefdidtte Diefer $\mathfrak{A r t}$ gus Den Ģeferen des fomnambulen doer tellurifden Rebens \$byfiologifd zu erflaren berfudt, und da gegenmártig theils Die myfifal $\mathfrak{A n f i d t}$ Der शaturerfdeinungen fid wieder zur irratioralen $\mathfrak{A n n a f m e}$ unforperlider; und Dennod in 3eit und Raum erfdeeinender' Geifer binneigt, theild Die Erradeinungen Diefer $\mathfrak{A r t}$ in Der grósten Mants nidffaltigfeit auftretelt, es alfo einerfeits an Der zeit iff, Die errungene Serrfdaft Der Bernunft bor Den Feffetn Des Mfterglaubens zu bermabren, andrerfeits es fúr die fommende $\mathfrak{P y} y$ fiologie des $\mathfrak{R a d f t e b e n s}$ won Werth iff mebrete formen Des fomnambulen sebens fennen zu lexs nen; fo galten wir es nidft obne Berdienf, und felbit berufggemáa, ©efdidten Diefer $\mathfrak{M t t}$, wie fie, mebre bder minder ausfủgrlid, in àlteren ©axriften enthalten find, ausjugiefen, und mit erflarenden $\mathfrak{A}$ nmerfungen, Nadmeifungen auf parallele gálue zc. begleitet, biee mityutfeilen, und fo Das, was bisber mebrere Sabrbuns Derte bindurd, weil es nad den bisiger befannten phyfios logifden Befesern unettlarlid) war, entweder fut ůbernas turlid geffalten (weldde $\mathfrak{U n n a f m e}$ aber irrational ift, Da
 nung Betrug als falfde Grideinung verworfen wurbe, aus Den uns legt almáblig befannter werdenden Gefeget Der Radtipgáre Des menfaliden Rebens fyyfologifa ou ertlatren.

Wenn wit auf folde Weife ber Gefaifite Det Wienjobscit cinen Dienf zu erweifen glauben, indem wis
bibber unerflárlide gormen des sebens auf das phyfido gifde © Sefeß zurúcfuibren; fo werden wir zugleid Dem ardtliden und prodologiiden $\mathfrak{p u b l i f u m}$ eine nidt unans genegme Gabe darbringen, indem wir Diefes gierdurd in Den Stand fesen, bottommende fâle diefer art ridtiger ju beurtbeilen.

Merfmuroig ift es bei Erzáblungen folder gadle, Dá̇ gáufig in einer und Derfelben Gefaiffte megrere, ia alle Det fo eben genannten Grideinungen, fo W. 隹ropges jeiungen, Wifionen, magifde Wivfung, neben einander auftreten, und oft aud mit torperlidem leiden manders
 fudt, Beitstanz $2 c$. verbunden find oder mit ignen abs wedfeln; weldees fid aber aus den Gefegen des शadts lebens leidgt erflart, indem diefe verfaicoenen Erifdeis nungen fa nur berfajiedene, Durch Seerbortreten ber tellus rifden $\mathfrak{Z j}$ atigfeit einfelmer $\mathfrak{D r g a n e}$ bedingte former eines und deffelben juftandes find, fo dak, wie das folate,madernde Reben, Durd àngere ©infuiffe doer aud Durç innere Determination beffimms, balo megr alukerungen Deś pindifíjen, balo megr des jomatiføen Rebenz zeigt, und im bunten Wectjel fidy Das \&eben geffaltet, in gleis dem WRaage aud bier im tellurifden falafenden \&eben, Durd berfdiedenartige Ginfluffe motivitt, mefreve befons Dere Gormen fiat auseinander entwiffeln tonnen, was wir, wenn wir diefe Buftande in Befiefung auf das gefunde Reben frantgafte Buftande nennen mollten, als Metafdematismus Derfelben begeidnen murben.

গoda bemetten mis, dag bei den meifiten foldaet.
ålteren Geefaidfen bic Entferfungsiweife Der Zuftinde ganz im Dunfeln liegt, alfo aud feine Metiologie Dens felben gegeben werden tann. Dic meifen Diefer Gef(did) ten find im naisen Sgronifenfil, frei bon Refleyion und Evflarungsfuct, in ficter Aurefennung boberer, bisfer unerfannter, waltender Srafte gegeben, welde mit reinet Wietát das Seeflige fu' verleken glaubt, wenn fie Daş ふ̧dbere mit Dem Niederen zu vermengen verfudtte. ©o entbebren mit zwar bierdurd einerfeits mander $\mathfrak{A n d e u s}$ tungen, Die unz Die Enttefungzweife Diefer Rebengfor men eetláren Gelfen fonnten, andrerfeits geniefen wit Fierourd aber des Bortfeilz, folde Crifdeinungen in ibrer reinen Datfellung yor ung zu baben, und wie fie in ibrem $\mathfrak{B e r l a u f e}$ ungetruibt exfdeinen, fo find fie in Der Darfellung frei yon Einmifaungen eines, irrigen Onfidten Guldigenden, und debfalb nut zu leidit dab ซુactum entfellenden ञerfandes gegeben.
$\mathfrak{U}$ й Denifelfen Grunde theilen wir aud diefe ©es faicute mit Diplomatifder Gernauigfeit und obne irgeno cine $\neq$ banderuing Der Sprafte mit.

Ciniger Diefer sefaidten bat fial faon die goefie Bemádytigt gelyabt, und gu Sunftimerfen Des Mgantafies lebens benugt, fo : Macbetbs Bifion durd
 u. f. w. Cfz modte aber aud bier nidt bedeutungzios

 Das $\mathfrak{A l f t r c t e n}$ eigentfủumfider Sråfte einer Dent wactens Den Seben unbefannten rebensppgare, jeşt in belfer Crs

Eenntnif Des Berfandeşlebens auf fein phyfiologifacs Gefet zutuicfigebradt wird. Denn was die תunft fủglt und in plartifden ©eftalten Der Moefie auser fict fa) afft Gann die Wiffenfaaft nur erfennen, und in Der joee Des inneren Rebens der áuseren frorm'entfleiben. 'Und wie uberall zuerft Die reale, fpater die ideale form des Qebens erfdeint, fo musi aud jedes Sebensvergåltnís juerf Durd Die Runft, fpaterfin Durd Die wiffenfa)aft Dargeffelt, und frůg doer fpat, jeder Gegenfand Det Siunft in der Joee der wiffenfanf berflart merden.

## 1.

## Die Sefertnaben in Sdimeben.

©ine áltere © foma mitbringend verfaiedene शaduridten und Seffic)ten von gottliden Erwecfungen und gutruns gen, werfen, Segen und ©exiditen, allgemeinen und befondern Fegebenkeiten, Dic zum ঞeid) Giottes geboren. Sefammelt und gedrucft in Mbiladelphia. 1730. 8." enthailt im 1oten ©tůaf folgende bjes f币idte:
„Extract aus 2 Sriefen, Stodfolm Det 9, u, 30, Npto, 1731.4
/12us ©donen witd folgendes Metfmitbige, fo fid wergangenen Serbft dajelbft jugetragen; ergáblet."

11 wei junge Sinaben von vornefnen Geffledt faft gleides Mlters, (einer fwar, Det Meltere, ein Mutter Bruder Des 乌ůngeren) find beide gegangen, nad) erfat;
 und ignen allda eine æaffermůble fu macten. Jndem ift nod ein fleinet Sinabe gleides Mlters und cirsje zu ibnen gefommen, und bat fie gefragt: was fie alloa maden? © ©ie baben geantwortet: wir fpielen, weil wir §freibeit aus der ©dule erlanget. Darauf bat er fu ifnen gefagt: Folget mir; ifr folfet beffere §ube und $\mathfrak{B e r g n u g e n}$ finden. Dajfit ifm dann gleid gefolget $\mathfrak{z u}$ einem tleinen Şůgel im wsalde, allwo er fid auf feine Sinie niedergeleget und gebetet, weldes fie auch getfan. Nadjocm er nun mit ignen gebetet, bat er fie gefeiken Des ఇactmittags urlaub von igrer ©foosmutter zu begebs ren, um an felbigen Drt wieder fu fommen. Weil nua Der $\mathfrak{R n}$ aben ifr $\mathfrak{b e r i d t y}$ won Diefem zu ignen gefommenen dritten Sinaben feltfam und wunderlid war, fo erlangten fie mit Mrủbc trlaub, mit Dem æedinge aber, Daff fie bald polten zutưaffommen. Nis fie dann Dabin gelangt, if aud der fremde junge Snabe, diesmal in weigen Nleidern gefleidet, fu ibnaz gefommen. Da fie abee $\mathfrak{u}$ ber die vorgefegte Seit verjogen, bat igre Grau Grobs Sutte: Den altern $\mathfrak{B r u d e r}$, um nad ibnen gu feben, Das Bin gefandt, welder feine zwei $\mathfrak{F r u b}$ er auf ibrem $\mathfrak{A n g e s}$ figte liegato und weinend, und den britten ein fo vors 4. Witides Gebet beten geforet, (wiewoblerifn nidit gafchen) Dak et aud niedergefallen und mitges Vitct. Glta er nun nidt mieder fam, bat die grau igre

Şaus\% Yungfer babin gefandt, weldje, indem fie Dabin gefommen, und denin weifen Pleidern mit den andern beten gefegen, if fie mit zum Gebet nies Dergefallen. Zuleģt ift die Grau felbet nad ifnen zu febjen gegangen, bat fie gefunden und die ©timme ges botet, (aber den in weifen Rleidern nidt gefegen) aud zum sejet mit $\mathfrak{E g r a ̊ n e n ~ f e l b f ~ n i e d e r s ~}$ gefniet. शadjom fie Diefes ibrem Manne, welder ein ©apitain ift (Denn Der Sinaben ifre Eltern find geforben) beridttet, iff er ersůrnet morden, und bat Durc die Wriefter fowobl, alk durd eignen Rath oder Mittel den 2nfang zu Der Zauberei, nad. feiner æreinums, auf allets
 ander getrennet, und jeden an einen befonderen $\mathfrak{D r t}$ jeess faloffen. Deffen obngeadtet aber, fagen Die Rraben, Dásfie igren Bruder, den meifen Ruaben, táglid) fu feben und fu fpreden befommen, und dag fie alles fu wifien ellangen, das da paffitet und in furger 马eit-pafitiren wird. Șie fagen: DaE igf weifer Bruder ibnen alles Das beridtet, weldes fowobl auf Dem Reidstage als aud fonften in Ctocffolm gefdiebet. Dabero aud Der ©apitain nuns megro biefer gereifet, um zu feten, ob es fich fo berfalte, swie Die Snaben es ausfagen. ©r iff anjeso bier in Des Stadt, und beridtet foldes felber, wietoogl fefre fpats fam. Merflid if es aud, was fid vor des Gapitains
 feiner frau erfayren, bat er benen gwei Snaben gefagt: Jd wid innen fabn zuredte beffen. Worauf er ju Dem
jüngften Sinaben gefprocien: Ex folle ifnt folgen, und Den ŠBeg nad) Dem Scuigel weifen. Der Snabe bat igm albbald gefolget, aber zugleid gefagt, er wiffe faton, was Der ©brofoater thut molle; er mollte námlid ibn fdlagen,
 nidt gulafien múrbe: Darauf bat er ifm feinen ganjen gottlpfen \&ebenslauf ergåblet; moráber der Geroboater bes fuirgt getorden, gleidmogl aber gefagt: es ware zaubes rei; Gat auct cine Rutbe gemadt, nadjem er an Den Wet im Walde gefommen, und ifn gebeiken, fu fith, fu fommen. Der Inabe gat miederum wie gubor geantmors tet: er fotme inn ohne bottes Rulaffen mit Dem fleineften Finger nicht anrufyren : weldes Der crob lid) erfabren miffen. Denn als er nad igm gegriffert, ibn zufflagen, iffemit Der Rutge inder fand cont:act oderfrum febend geblieben. Diefeg bat ign alfo gedemáthiget, Das er Den Snaben gebeten, er moddte fůt ifn bitten; welder geantwortet: er wollte feinen fleinen Bruber fucten (Denn fo nannte er Den Dritten fleinen Snaben, Der ifm im Walde erfajenen): if Darauf berum gegangen, bald aber mieder zuruffgefommen und gefagt: Mein fleiner $\mathfrak{B r u b e r}$ fagte: Der ©frofoater foll gefund werden. $\mathscr{A l s b a l d} \mathfrak{b a t}$ er die Sand ruby ren finnen, und die Ruthe fallen laffen, und fins alfo beide wieder nad Scaufe gegangen."
"Wor 3 oder 4 Woden erfflid if Diefe gange Cadte allbier in Stodfgolm redt fund morben. Ja babe vorbes meldefen Sapitain Doer ©frocbater beider Sinaben, melder, mie oben gedadt, fita bier auf Dem Seidstage befindet,
gefudet zu fpredfet, aber fein logement-nidet antreffen fonnen. 'Gndid) am verwidenen $\mathfrak{F r c i t a g e}$ befam id die Sadridtt, DaE Des juingfen Rnaben Grocmutter $\mathfrak{F r u d e r}$ (welder ein $\mathfrak{O b r i f t e r}$ in Giefigen fatwedifaen Dienfen iff, und Durd diefen $\mathfrak{R n a b e n ~ n u m m e f r o ~ e i n ~ b e f a j e i d e n e r ~ M a n n ~}$ morden, jubor aber ein gottlofer Menfa gervefen) fobald et Diefes $\mathfrak{z u}$ gotren befommen, den Sinaben gu fial genonns men, in Meinung, folde 及auberei von ifm zu treiben. 2lis der Suabe nun zu ifm gefommen, bat er (ber $\mathfrak{D b r i f t e ) ~}$ angefangen, ibm (Dem Prnaben) allerlei ©adien vorgus ftellen. Der Sinabe aber bat geantwortet: © waire inm fefre nothig, Dan er feinen ©inn und fert bald anderter fonft mutbe er ein Ende mit ©arecfen nebmen. Darauf bat er aud ifm feinen gangen Sebenslauf bon 2nnang bis an Diefélbige Ctunde erzåblet, fo Deutlid und wabr: Gaftig, Dás Det Dbriffe fid Darůber redt entefet bat; indem fein ovriges Wefen diefer Geffalt igm in frifdes ©̧edáditnís gebradt worden; ja Dé Sinabe bat ibm nod Daju gefagt: wie er da uid da in Rebentgefatr genseftr, an Dem Tage in Æufland, in ©cfonen, in ©toctigolm ic., niemabls aber Dem Tode fo nafe getwefen, ald in Derienis gen Sollation, da étlide fich bitten zufammengerottet, $\mathfrak{i f n} \mathfrak{u m g ~ R e b e n ~} \mathfrak{j u}$ bringen. Scierůber if der $\mathfrak{D b r i f f e}$ gan erfidrocfen, bat fich niedergefegt, und einen $\mathfrak{B r i e f}$ in famedifder Eprade an Den Engel gefarieben, den Sinaben bittend, er moddte nod denfelben \{ag ibm Int wort Darauf verfdaffen. Der Snabe if Damit $\mathfrak{f u}$, feinemt fleinen Wruber, Dem Engel, bingegangen, Gat ibm den

bat auct ifn gleid beantroortet, und Den §naben Damit
 Der $\mathfrak{S b r i f f e}$ befragt fid wegen $\mathfrak{B e f f e r u n g ~ f e i n e s ~ l e b e n s : ~}$ Item, wic er diefen und jenen ©pruct, Diefes und jenes Capitel, redt berfeten foll? Der Engel antmortet: Diés Capitel mird ourd Diefen ©prudi erflart, Dié erflăret Dab u. f. w. Drei Woden bernad, weil ex in diefer Cade ndd zweifelfaftig war, bat er Den Snaben, Den er bei fidi im faaufe bis dahin befalten, vor fiad fommen laffen, und einen andern Brief auf $\mathfrak{E a t e i n}$ und $\mathfrak{C r i e s}$ difd (Dēn er iff ein febr gelegrter Wann) faft felbigen Jingaltz, als Der worige war, gefdrieben. Der Engel Gat ibminfelbiger Sprade febr deutlid) und aubs fưfrlid geantmortet, und gebeten, Dak er nidt lánger follie zweifeln, doer migglaubig feyn; denn auf folde sweife, wo er nidt glauben wollte; múste et won ibm weiden. Diefes alles bat der Dbrift mit felbe expáglet, aud die Briefe, Die Der Engel ges farrieben, geseigt, welde $\mathfrak{F r r i e f e} \mathrm{id}$, und siele andre mit mir, die bei diefem ねeidstage find, gefegen baben. Pod if bierbei zu bemerfen, das den oft gedadten zweien Sinaben Die Erfentinifund $\mathfrak{A} \mathfrak{s l e g u n g}$ Qer Spraden, infondergeitder Grieqifaen uno Şebraif(d)en, gegeben ift: aud follen fie won erfarectliden und wunderbaren bevorfethenden Dingen, Die bald gefdectyen werden, febr vieles reden; ingleident won Dem fegr unterfaiedliden Zuffande Derer, die fial Glåubige neanen giet in Stoctgolm , und bon Dem かath

## - 13 -

und wegen bottes mit denen; die alljict berfolget wews Den; auck Das Die ふcit fu furs ift. $1 /$

$$
\mathfrak{F} \in \mathfrak{m e x} \mathfrak{x} \mathfrak{n} \mathfrak{g} \in \mathfrak{n}
$$

Dic vorftefende Gefaidite gaizt in ifren Erfacinuns gen grofe 2efnlicteit mit der unfers Somnambulent,
 Gier, wie Dort, ein $\mathfrak{P b a n t a f i e b i l d ~ d e s ~ g e f t e x ~}$ gerten ©fefưblslebenzim wadenden 3ufans De auftritt, fo das alfo nur partieller ©omanms bulismus des ©̧egirns, bei úbrigens wadjendem \&eben, als das wefen des vorliegenden アuftandes"anges nommen werden mus. Ueber Das patyologifas Werbalts nif Diefer $\mathfrak{F n a b e n , ~ u n d ~ o b ~ f r u ̊ g e r ~ e i n ~ a n d e r e r ~ f r a n t g a f t e r ~}$ Suftand vorfanden getwefen, erfabren mir nidta, fonnet beide aber als yon in Den goberen Ctánden gemodynlidec garten Siloung annegmen, und, wie aus dem Banjar Gerborgeft, als religio̊s ergogen, fo Dás Gier, befonders
 mirfende Potengen gemefen fenn mogen.

Cine andere $\mathfrak{M e h n l i d f e i t ~ D i e f e s ~}$ ©fefiats mit Der uns feres Sinaben, Der feinem ©efpielen fein Befiat mittheilte
 - $u$ rd) $\mathfrak{A} \mathfrak{n t e c t u n g ~ a u f ~ a n d e r e ~ u ̊ b e r g e f t , ~ g l e i d m i e ~ D a f s ~}$ felbe bei Dem zweiten Befidt Der Sdottifatn Seber (Mraio 6. BD. 3. St. ©. 108.), und in bielen magnes tifajen Gefaidten, als Wittbeilung Dess Somnambuliss mus Durd Die gróáere magnetifac Suaft Der Somnams

Bulen ©tatt findet. ©o theilen biel bic briven Sefjer ifn Cefidet zuerf dem alteren Wruder mit, aber nur unvolt, fommen, indem diefem Das whantafiebild nidit ald be fictabild, fondern tur als Ge eforsbild erfacint, und er Den meigen Snaben nut beten gort, ifn aber nidet fieft. Dann geft das Gefidt ůber auf die Scausjungfer, in vollfommener ©tåtfe, (bielleidft wegen gro̊ßerer Ems pfänglidffeit Dez weibliden Gefdledtz fŭr tellurifde (Finfliffe), und diefe fiegt wieder den weifen Suaben beten. Gileiderweife ergeft es Der Gro ben, aber gleid ifrem alteften dabin gefanden Grobjogne Sort fie nut die frembe Ctimme, ofne etwas fu fergen. Sun geminnt daş Gefídt, Durć Widerfand dess unglåus bigen Grogaterg, Der Defjalb ůber Dem Gefiate uno bon Demifelben unerreidbbar ftebt, an Qebendigfeit und Die thagifde Şirfung Der Ceher an Jintenfitat. 〇ie beiden Ceferfnaben werben getrennt und eingefpertt; allein jedem erioucint Das ejefidt tagglid, und ifr gefteigertes, in Der ©effalt Des wei Befufulgicben erftectit fid in ferne Beiten und Máume, ficerfabren entfernte und futunftige ©reigk niffe, als bon Dem weifen fuaben ifnen mirgetbeilt.

Efine andere Eigentyumlidffit Diefer ©iefdidte licgt in Der magifalen SBirfung Des júngiten diefer Sina
 facint, bon weniger rcligisfem ©imue, far Die Mittbeis lung Des ©efidtes felbf unempfánglid, ift, und fogar


magifac $\mathfrak{R r a f t}$ Diefes Durd Den $\mathfrak{W i d e r f a n d ~ i n ~ f i d y ~ g e f t e i s ~}$ geten Gefůblslebens, und er unterliegt Derfelben um fo leidter, natydem die weiffagende ©timme Des Rnaben, die ifm feinen gangen Rebenslauf vorhålt, feine $\mathfrak{K e n i t e n g ~}$ (dan Galb gebroden bat. Etatt dán alfo bei Den úbrigen Samiliengliedern wegen Der bomologen Etimmung aud ein bomologer ©rfolg entfett, und das gange Eeben in Sarmonie bleibt, entfifht bier, wegen Der beterologen Etimmung, aud ein berfidiedencr Effolg, und mábrend Das pindifate Seben Des Grofzaters fith gegen Diefe Eins wirfung fraiubt, unterliegt blós das fisperide seben Deffelben der magifden Einwirfung feines Enfels, aber aud bier nur theilweife, in Dem Sorgane, welddes fid Dem Snaben offenfibe entgegenfegt. Wie Dafyer Die æro: pheten uno Sexiligen ærunder verriditeten; wie 2traniag bon Petruz frafender ßede magifa getroffen, todt Dats nieder fuirgt *); wie ferner Der Magnetifeur auf die reitbare ©omnambule alle sibillensiftaft derfelben lágmend wifft, fo dág fie ohne feinen willen fiad nidt bom ©tuble erbeben fann **), und wie in feltenen Gâllen Die Soms nambule in entfernte æáume, oder aud felbft auf ibren刃及agnetifur cinmirft ***): \{o wirtt bier Der Suabe auf
*) Apoftelgefdidfte, Cap. 5.
**) $\mathfrak{A r d i v}$ 3. F. 3. ©t. ©. 30. 5. 98. 3. ©t. S. 19.
***) $\mathfrak{M r d i v}$ 2. $\mathfrak{B}$. 2. §ft. ©. 29.
 Sravff. 1818. ©. 299.
b. © \{dyeninayer Pivdologie, Etuttg, 1817, ©. 245.

## $=\quad 16$

feinen efrobyater, deffen Die sůctigenbe Ruthe fủbrende Scand paralyfirend, doer eigentlid nur in Derfelben Nrampf erregend, "fo Dás er mit Der Rutje in Der Seand frumm febend gebliebcn." \{tacin, was fid bier febt faosn ausfpuift, Der Snabe winft magifa auf feinen
 buler Seger, Dajer obne reflectirenden, feine eigne Sraft erfenmenden Wisllen, uild nur Durd Die gottlitse Sraft, Die ifn in Diefen Momenten beferrfat und unter Der form einet gottlid)en Sinmirfung bypofafirt erfdeint. Waibrend er als (Enfel gegen Den Brofoater Durd) widers ftand Sünde begefen wůroe, fergt er obne Sůnde fict Dem frevelnden Beginnen Deffelben entgegen, indem ex, obne fid) Deffen bewuft ju werben, in Der Qualitåt eines bes geiferten Sebers bandelt. So baindigt bier alfo das reine fomnambule Reben Durch feine aus Diefer sieingeit berborgetiende und gefteigerte magifae Iraft Das unreite sadtende und fiti ifm entgegen fetzende §eben, und diefes unterliegt jenem, wie ůberall Das Unreine Dem Reinen! Slz bierauf Das fomnambule feben Dez Sinaben verfofnt if. Durct Die Reue des Grosbaters, laffen aud die die Siraft Deffelben Gemmenden Wanden nad, und diefelbe Dem Snaben unbemust einmobnende magiface Fraft, melde Den ©tartframpf ergeugt Gatte, lifet i5n wiedé allf, aber ebenfalls alz frembe Siraft, als yon Der bypos fatifaen erffacinung ausgebend, und in Der Reflexion Des תnaben nidt fum $\mathfrak{F e w u s t f e n t ~ f o m m e n d . ~}$

Dann madell wir alff die form des Pbantafies bildes aufmetfam, oa bier, wie ůberaff, wo das

SWrantafieleben plaftida mittt，Daffelbe feine ceitalten aus Demt gemosbnlidjen leben entlegnt uñ als Refrefeite Deis wadjenden Rebeas erfdeint．WBie bei unfern ©̧eiferféher Der Geifit als ©dneidergefelle aus Dem dáusfidet Rebens： freife Des ©efjers feine form genommea batter und Wes griffe einer byperplynfifaen Geiferwelt nidt Die Bieftalt pgantaftifa）ausjdmuxfen fonnten；to effdeint bet ben fめmedifden ©eberfnabert ebenfalls Die Geeifteggeftalt in xein profaifaer，proteftantifare Form，als ein stabe gleiden $\mathfrak{A l t e r s}$ und gleidjer © B ofe，nut Feine ideale शatur Dusd das weize Sleid det Engel bejeidntend， aber fid nidt eitmal als folden，fondern nur als einent Bruber antůndigend．
 onslofe Sinderleben in．feigender Weogreffion Des．Pont nambulen $\mathfrak{P u f t a n d e s ~ f o r t , ~ u n d ~ f e l b e t ~ n a d ~ © t o c f f o l m ~ g e i ~}$ fendet，tritt bier Das treiflagende Befuibl Des jůngerent Sraben in Der fainnfent §larbeit auf，fo Dás eg Dem Onfel Des Snaben Die fleinfen Ereigniffe feines kebens entruilt，und Deffert folgendes Reben beftimmt．

3ulegt，um die gange parallele mit unferm Mntoth Frit zu vollendent，entiteft，wie wir uns Durd unfert Snaben mit Deffen Whantafiebild in Corteépondeng feg̨ten， （2ltaiv 6．ふD．1．ভt．©．74－80．）aud bier ein かrieft wedfeef zwifaten Dem Dbeint Des ginabens und Dem Engel， in weldeem Der Sinabe Den Fermittler Darfellt，uno，was bier sorsúglid mertmûtoig，nid）t blob in det Geimicaen ©prade，fondern fogar in ber geleftrent Eptade Det 2simet und Getiedet ©fragen uberbringt und entrost

[^0]ertátf. Die ©froinifenartige Ersåblung Des Borganges fann bier num nidf weiter bie pbyfiologifale Deutung unterfüteen, und auct wir ůberlafien eg einfaveilen jedenn $\mathfrak{u}$ ferer $\mathfrak{E c f e r}$, eine Deutung Des ßorganges fu berfucten,
 begonnen werben Durfte. Jin wegiefung auf unferen Snaben benterfen wir:jedod noth fúr Die Eirmigen, Das worftegende Geffidute uns erfit fit Nutsen befannt gemoty Den iff. Wolle man indeffen, wie aud) Einige bei unfen rem Siraben gettyan, licber fu ab.fidttictem Wictug feine 马ufludt negnen, fo wollen wir audy diefen igren Cblauben nidt nefmen, und und bielmefr fameigend ant
 ten berbindet, und fie alz aug einer und Derfelben §iefe Des Rebens entiprungen bejeidnet.

## 2.

## Dàmonifaje. ©rideinungen bei ciner Ofralu in Sreiberg.

यndreas Molter' ঞefareibung freibergs. P. IL p. 432. theilf folgende Gefdidte mit.
 Stepfan gleifぁers, Wånder§ fu freiberg Cbefrau, und pen $4 . \mathfrak{N a t}$. fut $\mathfrak{G}$. §etri mit einer \&eidenpredigt beyraber morden. Won diefér grau wate bicl $3 \mathfrak{f a}$ forc Jen, Denn fin fefr munderide ©achen mit idr fuge
tragen, indem fie grofe ubernaturlidye Nantfeit nusges fanden, und Dabei unterfaiedicide ©fienbatungen gefarte und viel zuvor geiagt, fo bernad in ber Shat gefdefern und nidt allein diefe ©tadt, fondern aud ganj §eutidis land lecioct betyofint: ©ie if mit cinct Exilepfic und nit abidealiden Convulsionibus, (welde eirger find, als ianner moglidy zu befdreiben, und einem natiulidean
 prefiben Seit bilpete fie ibe ein, fie múgte einen fobsinn Garten fofyly, Dazinnen Baume, Daraus finper mit. weifen fermbirn, (die fie (Engel nennte) gu felict, es




 ben, welde ifn feract gu cince Frauen bon 2del (Dia numathe geforbert) getragen, welde unter andern datauf
 eine gecodidtige Werfon, fo bei ify aus und einginges
 fie bei mámiglid) in grofict 2rgwofn trimen, auch bet igren Mana, Det es bei Den Damaligen ©uperinterdentent


 forecit fommen, Dus auf Mryaten Des whanes Der gen



Dent als fie fif mit Gott des Morgens wollen berfognelt, Des $\mathfrak{A b e n d s}$ aber zubot von ifrem かeidtbater Defroegen erinnert und beridftet morden, Diefe ©age ginge yon ibe in Der gangen Ctadt, fo ift es ify difo ju Semútbe gegans gen, daf fie fu ibm gefaget, fie molle das abendmaft nidft efger gebrauden, fie batte Denn fid jubor fůr Dee Gseiflidfteit vetantwortet, und ibre Uniduld ausgefuibret, Darauf igr Ceelforger mieder bon ifr gegangen, mit Exs mafnung, foldes zu bedenfen, dod, (wie fie faget) båte er im weggetjen dez damabls notbwendigen Tros fes gar vergeffen, ibr aud die $\mathfrak{M b}$ folution verfaget." ,"Uuf diefes alles follen farfe $\mathfrak{A n f e c h t u n g e n ~ g e f o l g e t , ~}$ und ibr Der 68 fe © eift fidtiglid) erfaienen fenn, und aufgerứfet baben, fie můfe Dod, wor jedermann eine folde fenn und bleiben, wie fie befduloiget', fie batte audy nirgetos cinen Troft ju gemarten, jeg̨t febe fie, wie fie won Den ceiflicuen getroffet werde; er aber mollte ife Davon belfen, fie follte ibm nur nadipredien, es follte The an der Seele nidft fajader, und weil ifre Sinder nad ibrem Sode cinen 2 ufrubr murroen erleben, folle fie Diefen Jfaben (Den er gereidet) um Den Sealz' oberfalb entymei reifen, und auf jedes תindes $\mathfrak{A d j}$ el nur einen $\mathfrak{F b e i l}$ Iegen, fo muitden fie Davon tommen; Dod bat fie gu Sott gefeufjet, und nidft einwilligen mollen, ift aud in foldjer थngft gemefen, Dás ibr tein §rofiprud) wollen einfallen; letatid) iff fie in ifre Sammer gangen, auf die Erde gefniet, getweinet und gewebflaget, Da (beridtete (ie) wåre ettras in befannter Geffalt der Sindelmutter fu igr tommen, babe ibr gusefproden, fie getroffet, und
gefraget, warum fie da Enie und weine? und als fie ess yerbalten wollen, mit Einmendung, fie fucte ber finder oerlorne $\mathfrak{P}$ fennige $2 c$. , bat fie fie ermannet, fie wůfte gat mobl, was ifr anliegen ware, fie folle auffetyen und binein geben, fleisig beten, und fiat nidft alfo gråmett, fie wollte ibr ein faion lied vorfagen, das folle fie ige nadifareiben und oft beten, weldes aud gefdeben. Darneben bat diefe Geftalt Der Findelmutter begegret, ifr Mann, ©tepban Fleifdier, folle binaus fommen und binden, als er fict aber auf $\mathfrak{B e r i d}$ t feines weibes binaus begeben, båte Die rectite Sindelmutter gefaget, fie wảre gu feinem sbeibe nidt tommen, batte igr aud feinetwegen nidts befohlen. ${ }^{1 /}$.
$\because$ Des Morgens bat fie fid gur Sirde fertig gemadit, if Dod zuvort Das :ier zu wifden in Den Reller gegans gen, Da, fagt fie, fey der 乌eufel fu igr fommen, und Gátte Die Reiter ibr unter Den Güfen meggeriffen, als fie gefdminde zu ibrem \&ied gegriffen, und lefen mollenf, Gabe er ifr das gidt ausgeblafen, Darauf fie bei einet balben Stunde im Seller gelegen, ebe fie redt micder gu fix felber fommen. Da fie jest in Die Sircte getjen mobs len, ift int gemefen, als bielte fie einer mit fleín juruict. Muf Der Treppen iff fie gejůcfet morden, und Doch forts gegangen, fo bald fie aber in die feausthut fommen, if fie in ifre Srantgeit wicdertim gefallen, Da, fagt fiep, babe fie aus des Mannes Sentjebant einen fdo onea Glanz, Der feitgero po oft exfdienen fenn foll, zunt erfenmal gefeben, und als man fie binauf in die Stube getragen, ware er ify wicder erfaienen, und beridtetf
ex ware gutor in beftalt Der Findelmutter bei igr gewepeit, und fie getrofit, fonft, weil fie voll alfon sienfaen ver, - Iaffon gemofer, batte fie muffer unfergeben, fie folle for des Dem ©uperintendenten und. ifrem ふeldtwater ammels
 můficu ausfegit von $\operatorname{Dem}$ bofen Geife, weldeer abes son ift weiden fonte, wenn fix ifre siderfacter, als ibre Sorminder, Des siannes frcunde unb andere ju "ibr finden murdent, fie erfennen, wio mit ige fidg verfóbs 'nen, weldees auth alio cufolgt:"
 tiagen. Wormittags um 9 Ufr, ats dex Mann den Refrs jumben bei itre aflein in Der Etube gciaffon, and Derfelbe entiontafen, ift fe aus Der jugciatonemen Etube vetoren, - und Darauf mit grofen Edmetzin gefudget, und als fict -Der Shann vor Mugf wollen fcio toth, wen anfoer Sinuen fulfocn igtem uno ocs Pacibacs
 Winds in Den Gurtan gebanget, unt Das befante Gefety Ieill gefungen bat: Sid, Eimbe, Scupel, Reben und

 Dicirfonden worsen, uno babentiore conoulfioa
 getommen; wie denn allejeit, wenn ifre Stanfleit wicder Ponmt, und aud dianal nidet obue Ebrinen und Shits leloen anjuleben gewefen if, da fie mit bem Sopf balo auf und ateser faliget, bald an allen cilicomafen jittert, bald wit cia SWurm fid wunderlid frummet, Der feib

## - 23 -

 witb, fafbet fie antin die fuft ju feigen, Da man fic nidt wobll angreifen, Denn nut mit.grofer かuife und \{ůdernfaffer Darf. ©obald die æsiderfacter Die Werfognung beis ifr gefudit, iff fie in beifern der: beiden Diaforea Safpae Dadfelns und Eobias wallurgets, de es audy beide
 Demganjen feid, saupt und gů eenbeidrita
 nirgenos angerubret, :und alfo frei geffutbet, daE ess das ènfety, als wollte fie zuin ginflex finauss fabrent Darauf fie gedadite ₹obias walburger umfangen, wid
 fie affo miedergebradt."

