# A $\mathbf{r c h i v}$ <br> für $\mathbf{d e n}$ <br> thierifchen Magnetismus. 

Herausgegeben

$$
\nabla 0 \mathrm{n}
$$

A. W. Nordhoff
practifchem Arzte in Osnabrück.

Erfon Bandes Zweites Stück.

$$
\text { Jena, } 1804
$$

Im Verlag des Hofbuchdrucker Göpferdts.
-

1

## Inhàt

8) Fortfetzung des Tagebuchs dor magnetifchen Bo:
handlung der Mad. B, von Tardi. 8. \&
9) Fortfetzung der phyfiologifchen Bemerkungen iber
den thiesifoheh Magnetiomus von R. If

$$
\begin{aligned}
& \text { ※. . : . : } \\
& \text { : } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

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

## Fortletzung

destagebuchs
det.
magnetifchen Behandlung der ${ }^{\mathbf{M a d}} \mathbf{B}$.
von

$$
\mathbf{T} a \mathbf{t d} \mathbf{i}_{\text {. }}
$$

Auguft 1. Die beyden Krifen am erften Auguft waren fohir unoolikommen, und fie fellten nichts Intereflames dat; aber nach Verlauf der Krife des Nachmittags, hatte ich Gelegenhieit eine ziemlich foni derbare That fache zu beobachten. Ich hatte Mad B، halmitt und auf die gewöhniliche Art Waffer mag̣netifirt, was fie gewöhnlich bey ihten Mahlzeiten trank: Ich liefs ihr die Bonteille, die diefes Waffer enthielt, und da ich mein Gefpräch mit ihr fortfetzie, bemerkte ich, dafs fie diefe Bc.iteille fo auf den Knien hielt, dafs fie noch ungefahr 4 Zoll von ihrem Magen entfernt war. Madam B. argwöhnte nichts und ich felbat dachte jetzt nicht weiter daran, wa's ihr davon widerfahren könnte. Kaum war $1 \frac{1}{2}$ Minute verfoffen, als jhren ganzen Körper ein allgemeintes Zittern befiel; fie warde blafs, ihre augen fchlollien fich, Ge legte Nordh. Urch. 2tes St.

A
fich
lich an den Rücken des Lehnituhls und warf plötzlich die Bouteille von fich, die ich dann gefchwind wegzuräumen eilte. Wenige Augenblicke nachher fagte fie mir von Celbft, dafs fie noch in der Krife ley. Die konvulfivifchen Bewegungen, ohne lehr heftig 20 feyn, dauerten noch immer fort; aber durch vieles Kalmiren vom Kopfe bis zu den Füfsen gelang es mir endlich, fie $\mathbf{2 u}$ befänftigen, und nur dann ertt konnte ich fie darüber bëfragen, was fie empfunden hatte. Diefes Wäfler, fagte fie, hat meirien Magefi zu fehr geladen und meine Nerven ermattet. - Wird das emingo. Folgen baben? - Nein, 'eq dauerte nicht lange genug; es hat mir aber für jetzt gar nicht wohl gethan. - Wird Ihre Krile Mdrgen dadurch geftört werden? - Im Gegentheil; wenn meine Nerven mehr ormattet find, wird meine Krife noch beffer feyn. -

Diefe plötzliche Wirkung, die das magnetifirte Waffer auf Mad, B. verurfachte, unterftützte meineăltern Erfahrungen und überzeugte mich mehr als jemals, dafe Glas und Waffer die gröfte! Verwandtfchaft mit dem allgemeinen Fluidum hate; dafs diefes im Ranme verbreitete Flnidum unarafhörlich und durch fich Celbft puf alle Wefen wirke; fie belebe, zerförre und wiedor belebe. Ich begriff auch, dals, wenn unfer Wille dadurch, dals er in uns die Energic, welche wir zu den Bedïrfniffen deł Kranken verwenden, vermehrt, diefem Fluidum meihr Wirkfamkeit auf den Kranken getien kann, er doch keineswego wefentlich nothwendig if, und dals in gewiffen Fällen das Fluidum allein feiner eigenen Wirkfamkeit überlaffen, auf emen Kranken. Wirkungen harvorbringen könne, die
wir. auf andere verchieden disponirte Kranke nur durch die Kraft es zu leiten und durch die Vertătdung feiner Wirtafamoit. durch unfern Willen er. bahen würden.

Dies hängt natürlicher Weife mit den Somnam. bulismus zufammen, welchen die Natur in gewiffen befondern Krankheiten allein hervorbringt, wie mehrere Bey「piele zeigen.

Auguft i. Am Morgen des zweqten Auguftès zeigte fich nichts belonderes. Die Krife am Nachmittage war febtr gut und danerte béynahe eine Stündé; aber Gee gab minir nicht viel Auffchlülfe." Madam B. wiederholte heynahe auf alle meinè Fragen diefélbén Antworten, die fie mir fchon in den vorigen.Krifen efegeben hatte; ; Şehen Sie Ihren Magen, fragte ieh fiep - - Es ift weit weniger Schleim da; aber dogh noch wiel, - Werden wir nicht, dahin kommen ibn ganz zu löfen? - Es wird ipmer noch ein ..wenig zurückbleiben; aber nicht fo viel, um mir läflig zu werden. - Was wird ihn dann, auHë̆fen? - Der Magnetismus, und das:magnetifirte. Waffer wird ihn dann :abführen. - Würden Sie nicht wohl thun, diefem Waffer noch etwas zuzuletzen? - Ich varmuthe, dafs ich. noch Weinfteintahm oder ein wenig Salpeter zufetzen könnte. - Aber ich fehe nichţts Entfcheidendes darüber.. - Man darf mich nie etwas nehmen laflen, was ich nicht fehr deutlich gefehen habe.

Wenn: man auf die: Ungewandheit und das Z (uvorkommen, was ich in meine letzten Fragen gelegt

A : hatte,

## 4

 Tagebuch d. magn. Behandlunghatte, Rückficht nimmt: fo wird man fich über die Ungewifoheit nicht wundern; welche in der Antwort meiner Kranken' lag, in' der teh 'dis Meinungen und Vorurtheile des wachenden Zuftandes erweckt batte. Der Verfolg wird es deutlich machen, dafs ihr Inftinkt 'nichts als magnetifirtes Waffer für fie forderte', und 'dals diefes Waffer hinreichte, úm den Schleim gánżlich abzuführen, Ich fuhr fort: - Sehen Sie lhte Würmer? - la: fie find noch immer in denfelben Zuftande, - Sehen Sie ein Mittel, um Gie zu zerförren? - Ich fehe noch keins - als dafs es noch nicht Zeit ift, fie zu tödten. - Meinen Sie nicht, .dafb, wenn diefer Zeitpunkt da wăre, ich auch ein Mittel rehen würde?

## : Sehen Sie ihr Herz? (bey diefer Frage nahm

 ${ }^{1}$ Mad. B. mehr als jemals eine deutliche Mine des Erfchreckens an; fie drehte fich plötzlich um und fchien weinen zu wollen ).' - Warum find fie fo betrübt? das machte mich lehr trantig. - Wir werden oin Mittel finden; ich will es, - Deflen bin ich nicht gee wils, and ich fehe bis jetzt noch keins - nur den "Magnetismus. - Welche Wirkung hat er auf diefes 'Gefchwür? - Wenn Sie Hhren Daumen bewegen, ${ }^{\text {fo }}$ fcheint es, als wenn er zetquettcht, und die Materie, die es bildet, zerrieben wird. - Wir werden "es gänzlich " rerfthwinden machen. - Das ift mir "nicht gewirs. - Nehmen Sie noch keine Veränderung wahr? - Keine.Ich verliefs einen Gegenftand, der meine Kranke - fehr zu ermatien und zu betrüben fchien, und ging stu andean Fragen über.