 magl empfangen, uno gat bet bsje Beiff maiffen won ift weiden, Satte auch bis auf Diefen Tag fcive 2afectants wottitm. Der Glans aber erfacint int alles zeit, und gar oft, od fonfanidf, dent wena fie witdeyinigre Munfgeit consulfioner und $\mathfrak{W e x f e n}$ fame, und trofte fie 2c. Snfange it ify Mann, (Det fonf ein einfáltiger und fromater Mann ifi) beredet worden, ald feffete fie fidy nut alfo, er follte
 fo wurde fie es wofl einfellen, if Darnad mit einem farfen Etecten binein fommets, yon ibs aber verwarnet worden, minde er fie f(flager, to wirde es ifm nidt

 Hrm fommen, Daf er den ©tedfen fallen leaffen ac. ©o bat fie aud anfanglid der bofe ©eieif mit Den Sorgen Der গabrung, angegriffen, es gebe piel auf mit der $\mathfrak{A p o t h e f e n , ~ 2 f . ~ G a t ~ t h e ~ e i n e n ~ B e u t e l ~ m i t ~ G e l o ~}$ auf Den Sirdiweg geworfen, Dafux fie oon ifrem Gaing foll gewarnet feyn worden, Denfelben nid) $\mathfrak{a u f}$ fugeben. Sixr $\mathfrak{G l a n}$ g foll igr vertúndiget babent
 ify fonmen, und ibr pillen bringen, die folte fie nide
 nach gedadter æerfobnnung ifrer ફiberwartigen von ibe
 be mitgenommen $2 c .1$
" Bon zufunftigen Dingen verfundiget fie, weil Die Şoffart in Ricidung, wunderfamen ミrads ten and abfdeulidjen farben: und sraufent Der mijs brauck Des Getraides fu Srandetwein, Stâte. zc.; Det
 Die Şurceci, $\mathfrak{F r u n f e n f e c t , ~ u n d ~ a n d e r e ~ © a ́ n d e n ~ u ̈ b e r b a n o ~}$ neǵmen, wáre viel Unglưaf vorgander, Rufrugr, grok Blutpergießen, Sbeurung, und an vielen $\mathfrak{D r t e n}$ Qendes rung ber æeligion, wuitoc aud cin tornefmer faerr uno andere bobe Perfonen in grose Ungelegenfeit fommen, gefdlagen, auct wobl gar gefangen, und bingeridtet :merben, wo Diés alleg Durd Bebet nidyt abgemendet merde. llad folder alles, fagt fie, offengave ig: Dev fáneeslan b, Der igr exfcheine, der aud befeble, fir follte es angeiget, und der fer ere. aud), der nad den

## - $25-$

heftigen Convalsionibus igr bie Cfliedmasen toies Der eintidite, welde (Eintidtung aud ju Diefem lestenmale am Tage gefdetgen, und von mir, Dem Supers intendenten, oon beiden diefer Stadt $\mathfrak{P b y f i c i s}$ und bielen andeen gefegen und geforet morden. Db fie wobl fonf nidts gefeben, fo ift Dic lenfung, Bewegung und Cins ridtung Der Blieder Dennod allo gefteren, als wenn cin Barbier ůber ifr måre. Des erfacinenden Clanjes Galber babe id), Der Superintendent, mit igr abjonderlid und notboarftig mid unterredet, und grůnoliden $\mathfrak{F}$ eridt begefret, fo bat fie mix, wie denn nadmals uns allen Diefe 3 ntwort gegeben."
 und fege fids: fu ift nieder, werdefleiner, und. febefaff wie eintein findlein, tonne es Dod fúrsfaser Rlatbeitnidutredt erfen nen. : Ex redemitigr, lege feine fáadeia
 fagte fie, feine crifdeinung taire ibr gat troftia uno freundida, wáre aud anfánglid wider Den bojen Geif, als eine Damalz Werlaffene, won ijm getroftet worden. Er batte ibr niemals etwas mider © obtes wort gefaget und offenbaret, bătfe fie zum ©ebet und Feftåndigfeit allemal ermabnet, und befoblen, Die Wenfaen vor Suint Den zu warnen; inmafen fie Denn getban bat, und mit Seten und Singen in igrer beftigfen $\mathfrak{H a g f t}$, ichrectlicgem Wefen und Moltern, in groger હ゙eduld und Beffandigfeit alfo angefalten, aud Die Sprůde der Sctrift, Die ige nur find angefangen worden, alfo ginaus gu fagen, und
gat lange chebete und Sieder nad eitantiot ofne afte hae: sitation mit $\mathfrak{A n D a d f t}$ und ftiftiget ©timme su continuis ren gervuft, wie Denn aud Das Gefet, aud die Beile sulv Wisort, Da fie es gelaffen, wenn fie in intem Gebet Doar ©ingen von Der fdrecfliden Sranflgit if ủberfatlen
 Dextr getjabt. Hnd weil die Rede yon Der Erfdeinung meffrentjeils wor Imagination gefjalten woroen, audy
 oft betwiefen, als werm es nidfz anders ald eine Cingili Dung wate, fo if $\mathfrak{z u}$ Diefom legtenmal andider ©lans yon biefer gemeloten waterin igrer mubs men ©ibyllen Refterin gefeben worbent die ia, Der Superintendent; allein, und nadiuals wir ings

 Gian;, wie die Eonne aufgetget, in Der ©tuben erfajesnell wåte, und Gabe fid) allmåblig auf die Bant beim Wette niedergelaffen, Dod da $\tilde{3}$ es die franfe Werfon das nats nidft inne worden, uito babe der Clanz ausgefes Ien faft wie cin flein Sindlein in gar groker Platyeit, Datiber sie sjarterin zur Mago gelaufen, fie aufiumecten, To fen es wicber verfawunden, Endlid begeuget auch wielgedadte Etefyan fleifajeriti: fic gatte Datals, als gleidfamentsudt gelegen, einen: Slict in Stimnel und cinen in dic şolle getyan, Doct wáre foldfe హुreude uno jubiliren genefen, daß es nidt ausjufprecten wite, auty wire igr çlang neben igr geftanden. In


## - 87 -

minfoc, Giott wolle affe ibre freunde und geinve gnas diglid beţitetn, Bott wolle aud nidt, daf jemand in Das fiufre £oth foutc fommen."

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

 einen rain p(ydifden ©omnambulizmug̀, ein ifolites Suftreten cinez geffeigetten ©efůflis und Prantafielesens Darfelfe, fo erfacint Der fomnambule 3ufand bier meft Im Eonatifden augigedriff und mit ferperidider Srants beit berbunden oder aus Derfelsen entwidfelt.' Deffens ungeadtet aber tecten aut Fier vicle Der Griacinungen Dés pfoblifajen Comnambulisinus eim.
 ten gu baben, boldte, wic befanut, Srampfe alle dit biloct, auch nidyt felter ia cataleptifide, tetanifole 3us frinioe und antere ?eevecifranfleiten ubergeyt; jedoct secisen fibl cinjeltre צifionen faon bier, obgtcid) in
 welderil (angel wathjen, und gleidubie bei Silein's ©oms nambele *) Dot bild eines mit grober Mufe gu erfet, genern Berger auftuit, melder den Berlauf der Srant, beit wno Der Eemefurs fymbolifet, fo erideint aud bite Daffelte sito, aber nur als sild der frampfigten frmuls beit und Des einjefnen Rarorgesmuz Derfolben.

Durth eutere Eiuflifi merden indeffer diff ggans

[^1]tafiebilder bald geffeigert. Wan båt die Pranfe fúr be gaubert, und verfagt ifr 凹benomafl und Mbfolution; und in diefen Gilauben Der umgebung, bdfe seiffer fenen Sier im ©piel, und in Dem ßorwurf, Die Sranfe fthe
 befぁdaftigt, und in igren Srantbeitsanfálen fid ibrer Phantafic bemádtiget, fdeint Der Grund gu liegen; DaE won jeşt an Der gange Werlauf igres Paroxnemus veråns Dert, und die" Bifionen bobjer perfonificirt erfacinen und Dámonen auftreten. zuectit det ₹eufel relbft, Die Serionififation Der Rranfgeit, Des Unredts und Der ©ůns De, welder man ifr in dem ছiormutfe Der Rauberei aufs geburbet, welder fie in Dem \&ugenbliffe Der Srantfeit wưrflid befirit, Daber aus igr fu igr redet, fie pon den Geiffliden abwendig su macten berfudt, und fie wotlig
 Gat finden Esnmen." Dagegen erfdeint, ald fid Der $\mathfrak{P a}$
 Geiff, Die §erfonififation Der Grrettung und Genefung won Der Sirantfeit, in einfader Beffalt Der, Den 2 seibern

 igr gemiden, fo fann fie wieder beten, und das Gebet wird ifr vou igrem Phantafiebilde mitgetgeitt.
$\mathfrak{A m}$ folgenden æorgen entfegt ein aeuer $\mathfrak{A n f a l l}$, fie ftargt in Dempelben won Der \&eiter, die ige der fie fegt befigende Srantheitgoammon untec Den gajsen wegzureifen fajeint, und alg fie nad) einer balben ©tunde twieder $\mathfrak{j u}$ fich tommt, erfdeint threm fid iegt meffr ausbildenden

Wgantafieleben Det Seift der Senefung, aber, wegen Det b8beren Steigerung ibrer phantafie, in idealeter seffalt,
 jeg̨t an dfter miederfefrrt. Da die bon igren Berwandent augigegenden Bormutfe Des Búnoniffes mit Dem Sbfen Die $\mathfrak{U}$ rfade Der ©teigerung igree Srantheit imD Der Exs facinung Des Teufels find, fo berfpridt ibr inneres meiffagendes, aber perfonificirtes Befůbl ifre Şulfe, wenn diefe Wormürfe berfaminden, und inre Berwandten und Jreunde fid mit igr ausfèmnen, weldes Dann aud ges faiegt.

Indeffen if biermit nur das Phyantafiebilo Des Teus fels beriagt, weldes der §ormurf Der Welt ibr erjeugt Gatte; Dic Prantheit ift nidt gefoben, fonderk erfdeint nod in mandevelei Mbiwedifelungen." Wald als æeitstans und 乌oiofomnambulismus, in weldem fie, Der Gefafe unberouft, gefábridice Detter erfeeigt, und Rieder fingt, bald ald die beftigften tonifaen Sirampfe, die eingelne Glieder framptbaft auftreiben und frummen, bald als die gewaltigften tlonifaten Sixampfe, welde Die firanfe
 glauben nod nidt gang befreieten $\mathfrak{U m f e t}$ fenden vermeinen, Der Seufel wolle fie leibhaftig bolen.

Wit Det bofligen Berfôjnung Durc) ©enuß Des beilis gen extenomabls meidet nut das finfere Wbantafiebild Des §eufels bollig bon igr, und jeder Mnfall der Sranfs Geit ergeugt ige nun Die Grídeinung deg rettenden, bom Eidte ausgetjenden झrincips, Daber in Eidytgefalt. Ju. Diefen fad immer megr dem reinen Somnambulismus
ndigernden Mnfafen tritt dann aud, wic bei Dem ©awe
 lebens auf, und gleidiwie jener Snabe die Untedt begen bende fand feines stofoaters låbmend fie won Der elus fůbrung abjailt, fo fágrtes giec dem panne in Den $\mathfrak{A r m}$, als er Die Stante, fie für cille Betrůgerir balteno, zưditigen will. -

Cben fotrity bier Das Cbefitg Des ©dabendelt

 Da alle befufble perfonificitt werden, fo ift ber ucbers bringer Der $\mathfrak{U r}$ gnci Der vertappte Seufel, bor weldem igr Bians fie warnt.

Dic religiofe Siduturg Des reinen eaminabulisnus. erfacint nun aud) bier, und in Berbindung mit Der Weifagungegnbe beidaffigt eg fid mit.Dem §reibca Det
 tůndigcio.
©efr anmutfig if Dic Befareibung intes Gefoter, weldye die Sirante auf Befragen des Geiffliden gicót. Daş innere religioffe Gafithl, die Reaft Der Seeilung und Die Gabe Der SSeifrobung, afg wom guten Wrincip aubs geffende ©aben, veriducticn bier in einer bald medy balo
 Eicligionebegriffe ferperlide Gefalten Der feeligen uno




thperth; witd ein letuatendes Rindfein daraus; Das mit freundider æede igr Muth zufpridyt, won igr aber wegen Des bellen Blanjes nidy redit exfannt werden tann.
 auth gleidje Erfdeinungen erscugen muff, fo tritt zulegt and biter, : gleidjom um Diefe Geffaidfte Der woranftefens Den náber zu befreunden, und als aus glectere פuelle entifunger gn bejeidnen, cin'uebergang bes Be: (idets auf andere auf; was jedod eigentlidy mit Der magifden SBitfung, wodurd. Des Manace. Mrm ge, lágmt murde, cins iff, nur Das, was Dort forperlide Uffection erseugte, bier pindifde Iffection berborbringt, fo daf der pindiface Somnambulismus Det Siranfen auf. Die ungtáubige wárterin zux ஒefefrung ifres unglaubens geridtet, Dutad Diefe $\mathfrak{R i d}$ tung Die Unglaubige in feinen Sreiz sieft, und in Derfelben ebenfalls pindifden
 berwordringt. Dak Diefe Crifdecinung zur Nadtzeit fid eingeffellt, erflárt fid leidft aus Dem Bersáltniffe Des Padt jum Gomnambulismus íberbaupt, und dá wábs rend diefes Gefidtes der warteria die §uanfe "gleidifam entsủaft gelegen und einen Slict in Den Şine mel, einen in die fedte gethan, " begeugt nut, cincestheils, wic Das $\mathfrak{A l u f t r e t e n ~ e i n e y ~ b e f o n d e r e n ~ © t e i g e r u n g : ~ D e z ~ C o m s ~}$ nambulismus die 2birfung auf die Wårterin ,ergeugte, anderentreils, wie fich neben Dem Crifdeinen Des gewofn: ten Whantafebildes auth die ganje Welt dee poetifaen Rebens, weldes Den Mienfdent gleid Danter ourcd马immel und şifle fübut, und aff werfátrifife des
 Det Sranfen gesffnet gatte.
$\mathfrak{D b}$ und wie Die Srante bon diefem pindifalen ©oms nambulisuuus genefen, erfabren wir aud bier nidt, obs gleid nad Dem gangen (sange Der franfleit und nad dea
 Genefung eingetreten fenn wird. Gben fo Gleibt alles $\mathfrak{u} b r i g e ~ \mathfrak{p a t g o l o g i f a c ~ i n ~ D u n f e l ~ g e g u ̛ a l ; ~ i n d e m , ~ w i e ~ e s ~}$ fapeint, Die 彐ergte fich von diefen boberen Bergattriffen mit Siedt entfernt gegalten baben.

## 3.

Weiffagung eines bstmifden Maddens yon ฒallent ffeins Untergang, ( $\mathfrak{A u s}$ (S. $\mathfrak{A x n o l d s ~ u n p a r t h e i i f d e e t ~}$
 1715. Fol. ©. 213.215. )
"Ebrifina poniatobia doer Poniatomizfan cines bosjmifater \$farrers Sodter, wat im Jabr 1610 in $\mathfrak{P r e c}$ §ent geboren, und berfiel amt 12 . शlow. 1627 it einen wunderbaren Buffand, in weldem fie, nadg einets
 und sielfáltige Befiidte fag, die fie felbf aufgefarieben: 2lis diefe ©hfenbarungen bei ift biz 1629 angefalten, iff fie abermals in eine fatmete Reanffeit verfalletr, und Den 27. Januar nad fefr grojen ©dmersen Dem $\mathfrak{A n f e g e t a}$ nact martlid berfdieden. Hutein da fie beteits auf Dent Staob gelegea, feter fie frifd und sefund wieder auf,

## - 33

und erfablet, was fie unterDeffer getyacit. Mad Dee Beit iff fie bon folden Dingen nidt mefr befudet wowert bat fid ros2 an einen prediger weiscivathet, mit weldem fie 2 Sinder geseuget, und if 1644 beriforben. - 3 bre Gefifite find erfábit von Joh. Ainos Comenius Lux e tenebris novis radiis aucta etc. 1665. 4." (aud) in
 Historia revelationum C. Kotteri; Christianae Poniatoviae, Nic. Drabicii etc. 1659. \%.)
, Iunter megreren Befidten iff folgendes fonderlid metfuurdig. In einem Gefidte wiro idr befoblen, einen Brief, welden ibr der Seere dictiven merbe, un den das saaligen 'ُaifertiden Beneral und befanater Tyranneu, den Gurffen beniwallenfein, fu fareiben, ith mit 3 Eiegeln zu berfiegeln, und frlbit nad citifdin ju bringetry und entweder innid der feiner frauen zaibergeben. ©ie bat aut) diefes allez wistlidy den 25 . Jan. 1628 getfant
 morden, namlid) $\}$ wei ßaronefinner und einem Wpoico, Sicidaele \&ibario, nad Gitfdia gereifet, da fie untets wegs eine große Wenge Gngel um den Wagen berum gefefert, und weil Wallenfein felber nidt gu farufe ges wefen, bat fie. Den かrief feiner Gemalin übergẹen; 隹 auc) sor igren und Des frauenjimmers Yugen in Entzin duang gefallen, Da ibr bon dem Seren befoglen, movidery eilends wiederum wegjugetgen, weil diefes Şaus feiner Gegentart nidet wetty mate."
//Eomenius ersåbit bierbei, dás der wafenfecnes über Diefer Gadje aus ©pott gefagt: Mein Seete, Des

Saifer, friegt alferband Wriefe, von Rout, 'Conffantinos. pel, Madrit 2 c., id aber gar aus dem Seimmel." - ©ie aber bat ferner Den in. December in einem §raum gefefent wie Wallenfein in einemblutigen salar fpas Bieren ging, und bald auf einer leiter in Die Wolfenfeigen mollte, aber nad Zerbea dung derfelben aufdie Erde fiel; daerdenn ausgeftedet gelegen, $\mathfrak{u n d} \mathfrak{a} \mathfrak{b}$ Dem $\mathfrak{F u n d e}$ gráulide flammengefpicen, aus dem facts fenaber Blut, Ped, ©ift und Dergleideat Qusgefduttet, bis bei einem farectliden Gebrulle ein Pfeil vom simmel gerab geflo sen, und fein fierz getroffert. - Siergu babe tint Engel gefagt: 1 Diés ift Der Tag, Dabon Der Seet gefagt bat, dak er Diefem ßpiemidat jum Biel geferget fey, in toldem, wo er fid nidt befefre, er umfommen folfie whe alle ねarmbergigfeit." - Diefes iff bierauf.be
 fingeridtet morden."

WBit entfalten unk einftweiten allet Bemerfungen $\mathfrak{z u}$ biefer Ergåblung, und theilen blo borlảufig diefe Weif fagung mit, indem wir die ganje Geifdidte vielleidjt padterbin in'\$ 2rcdiv aufnebmen weeden.

## $-35-$

## 4. <br> $\mathfrak{M a c b e t y}$ 's © efidt.

Sector $\mathfrak{B o c t g i u s}$, der im roter Jafrbunberte lebende beffidatfareiber ©djottlands, giebt in feinent clafifiden Wberte:
Scotorum historia a prima gentis origine, cum aliad rum et rerum et gentium illustratione non vale gari, Libri XIX. (Parisiis, 1575. fol. libro XII. fol., 849.$)^{-}$
folgende Grfåblung won bem merfioutbigen, feine solts
 Galtenen cefidte Des im inten Jabrfunderte lebenden
 terfin won Englandes groffem Rationalotidter in Deffer Tranerfpiel $\mathfrak{R a c b e t g}$ in poetifder Breftalt und $\mathfrak{A u s}$ :
 wiedergegeben morden if. Die treue Ueberfesung laute folgendermafen.
/, stidt lange nadber begab fidy ein neues und bes munderungsiwúrDiges Greigmiā, weldies Die $\mathfrak{F u \hbar f e}$ Des
 nad forres (wo Damals der ®o̊nig fid aufbieft) reifetent und auf Dem ssege Des §ergnủgeng megen Dura felo und \$3ald Gerumftreiften, erfdienen ibnen ploglid auf dem

 betraditeten und bemunderten, fagte die Eyffe: fiseil

Dit, Maccabaus, ฐgan von ©lammiz" (welde

 yon (Saldart. Die Dritte aber fagte: "facil Dir,
 Darauf $\mathfrak{B a n q u g d : ~ ॥ S 5 r , ~ w e r ~ i f r ~ a u d ~ f e y n ~ m o g e t , ~}$ fdeinet mir wenig getwogen, da igr diefem auser den Gsdiften Wutben aut Das Retid bringet, mir abet niddts." - Şiecauf ermiederte Die ©rffe: $/$ W̉eit gron Gere Dinge, als Diefem, berfundigen wir Dit: Denn Diefer witd ztwar regieren, aber nit ungláflidem cabey, und wird feinent feiner Radtommen mit Redt unterdic sb: nige furablen binterlaffen; Du aber wirf gwat nidet regieren, aber bon dir wirdeine tange Reibecneel entpringen, Sdottands Reid subeferrfaer" - Diés gefagt, berfawant Den fie 〔థneal igrem જlict. Dem Maccabåus und Bans qubs faien Dieß eitel, and im Sdjers begrůbe Bancugo Den Maccabaius als ふónig, Maccabåus den Banquss. wiederum als Etammbater vieler Ronige. sact aus Dem Grfolg legte man im Bolfe fuaterbin eş Datin' auß, dan -s §arjen doer meiffagende mit telufifater Sunft begabte Bumpgen gerweien feyen, als mau fat, Dafe, was fie ge,
 twurbe gu Forres Der Sjan von Galbar vor Cexicht tocget: Waieftatisuerbredjen zum Tode veroamat, und $\mathfrak{R a n d}$ unio



## － 37

medfelfeitig ladten，lagte：Yekt baft du etlangt，macy cabáus，was jwei jener ভdmeffern verfúndeten，Dit bleibt übrig zu bollenden，was die dritte geweiffaget gat． शlls 刃Ractabåus die ©acte bei fict übetlegte，begann et mit Crnft an＇s ঙeid fu denfen，aber die Gelegenfeit war ju erwarten，und die，wie er glaubte，won den goberen SRádeten befimmte Beit；Denn mie fic Das fruifere erfufuet gatten，fo múrden fic aud das luebrige bollenden．Und es war nidt lange，als ity gleidfam eine belegenbeit yom Sonige Duncan gegeben wurber：Diefer batte nàms lid einem feiner ©signe，Die er Der Todter Eiberd＇s， Geafen won Rottgumberiano，erseugt batte，Ralcolm， Gumberland gefdenft，gleidjam gum 及eiden，dás ders felbe fogleid nad）ibm die Regierung erbalten weede． Dité empfand 刃Ractabåus ùbel，Indem et glaubte，Das Det Sosnig fein Beidiaf aufsubalten unternefme（Denn

 nidt gefaicft man，Der nádfet Werwandete，Der an Silugs beit fid ausscianete，Dic Betwaltung Des Reidss）；und vermeinend，eine geredte Urfade Des $\mathfrak{f a f f f e s}$ gu babetr
 tige．＠ein ßutrauen twurde sermejrt Dura dag，waş iene sidttinnen（wic ar glaubte）ign verbeifen batter． Denn da eiugetroffen way，tas twei Derfelben votaits gefagt gatten，fo glaubte er，wůbe das nod übrige Dritte Durd Şulfe Der Gixter niøt famet fenn．थuç trieb ign feiné grau，lůfean des forigliden §itels und ungeduldig Dee Ferjugg，mie Det Beiber Biefolemg
sencigt iff, eine Sadte $\mathfrak{z u}$ befaliefen, und wenn befalop fen, mit ${ }^{\text {gu }}$ grofem ©ifer $\mathfrak{z u}$ verfolgén. Defter reizte fie - Dafer ifren $\mathfrak{u b r i g e n s}$ nidt tragen und fajon im eignen Cemith Durch Die leg̨te bom ภoinige igm gugefugte æelei, :Digung ergiz̨ten Mann Durch die bitterfen Worte ant :indem fie ibn faul und furctatam fdalf, der eine fo beres lide und rûkmlide Carte bei bobberen ছBeifagungen uno glưcliden Reiden nidt zu unternefmen wage, weldje
 :unter feiner andern-Sgoffinug begonnen gaiten. Ex theift
 fuglidf dem Sanguigo; und als diefe alles berprodern Watten, ermordete er bei fid Darbietender Gfelegenfecit Den - faton in fiebenten Jafre regiercnden Sionig gu Enuernes (andere ergadlen, zu ßotgofuana); und mebrere andere, dutd Gelo gemonnene fu fid nefmend, und vertraueno - Dem Sanfen Det Begleiter, madt et fid felbft zum 18isnige, reifet bald Darauf nact econa, und miro Dort unter allgemeiner Zuftinmung zum ®osnige augigerufen."

Gilcidermeife ersåblt Derfelbe Geefaidtfaraber Das - Dbn eitrer magifden ©timme vorauggefagte Efide Macs - Betfs folgendermánen, (1. c. fol. 252-.254), was wit

in Raccabaus, Der; Magouff furctete, sufbe diefen faton långl auf die. Seife gebrady baben, aber feinen
 - sefolten, tweldjes, mit dunflen weifagungen ign fameis. むelnd, und von aller furat befriend Das ebefaict igm

wunden werden，als bis Birnan＇s weit auggedentet Wsald fu feiner neuerbauten geffe Dounfinnan fonme， und feines bon einem Weibe gebornen Wenfden saang werde ign tobten．Durd diefe chunf der Gitter（wie et glaubte）bor allen Nadffellungen fider，lebte Maccabåus in volliger ßảgellofigfeit，und fârthtete ælemand；Denn Durd Den einen Eprudg glaubte ar fict unubermindict， Durd Den andern，Dafer nimmer Durchs ©dwerot unth fommen werde．थber den MRniden ri fein Gefaifé Dabin，nad weldeem er fid ubertebete，er werde nidf ether úbermunden werden，als bis æirnan＇s walo zu ign fomme，und audd dann fery der tod igm ferne，weil das Datel igm berteigen，er fert bon teines gebarnen mens． faten Şand fu tidten．Denn Malcolm fellte fein אุcet an Tage vor bem Siege bei $\mathfrak{B i r n a n ' s}$ ほald auf，unb nadf furjer æube befafl er allen，in den æald gu gefenf und ieder einen $\mathfrak{A l f}$ ，fo groger itn tragen tonne，abjus bauen；Darauf in Det exfen ©tunde Der Nadet brady et auf，und über Den Tao gefonmen，erfafien das̀ feeer mit耳od exfobenen Baumáften bei Tagesanbrua im Mngefadt Der feinde．2l\＆Raccabdus dieß erbliatte，Deutete et es，erfdrocien uber die neue（erfacianung，endid auf fid und fein Sadicfal，und den legten Sampf magens und aus feinem ©diloffe giefiend，fiteß er auf 刃agduffo Der，nidt geboren，fondern aus feiner Mutter \＆eib ges fanitten，ign im žmeifampe eridlug．－
©o weit bis zu Macbetfs Ende int ibten Jabre Feiner Resierung．Mis nun auf dicfe Weife burd wacs

erfưlt war, blieb nun nod die (frfôflung Det Dem Bans qu5o gegebenen Weiffagurg übrig: DaÉ Deffen Madfons men ©ajotlandes: Reid befierrider wúrben, weldje Exs fưlung erfí im Iabre 137c, affo 325 Jabre nacd Dem Gefidte, eintrati mie $\mathfrak{B o c t g i u s ~ e b e n f a l l s ~ b e r i d t e t . ~}$ Banquigo murbe námlid auf Macbetge Mnfiften ets mordet; Deffen ©ofy gleandus entfot abet nad SBules, ergeugte Dort cinen Cobn walter, welder nad ©djottland zuruffging, und oort wegen finer ఇapferfeit zum Sene\{dgal Des Reidez ernannt, und mit viclen Guitctu befdenft warde. ©in Rbtommling deffelben in gerader Sinie; Rabertetuart, wurde endidy int Tafre 1370 unter Dem Ramell Robert Der 3 weite Sosnig bon Cchottland, Deffen ఇactifommen mefreere Jabebunberte bindurch den fonigliden Sgron befafen, uno biermit jene GBeifigagung vollendeten.
$\therefore$ Robnen wit num diefe $\mathfrak{B o r g a ́ n g e}$ in igree biforis faen Cinfadgrit, wie fie Boetrius uns giebt, und
 Dem peetifacn ভdmuct, in welden Sjafespear fie Dargefellt bat, fo fiuben wir in Der erfen ergablung eir Fernyefidy sixacbetyg; won gleitifer $\mathfrak{A l t}$, wie es bei Den fathotifacn ©effern im second sight erfajeint; uno wabridelinlidy in futberen Beiten dfter auftrat, meldees niddt blog. Dem $\mathfrak{F a c b e t h}$, fondern aud) feinem Begleiter æanqubo fid Darfetf. Gegen Die Annabme, dá bies
 Der in Der folgenden $\mathfrak{B e l f a g}$ ang Racbetgs sorfommenden :Bauberia borfanden getwefen, furidt §oetbius beftimate
 sbent for fanell wieder berf(wunden fenen. FBir tonner
 Dee bier bandelinden §erfonen felbf fuchen. Weide, mádjs tige Şáuptlinge ©atptlandż, und befonders Macbeth rubm: uno berrfdfùdtig, freebtell nady Der firone, uns
 feigert fich Das Gefuiblicben plistlia bis zum fommam buten gernfeben in Die 马ufunft, und nad Den Gefegela Des plafifajen ©ieföblitebens feine झroducte aufer fid darfellend und antbropomorpgofirend, und bei falafens Der Inteligeng und Meflezion nidt gum §erouftrenn toms nend, legt es das §efultat feiner Sbåtigtcit den felbfs gefalteten æitbirn bereicr zu allen Beiten gefurctaten meiffagenden sBeibern von fonderbater Sleidung und Geffalt in Den Mrund. Sier iff alfo in der Gefaidte nidtt von Serenfeffeln und ßauberformeln dic Rede, Durth welde Die Geiffer Der Groe: beraufbefdmoren und die Bufunft fu entraillen gequongen merden, fonbern aus Dem innern Seben felbft entwidetle fid Die §Redtiphåre. deffelben, und die bewuftofe gnidauung und פffens baturig Des 3 fuinftigen redet ju bem reffectirenden und Dem Drafel zugdrenden wadjen Berfandegiteben. Xuf gicidje \$Beife alfo, wie unfere bellfebenden Somnambulen das Sommende durd den 刃iund ibler 'elfoferidaffenen Whantafictiloer, ibrer ©dukgeifer, Dámoner zc. exfats ren, doer mie unfer fomnambute Sinabe burch feinen myitifden: in ©dineidersigefalt fid Darfellenden Bcgleiter,


## － 49

Heinen $\mathfrak{K r u b e r}$ in weifen Sleidern oón fommenben Ereig， niffen igres eignen und fremben gebens in Renntnís gefegt werden，entbuilen bier die pbantafiegebornen Traumges ffalten Dreiet æeiber Den Rebensilauf Diefer ふ̧ăuptlinge ©diottlands，indem fie Die feauptmomente deffelben ber seidnend Gerausjeben．

2sie ferner：in allen myftifden Rebensuerbátniffert， D．G．in welden das शadtreid，mit feinen Seffalten und Gráften waltet，（auf gleide $\mathfrak{F 3 e i f e}$ wie in den pbilofongis「おjen，wo das \｛agleben und Die $\mathfrak{j n t e l l i g e n s ~ b e r r f a t ) ~ D i e ~}$ Dreizafi don Der máditigften bedeutung if，weil fie die $\mathfrak{u l f o r m}$ if，in wetder fia Die Giottheit geftaltet，und Die 2ungeln bejeidnet，uut weldee bas weltall freifet，und wie Dafger in Den meifen magnetifden Befatuden die Dreizafl Das leben beftimmt，und Die Erideinungen in Der Dreigath entfefen；fo tritt aud bier Diefe Magenalt Der Dreizafl auf，und brei find der meiffagenden शadts geffalten，die gu ignen reden．Suerf witd झacbeth bes
 Des Sommenden it Der Gegentart．Dann ald इban mon Caldar，Die beginnende Entwicfelung Der zutunft，wo Der fajon Wiaddtge feire Bersalt freigen fieft．Rulegt ald תosnig felbft，den ©ipfel feines ©trebeng erveidend． －शun gefit Das ®efidt über auf Den Begleiter，Des
 wurf bemeifet，und aud ifm entguilt fab ole Bufunft， －und Der fernfebende Blict erffrectt fict nidt ailein uber fein eignes 马eben，fondern；．Jabrtunderte umfafeno， ùber die gante nod ungefablte Reibe feiner Facdfomment

## - 43

 beifen mird.
 finfertr aus Det Tiefe Des unteinen ©emètbes entfpruns
 lebens und ber Das Unredt erfennenden Jinteligenz bei Macbeth in Dhnmadt jutůtu. Das fatum batte tonnen in reinem \&aûfe gebaindigt werden, wenn Die aus Deut reinen ©elbefbemuftfeyn und aus ber Grfenntnis dee bosafen beftimmung Dees Rebens entipringende Freitselt fide fu gleider Ennergie Des Rebens entwiffelt batte; uno twie úberall im lefen Mothwendigfeit und greibeit gegen cinander fámpfend auftreten, und nur Die lekfe und biermit Die Selbifbeftimamung Des Menfaer unterliegt, twenn fie ibre eigne Praft nidet effennt, fo aud bier bei Macteth. Waire Das gosjere leben des reinen und freien Senfaen in ibm mit gleider Ctartfe erwadf, fo wutre

 Seben ergengen fann *), Rber dag gobere Eeben wat tat tieferen untergegangen; mit Det Erifdecinung Diefes bes fidts if er ben wadaten der finfernis wafig uberants mortet, und won feinem weibe im gleiden ©iane ber

[^2]berffat, wollbringt er Die That, Die int Augenblicfe bet
 benen freibeit war.

Sin Der zweiten Eradflung bes $\mathfrak{B o c t g i u s ~ e r f d e i n t ~}$ Dagegen eire jener Perfonen, die das mety im Grfübla leben befindlide $\mathfrak{A l t e c t f u m} \mathfrak{b a u}$ figer ergellgte, als Die res flectirende und alles auf feinen $\mathfrak{B e g r i f f}$ gurutafbringende Gegenwart, und welde bie leetere, folange fie das -2wefen Derfelben nidt pyyfiologifd exfennt, genoigntidg als mit bibjeren Wefen im Sunde fetbende, Doet mit übermenfaliden Sidaften begabte Menfajen anfieft, die aber ibrem 2Befen nad und in Det wiffenfaaftidetn ©prade nur als ©omnambulen und Madtmenfócn bes geidnnet werden fornen. - Wir maden bierbei nur eitre Wemerfung. Wie Das शadtleben fitt allem feinen befons Deren gormen nut dic Sefrreite Des wadenden \&ebens iff, und aus Den tellurifaen Riàften Der Erbe entiprungen, Das folare Seben Dorfelfen trabeffirt und als $\mathfrak{x r u g b i l d}$ und Eáufdung Des intelligenten Eaglebens fid darfellt, fo daf fid bieraus, gleid)fam als molle bie Matur den Wrenfdien auf Den Merth der flaten Celbibeftimnung Durd Die Intelligens aufmeetfam maden, Die tiefe Ironie Det Traumpprache und bie umgetegrte Bedeutung dee Traumbilder, fo wie Die ráty jelgafte und zweibeutige - Poefie Der alten Drafelfprade ertlärt, (welde $\mathfrak{W a g r t y e i t}$ Die glten in Der $\mathfrak{B e b}$ auptung ausbruicten, Der §eufel fen Der $\mathfrak{M}$ ffe Gottes); ; fo berbirgt aud bier die 'sseiffagung igre wabrgeit unter eincm zweideutigen und Defgalb


## $-45-$

serden, als bis æirnan's Walo gen Dounfinnan fommef wio feineş weibgebornen Mannes fand bermoge ibn ju todeten. Wie Daber überall der Menidy, wenn er bous fidte abweidend fid der finffernī und ibren æàd)ten unbedingt ergiebt, Denfelfen jum fabyn und ©pott mirop
 Denen er feine moralifde sreitgeit und. ©elbftofitimmung geopfert batte *).

## 5.

## Ein oferidyriget Segefo

 findet fin im 2r. Stura nod folgende Gefaidute, melde
 aud bei תindern beweifet.
*) Bei ©gafespear (Act. III, Sc. VI) fagt Hecato:'
Upon the corner of the moon
There hangs a vap'rous drop, profound;
I'll catch it ere il come to ground;
And that distill'd by magic sleights,
Shall raise such artificial sprights,
As, by the strength of their illusion,
Shall draw him on to his confusion.
He shall spurn fate, scorn death, and bear
His hopes "bove wisdom, grace, and ferr:
And you all know, security
Is mortal's chiefest anamy.

## － $4^{6}$

＂Phaenomenon Pneumatologicum．${ }^{\text {＂}}$
＂Es befindet fid allyier in stebur ein Sinab Son 4 Jabren，bei meldem fid Did ferbenden Wenfden，
 ibrem Tode pflegen angumelden，und ifn，menn fie ifn falafend antreffen，aufumecten．Ser Suab if geborele Inno 1730，Den 24ften December in Der Cbrifnadft zwifぁjen 12 － 1 Uht，＇wie Das תirdfenprotocoll befaget． Der Water aber fagt，es båtte Der Naditwadter eben Die 12 Ugr angeblafen，weldes Denn bier mandemal geidies Get，efye nody Die çlocfe gefdlagen，zu gefdmeigen，Daf Die Ubren auf ben Dirfern mandmal etwas unridtig geқen．©ein Sater if ein Sattler，Namens Jabannes Moty．Das Sind bat diefe Maffion von fid merfen【affer，feitoem es Den Gefrauct der Fernunft und der Sungen bat．N3ie Der $\mathfrak{D a t e r}$ fagt，fo empfindet cs vors Ger gemeiniglid einige llebelung und Sopfidmersen，Dás es fid aud mit Dem Sefinte auf Den Sifal leget；und wenn es Die Wifion bat，geraty eg in grofe giurdt und
 nicht gern alfei！if．SWenn es Durd Dergleidjen Beifer wom ©dlaf aufzewecfict wird，fo lafuft es nad Der Eitern ふett $\mathfrak{f} \mathbf{u}$ ，doer wecft feinen altern Bruder auf；poer legt fid）auf das angefidt：und wenm die Eltern fragen，was
 bet inm gemefen；und ob es gleid）Die，fo fict auf folde e $\mathfrak{A r t b}$ bei igm melden，nidft allemal nemmen fann，（weil es nod feine Nántrnis von bielen Reuten allbier bat ）fo find igm dod die fanntliof wit benen cis cinigen hagong

## - 47 -

gefabt: wie fid foldees falrylidy an ettiden, fo aus feines greundfáft geftorben, geáußert bat. Jom borigen 1734 . Jabre farb Den 28. ©ept. Morgens zwifaen 5-6ubr Ricolaus Şeintid) ©amauß, ein ©dneider, ber eben nidt zum beften gelebet, und fidi gern ald ein fufigs mader brauden laffen. Diefer war Dem §naben in der vorbergetgnoen $\mathfrak{P a d t}$ an daş $\mathfrak{B e t t}$ fommen; worůber das Sind in einen aukerordentliden ©arecten gerietg, 2ıIs die Eltern fragten, was ibm máre? riff eş in voller 2ngf: Der ©dmauß, Der ©dmauk! und ald fie weiter fragten, was denn der ©dmauß wolle? fagte Der fnab: er máre als ein ©̧ci fen, und bảtte eg falagen wollen. Den 15. Dct. befugtcn Sagres fiel eint ©differ bon bier, Nagmens ©frifian Daum, Den ©dalbaum, (wie es Die ©aiffer nennell)
 und eftrant: Diefer war Dem §naben 2 Fage bortjer wors getommen, und el bat feinen Eltern mit ©drectien gefagt: es fuinde ein grofer ફube (ber Mann war bon fleines Ctatur) mit einem ©teden in Der Sammer. Ez find alio die erfdeinenden Genii yon unteridiedener Gatturg : indem ibm einige weis und lieblid, mandesmal mit $\mathfrak{B a n d}$ gegieret erfdeinen, die es 『brift; Rinderdens nennet; bismeilen in einer gatfigen ceffalt. (Es if aud ) su mers fen, dak der Sinab, je mefrer an giter zunimmt, defio soeniger von benen erfdienent.. Geniis fagt; und nidit Sther, als wenn Die Gltern es fragen, erjåble, was es sefetien. ©onfe fieget:Der Sinabe gefund und mogl aus, und facint einer gefunden 『omplexion ju fenn."
2.
 zu Jobanngrorgenfadt.
$\mathfrak{B e n}$

## Drofeffor Dr. D. ©S. Riefer.

 fige Fadurict bon bem munderbaren Madoden in johanns georgelifadt im Erggebirge gegeban, weldes am Cbaviec: tage, feiner $\mathfrak{F o r a u s b e f t i m m u n g ~ g e m a ̊ ̃ o ́ ; ~ f c t e i n b a r ~ f a r b , ~}$ und nad 3taigigem Sobe am Sitermorgen wieder aufers. fand, und tbeilen nun unfern 民efern Die ausfütridee Sadaridt von demfelben mit, to weit fie uns bis jest

 Madridutan miglidy if, anbeuteno binjufugen.

Wix geten biex juevit Dag wicfentidufe Der flinen Carift Des Manterg ftanz Sbomab Ttoget ju
 T. 50. 3. ©t. ©. 160) nitgritult ift, Brofantignils mit
 Slndenturgen im Drud alsgcidnend, und fugen dant Dicienigen Pactridtch Kinja! weide wiv Durd cinert Siricf Des Ctadt: und Betypyyfus Dr. Gituber ju, Jobanngeorgenfadt erbalten buicn. Sixie fidf faion nad. Diefar Darfellung dicfe cbafgiofic an Dit Dámonifaer

## - 49 =

Gefficten it Der erfen elbjandung: Diefes Seftos ank falieft, gebt pgne meitere ©rtlarung faon you felbit. Gerbor.

Friederiafe Cromubye Reingold, eine $\mathfrak{3 m i t y}$ lingstodter Des ß̉urgers und ©dufmadermeiffers $\mathfrak{J o b a n}$ Cbriftian §eingold fu jobanngeorgenfadt, geboren ant
 und famàdlidy, Doct tegelmåbig geroadjem, baget, abet buiblaj gebildet und blond von Scaaren. Cie beftet siens lide Bibels und Religionsfenntniffe, welde fie fith durct
 guter Búder in bảusliden (rbauungétunden gefammett Sat, und if yon unbefoltenen Eitten und guter bics máthgart. Dief Beugnie gebe id, als ibr pathe und Beidtwater, um to unbedenflidery oa idt fe genau fenter
 gefunden Gabe, fie itgeng eineg Wetug fásig fubalter.

Ibre Sefundgeit war niemals bie feffefte, Dent fán in friber Sugend litt (ie an Ecrofelt und bojen 2ugent
 Sirantgeit bei ifr aug. $\mathfrak{j m}$ Mivnat Februat 1859 natm lide, naddem fie bet immer mefte abnermender ebluf
 mad ten befalen worbeth, fellten fid) bie beftigften Rrampfe eint. Die in wirflide © ©ountionen und gollige ©pilepfie ubergitgenf uno ungefaby
 230. Yult offto

## $-50-$

Derbaft quálten．Un Sobannis botten Diefe epileptifáan Qufatue auf，aber jenc Sirampfe nagmen nun die gornt fomambuler Crfacinungen an，und traten ges modnnlid alle 3 ミage，anfang bes शactmittags，fpattess bin Des Wormittags，ieDod nidt immer ju Derfelbent Stunde cin．

 teifgares 刃erbeninftem，eine lângat wabrgenommene fegs Vergafte Menfruation，bielleidt aud der bftere umgang fenn，den unfte franfe mit einet naben Perwandingatte，Die yor etwazwei Jabren obn einer ajnliden oder gar ber námliden Reantgeit，welde fidicood mit wirflidem Somnambulismus anfing und unter andera frifdeinungengeigte，befals len murde，und yon welder fiejestinigrem Cgefande，in meldem fie oot 5 かonaten ges treten，nod fumeilen befallen wird．Wit Diefer Berwandtin iff fie nid）t blos umgegangen，fons Dern fie bat fid auct yonigr magnetifiret Iaffen，und fůblte fd）on nad einizen magnetifaen 刃ias nipulativnen Die groß fung Der animalif（d）magnetifden Sraft；Denn felbft bei fenen epileptifden Mnfallen erfolgte wabrend diefer mass netifaen $\mathfrak{F e}$ हandiang eine moblbetjaglide æube，Die Denn bald ta einen magnetióden ©dlaf uberging．शad und nad murbe ibr Geif belebter，igre תiseperfafte gefaittter，unv in Sutjem gatte fic fdon，（Denu fie wurde
nun aud delffetenD) Die niedern (Frade def ©omnam Bullismus Dutclaufen.

In einem folden 3uftand tritt Der grante Diefer Pitt gleidfam aus fidy Telbf 'beraus in cine bifyere $\mathfrak{~ B e r b i a s ~}$ Dang; wan allem fleinlid) Irdifden wie abgefogen, wito er zu grokent, ciletn Gefüblen gefrigert; aus feinem gams jen Wefen gefjet die bodjfe Rube, Hufduld und Seins
 Ctimme fpridit gleidjam ein anderee ©scif ans ignt und cin freundlideres, weit fajneres befidt giebt igm Das
 beidaffen; eben to mie andere int gleiden falle bet Fimmtefic iedesmal den Eintritt, dic Dauet und das einde ifres parorysmue auf die Minute, veroronete Die igr futaigliøfta Epeifen und arsmeien mit Angabe Der gebis rigen Dofis, und fúste, wenamider diefe igre andoroung etwa einmal gefegltwurder ijue ecideamerflid bermefrt.

Sgr Rrantjeits s §aroxysmus wat in Det §egel folgender: ©obald fie Die 引anábcrung ibrer Sirampfe getwabrte, mußte iber fanell ein Eager auf Der Diele ifees fleinen $\mathfrak{F}$ ofnifube bercitet werdent, auf weldes fie nutp Den Sopf gegen worgen (oder biclmegr Provojf), und die fưfe gegen Mbetid (eúdmeft) gefedrt, gelegt murde *).

[^3]$$
D 2
$$

Seter lag fienum mit fefterfaloffenendugen, Die Anme weit, etwas nact dem Sopfe zu; ausgebreitet, uas mit feif auggedefnte $\mathfrak{P B r p e r}$ und fax en cine peit lang gang fitile, Dann wutDen ihre ©lieder und Gefiditgmus, feln frampfgaft verzogen, und nun wurbe es gobe :3eit, Das man, wenn ibre §rámpfe nidet bodaf contulfibif werben follten, - welders befonders bei einem Des Werfucts megen in ibre Nàbe gebradten Magnet odee गiompás geifab, - alles fifen, die Salfy
 $\mathfrak{m e r n}$ und Deigleiden; io wie felbft Merfonen, die etma Eifen an ©auben und ©tiefeln Doer fonft bei fid trugen, fogleich entfernte; cin Dewciz, DaE diefe firampfe mitflidj magnetifdet Mrt waren. Die. Sunge Det §ranfen wat ffters wie gelagmt, fo Dás fie entweder gat, nidtt, Doer nur lallend reden fonnte. Bei bod fid bebender Bruff fing fie, wenn Der 3ungenframpf borůbet war, an fu wimmeen, und gab igren ©amers Durd ©euffer und

 und Dergl. mefir, zu erfennen; zuweilen etgob fie fidf, legte eịn paarnal einen Eididimut fnieend ab, mit wels あem fie çott eine gånflide Entfagung von Der æbelt und sine ffete Treue im ©lauben und Der \{ugend feierlid) gelobte; Ddet fie fpract ein giemlidy langes Gebet; theils $\mathfrak{u m}$ Grleidtterung igrer Reiden, theils um Erteudtung und $\mathfrak{B e f e f f r u n g}$ Der leidtfinnigen, in Der Religion nadláfigen Wienfiden; oder fie verwandelte Dergleiffen Bebete in fỏrms


Sirdjengefert, eit fittlid befferes lebert, eine gute Sinbers zudt t.f. w. zum Gegenfand batten, in weldje fie mandie theils paffende, theils weniger gut gemaifite ©pruide und Siederverfe, Deren einen oder Den andern fie aud wobl mits unter gleidjfam zum Text ifrer ఇiden nafm, aus ihrem reidfliden Worrath einguftetuen ridyt ermangelte., Sibr Fery war des Guten boll, und fo ppract aud igr Mund nidts andres als Giutes aus.

Diefe Reden, die fie bei offenen $\mathfrak{A}$ ugen gwat mit farfer ©timme, aber feinestocges ridetig Declamis rend berfagte, wixden nun von den Umfetienden obne weitereş fúr Mredigtelt angenommen, und es taun wobl fenn, Dak die 'Sranfe, wenn fie diefe Benennung bobrte,
 2ugen fabl, fidt, obne 2utrere gerade damit tåufden 34 mollen, felfft cingebildet gat, dág fie wirtlide wheoigtent
 gar bemuigt bat, ibre im gefunden 3uffand bielleidt etmas einfudirtef $\mathfrak{B o t r d a g e}$ immer weiter ausjudernen; Dent wirflid murden diefe fogetrannten $\mathfrak{p r e d i g t e n}$ immer láns ger, und Dauerten oft 1 , aud $\mathrm{I}_{2}^{\mathrm{I}}$ ©tunde lang. Unfuts Dige 3ugdrer glaubten, aus diefem gemeinen ungelefrten Wadden einen Engel ooer Den ©eifit biotes felber redeat zu biren, nabmen alle Diofe siorte als e:n neuce Cbans gelium zu Serscn, und verbreiteten fie mit Der @leu Dás fein Geiflidier fo fobin predigen finne, als dicfe Grleudtete; indeffen Der ©actunvige, Det eine शico ju beurtheilen werfeft, fogleid) einfogen mufte, daf Dee Geift Gottes fid die in dicfen wredigten baufig wotfoms
menden feblerkaften Werioden, und blade wiberlideen Tautologien wobl fabwerlid mùroe baben fu Sdulten fommen laffen. stbet es blieb dabei: „סas æáoden predigt, und predigt sortrefflid." Bon ifren \$ropges jeiungen aber, mit Denen fie Die çláubigen geangfiget boer erfreute baben folf, (id) felbit gabe feine der att bon Ifre gefset, iff, Dtejenigen auggenommen, die fie felbit und igren eigenen 马uftand bettafen, nod feiue einges troffen, une wito cs aud wobl fextier nidft.

In ifuct exfen Srantycits/ Paroxnsimen Batte fie es bato mit einem ibe erfactacnden Sdutgeif gu than, dell fie, neer fille llof fùr fiad, das und jelles fragte, und won wetuem fic aud fite sutworten erbielt, bei Deucn fee entrosere feunditibladefte, ooer ementraft radobentent; ober aud betruibt fdien; bald unterbieft fie fid mit meryent engeln, Diefic ©fiam, Drentus und ©ep-banius (fo ausgefprochen, wic es bier abs getbeilt iff) benaunte *).

Wor diefen Engeth, Deren immer ciner, niels leint wedfelameife, in ifren atmen lag, mukte fie fid Doch ouch gegiemend puken, und fic cthiclt bon ignen nidtt nur bie nsthigen Sicioer, die fie fidg pantemimifa felbe anjeg, fondern aud cine frouc, Die

[^4]fe als som. Simmel famebend mit bet einet Sand lang' fam und feierlich ergriff, und fith auf oas Saupt feztef eine Weile darauf aber eben fo zurufgab, morauf fie Dann aud die gimmlifden Sleider mieder ausjog.

Sad Dergleiden Worfellungen und Feden fiel fie ia Den magnetifacn Exilaf guruiaf Det etma cine Wiertels funte angielt, Die man gewobnlia Die Sodesiviertelfunde fu nennen pflegte; naci demfelben fpradi fie zumeilen mieder einige Worte, gaboen $\mathfrak{2}$ ag und die Stunt
 cinen, aud wobl mefrete magnetifas electrifde Sdlage,
 Şsfe, bewiafommte nun die anmefenden ßufdauct, und fand, aber freilid etmas ermattet, und obne zu miffen, wasmitigroorgegangen mar, mics der auf.

Sis biefer lies fid die Sade foletolid mit anfebelf aber fie wurde nut exnfigafter und bedentlider. Đas
 frat deffen felle fia cin anderes Sdaufpiel bar. Da rámlid, wie faon erjáglt morden, Dic Sranfe jedesmat in ibrem magnetifaen ©dlafe Den Ropf gegen einea ibrer etmas ůber fid ausgebreiteten 2 arme neigte; fo Ionnte Diefe ©tellung Den ßufaauein gar leidft Das $\mathfrak{B i l}$ Des gefreugigten Jefus vormaten, und es bedurfte wus Der laut geduferten Bemerfung eines Eingigen: "fis liegt $D$ a, wie Jefusam Rreuze, ll um fie felbf Darauf aufmertfam a madyen, um bie goee, (menn diefe

## $-\quad 56$

 Dás fie poobl gar wie jefus gefteufiget werden muffe, in ibr zu-fixircn, und nun Die ßeranlaflung fu Dem in $\mathfrak{B a f f e}$ fim bildenden Getede fu geben: $11 D a \mathfrak{m a d}$ かen in Fobamacorgenfadt wird gefreufigt."

In Lell folgenden Rrampfanfálen fonnten nàmlid Die aus jener nummetr auggebildetern Joee erfolgten forperliden ظienegungen Der, Sirnnfen Dem §eidtglaubis gen allerdings io vorfonmert. Unter © $\mathbb{C}_{\boldsymbol{\infty}}$ merz angeigens Den spipienen und (feberden reidte fie eine fando nad) Der andern bin, als ob fie mit Nảgeln durchobrt werden follte und marde, und fo áuct Dic fübe, jeden befons Dersi Dann fannte fie die Şande eingeln oberwarts wies Der aus, legte die sfúe langlam ůber einander, und fiel nun mit zur Eeite geneigtem Seaupt allmáblig in Den gemágnliden todenàmuliden ©dlaf, in weldem fie witf, lid etmas effáltet und fo erffarrt da lag, Daß, wenn mat Deft obern $\mathfrak{F u}$ 自 in Die fedye Eob, Der untere wie feffgerwadfen mitging, und man ifre mittlern in Die Hoble sañ frampfbaft eingejogenen finger au\&jubiegen faum vermodfte. Fad obngefabr io Minuten, welden Seitiaum ibre $\mathfrak{B e r e f r e t ~ a u f ~ g u t ~ D e u t i d ) : ~ D i e ~ g e f v e n s ~}$ Giate Biertelfunde benannten, fog fie die אamoe fini-Jube eingetn, fo wie fie fict Diefelben batte anbeften laffer, mit einigem §̧ins und Serminden wieder aug den Fágeln, (Das bief: fie wiro bomstent genoms men); und Bielt fie wie bei 2nfang Der Sreuzigung tine tleine Wefile frei gin, damit (wie diefes ouggelegt
 falbet wuirden＊）．

Un aber Diefes alles fo fu erfennen；und was id） nod nactlyolen mús，in einem watrgenommenen アuffen in Der ©eite Der Gefreugigten Den Speer：DDer Ranjens ftid ju feben，Den fie wie Jefus ja audb betommen mus， te，war freilid）eine gute Portion（einbildung erforderlity，
 lefrung，Die gemeiniglid Dic eltern Den anfommenden Fremion Dariber fu geten nidit verfeflen，gar nidt úterfuffig．Seswegen aber wird man diefe felbf ges tåufdten ©ltern nid）t etwa verlachen；noct meniger eines
 mefr Die Ferubigung，die fie bei Den garten Reiden ibrer armen Todter in dem Gedanfen，llan fie wie Jefus wonstott alfo zerfalagen und gemartet werde，${ }^{\prime \prime}$ gu finden glaubten，あerglid gonnen．

がaren nun faon vorfer unglaublid viele Menfaca jugelaufent，um Die neuc $\mathfrak{p r o p h e t i n g}$ gu fegen und ibre weit peråjmten $\mathfrak{y}$ redigten gu biren；To wallfabrteten jeģt uns jáglige Ģláubige fabaarenweife zu Der neuen Gefreufigten， Die bei Manctem firt nidts geringeres，alz für eine von Gott gefandte Belt＝Ethferin，wenigfenq，wie Jemand

[^5]weinte, fut eine Erldjeriu Des weifliden Gefinledts: galt.

Bon Ceiten Der Obrigfit, Die lángit fixon ein mads fames guge auf diefen Gesenfand geworfen batte, wurde 3nar Dem §ater unferer Sianfen Der fernere Einlá ber oudringliden spengé bei ©trafe deş 2arrefis verboten, Den, antommenden fremben Der $\mathfrak{J c} f$ fud der Siranfen nidet megr erlaubt, und an Den Tagen ibrer Siranffeit Molijeidienes.
 Dieß aber nidt an jedent folder Sage; fo war aud des ©dauplat nad wie bor mit Menfden mieder angefult.
$\mathfrak{I n}$ einigen ibrer $\mathfrak{P a r o x y s}$ men ánserte befonders die Sranfe: igr Engel babe igr die §adrridt gebradet, Daf fie worsuiglide in Der Cbarwode fegr piel, ia alles das leiden múfie, was gefus gelitten bat, Dás ige namentlid am Charferitag das æilo des gefreutigten Jefus zwifden Den zwei © $d$ àdern Gangend mit unter Dem §reuz ftegender झiatia und Yobannes, oben ein ફogen mit des umidrift: Seute wirf Du mit mir im \$aradiefe fenn, und Datúber eine werbunfelte Gonne bon Dem farn. D. ©̧rubee im Beifent ibrer Drei Patgen, Eltern und Gefamifer, als aud ibres aus der frembe berbeizufぁaffenden álteften Srubers, auf ibrem redten ©djenfel eingerigt, DDer, wie fic es fpaterbin miedergolte, eing efoden werden *),


- Dás fie aber an ein wirtlides Sreus, weldes aud føon follte gemafit worven fegn, gebunden bu werben betiangt gabe, wie man fid auswartce erságlt gat, if falfd.


## - $\quad 39$

lang, als fo latge Sefus im ©rabe gelegen iff, tobt fege múfte.

Die ©farmode, auf welde Die Reugierde aufs bsdffe gefpannt wat, erfdien, und mit ibr des æunderbarek niçt wenig. Nim Montag, den 27. Madr 1820, fundigte

 fage, an welthem fie erft yum beiligen 2 Gendmabl gejen wolle, 马efus ibr, wie ar cs feinen Jungetn getban bat 2bends dic fuife wafcin werde; dann werde fie, wie Jefus mit fernen 3 Jủngern, Wetrus, Yobannes und Facobus; binauggelen an Den Delberg, unt ibr eciden anjutreten ; und bald darauf geffcuitiget zu werden; wie fic aber won igrem Engel Radridat erfalten babe, folle ifr num Das gcis: © Cgrift nidg eingefoden merden *) fatt Deffen muffe fie, wenn man fie som Sreuse abgenoms men laben márbe, 3 自age lang todt liegen; mani folle fie, twenigfiens des Nadts, mit einer weigen qeins wand gubefen; nm Cgarfreitag werde wenig oder feine Eonne fowernen, und:am erfen Ofterfeiertage frúg 6 Hg merde fie wieder auferfegen.

Padocm fic mun am grúnen Donterfag mit infree 3 willingsidneefter an ber bffeatidica Communian in Der Sirde wifflid mit Tyeil genomaten Gatte, gruog

[^6]Fic (Demut fic fonnte úberfaupt faion feit targer Beit nue wenig effer, und mufte fid), wenn fie ubble Golgen vers meiden wodlte, oger, nad ibrem :lusbruaf, feine ©trafe
 Wittags blo und damit wat nun ibre gange $\mathfrak{R a b l}$ geit auf Diefe Wocje beendiget.

Das bon jegt an ify feaus won Menfden belagert, Die Stube nidft mefr leer wurde, und igre eifrigften Jưuger, weld) Die Mebenrodlen fpielten, $\mathfrak{z a g}$ und $\mathfrak{F a d f}$ nidt bon ift widen, fann man leidt Denfent

2benos 6 uft trat nun igriparornsmus auf gemobns lide SiSeife ein, und es erfolgte in Demfelben Das anger fundigte, $\mathfrak{F} u$ finafden. Die Sranfe fog nàmlid) einen Fuß nad) Dem andern mit gebogenem Sinie an fita, und madte die Betwegung fo, alz felte fie jeden eingeln in ein $\mathfrak{F s}$ affergefín; einige Minuten Darauf gog fie diefelben auct eben fo wieder berauk, bielt fie, als wenn fie nun won jemand abgetrocfnet werden fouten, frei bor fict bin,
 weg, Dás id miø wieder ausifrecfen fann;" worauf fie jiemlidf lange fitll und rufig lag.
$\mathfrak{u m ~}_{12} \mathfrak{u} \mathfrak{x}$ fing fich Die oben fogn befariebene greusigung an; aber diefimal mufte die Patur der pffenbar faon fegr gefdimadden franfen alle ibre Srafte bollends aufbieten, um in , Den ickt meit fürcterlidera Srumpfen nidt $\mathfrak{z u}$ erlicgen. Diefer fidtbar fawere Rampf Dauerte bis obngefabr balb 3 Uhr am Cgarfreizag frúg, wa fie rufig wurde, bald aber darauf eine Riene

## - 6i -

jog; als ob fie ettoas spiderlidies fameče, tweldies (nady Det Meinung Det allfeit fertigen Uusleger) nictts anders $^{2}$ als Der fo eben ibr gereidte Gealentrant feyn fonnte. Einige Minuten darauf frraif fie aud), Die Worte Sefu

 fie fateingar yerfaied *), fadindentieffen magnetifden Gdlaf werfiel, in weldem fie, wenn fid Durch die unauggefegten - Mulsfolage, deren nan in einer Minute 84 fádite, und Durd ify an beg fets beqegtelt $\mathfrak{B r u f f}$, fo wie am fals fictldar gebliebene Dombolen das Dafenn ibres gebens nidt gejeigt gatte, einer Reide ábngid lag. .

Jat fand Die Srante ant Sbarfreitag. Ractmittag $3_{r}$ und fo mieder $\mathfrak{A b e n d e s}$, uhe noct in unberanderter Eage.
 einen Woten, Der mir angeigte, DaÉ eine Weránderung mit igr borgegangen fey, Dás fie fo eben ibre arme bemegt und mid) of fprecten berlangt babe, mieder abgetgolt wuty De; und nun fand idf folgende ©cene.

Dit Sxante $\mathfrak{E a t t e}$ obne iffe ufrige lage im geringfta vetandett 弓u Gaben, die WorDetarme gans in Die fejye
 erfolgte, ald der mirtlitije £oo jefu, madt eğ und bemerfe lid, Dag alle biefe suftritte in Dem. fanellern oder tangana mern $\mathfrak{B e r l a u f ~ i b r e s ~} \mathfrak{W a r o x y b m u s ~ t a g e n , ~ u n d ~ i g r e m ~ e i g e n e n ~}$ שBillerninidet frei flanden, Da fie fonft igre Sreusigunge und Eoveeffunde wabradeintid. genau nadider ibr gar toogr bee


## －68－

seldulagen，fodas die Sadube mit den in Diefelben farayf cingesogenen mittlern Gingern mit dent Sopf parallel lagen．Die Эaflen Der おaande＇，Doer die flifaigen Erfot bungen ju beiden Ceiten úber Dem ©elenfe，（aber Dutdy aus nitht die Sobylungen ober Sinnap swiføen ignen） wareit Dunteftoty，Doer megr braun gefầbt，und nun redete fie mid）mit exaltitter © Simme，obne ein Muge auffutgun，＊）folgendermaken an：${ }^{\mathfrak{D}}$ ，lieber Şere Taufseuge！nebmen Sie fidmeinerant und verfindigen ©ieden かenfaen，was ©iean mir felfen，－meine Pagelmal und das bet goffeat $\mathfrak{B l u t !}$＂Diefe sorte，id gefteye es，alterite fen mid beftig，Denn idf fonnte die Beraulaffung Derjels bell fo wenig ald die Entfetgung jener farbe im erfen Sugenbliaf erraffen；Dod in diefer Dunfelfeit ging mit nad ciniger ช̃aflung und rubigerem शaddenten cin beftes fidt auf．

Sm biefer gangen widtigen Weriode wat wohl Die Cintiroungefraft und Die sfantaie，welde nebfides
 find，auf weldert fid）Det magnetifde Siranfe mefr does wetiger befuiudet，bei Diefer Srunten vorfertichend．MRits tea in igrem gwar áugerft tiefen magnctifden ©dilaf trat


[^7]effietren, in tweldem fidit, wenn aud nidt ein bsaliges Sewuftienn, Dod einiges befúblisuernogen jeigtt; und in folden Augenblicten fonnte teidt das, was aufer ige und um fie ber borging, auf ibre Einbildangsteaft wit; fen. $\mathfrak{A l s}$ fie nun bie $\mathfrak{A r m e}$ auf f(don gemeldete $\mathfrak{Z r t}$ in Die Şosbe falag, und ibre wunderfûdtigen Jünger jenc farbe Daran eebliftert, ricfen fie einfimmig aut : "Ecyt
 Sustuf if die Stranfe fiaerlid Felbft exfaroden, Eat, wgne fid befegen zu tónnen, num relbit geglaubt, $\mathfrak{D a j}$ dem alio fen, und dag Gott ein beiden uns winder an igr getgan gabe, und bat in ditfer angfooden Sclfftáu: f(dung (Denn fold einen groben Betrug in meiner Gegens mart ficelen ju mollen, Daju befita fie Dic erforberlide
 gefordert.

Segt bog id ify bie ginger ber cinen Spans aubt welde mit nidt $\mathfrak{j u}$ groBem sisiderfand nadgaben, geigte fie Den $\mathfrak{u m f e g e n D e n}$ flad ausgefirefit bin, und fragte nun: ob jemand bier ein शagelmal fefe? Fiemand ants zoottete. Jid fragte ferner: wis fie fiat wogl thon Diefen gefárbten Şánden Dádten? und erflárte ifnen, Dafß Blut, wean es anders weldecs fen, und wenn cs aus der einges bildeten ミagelmumbe fomme, ofnmoglia), weder in Des


[^8]
## $\rightarrow 64=$

bintogiteigen sonue, fondern nothwendig in Der bobten Seand poer Rinne, Die aber gaug rein und ungefatbt toat, Gerablaufen můffe. Und nun geigte id ifnen Die von mix bereity poabrgenommenen ©tellen auf Der Dunfelbraunen und famal weiggeftreiften Eduurse, Die, weil Die Sirante igre Şảnoe 19 Stunden Iang auf Derfelber unverruift liegen gefabt Gatte, gand naE uno vom ©duveí̄ Durdx Drungen flaten, und bewice ibnen damit, Dá Das Blut, Das fide igren verblendeten Mugen und Det Sinbildunger fraft Der Sranfen Darfellte, midts anders als die durd Den rafarfen beizenden ©aweíg ausgezogene farbe Det Saurge fent Die Dabex aud blo die ballen, nidt abel: Die Soblungen Dẹt Saảnde fârben fonnte. Şitr madte man mix Demogneradtet swei Einwendungen: 1) Die ©aikge fal fa fation gewafden worden, und man babe nidt bemerft, DaÉ fie ausgelfe; 2) als die Siranfe die -Sánde in die fejbe gefalager bube, feyen diefe nod nidyt gefárot gerveient, fondern es nun eff genoiden. Sitats war leicther, alg Diefè Einmendungen zu widerlegen; Denn was die ©durge betrift, fo if waffer nod lange fein softandiger ágender Menfaenfoneci befte firbe augieft; und in dirffung Det şande war eṣ
 werden anfingen, bie Garbe ant denfelben erit fidtbay wurde; oder (nodi gewiffer) die erffaunten Juingex babey
 Foottesegutg fie vielleidt ermarteten, gceegen, und fino sant exfí Ifre focinbar blutendet şánde gemabr worben. Orneradete fie mir num gleid meinc frage: ob fie jene

## $-65=$

"Igte ztoite mit eingemendete $\mathfrak{b e c h a u p t u n g ~ b e l a t w o r e h ~}$ tonnten? mit einem bergernurmelten Nein beantwortet batten; io glaubte idf dod eines beifandes und verfáns Digen Mannes, Den idy aus, Den bielen Sunwefenden fogleid berauguufuden nidt 马eit batte, nod zu bedůrfen. Unt aber erft fu wiffen, ob nod einiges ஒemuftenn odes Befublsuermogen bei der Mranfen fen, that id Die gleids guiltige frage an fie: "mie lange fie nun nad ber legt dingettetenen Beranderung in Diefem falafenden ßuftande Dod nod bleibert wurbe? "iworauf fie mir beutlid ants trortete: "bis ubernorgen frůg 6 ubr." Jets Dolte id) 「elbít ben Sern. Dr. ©riuber berbei, Diefer wollte anfangs jene 'Farbe an ben unterbeffit: nutt (id) weif nidit, og von der אranten felbit doet bon andern)
 Cunt int itrem blute gucdreiben, *) fimmte mir aber, als id ith bie naffen flede der Eaurse peigte, boltig bei, und wifate mit feiremi mit Speidel etwag feudt gemadten Tafdentud dag bermeintlide $\mathfrak{F l u t}$ num reinf weg. - Weld ein enteeslides̃ Miratel und Speftafal
 fall gemadt und tweit und breit auggefprengt baben!


 Darauf, Solitateendgi, too id bie Siranfe immer noct

[^9]
unvecandoert antraf，pfideteten mir Dié Xntbefenden bet， Das mein Urtheil über Den geftrigen umftand ridtig fey．

Aber eben Diejer Umftand，Der aun aud Der Obrig， feit zu Dhren gefommen war，veranlafte jegt cine forms －lide geridutlide futerfuめung，weld）e tm ßeifenp bieter Werfoner von cinem fern．Stadtridter，jweien 2lergter und Dem biefigen Sfur．Apotbefer Nadmittag 4 Hbe folgendermasen gefdag：Wan velfudte zuerf Die Einnirfung Des wagnetg，bielt und frid Dann Der Mrams fen Den 反adrffitn Salmiaf：und andere fůdige Beifer unter die Nafer fach fiean megrern §geilen Des Ricpers derb mit Radeln und owifte riemit Den $\mathfrak{N a}$ ageln．slles vergebens；man fab
 irgend ein ©cefůbl，und man murbe nun solfommen überseugt，Dā́s feine Berfellung，fein Betrug im Spiele Sen，fondern Das die Rranfe in Dem tieffen maqnetifden ©dlaf，in einem Ruftande liege， Den man auch fonfi mit dem Ramen：2spgnate，füglid bejeidnnet．

Nber in Der Nadit Darauf，gegen 12 Ubr，befam Die Srante wieder beftige Rrampfafálle，Die bis am Offer morgen gegen 6 Ulir fortoauerten；nur Durd antaltendes， faft 6 Stunden langes 刃agnetifiren oom Şrn．Dr．©̧ $r$ us ber wurde fie wieder rubig，und nun，©dlag $6 山 \square 5$ wie es angefůndigt und ermartet worden mar，erfolgte


In Gegenmart einer groken Menge theils Die gange Sadt bindurd Dagebliebener，tbeils frube getzugeeilter

## - 67 -

Menfden ergielt Die Eanyfdtafferin einige fatfe magnes

 fegn, befag und beflagte die Nertmale der geffern mit
 Den fie aber nur múgfan ginunterbringen fonnte, und frand Dann langam und faftlos von intem \&ager auf. Die $\mathfrak{A u f e r f a n d e n e ~ f u ̈ b l e ~ n u n ~ d i e ~ G e l g e n ~ D e r ~ g r o ß e n ~} \mathfrak{Z n}$, fareagung, und war Den gausen Sag áukerf fraftoge, ia beinabe contraft; Dod qun folgenden : weiten $\mathfrak{D}$ ferfeiertag frâh ging fie jiemlid geftarft und beiter wieder in dic Silictje.