Sehen

Sehen Sie den Tag Ihrer nächf̣en Epoche? Es ift noch ungewifa, ob es der, 25 te qder ${ }^{2} 6$ te feyn: wird. - Wird fie retḩhlich feyn? - Sehr. - Wie, lange wird fie dauern? - Anfảnglich 4 Tage und dann unterbrochen his zum $\grave{\text { ten Then }}$ Tage. - An welchem Tago werden Sie eine gute Krife haben? - Am Sonnabend des abends., - Um wie viel Uhy mufo; ich Sie dann magnetifiren? - Die Stunde thut für diesmal nichte zur Sache. - Wann werden Sie wieder. des Morgens und Abends gute Krilen haben? Morgen über 8 Tage. - Werden fie lang feyn? -s Sie werden von $\frac{1}{4}$ Stunde big zu $1 \frac{1}{2}$ Stunden dauern. Werden Sie aledann fehen können, welcho Krank-, heit Ihr Herr Gemahl hat? - Ich glaube fehr, dafo, ich es noch einmal können werde, aber fo bald noch nicht.

Als Madam B., nachdem So mich magnetifirt hatte, aus der Krife gekommen war, kalmirte ich fie. länger als gewöhnlich wegen der Ermüdung, die ibr, meine Fragen verurfacht hatten, und ich verliefs fie fohr rubig,

Augufi 4. Es fiel nichts befonders in der unvoll:kommenen Krife des 3 ten und des 4 ten Augufs des, Morgens vor. In der Krife am Nachmittage fing Madam B. damit an, mir zu lagen, dafs die zwey Glas magnetifirtes Wafler, welche fie des Morgens genommen halte, Gie nur 4 mal laxirt hătten, und dafag Gie noch zum 5ten male hătte laxiten muffen, wenn fie nicht durch einige Unruhen in ihrer Haushaltung wäre zu fehr angegriffen, gowefen. Deswegen bat fie. mich,

## 6

 Tagebuch d. magni. Behandlungmich, fie noch ein Glas Waffer während der Krife trinken zu laffen, um zu verhindern, dafs fich der Schlein nicht in dem Gedärme aufhalte und ihr Kolik ver-. urfache,

## Darauf fragte ich fie nach dem Uebel ihres Her-

 zens. Da es meiner Kranken fchmerzhaft $2 u$ feyn fchien, mochte ich nicht bey jeder Sitzung darauf: zurück kommen, weil ich überzeugt war, dafe es nur vermöge der Ausdauer und des Willens dahin zu bringen fey, ihren Inftinkt zu enthüllen und fie endlich ein Mittel dagegen finden zu laffen, Aufferderu war es mir fehr lieb, jedesmal zu erfahren, dafs der Magnetismus, den ich Morgens und Abends gegen diefes Uebel anwandte, einige Veränderung hervorgebracht hatte. Ich wurde an diefem Tage fehr angenehm überrafcht, als ich meine Kranke eine weniger traurige und erfchreckende Mine annehmen fah, als gewöhnlich. Ich fange an, fagte fie mir freudig, einige Wirkung des Magnetismus zu entdecken. Ich fehe immer noch diefe weifsliche und verhärtete Materie an der Spitze meines Herzens; aber es fcheint, als wenn fie anfängt, ein wenig. Bewegung anzunehmen und $\mathbf{z u}$ verfchwinden. - Wenn Sie Ihren Daumen lebhaft auf diefer Stelle bewegen, fetzt fie fich in Bewegung, und das Blut, was dann zu gleicher Zeit in Ueberflufs dahin ftrömt und was Sie darauf durch das Aarke Hauchen auf diefe Stelle wieder zurücktreiben, nimmt ein wenig von diefer Materie auf und mit fich fort. - Ach! heute fange ich an $\mathbf{z u}$ boffen, und wenn das fo fortdauert, wird das Uebel in drey Wochen geheilt feyn.Werde

Werde ich Sie auf diefer Stelle jedesmal länger, als bis jetzt, magnetifiren müflen? - Nein noch nichto Das Gefchwür hat noch nicht genug abgenommen, es würde za fehr dur den Umlauf des Blates fiörem. Wemn Ihr Herz geneferi ift, werden Sie darin anch noch gute Krifen haben? - Ohne Zweifel. - Das Uebel meines Herzens tragt freylich viel zu meinien Krilen bey, aber die Nerven thun doch das meifte: Sie find heute krank; weil fie von Schleim umgeber find. Wenn der Magnetismus fie diavon befreyet haben wird, werden Gie nicht mehr krank leyn, aber fe werden dadurch nur empfindlicher und reitzbarér werden. Daher kömmt os, dale Sie, da Sie weit flärkere Nerven haben, mich immer noch in die Krifa fetzen werden.

Seken Sie den Tag, wo thr Monatliches wiedet eintreten wird? - Es wird in 12 Tagen anfangen. Rechnen Sie von heute an? - Von Morgen an gerechnet, wird es in der Nacht vom inten zum isten anfanger. - An welèhem Tage worden Sie alsdann lhre beften Krifen haben? - Amin sten Tage des Mo: natichon. -

Auguf 5. Die Krife am 5ten Nachmittags war Rehr gut und ich benutzte fie, um die Fragen an meine Kranke äber ihren Zultand zu erneuern. Sie fah noch nichts mehr; als was tio mir bis jetzat fchon gefagt batta. Ich bat fie, ihr Herz zu unterfuchen, und damit fie es beffer fehen möchte, wolte ich es zur gleich magnetifiren. Ich legre meinen Daumen und den Zeigefinger-zufammengefüge auf die leidende

Stelle und gab ihnen von Zeit zu Zeit eine fehr leb, hafte Bewegung, indem ich meinen Willen innerlicts fo viel als mir möglich war, verfärkte - Wenn Sie Ihren Daument fo bewegen, fagte fie mir, fo durch. flrömt ihr. Fluidum diefe verdickte Feuchtigkeit; ea fetzt lie in Bewegung und orweicht fie. - Spüren Sie fcnon einige Befferung? - Ja dio Feuchtigkeit hat fchon ein wenig abgenowmen, und wenn das fo fort geht, wird in 3 Wochen nichts mehr übrig leyn. Was wird aut diefer Feuchtigkeit, fo wie fie verfchwindet? - Sie geht ins Blut über, das es jedeso mal mit fich weggefüht, fo oft Sie durch Hauchen auf mein Herz̨ es zurücktraiben,

Wenn man fich einen Begriff davon gemacht hat, was ich leiden mufste, als Madam B. in der Krife vom 31 Julius zum arften male den Palypen im Herzen wahrnahm, wird man.über die Zufriedenheit urtheilen können. dię iọh am 5ten Auguft hatte, als lie mich verficherte, dafg es mir pndlich gelingen würde, Gie von diefer fürchterlichon Krankhoit zu heilen. Wie fehr hatte ich, nicht Urfache mir:an diefom Tage üher meine Standhaftigkeit Gläck zu wünfchen? hätte ich jedesmal meiner Kranken geglaubt, wenn lie mir ibren 'Tod als gewils verkündigte; hätte ich durc̣h die Furcht und das Erlchrecken, was ihr der gegen.wärtige Anblick eines nahen Unterganges einzugeben fchien, den Muth Guken laffen; dann hatte ich vielleicht nia iliren Inflinkt bis aum Erkennen des Mittels erbeben können, und häţe ich folboft meinen Krafien nicht vertraut, fo würde ich nur immer unzureichende und $\mathbf{z u}$.!̣hwache Wirkung auf tịe zuggeübt haben.

Dar Polyp würde Fortfchritto gemacht haben, und dia. verebrungswürdige Mutter einer Familie wäre alsbald auf die graufamfe Art verloren gewefen. Wenn ich. dae Glück hätte, , fie einem Manne, und den Kinderne denen ihr Dafeyn fo nothwendig war, wieder zu. geben, fo würde: es mir erlapbt feyn, mich deffen zu rühmen; aber nicht aus diefem Gefichtspunkțe halte ich jetzt die Magnetifeurs mit den Guten, was ich habe thun können, auf. Sie thun es felbtalle Tage, und find, wie ich, durch das Vergnügen, es gethan 21 haben, hinlänglich belohnt; allein es giebt doch vielleicht einige, denen diefe Digreflion nuitalich werden kann. Madam B, if nicht die einzige, dia auf diefe Art ein Vorgefühl von ihrem Tode gehabt, und inn zu eiper Zeit verfichert hat, wa iny Inflinkt ihr noch keine Mittel za erkennen gab, und indefa doch durch Mituel, die ihr bellẹ enthüllter Inftinkt Gie in der Fole hat entdecken laffen, genefen it. Dals alfo. der Magnetifeur, dem ähnliche Ausfagen gethan werden, lich ja nicht abfchrecken laff; dafs er vielmehr feinen Willen der Furcht des Kranken entgegen felle! Bisweilen wird er es vielleicht umfonft thun; vam Tode heilt man nicht, aber fehr oft wird er auf diefe Art das Varmögen des Kranken erweitern, er wird ihn nach und nach dahin führen, felbft ein Mittel $\mathbf{z u}$ finden, was er anfanglich unmöglich geglaubt hat.