SSie nun aber Der Sranten jeffiges $\mathfrak{B e f n d e n} \mathfrak{i f t , ~ D a r f ~}$ idid Det $\mathfrak{B o l f f a ̊ n d i g f e i t ~ w e g e n ~ D o c t ~ a u d ~ n i d t ~ u n e r m a ́ g n t ~}$ lafien.

Seider Dauern ibre Rufălfe, Deven Eintrittsseit fic abet Durcjaus nidt mefr angugeber weī, und die fidi nus etfwa eine balbe ©tunde fubor Durd) ein gerbiffes in iby entfetfendes luebelbefagen anmelden, immer nod foet; nur mit Dem Unteridied, dás fie balo weniger beftigy balc aber tweit fâtreer ald fonit find, Dás fie bald langere
 móbnliden Tase und Ctunden. balten, und daf Dabei Die bibferige Rreusigung ganz, uad das Wredigen meis ffens weggefullen iff, meldocza, wenn es zumeilen ta nod gefdieft, Dodit gant furs crpedirt wird. ©eit 14 Ragen
 find Diefe Srampfe mieder jiemtida alfer 3. Eage, tedias

## － 68

aud mit ${ }^{2}$（wweidung cingeftelf＊），und Sct．Dr．©fiuber fommt Der armen franfer mit Micoitin und fortgefetgem Magnetifiren uneigennůgig und fei Dod feine froffnung，dag fie nady und nad bon fhrem Hebel gånglid befreiet werden und wollig genefen wird， in（rffillung gefen！Seerslid）muinfaen wir es gunádit Dee Sranten und Det $\mathfrak{J f r i g e n}$ wegen felbft，bernad aber auđ darum，Dás Dann Der テ̃anatismus und Die ©ajwars merei fo Bieler fiad legen，und Die abergláabifぁjen 刃iens你en，－Die jef̨t Den bevorfetenden ni．§aitag faum erwatten tomnen，an weldjem ibre $\mathfrak{A}$ ferffandene gen Seimmel fabren foll，－fid ibrer $\mathfrak{1}$ gotbeit fámen und


$$
*^{*} *
$$

©o weit Die gebrufft erfaienene Madridat Des §fats teers ju jobanngeorgenfadt．

2luf mein，an Den Sectrn ©tabt，und Bergpgyfitus Dr．©oxuber Dafelbf erlaffenes Gefuct um nájere शadbs ridt $\mathfrak{u b e r}$ den paffologifden zuffand diefer intereffanten Sranten，fo mie ůber das gier boddf bedeutende und zus Crtlárung Der eigentgůmlidelt Form Der gier auftretenDen
－）So erfotgten fie namentidia am 18．Diefes Nadmittag 2 Ubr febr flart，am 2x．Mittage nod beftiger und lebensgefagr＊ lider，am 23．［dfon wieder Mittagg $\mp \mathfrak{U g r}$ ，am 24，faft den gansen æag íber，dod nur fabrach，und amt 26．Ractmittag 3．biz अbendes ， $\mathbf{U g r}$ fegr beftig．Foi Diefen $\mathfrak{A n f a ́ l l e n ~ l i e g t ~}$
 Udoe Erleidterung：

## - 69

Bifionen Diettende Wergattnis derfelben su threr greuns Dimn, Die fie fruber magnetifirt batte, find nun einitmecis len in eimem Briefe Deffelben, Datitt : Yokanngeorgenfiadt Den 21, $\mathfrak{A} u g u f$ 1820, folgende borláufige :andeutungett fortogh binfidtlid Des Buftandes Der frutgeren, idiofoms nantbulen und Gier jugleid als झagnetifeur auftretendenf Sitanfen, Deten oben ( $\mathcal{S}, 50$ ) etpdant if, als aucd bey in Rede feffenden, eingelaufen.

## 1.

Togatne Salegel, jeg̣t an ben ©teiger Pluge verfeirathet, 22 Jabr alt, fruiger im Dienft Des Seerme Betgfateiber wolf aldier, ein polles, sefundes, blübens Des, munteres und gebildetes piadient von unterfegtee Statur mit rothliden Saaren und famarjen Nugen, iff. bon fenfibler ©onflitution, jedod mit vorwaltender Syd tigfeit Des Blutfiffers, waraus es fid extlart, DaE thre
 So serordnete fie fid anfangs und madrrend des Berlaufs. ibrer ©iranffeit modeentid cin und mitunter, au(t) 2 , sperlaffe, ©ie batte immer dagu 2 auc 3 Dbertaffen magnetifirt und beftimmat; weldde 12 bib $16 \mathrm{Un}_{\mathrm{g}} \mathrm{en}$ fagtert. and wenndiefebei gerfaloffenen 2 ugen mit Blut angefallt maven, forfolgte ein elecs niface Sdlag und bas $\mathfrak{B l u t}$ borte ofne Berband aufiufliesen. Eben fo beobadtete fie ficeng eim ontipglagifiifoes Regimen, weroronete fid temperantia, mitunter spastica, bielf fid blok an beges


Nity Bafferjupperi und vermied die warmen Etuben. Diefe frtenge Diắ beobudtete fe 6 und mifir S3odjell, wágrend igr Patosysnuá in regelmáaigen stágigen Sypus dintrat, und melden fie faft itherganj genau oother zat effimmen wafte.

- Genobtulid befan fie bor dem \$arosy Sisus eing lirbes Biefien uind Gágnen, worauf fie fíd nuf eiwen Gtubl fegen mugte, um nidt umfufallen, und menn fie in die Stube auf ein Rager gebradt war, fo folgte ein
 mit tenifden und flonifden frampfen gltity, uno to>ann

 felbfanguetifirte; oder auf ify Berlangen won mint und ibrem Dienffeetrin magnetifien lien, wobei fie ffery
 ano gone ofne dic extiefeln auģuteren, affo zu nagnes. tifiren, dás id mit den redten ful mit allen Reibegr neafter auf ifte linfo Seand teten mufte, ifr Dienferters aber auf Der andere Seite cben fo lang ald td auf bic augscitrectit fanto, bib Der electrifal © Cblag oder die allgemeine Exidutteruitg exfolgrer welifer immer nact 4-5 \$Rinuten eintrat." Siletbei lag fie auf ifrem $\mathfrak{V e t t e}$, in auggeftrecter $\mathfrak{E a g c}$, und mit berfaloficaen Ougen. शadi Diefem Magnetifiren, ebt modte nua foldes won ifr felbf goer bon ibrem Diemft
 clamirte in einem erfabenten parfetionjelt sone Berfe: soer ibren Dant gegen ibre Servidaft, befinmmet, was


## － 71

fit in Det freien 马eit effert und trinten dưtfe，wie lange fie falafen und fpagtieren getien，wie fie fiad im Sangent verbalten，und wie fie magnetifirt merben múffe．Suf igre ¥ropgeseiultgen aber，nady weldict fie jeDod erf gefrayt werden mufte，fonnte man fid nidt berlafent． Cie verficiette mit übrigens nod，Dás fie wáfrens ibres magnetifaen かatoens̊mus mit einem feurigen §reife ums geten fer．Sie fante mábrend ifrer sirampfafalte und twàgrend igres magnetifaen zuftandes bei berfalofferent Hugen alle §erfonen，Die fid in ber ©tube befandent tho toufte fie cingeln gu nenimen．Sáafig gab fie befons Dere $\mathfrak{F c}$ gandungsarten mit witallen an． Defterz mußte fie large mit einem © olb fúde magnes tifirt twerden；tad mufte es wogl io und mefrere Minuten lang im＇gpunde befalten，und es ifr dann mit Digitals und ફolax，Manipulationen vom Sopf bis auf die fůser und dann Durd Manipulationen mit Contact auf bie Bruf legen und es liegen laffen，biś fie eg felbfa abnabm， noblei fie gróstentseifs in Exife lag，nidy pradi，abee


 ©dnur bon igren ．Saaren um den 万ृats，und wurde tranf，wenn fie es aus Berfejen berlegt doer abgebunder batte．In diefem Buftande des beăjefenden Gomnams Bülismud befand fie fiab gegen 8 ． 2 Bodjem ，und in jedent Waroxysmue fprad fie im Eiegen und beclamitte；barauf abet einige woden lang madte fie alle 2 ober 3 tage Heens unio bet verfiflofenen 2ugen blog Gefticulationen

## - 72. -

gegen igren angebliden © $\ddagger$ uggeif. Wabrend biefes fomuambulen ßuftandeg vervidtete fie jepoca ibren Dienf;: aber ifte ఆefitutgarbe mutbe blaffer; fie nabm an Geif. uno Porper metflict ab,"und ibr puls wurde fere lang fam und famady, falug 54, Da er fu Mnfange der prant\% geit 80-89 feft boll gefalagen Gatte; Dabei beftimmte fie Die Dauex ibres תrantyeitásufandes nod auf mefrere sisoden, worauf fie ibrer 2ngabe nadi gefund werden watroe. ©ie gat aber ibre sollige Gefundscit burd ibre シerseirathung po menig wie nad ifrer Miederfunft nidt bellig micder erlangen forncith, bietmefr treten in diefer Form noch oftere Srampfufalle ein, in weldeet fie fich nod magnetifirt, aud magnetifirt ou meroen verlanget, ppec fid Wiedicamente perpronet.

## 2.

Wei der eigentlid funfflid erregten magnetiómen Sranten frifocrife ExDmuthe Reingold if den \$qabitus afthenifa, mit erbibter Exregbarfeit und vors waltenver $\mathfrak{y n}$ ritabilitat. $\mathfrak{B e}$ garter ßorperconfitution won ibier Kind eit biz zur Entwifelung der Menftua tionsperipde fránfelno litt fie gáfig an periodifaen eryfiz
 wurden. Şierauf entfanden flonifac und tonifde frams




Die voctandenen, "af cin allgemeine夕 Rewenteiben, Qhue Secalaffection Deutenden Symptome, bleide uno
fable © Oefidttfatbe, welfe und trocient saut, leidende
 Det und fleiner §uls, nidtt belegte 马unge, wafferbellet Urin, feblender $\mathfrak{A p p e t i t}$ und $\mathfrak{D u r f f}$, mangelnder und tráus mender ©ஹlaf, mit $\mathfrak{M i E l}$ laune und trauriger ©timmung für ifice Bufunft verbunden, veranlaften mid, ihe zu ratben, mit Der porgedadten Samnambule ©alegel, welde cine Berwandte bon ibr ift, mefrern umgang fu Gaben, um fid von Difer magnetifiren ju laffen; Denn id) modjte miø nidt daju verfetyen, da iad in Dieiem Felde nod fumenig Grfabrung erlangt batte, und ubers diç auch allen 3citaufwand fo viel wie méglid ou vers meiden fucen mußte. ఇie © © legel war gern biersu bercit; unid beftimmte mir Daber Die Seit, wann fie igre §reundin zu magnetifiren geDenfe, múnf(ite jedod, dás idf gugch gen fey, um notthigen Fallis ing bei dem Magnetifiten Gualfreide Sand Leifen zu tónnen. In dey நiersu beftimms ten $\mathfrak{B o r m i t t a g g i z e i t ~ t r a f ~ i d ~ D i e ~ R e i n b o l d ~ a u f ~ D e m ~ b e f t i m m s ~}$ ten Sager in ibrem conbulfivifden zuftande; die Sdlegel beruigrte fie in Der geftigften Prampfaction, umfagte igre beiden ©̧dultern, und ließ beide şánde auf dent ©aula tern lange rugen, um fia mit igr juelf in Rapport gu feken, und nad 5 शinuten erfolgte fabon meetlider
 ald. ©rife, welder fid Dutc vie beitere wiene mit \$3oblbebagen daracteriinte. Sodann madte die S円les sel nod. einige magnctifde ©ajwingungen, mitunter fpargirend und wentilitend pom Ropfe bis in oie Rabels gegend, verweilfe dafelbf mit Def fladeen Sand einige
sinuten lant, und trat dánn nad diefen manipulatios nen gon igrer greundin ab. Die Wagnetifirte befam Gierauf einige electrifal e Erfautterutigen im ganjen תistper, und fonnte damn auffegen; worauf fia beide gegenfeitig magnetifite perforen einige minuten fang umarmten; fide troifteter, und beteno die Botectung um ibre sefunibitit anflefeten, wobei fle gegenfeitig bom Sopf bis auf de 马ruff fargirende Setbegungen hiamten,

 und diefe Ecene beidilofien, indem fie den forgenden Radmittag zu nodmaligem Magnetifiren beftimmten.

2m folgenden Nadmittag traf id Die Meinbolo it Den gewosgnliden Seampfofaiden auf ibrem Rager. Die anmefende ©diegel nájerte fid Derfelben mit fajwingens Den und freigformigen Bolarmanisulationen, fegze fid an ibrc linfe ©eite, becuibrte mit ibret redten ふૃand Det Siranfen linfe Şand, utho ließ zu gleider Beit igre litfle Sand faradg ùber Die $\mathfrak{B r u f} 4$ spinuten lang rufig uno feft, mit veifdloffinen $\mathfrak{A}$ ugen, feften unid ernften Bliten vertweitet, worauf fodann Dle Sicingoto hadl einemt turgen nagnetifaen ©djlafe ibre greundin in einer begeiferten Etimmung kit Die Eyteidterung threr Srampfe unb fur Eryenguit ibres befagliden zufandeś fefe geribut dants





dés $\mathfrak{B o r m i t t a g}$ g magnetifitt, bise enditif Det fiefgajer bet Die Sranfe magnetifitenden Sdlegel dafwifdien trat, $\mathfrak{u}$ no Diémagnetifde gato, undzat, wieidyers nommen, mit Ungefím gerviß, indem berefbe bieroon fůr Die Befundbelt Teiner Geliebten Sadetheil bes.
 jufălen Detfelben bangte, wobon fie obnebieg felbe nod nidt beftect getwefen wat. Unter diefen unginfigen Uniftanden magnetifite fial nummegro Die Metnfoto gross tentbeils felbat, und murde bon neuem belfarind, fpead nun mobl Bictels und galbe Stunden lang in religisient ©inne und Eifet, und befimmte nun in leden waroxges
 tifiren folfe; weldes tid aber nidt immet ausfubren fonnte, weil id sfter in ceichiften anfertalb der Gtadt fenn mufte; Daber ict aumidite intereffanten Srantheits? fuftande nifit tegefimá befunden Gabe. Sie beroronete fict nati ibrem Buffance
 spastica, nervina, betiangte und teanf fetir bill magnes tifites $\mathfrak{F l}$ affer, bielt im Effen und $\mathfrak{E x i n f e n}$ ftrenge Diat,
 Tagen, welder abreedfefno Bor: odet Radmittags bis fu Dem som Şeren pafor' $\mathfrak{z i d g e r}$ befditieberien fo augs,
 zu ふెeit, und id mdate antebmen in fedem garoxysmus nad Mmfanden felbf magnetifirte, Wolatmatipulationen entweder mit belden, ober nut mit einec fand bom gopf


Die $\mathfrak{F r u f f}$ und ben Unterleib bis an Dic Nabelgegend maffirte, fith mit beiden freusweisgeiegten faanden Die Ctitne oon mir oder ifrer ©dmefter fólange, bis eine
 ja id) muste auct dfters mit beioen Gůsen auf ibren Scienbeinen fo lange umd febr fef mid) auffellen, bis wieder eine electrifde abfofende brifdutterung entfand. Wor den borermágnten, oben befariebenen Pardxysmus of Sftern vetfielt fid igre ©iciftes: und ©eelenftimmung mebr cxaltizt, wáfrend die reproductive ©pநåre zuxả́s gedrångt und unterdrůdt fid feigte; Sctlaf und 彐ppetit waren gering, Die Ses und Excretionen fegr besmindert, Der $\$$ pulg, fid gleidbleibend, aber fiebergaft gereigt, Gatte zwifden 80 bis 100 ©dlåge, ibre Stimmung war trůve und religids, fie befuctie, fobalo es nur ibr Sefindent erlaubte, Die ふirche flei Der Saftengeit, und id fand fie bei meinen $\mathfrak{S e f u c t e n}$ inmer. mit religiofen Geegenfánden befáåfigt, gleisfam um fiti. su Diefem fibn lange worfet beftimmten mertwurdigen. Sarorysmus, Der ifre vollige Eefunobetit betoirfen folte, worgubeteiten, und ifren joeenflug (oper pieffeidt ©es: liçten) gut geborigen Manifefation ju bringen. ©s muste fid Daber ifu Rranfycitzafand, nad Die[em fo
 beffern, fo Das ich Diefe morfmuroigen Eage füy Dio Reingold als einen g?aturfampf, vorguglidi dez शrecvens.
 Satur nod mebr gelungen fenn, wenn nidat in den. Hesten Sage ibres magnetionen Salafes, wie ifa sto

## - 77 —

刃. Trsger befdrice, to unerlaubte und gervattifatige Emgrife in itren nod tampfenden Deganismus einges treten wiren, weldes fie nad itrem Erwadien und felba Tabot in Der leģten Ctunde ifrez Patogysmug famet empfinden mugte, indem die gerig̨ten, gefwiffen und gefoceenen ©tellen nad igrem Erwaden roth, gefdmodelt
 ten. Es if nidt fu begweifeln, Daß, went diefe Mita Gandlungen nitat eingetreten wåren, fie bis git Det bes
 fes rubig, und gut Erfeidterung und Wefreiung ibres Srampfoufandes boltradtt baben wuirbe.

ケad diefem won Det Obrigfeit angeoroheten, mit Dodiff unanjenefimen uno fo widernaturtliden Eingriff in Diefen תranffectsuffand oder Parorysmus mufte id in meinem $\mathfrak{I n n e r n}$ eine unangenegme, lefr beangitigende Empfindung ausbalten, indem idt, als igr atst, mit Der Sranfen in einem wedfelfeitigen §apport fand, und id fand die Suante am leģten Rbend ibres magnetifdent
 Empfindungen. Sibr $\mathfrak{p u l s}$ wat fanell und zufammenges zogen 119 Sdjlåge, jedod die Seaut ungemein feuct
 farbe rotb und naturtid. Stufl: und Urinausleerung maten in Diefent dreitagigen Waroxpemus nidt erfolgt, und eff am sage nad ibrer elufertegung entifand cine naturlitfe ©tuflausleerung bet Urin ging jedodif fåbet ab. Wei Dem fo eben gedadten burdi bie $\mathfrak{R i g}$ gandung eingrtectener uarufiget Ruftande fand id daber nithign
 merden follte, iut ber Radt rufen ju laffen, weldes denn

 untevieib, Seánde und fuíse in trampfigten Bewegungen, fie felof gang obne Wemufteyn und Empfinoung. Um
 id mid), igr fu nágern und nur eimftocilen meine Sitge
 ©critte mit Demt ©tuble ifr genábert, fo erfelgte fogleid) cin merflidjec $\mathfrak{R a d} \mathfrak{l a} \mathfrak{B}$ Dis allgemeinen Nitampfjufandes, und die Sranfe falo won ity enticent wat, igue nun auggeftecten juise gans feft, ieDodimit einer fur mid febr famerg" baften exmpfindung, an bie meiniger an, fo meit fie diefe ertestifate. Sbe fie abce igre fů meinigen bringen formfe, madte fic redits und lints in berfdiedenen Sixeifen. und ©divitgungear maghetifage
 feft an mcine Snie, und fubr Dann langs Dem Edjienjeia bis an meine TuẼgelenfe langlant, nobei id ljeftige Sdmeizen füglte, beruntei, und vermeilte bier fo lange, bis eine Erfajutterung erfolgte; datauf crgrifif fic naci) und nact mit ifrer seand meine ginget, fing mit i巨tea fingeripiten zwifden meinen gingetn an ou fpargiten und expatiotite Digitalmanipulationen ju mas dju. Siefe Eiene Dauevte gegen $\mathrm{I}_{\frac{1}{2}}$ Stunde; in meldec: Beit fie zwifctendurd. mejrere shinuten rubig, icood


## - 79 -

gunger Det 乃̧ánbe und fuke fugr fe fort biz Morgens 5 Ugr , worauf fie nod bis 6 Ubr gant rúfig ausgeftreatt mit verfoloffenen 2 Uugen einer ©dlafenden gleid lage
 fraftlos und fefr erfdidpft aus ibrem magnetifaen doer Dgumadtagntiden Buftarde mit Bemuftern gleid eines som Sode auferfandenen æerfon in Gegenwart bon biek leidt 200 . Menfden ermadte.

शact Diefem mexfwůtDigen §aroxysmus baben fid iedod die Sirampfisufáde bedeutend vermindert, und auc Die form und der regelmåfige ఇqpus fial verándert; fie berorbnet fich wegen igrer ßufâte, welde bei gůnfiger teiner Ruft 8, aud 14 Sage aubfeten, bei Witterungss wetãnderungen aber oft beftigr fedod nidjt anbaltend cintreten, imnet nod. spastica, ieķt megr visceralia, uno mitunter falte ©binasluiguifle, weldee ibr wobl befommen. Cie befindet fid anjest ungleid beiterer und woblet,
 fie igre $\mathfrak{U r b e i t , ~ D a s ̧ ~ © p i t e n f l o p p e l n , ~ w i e d e r ~ v e r r i d t e n ~}$ fann, welde æefdadftigung fie bisber mábrend ibter Srantyeit und megen der dabei nidyt $\mathfrak{z u}$, vermeidender metallenen Nadeln unteriafien mugte, wie Denn ubct baupt es igr frůber nidt moglid mat, etwas yon Wetall, es modte feyn, waseb wollte, ans fugreifen, doer in der Sand zu Galten; ia, maut
 befonders $\mathfrak{E}$ ifeu und Stabl, aus der ©tube enternen



## -

tifiterl beantwortet fie mir die notthiget Gragert, jedo.t immer nod in einet 505 feren Mundart und mit Declamas torifdem Tone, felten aber weif fie Den Saroxbsmus borger ju beftimmen. Die jegigen fatwůlen ©̧emittertage baben auf igr reigbates Rerbenfiftem ungemeinen Eins fluß, und fie erregen igt ltebelbefinden, mit Mattigfeit,
 den Tag mefr doer weniger, - jedod nur Ceidten Mrampt zufatifn augigefeg̨t ift.

EEs if ju bedauern, bak aus ben worliegenben nur
 gifde. Zuffand befonders der legten Sranten, -fo wie Die ganje Entfefgung Deffelben nidt bollfommen entwidélt werven fann, Daber wir nus eingelne Bemerfungen binsu fugen fonnen.
 bffenbar einen, aus frampfigten 及uftanden fid entwicfeln, Dett fompambulen Buftand, welder, biz zum heelfetfert gefteigert, Die gur seilung nothigen Sittel fidy felbft vers
 Der gum feelfeben geffeigerte গaturinfinct auf eine bisber

 raty int gantet sistper begeidnet, mit welder Das Slut ofne atyelegten Berband fogleid) fut flemett adfigbtt Siet tritt alfo bag nidy gunt

falt auff und nadi Demi gleiden Gerese, nad weldemp Der wafiende 23erfand Durca augere 刃ittel die blutende Wene falieft, wenn er glaubt berednen futsnnen, Daf Ginlanglid $\mathfrak{B l u t}$ entleert fep, íließt Das ©efubl Des Gomnambuls die æene Dura Die unmittelbare §båtigfeit Des §orpers, nacboem Der 3pent Der stutuag eirecimt iff und mú bier nothreendig Den ridtigen 2ugenblicf ficterer teffer,' ale der Betfiand, weil diefe @tufe Des शadty Iebens über Der gewdignliden ©tufe dee Taglebens feff. Nuf twelde Serife bier aber das ©dlieken gefaieft, wira yaturlid nidt nad den pgofologition Befeegen des was denden lebens efflatt werden toinen, pondera nur nad Den Sefeşen Deş falafenden शacttlebens. Dana gegdielt biefer die magnetlfden Manipulatiouell, Die Snmendung Der menfolid magnetifden Mraft tyeilg Des

 ifres Dienfferrn; wid eine bisher nut jelten borgetoms mene, aber fobr frâtrig wirfende spanipulationsinciof bermittelf der ©ific *) wird lier von det Comnambule als vorsuiglid paffend gefordert. Endidid gersirt zu ibre Gelffterordnung, aufer andern onnamifacn $\mathfrak{p o t e n s .}$
 Der tellurifden riaft det Metalle, mie diefe
 ten ** als jur seilung notbwendis seforbert mird. ©

[^10]
## - $82=$

feben wir alfo bier bie fid za beiten befrebenbe ©omutis Bute in inrem Gefůblsteben faft alte gormen der telluris Tchen Sráfte in $\mathfrak{A}$ nwendung bringen; und wenn Die Secilung nut unvolfommen erteidet wito, so fann Dief nut in Stbrungen gefudit werden, die Den oorgefariebenent Bang unterbreden. - Die übrigen erfocinungen Des ©(duggeifez, Der exaltiteti, religiofen ©timmung, beg Ertennens Der umfebienden bei verfaloffenen $\mathfrak{A}$ ugent, Des Borausfagens ifrer sufăde, und Des sirtfums, went fit ju 2ntmorten gejoungen wurbe act, find befannte (eridetis nungen, Die unfern Refern wobl nidd mefr unerlarlid fenn werden.
2) Sit nod groberer $\mathfrak{b e d e u t f a m f e i t ~ t r i t t ~ d i e ~ s w e i t e ~}$ magnetifae Geffitate, die Det Reintiold auf, indem Der gegenfeitige Rapport zwifojen Diefer und Der borigen Siranten Die gange bodaf eigenthủmlide form dee magnes tildjen ßuftandes Dereflben und borsuiglid die faauptata $\mathfrak{f t o p g e} \mathfrak{z u} \mathfrak{D}$ fern gebildet zu Gaben faeint. - Seinfitatlid ihres tiopperliden Ruftandes von reifbarer Gonftitution und Deşbalb fûr jeden áußeren (Einfué ferr empfánglid), won Sind Dend, und Dutch unridtig belfandelte şautausfdlåge won Epilepfie befallen, erfdeint Diefe Sranfe gegen ifre sobu: ftere Greundin als empfangend, fene als einnititend, und Da diefe fasn auf den eiguen תixper eine bedeutende


शatur berborgebradten animalijden Magnetibunß 2c. Эraune fíweig, 1813. 8. G. 120.

Sutidet und nod mefr Somnambulen fehr táftig magnes tifal wirfen, fo ift bier fergr farell Der magnetifae Rap; poit etgeugt, und fara mach einigen Minuten Der etfen magnetiifden Befapblung etfolgt magnetifaer © Sblaf, uab aufgoten Der frampfigten Crfdeinungent - Durca wedjeffeitiges æragnetifiren wurde Diefer Rapport nod sinniget, und es if fụt uns feinem zweifel untermorfen, sal bei fortgefester ridtiger magnetifder $\mathfrak{B e g a n d L u n g ~ D e r ~}$ : Exfolg glưatitid gemefen wàre.

Sun trat aber Der Riebbaber der ifre freundin magres tifirenden ভdlegel in Diefen תireis, und feine Geliebte in einen neuen lebensfreiz cinfúfrend, jerrif er jenck magnetifden getwaltiam, fo dá die Siranfe, fich felbit überlaffen, indem aud Der von ibr ju ibrem Magnetifeur auserfebcne $\mathfrak{A r g t}$ Diefem Giefdafte nur unregeimáfig wot, fetgen fonnte, nur Durd ©elbitmagnetifiren fid gelfen fonnte.

Was nun Den CuIminationspunct ibres Bufandes zu Sifetn betrift, fo feblt uns bier, um Deffen Gatfefung :obllig zu erflårent, eine ausfūbrlide Grzåblung alleş 彐ow -hergegangenen, Dafer wir nur mutbmafen fornen. शach Dem Beridt Des §redigers trat ifre fie frůber magnetis ;firende Greundin im Januar 1820 in den ©fyefand, und eş facint nun, DaÉ bei Dem mobl dußerlid zerriffenent aber niddt innerlid gelsfeten ねapport stwifden beiden, Die im gangen Reben Der Salegel Durd ifre §erbeiratgukg eintretende $\mathfrak{B e t a ̊ n d e r u n g ~ e b e n f a l l z ~ a u f ~ d i e ~ S r a n f e ~ e i n g e s ~}$ mitft Gabe. Wbis wir daber gáufig. in Monnentiditesn

## - 84 -

ftatt ber son Der Natut geforderten, aber feflenben irbis faen \&iebe eine gimmlifde auftreten 「ejen, welde Den spangel fu erfegen fumt, und die fonderbarfen Mikges butten als groducte Der Mbulterie Des $\mathfrak{I r b i f a j e n ~ m i t ~ d e m t ~}$ Şimmlifder esjeugt: fo facint aud bei unferer Sranfen feit Diefem 及eitpuncte Der $\mathfrak{B e r f e r a t h u n g ~ i f r e r ~ g r e u n d i n ~}$ cine Durch Die magnetifde Gernmirfung Der Durd indifde Riebe bon ifr getrennten freundin ergeugte, Daber igre phyficaen $\mathfrak{U r i p r u n g ~ n i d t ~ b e r b e b l e n d e ~ g e i f l i d e ~ R i e b e ~ e i m e ~}$ getreten fu ferna, unb Den Grund gu Dem jeķt beginnens Den Soman getegt gu baben. Nidat allein batte fic, wie
 Denen immer einet, wielleidt wedfelismeife, in igren Strmen lag, " fondern Der Şeiland felbft war Begenfanid idrer \&iebe, und als die Rranfe Die ganje Ridfung ifres Thantafie bierauf gewendet batte, nabm der fid immee feigernde und zu Ditern feine gròjte Sco̊je errecidende. Srantfeitşparoxnsmus alle feime Bilder aus Der §eidenss
 Tadeint alfo in Der ganjen Entwidfelung Derfelben gelegen zu baben, aber die befondere form ifrer \$hantafiebilder it Durd jenen geiftliden Eiebegroman eljeugt morden. Went Daber bei andern ©omnambulen die entfetfender ôrtlicten Rrámpfe oon bojen Dámonen, bon fremben Sbieren, bon §ergfteigen 2t. erfeugt erfdeinen, fo was ren fie bier qbbilder Des Reidens Irfu, und Der gulegt eintretende cataleptif() magnetifde Zuftand wurbe 26s bill des dreitågigen æutiens jefu in Grabe. WBie gierbei


## - 85 -

magnetifitenbe prigifide sotent zugletad auftrat, uno Die Daurer der einjelmen Perioden befimmate, geft aus Fanem berbor, obne daf mit Defgalb eine abifatlide Sáufaung angunegmen brauden, indem Diefer wille dee Stanten ia nur immer bon ibrem fomnambulen 乃ufande und bon igrem Phantaficteben beffimmt tourbe.

Sit Der Policei and Den Die Srante in ibrem catas Ieptifa) magnetifden 3uffande unterfucjenben - 2erteth tonnten wir biet blel redtem, und igmen de Unteantnis Der magnétifden Grfdelnuagen und ३uffinde, welde allein fie gu den begangeren Feblgrifen in ærifyandung Der Salafenden verleiten fonnten, berwerfen; indeffen werben fie felfot jest anders wic damafle uttbeilent und Diés $\mathfrak{B e i f p}$ iel mag anderen zur lefre Dienen, wie notgs mendig ein biberes ©tudium Der Patur fey, als mant Maufig bei Mergten, unD gemsignlid sei policibeamten findet.
 auf, Die aber, als æeaction auf den ibren maguetifden 3uftand feindlid. becuifrenden und Dager fostenden fiberis fder Cinfuß Der Metalle, feine meitere Gulaiuterung Hedarf.

Endid if not Det eigentfuimlider (frodeinung sinet Det electrifden gleidfen Erfdutterang zu etmadneety welde, wie bei Det effen Sranfen, jede Bollendung siner beffimmten feandiung begeidneter, प̈ber welde wir aber, atz æungel einer náseren Wefdreibung, einftweis len nidyta waiter fagen finnea; fo wie Die magretifatac

## - 86

Cinmitfung bet Sranfen auf ibren fie magnefifirenden $\mathfrak{M r g}_{\mathfrak{j} t}$, welde fid. bei mebrered © ©elegenteiten jeigte, ebens falls auggezeidpnet gu werben verdient.

## 3. <br> Hebet

## (S) $\mathfrak{B}$ acto

 908
## 

Der ßufall fůgrte mir erft furglid eine Cammlung
 baren תuren Des geifliden æathz esafner begiefen. Seim §urdblaltern derfelben fand id. Gald, Dás die ergåblten Tgatfadjen fein Roman odef feirngefpenft fenen, pondern biefmefr in iguer 2lectheit die frengfe Sritif ausbalten. Untwillig einigermaken, dás diefe ミjatfacen berfuimmelt und werfarieen purden, und fulest unges bruft und bergeffen blieben, - unwialig, dás die glutg Der 'Aufflarung, welde alles :unferodoentlide Defmegen son fid fosjo weil fie ep mit ifren paar saturgefesen nidet begreifen $\mathfrak{f n n n}$, auch diefe munderbaren Zbatiachen in ifren ©trudel perbirgt, nabm id mir vor, Diefes grofe mesicinif币spfydifde phinomen, dema . 80 ifm und nad ibm tein Mefnlides an Die Geite zu frllen if, aus feinem Duntel berectauichen, und meil
gerabe die zeit reyn durfte, Das nod Reugen doer gat Cinige jener תranfen lebten, an welden $\mathfrak{b}$ afner feine
 beit fid vernefmen laffen fobnten, fur Entbůlung Diefer Gefdidate etmas beizutragen.
 Qbfanitte trennen laffen, wooon Der Grfte Die Dotus mente, welde num feft in Der Welt gerftreut fenn mogety, entgalten, Det $\mathfrak{R}$ weite aber einige $\mathfrak{R e f l e z i o n e n ~ D a r u b e r ~}$ seben foll.

## Exfex $\mathfrak{A}$ bfanita Dofumente.

## I.

Cinige $\mathfrak{B r i f f e}$ Des $2 \mathfrak{2 t z}$ Bourgedis (wabrideinlids Şofmeifters bel dem ©rafen in Donsdorf, einem int Wuirtembergifatan liegenden Dorfe des sirafen vont Rectberg) an feinen bruber in gucenburg. Auß Dem fransofifacn ůberfeğt.

Donsborf, den f3ten shay r775.
Jod will Deine Sisi beglerde ůber Den berůbmen it unferer शadbbaridaft fid befindenden Grorcifen © $\mathfrak{B}$ as ue'r, fo biel Die 马eit geffattet, befrieoigen. Jid reDete bis̀ jeb̧t niduts yon itm, weil id) alles, was man fict ovn Diefer ङefaidte ersaflte, mit Beradtung und eineat Geift Des Unglaubens aufnabm. Jad bielt es für eine Wirfung Des Dem gemeinen Bolfe eigentsumliden Fanas
tisntuz poet fur ein ©piel Der betborten Eintildungsfafto Bald aber murde mein unglaube wot dem, was idy won Diefer Gefaiddte las und won verfándigen augengeugen



Der ©rotcifi balt fid feit dem Monat Rovember: ju ellmangen, einer fabsen tleinen 8 Meilen won blet entlegenen (nun . SBurtembergifden) ©tadt auf. Won Der. Seit anbefinden fidy táglid II-1200 Grembe auz Sdiwas
 ©tand und $\mathscr{U l t e r}^{\text {ennige }}$ aus Sranffeit, andere aus Worwid Dafelbft. Wix find am Montag in Der Offers wode mit einem Poffzug bon 4 Bågen Dabin abgereif. Sid befand mid mit Dem Grafen und Der Gráfin in einem Wagen mit 6 \$ferden befpannt. $\mathfrak{I n}^{2}$ cinem zweiten biers fpánigen ※ßagen war die fleine franfe Grafin mit Demt meibliden ©efolge. Ein junger feerr aus der Radjars fadaft, der mit jwei andern fremiden hertien unfern ©rafen zubefuden getommen war, und der Garnifong atzt bon W3ufstucg begleiteten uns in 2 Pofidaifen mit 3 Wferden. SReine fleinen 2 gsglinge lié id gu Dongborf unter bet Woforge Des $\$$ flegers und Des Sobannes. Wit Gielter uns 4 Eage in Cilwangen auf, wadrend welder seit id Dafelbit eufaunlide, unglaublide Dinge faij, welde den menfaligen Berfand und die ellerfubtilite weltmelsfeit zu Gquanben naden. ©E wirbe mid zu weit fůfrent elles gu casiblen, aber fo viel fann id ald Der nadffe *ugengeage fogen: "Daf auf den æefefl dicfes priefters


Şuftet, Eingbuiftigfeit, bizige und falte fieber, ©atwins Del, Dhnmadten, Nierenfamergen, artbritifd)e ßufåfe, SRelandolien, ©innenfegler mit allen Enmptomen nidt nut pldeflid werfatwanden, fondern aud auf feinen $\mathfrak{B}$ s fefl eben fo fan nell wieder gurudfefriten." BBill er, Dan Die çidt nur einen finger befalle, to erbebt fidb derfelbe, frůmmt, vergiegt und feift fict wie şols, wovon id mid
 am meifen in' Érftaunen fegte, ift, Dán fid Die Sraft feines Befefic audi auf die ©irtulation Des Bluts ets frectit. Denn wie er befahk, Das Der $\mathfrak{P u l}$, was idt bet cinem jungen wadaen fab, beftig, voll und gefatwinder in redten $\mathfrak{A r m}$ getfen, iun finfen Gingegen berfawinden foll, to gefidaty es fogleid) nad dem zeugnif der gerens wartigen 2 erfte, Die id Darum befragte. Zulest lefrt ef fie; fobald fie 50iuty und Blauben erlangt baben, fid) felbit gefund mader, woobin id mefreete-pleoben faf.
 men fommen, find ûber die wirtlideteit diefer Ericheis nungen eirverffanden, gefteten aber, Dáj fie die edarang fen Der naturlidgen $\mathfrak{D r D n u n g ~ u ̈ b e r f e i g e n , ~ S e b ~ m o f l . ~}$

$$
\text { Doñsoorf, Den } \times 4 . \text { Iun. } 1775 .
$$

Det ermelote Exotcif © Bisferle, einem Dorf in Dem Bistbum Cgut in Des区dweig. Diefer Miant, melder ein redicides, aufrids tiges ©efidt bat und einen guten miffenfaraftliden Bee; fand jeigt, wurde wor ofngefafr $12-15$ Jafren mit Beftigen Scupt: magent und \$rufbefdmerden befalent

## － $90=$

welde Det ganjen Nrgneifunft und Det beften \＆ebensords nung widerfitanden．In Diefem Zuffande nat methr wiffend，was et anfangen foutte，wande er fíd eines Tages unter Dem לeiligen MeEopfer fu Gott，wie er es felbit ergablte．ねei feiner ఇadjbaufefunft erdffnete ef von obngefabr ein æuવ，weldee vom Exorcismus Gans Delte．Darůber fam ibm oge Gedante，Dáe bielleidat auç in feinem lubel etmas unnaturtidees fenn toinnt und Der ©atan，Dex Die Eeele ergreift，etra auch feine bspe Zưffe über Den 民cib erftrcfen dirfte．Wit diefen Geedans fen nabm et feine Bufludt ju den geiffiden Mitteln des Crorciŝmus．©ine ßeitlang mande er Denfelben stne Erfolg an，aber endidit gelang es ibm，fict dadurch yon feiner Srantbeit ju befreien．Unt fid nut zu berfideren， ob magrgaftig Der Satan Sbeil Daran Gabe，befagh er igm im Samen Sefu，die zufalle wieder fommen gu laffeng pas aud fogleid erfolgte，worauf er fie wicder bety famiaden ließ．Diefes Mittel fing et nut auct anf mit glưálidem Erfolg bei feinen Wfarttindern gu gebraus Chen，und fo weiters son Einem gum Hndern，bis fogat vornebme Perfonen feirre Şůlfe begebrten．Der Ruf dies fes 刃annes verbreitete fiat in gans ©dwaber und det Júrff von Eilmanigen und Fegenfpurg，welder einige
 berufen．Gr begebrte ign yon dem ßifsoof bon Cfur und exfielf ifn aud．（safiner begub fid nadf Ellwans gen gegen Ilufang Des Rowembers，aber er fonnte den
 Glo巨́ naturlid mate．Diç verginderte jedod Den Sutrfen
nidat, ign bei fide fu betralten, ald saffaplan in feine Dienfe zu nefmen und ifm einen $\mathfrak{D r t}$ in $\mathfrak{C u m a n g e n}$ eins zuråumen, wo er feine Exorcismen fortiefen tônnte.
 groß, abet wiel gu flein fût Den taglidjen zulauf det Sranfen und ßeugierigen. Unter Den vielen Frembent deren zafl fid mandmal bis auf 1500 belaufen foll, bes finden fid viele pom 58dffen Pange, 4-5 fowoogl fathos Lifde ald protefantifde 2 erfte, wethe mit Der gróstelt 2ufmerffamteit-alleş befictigen, fíd Deffer Durch Beexiby
 faunliden, auferordentlidjen Beránderungen, welde Diefer Mana Durd feine Befeble im תorper Det §rantea Gerborbxingt, bemundern. Die Sgůren jedes 刃lages find mit Goldaten befest, um Die andringende Bolfos menge zurúcfjugalten und UnorDnungen ju berbindern. Der Eingang felfft if allen bonetten æerfonen frei gee fattet. Die Uebrigen merben nur nadi Der 马eit ifres 2nfunft und Der Đronung, Den fic auf Det cigends Dagu werfertigten \&ifte baben: Dafin berufen. Den Mranten wird Der ఇag beffimmt, wo fie bottommen fonnent, ©ie Salten fiat in Dem פorimmer auf, bon mo fie ein Şof foutier mit lauter ©timme aufruft. Da Serre Saßner fiod jum ©iefeg gemadt; Niemand, wer es aud fen, obne befondern Wefegl fetnes garten Den Worjug yor einem 2nideriz zu geben, fo find Wiele genstbigt; 2-3 Woden ju warten, bis fie Die §eite trift. Wenn Die franfe Werion in Den zweiten Plage, wo fide der Crorcif befindet,

now prablerifajes Grobetyun in feinem Bemetmen, afles iff einfact und gleidfobrmig. Ere fits auf einem fleinea Sdlaf, ©effel mit einer Stole úber feine Sleider angetfan, an feirem Şalfe bangt ein Sreug, an feiner Ceite fetyt ein $\mathfrak{E i f} \boldsymbol{q}_{\text {, }}$, worallf ein Srucifir fid befindet und um Dent Sifa Gerum febt eine Reite Ceffel fů Die boben Standes; perfonen. ©in શetuariug muß Die merfmůroigen Fors gánge protofolliren. Die Dem Priefter borgeffelle frante Serfon fniet nieder, er fragt fie uber Die Gattung und Hmfandide ibrer Srantyeit. Şat er genug um ifren Bus fand fitif erfundigt, fo fpridt ex cinige Worte fu Exs medung Deg Mertrauens an fie und exmabnt fie; ibim Innerlid beijuftimmen, das alles gefdetge, was ex befefle. Jit alles fo vorbereitet, fo foridit ex: Wenn in Diefer Srantycit etwas unnaturliches if, fo befeble id im
 Doer er befdiwort Den Satan in Sraft Des allergeiligften Namens $\mathfrak{J e f u s}$, Die nafnliden Uebel, womit diefe Sees fon ponf bebaftet ift, auf Der Stelle bervorjubringet. Sumeilen crfacint Das uebel fogleid nad gegebenem Befebl, und aldoann lágt er alles nadeinander fommen gleićjfam fufenmeife und nach Maigabe Der Ctitfe, it welder Der watient fein Uebel fruber batte. Dief Berfagren nennt Der wrieffer den Exorcismum probativum, an zu erfabren, ob die Sraatycit anaaturclid odet naturlici if, und zugleid Gat et Die $2 b f i d t$, Durct Diefe Uebeveinfimmung Der Erfdeinungen mit feinen Befeflea Das Bertraucu der Sranfen fu vermeந̧ren und allen Mns wefenden bie siraft Des feiligen \$amens פefus fund unt
offenbar ;u nadeett. Şenn fid Das lebel auf den erfen gegebenen $\mathfrak{B e f e g l}$ nidt geigt, to wiedertholt er denfelber immer fteigend wofl bis zefenmal. Griolgt Dann feine ærittuag, fo netfdiebt er diefe Werion auf den andera

 nicat Ginteidend Bertrauen befiger

Donbborf, ben 24. Jun. 1775.
Wenu Det. Srieffer burch Den Exorcismum probativam Das uebel zum efficural fommen láßt, fo lâst et genodgnlidy die ふufále etlide skinuten fortoaueen; Dana lágt er fie wieder verfóminden und wicdertonmen inmee unter ben gleidjen Befeglen, git Der frame won Det
 úbergeugt, fo lefrt er ifn, fibt funftisgin felbf fut belfen und làpt ign in feiner Gegenmart die Probe mathen. Bu diejem Zaect befieft er der franfyeit wies Derjufommen und nun mus der §rante Durd einen entges gengefegten æefehl, den er inmerlid' im Ramen J̌efus giebt, Den Rusbruct berfindern, DDer, wenn der Mafall fajon da iff, ifn bertreiben. ©oldes babe idf gerefent uno die Seranfen ftimmen Damit ůberein. Зu bemerfent

 mann, fondeers nur ein Groctif fey; es witfe feime SRivatel, fombera wolle nur das von der Sirthe gegrans Dete und gutgefeifene Mittel wider Die unnaturtiden


## - 94 -

 getheilt werden fonnen, weil innen die lebendigfeit des Wertrauens mangle, obgleic). ibre Srantfeiter nid)t natůr lid fenen. (Es braudt fogar nad) Der Musfage bees Seern CSaßners nidt mefr, als Daf man fein lebel fut natuts lid balte, um die $\mathfrak{B i r f u n g}$ Des ©forcismus. zu binters treiben. Endidid bebauptet ery, Dag viele Srantheiten blog naturtlich fenen, und daber aucl nur Durd Die natůrlideen Wittel Der 2tetjte zu bertreiben fenen.

Uebrigens muß man diefen æann nidf aus feinen NeDen, fondern feinen wirfungen beurtheilen.

Sa) můbte ein ganjes Bud fareiben und mefr Beit und æube gaben, als wirtlid, wenn id alles dir erjás Ien mollte, was id win $\mathfrak{A l}$ ugengeugen erfugr. Jid sebe nur das, was id felbft fab, und bon diefem nur das Merfmúwige.

Jat macte Den $\mathfrak{U n f a n g}$ mit zwei jungen かRabdea son berfajiedenen $\mathfrak{D r t e n}$, welde beibe genoitfigt watelty Das §lofter su berlaffer und mit befondera frampflaftem Bufállen betgaftet waren. Bride wurden gleid) Den ant Dern Eag nact meiner $\mathfrak{A n f u n f t}$ eroccifirt, ©ine $\mathfrak{Z o r}$, Die $\mathfrak{A n d e r e}$ ఇadtuittagg. Die Grffe lag bei Den fůfen Des Seern Çafners, melder nad Den getwdynliden Sorfragek mit einer gemáfigten Stimme; wie er genosjonlidf zu thua pflegt, fagte: Agitetur brachium sinistram, und fogleid war der Camers auf dem Gefitite Dez Midacens fu lefen, ibe gitjem wurde fawer und unterbrodien, Der linfe 2 erm und die finger fingen an fidt zu berorebert fleif; ju werden uno berblieben aud in Diefem Ruftande,
bis et Das Gegentbeil befahl．Cobalo er gefagt－ Cesset ista agitatio，berfdiwand alle Erfdútterung，und Der $\mathfrak{M r m}$ fam in feine naturrlide lage．Rad diefem bes
 gange reffe ©eite ergrelfen und dit Sranfe bis zur Erbe giefien foltten，was gany fo etforgte． $\mathfrak{M}$ Isbann befagl etf Das fie wom talten gieber befallen werden foulte，『f ges fabab；die ふ̧ánde wurben eisfalt，fie gitterte，Die ßàbne flapperten．Nan befabl er，Das bitaige Fieber folle foms men；es fam ebenfalle nady bem ßeugnís Dreier Rerjte； welde eben erft angefommen waren und ibr die faande und Den $\mathfrak{P u l s}$ in beiden 马uffinden befufiten．

Nad diefem befafl er，die watientin foffe won ben ladenden biditern，bann bon delt traurigen und melans dolifient，ferner von Dean aberwit zu fingen und guleţt son Seiniffengweifeln befallen werden．2luf den erfen Befegl folgte ein überlautes saden，auf Den zweitent Ceuffet uno Sbeinen，auf Den dritten fang fie einige Şammett und pialmen，und auf den derten fagte fie feufs gend：fie muffe verdammt merden，fie múfe beidten．
 batte，fragte et fie，ob fie nod beiaten twolle，morauf fie mit eaden ahtroortete，fie batte feire luft dagu．

Nach biefem befagl er；fie folle jornig werden und gegen ign etnen widerwillen faffen．Mifobalo mar dad SSutbfeuer in＇ibren dugen，fie iannalgte auf ibn gu und＇ flirfate mit yen $\mathfrak{p a} \mathfrak{j}$ nen，frecte Die $\mathfrak{U r m e}$ auseinander， ttùmite obte ginger，als of fie fict zerreifen mollte． Weriter befubl er，daf ber Wuls am rexten 月rm，

## $-96^{-}=$

fatwach und fuum fủflbat, am linfen Mem bingegen farf und gefdiwind gefen follte. Die 民eebárgte befůblten redtts und linfz Den $\mathfrak{P u l s}$ und befanden die ©ache alfo.


Bulegt befagl er, das fie einer ferbenden perfon dbnlid werden follte. Shu fiel fie einigen serfonen in Die $\mathfrak{A r m e}$, alle ©flieder frecten fid und wurben feif.
 Seerr Gagnet, um das ঞild des Todez vollfommenes Darguftllen, auf lateinifat : Die ${ }^{4}$ ugen und Der Mund follen fich $\mathfrak{o f n n e n , ~ D i e ~ s l a f e ~ l a n g ~ u n d ~ f i t a i g ~ w e r d e n . ~}$

2uf 3 und 4 marlige Wiedergolung Diefes Befeநls
 fart und unbemeglid, Die Rafe jog fid in Die Ránge und wurde gang fpigig; fie blieb einige Beit in diefem Buftande, und fam daun augenblictlid auf Das Wort deş


Factmittags erfdien Das zweité Madoden, Das bon Secidelberg wat. Da diefes Mádaen an abnliden Efids tern litt, foließ §ext © a.ßner nod mit gro̊ Berer ©tatfe Die zufúle fommen; aukerdem madte er fie taub, fo Dás fie auf einige laute gragen nidt antworten fonnte; Darauf befafl er, fie folle blind werden. Bald fies fie einen farectivollen ©chrei aus, fie wolle ibr ఆefopt nidyt werlieren, was fie aber auf Der Gtelle wieder erbielt. Mis mit diefem, Mádden alles borůber mar, erfupdigte id mid bei einem ßrofefifor per \$edicin bon Seibelberg welder aud gegenmártig wat, ob et biefe perfon feane? Er fagte mit, er fenne fie wobl, er babe fellange in Det

 er nit $\mathfrak{J a}$. So if denin in alfem diefent fein Betrug nod Berffellung, verfegte idh, worauf er mit groker emph baftigfeit erwiederte, gang and gnt nidt. Jd watiote mid Darauf fu Dem Madacn felbit un Fragte, of fer wůste, was mit ibr vorgegangen fer), máfrend fie bè Den fuisen Des Sertn © afuers gelegen fen und fie fo
 nid) bei fiab felbft gewefen fen; bátte jubar máridymal einige Sdjmersen empfunden, aber nidt biel gelitten, \%!

Den andern Sag meines sufenthalte trug fiade eine Wegebenjeit $\mathfrak{g u}$, Die mid nod am meifen úbergcugte.

Cine megen ifres Berfandes unt goateligen Sisam Deld fegr fadabare und mir wogl betanate Dame wat feit einigen $\mathfrak{J a b r e n t}$ mit bautigent sopfwely, beftiget §endenfamersen, aukerordentideen feiken und $\mathfrak{D f t e r t r}$ ? fálen von 刃elandyolie gequaitt, foo. 8 af fie beim थlleins fenn immer weinte. Diefe Damé patd geeade zu bet Beit mit Dem Grafen ifrem ©icmatl von dem fofmariad
 befand fix Dajumal fayr wobl, und batte fabt cinige
 zog fie fid mit ifrem bemafl und Seren Gagner in cein
 umi igre Umfande exfundigt batte, liee et foglédy nacts cinanber afle die thebel fommen bis zut melandolider.


玉o. vilt. 5if. it


## - 98 -

faminben und lefite fie, es felbet zu vertreiben. ©oldes Gabe iat aus dem झunde des હৃrafen und der Gråfiu.

Was id die zwei andern Eage Mretmůrdiges faly, waren befonders Die erfarectliden ©icater einer Fraulein
 Buefundseit mit 8 Pferden fid in edmangen auffielt. Stad gegebenem exfifn Befebl Des Seern Gajner mandte fie fid, unverfegens auf den Snien gegen die 3uffauer

 liden grimmigen Geffidt, daf die Srau crráfin von Red) berg, welder id an Der ©eite faß̃, Das ©effidt ab, wenden mufte. शiod arger war ek, als er ifr gu fatreien befabl, Das war ein gråulides Mordgefarei; nad dies fem fing fie an fu fingen, und ficicte mit Den sainden; Darauf lies er fie fingend etlidemal in Dem ©aal berums gethen, wobei fie die Güfe Dermafen verdrefte, Dafe Die ferfen an der ©telle des $\mathfrak{B o r f u g e z}$ fanden, શ̧as mil: am mertmúrdigften fajien, war Der Wcfegl, Dás Die (Bidy tex in die auf den sijut gelegten Saande fayren folten, zuerft in die gange Sand, Dann in alle Finger, dann balo in diefen, bald in jenen finger mit §rimmung und Stei, figteit, welde id) Durct Beruifrung unterfucte.

Eben to madte © cafner wastend unferes §ufentyalts cine $\mathfrak{F a}$ áuerin, ein $\mathfrak{U n t e r t h a n z s s B e i b ~ d e s ~ e b r a f e n ~ v o n t ~}$ Rectberg, gefund. Diefes sseib batte won langer 3eit ber Den ひberwita, fid báufig den Ropf gu entblofen, Die Saare augzureifen und Das $\mathfrak{U n g e f i c t y ~} \mathfrak{z u}$ gerfalagen. Diés afles tam audi in ©amangen sum શorføein, abce
son Diefer 马eit an befindet fie fin wobl; obne mefry foldife Bertuittungen $\mathfrak{j u}$ empfinden.

Pun dunft mid, ez ferl genug gefagt und Du wirf urfacte baben," mit meiner Ergåblung zufrieden zu fent. Die beiden lektern ßriefe ůberfaiffe Dem $\mathfrak{P}$. Defeller, welder, nadjoem er Den erfen $\mathfrak{B r i e f}$ gelefen, fid Des Wedts Der Freundidaaft $\mathfrak{u b e r}$ mid gebraudt, um mis Wormúrfe theils megen meines ©tillameigens, theils toegen Der ůbergroken Reidtglioubigfeit, Die id feiner かeinung nad in Diefer ©iefdiddte feige, fu maden.
 $\mathfrak{n a c}$ © $G$ mangen fam. Die Dinge find freilid) reltam, aber fann idd leugnen, gefefen zu Gaben; was witflitd und fo nabe wor meinen 2 lugen gefdechen ift, und $\mathfrak{x b e r}$ weldes fo wiele werebrungswůrdige Perionen und Xelbf die erleudtetfen Reibårgte von verfdiedenen Randem eint fimmig find?

## II.

Megreve zeugniffe, welde zum Sbeil oon Den Reanfen eigengánoig ausgeftellt wurden.
A. Bon craf gaubert, grand Baillif diEpee do la Pravence Bourgogne de Lesme près Bourbon Lancy, welder bon einer 4ojábrigen ®idit Durdy Bafner gebeilt murde.
Sur la grand reputation de Mr. Gafsnaire, prestre de Ratisbonne je me ouis rendu dans cette ville,

## -100 an

distante de ma demeure de deux cent soixante L. pour le prier d'intercedir pour moi au Dieu, afin d'obtenir soulagêment dans ma cruelle situation. 1 Arrivé dans cette Ville j'appris de lui, qu'il étoit obligé de partir le lendemain, de venir à Soulsbac sur la demande, que lui avoit fait la Duchesse de Deuxponts, $h_{\text {qui il a }}$ procuré la Vue de l'oeil gauche, doat elle étoit privée et elle m'a certifiée, être guerie et voir très-clair. Dans cette circonstance je me suis determiné à venir icy, où par l'intercession de ce prestre j'ay recourré l'usage des jambes de façon, que je marche actuellement sans béquille ni baton. A Soulsbac d. sz. Sept. 1775. Le Comte de Faubert grand Senechau de Bourgogne.

Sein Weifcgefdite unterfutate Diepes Eextifiat mit folgendem:

Je sousigné, avant accompagné Mr. le Comte de Faubert dans son surdit Voyage, certifie d'avoir de nies propres yeux vu la guerison cy dessus mentionnée, ainsi que celle de S. A. S. Madame la Duchesse des Deuxponts, sans parler d'une très-grand nombre des malades, que j'ai vu guerir de la manière la. plus surprenante et dans les quelles guerisons il n'est entré, que la toute puissance de Jesus Christ, au nom du quel cés guerisons ont été faites. A Soulsbac d. ad. Scpt. 1775 Le Baron de Silfwerstolpe, ancien Capitaine du Regiment Royal-Baviere au Service de France.
: Wride Reifende 体rieben nablyer you Fratificia


Wrief ift Datitt Bourbon Lancy en Bourgogne de 19: Octbr. 1775.
B. Bonsfaria Bernardine, ©ráfia sruds fésonwolfegg und friedberg.

Jja Endesunterfatiebene bejeuge, Dan id in 4 Jafren mefrmalg monatlang mit Spannungen Dex Ners ben und sfictern bald ánfexlich bald innerlid) in Diefert oder jenen Sbeilen mefr oder weniger nebfe einem ©dmers fen in ber linfen Seite und Enge Der Bruft bald mit bald D)ne feufen gequaflet wurde; befonders bermetyren fict Diefe ßufalle im Jabr 1774, wo ict fum cefgen gank unfaigig wurde, Da id nun oon dem bodnairdigen Scra*
 srgáblen boirte, To faste id) auct mit wabrem Blaubet mein Butrauen Dabing weldes meia: proentlidee Beidta
 Dafer cinen Foten Dafin und bat Durd ein Ewteiben Den Strn. Sparrer um feine Benedictions: Da ich folde ellangte, wurde id alfier zur nåmliden Stunde polts Somaten gefund, fo dafs fich alle Fefdmerniffe im Mugens Blide berloren und id) Die wolfommenfe Nraft in Deat ©iliedern batte, wie: id dann den folgenden Sag in eine eine. Wierteffunde weit entlegene Rauretanifde :Sapclle,
 $\mathfrak{z} \mathfrak{F} \mathfrak{f}$ gegangen bin.
 melde llebel weger befondern Gemutbibewegungen wies Der. Sid verpoppette aber mein Sutrauen auf Den allers

Seiligften Namen Sefu and nagm mir vor, die 刃cife felgit $\mathfrak{z u}$ Servn $\mathfrak{P f a r t e r}$ zu maden; wie denn folde aud obne die mindefte Infommoditat angetreten und alloa nad erfaltenem genugfamen Unterridt Durdy Den alferjeilig: fen शamen Sefus nidt nut die bolfommenfe GefuhDtrit erfalten, fondern aud won der Beit an bis auf gegens twàtige ©tunde bon allen borigen luebeln nidt das Mins. Defte mefir verfpůret und feitoem nidts megr gebrautit Gabe. Wolfegg Den 22. §un. 1775.

## C. Wom ©bottesgaufe Munferlingen.


 ferlingen Ord. S. Benedicti ob det ©tadt Ponftang in

 attefitern.

Was mafer zwei Sonventualinuen allfier Ramens frau æar. Xab. ఇeidmuet aus Dem lsbl. ©anton Cdiweiz, fodann eine Ravenfamefter $\mathfrak{M}$. Elifab. fefefes lin won Bonlanden gebürtig in Dergeffalt frainfliden Hmfanden fidy befunden, dás berfdiedene §erren Doctos res Denfelben nidt mefr aufgubelfen doer einige sindes zung beizufdaffen wußten.

Wie nuu Der fromme geiflide Seert aus bem Pisferle allfier befannt murbe, trugen obbemeldte Sloferfrauen sine Begterde, Diefen Şertn zu befuden und ibnen durd Die Sraft Des allergeiligften शamens Sefu belfen $\mathfrak{z u}$ laffen. (e\& muxden Demnadid Difetben, wril man borte, daf

Bánnet balo von Motscurg abgefe, bei ungeftumee wiitterung an das waffer in ifren Betten und über ben $\mathfrak{B o d e n f e e} \mathfrak{n a d}$ ºsrsburg gefůbrt, wofelbft fie in Dafigem Frautenflofter bou Dem geifliden Seren befudt. und zums Fertrauen ermabnet murben.

Gr fing Dank an in Dem beiligfent Mamen gu befegs len, Dás ifre Srantgeits; Bufafte fid melden follten, wors auf fid alle wieder seigten, wie fie fie zubor gefabt, und Dié in . Anmefenbeit bieler $\mathfrak{W e r f o n e n . ~ \Re a n ~ b e f a b l ~ e r ~ D e n s ~}$ felben, aus den \$etten fiat, zu begeben, podann in dett Bimmern und nadber im gangen תlofter berumgulaufen, was fie anfánglid gemáclidy, auf wiedergolten $\mathfrak{F e f e b l}$ aber zulegt ganz gefdmind, frifa und gefund zu alfee \&nwefenden Berrunderung thaten. : Weide famen wobls Befalten zurùt und wuften, wie andere gefunde Plofers frauen, aflen ibren Berridtungen in Dem Sbor, in Dee Ritçe mit ©locientauter und andern fanisgefaffen boct zufteben. Sie fonnten aud fogleid alle Speifen geniefen und blieben beide bis dajer gefund.

Urfundlid defien baben wir zu glaublider Seugnia gegenwåtiges 2uttefat eigengåndig unterzeidnet undunfer getodignlides abtei und ConventB, beide Gefrets infiegel beigedruct. So gefdebien. Bottes̆gauß æ̉unfets lingen Den 27. Jun. 1775. Maria $\mathfrak{A n a}$ Gertrudis Mebtiffin, Maria Morianawtiotin u. Eonbent. Undju mefrerer かeglaubignng. $\mathfrak{A n f e l m u s \in e n n g a u f e r ~ p . t . ~}$


## - 104 -

D. Won fraucuflofer fu Mindelgeim.

Jd Maria Bonauentura ©dorerina aus
 zum Keiligen Mreuz su Windelfeim, begeuge, Daf id) mit einer 5 Iabr und 7 Monate lang angaltenden fefr befanmer: liden Srantgeit ůberfallen war.

 fpeien. ©påterbin Engbrůfigfeit, Geftige $\mathfrak{B r u f f f a ̀ m p f o ~}$ und $\mathfrak{D}$ nnmadten. Der Wagen fonnte mefrere Monato lang feine genobynlide Epeife extragen, fie warbe mit untermengtem $\mathfrak{B l u t}$ immer wieder erbroden. $\mathfrak{j n} 5^{\frac{1}{2}} \mathfrak{y}$ aft wurbe Der Watientit 370 mal gur :lper gelaffen wegen Crfficfungs

Unterdefien, $\mathfrak{D a}$ idf mit Dem §ode rang, fant eine gemiffe ßerfon ju mir, die mir gand woblmeinend fagte, Daß ein gottesfurchtigei æriefter mit Mamen Sokanm
 Geiligften ఇamens $\mathfrak{J e f u}$ idon fegr viele Srante geffeilt Whbe. Diefer wetbe in :ralde nad wolfegg fommen, id folle nidd elttidliefert, $\mathfrak{z u} \mathfrak{i g m} \mathfrak{z u}$ reifen, was id) mir aud bornalm. Зuerit narm idd affe Srafte sufamment und farieb an inn mit infendiger witte, feinen priefters liofen ©egen gu ergalten. Jig etyielt gwar feine Intwort, fuflte aber im 2 Betfe; DaE er mir fenen Segen ertheilt baben múfe, Deinn idy befand mid won felbe: æeit an




## $\div 105-$

Der Frau sheria berfugte id mid Dafin. Cs famad id an Sraften wat, (o. grós war main ßertrauen. Sas fam Den 21. Jul. 1774 auct ganz glúclid in Molfegs an, mugte aber wegen Menge per Sranfen zwei Tage. warten, biz id borgenommen wurde.

Sobald id Daş Ģlúa batte, mit Dem Godmuirdigen Seren $\mathfrak{P f a r r e r}$ zu fpredich, fragte er mid um ale ums fañole. Tadjoem id ifm alles eetlart batte, madte ee. im Ramen 乌efu Den ફefebl, dan, wenn Die Srant5eit einen unnaturlididen $\mathfrak{u r f p r u n g}$ baben fonte, fidy der urbes ber gleid verratben und die nåmliden yebel veruradern folle, Die idf fonf gatte. $\mathfrak{H l s g b a l d}$ famen die gemdgnliden Samersen, befonders die ©pannungen der Rerven derges ffalt, das die lumfefenven glaubten, diefelbe witroen abs fanellen. Pach einer 3eit gab er Den Befebl, dak alle ©dimetjen fammt Den ubrigen luebeln weidjen follen. Und es berfdmand in der Shat affer ©chmers und Ners senframpf in einem $\mathfrak{A l u g e n b l i c f . ~ S u n ~ g a b ~ D e t ~ p r i e f t e s ~}$ wieder Den Befehl, Dag nun aud die Engbrúftigfeit und
 erfolgte eg, id fonnte faum शithem faíoffen, es murde mir ferbensibbel und jedermann oon den $\mathfrak{u m f e} f$ fenden glaubte, id werde auggeiffern. Endlid madte def Wrieffer Den Wefefl, daÉ alle unnaturlide luebel iat Samen Sefu fogleid weiden follen, und fefet wunder! थlues midy auf ber ©telle, idd befand mid fo frifal uno gefund, als wenn id) neu geboren wåre, unt mid nod mefr im Gilauben ju finten und zu ůbergeugen, daE das Heber vom 刃enidenfinde Gerfomme und id felbit im
©tande fey, Daffelbe abjutteiben, ließ er Die ß̧ufâlle wieder fommen und fpradi mir su, Diefelbe Durd meinen Weferl im शamen §efu zum Wbeiden ju bringen. Ja that es und gleidfam in einem dugenbliffe war id wieDes bolfommen frei und bin es bis auf diefe ©tunde. Fon felber Beit an verfdwanden alle Reizungen gum Erbrechent
 das Gebfut erbielt nad der ßeit feine geforrigen .Eigens faften und id gute Piráfte.

Rad meiner ßurưafunft erfaunten গule iber Die, grofe $\mathfrak{B e r a n d e r u n g , ~ d i e ~ m i t ~ m i r ~ b o r g e g a n g e n ~ w a r . ~}$ Dajer madten fid unfere mutrige $\mathfrak{W u t t e r}$, Der ふ̧ere Beidtbater, Der Seert ßenefigiat ©dorer und Det §ext SRedifus eine pflidt daraus, zur Ebre des beiligften
 martiges feierlides 2 Attefat abfolgen ;ulafin und mit Dem eigenen $\mathfrak{I n f f e g e t ~ z u ~ b e f r a ́ f t i g e n . ~ \mathfrak { R i n d e l f g e i m ~ D e n ~ }}$ 18ten Ian. 1776. Soror $\mathfrak{M a r}$. $\mathfrak{J x a n g . ~ M e l f i n ~ O r d . ~}$ S. Franc. Wutter Dafelbft, Baptif © dorer, Dottor Sabelfperger.

Wir Maria $\mathfrak{B e n e d i f a , ~ M e b t i f i n , ~ w i e ~ a u d ~}$ Sriorin und Sionvent Des freien Seidsffifts Sefingen Ord. S. Clarae nàdfld Der pleidsffadt ulm, bejeugen uno befraftis gen $\mathfrak{q u r}$ ©teuer Der $\mathfrak{W a b r t h e i t , ~ D a § ~ v o n ~ m e f r e e n ~} \mathfrak{J a b r e n}$
 fo angetbachfen fey, Dás es beinafe einem Sranfenfpital dention wat. Dic Bagl det Siranten war befonders \$pins

## $\therefore 107=$

 fimmer nidft mefr binreidend waren, die erftanftert
 nad mit Uns dabin gefommen fenn, daEs wir tus gat auker Stand gefchen batten, Den Chor fortjufegen. Denn faft eire jede Piranffeit batte wegen befondern $\mathfrak{U m f a n d e n ~ e i n e ~ e i g e n e ~ W a r t e r i n ~ n i t t i g ~ u n d ~ f e f r ~ w e n i g e ~}$ waren, Die eine dauerhafte ©Sefund heit genofien. Die
 anfgeboten, aber alle Sofen, alle mảbe und alle nūt erdenflide $\mathfrak{B o r f o r g e ~ r i d f e t e n ~ w e i t e r ~ n i d t z ~ a u b , ~ a l s ~ d a s ~}$ Die Şoffnung, daE es mit Uns anders werden muibee, gainglid bei uns beefawand. Dié war der trauerbolle马uftand, in Dem unfer תlofer wor dee Znfunft Des gods múroigen Şeren Gafners fid befand. Doct nadbrem Uns die wunderbollen $\mathfrak{T g a t e n}$ Diefes Mriefers zu Dbren gefommen waren, fudten wir von daber Şùlfe: wis erbielten auct wirtlid) eine grobjere, alş wir vermutheten. Denn nadodem diefer godmuirdige fere auf wiederfoltes Erfuden D. 10. ©ept. $1774 \mathfrak{i} \mathfrak{u n g ~ g e f o m m e n ~ i f t ~ f u ̊ b l a ~}$ ten wit auf einmal Die munderbolle Madtt Des allerfeiligs ften ఇameng Sefu. Wix exfaunten, da wit faben, Daf unfere franten shitfameftern alle freudig und gefund das Srantenbett berlafien, fich powobl zum Cbor als zum
 nadfommen fonnten. SWir werden mit SBenigem $\mathfrak{A l e s}$ gefagt baben, wenn wir fagen, das unfer Gottesfaus nad Der Mnfunft Des bodmuird. Seertn Gasners gleids fam nufz neue aufutbben angefangen gabe.