Als Madan B. aus der Krife war, kalmirte ich fie. Darauf bat ich fie, wenn die heihe an lie käme, mich auf eben die Art za kalmiren, Ich war fehr verwundert, ale ich, nachdem fie eipige Augonblicke ibre

Hand

## 10 Tagebuch đ. magn. Behandlung

Hand vor mir von meinem Kopfe bis $2 u$ den Füfsen geführt hatte, fie wieder in die Krife fallen fah. Seit: dem 'widerfuhr ibr dies immer, fo oft fie es unter: ternahm, mich $2 \mu$ kalmiren, und ich konnte täglich den Grad der Stărke ihrer Nerven nach der Anzahl der Zïge, die fie mit der Hand, bevor fie einfchlief, machen konnte, berechnen.

Auguft 6. Am Morgen des 6ten neigte fich das Wetter zum Gewitter. Ich fand daher Madam B. fehr ermattet und ihre Krife wurde dadurch beffer. Ich that ihr meine gewöhnlichen Fragen und fie gab mir diefelben Antworten. Ich fragte fie, ob fie die Natur in fich arbeiteti fehe? -' Ja ohne Zweitel! antwortete fie mir; fie arbeitet auf einmal in meinem ganzen Körper, auf meine Nerven und mein Blut. Wie, erwiderte ich, arbeitet fie? - Während Sie mich magnetifiren, geht Ihr Fluidum in mich, es zirkulirt mit dem meinigen und ergreift den ganzen Körper.

Madam B. verordnete fich darauf 2 Glas magnotifirtes Waffer für übermorgen und fie kündigte mir an, dals aliefes Waffer ihr an dem Tage 6 Stuhlgänge machen würde. Ich konnte mich nicht enthalten diefe Wirkung des magnetifirten Walfers zu bewundern. Man wird fehen, dafs Madam B. im Verlaufe ihrer Behandlung oft davon zur Abführung Gebrauch machte, und ich habe gelehen, dafs fie in einem Tage bis 9 Stuhlgänge hatte, weil fie des Morgens blos 2 Glas von diefem Waffer getrunken hatte, was zufammen ohngefähr $\frac{x}{4}$ Pinte ausmachto. Aber, was noch mehr
mehr auffallend fcheinen könnte, it, dafs das magno. tifirte Waffer, was ich fie täglich bey ihren Mahlzeiten trinken liefs, fie gar nichit abführte', ob ich gleich,: um es zu magnetifiren, daffelbe Verfahren beobachtet hatte. Alles; was ich font noch that, wenn es abführen follte, war, dals ich, während ich ihr Waffer. magnetifirte, meinen Willen Co ftark, als es mir möglich war, darauf richtete, mit der. Abficht und dem Wunfche, das Vorbaben der Natur'zu unterftützen, ${ }^{\text {i }}$ fo wie es mir durch den Inltinkt mainer Kranken offenbar geworden: war,

Während dafs Madam 'B. meine Augen magnetio Girte, kam ihre Hand einmal gegen den Strich meiner Haare. Sie fprang lebhaft mit sinem Ausrufe auf, Was ift Ihnen fragte ich fie? - Ihre Haare haben eine ungeheure Menge Funken auf mich geworfen; es fchien, als wenn jedes Haar einen glänzenden Faden ablchickte; Ihr ganzer Kopf war im Fener. Hat Ihnen das nicht wohl gethan! - Nein, das ladet und greift mich zu Cehr an, Man wird Gich erinnern, dafs mir grade daffelbe in der erften Krife, die ich chemals der Demoifelle $\mathrm{N}_{1}$ gab, widerfuhr,

Augufi 7. Die Krife am 7 ten Nachmittags war ziemlich gut, und dauerte beynahe \& Stunden. Ma. dam B. befiatigte mir alles, was fie mir fchon über ihren Zuftand gefagt batte, aber nichts mehr. Sie fchien mir immer über ibren Polypen robiger zu werden, und, um ibren Wurm zu zerfören, verwieft fie mich auf die Zeit, wo diefer Polyp geheilt feyn wärde
12. Tagebuch d, magn. Bahandlung

Gegen das Ende ihrer Krife wollte fie auffehen, und in ihren Zimmar herumgehen. Sie fah wenig, aber doch genug um fich felbftan leiten. Als fie von ohngefähr vor einem Spiegelglạfe ftehen blieb, hatte fic kaum $\mathbf{z o}$ Sekunden da geftanden, als fie zufam-1 menfuhr, den Kopf mit.der Mine, als wetn'fie viel. litte, wegwandie. Darauf entfernte fie fich plötzlich von felbit, um fich einem Fenfter $2 u$ pähern, , wovon: Gie die Vornängd wegzog. Gleich darauf war fie wieder genöthigt, fich wieder zurück 2 z ziehen, und fagte: das ift herrlich, das ift fehr glänzend; aber es blendet mich und greift mich $\mathbf{z u}$ fehr an. In dem Augenblicke machte man viel Gerăulch in einem nahen Zipmer. Meine Kranke fuhr aufs neue zufammen. Bis dahin hatteich alles beobachtet, ohne ein einziges Wort 74 fagen; da ich fie aber erblafen und dem Uebelworden nahe fah, fragte ich fie; was : davon, wohl die Urfacha feyn möchte? - Ich woifa es nicht, antwortete Ge, mir, aber ich habe mit einem Male, grofso Belchwerden im Magen erhalten und aine Us. swhe, die fich im ganzen Körper verbreitet bat.:Haben Sie ein Geräulch gehart? - Nein, ich habe nichts gehört. - Ich führte meine. Kranke nach ihrem Lehnftuhle und ehe fie noch aus der Krife ging hatte ich nock Zeit fie von ibrer Unruhe, zu befreyen.

Anguft 8. Die Krife des.8ten ftelltef nichts Intereffantes dar. Ich fragte Madam B, ob Lie nioht biswẹilen ohne Gefahr würde ans Zuber gehen kënnen? Wenn ich nur halbweg fo fchlecht disponirt wäre, antwortete fie mir; fo könnte ich doch de in die Krife fallen und das würde mir viele Befchwerden machen. ${ }_{9}$

$$
\operatorname{der} \text { Mad. B. } \quad: \quad, \quad T
$$

Der Tag nahete heran, wo Madam. F ., wovon zu Anfange diefes Tagebuches die Rede war, eine centfoheidende Krife haben muffer Diefer Tag war feit langer: Zeit auf den, 10 ten diefes Monats bèfimmt; es war moin grölter Wanfoh diefer interellanten Kranken nëtzich zu leyn, und dem Eifer, den mir ihr Magnetifeur der Herr von H. au erkennen gab. zu entfprechen. - Aber für-Alles in der Welt hătte ich es doch nicht wagen wollen, der Krankeri, deren Behandlung ich perfonlich übernommen hatte, Abbruch zu thun, Wahrend der Kri.e dee Nachmittags .am 8ten theilte ich der Madam B. meine Fv ccht mit und 'bat fie, hierüber ihren Inttinkt am Ralh zu fragen. -Die Natur, antwortete fie mir, fordert, dafs meine Krifen dos Morgens um 9 Uhr eintreten. Ich filhle, dafs, wenn Sie fie ftören, dies nur e:ne Viertelttunde dauern witd; fie werden dadurch für einige-Tage weniger gut feyn; aber wenn'fie mir nicht andere Bofchwerden machen und meine Krifen nicht zu lange aufgefchoben werden, um fich in der Folge wiedor herzuftellen, fo dürfen Sie nicht unfchlüflig feyn, an dem Tage einer Kranken, die deffen mebr, als ich bedarf, zu nutzen. Ich fühle, dafs, wenn ich oft auf diefe Art gelört würde; meine Krifen mit der Zeit-fich verändern könnten; aber blos für ein Mal werden fie mir nicht viel Abbruch thun.