## － 103 －

Die Brrofe det（3utthat，Die wir worsuglict Der Sraft des beiligften Ramens Sefu guidreiben，verbindet แnร่，cine etwas ausfủbrlidtere Erjåblung Davon gu madten．

SNun folgen bie Stanfengefdidten，wovon iat nut Die Samen und bauptiadlidyfen Symptome beruffren will．）

 Seitenftecten，Entfråftung．und gánglicter Mangel an 2lppatit，befonderz，Abneigung vor Wein．Sie murde Dutc den auf Die gemógnlide weife vorgenomatnen （Exorcismus volfommen gefund．Gafner befafl ibr gu： gleid，ein ©las sbein ju trinfen，was fie aud obne mins Deften Gfel und Wefamerde thun fonnte．

2）Frau Raria Repomucena， 8 Jabre franf， Srampfe，Engbruffigfeit bis zur Exfticfung，©tarfes Gáuiges Grbred）en，weldes Die erfern 4 Jabre nur alle 4 Wocten，Die legetera 4 Jayre alle 8 Sage erfolgte，wos
 fam．Seitdém હ゙afner fie beilte，blieb fie volfommen gefund．

3）Frau Pariacdolafita，feit 8 Jafren blind auf einem 彐uge，in Dem Mndern unleidentlide ©dmers fen und Dunfelfeit，empfindlides ©efjor，daE Das Sint gen und Der Orgelton ifr uneretåglia turde．©゙leid auf den ふefegl im Samen Jefu verfamand nidt nut Sdmext und Nebel im beffern Muge，fondern audi Das． Blindgemordene fing an wieder bell und flar fu merden，

Dak foe in einet entfernung won etlicten ©dritten mit Demiefben lefen : fonnte. Diefe befferung bauerte fort.
4) Frau Mraria $\mathfrak{A n t o n i a , ~ f e i t ~} 12$ Yagren ©amexs
 magerung, fo Dáf fie Dab bett nidt mefr werlafen fonns te. : Auf wiederfolten $\mathfrak{b e f e g h t}$ im $\mathfrak{P a m e n}$ Jefu berloren fich. alle ©dmerjen und Magenbefdwerden. ©ie wurde vollfommen bergeftellt und fonnte, was feit inrem Eins tritt ing Slofter nie Det Fall war, alle faftenfpeifen obne Den mindeften Sadityeil geniéeen.
5) Grau Maria Sofaliay feit 2 Jafren frampfa bafte 及ufammenfanuiruigen Dee sanfes und alfer slicder, bis jur. 乌̧practlofigfit und Unbencglidfeit márrend Des

 Die ßatientin! genas , Durá., Den beilbringenben Ramen und ecbielt ibre ©efund eit volffomment.
6) Frau Maria Magelat 9 Jofryang einer feft farfen Deflurion ausgefest, die fid bald in Den 2 ent bald in beiden Sinien feffeeste. Die angelaufenen Sinie wurden Dreimal gesffitet, es murden gegen 15 Weficatos rien auf 2 erme und foufe gefett - aber bergeblid. ©in eingiger befegt tim Samen Jefu vettieb afl lebel.
 pfent, Epanaung bet sictbett und pitterit Det cilidet fo aukerordentidid geylagt, Das fie gleid einem unbiegfament Self erfitarte. Sit biefem אuftande lag fie alle $\mathfrak{j a b r e}$ einige Monnte Eindurd. Die Eprade betfiel oft in cinem angendici und fie mar Dann ganje Monate fumm,
 fie von Diefem Mebel beftcit und erfreut fids einer fort; Dauernden Gefundyeit.
8) Die $\mathfrak{A c b t i f f i n f e l b f r e i t ~ 1 2 ~ J a b r e n ~ m i t ~}$ fieberifden $\mathfrak{A n f a ̆ f e n ~ b e b a f t e t , ~ m i t ~ b e r u m g i e b e n d e n ~ c ̧ l i e s ~}$

 ůber ein Jabr bollfommene ßefundheit.

Dies find nun die merfmůbigen çutthaten; fåbut Das ßeugniz fort, Die wir Der Siaft des bodgeiligften ghamens Jefu gu verdanken baben. Solften wir uns in Die ©rjáglung aller andern minder widtigen アufâle eins
 Wir fo̊nnen mit Grumd Der wabrbeit befeugen, Dás faum cine Battung Der Siranfbeit ift, Die Diefer berwunderungs; wưbige Priteft nidt gebeifet bat. So iff auct fider und gewia, Dás wir fabo $\mathfrak{u}$ ber funfoiertel $\mathfrak{J a b r}$ mit gróster Serwunberung des feerrn \&eibargtez (Şerrn feens nentofers won $\mathfrak{l m}$ ) uno จeg Scerrn Sgirurgus Sdwats feilte $\mathfrak{H r g n e t}$ megr notyig gebabt baben.

Der Trieb Der Dantbatfeit und Die Ricbe qur Wabr Geit bat uns Die $\mathfrak{P l l i d t}$ auferlegt, gegenmartiges $\mathfrak{A t t e f t a t}$ zu geben, eigentåndig zu unterfareiben und mit Dent
 tigen.

Reidssottesibaus Seflingen Den 16. Jant 1776.
SRaria Benedifta Mebtifin, Mayia Mmate Wriptin und Sqnoent. Ita rem se habere testor P. Fr.

Gualterus Blataailer p. t. Supr. et Confess. monial. Das ఇåmlide bezeugs idh Med. pract. et Chirurgus Sofepg ©frifopg ©dwarj.

## III.

Getracteaus ben berfaiedenen protofollent welde uber die Suren des Sexra Cbafner in Elfwangen, Regenfpurg und ©utzad geridtlidgefůbxtwurden.

## A.

Extracte aub dem Eltwangificen Protofolt.
(Є̧z find im vorliegenoen Bude 30 Faille ausgejogen, melde gwar in Şinfidt Der Ruanfleiten fefr veridieden find, aber in Dem Werfayren wentg abiweidfendes baben. Id wiạ dababer nur einige proben bier beifågen.)

1) EEingewiffez Geiflein sons wictoutg (ber Rame fetyt im elfwangifden protofol), weldjee fano etlide Jabr som boifen Geiffe geplagt wat, wutde Duras aus in lateinifcter ©prache eqorcifirt:
Detur mịi evidens signum praestigiae praeternaturalis, praecipio hoc in nomine lesu.

Sie fing aldbald gu gittern an.
Agitetur brachium sinistrum. Eer betegte fif). Huf Das Praeceptum: cesset, bobrte die $\mathfrak{F e w e g u n g ~ a u f . ~}$
Agitetur caput. Er berwegte fid. Cesset. Er murde rufig.
Agitetur brachium dextrum. Ex betoegte fin.

Surgat e sella et fugam arripiat. ©ie fand auf und wollte fith flumtig madien.
Agitetur pes texter: Ex bemeyte fifjo
Quieta sit. ©ie wurbe rufig.
Agitetar Idem pes dexter et sinister simul: Beide bewegten fid fugleita.
Agitetur solus sinister. Det Pinfe betwegte fidy Der Redite wurde rubig.
Mutetur modo pulsus in manu sinistra et sit intermittens in ictu secundo: Der $\mathfrak{P} u l$ ás ánderte fid und zwar mit ©irfaunen Des SRedici, wie es befobs Iea wat.
Adsit pulsus celerrimus. Der $\mathfrak{P u l s}$ ging fo gefdutind, Daf ex Den $\mathfrak{y}$ uls eitue gefunden かicnfaen wenigfens unis ©claige iit Det sitnute ůbertraf.
In dextro brachio pulsus sit celer et in sinistro tardus. (Efg gefdab.
Agitetur modo in toto corpore é adsit paroxyomus, quem semper habuit: EBB chfolgte eine exfaunlite
 "Cesset" wat Mlles rufig.
Moveatur persona ad tristitiam, Sie wutbe febr traurig uit niedergefitagen.
Discedat tristitia et rideat. ©ie fing ant fulad)en.
Loquatur in delirio. Ste fagte auf einmal, wit wodfer fegt falafen getien und andere ungereinte Dinge.
Loquatur latine. ©ie gab gur shtivort: non possum. Sinistrum brachium fiat rigidum et manms fixa Def

## - 118 -

linfe Mrm toarbe fact und die fand fo feff, wie cia Etudt Scols.
Habeat modo. dolores capitio. Die patientin Elagte fogleid über sopfídmerjen.
Perdat anditum. Nad megrmals wiedergolten (Gebos tea wurde fie gang taub.
Audiat iterum bene. Sie borte oblfommen.
Sargat modo et genuflexionem faciat. ©ie fand auf und beugte fict.
Perdat visum in utroque oculo. Sie murbe gant blind mit berfaice enea faxectbaten sildern. Nuf Die Şandauflegung verfdmand Die Blind Bildern. Der Gzorcift ließ nun, aber nur int Ges Danten, ibr Die ©dtrectibilder mieder tommen, und nua flagte fie, Dás Die fürdterlideen Ericaeinunger ígon micDey affinger. 2uff.Das Gebot: Dispareant

Signa morientis et mortuae habeat. Bum- Erffaunel aller Inmefenden mar fie wie:cine in den tegrea Bägen liegende Werfon, ta es tam fo weit, Daß man fie für todt anfag. Uuf das Praeceptum: Iterum sit sama in momine lesu, eng alfobalo Dee æuls wieder an fúblbex ju perden; Der: Sodesfatweís yets fabmand; fie fam zu fid, Die Befidtgsuige anderten fidt, und $\mathfrak{g u l e g}$-ficad fie frifdy und gefund auf, als wenn ity niemals etwas gefeble batte. Nadjoem num Der Wxiefter ben Wlagegeif auggetribben batte, wat die Patientin boller freube und Bergnügen. Cie
 \$0. viu. Stho.
nun reat toobl befinde. Diés gefdab D. 26. 2ipr. 1775. Dás es fo gefdefen fey, bejeugen mit eigner Unterfarift: Jobr $\mathfrak{F a p t}$. Epting, Stattbalter. $\mathfrak{F r e i b e r t ~ b o n ~} \mathfrak{S t e i n}$, Nobit. $\mathfrak{F s t i n g e r , ~ § o f r a t h ~}$ und Sofmedifus bon 刃Rergentfal. Geqgenius Montag, Ord. cist. in Cbradt. Exnf $\mathbb{C i m o n}$, Deutiomeifferifder geiflidifer $\mathfrak{R a t h}$,
2) $\mathfrak{A n n a} \mathfrak{M a r i a ~ W e i d a n t i n n ~ b o n ~ © ~}$ mangoorf bei Odjenfurt befam das șinfallende (Epi/ lepfie) feit einem $\mathfrak{J a b r}$ faft alle $\mathfrak{E a g e}$ eine $\mathfrak{B i e t e l}$ funde lang. Cobald feerr Gagner Das Praeceptum madjte: Praecipio in nomine lesu Christi, ut morbus caducus se ostendat, fiel de Patientin auf die Grde, warf f(4) aukerordentlid Gin und ber und falug mit Den beftigften $\mathfrak{A n t r i e b e n ~ u m ~ f i d . ~ A d ~ p r a e c e p t u m : ~ c e s s e t ~ h a e c ~ a g i t a t i o , ~}$ befano. fie fia mobl uno gefund. Sere Gaßner befajl,

 Die anfafle felbit gu vertreiben, befant Den priefferlideen Gegen und befand fid noobl. Sitotofoll vom. 14 ten gebr. 1775.

 Şofath und Meditue fu Filmangeri` Dr. Weingart.
( $\mathbb{E}$ b wůroe zu meitláufig mewèn, alle die ausi Dem Wrotofoll zu Ellmangen ausgezogenen fíale bier mieder anjuführea. Sie feben fiatibls anf getinge $\mathfrak{A b m e i d u}$ ungen Dem $\mathfrak{B e r f a g r e n}$ nad meifens dbnlidy, aber die Yamen mod Rualitat der Beugen will id um fo megr biet bei;

## $\because \quad 115$

fésent，weil es zur Sritif Der Dofumente gefort．Bielf léidit lebt auch bie und Da Einer Der 3eugen nod，Def Die $\mathfrak{A l t}$ thenticitát anerfennen tornte：）
 Fialle im Mrotofoll untecidrieben，finden fift forgende：

Sarl Mifrectit；fiutit bon Seosenlotye Wbalocabarg： \＆ndwig Eugen，Serfog ju Murtemberg．＇Eudwig jofekgi Bifdof von Freifingen．

Unter Den ©rafen folgende：Gandolf ©hriftian，હ̧raf son ふinburg．©゙raf ju Deting Coctera．J．Graf Mico． Craf Jugger．

Unter Den Baronen folgende：Freibetr bon ©tein． Fieregg de＇Spontin Beaufort．Jrang bon fetnotifa． Greitiger yon 2ldelmann．Jof．Sarl Enton fretigere von ©dmitt de Batrac．Fireibetr von ctet freiberr don ulm．gitelfere bon ßidt．Jreifere von ßnsringen． Eder bon 彐nolingen．Saron won Onj，Serifert bon Wodmann．Freigeer bon Baden，Fireigert oon §eotwis． Freibert oon ©ifingen．b．Rupenger．b．Saupper．b： Amboten．b．Zorn．o．J̌obengaufen．D．Revergermer． y．Şeusicin．Freibert b．Greifenclau．Freibere b．§os tengan．v．Trofau．Jfeifert D．Erot．

Untet Den Merften folgende：．
Dr．Wóttinger，Sofmedifue Don mergentjal．Dr． Geif．Dr．Negel．Dr．刃oster，Buietifder Reibmedifus．
 Reibarjt．Dr．©teinmann，F̧ofraty und Spedifus oda Eamangen．Dr．刃eingart．Dr．©dieif，©burvfatys

in Sartenfein．Dr．Secrmig，Şogenlogifajer Sofmedifus． Dr．Şafeneff，Şofrath und feibmedifus von Sdillingsk fürf．Job．Sdmitt，Chir．Jur．von פRannbeim．

Die Rabl dex übrigen fowobl geiftiden als meltliden Sgerren，welde fid im Mrototoll in Bejie夕ung，auf Die 30
 Suren Deg Secrin ఆafner éigenbándig unteridrieben bae ben，mag fide mogl auf 60 习exfonen belaufen．

## B．

Ertracte aut bem gegenfpurger Prototols 00m Jagr 1775.

Das Wrototoll fangt auf folgenbe Weife an：
In Cegenmart dez Seern geiflidyen Raths und Coms fiforial：Directorz Dillner，Des Seren geiftiden かat Wrugger，Des Serrn झRedifus Jofepg ßollner， Des Şertn Mrdifus winfler；Die von St．Sodfürfl．
 Commiffarien Deputirt worden find，Gaben fict unter megs uern bundert andern Fegebenbeiten，die alle feierlidy pros tofollitt morden find，folgende zugetragen．
（Dic eptrakirten Jálle belaufen fid）zwar nur anf die 3ablin，aber Die §ummern，wan welden Die אuren in Der borliegenden Sammiung angegeben find，betaufen fid auf 375 ，ein Bemeis，Das po viele gålle menigfter int． Frototoll aufgezeidenet fegn mufien．）
－Мud aus Diefem Ertract gebe id cine Probe：
Anafafia Diverarina，Pramerin bor Dorfen

Dsettands Warietn， 41 Jabr alt，batte blele evfdredtide frantheiten ausgefanden．Bon legter Fafainggseit an jeigte ess fid enditd，DaÉ fie befeffen fey．
©ie if in Gegenwart etlider bundert Mugetheugety morunter fefr biele bon Diftinction und zwar Drei Serrent fomitialgefandte waren，nàmlicf Der Surfúftl．Manngis
 borgenommen worden．

1）Der Şert ©rorcif befabl in lateinifめer ©prade： Tantam reverentiam S．S．Nomini Iesu exhibeas，sicut te decet．Die auf Den Snien liegende æerion wurbe aufgetyoben und auf Das $2 n g e f i d t$ ，aber ganj unbefads oigt，niebergeworfen．

2）Osculum des S．Cruci，©ite fûfte Den geiligett Sreuspartifel Des Şerrn Eroctifen，Den ex am Salfe fu tragen pflegt．

3）Inclinationem facias S．Cruci．©ie matite eine Berbeugung．

4）Inclinationem facias B．V．Matri Dei．©ie mactite berfaiedene Gbrenbegeugungen，endida neigte fic Das Şaupt bis jur Eroc．

5）Nunc fiat puleus febrilis．©゙る gefdat．Nune fiat pulsus intermittens．शadd Dem bierten ©dlag inteks mittirte Det $\mathfrak{P u l 8}$ ．Fiat intermittens post ictum se－ cundum．ひuథ Diefeß erfolgte：Nunc fat deficiens．Cty war faum metlid und die Perfon fiel in eine $\mathfrak{D}$ bimadto．

Der Seere Dr．Winintler fagte，er fonne es eiolid betbeuern，Dak fid Der Puls fo befunden babe，wie Det Sert Exorcift es befagl．

Endlid nad Dem praeceptum expulsivum betheuette fie, dag igr nun redt wobl und leidt fey und nidts megr verppůre.

Dié gefdath zu Regensiburg Den 7. Эul. 1775., if yrotofollitt sub Nro. 167. Praesentibus D. Sebastiano Dillner et D. Ioanne Ios. Haas, tanquam Commissario Episc. et R. P. Patritio Steindl, Dr. Andreas Winkler.

Bon åbnlider Art, waş das Berfabren betrifftr find autb Die ưbrigen extrafirten gatle; obgleid verfdieder in Den Sranffeiten. @efr merfwutrig if Der 29fte \$ug. 1775 in Wesitefung auf Dte Siritif ber §batfaden. Es fanden fich 4 Profefforen bon $\mathfrak{I n g o l f a d t}$ aus vexf(fitbenem
 und Refrer Det Gottegielubrtjeit, 2) Serr prugger, Sefrer Der juxidifden Fafultat, 3) Sere © abler, Rebret Der Cfperimental: Thilofopgie, und 4) ISere Eevelin, Refrer Der Mnatomite. Diefe \$rofefforen beobadteten Die won Bafner betridteten Ruren, Die id nidt befonders anfügren wia, weil fe mit Den fabon ergablten. alles semein baben, wágrend igres̊ ztágigen 2ufentgaltg fegr genau.

Det $\mathfrak{B e r i d t}$ fábut auf folgende Weife fort: Nactiom Die obengemelden Seerren $\mathfrak{p r o f e f f o r e n ~ b o n ~} \mathfrak{I n g o l f a d}$ in Seit íbres 2 tágigen $\mathfrak{A}$ ufentyalté megrere dergleiden $\mathfrak{O p}$ pes xationen im fogenanaten apofelfaale fowobl, alf in Dema
 Gatten, farried Sere Profeffor Rebelin nod war feines Salbrcife an den Serrn Sicoitus Sambourg nad wien mit folgenden æsorten:

## -119 - <br> (Copia.)

Le Professear Levelin etc. d'Ingolstadt presente ses res̀pects à Monsieur de Hombourg, l'assurant, que je vus en Presence de son Excellence le Comte de Schallenberg des choses, quae secundum meum intellectum superánt omnem scientiam humanam. Je ne puis vous decrire, ce que je vus et je ne puis pretendre, que vous le croyes sans l'avoir vu. Il egst tout vray et je confesse très volontiers, quod illi sacerdoti ad nutum sine tactu imperium absolutum sit in systema norveum. Borribilia ad nutum producit et unico verbo „cesset," evanescunt ad momentum. . Fepetitis vicibus pulsum produxit intermittentem, saepius momentanee evanoscentem. Exploravi pulsum et inveni veritatem imperantis Sacerdotis, in quo non est dalus, ot qui homo est sincerissimus.

Mad Der Múcfebr nad Ingolfadt bat ber Sex. Pros feffor und Wrofangellarins Benedict Stattlers ein SPann, Der fiaj Durch viefe fegr gelebrte Werfe ganj bes fonders ausgegeianet bat, folgendes Zeugnis abgelegt. Cs ift zwar faton Weldung dabon gefacton, allein bie folgende Ueberfegung fommt mit Dem lateinifajen Oris ginal beffer übercin und entbalt Inaftube, Die im erftet Extract find ausgeloffen worden.
Feugníg oer grofeffocen.
$n$ Paddoem wir fo siete und bor Perfonen bom-bidy fien Infeben abgeftattete Zeugniffe yon Den ©afmerifdien Operationen gelefen Gatten, entfalofien wir uns, felbft

Den Augenfatin Davon eingunebmen. Den 27. 2ug. 1775 reifeten Dann wir 4 afodemifac ©rofeffoten nad) Regens purg; auß einer jeden Syafultat gefelle fid Einer bet;
 cinifden תer. Prof. Eevolia, aus der philofopgifden Sx. Mrof. © ablex, Rànner, Deren'ein Sedex in feinemt
 Pfademie genangt ju werden berdienen. Der Dierte wat
 nod bei der Serr ßůrgermeiffer unferer ©tadt Şr. bon Epigl mit 个einem Seerrn $\mathfrak{F r u b e r}$ aus Dem $\mathfrak{O}$ roen Des Se. Bernhards in fuirfenfelobruf. - ffunfraal maren mix gegentwårtig, da Der Secr ©afner die §atienten bornalm, Dreimal Dffentlid und zweimal, Da er Einige iy einem Pribatgimmer vorgenommen bat. Wir waren Durd) 12 gange Stunden genaue und aufmerffame Bcobadter.

 (enfdaft und (Finfidt. Worjugglid) gaben wir auf die. Sleidformigfeit Der Reden, Geberden, Beroegungen unt safer Metionen adat. J̊ babe aber jeberseit beobadtety DaE. Alles auf einen Brecf, Den Der Erorcif fid) vorges fectt Gat, abziele, námlid) Die Jinfefationen Des ©atans, Die Sraft Des Geiligen Ramens Jefu und Die Sotbmens Digfeit des Putrauenz auf diefen Namen fu entdecfen. Wir fonnten im Eegentbeit nidt Den ©daatten eines Siarftfareiers, cines Tafdenfpielers odet cinez ふetrus gers an igm gewabr werden. Dagon war Der Manz fo weit entfernt, Daf wir pon feiner Sade matre als yon
 uberjeugt wurben. Wir fonner mit Grund der \$Babrgeit
 was er unternimmt und wirft, allein in Der Sraft des. S. शamens Sefu gu unternebmen und zu witten pfege. esadren mir übrigens von Diefem aud) nidt to augens

 weder zur Eleftricitat nod zum Magnet eine Bufluat genommen babe. Gben fo vergewifert waren wir aud, Dak. weder Diefer nod jene eine Dergleiden wistungen bervorbringen fonne. Die ©nmpatbie nur im Munde zu nenmen, wúroen wir uns als \$pilorophen wabryaftig f(dámen. Cowobl die ceftrtifden ald magnetiføen und mit einem Wort alle naturlids s wirfenden Urfacten, wena fie ganf berfdiedene Witfungen berporbringer follen, babet sine andere $\mathfrak{H p p l i f a t i o n , ~ c i n e ~ a n d e r e ~ 3 u b e r e i t u n g , ~ e i n e ~}$ andere gage Des Subiects und einen andern ßeitraum notgig, Damit Die erwunidten ©fefte folgen tornent ferner, wenn durd eine naturridel uriacte in Dem menfds (ideten ©i̊rper, befonders Dura beftige Griduutterung Des Nerbenfinfemb, ein farfer ©dmmers ervectit wiro, fo
 fondern es bleibt, wenn fdon Der Uriprung Des Hebels getboben und auf die §eite geráumt iff, immer ein ©amen fee ober Dod eine 刃Rattigteit oder gemiffe Ilteration jus rud. *(less berliert fide erff fufenmeife.

Bei den ©ajnexifden FBirtungen 'trug fid juft das

 entgegengefegt marett. 3. B. wenn er befabl, es folle Die fiste fommen, fo tam fie; befahl er, Die seige foll fich augenblifflid) in einen beftigen groft berwandeln, fo wat Der gange Sidper eisfalt und fitterte bon froft; befabl er, Die Werfon foll Die traurigen Bidnter bis zum Weinen und Jammern babea, fo famen fie; befabl er, ber $\mathfrak{p u l s}$ foll úberaus gefdmind in Dem redfen und fegr
 fo gefdables; febrte er Die Cadje um, fo geftatio es wieder und zwat in einem Mugenbliaf. EEg gefdaf ofne 2anmendung einer. Mafdine, Dgne mindefte. 刃eranderung Deṡ Subjecté oder anderer Umfánde; blój Durd Den nâms Iidjen und alljeit gleidformigen Befegl, den er im Slamen Jefu, in lateinifaer Sprade doer aud nur in Gedanten madte. Wenn er befoblen bat, das Uebel foll im Samen Jefu weiden, wid esi in einem Moment und zwar obne DaE Der allergeringfe © falagenteit zurůctalieb, objaion ebebebor das gange Nervenfyfem aufs bidefe verwirtt und alle Merven in Die beftigften und gewalttbátigften Bemegungen verfegt waren. Wir nabmen ung fogar die Greibeit und forders ten, er folle Diefe oder jene won uns felbf beftimmten Wirfungen in Dem Matienten berborbringen, - und ju unferem Erffaunen exfolgten fie. Radjocm Dic Energumes nen bernad gefragt wurben, of fie miffen, was mit ifnen borgegangen fey, fagten fie, fie wiffen felbf nidt, of und warum fie diefes doér jenes getban baben. Sie fonnten aud Dic urfage nide miffen, meil Die bon uns

$$
-123-
$$

beftimaten ceebote in lateiniface ©pradic gemactit murs Den. Durd dag, mas wir in zwei befeffenen, werfonert felbft mit Uugett gefejen und forgfåltig beobadtet habenf find wir pbyfifalifd enident ubergeugt worden, dań weder eine phyfide Siraft nod Die shantafie Dabei cimen Eins fug baben fonne, fondern das Die ganj ungemóbilidien und auserorbentliden Wirfungen vom bojen Gjeife ents fpringen, was id andern Drts nod weitláufiger beweis fen werbe. (Css if in dem werfe: Was follte man in Den ©̧afnexifden Ruten nod unterfuden? ©. 80-8z zu lefen.) © © weit Differ Gelegrte im Namen feines Mitbeobacter. Wenn folde $\mathfrak{P r u f e r}$ und Sruffungen nidet binlánglid) find, welde werden es fenn?

## C.

## 

Der merftwirdigften Dperationen, $\boldsymbol{D i e}$ im $\mathfrak{J a b r e} 1775$ ou ©ufgbad an dem Sope, und in Gegenwart ber Durdlaudtigften סrau Pfaly= gráin und anderer Werfouen vom erften Sange in der ©t. Seona
 Siatb, Dedjant und $\mathfrak{P}$ farrer zu Bondorf, burch die Sraft Des geiligften Raurens gefu gefaeben find.

Der Eingang in Das Protofoll lautet folgenders maken:

Den 20 ften ©ept. 1775 madte Der Scerr Cbafner fa ©ulbbad), wobin er berufen worden, in Gegenwart Det Durchlaudtigften bermittweten Frau \$falggrafin oon アweis bruiden Grancisca, wie auch in Gegenmart Der bogen Segierung, Des betugmten Sertn Protomedifug §erng,

## - 104 -

Yof. ©dicié und andecer fatatterifiten werfonen, mit feinen geiffliden Dperationen Den $\mathfrak{A n f a n g}$ und feģte fie bis den 4 . $\mathfrak{O c t b r}$. fort. Jinnerbalb 14 §agen gefdaben 205 Suren, Die man protofollmurtoig adfete. ©ie was rens aud) und mutden Durct ©ffentliden $\mathfrak{D r u c t}$ betannt gemadt. Weil aber feine Exemplare neffr ju baben find, fo bofft man Dem $\mathfrak{p u b l i f u m ~ e i n e ~ G e f a ́ d i g f e i t ~ D u r c t ~ e i n e ~}$ neue 2uflage zu erweifen.
(Diefes Protofoll if ganz volffandig gegeben und alle Die Suren find in Şinfidt bon Beit, $\mathfrak{D r t}$, Namen Der Siranfen; Befdaffenjeit Der Piranffeit, Werfagren Bafners und 及eugen gang abgedruaft worden. Es nimmt 360 Ceiten ein. Es fommen zwar gleid wunderbare facta in demfelben, wit in Den borigen, es fajeint mir aber ůberfüflig, nod melyrere §roben auş̧ubeben, Da fie uns immer einerlei ఆeite Darbieten.)

Der ©alug Des ßrotofolls ift folgender:
Nod eine Menge mit berfdiederen fleinen ©ebredela asurbe Dutch ben unermúdeten Gifer bes apofolifaten
 fütet, gefegnet und ©̧ott qu preifen und zu Danten ans geflammet.

Omnes operationes et operandi modos in hoc fasciculo contentos sic et non aliter in mea praesentia faisse gestos, accurate annotatos, fideliter concriptos, examine medico rigorose tentatos, testor, proprio chyrographo confirmo, sigilloque Comitatus Caesarei majore hic appresso ratifico, Solisbaci die 4. Nov. 2775. Bérnhardne Iosephus Schleiff, Philo-
sophize et Medicinae Doctor S. C: P. Consiliariug, Ducatus Solisbacensis Protomedicus et Arohiater, Sacri Imperialis Palatii Comes, mpr.

## IV.

\&ndere ©driften, welde fid auf Die çabs nerifaen ourenbejiegen.

Es fonnte nidt feglen, Daf nidt Der Gafrnerifal (Eforcismu\$ gleid) bei Dem exfen Erfdeinen feime Sjegner erbalten múroe. So viel Ungemónnlideeg, duferorbents lides und wiunderbare fonnte meder der Damals in Det onfangenden expode Der \{ufflarung fegerde Raturfons faer nod Pbilofopg nod Ebeolog ertragen. SRan fafte Breifel, aub Dem Zmeifel entfand Befduldigung und aus Dec Befduldigung ßerláamoung. Was oxa menfdy lidets Werfande unbegreiflid fdecint, Das reigt zum Oerger und jur Erbitteruag, und Dann mirft fein umbåna Diger Ctolz alleṡ ungeprift und ununfrefuct wes, wie wenn es eine Exniedrigung mate, Das ex erfe prafen und unterfucten folle. ©eegt es Dann mitflid dem bebeusk magnetismus beffer? mie febr frauben fid die aufgetldra tefter Mergte Dagegen, aud) nur Die Gefdidgten, Die ignen vidgt mebr alg eine Wiertelftube tofen wirben, 2.4 lefen,
 beobabter? Diefe Befianung bleibt fid in alfen Epoden gleid) und es foftet biele spüge, fich Dabor zu betoabren. Co ging es auck dem frommen Manne, Dem Bfarser, Gafmer, Der Dodf fo oft vor fad felbit fagte, id wirfe

## - 126 -

nidt outd mid, id wirte rur Durd bie Rraft Des Geiligetr Samens 乌efu. J由 babe feine andere §3afe uno bediene mid teines andern Niftels. ©ind Dann eute Wisurjeln, Sidiuter, Extracte und Effenjen beffer, als Die §raft diefes $\mathfrak{F a m e n s \text { ? }}$

Uuter Den Gegnern Des BaEnerifden Werfatrens treffen wir Ciwen bom erfen §ange, es if Dr. Sems. ler son Saale in einer ©arift betitelt:
"Sammlungen von Briefen und $\mathfrak{A} \mathfrak{f f}$ facn
 "ruagen mit Xnmerfungen."

In den 2usgug, welden Dr. Sdleif aus diefer ©drift gemadt bat, fommen folgende Cinnourfe und Defduldigungen bor: „ङ a "gen des Seufels wieder ein, die aus allen driffliden "Otaaten ourd die neue Tbeologie berbannt merden foth "ten. Der: Exoctismus Durd Die Sraft Des SRamens "IJefu fey Mberglaube. Diejenigen; welde belfaupten; "twas die Sirde und Tjeologie von §eufeln uno \}eufelsi , madt legre uno gelefy babe, feryen boife Wuben und , Waben feinen Theil an dem Grisfer und Seiland mefre:
 " 1 Suratt, moger fie aud fommen, gánglid alg alberne
 "Den und alle :Die feandungen, die darauf bingielent;
 "Den. Bafners Blaube fey fein drifflidjer Blaube, Das. "her fonne es teine geiflide und nod weniger. deiblidet ${ }_{1}$ Wirtung Deffelben gebent. Wian tonne ©inen daju beres
 \#ein Wgantaft oder Wetruxger fenn, ein Tertium gebe es ${ }^{\prime \prime}$ nidt. Wenn Der .patient fage, er werde beffer, fo tome
 net Durd ©rarcismus, ergo fer Die Srantjeit eine Golge , 100 D Der Wirfung Des Teufels. \&abater, welder nue
 tibaben wolle, verfale beinabe in die Etrafe Der Gottest "lăfferung."

Gegen Diefe $\mathfrak{B e f}$ あuldigutgen und Eintuirfe erbebt fía nun der faon mefrmals beruigrte Dr. © dleif gom Sulfbaction einet Edrift betitelt :
 „Dr: Semler fa Salle uber die Cammlungen Der


Dr. © dleí war Der 15tágige かeobadter Det Gajay netijiden Suren, weldee find wad Dem ©ulbbader Wrotos toll auf 205 ffalle belaufen, Wermittelf diefer reiden Erfafrung als 2ugenjeuge wideriegt er Dr. ©emlery welder feine Bernunftgruinde irbee alle Sbatfadea gins aufgeffellt wiffet wial. Jd feģe bier blok bei, was
 (pridt: 1 İd erfude Gie noch einmal, obne (Figen nobne leberetlung, ofne Mbfidt auf $\mathfrak{D e r f o n , ~ © t a n d ~ u n d ~}$ "Refre ©̧afners, meine 3weifelsftagen zu beantwortent "ß̉eigent Cie ifr erfabenes gerg auf der ceelí Ceite, $\mu_{1}$ beriegen ©ie wobl, ob es nidft Det Ruthe wextf
 inaus allen Drei dxifticten Religionen und aus allen gafur
intaten fufammengefegte Sommifion onne Boruktheil zu flunterfuchen. Der glaubige Sbafner iff fu Mem megen
 gleiner yon Den Unterfuchenden wird mit febenden Mugen /Ebre und Gemiffen verlieren mollen. Gs if entfduldr /bar, pomn Einer mit aller Treue nad einem irrigen "S゙rundfas Gandelt, aber es if aud Pflidt, feine cirunds afáge immer genauer zu průfen, und es ift Grofmuty, / Deren fid auch der weifefte nidft fdamen Darf, wenn ex , feinen ఆrundias in Dem Mugenblife bermirft, fobalo رer ign als, Borurtbeil erfannt bat. Es if bier um Die
 then orne Borrects, obne Eiferfudt und obne Borurtbeil Hfu entDecfen tradten. ©oll id leugnex pas meine ${ }^{\prime \prime}$ Obren gefort, meine ${ }^{2}$ ugen gefeben, meine finger bes /fůblet und meine Denfungsart entDecfet báben? Ja


Ein fociter farler Begner war Don Sterjinger, cin Sbeatinermónd) und nadger Mfademif in Sixndert. (Fr farieb-gegen © afuer, und obgleid von feiner Sdxift in Dex vorliegenden Sammlung nidts berufitt ift fo mird er Dod an berfdiedenen Orten als ein grojer Wiblecfpres der Gabners und als einer Der berúbmteften Seufelgs adootaten géfdilldert. Uebrigens findet fid cine tomifcife Sefdidte von ifm in Der Sammlung.

Sert ©terginger mußte, nadjem ef faon gegen Gagner losgefogen gatte, dogh euf befommen baben, Denfelben in feinem Secilderfabren felbf zu beobadaten. Ex fam bajer nad Eamangen und mifate: fid unter Die

## "-129'~

Buffatue, toovon das calmanger Srotofolf bont 24 fers Der. 1774 Erwábung thut. Die Gefaitfe if forgende:

Die Frau won dem greigeron oonerot, Surk
 und ßrotomedifus von æolta in Múndan, welde 5 Safre bon beftigen 刃ervensufâllen geplagt war und alle erbenflide wittel frutitlos gebraudit batte, graubte im wolfen Settrauen Durch Serrn ©Sasner Davon befteit fu werden. Sie begab fid Den 22. Dec. 1774 nad Eumani gen, wo fie in Dem Şaufe des Seren ßicedomb freiferen bon Efborf in Beifenn ifres Serrn ञaters, ferner des Seren Don ©terzingerb, Theatinergi und des Rutfurfliden Sexrn Sofmedifue seutners bon ©̧aßnes jum Bertrauen und Blauben ermafnt murde. Yuf dent Wefefl Gafneré famen alle die fondulitifoten 马ufále jun Worfacin. Wuf Den Beferl : "o a nivegt werden folle," fiel fie in voller woth auf Den dfademiter etersinger eith, ergriff ibn bet Dem. Sitagen, fáttelfe ifn und fagte: © $u$ Foutu-spaffl
 babe, uns zu plagen? - glis fie in das caffanas zurádz bingen, marf Sterginger diefer frau den igm bemies fenen © ©dimpl bor, rootauf feime taufend Entiduldif
 mifife.
 finben wir beinalie obne gusnabme alle Diejenigent
 toelde, als exfeptifer bingingen, famen als Befraftige



#### Abstract

$-230=$ ver nat，melde，obne fid Durcid den Mnblicízu ůbergeugen， Die ©adje aus ©ruinden nidat verwarfen．Unter biefen ftebt \＆avater oben an，deffen Sendidreiben an Dr． Semler，welder igm Den Wormurf madte：＂to as er mit Gafner fu thungabe，＂id．um fomegr blee beifige，weil es ein Muffer ift wie fid det unber fangerve Mann bei fo auferotdentliden Grideinungery Die er nidt begreift，fu berfalten babe．


## $\mathfrak{A} \mathfrak{n}$ Dr．Semler．

Was idmmit ©asuer futtyunbabe？fragent Eie．Unterfŭden will id，fomme beraus，was da wolle； unterfudungswertf if die ©ade，fie fen watri doet falion Piraft Giottes odet Betrug．Wber fid）fu unterfacen faimt，was fut Den Raturforfdel，位dotogen und『beologen widtig if，bloz um bes Belàdters willert， If diefer Rind doer Mann？Wsas if Gagner？Einise Tagen，et ift gut，andere，er berfügre daz 刃olf，Weide aber befaupten immer， $\mathfrak{E b a t f a d e n t}$ find Da，mefr obet meniger，aber man buipft ůber diefe weg；\｛ates raifons nite und ertlart－und wer iffs，Dee brok beobadfet？ Es if witflicd unterfaltend zufufehen，wie unlogifalifas man bei diefer ©ade verfábut，fery fée nody fo làderlid． Jjedet beuttfeilt Den Mann nidt nadi sasners，Yotiderí nadf reiner eigenet TJeorie．Bagnet will feill Mpoftel fenn．Sift alfo bitig，feine Dpetationem mit ben Upot ftelifaen zu vergleiden？©a


## - 132

 If gebiete nur Dem Teufel, lagt et, et gott auf gu mits fen aus ebrfurdt vot bent famen je fu. .Gott witft

 beit ift, mie bwansig gesent cinet begaupten, boer eitt von Sefutten befoldeter ஒetrůger, wic Eines gegen tunt bert bebauptet, allemal if man fauloig, ibn nad feinet
 gegen Die exten Grủnbe aller logif und gegen alle biaits feit att, went mant fatt die sbatfacich zu unterfudectry
 boer jettes nidt tonne, was fut tonnen er nie. pratendirt bat. : Jd gefetye Sbuth, id babe ほriffe bot Bagnes geiefett, bie entmeder thur bott der reolidifet ©eele Doet
 Sjd geftefe Sbneth aufridtig, DaÉ id mid berachete muitoe, went lda beint erften blobeti gefent biefer Briefe mit batte fọntett einfallen laffett: Gagnet if sint Dettus


 tit áneert unybilo
 Gadje su unterfuchen felbof guf batte, wenn nid)t unbers meidid)e Seindeeniffe Dasmifoth getommett waten. İd
 bon shadrid.ten aber biefe ©adje bor mir babe, bak thenigfteng Die swidftigfeit und foutbigfeit einter gethauth
 Feinde Dagu fagen，wenn fie es inne werben？lacbent werven fie uno laggen merden fie－und Jd）？Jd lafie fie laden und laffe．fie lågent，Sbag fann idf won leuteit erwarten，Die fagen modten：Dás ida an eine allmiffende Wiefmagd wie ans Cbangeliunt glaubte und zefn andere Rugen mefr？Was font＇id tyun；Darůber die Racher nidt laden，roorůber fie nidt lảgen můben？Dent anders tomen fie Dodif nidts，als ladien und lagent Sun geft das nodit mit－idd rede nåmilid）yon meinen Feinden．Gs if leider lacten；als unterfucten．Dee Pare ladt，Der weife unterfudit，und Danm mag et laden boer weinen，wenn er unterfuat bat．Alles bis auf Diefe ©tunde zulammen＇genommen zeigt flat，Dafe Gagner feiw ssunderthater fey，was er aud nidt feyn will，aber ein Gyocciff，fagft Du ßroteftant，－Das fout und Darf er fenn．צafe parteien gaben bis jefgt einige §Gatfacten zu．Unterfuct erf diefe．©predft igr borber Datuber ab，fo fend ifr 凡ind oder $\mathfrak{P o b e l}$ ，fo gut wie Der， Det alles boll \｛eufel und zauber glaubt．CEz，mag alle Welt wiffen，daf id die Sade；fen fie Betrug oder
 ununterfudt balte．Wer folk thun？Wiele Eonnens nidt，Wiele wollens nidt；Ratgoliten fonnen nidft， Srotefanten wollen nidt．Wer folls？शodmal ladger if teidffer，als unterfucien．

> Búrć Den 3x, Mail 1775!!

ぶ §゙ Ravatc\＆

## - 133 -

 far: : Die ©ammlang ret Dofumente genug gettian gu babenf und glaube aud, dá man fid nun bon dem damaligen Rufe Diefes Mannes, : :you feeinem æerfagren, Das die gresfte ©implicitat an fad trdgt; yon feineit ©effánoniffenf weldje überall das Geprage Der Dfenbeit Gaben und ofne sflen myfiiferen sisottram find, son Den verfaicdemen Meinungen $\mathfrak{u b e t}$ ignt :bon Dem Gang Der Giefdidite, won Dens rgrofen zulaufe der Gremben aus den benadbarten Eanndetn, yon Det Wefchaffenbeit Det Seugen und 3us

 cigentlich feine 2 ustabme. fatt findet; cin nidxt undeuts lidjes Bill madeta fann. sisie ns Dagumal war, fo if
 waeifelt man juteff, Dann befduldigt man, verfitumelt, serfonteit und sulegr vetleumbet man, aber maw pruft unv nnserfad.t nidfte: :Der menfotide Werfand erbebt feine Reinung : xber Die Shatfacten und fo wito Das Gersbe une Cubabene, Damit es in Die gemeinen und niedrigen Formefn des Berfandes pafie, zuerf werfleinert,
 wifde Mgámemen if wie gcwirdigt morden; es fict coiels :Teid) aud nidt umfon(f), in diejenige cppode, wo Det intelfectuelle setoismus fid) mit ungeftum feine neue Bafm brady. Der Tantianismus begann und trug feinen rationalen Gumbtan in affe íbrige 3weige des



 Tratureridecinuly

- banute jede Wirfung, Die nidt in biefen ふufammenfang \#nßte, Der Pfindolog lies teine Praft ber Seete gettem


 mectanifde, fatifde in Den Drganismus einfublen ung Dater jedes Pbañomen in pweifel zogen, Das aus jemen Wrinfipien nidt erflaint perden fonnte Der Solitifet bef币áftigte fic mit Werbefferung Der Gtaatsfofferma Wit affen Diefen Finfidten fonnte pas Bafrexifde Wigiz nomen feine Werưbrungşpuncte finder, es lebte nur in Dem fleinen Preife feiner Augengeugen; Die es gegen'Das grofer Hebergemidt feiner Cfegnet nidt gu baten muften und ward wexfdidfien in Dem Fndenfen gebredflidut Pranten, welde gefeilt wurden und mit welden es nact und nad ausfarb, ЏnQ nun febt eß in Der literatif(ben
 Ditigt Dem Sopf und gúbe abgefanitten find, als Switer

 Wer modte ce nun verúbeln, dasiad den Sodtek mieder ermecfe pder eigentlid den Rebel gerffreue, bon heldion oas tieffe und innerfe Reben der Geele, bas in fenem

 Dod meinen watern. Diefe Spepe feg-aug meine ©
(dauldigung, menn id juevf Das wset (nidy das Rais fonnement) wieDer fude, es feff feffe und bor Den $\mathfrak{A n}$ s griffen berwabre, um dann aud das wort daju zu fins Den, Das bodafte Gefef der Bernunft iff, Die Mnges meffengeit Der $\mathfrak{u r f a d e n z} \mathfrak{z u}$ Den wirtungen za erforfden. Saben wir Dafer ein weif oder eine wisfung bor uns, Die gu den uns befannten urfachen fein æergaltnig bat fo dutfen wit, wenn mir nad logifden Regelin wets fagren wollen, nidt Das wert leugnen, fondern Die, ibm angemeffene $\mathfrak{u r f a}$ de auffuden, und diés mige Dann Der ©egenfand des zmeiten $\mathfrak{A G f d n i t t s}$ werden.


## II.



Bibliothèque du Magnétisme animal, par M. M. les Membres de la "Sōcieté du Magnétisme animal. Tome V. VI. VII. VIII. Paris, J. G. Dentu, 1818. 1819. 8.


$$
\text { Júnfter } \mathfrak{B a n d} \text {. }
$$

Pag. 1 - 12. Sur les faits qui semblent prouver une communication des somnambules avec les êtres spirituels, et sur les conséquences qu'on peut tirer de ces faits. $\mathfrak{U}$ usfug eines $\mathfrak{B r i e f e s ~ a n ~ D e l e u f e . ~ — ~ P a g . ~}$ 13-63. Deleuge's 2ntwort.

Der $\mathfrak{R l} u$ ffaç if merfwiroig, um tennen zu ternent sie man in granfreid philofopgirt, indem Deleuze zu Den dentendfen Nagnetifeurs gefort; Dafer wir ign ausfůhritider wicdergeben,

Cin gidetargt wendet fid an Deleuger: und fellt Die Frage auff ob die. Wifionen bei Den Sommambulens to wie das ferneefien und gernmirfen derfelben nidit die Qnuabme Det Mtter bon "einer gefonderten Exifents Des menfatiden Geele, und: won geifigen Wefen autcr ung vectifertigor und begiegt fidi worfŭglid auf Die (Eriacis nungen in Det magnetifden Gefaicite Der Rugute Mưllex in Stutgarot, - In Der Untwort felt Del leuge ben. ©fundfars als ermiefen botan, Dáy in
 witfe, (que l'ame peut sentir, penser, connaitre of raisonner sans la secoufs des organes corporeld) und DaE Giermit. Die zeitlide und ráumlide Exiftent Der ©eele
 Dic MRoglidefteit einer Berbinaung gom Reibe getrennter Geelen mit §elent, Die nocin int \&eibe find, und. es miders
 nubmen, DaÉ, fe Das Bermigen babent auf andere ©eeleq, of wirten, ifnen unmittelbar ©Gedanfen mitfutseilent
 und Den Grund unfret joeen zu Durdpringen; abet
 wirflidy anjunefmen, und man múfe jeden wortommens Den fall etnfliad prifen, wie nun im Folgenden gefdiefte. Die §5atfaden in den beiligen §dutiften werben \{ut ecite gffdoblen (écarter) parceque ces faits sont dans l'ordre miraculeux, et ne prouvent nullement que des faits semblables ayent lieu dans l'ordre naturel, Ce qui est révélé p’est plus du domaine de la raison, (NSir muns

## $-138$

 Da, cinmaty wunder utto Hebernatur zugegebent alle
 abrigen Gafle betrifft, fo fino fe theilq aus Reidetglablgs feit und aberglaubet entformgen, Cinbiloung urio saus

 Die Sifonen Det Gommambuten, Deren Sdubgeikez ze.
 bengeit Diefeé Pbánomene, und der Gruinde pof man fie nidut fur ibetnaturlict balten finne: bon dentr ber leste befonders anfpridyt: Si nous avone recours à la communication avec des Intelligences; - au Deus in machina $\hat{a}_{;}$pour expliquer par exemple la prévision d'un événement éloigné, et qui naús semble indépendant des causes connues, pourquei ${ }^{\prime}$ 'y aurons nous pas ren cours pour expliquer l'annonce d'un accès de fièvre qui toit avoir lieu le lendemain ? Si nous expliqguona par une intelligence étrangère lindication de ce que contient une lettre cachetée; il fâudra expliquè de mâme la lecture faite en épelant de quelques lignes parcourues avec le bout dea doigts. Um Diefe Exfictnungen zu efflárets, nimmt nun Deleuge pie Gntwidellung eines Innern ©innes im ©omnambulismus an, Der pas Sem
 than fo menig mit ben andern Sianen bergleiden und nus dey Theorie Derfelben euflaten fonme, als ein Blins Der Dag Gefidt mit und aus Dem Gejdr. So falieft Deleufe nun weiter, daf alle Bifonen nue Srooucte

Det Einbidoungetraft der Commambulet find, Die Diefe
 pfindungen leity, uno dafa alle ignen exfacinenden ©es falten nut bon Det Eimbiloungeftaft (Whantafie) geifaaf feut wefen find, mit denten-fie ibre Befüthe betleident,
 suggedráct toird. Oo wito num Das ferwfer ini Raus
 and ein befonderes nod unbefanites gfuidum als Bets
 angenommen; whe es getave fur materiell ful balten.
 jofen nod unbetanat). : Eaf gleidye WBeife werden dann

 S. ©t. ©. (rio.) etflatt, und mit freuen uns, Gier endid) cinmabl mit den frangofen uberelinfimmende ennfidten gas bea ju tomen.

WSie vertragt- fid nun aber mit Dem frufiger aufges

 rung: la manière dont les notions arrivent aux somnambules, pravive évidemment que notre âme se sert des organes des cinq sens comme d'autant d'instrumens, et qu'au deffaut de ces organes, elle trouve le mojen dese servir d'autres organes qui sont inertes dans l'état habituel? - Scief wird offenbar Def frùbere Grunofás umgefonent, und diefer эঞiderfprud mit fid felbft seigt, wie wenig Diefe Prilofoplic im etande iff Das ebtt

 Sbilofongie, nody eine pgyfologifde Crttarumy giebt, wenn man Der Ratur ebne ttebernatur, Dem Crffårliden

 Wffenbarungen nur in er: $\mathfrak{F i f l e r f p r a c ) e}$ goben fann; plles if Fatur und Def
 Deren Offenbarangen nur Joean:jind: abber dic Wermis faug beider erseugt Saftarder, Dte weder in bem frimmel


 cintreter, fo: fann fein 3 ur Geite ©dieben fatt finden and in Det gegenwartigen Beit, wo par amedebige, Mns
 mús jeder fide entfaciden, welden diefer wege er eins sfdlagen will, Die. beide gum ßiefe Det Dfferbatung Gottes (fübrel

Pag. 64-76. Sur quelques effeṭ du Magnétisme observés à Berlin. Par M. Pierra Theophilo Brossq, Docteux en médecine à Riga, en Russie.
 mefrexe bei jalfant gemadte beobaditungen. Ezif ju bedauenn, Dás fie feinen unbedingten æberty babent indem Der Worwurf Der ఇáufaung und dea wangels der Diagnofe im allgemeineren Sinne gier nidft gang enfernt wepden fanno

Pay.77-87. Sur l'état du Magnétisme en Allemagne; et sur le traitement prétendu électrique de M. Soherr, à Vienne. Par M. Ferdinand Muick, docteur en médecinë et chirurgie de Rothenbourg, sur le Tauber, en Bavière.

Es if merfoutbig und fư Die Beit daractetifif(d); Dafe wir Deutfaen uber eine in Mien befindlide magnes tifal $\mathfrak{M n f} \mathfrak{t a l t}$, Die aud fůr Die Wiffenfalaft Werty zu Gaben faeint, zuerf in einer Saxifer 马eitiderift eine Offentlide $\mathfrak{N o t i}_{j}$ ergalten. So flúdten Die Wiffenfanf ten ins Musland, aus Gutat im Faterlande geádtet §u werben! Da Die Husíubung Dez æagnetismus it
 (S. 178.), fo werden Dort im ©etjeimen und pfeudonys mifa Die. Pranfen Durid Denfetben gebeitt, und fo das Sebot, nidt magnetifa fu beilen, gejalten, Siefact get bort audj Des Dr. Sogery fogenannte electrifde Itnfalt;
 beiten gebeilt werden. Sie wirft gidalt mabridecinlia borgåglid Durch fiderifae Srafte im eigentliden Sinne; nåmlidi Durd Die tellurifa) Rraft Des Eifeng, wie in unferm fiDerifacn Baquet, und Die nadfolgende Befd)reis bung ift Dager aud fủr Die Gefíic)te Des झagnetismus und zur ફeftatigung nidt nur unfrer Tjeoric Des fideris faen Baquetz, fondern unfrer Syeorie Des Tellurismus uberbaupt von sbertg. Was in Diefer atnfalt nod myften xios ift, faeint es blof Des Berbots wegen zu fenn, und um den Namen „électrif币"! $\mathfrak{j u}$ redtfertigen. - So glaus ben mir einftweilen, bis Der Eigentgamer Diefer anftalt uns beridtigt "- Dic Befareibung if folgende: $\because$

## - 142 -

Le lieu où se réunissent lés malades, est un salon. entouré de .trois côtés d'nne grille de fer et parqueté en fer; dans l'intérieur de cet espace sont des fauteuils on fer adossés à la grille. Quańd les malades se sont assis dans ces fauteuils, une servante apporte à chacun d'eux un!bonnet de fer, puis des cuirasses, des brassards et des cuissards en fer pour convrir les parties souffrantes. A toutes les pièces de cette armure sont jointes des cháínes par lesquelles on les attache à la grille derrière les fauteuils. Les malades viennent chaque jour, et ils restent ainsi armés pendant une heure dans les fauteuils; on leur permet de lire ou de faire la conversation. Aux quatre coins de la grille se trouvent quatre grands coffres de bois bien fermés, et qu'on dit n'avoir jamais été ouverts: de ces coffres sortent des barres de fer et des chaînes qui communiquent avec les malades, et avec des bouteilles remplies d'eati de sotirce. Ces bouteilles sont placées sur une grille de fer qui forme une tablette le long de la grande grille; elles sont armées chacune d'une petite barre d'étain ou de zinc qui plonge jusqu'au fond, et dont l'extrémité qui sort par le gouleau tient da la chaîne de fer qui part ded coffres! cette eau reste deux jours dáns les, bouteilles; et l'on voit se déposer au fond une petite quantité de sédiment blanc. M. Soherr fait boire de cette eau à ses malades pendant la séance; il en envoye même en quantité dans toutes lés parties de la monarchie autrichienne.

Quoique les fauteuile soient contituellement occias
pés par les malades, Mr. Soherr n'est pas toujouraṣ présent; il se contente de venir de temps en temps, et il s'entretient amicalement avec eux. ( $\mathfrak{A l j o} 00 \mathrm{~m}$ SRagnes tifiren der Zpparate if nide Die Sede). Au traitement électrique ou magnétique M. Soherr joint quelques remèdes; comme des onguents poùr frotter les parties douloureuses; des pilules de sa composition. Ces remèdes ne se vendent que cher un seul apothicaire de Vienine.

Tous les malades qué j’ai cơnsultés sưr l'effet du traitément, m'ont dit que, depuis qu'ils le suivaien $\xi_{,}$ leur état sétait conoidérabkerent amélioré : la plupart étoient attaints de maladies chroniques, telles que des hydropisies, des paralysies, des obstructions, des engorgements de la poitrine ou du bas-ventre; je me suis àssuré que plusieurs avoient été guéris.

Je dois ajouter, que dans la cour de la maison de M. Sohetr, il y a trois balustrades en for, une à cha* que étage; et que toutes trois communiquent entre elles par une shaine do fer qui s'attache à tune barre de fer de deux pouces de diamérré, laquelle traverse le mar, passe dans la chambre qu'habite M. Sokerr, et finit dans le salon quae je viens de décrire, en commuá niquant par des chaines $\boldsymbol{i}$ toutes lea autres pièces.

Dr. ©obetr befauptet, wie Dr. Sidud biet berids - tet, Dán feine Pranfeh Duta eslectricitat gebeilt metbett
 Der atmoppbatifdjen euft eriegt merde, bag it die cifem


Siranten unb auf bie woflerfafuen wirfe. Dr. פ) uct fůgt bingu, Dás et nicht glaube, Dan Dr. ©ogetr Diefe Grfarang im Crnfe gebe.

Pag. 88-90. Traitement magnétique d'une Hémiplégie. Par M. le Comte de Panin.' Die 48 jánrige Niranfe wurde bitinen 3 wodjen gefeilt.

Pag. 92-96. Varietés. Entfålt aus Dem Parijex Moniteut von 22, Oct. I8r8, Die $\mathfrak{P r e i z a u f g a b e ~ D e r ~ W e w ~}$【iner $\mathcal{A}$ fademie $\mathfrak{u b e r}$ Den tbietifden Magnetismug.

Pag. $97-143$. Analyse de l'ouvrage intitulé: Versuch einer Darstellung des animalischen Magnetismus, vom Wrofeffor $\Re \mathfrak{l u g e} \mathfrak{f u}$ Serlit, suivie de quelques Reflexions, par M. le comte de Redern.
 Die Reflexions an. In Denfelben madt Der $\mathfrak{O f}$. einige Cinmuitfe, f. \$. L'exposition des procédés magnétiques rappelle un peu la classification du pouls par Galien, qui ést en quelque borte déterminée geométriquement selon les trois dimensions de l'espace; was mir untidtig findent ba die magnetifite wirfung Der verfaiedener Sbeile Des Sorrpers notbwendig verfaieden fern mufr und fid diefe betfdiedene Mirfung auct, pyyfologifa
 menig Weetf beigelegt werDe Gegruindeter Dagegen iff Det Einturf gegen PInge' Antabme von 6 Stadienf obgleid biet nidts Sefferes an Deren Statt gegeben mird.
 wit; indem; too teine ridtige, auf Philofophiv fag futgende


## - 145 -

ermartet werden failn. Siluge's Serf bat das grofí Weidienf, guerf eine allgemeine leberfidt Der magnetis fajen Crifdeinumgen, und eine, wean aud cialcitige Theorie Derfélben gegeben gu baben. Dic Franjofen gaben nod nidts Wefferes geliefert, und die Wiifienfafaft det Satur ift in Deutidulano weiter vorgerưct, als Dá Die Srangofer binnen einigen Decennien nachtommen founta, felbit wenin fie, wie in neueren zeiten fu gefdeefen antang, ifren dineffiten Eigenoůnfel in Seradtung Dis Elus, landes ablegen. Dud wollen wir uns ifrentwegen freven, wenn fie fid beffern; uns fann bieraus nodif fein 2ortistil ermadjen.
P. 144-160. Est-il utile de rechercher.les.causes du magnétisme? $\mathfrak{F o n}$ P. L. B. - Ein metmutoiger きuffat, Deffen 2 ufnagne in Der Bibliothèque bewcifet, wie wenig Die Serausgeber Die bedcutung der æivitens fafaft im \&eben berfelgen. Magnétisons comme nons marchons, nous digérons, souvent sans penser que nos jambes se meuvent, et que notre estomac leur communique la force nécessaire a l'exercice que nous en exigeons, fagt Der Berfaffer, jene Jrage berncincul; allo mit andern W3orten: Ceid wie Die Sbiere und werdet ミbiermenfden. Eine andere frage ift aber: ob nidt
 treten Des intelligenten Rebens Ieide, gu Deech Bejabung
 Der son feinem Water fomnambul gemadt wird, uno Eellfegend frante beilt, dienen fann, Siet if indefica


## - 146 -

bens pryfiologifa und pindologifa aufsutaiten und zu bejeitigen.
P. 161-192. Recherches historiques sur le magnétisme animal, principalement dans l'ancienne Italie, sous les Empereurs, et dans les Gaules. (Suite de la Ire partie. - Des Sibylles.) Eine Gortfeg̨ung Det in Den frúgern Bánden entyalteten Mbbandlung, die im 2rativ (4. BD. 1. St. ©. 126. 128. 130. 134. 136. 138.) ermágnt if. - §. 6. Des Pythies. - Des Oracles, Des prédictions plus modernes. - Dag die Mrieftetint nen bei Den Orafeln fomnambule Weiber waren, wird bier ferner zu vertbeidigen verfudt. アur volftandigen Wievifion Der Gefdidtte Der Drafel, zur Ertlårung ifree
 nod nidt Die ßeit fern. Intereffant find Die (frfdeinungen mefrerer exfatifden Perfonen, deren Gefdidte Gier aus ©pprian, Sicetas, 刃an Dale, u. a. bexábrt wird.
P. 193 - 2og. Extrait d'une lettre de Mme la comtesse de Coudenhove, à M. le marquis de Puységur. Siebt গaduridt yon einer 23 iåbrigen Firanfen in $\mathfrak{M}$ (d)afs fenburg, welde feit 8 Iabren paralytifa war, und Durdf Selbftoerorbnungen in ifrem bellefgenden Comnambulis: mus gebeilt ward. Nådfoem von einer andern 20jábris gen idiofomnambulen mit Sonpulfinnen befafteten Firams Fen, Die ebenfalls gebeilt mard. Weide (befdid)ten baben

 Si j’étais plus riche, je ferais une fondation de fréres magnétiseurs, comme sont ceux de la charité; qui se

## - 147 .

vonaient volontairement à cet acte de bienfaisance. Je metrais à leur tête un médecin très-instruit dans cette découverte, en état de juger les sujets qui se presenteraient. Il faudroit leur faire faire un noviciat d'un an, au moins. les éprouver, et renvoyer ceux qui ne seraient pas propres à cette destination. Alors les médecins seraient à même de faire chercher, tout comme pour le service des malades, un de ces freres, dont ils suivraient le traitement. Leurs émolumens n'eu souffriraient pas; et je suis sûre qu'on trouverait moins de contradicteurs. Cette fondation n'aurait besoin que d'une majison où le supérieur médecin fùt bien logé et bién nourri, ainsi que les frères, dont les fonctions deoraient toujours ètre gratuites, Die ßrfin felbft nennt jedod Das ßanje cin Suftidlof, Deffen Realifirung nidt efjer erfolgen dúrfte, alg biz ein bon feinen Rergten aufo gegebener Monard Durct Den Magnetismuṡ geffeilt wůs De; wobei fie aber nidy beoadt Gat, Dás die Reibartite nie einen Mionarden aufgeben, wie mobl bei gemeineil Sranten geidfieft.
P. 210 - 217. Lettre au Président de la Sociétó du Magnétiome animal, sur la faculté de parler différentes langues inconnues, que l'on suppose aux crisiaques. Die borgeblidie Gabe Der Gomnambulen, libnent frúber gans frempe ©pracien zu fprechen, wird gelerize net, und als Beifptel der betannte golard angefafrt, bey am ©rabe Des Diafonus Paris eimer: Der beftiafon Cuns gulfionairs war, und oft abgerifene soute tedete, dis

N2

## － 148

P． 218 － 227 ．Au même．Sur la pénétration visùelle à travers des corps opaques，＇par les catalepti－ ques et les somnambules magnétiques．Ohne eine Dutchgreifende $\mathfrak{T}$ beorie Des Magnetismus mird feine eins zige Grfajeinung Deffelben befriedigend extlart werDen fonnen，und To alfo auct nidt Die biet vorgenommene， melde allerdings von der gro̊sten Bedeutung ift．©elbf oor fefung diefes Mrtifels erwartelt wir alfo feinen wiffens
 feine Erfláruing，fondern blos コnfůbrung mebrerer Ers

 einem Gefangenen，Deffen Rebrůn（Histoire critiq．des pratiques superstit．l．I．chap．VI．）erwàgnt，bei Den Zaburis in Epanien，Deren Del æio gedenft，bei Der Wefannten．Sedegajac in portugal ic．

Pag． 228 － 240 ．Recit du traitement de Mlle de S＊＊＊．commencé à Stockholm en Juin 1816．－Bom ©fafin von lobenbielm．Première partie．Marche générale de la maladie．SFine gutersáblte，nidtt $\mathfrak{t}$ unwiats
 thetes Grauenfimmer；weldes an Nierencolifen und Eungenfanadac litt，fiel im Jafe 1815 von einer Sreppe， und als Golgen diefes galles entfanden Die beftigften Ropffdmergen，die Wabnfinn befůrdten liefen，nact gmonatlicher dirurgifaer Bebandlung nur zunabmen， und mogegen felbit vom Trepan feine feulfe fu erwarten〔币ien．－Jm Juni 1816 murve Der $\mathfrak{V f}$ ．erfuøt），Die feidende ju magnetifiren，und fápa am 2ten Kag Dicfer

Betjandlung if fie belfegend fomnambul. Sie ettlart nun in Gegenwatt Des תonigl. Reibargtcz. Dr. ञBeigel, Dás fie im fappen der rectiten Seite Des Geffirns smei Eiterfammlungen Gabe, welde nur Durdx Den Magnetigs mus bertilg werden fonnten. Eine Derfelben werde igren Weg Durds ミympanum Des Dbres nefmen, und Der Wifle Des Magnetifeurs nebft leidfer Bervegung feinet

 5 uno 6 ugr mution fial Die exfen Tropfen geigen. Außers Dent fieft die ©omnambute alle intern Sbeile ifres sots pers und deren Feffler; unter andern eine Berfnocherung im linfen feerjen, entfandeen Dur凶 einen ungefdiatten Drute Der Sebamme im Rugenblife Der Beburt, welde aber unfeilbar fen. - Zur beftimmten Zeit erfolgte Dee eitexige $\mathfrak{M u s f u} \mathfrak{\xi}$ aus Dem redten $\mathfrak{D b r}$; eine dirurgifde Unterfudung zeigte aber, dás das Trommelfell durctaus nidt berleţt fey, fo daf det ©biturg auf einen gefeiment
 Der Abfeffe nur Bilderfprade Der ©omnambute, und Der Husflug aus Dem Obr nur metaffatifal gemefen nate?). Surge ßcit nadjet furcfite die Sranfe ©daden fûr's. Dhr, und forderte ein Saarfeil am Nacfen, und nua flog bier Der Eiter aus. Rach 2 Nonaten erflart fie, bie elffeffe fegen berfibmunden, aber in der sobsle Derfelfen fammle fid) eine f(arfe, gutweilen mit Blut bermif(d) Geudtigfeit, welde auf \&unge und Nieren nadtheilig witfen $\mathfrak{t s}$ nne, uind erf nad 2 §afren einer múbramen magnetifiden Befandlung wird die Sirante wollig geteilf.

Deuxième partie．Expériences．Die Siranfe wurbe in jeder ©rife bellfebend，马eit und Raum veridmanden für fie，unt fo gab dieß fu megrern beobachtungen ©es legengeit，Deven einige bier angefůbrt werDen．ふeim Magnetifiren Des waffers fab Die Sranfe Die aus Den Fingern fromenden funfen in der Bouteitle zu Boden fallen，fid Dort in freifen Dre马en，bis die Boutcille von Denfelben angefüllt toar；Dief gefdeben，fprangen fie jurůct uno verloren fid in Der fuft．－Senntnis Der Gedanfen Des Wagnetifeurs．－Gemeinfaraft mit Der fogenanntes Soiftermelt，in welde der verfandige Berfaffer fie jedod nicht zu ergeben magte，eingedent Der Ilufage ciner Soms nambule ju Rindjen：Au nom de Dieu，ne me per－ mettez plus de m＇éloigner ainsi：l＇esprit qui voit trop de ce monde intellectuel cesse d＇étre apte à habiter ce foible corps qui lui sert actuellement d＇organes；le retour lui serait fermé，et alors rous seriez obligé de m＇enfermer comme une folle．－©in absebender Nies yenfein ercegt ibr Goliffomerzen；auf Fefehl Des $\mathfrak{P}$ Ragnes tifeurs frengt fie ifren Billen an，daf Die Seaute nadis grben，und die Sdmerjen laffen nact．－Im madien Zus fande Rúcerinnerung ei：ser vom 刃agnetifeur vergeffenen Eacte aus Der Cisung，auf Den blosen Befctil Dez ærags netifeurs，fid＿zu erinnern，wodurd）nur diefe Eadje im Bfedädtniffe Der sibachenden auftrat．Ser Miagnetifeut leg．biervei zwei feiner Finger auf Die ©tirne Der Frans fen，und das fiperiment gelang oft nod eine Stunde nadt ber ©isung．In einer Rote wird bierbei mit Rectit bemerft，Das Durd Diejes Experiment 刃uyfegurs ßes

## - 151 -

Eauptung (Mrdiv 4. B. 1. ©t, ©. 112): fid) Taubfummett, Die norger fomambul gemorden, auf magiface weife berfànolid) maden fu fònnen, realifirt worden fey.

Pag. $8 \mathbf{4 1}^{\mathbf{1}}$ - 246. Recit d’une cure qui a duré trois semaines, dans lesquelles un intervalle de huit jours. Som Grafen von fowengielm in Stocfoolm. Eine junge 26 ja arige Grau 'murde im 7 ten MRonat ibrer © wangerfdaft wabninnig, und Der wabnfinn Dauerte felbf nad ber Enefindung fort. Shagnetifde Fefands lung, die áuserf lange Erifen exjeugte, beilte fie bolls fommen.

Pag. 247-260. : Traitement d'Etienne Koroboff, pour un rheumatisme chronique, accompagné de symptômes de paralysie. Wom Grafen sanin ju Peters; burg. Der. 6ojájrige Rranfe murbe bon einer alten Srau fimpathif币 befandelt und erleidfert; magnetifde ञes bandlung am Baquet felle inn vollig ber.

Pag. 261-278. Faits curieux et rares de Somnambulisme. - $\mathcal{P} \mathfrak{y} y$ fegut trågt biet, aufgemuntert, wie er fagt, Dura Die Jreimutbigfeit Der Deutid)en it Crjáblung magnetifact Erfdecinungen, einen fall yon Gernfegen nad, Den er in feinem 1784 erfdienenen $\mathfrak{D B e r f e}$ (Mémoires pour servir à l'établ. du M. a.) $\mathfrak{a}$ \& $\mathfrak{F} u r d)$ t fid láaerlid fu maçen, berfamiegen batte. Ceine Soffnung der bsultigen Hebergengung feiner landsleute if indeffer noc f(bmad), indem er bingulegt: avant de raconter à nos savans academiciens de France deo effets aussi extraordinaires de l'aimant animal, il me semble, qu'il aurait fallu m'assurer qu'ils ne rejettent et ne

## 152

nient plus l'existence de leur cause, et je les arois loin encore d'en être arrivés là. - ©in jweiter $\mathfrak{F}$ all if binjugefůgt, wo ein rojábriger Eommambul im Jabr
 und am Bitne Durcif cine Sugel bleffirt merden wutde, was in Jabre 1814 in $\mathfrak{J t a l i e n}$ aud wirflid) eintraf.

Pag. 279 - 285. Extrait d'un ouvrage sur le Magnétisme asimal, par M. Baldwin, ci-devant consul d'Angleterre à Alexandrie. Traduit de l'anglais par M. le Comte L.' le Pelletier d'Aunay. Deuxième.extrait.
 Die nagnetifden Manipulationen, entyålt abet nidtz शeues.