Auguft 9. In der Krife am gten des Morgens fing Madam B. von felbef an, fich mit ihren Würmern zu befchaftigen, und fie fagte mir mit der Mine eines fehr deutlichen Widerwillens, dafs einer von denen, die in einem Klampen zufammengeballt wà-

## 14 Tagehuch d. magn. Behandlung

ren, fich los gemacht hätte, dafs er fterben und fie inn bald von fich geben würde.

Am Nachmittage fuhrte ich fie abfichtlich auf denfelben Gegenftand zurück, and nachdem ich fie gebeten batte, fich felbft aufmersfam zu unterfachen, fragte ich fie: - Wo ift jetzt der grofse Wurm? Erift an Ceinem gewöhnlichen Orte, am Ende diefes -Gedärms (auf den Zw wö!fingerdarm zeigend.); aber -gegen Mittag kam er in meiren Magen. - Was machte er da? - Er kam herrein um. fich $2 u$ nähren; darauf kehrte er zurück und legte fich rund zufammen, fo wie ich ihn jetzt fehe. - Aber wie könıen Sie fehen, dals er in Ihrem Magen gewefen ilt, da er doch jetzt nicht mehr da ift? - Ach! ich fehe es lehr gut - und ich lehe es auch recht gut, dale er da Nahrung zu fich genommen hat. - Wovon hat er fich ge. nätırt? - Von dem Safte der Speifen, die ich zu mir genommen hatte. - Hatten Sie wohl fehen können, welche Speifen er vorzugsweife genommen hat? - Das kann ich nicht fehen. - Das war alles durch einander gemifcht. - Ift der Kaffee mit Milch, den Sie des Morgens, nehmen, ihm zuwider? - Die Milch hat er gern, - Der Kaffee ift ihm weder zuwider noch hat er ihn gern. - Woher geht er, um in ihren Magen zu kommen? - Bey diefer Frage bezeichnete fie an fich Celbft, den Gang des Wurmes, fo dafs fie mich fehen liefs, dafs diefes Reptil; in fich zufarmmengezogen, fich gewöhnlich am Ende des Zwölfingerdarms aufhalte und jedesmal, wenn es Nahrung nehmen wollte, fich längs des Zwöllfingerdarms loswickele. und durch den Pförtner in den Magen gehe. Ex folgt da, fagte lie mir, der

Länge diefes Fingeweides; dann gebt ein Theil Teines Körpers in meinen Magen, und der andere Theil bleibt bisweilen in dem Eimgeweide zurück... Wenn er fich genähret hat, geht er wieder an feinen Platz zurück.

Ich fuhr fort Kbinnen Sie fehen, feit wie langer Zeit diefer Wurm da ift? - Er ift da beynahe vier Jalire. - Mufs er noch viel grofset werden? - Er wird noch dicker als mein Daǘm und länger als eine halbe Elle werden; - Wie langer Zeit bedayf noch, um dahin $\mathbf{z a}$ kommen $\%$ Dazu reichten fchon $\propto$ Jahre hin, weil er jetzt $\%$ : da er mehr Kräfte erhalten hat, fchneller grofs wird. - Was würde darauf aus ihm werden? - Er würde fich nicht langer in dem Eingeweide, wo er jetzt it, halten könuen, ond fich in meinem Magen begeben, wo er mir viel' Belchwerden machen würde. - Ilt es Ihnien gewifs; dafs Sie diefen Wurm zertituren werden ? - Ia, ich werde ihn zerfören; aber'ich fühle, dafs es noch keine Zeit if. 'Man mufs damit warten, bis mein Herz wieder ge-nefen-ift.

Als ich fah, dafs Madam B. dem Erwachen nahe war, verfchob ich es auf Morgen um meine Fragen in Betreff des Warmes, den fie jetzt beffer als im Anfange zu fehen anfing, weiter zu führen, und ich wandte die wenige noch .übrige Zeit dazu an, um mit ibr noch einmal über mein Vorhaben der Mad. F. Morgen früh in der Krife beizuftehen, zu reden. Sie verlicherte mir aufs Neue, dafs ich ihr weiter kein Leid dadurch zufügen würde, ale dafs ich die Krifen
des Morgena blod 4 Tage lang eirr wenig' verfeblimmentre. Die Krifen amr Abend würden dadurch nickr merklich geföret werden.

Auguf/ 10. Am 10 ten des Morgens fing ich noch vor $8 \frac{1}{2} \mathrm{Ubr}$ an, die Mad. B. zu magnetifiren. thre Krife dauette' beinkhe : Stundent: aber fie war fehr unvollkommenc - Die Krife des Naehmittags war weit-beffer und ich verwandte fie dazu, om die Aufzueiklankeit meiner Kranken auf ihre Wärmer za .fixiren, 'fo grofs auch der Widerwille war, den fie, went fie fich damit befchaftigte, :datiber aufferte. Seben sie, fragte ich Gee, wie diefer grofse Wurm lich bat erzeugen können? - Er ift aus einem Ey entsprungen, welches ein anderet Wurm vori derfelben Art, den ich vor 3 Jahren tod von mirgigeben habe, abgelegt' bat. - Was thaten Sie damals um diefen Wurm zu tödien 3 - Ich nahm zulammengefetzte Pillen, um mich ven Kopfrah zu befreyen, und diefe tödteten ihn. - Konnten Sie wohl fehen, was es in den verfchiedenen Dingen, woraus diefe Pillen zutfammengefetzt waren, insbefondere war, was diefe Wirkung hervorbrachte? - In diefemil Augenblicke kánn ich es nicht lehent, aber ich glaube; dafs tch es ${ }_{8}$ wenn ich alle diefe Dinge hätte, bezeichnen könnto. ${ }^{-1}$ Hat diefer erfte Warm nur ein einziges Ey abgelegt? Es waren noch andere kleine Würmer von derfelben Art da, fe wurden abet alle zerftort, auller dieferms den ich jetzt noch habe. - Glauben Sie wohl, dafs Sie zu gleicher Zeit mehrere Würmer von diefor Art haben könnten? - Das glaube ich wohl; aber ich bin überzeugt, dafs ich dann nicht lange Zeit leben
kд̈nnte. - - Zuwey Würmer von det Gröfse wie diefer, würden fich da, wo diefer iff, fchon nicht auf. halten können. -

Ick fubr fort: die kleinen Würmer, die Sie in einem Klumpen zufainmen geballt gefehen haben, iverden diefo anch noch to grofs iwerden? - Sie werden bey weitem nicht to grofs werden; fie find nicht Vin derfelben Art. - Welchen Unterfchied bemerken Sie an ihnen? - Sie find anders gebauet; fonft find Ge weislich und der grộfsere ift röthlich. - Sehen Sie, ob diefer Haare erhalten wird? - Nein, die wird er nicht erhalten - Sehen Sie auch Ringe an ihm? - Ich lehe keine. - Wie grofs ift fein Kopf? - Et if nicht fo grofs; wie mein Daume; aber er if gröfser als meine Fingerfpitze (den Mittelfinger zeigend ). - Wie ift diefer Kinpf gebauet? - Er ift ein weenig heraufgebogen und vorn zugefpitzt. - Hat er einen Hals? - la. - Ift diefer Hals fehr dünne? 1m Gegentheile, er ift dicker als der übrige Körper; er macht eine Art von Wulf. - Ift der Kopf lehr lang? - (Die Kranke bezeichnete auf ihrem Finger. eine Länge von ohngefähr 9 Linien). - Hat diefer Wurm einen Schwanz? - Nein; aher er endigt in einer Spitze. - Hat er fchon Eyer abgelegt? - Ich tehe noch keine. -

Was für ein Uebel wưrde daraus entfpringen, wentr wir diefen Wurm leben liefsen? - Ich warde tinftens grofse Magenübel, häufge Ermattungen und Betabuangen haben. - Wie würde dies endinen? (Nach einer langen Paufe): Das fehe ich noch nicht; ther ich glaube, dals ich es bald fehen 'werde.
Hordh. Ltch6 2tes Sto.
B
Dic

Die erfte Antwort zeigt uns die Seele einer Somnambüle über die phybifchen Möglichkeiten, die fie mit einem Blicke wahrnimmt, erbaben, und die zweyte könnte zu beweifen fcheinen, dafs fie in diefem allgemeinen Gemälde nur nach und nach das Detail und die verfchiedenen Theile des Ganzen fieht,

Ich endigte diefe Sitzung mit den gewöhnlichen Fragen über den gegenwärigen Zuftand der Kranken.

Auguft 11. Die beyden Krifen am inten waren unvollkommen; aber ich unterliefs nicht der Mad. B. an diefem Tage ihren Herrn Gemahl vorzuftellen, auf die $\Delta \mathrm{rt}$, wie fie mich feit einiger Zeit darum gebeten hatte. Während ich zwifchen fie und ihn Zufammenhang herzuftellen fuchte, litt fie viel; fie hatte konvulivilche Bewegungen und heftiges Herzklopfen, was mich zu wiederholten Malen jewog, die Hand ihres Gemabls fahren $2 u$ laffen, um mich mit dem Kalmiren der Kranken zu befchäftigen. Der Zufammenhang war endlich hergeftellt; aber Mad. B. Cah ihren Herrn Gemahl nur noch auf eine fehr undeutliche Art, und fie verwies inn auf ibre Krife am folgenden Donnerfage. Sie bat mich darauf um ein Glas Walfer, um fich von der Unruke, die ihr diefer Verfuch verurfacht hatte. zu befreyen, und fie kündigte mir an, dafs fie die Nacht über davon noch fehr ermattet leyn würde.

Auguft 12. Als ich am $12 t e n$ zur Mad. B. kam, erfuhr ich, dafs fie geltern durch einige Unruhe in der Haushaltung fehr angegriffen gewelen, was ziu der Mudigkeit während der Krife des Nachmittags
hinżukommend, lie eine rehr Cehlimme Nacht habe durchleben laffen, Ich befchäftigte mich damit, fie des Morgens und Abends zu kalmiren. Sie fcblief einige Augenbiicke, aber fehr unvollkommen. Das Ungewitter am Nachmittage drückte lie vollends nieder: Sobald fie in der Krife war, fah ich fie eine mehr als gewöhnlich traurige Mine annehmen, und ich fragte fie eilig um die Urfache, Meine geftrige Unruhe, antwortete fie mir, hat mir fchon nicht wohl gethan; das Gevitter; was jetzt in der Luft war, vollendete das Uebel, Alles mein Blut ift jetzt in Unordnung; and ich Cehe, dafs mein Monatliches hetannahen wird. - An welchem Tage werden Sie es haben? - Es wird diefen Abend anfangen. - Um wie viel Uhr? - Ein wenig nach 7 Uhr. - Werden Sie dabey leiden? - Ich werde Koliken und heftige Schmerzen im Kreutze haben, und dadurch während der Nacht viel leiden. - Werde ich Sie gar nicht befänftigen können? - Sobald meine Regeln da find, werden Sie mich viel auf das Kreuz magnetifiren müffen, während Sie Ihre eine Hand flach auf meinen Unterleib legen, - Wird diefe Epoche lange dauern ? 5 Tage. - Wird fie auch in zu reichlichem Maafec feyn? - Die 3 erften Tage fehr.

Ich fuhr fort. .-- Wird diefe Veränderrung einige Ichlimme Folgen haben? - Meine Genefung wird dadurch verfpätet werden. - Bey meiner nächften Epoche würde mein Monatliches fonft ordentlich Leyn; man aber erft bey der dritten. - Werden Sie ton jetzt bis dahin immer Krifen haben? - Ja, für jetzs werden fie durch dia Unruhe meines Bluts in Unord-
'nung gebracht, und nicht fo gut Ceyn, als lie fonft gewefen find. - Wird diefe Unordnung die Heilung lhres Herzens auch zurückfetzen? - Ein wenig. Mein Herz wird in 20 'Tagen (den 3iten) vollkom. men geheilt feyn. - Und Ihre Würmer? - In Be. treff der Würmer giebt es keine Veränderung. Werden Sie in diefen Tagen einige Arzneyen bedürfen? - Nein, nur den Magnetismus werde ich nöthig haben, vorzüglich auf das Kreuz und den Leib und da ich Cehe, dafs mein Blut fich bisweilen nach ${ }^{2}$ den Kopf' drängen wird, fo müffen Sie alle Tage Ihre eine Hand flach unten auf mein Krenz legen und Ibre andere Hand auch flach, oft von der Stirn bis zu den Knieen fehr langfam herunterführen. - Aber 'wãhrend der ganzen Zeit, dafs ich den Monatsflufs baben werde, magnetifiren Sie micb vor allen nicht auf den Magen; Sie würden das Blut herauffeigen machen, und mit viel Befchwerden verurfachen.
n. Obgleich Madam B. an diefem Tage suffert nie-- dergedrückt war, wollte fie mich doch durchaus magnetifiren. In der Furcht, fie möchte dadurch noch mehr ermattet werden, drang ich jedesmal darauf, dafs fie aufhören und fich ein wenig erbolen mëchte. Sie thun mir durch diefe Unruhe, worin Sie find, nicht wohl', antwortete fie mir.- Die Natur in mir fordert, dals ich Ihnen wohlthue; ich kann mich da't'on nicht losfagen, und fatt mich durch einen dem 'meinigen beyftimmenden Willen zn uriterfützen, ${ }^{*}$ wie Sie es thun müften, Benehmen Sie mir nun -vollends durch lhr Mistrauen die geringe mir noch - Thbrige Kraft; Diefe Antwort der Madam B. gab mir E"

Veranlaflung zu vielen Reflexionen über die Dispofition des Geiftes, die der Magnetifeur mitbringen muls, und über die Aufmerkfamkeit, die er befitzen mufs, um durch feinen Willen die Wirklamkeit der Natur in feinem Kranken beftandig zu unterhalten.

Als Madam B. mit den Magnetifiren fertig war, wollte fie mich, indem fie ihre Hand mehrere. Male flach vor mir wegführte, kalmiren. Ich hatte oft bemerkt, dafs diefes Verfahren fie fehr ermüdete, fie mochte es nun in der Krife oder im wachenden Zuftande thun. Ich fragte fie um die Urfache davon. Nicht die Mattigkeit, antwortete fie mir, ift es, dis mich jedesmal, wenn ich Sie in wachendem Znftánde magnetifire, in den Schlaf hringt; es ift das Flaidum: und eben ietzt nahm ich die Urfache davon wahr. Wenn ich meine Hand von Ihnen wegführe, fehe ich Ihr Fluidun ausfrömen und es vermilcht fich mit dem meinigen. - Es zirkulirt in mir, und begiebt, fich nach meinem Kopfe. - Wenn ich Ihren Augen, die fchwach find, Fluidum gebe, fo ift das nicht derfelbe Fall.

Diefe Krife hatte beinahe eine Stunde gedauert; Madam B. erwachte und ich blieb obne Affektation noch bey ihr, uin den Ausgang der mir gethamen An: kündigung zu Cehen.

Sie beklagte fich alsbald über heftige Schmerzen im Kreuze, und endlich um 5 Uhr 6 Minuten fagté fie ihren Herrn Gemahl, dals ihr Monateflufs erlchienen ley. Sie war um fo mehr darüber beftürzt, da
fie nicht gewohnt war, die Zeit ihrer monatlichen Reinigung fobefchleunigt zu iehen, Ich magnetifirte fie mir alsdann auf den Unterleib und dem Kreuze, wie fie es empfohlen hatte, und fie fiel gleich darauf wieder in die Krife. Während fie fchlief und mir fagte, dafs ich ibrr viel Erleichterung mache, marfchirte von ohngefähr ein Regiment unter ihrem Fenfler vorbey. Sie hörte die Mulik und fchien viel Vergnügen daran zu finden; als abẹ die Tambours trommelten, hörte Ge nichts mebr und bekam hefiges Herzklopfen. Um diefes zu befinftigen, war ich genöthigt, diefe ganze Zeit über auf ihr Herz zu hauchen. Als fie wieder zu fich gekommen war, konnte fie mir nichte anders lagen, als dafs fie eine aufferordentiche Un: ruhe in allen ihren Nerven verfpüret hătte, ohne dafg fie wüfle, was dies möchte verụrfacht haben.

Auguft 13: Am ${ }^{23}$ ten hatte Madam B. eine fehr fchlimme Nacht gehabt, und die Krife am Morgen kounte fie nicht beruhigen. Die Krife am Mittage war der geftrigen gleich. Meine Kranke fchien fehr affizirt darüber zu leyn, dals die Unruhe ihres Blutes die Güte ihrer Krifen verändert hatte, Ueberzeugt von der ganzen Kraft unfers Willens, wenn er nur dabin frebt, das Vorhaben der Natur zu unterftuitzen, bildete ich mir ein, dafs es nur von mir abhienge, durch Milderung der Unrahe des Blutes und Wiederherfellung der Krifen diee Uebel wieder gut zụ machen. Ich fagte dies meiner Kranken, und bat fie mir fin Mittel daza anzuzeben. Sie dachte lange nach; danu fagte fie mir: Sie können mir in 5 oder 6 Tagen तlas Hellilehen, was ich haben mulf, wieder geben. Dazu

Dazu brauchen Sie mich nur alle Tage, Morgens und Ahends, bevor ich Sie magnetifire in die Krife zu fetzen und das können Sie dadurch thun, dafs Sie Ihre eine Hand flach auf meine Stirn und die andera auf meinen Leib legen; fo müffen Sie nur 5 oder 6 Minuten fortfabren und darauf Ihren Athem fark auf mich hauchen. Endlich müflen Sie fich mir gegenüberfetzen in einer Entfernung von 2 oder 5 Schritte und während 10 Minuten nichts anders thun, als meinen Kopf, indem Sie ihm Ihre Hand mit fpitz zufammengelegten Fingern zu halten, in der Eبntfernung zu laden, und diefe Hand von Zeit zu Zeit fehr langfam herunterführen. Sie müffen febr dafür forgen nicht eber $2 u$ mir zu reden, ale bid Sie fehen, dals ich eine ruhigere Mine angenommen babe. Auf diefe Art werden Sie nach und nach den Umlauf meines Blutes wieder herltellen, und meine Krifen werden fo feyn, wie lie feyn mülfen. Wenn meine Epoche vorbey ift, werden Sie, fatt den Anfang damit 213 machen, dafs Sie lhre eine Hand flach auf meinen Bauch legen, diefe Hand auf meinen Magen legen können; aber néhmen Sie fich (ehr inAcht, Ge nicht eher fo zu legen, als bis ich meine Regeln gehabt habe,

Ich lade alle Magnetifeurs ein, auf das, was mir Madam B. damals fagte, eine ftrenge $\Delta u f m e r k$ Camkeit zu beobachten, fie werden dadurch einer' grofsen Menge, bisweilen fehr befchwerlicher Zufflle, wovon fie oft die Urfachen nicht einmal ahnden, zuvorkommen. Wenn Gie einen Kranken magnetifiren wollen, fangen fie meiftens damit an, ibre Hand auf feinen Magen ziu legen," und os it gewifs, daf dies im Allgo-

## s4. Tagebuch d. magn. Behandlung

meinen das Mittel it, um den Zufammenhang defta eher herzuffelien, und eine fchleunige und mehr direkte Wirkung auf diefen Kranken auszuüben; allein wenn man diefes Mittel unvorfichtig bey einer Perfon des aridern Gefchlechts anwendet, fo kann es biswellen fehr gefahrlich werden, es kann Verwüftungen veranlaflen, gegen die vielleicht in der Folge fehr fchwer Mittel zu finden find. Ich bin überzeugt dala der Magnetifeur, wenn die Natur bey diefer Kranken einmal die Arbeit des Monatsfluffes angefangen bat, diefe Arbeit ftört, wenn er den Magen ladet, und auf diefen Theil die Kräfte der Natur, die lie anderswa nützlicher hingerichtet hatte, hinuberfiihrt Darf es ihn alsdann wundern, wenn die Kranke einige Un. ordnungen verfpirt, und wenn fie logar von Erftickungen und Kouvulfionen befallen wird; ift es dann nicht blos féne Unvorfichtigkeit, die man darüber anklagen muls? - Ith bin von einer grofsen Menge von Zufällen, die keine andere als diefe Urfache hatten, Zeuge gewefen. Ich könnte davon mehrere Beylpiele anfübren; aber ich begnüge mich damit, zu erzählen, was vor ohngefähr einem Ja!!re einem fchätzbaren Manne widerfuhr, der, kaum den Magnetismua kennend, einen Fehler beging, indem er an feiner Tochter einen fehr unglücklichen Verfuch machte.

Der Herr von S. C. ehemals Soldat, hatte hin und wieder unbeftimmt von den Phänomẹnen des Magnetismus reden gehört, Er wollie den Verfuch machen, feine Tochter, ob lie gleich über keine Befchwerde klagte. zu magnetifiren, um zu fehen, ob er picht einige Wirkungen bey ihr hervorbringen
köuṇ
könnte, Er legte deswegen, ohne an das grofse Leiden, welches er veranlalste, zu denken, feine eine Hand auf den Magen und die andere auf das Kreuz feiner Tochter. Die Demoifelle v. S. C. war damals nicht in der Zeit ihrer Epoche; aber fie erwartete fie' in ein paar Tagen, und ohne Zweifel war die Arheit der Natur in ihrer Gebärmutter fchon Cehr herangerückt. Als fie einige Minuten magnetifirt war, ver-' fpurte fie einige konvullivifche Bewegungen, die; weit entfernt den Vater abzulchrecken, ihn noch mehr anfeuerten Ceinen Verfuch zu verfolgen. Baid daraùf bekam Demoifelle v. S. C. Tehr heftige konvulfivilche Bewegungen, und da ihr Vater die Art und Weife, wie er lie bätte beruhigen können, nicht kannte, vermehrte er fie noch um fo mehr durch feine Gegenwart, und Celbft durch Cein Erfchrecken. Er war genöthigt leine Tochter in diefem Zuftande zu verlaffer, und fie brachte die folgende Nacht in beinahe unausgefetzten Konvulfionen hin. Man kann fich die Beftürzung eines Vaters, der Ceine Tochter zärtlich liebte, vorftellen. Als er endlich des Morgens erfuhr, dals fie ruhiger geworden ley, wollte er fich ihr nähern, aber kaum hatte die Demoifelle v.S. C. ihre Augen auf ihren Vater geworfen, als fie wieder in noch ftärkere Konvalfionen zurückfiel," die ihr in 8 Tagen nur einige Augenblicke Ruhe liefsen.

Der Herr v. S. C. über den Zufland, in den er seine Tochter gefetzt hatte, beftürzt, fchrieb darauf an mich im Tone eines empfindlichen und untröftlichen Vaters, und gab mir das ganzé Detail an', wie ich es fo eben dem Wefentlichen nach mitgetheilt babe.
hahe. Wäre ich in diefem Augenblicke Herr meiner felbit gewefen, um meiner Neigung zu folgen: fo. würde ich geeilt haben, ihm alle Hülfsmittel des Magnetismus anzubieten; allein alles, was ich thun konnte. war, ihm $2 u$ berichtea, dafs ich nicht $z w e i$. fole, dafs alles Leiden daraus entfprungen Cey, dals er feine Tochter in Umftänden, wo diefe Art des Magnetismus alles überfüflige Blut, was die Natur nach einen andern Treile führt, wach diefen Theil hătte leiten mülfen, auf den Magen magnetifirt hătte, dafs es alfo wefentlich erforderlich fey, den Blutumlauf wieder herzuftellen and das Blut herunter zu führen, dafs ich für diefen Zweck kein befferes Mittel fähe, als die Kranke beltändig in grofsen Bogen (a grand coarant) 24 magneriliren, und darauf die Hände fehr lange auf ihre Knic zu halten. Demoifelle v. S. C. ilt feitdom nach und nach wieder hergettellt, die Natur hat ihre Rechie weler angenommen und fie fühlt nichts mehr von einem Zufalle, der vielleicht ciner andern das Leben gekoftet hătte.

Diefes Beyfpiel, was ich unter vielen andern hier ẹzahle, zeigt uns, dals dér Magnetismus zwar nicht eine gefährliche Seuche ift, die man verbannen müfte, wie es zu der Zeit'\{cherzhaft genug einige von den Irrglăabigen, die fich an alles ftofsen, fagten; fondern os beweifet, dafs die Magnetifeurs, bey der Art, wie fie die Perfanen vom andern Gefchlechte magnetifiren, nicht vorlichtig genug leyn können, und dals Gie jedermal beym Anfange mit diefen Kranken, wo fie nicht über die kriti he Zeit Gewifsheit haben, fehr klog verfahrep mülfen, wenn fio den Zufammenhang
herftellen, indem fie ihre Hände auf die Knie Iegen und fict fehr in Acht nebmen, nicht den Magen zui magnetifirep.

Augu/t 14." Am 14ten fiel nichts belonderes vor, Ich wiederholte meine gewöhnlichen Fragen über den künftigen Zußtand und die gegenwärtigen Bedürfnifle meiner Kranken. Ich führte nach und nach ihre Auf, merkfamkeit auf alle ihre Befchwerden, die ich an ihr kannte, und lie gab mir beynahe dicfelben Antworten. So fehr alle diefe Wiederholungen mir auch zuwider waren: fo unterliefs ich fie doch nie, überzeugt, dals ein Magnetifeur die Fragen diefer Art nicht $\mathbf{z u}$ Cehr vervielfältigen kann. Der Zuftand einea Kranken kann fich yon heut bis Morgen verändern, ond diefer Kranke kann heut ein Uebel wabrnehmen, was er felbft gettern noch nicht geahndet hat. Man thäte Unrecht, wenn man lich deswegen in diefer Hinficht auf fein Helle ehen und auf feine Geiftergegenwart fützen wolle, Ich wiederhole es nochmals ich habe taufend Mal Gelegenbeit gehabt, die Erfahrung zu naachen, dafs es fur viele Kranke, um ihre Uebel recht 211 Cehen, nothwendig ilt, dafs man oft ihre Aufmerkfamkeit auf die leidenden Theile leite, Man mufs den Inftinkt, der das Uebel fehr gut fehen und erkenpen könnte, ohne dafs es dem Kranken in den Sinn kămu ẹ uṇ anzuzeigen, bisweilen leiten und hervorpufen.

Auguft 15. Der 15 te war der Tag, den Mad. B, zur Beruhigung ihres Herrn Gemahls beftimmt hatte; und obgleich, nạch der Unordnung ihres Monatlichen
gerec̣hnet, ihre Krifen nicht fo gut waren, als fe hätten leyn müffen: fo beftand lie demohngeachtet doch darauf, ihn heute $2 u$ rufen. Kaum hatte fich Herr B. gezeigt, als fie [o heftige konvullivifche Beweg!ngen bekam, dafs ich, ehe ich noch daran denken konnte, den Zufammenhang herzuftellen, meine ganze Aufmerkfamkeít zufammen nehmen mufle, um fie zu befanftigen. Madam B. hat ein to reizbares Nervenfyftem, dals fie nie, ohne viel 20 Jeiden, den Zulammenhang, Celbft nicht jemandes Gegenwart ertragen konnte. Ich machte diefen Verfuch, wenn er mir möglich war; aber fo oft fie in der Folge in mich drang, fie ihren Herrn Gemahl oder ihre Kinder berühren zu laffen, wenn lie krank waren, konnte fie dies nie thmn, felbf nicht ihe Gegenwart ertrapen, ohne konvulfivifche Bewegungen zu erhalten, die ich nur mit vieler Mühe befänfoigen konnte,

Mădam B. berührte ihren Herrn Gemahl mit der gisifien Sorgfalt, während ich fie innerlich mit der ganzen Kraft meines Willens untertützte. Sie erkannte den Urfprung und die Urfachen des Fiebers und verfchiedene Befchwerden, woran er feit 15 Monaten gelitien, und dagegen mehrete Mittel vergeblich verfucht hatte; ohne irgend ein Kunftwort aus der Heilkunde zu kennen, ging fie fo ins Detail, dafs wir fehr darüber erftaunten, Ich will hier nicht alles widerholen, was fie mir heute fagre, und es it eben fo wenig meine Abficht, von dem Detail aller Rathfchläge, die fie Ceitdem den Kranken, die lie berührea wollte, gegeben hat, Rechnung abzulegen. Es
gnägt mir, ein für alle Mal zu verfichern, dafs fe fich nie, weder in den Urfachen der Krankheiten, noch in der Wirkfamkeit der von ihr angezeigten 'Mittel irrte. Als zärtliche' Mutter, als gefühlvolle Gemablin hat fie im Verlauf ihrer Behandlung das Glück gehabt, ibren Gemahl und ihre drey Kinder zui heilen, die fich heute 'der'beften Gefundheit'erfreuen, und die, um lie $z u$ erhalten, nichts anders gethan haben, als ihren hath, den lie ihnen während ibrer Krifen gab, und dén man fie bey ihrem Erwachen nur wiffen liefs, zu befolgen.

Als Madam B. ihren Herrn Gemahl berühret hatte, fragte ich fie, ob lie für Morgen kein Mittel nöthig haben würde. Ich kánn vor den nächften Montag, antwortete fie mir; des Morgens kein magnetifirtes Walfer nehmen; wenn ich eher davon nähme, würde es die Arbeit meinés Monatsflufles in Unordnung bringen. Darauf benachrichtigte fie mir. dafs ihr Monatsflufs des Abends Mehen bleiben, 'ünd ihr Blut fićh alsdann mit Hefigkeit nach dem Herzen begeben wïrde. Um ein Viertel anf 8 Uhr, Tetzte fie 'hinzu, werde ich zu 2 wiederholtén Malen heftiges Herzklopfen hảben: Sie müffen dann jedeśmal tark auf mein Herz hauchen. Ich werde in die Krife fallen, aber Sie durfen mich gleich wieder wecken; denn, wenn Sie mich Tchlafen liefsen, 'würden Sie meine Krifen für Morgen in Unordnung bringen. 'Endlich müfen Sie zu wiederholten Malen ihire Hand flach vor mir wegfïbren, wie Sie thun, wenn Sie mich kalmiren wollen, aber weit langfamer.' Aúf diefe Art werden Sie dén Úmlauf des Bluts wieder
herftellen, und ich werde darauf eine beffere Machi haben.

Auguft 16. Am 16 ten des Morgen magnetifirte ich Madam B. auf den Armen, weil lie geklagt hatte; dafs fie da Schmerzen habe, und das Blut und Fluidum, wie fie fagte, da nicht ordentlich zirkulire. Ich fühte meine flachen ausgebreiteten Hände über ihre Arme, ohne fie zu fark zu drücken, und diefer Magnetismus fchien ibr viel Erleichterung zu gebein.

Würde ich lihnen eben fo wohl thun, fragte ich fie, wenn ich moine Hände auf diefelbe Art längs Ihren Armen führte, aber ohne fie $2 u$ berühren? Indem ich dies fagte, machte ich zu wiederholten Malen einen Verfuch damit. Sie thin mir wohl, antwortete fie mir; aber weit weniger, als wenn Sie mich berührten.

Nachmittags verficherte tie mir aufs Neue, dafo ihre Krifen in wenigen Tagen gänzlich wieder hergetellt feyn würden. Ich werde mich lehr freuen, letzte ich hinzu, wenn ich das Fluidum ohne Ermattung werde fehen können; denn das ift fehr fchön arzufehen. - Aber, fragte ich fie; was ift denn diefes Fluidum? - Es ift Feuter, antwortete fie mir (ohne irgend eine Anzeige meiner Seits). - Abdr woher kann ich dies Feuer nehmen um es Ihnen zu geben? - Es ift in Ihnen, - Wie iftes denn in mir? - Ja, es ift in Ihren Nerven; es macht einen Theil von Ihnen aus. - Es liegt in meiner Conftitution? - Es ift in Ihmen, wie die Luft; die Sie athmen, und es zirku-
zirkulirt in lhnen, - Ihre Seele erregt es und ee fetzt alles in Ihnen in Bewegung. -

Wie gebe ich Ihnen dies Fluidum? - Wenn Sie wollen, erregt Ihre Seele dies Fluidum in mir, es wirkt auf mich und fetzt mich in Krife. - Ware es nicht genug, es zu wollen, um Sie in Krile zu fetzen? - Sie möchten noch fo fehr wollen, fo würde ich doch nicht hereinkommen, wenn Ihr Fluidum nicht wirkte; und wenn Sie fogar auch nicht wollten, würde ihr Fluidum doch nicht wenig, obgleich nicht fo kraftig und viel langfamer, auf mich wirken.

Die Antworten, die mir Madam B. To eben gab, 'fchienen mir fehr dazu geeignet, die Art und Weife begreifich zu machen, wie das allgemeine Fluidum im Magnetismus wirkfam itt; orflich durch fich lelbot und durch die ihm eigene Bewegung; dann durch die Wirkung unfers Willens auf unfere Nerven, die in uns die Leiter diefes Fluidums find. Alle diefe Antwoprten meiner Kranken fimmten fo vollkommen mit den Ideen überein, die ich mir vorher gemacht, und in den Verfuchen uber die Theorie dargeftellt habe, dafs ich gewifs Mistrauen darin würde gefetzt haben, wenn ich nicht verfichert gewefen wäre, dafs Mad. B. damals nicht die geringlte Kenntnifs von diefem Verfuche hatte, wenn auch felblt meine Fragen nur fo befchaffen gewefen wären, dafs fie ihr einige Begriffe davon hätten geben können, oder wenn ich, von meinen ältern Ideen vorher eingenommen, blos dield Fragen vorher ausgedacht hätte. Ich hatte in det Folge Gelegenheit, mehrere Male auf denfelben Gegen-
'Itand zurückzukommen, und die Antworten, die mir Mad. B. immer gab, waren $2 u$ dem noch dazu gemacht, meine erften Ideen $\mathbf{z u}$ erweitern, Vielleicht werde ich fie noch einflaf aine mehr zufammenhand gende Art vorlegen können.

Auguft 17 und 18 Die Krifen am 27 ten and 18 ten fitliten mir eben nichts Interellantes dar. Nur eins. Cchien mir einige Aufmerkfamkeit zu verdienen, Mad. B. magnetifirte mich in einer ihrer Krife auf ibre gewöhnliche Art. Sie hielt einmal von felbft ein, um mir zu lagen: Wenn ich meine Häncle lhren Armen entlang fin'e, fehe ich mein $F$ uidum in Ihren Nerven zirkuliten; abet ich lehe auch, dafs ich Ihnen weit weniger davon gebe, als ich thun' wirde, wenn die Farbe ihres Kleides nicht fo dunkel walre. Diefe Farbe widerfteht zum Theil dem' Durchgange meines Fluidums.

Die Demoifelle N. hatte ehemals fchori dalfelhe gefagt, und mir verfichert, dafs Weifs die dens Magnetismus günftigfte Farbe ley; ich hatte feitdem einlgen Grund zu vermuthen, dals Kupfer und vorziiglich Seide ében lo die Wirkung des Fluidums fchwächten. "Man fieht demohngeachtet wohl ein, dafs ich diefes hier nur als eine aus einigen Thatfachen gezogene Vermnthung vorbringe; ich bin weit entfernt, daraus allgemeine Regeln machen zu wollen, noch Gie als Lehrfätze aufzultellen.
'Ich denke blos, dafs die Magnetifeurs die Erfahtungen diefer Art nicht genug vervielfaltigen köunen.

Es if gewif, dafs wir immer nut eine fehr unvolltominene Idee "vom Magnetismitus thaben 'werden: aters diefe Itee miffe Gich noch eitio Mal orweitern, und wir múllen datave altein durch Erfabrungen die Mir tel für unfere Nachfolger vorbereiten.

Auguft. 19, unud 20. Die Krilen: des 19ten und enoten hatten pacute befonderes. I Ich enthalte mich, das Detail aller Fragen, die ich an diefen Tagen me;per Kranken that, $\mathbf{z y}$ wiederbolen, da ich be. jeden Tag zn thun 'gewobnt war, und ich begnüge mich damit $2 u$ fagen, dafs bie nichis mehr in ihrem Innern iwahinahm, ,mich aufs Neue der berannahenden, Gsnefung ibres, Herzens verficherte, and endich noch rkein Mittel gejen ibre herannahenden Würmer lah. - Sieq verordnete fich für den Morgen des 2 iten ibre gewö̀hnliche Arzney, und fagte, dafs, da die Arbęit ihres Monatofulles alsdann vollkommen vollendet ley, fie gar nicht, mehr dabey Gefahr laufe, an der Ausleerung ihres Schleims zu arbeiten. Sie fagte mir guch, dafs ich aus demfelben Grunde an diefem Tago wieder anfangen könnte, fie auf den, Magen zu mag. netifiren, flatt meine Hand auf ibren Leib zu balten, wie ich während der panzen Zeit ihrer Epoche gethan , hatte.
ci. ©Auguft 2t: "Sobald Madan" B. am '2iten des -Nachmittags eingeffhlafen war, nahm ich fchon an cihreri" freyeren und ruhigeren Minen wabr, dafs ihre Krife beller; als tre ar den vorigen Tagen leyn würde: "und in der That verficherte fie de min gleith tharauf feluf, indem fie tuir fagté, ddfis'lit Kopf freyér

[^0]
## 34 Tagebuch d magn. Behandlung

zu werden anfing, dafs ibr Blut weit ruhiger feyn, dafs es von jetzt an nicht weiter nothwendig feyn würde, fie zu Anfange auf die Art, wie fie es mir cinige Tage vorker angezeigt hatue, zu magnetifiren.

Erfreuet darüber, dafs ich fie ihr Hellfehen wieder annehmen' fah; bereitete ich mich vor, ihr einige Fragen über ibren künftigen Zuftand, worüber ich Gewifsheit haben wollte, zu thun; als ich wabrnahm, dafs fie die Mine eines fehr deatlichen Widerwillens annahm. - Was' ift lhnen, fragte ich fie gleich? Der grofse Wurm ift jetzt in meinen Magen, - Was macht er da? - Er nährt fich. - Sehen Sie jetzt foinen Mund? Ift er grofs? - (Madam B. bezeichnete mir mit ihrem Finger ohngefähr eine Länge von 5 Linien). - Hat er Zähne? - Ich fehe keine. Sehen Sie irgend ein Mittel, was ihn tödten könnte? "- Noch nicht; ich werde dies erft am Donnerftage 'über 8 Tage fehen könneń, weil dann mein Herz genefen Ceyn wird. Zu gleicher Zeit bat mich Mad. B. um ein Glas Wafler, und fagte: dafs diefes Waffer den Schleim, den fie fchon in ibren Magen gelöfst fehë, vollends abführen würde, da das am Morgen genommene ihn nicht genug hätte ausleeren können. Sie trank das Waffer mit aufferordentlichem Widerwillen. $\mathrm{E}_{8}$ if So bitter wie Galle [agte fie, und es Cchmekt wie faule Eyer. Einige Augenblicke nachber Cetzte Gie hinzu: Diefes Waffer ift dem Wurme nicht angenehpp. Sieh da! jetzt ift er rukig, er geht noch nicht apos der Stelle - or weicht zurück - er geht weg; .ir geht aus dem Magen heraus. - Er Cchien das magnetifirte Wafler fehr zu fürchten

Ich halte mich um to mehr verbuuden, diefe. Bemerkung der Madam B. mitzutheileñ, da fie mit dem, dafe der Magnetismus den Würmern gündtg fey, wie die Demoifell N. vormals 'fagte; im Widere fpruche fteht: Ohne Zweifel avałen die Würmeit, die diefes Madchen 'zu' zeiffïrenni haitte, : won : einer andern Art; vielleicht hate auch das imagnetifirte Walfer durch eine eigene und belondere Dispofition der beyden Kranken, auf die: Matam B. .eine andere Wirkung als auf die Demoifell N. In der That konnte man auch feben, dafs diefe während ihrer Krife das Waffer ohne den geringften Widerwillen trank, und nie übel!chmeckend fand; den Tag ausganommen, wo ich den Verfuch mit der Elektrifirmaafohine machte.

Ob es gleich einige von diefon Vorfehiedenheited geben mag, die ohne Zweifel von Uxfacheen: abbängara die wir nicht kennen, und da feyn können, ohne dafs wir Reche hatten, das Urtheif zutflillon, dafs Gich eine von diefen beyden