## Sedfer $\mathfrak{B a n d}$.

Pag. 1-15. Des modes accidentels de nos perceptions, ou examen sonmaire des modifications que des' circonstances particulières apportent à l'exercice de nos facultés' et à la perception des objets exterieurs; par M. le Comte de Redern. (Fin $\mu_{\text {lusifug der in }}$ unferm $\mathfrak{A r d i v}(4 . \mathfrak{F}, \mathbf{1}$ ©t. ©. 160.) angejeigten ©drift.

Pag. 16 30. Traitement magnétique d'une épilepsie, suivie de la guérison qui en a été opérée à Rennes en 1817, par Mine de $M^{* * *}$. (troisième article, faisant suite à celui inséré T. 4. p. 227.) Der Mnfang
 3. Seft. ©. I37.141, angegeigh. Die bier gegebene Forts fetying ber noch immer nidit beendigten ©efaidute entyalt nicjes Des 3usifugs mertbes.

## － 153 －

Pap． 31 －46．Cure faite par M．Fournier，géoméo tre à Montmerle－sur－Saône，dans le departement de l＇Ain；et par M．Dubreuil，lieutenant d＇infanterie légère en non－activité，demeurant au même endroit．（Fin 12jåbriges Mádchen war onm Seufel befeffen，Der； nad Nusfage bes Mdodens，bei Tage groken Rárm in Dem Simmer made，und bei Nadt in Die Sranfe fabre． Daffelbe glaubte ©jeiftidfeit und Wolf．Durch magnetis
 rerer Witmer wơlige Bicnefung．Feigefủgt ．find zwei Certificate Der Mairie．

Pag． 47 －62．Relation de la maladie et de lá guérison de madame la marquise Des Rousse，faite par elle même，en état de somnambulisme，le 10 ．Nov： 1818．－Jif eine exzáblende æcde diefer Somnambulep melde ein ©fefdmindfareiber fogleid）zu Mapier bractte． Die Srantyeitegefaidte ift Daber fegr undollfommen，und man erfăbrt nut，Dan die Sranfe nad eitrem obnmadts ábnliden Mnfall vollig blind wurde，in Diefem Buftande $2_{2}^{x}$ Jabr blieb，Dann aber vermittelft einer im ©omnams bulisimus vorauggefagten geftigen ぶutung aus Dem，Dtt gebeitt wurbe．Juterefiant if Die ふufammenfunft Diefet blinden Som $\mathfrak{m a b u l e}$ mit einem andern blinden Eomnams bul，und wie in Diefer Eeffion Der eine ©omnambul ia Den Sorper des andern fictot，was jeder fůr fid allein nidft fonnte，Die Urfache Der Blindbeit exfennt，und Die Seilung und Deren Sittel voraugiagt．－©s if ©cadee； Dás mir diefe gefdidte bona fide annefmen muffers

- bre einen andern Gewábrsmann Der SWarbeit, als Die Crjáglung Der Somnambule, vor uns zu baben.

Pag. $63-69$ folgt eine $\mathfrak{B e r i d}$ tigung mebrerer Den Grafen Panin compromittirenden Unridatigfeiten in einer frůber mitgetgeiltell Srantgeitsgefdidte.

Pag. 70-75. Traduction d'un ourrage sur le magnétisme animal, par M. Baldwin. Troisième extrait.

Pag. 76-92. Recherches historiques surle magnétisme animal, principalement dans l'ancienne Italie, sous les Empereurs, et dans les Gaules. (Suite de la Ire partie. - Des Sibylles. - J. 7. Quelques conjectures sur la manière dont l'àme peut connaître et prédire l'avenir. (Siebt nur geictidtlid) Die befannten Meinungen Des Mlten und Neuern an, obne pie Sadie zu forbern; was aud obne gánglicte umgeftaltung voer vielmebr Sdaffung einer neuen Pfyctologie nidt moslid if, da unfere ges genmartige Piydologie wie Pbyfiologie nur das Tags Ieben berúcfichtigt bat. Grf menn Dic Somnambulen Bindologen merden, doer die Pindologen den Somnams bulismus erfennen und verfeben, wird diefe Pfydologie (if) bilden.

Pag. 93 - 101. Lettre à M. le président de la Société du Magnétisme. Par M. Butôt à Vendeuil près St. Quentin. - Gine Milduerfetzung murde Dura Den Wagnetismus gebeilt.

Pag. 102-111. Deux Lettres à MM. les membres de la Société du magnétiome. Gegen einen Ingriff eines gémiffen Jourdan, Heberfegers von ふugle und Sprengel,
und Sedacteurs Deş Journal complémentaire du Dictionpuire des sciences médicales, auf dein tjierifa)en Ragres tièmus̃, welder etngriff bier la plus grossière, la plus insolente, la plus brutale genarnt if, wird ein låders lider Fefler Deffelben in Der Meberfegung von ほugles Gefdid)te Der neuern Whilofophie zur æad) vorgetragen $\mathfrak{p l d}$ mitgetfeilt, - tantaene animis coelestibus irae? ! -

Pag. 112-126. Que les vérités physiques et naturelles, ainsi que les axiomes, se croient, s'admettent, et ne se démontrent pas. Par M. le Marquis de Puységur. Wird Durd Die 'ङ゙çchidte Der Mebergeugung eines unglåubigen $\mathfrak{A r g t e g}$ vermittelf eigner. $\mathfrak{B e r f u d e}$ ju bemeifen gefud)t.

Pag. 126-129. Notice sur des expériences faites par M. le Professeur Reifs, chimiste à Moscou, en 1817. Wom Brafen C. bon $\mathfrak{b o w e n g i e l m . ~ W o n ~ d e n ~ u n f e r n ~}$ Eefern fáon ausfůbrlid) mitgetbeilten Berfuden des $\mathfrak{P r o f .}$ §euf (Mrøiv 7. RD. 3. Sft. ©. I.) wird bier eine furge Nadtridt gegeben. Wir erbalten bier die Ergångung eines bei Wittheilung Diefer $\mathfrak{B e r f u c h e}$ ( $\mathfrak{A r c h i v} 7 \cdot \mathfrak{F}, 3$, ©t. S. 26. TRota 10.) geruigten Mangels Der $\mathfrak{A}$ ngabe, $1,0 b$ Der Sinabe wufte ob er magnetifirte doer nidt magnetis firte Subfanjer berágrte, "indem lowenbielm erjablt, Das dief Durchaus nidet moglid war, und felbf oce Whagnetifeur nidit einmal Die magnetifirten ©ubfanjen bon nid)t magnetifiten fogleid unteridecioca fonnte.

Pag. 130 - 142 . État du magnétisme animal ${ }^{1}$ Nantes. Par M. L. Dufort, membre correspondant de Ia Société magnétique de Paris. Hngeactet Des WiDe\%

## - 156 -

forntis der Neste und Der Geiflichet, walde lef̨tere
 moliten, mathte derfelfe feit 18 I 6 in Fante mest Gorts faritte, als ir irgend einer andern franjosfifiten 'Etadt, und man jafite im $\mathfrak{j u l}$. 1817 megr als 30 Durd magnes tifde Fefandung vollbradte Secilungen von Sranfer, Die bier gróstenthcils namentlid) aufgefügrt werden. Baflte Rantes gegenwartig aud bundert w?agnetifeure, fagt der शif., fo; watocn fie alle befthaftigt fent, fo alf, gemein fey Das Zutrauelt Dcz Publifums. Eine furge Nachridt wird fugleid) gegeber von ciner magnetifdent Anfalt des Mr. Ségrétier, Die aus dier großen magnetis firten (Eitfen and zwei mit Denfelben verbundenen mesimes xifden $\mathfrak{B a q u e t z}$ befebt. - Bine befondere wirffamfeit finden wir aber nidft angemerft.

- Pag. 145-147. Note communiquée par M. Deleuze, sur une guérison de vomissement existans depuis 20 ans. Ein Siranfer in Waris litt feit 20 Jafren an einem mit duronifdem (frbrcdien und Sictenfdmergen berbundenen Mingenubel, weldes ein gegenmeatiger Arst $^{\text {g }}$ aus Wosfau fat medicirifct unfrilbar elflåte. Dutd magnetifthe ミeffamolung, won einer ©omnanbule anges geben, wurbe Derfetbe nadi zwei Nonaten wolfommet gefreilt.

Pag. 148-157. Exemple de l'influence du magnétiseur sur le magnétisé, au moment de la mort, observé et communiqué à la Société magnétique, par M. Nasse, Professeur de médecine à Halle. - Jif die fafí wortlide Heberfergung Der in Der Bibl. du M. a. T. I.

 Rote, quue M. Nasse n'écrit pas facilement le français, fo wúroen wir diefen 2tuffas für ein Plagiat aus unfem Ardiv balten. Deleuge fürgt in einer Bingifotift einen parallelen Fall an, Den wir feiner \$3idtigfeit wigen bat

 fu nefanen if.

Une maladie de poitrine a precipité au tombeau, après de longues scuffrances une jeune personne de seize ans, que ni les secours de l'art, ni les soins et les peines de.la plus, tendre mère n'ont pu sauver. Les secours du magnétisme administré trop tard par une soeur aimante et d'une santé florissante, avaient bien pu redonner par fois quelque force au corps désorganisé de la malheureuse phthisique; mais la décomposition totale d'un organe essentiel, et dont rien ne peut opérer la reproduction, la destruction complète du premier organe de la vie, a annoṇcé celle de la victime. La nuit du 30. Octobre, son terme était fixé; elle avait vecu! Sex yeax étaient fixes, sa bouche décolorée, son dernier souffle s'était exhalé en un soupir et un baiser donnéà à mè mère.

Sa malheureuse soeur, habituée à l'endormir magnétiquement dans ses douleurs, se précipite alors à ses pieds, et, sans la toucher, se met avec ferveur à la magnêtiser.

Quelle est notre surprise de voir ce corps inanimé,

## - $\quad 38$

déja déroloré, se soulȩver, ses yeux se rouvrir, sa bouche dire avec force: Ma mère! ma mère! quelle force j’éprouve . . . en ce moment! . . . Oh! j’en reviendrai, ne pleure plus.

En disant ces mots d'une voix sonore, si différente de celle qui précédoit, elle s'élance avec vigueur au pied de son lit; ses panvres jambes hydropiques jadis sans force, supportent tout à coup son corps défaillant; sa soeur redouble son action magnétique avec le feu du désespoir et de la confiance. A mesure qu'elle agit, la défunte se raffermit de plus en plus; ses jambes la supportent: Prions Dieu, dit-elle, ma mère, ma soeur, mon bon père; prions! j'en'reviendrai! Quelle force j'éprouve!

Elle se place d'elle-même; elle, qui ne pouvait se soutenir, qui' était morte cinq minutes avant, elle se place à génoux devant un fauteuil, prie, espère nous donner la vie à nous-mêmes: mais bientôt sa tête s'affaiblit; sa poitrine sans poumons, déjà dissous, ne peut respirer la vie factice qu'elle avait acquise par l'influence de celle de sa soeur; l'excès du fluide mag. nétique qu'elle avait reçu s'évapore, ne trouvant plus d'organes. - Ah! je retombe, dit elle d'une voix éteinte alors; je n'ai fait qu'un songe . . . J'étouffe . . . Je meurs . . . en adorant mon Dieu et ma mère. -

Pag. ${ }^{158-176 .}$. Recherches historiques sur le magnétisme animal, principalement dans l'ancienne Italie, sour les Empereurs, et dansies Gaules. (Deuxième partie. - Des oracleo, ot des guérisone par.les somges.)

## － 159 －

0．1．De l＇instinct des animaux．－Qu＇il ne faut pas confondre cet instinct avec linstinct mágnétiqque． －Que l＇instinct magnétique est le principe des songes et des oracles qui＇s＇obtenaient dans les temples．－ Oracles de Faunus dans lé Latium．－Autre d＇Esculape à Rome．－Mad einem furfen ছergleid）Des Jiftircts Der Thicre mit Dem Der Eommambulen，welder ミergleid aber meit grúnolicter und phyfiologiface in unferm efedio
 iff，folgen Щusjůge aus âltern Sdriftfellern ůber Den §empelfalaf．

Pag． 177 －183．Variétés．Wei Selegentrit Dee Anfübrung des Befefle im Sreufifden，daß nur appros birten ．彐ergten Die 彐usíbung Deg thietifden Magnetiğ mus arlaubt fent folle，wird．bier uaber Das Berfáltnif Deffelben zu Mergten und \＆aien Standees gefagt，waṡ aucd in Deutfdland gelten modate：Jndeffen，alle folde Mos lizeimaafregeln fo̊nnen nur probiforifá 「eyn，bis eine genauere Remntnís der nábert Berbáltniffe des thierifact Sagnetismus Das mahre Berfâltní Deffelben zum Reben beitimmt．For diefer אenntníß find Misgriffe unvers mcidid．

Pag．184－188．Traduction d＇un ouvrage sur le magnétisme animal，par M．Baldwin．Quatrième extrait．

Pag．189－195．Que les hommes ne croient vrai que ce qui s＇accorde avec leurs systèmes，leurs passions ou leurs préjugés．Par Mr．le Marquis de Puységur． Worjuglidy gegen Die Syyfier，©gemifer und Whyfologent

## - 160 -

meltae fich gegen Die 2 nuagne Der thierifas:magnetifajen Mraft, als cines Agens sui generis, fráuben.

Pag. 196 - $2 \Omega 2$. Essai polémique sur la cause du somuambulisme. Par A*** de Montpellier. Dic Êtelle Deş alten Teffament (Gen. 5.22.): "(Fsott Der Serer madte תDam und féinem Beibe Roiffe von fellen, und jog fie ifnen an," wird in Fegiefung auf abnnlid f(deinende Heuserungen Des beil. Mugufins und Drigenes fo aus: gelcgt, Dáß Die Siòctée von gellen den gegenmártigen ferb, liden \&eib Des Mient(anen bedeuten, in uno unter meldem Der frübere paradiefifte unfferblide Fienfa werborgen fen. Im natůrliden ©omnambulismus růbre fich nun der erfte शDam und Der åuEere Menfd fey Der Serfermeifer, Dem Die Bemathung Des erfen ærenfぁien anbertraut lif. (nous conjecturons avec confiance, que s'est le premier Adam qui agit dans les somnambules, et le corps exterieur, cette tunique, est une espèce fte geôlier auquel fut commis la garde de l'homme primitif.) "©o lange Der Serfermeifer madt," (fábrt Der $\mathfrak{D i}$. fort) "/oDer nur Den gemodnnliden Edlaf ictaft, liegt Der innere Wenid. ges fangen in Den ign Gemmenden ßanden; fo bald aber Dee Rerfermeifer einen giulanglid) tiefen ©chlaf falaft, einen folden ©dlaf, in weldem alle Sinne gánglid abforbirt find, Dann fauttelt Der innere Menid feine Setten ab, und frei gemorden fủr Die gange 3cit, weldhe Der Sめlaf
 gen, welde ibin Befdmact oder \&aune eingeben, und Diefe seandlungen find faft immer unfern ©jemogngeiten,


## - 161 -

enfgegengefegt." - Das Bange facint luftig; alliit feken wir anfitt Des bier gebraudten Wortes: , inneree
 feit beginnt, wenn Det \{agmenfíb, Dè Wernumftmenia tief fallaft, fo lást fid diefe Darfellung borren, Die übrigens bier nidit als poetifaes bilo, fondern gans emfflyaft gemeint iff.

Pag. 223. 204. Guérison d'un catarrhe accompagné de constipation. Par M. Deleuze. - Unbedeutend.

Pag. 225-234. Description du baquet magnétique composé, de M. Wolfart, à Berlin. Par M. Brosse.


 Den iff.

Pag. 235- 40 . Reflexions sur l'article précédent, suivies de l'extrait d'une note communiquée à la société magnétique, par M. le docteur ${ }^{* * *}$, éèveve de M . Wolfart. $\rightarrow$ Die $\mathfrak{R e f l e r i d n e n}$ find bon Deleuge, und betreffen einige ifm nstbig facinende Berbeffrungen des
 2uğมียeidnnendes gefunden.

Pag. 241 - 256. Commentaire et observations sur les expériences de M. de Rei/s, Professeur de chimie à Moscou, par M. le Marquis de Puységur. - Entbált Die Zaweifel gegen Die Beobadtungen Des $\mathfrak{P r o f}$. $\mathfrak{R e u ß ,}$ auf welde defien $\mathfrak{A n t w o r t ~ f a j o n ~ e r f o l g t , ~ u n d ~ i n ~ u n f e r m ~}$ 2rcdiv ( $7 . \mathfrak{B} .3$. ©t. ©. 35.) mitgetbeilt iff.

- $162-$

Pag. 857 - 877 . Recherches historiques ${ }^{-}$sur le magnétisme animal, principalement dańs l'ạncienne Italie, sous les Empereurs, et dans. les Gaules. (Suite de la ade partie. - Des Oracles, et des guérisons par les songes.).
g. 2. Inscriptions antiques qui prouvent les apparitions en songes, d'Esculape, Isis et Sérapis. Continuation des guérisons par les songes. - Justification de quelques remèdes prescrits par les songes. Die Ueberiarift gitebt Den $\mathfrak{I n}$ galt bintånglid an. -

Pag. 278 - 281 . Varietés. Par M. le baron d'Hesin de Curviliers. - Unbedeutend.
 f(sefte.)

Siefer:

## III.

## 

## uiber ben <br> tbierififen Magnetizmus.

1. Sdreiben an ben Serauggeber, Profeffor Dr. Riefer.
 sungen, weldoe Der Magnetismus Darbietet, audd mefss reve, welde Die ©inmirfung Diefer ßraft auf æerfonen, Die eitrer Manipulation beimotriten, bbre Daf der Mags netifeur aud auf fie mirfen molfte, befiátigen; in ©ans
 nidt $\mathfrak{z u}$ baufig zu feyn. , 2us diefem ©riunde boffe idp Dás ©ie, Hodsuberefrender Sgx. Profefior, Die polgende sielleidet nidt gans unwidtig finden dûtfen. Sbre bolls
 bürgen.

Im Towember borigen jagres eryielt idi von dem
 befuden, um einer $\mathfrak{A r t}$ magnetifajer Siur, Der at fitg untermorfent batte, beipumobnea. Ie weniger id das


## - 164 -

 tungen über den animal. Magnet.) befannt war, defo fatmeidelfafter wat mir eine (Einladung, Die mit meinem Intereffe fůr Die Sadje fo fefr unbereinftimmte, und id fáumte Daber niatt, in Begleitung eines andern, ebens falls eingeladenen Freanoeg, mid. fu ifm ju bafuigen* Diefer múroige Mann war damalg fdon feit 15 Monaten mit to farfen gidftif(den 2 Unfállen geplagt, Dak er feit lánger als eimem balben Jabre nicht mefr im ©tande ges swefen war, in feinem Simmer Gerum zu geben. Gerwos, lide $\mathfrak{M l t g n e i m i t t e l}$ batten feine finderung verfdaffen wols
 flcinen $¥$ reubipijen Etadtden an Det Elbe, faton mans dem Siranten Der Art Durd ©treidjen Şülfe beridaft Gabe: Gr befalieft mit Bemilligung feines $\mathfrak{M t s t e g}$, Dent Werfuc) mit dicien 刃anne zu maden, und lást ign zu dem Ende an beffimmten Tagen Dusd feinen æ3agen bon Ufen nad $\mathfrak{R}$. Golen. Wie sbirfung Der erfen Dperation wat fo bedeutend, Daf det firante fogleids im Etande war, nidt nur mit Reidtigftit und ogne Sruite in bet ©tube umber gu gefen, fondern aud, Dutw ju grofe gretube über Die fanclle Benefung verlettet, ubet Dié Strafe weg ju einem Freunde zu eilen, um ibm felbft Die angenefme æaduridt mitjutheilen. ひber wäbrend Der Operation Gatte Der Srante ffarf tranfpirits, auf Dem Wige in freier Ruft gefaicht eine Erfátung, und Die Franfleit fegrt wieder. Seght fann ifm der firte nur $\mathfrak{j u}$ ciner lamg famen Genefung foffnung madjen uno ble Sut mit Dem etreiden wisd alfo modentlid) awels

## - 165 -

wis breimal fortgefegt. als id) mit meinem gireunbe ju ifm fam, waren fapm einige Woden feit Dem erfitn glüfliden $\mathfrak{b e g i n n e n}$ berfoffen. Die Wirfung nady Den jeDesmaligen ©treiden war Sranfpiration und freie Wes weegung ofne Prüfte in Der ©tube getwefen, nad I odee 2 etunden aber wat das alte lubel wieder zurưfigetefrt; Dentody war Der Glaube und Die Soffnung Des Sranfen feft geblieben. Es war an einem ©onntage früb um Galb 9 Ufte, ald idf mit meinem $\mathfrak{b e g l e t e r}$ in Dem Scaufe Des ginangratts anfam, wo fid bald nod cinige andere freunde Deffelben berfammielten. Das gute grubfuti wurde Durd angenebme Untergaltung gemárts, Die abey Dod am menigften den 刃Ragnetisimus jum Segenfande batte. In Destefung auf féine Pur ersablte Det finany, ratb mix Die faton angegebenen umfande. $\mathfrak{u m}$ galb cilf uhr fami Det Şirte, ein falidfer, nidt gang ungebildeter \&anomann, und nad eirer balben Gtunde begann die Operation. Der Pranfe mufte zuvor alles Metall, Das et nur irgend an fidt trug; ablegen. Es ift nidf $\mathfrak{j u}$ bermutgen; Daß Der şirte irgend eime ©drift über Den Sagnetismus gelefen batte, da ifm felbft diefer same unbefannt war, um fo mebr 「adeint diefe foderung, alles Metall ju entfernen, ju bemerfen zu fern, und dafür $\mathfrak{j u}$ fpredien, Dás die furmetfode des Sirten witflid nidts anbers als Magnetismus if. Damit fimmte Denn aud feine Operation felbf ubberein, welde in freuzweifem
 beftand, mobei, wie Die Bewegung Der Eippen geigte, leife Worte gefproden wurder, wagrend feine Mufmert

## $-166$

fantfit fiatbar auf Den Sranten fixitr trar. . 3ulegt purbe aus eineat flåddjen eine flûfigfeit, wie es Thbien, ein Del, in Die Belenfe eingerieben. Die gange Wanipulation modte etma eine balbe Gtunde Dauern. Fon einct Reigung zum Sdiafen war bei dem Mranfen niidts zu ppůren.
 ©aritte von Dem Sranten und Dem Scirten, raudte meine Wfeife und beobadtete den Worgang, und jwat gant und gat nidft mit befonders angeftrengter Mufmetis famfeit, welde aud dabei gat nidet notyig falen. Ses gen Das Ende Det Dperation aberfiel mid ein fonders Gates ©eefưbl von Muridifit; id) mufte zu miedergoltens malen gágnen und fámate mid nidt senig bor ben शinmefenden. Wald darauf empfand id Uebelfeit uno
 Die bellen sropfen auf Der Ctitn fanden. Es war mit, als ob id umfinten folle, uno nur Durd Goncentritung aller Geiftesfraft fonnte id midd Dagegen faủken. Enos İid extláre id Der ©sefelfaft, Daf id. mid nidt wobl befinde, and entferne midy manfend und bon meinem

 einigen Minuten berándert-fid Der Zufall. Won Der Shagengegend biz zu Den fujfitien gin entfeyt eip fo fartes Cttomen in meinem Sisper, als ob ourd alle Cefáge eine fluffigfeit binabfiffe. Zugleidy tegrt alus máblide ein Gefügl des Befferwerdens suxutat. Das Eranfpiriren' borte mit Dem Mafange Des ©tromens auf,

## $-167^{-}$

mit weldem ein Cátwades̀ Gcfưbl won Safte berbunben war. Etma eine balbe ©tunde lang fiflite id nod einige Mattigeeit, danit aber befand id mid bolfommen wofl und das Mittagsbrot famectie mir fo gut, als ess nur irgend der Fall gewefen war. ßu bemerfen if nod ings befondere, daE diesmal die Operation Des Şirten bet Dem Sinanjraty gar feine witfung berbotbradte; aud Dic nod nie mangelnde 2usbunffung war ausgeblieben.

Entfegt nun die grage, woger Dicie Erfdecinungt So mue id. guvor gang 'ausbrůctiad bemerfen, Dás id mid fowol vors als nadjer wollfommen wofl befunden Gabe, DaE id yon Dem fleinen wbege nidt im Geringten ermúbet wat, dag wit borfert uns fefr beiter, ja jobias. liiad, unterbielten. थud erinnere id mid nidt, jemals in einem digntiden Bufande gemefen-gu fenn, insbefons Dere babe id nic diefes étromen Durd alle befáje Des sobrpers empfunden. - ja fiel Dafier rogleid auf dea Gedanfen, mir dic Grideinung als eine æirfung des sỉagnetismus ju evflåren. Jah fand vielleidet in fattes rem 凡apport zu Diefer fraft als Der finangraty und zog Daber nad befanten demifarn Befegen die ganje wsits fung an midf, fo dás jener nidts dabon empfand. Wit Diefer $\mathfrak{\mu n f i d t}$ fimmte menigfens Dé biefige fofrath Dr. Diberg; Dem id Die ©ade ergåglte, ûberein. Rum Der Şirte f(bien etwas $\mathfrak{A}$ egnlides fu Denfen. (Et erjáblte, Dás ifm fabn eir ablilider gall begegnet fen. mágrend er ein aud an cict leidended frausmimmet begandelt babe, fed einer gegenwártigen greundin aud ubel gemocden, fo daf fie julegt in Dymaddy gefaller

## - 168 -

toäre. ©r meinte gugleidy, es márDe mir ber 3ufall nidts fdaden, viefmefr redt wofl befommen, weldes denn aud wirflidi der gall war. Dem finanzratg tietg er, Dod fainftig Siemand bei Der Dperation suzulafien, weil Die Wirfung, twie er jeģt felbft fábe, leidft dadurd geftiot therden tonnte: ein $\mathfrak{R a t 5}$, Dem id wolfommen beifitimmte. Jab babe es dabet aucl abfidtlid vermieden, Den Finands rath $\mathfrak{z u}$ Eefudien. ©o siel weiß id indeffen Durct ange, ffellte erfundignngen, Dás et Die Rur bis̉ jeegt fartgefeg̣t und, Das feine Gefundreit fidf Dod) fo weit gebeffert bat, Dáser nut obne Struafe, obgleidy nod mit einiger $\mathfrak{B e s}$

 givifden ibim und Dem Scirtent Ctatt findet, Der aud) ausbrůclich áukette, DaE er auf æerfonen Des anderia Seídlectts wéit frâtiger wirfe. Wemerfen musida aud) rodi, Dak derfelbe, gerade fo wie einige spagnetifeure, Daruber flagte, DaÉ ign Die Befaniolung angriffe, und DaE et nidt im ©tanbe wate, an ciluem Sage swei $\mathfrak{\text { Werfonen }}$ zu befanideln, eg můgten benn beide von verføiedenem Gefduledte fenn.

Dié iff das factum, weldes id Styen, Scr. ærofeffor, mittlyeilen wollte. Sie werden am beften Darúber urtbeis Ien fonnen, ob es midtig genug if, um als Beobadtung. in $\mathfrak{I b r e m} \mathfrak{A r d i v e}$, aufgenommen zu werden. Wenn id mid) in meiner (Grtlartung Des ersåblten Borfalls nidet geirtt babe, fo moddte. idf faf glauben, daf id biel
 Dafur fadeint aud bie einigemal bon mir gemadte Ers'

$$
.-169-
$$

fabrung zu furecen, Das id Durd blokes etreiden Des Bacfe mit fixittem willen von ßabnfamerjen befteiet worden bin.

Nud in meiner gamilie babe id berfdiedenemale Erfolge bon. magnetifめer Einmirfung bemertt. Meine. frau bat dagu einiges Talent, menn diefer $\mathfrak{N u g ̧ o r u a t ~}$ werfattet $\mathfrak{i f t}$. Durd Etreiden bat fie námlid) einigemal unfers fleine breijábrige そotter von \&eibfamerjer un: Dhrentwang befteiet. Das einemal farte Das Sino.
 im $\mathfrak{b e t t e}$, nod) auf dem arme, uito fajien nuid Dem wurfte,
 Die Wutter (fie fernt Durct mid) Das 3agnetifiren ine
 leib gu feeichen. Sie legt zu Dem ©nde das §ind auf Das ©apga und freidit eg mit gelinder weruigrung ûber die Serggrube und den Reib. Saum ift dies eine winnte lang gefdeffen, als Das @dreien aufbert, Die gugen fangen unter $\mathfrak{B e r d e c h u n g e n ~ a n , ~ f i c h ~ o u ~ f i c l i e f e n , ~ u n d ~ d a s ~}$ Sind falaft cirt. Etpa nady einer balben Stunde madt eg wiever auf und fareiet aufs neue iver ©dmmerjent indences jugleid Dic Wutter, bittet, es micder ju fteiden, und mit der feand nad der Miagengegend Ginetigt, um Die ©telle ju begeidnen, wo Das Etreiden gefdeffen for. Segt folgt mieder viefelbe wirfung, aber dee ©chiuf Dauert 2 biz 3 ©tunben, woralf Das uebel willig ges Boben iff. Wei Dem gnfall won Ofienswang frict meline grau fo. leife uber pus frunfe Dyr weg, daf fie ef
 und Einfalafen folgte und oas Uebel geboben war. Ob idf aud folgenden Worfall brerber rednen folf, wial idi Dabin geftellt fenn laffen. Wein altefter Cobn (jetzt $7^{\frac{x}{2}} \mathfrak{J a b r} \mathfrak{a l t}$ ): befam in feinem 2 ten $\mathfrak{J a b r e}$ eine sinddenanfdmelluag an bei cinen fand und an einigen Fingarn. Wir braudten Die bom sargte berordmeten SRittel, ©inreibungen und Seifenbdoer. Das Uebel au Den Singergelenfen mutde Dadurat geboben, Das an Den Sanofnochen etmas gemindert. Im Dritten Jabre, in Grůblinge, weridimmerte fid Die Şand aufs neue und es bildete fich am dritten Geffenfe Dez sittelfingers eine Art Mbfcés, auf welcten Pflafter gelegt murde, wábrend wit mit Dent æaden und Ginreiben fortfugren. Die Befdroult milderte fid. wieder etmas, im @bice ents fand eine Deffnung, aus melder geudtigteit fos. Dié Dauerte einige Wocien, morauf Die Deffnung gubeilte. Im gruflinge feines 4 ten Jabres vermebrte fid Die Bes fdmulft mieder uno mir fúrdfeten nun immer mefr,
 bei det sutrer bie $\mathfrak{A n g} f$ megen Des beborfefenden Ucbels cinen febr boben Grad erreidfe, fállt fie darauf, die Seand fu freidjen, und - nadi 3 Sagen war alle 2 ns Fidmellung berfdmunden und feitdem if bic fand fo gefund, wie die andere. Jid bemerfe nur nod, dan bei Dicfem Dritten Mnfalle-Des Uebels meder Seifenbàder nod (Einteibungen gebraudit morden maren, und Darum if
 magnetifare Streicjen jest die Seilung allein bewirfte.

Mber ic) mag feinem Urtyeile cinç Sadgeyfandigen borgreifen.
 (Frfabrungen, Die fid) mir von ber magnetifafen ©inwiws fung in meinem leben Datgeboten baben. Cie find bon wenigam Belange, aber Die Beobadtungen find reia und To get:au, als id fie nur immer anjufellen bermodite. Sbrem (ermefien bleibe es gang anbeim geftellt, ob fie fid 3u ciner $\mathfrak{B f f e n t l i d e n ~ B e f a n n t m a d u u n g ~ i m ~ M r d j i b e ~ e i g e n e n . ~}$ ©elbf von Der wabrbeit Deṡ ฒagnetisimus aufs feffefe uberjeugt, fann id nidts inniger wúnfden, als oaf Diefe Ueberjeugung fid immer mebr verbreiten mage. Genvis bat unier Zeitalter eine Naturfraft סaria entpectif Die nidt blos in mediginifaler, fonders aud in pindolos gifcher Seinfidt von Der bodefen widftigfeit if und in beiden Seinfidten Die fruditbarften und intereffantefien Refultate boffen låst.
©゙enefmigen Sie ic. Deffau, 20. J̇ul. 1820.

Ridter.
2. Neue Sdyriften über Den thierifden Magnetiomus.
 Gelefrten, álteren Şandidriften und feltenen bous あern. Mit befonderer ఇủaffint auf Maguetismus. Serauggegeben yon Jobann friedria bon

Spener. Zpoite ©amnluing, Franffurt am spl. 1820. 8. ( 1 そtglt. 16 gr.)
2. Die jưngfe Interfudung, Die ?Rotne in Dưlmen
 Doreutterbeff. Preite 'bon reuem, Darchgefes $\therefore$ Fene Muflage, Dorften, bei $\Omega$. M. Sdurbolg. 8. (4 gr.)
3. Défense du Magnétisme animal contre les attaques dont il est l'objet dans le Dictionnaire des sciences medicales, par J. P. F. Deleuze. I. Vol. 8.. Paris 1819.
4. De la cause du sommein Iucide, ou Etude de la nature de l'homme, parl'abbé de Faria. Tom. I. Paris 1819. 8.

$$
\begin{aligned}
& \text { (i) } \quad \begin{array}{c}
3 \\
3
\end{array}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ! : : } \because \therefore \vdots: \because
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { •: : : . : : : : : . . . } \\
& \therefore \text {; } \\
& \because \because!\vdots i \quad \vdots \quad!: 口
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \therefore: \quad \because \quad: \quad 1 \\
& ; \\
& \because ; \quad ; \quad \dot{i}:
\end{aligned}
$$


[^0]:    20．VIIL．\＄ifto $\mathrm{t}_{0}$

[^1]:    

[^2]:    *) In glciden ©inne lákt Cbafteppear den Banqubo ou Mrago bety fagen (arct. I, Gc. IV.:
    . . Oftentimes, to win us to our harm, The instruments of darknefs tell us truths; Win us with honest trifles, to betray us In' deepest consequence:

[^3]:    *) Sore oben crwabnte greunbin muste bei itren suftiten
     3u, lipgen.

[^4]:    *) In Der Wibet fommt blo der exfe Mame cinigemal, atce
     23, 34.) Der Same icez feţern foll sernutgting extebaz
     Cungel gcraxdt tat.

[^5]:    ＊） $\mathfrak{D b}$ dief gleid，bei Yefu nidt gefáab und aud nidit nọthig soar，fo fieft man dod bieraus，wie gefdidt fenutnifreide Elubleger und Beidenceuter jene（nad）Wiarci 16，1．Yuć 240 x．2．3．）nur beidtofiene，aber nidt ausfubrbar gelvefene ©ite bung Jefa in feineai ©rube bier anjuwenden wufteri．

[^6]:    *) Diefe goce gat fid tuabrideintith Da serlorcu, ats Dic Srante in gefuncen Suftand getiot tatte, daE ine meier Spr. Dr, Gruber nod fonf Iemand Ie:gleiden Bigurn cinffecten peirbe.

[^7]:    ＊）Der laute 2ubzr megrercr annefenden gleid）bei meineus （Cintritt in סie Ctube：＂jest fommet er！＂und Der ほillfous men，mit dem mid andere nabe an ibr fegende Perfonen empfingen，formte ige teidt su mifien thut，Das id jegt voe ibr pando

[^8]:    -) Dieß termutgete id in jerien Ki:genbliden nur; einige bes wágrte YRánner aber verfayerten miø fpátcryin, DaẼ ab soinflidy fo gefdegen fot.

[^9]:    

[^10]:    
     so. vilu. sft on

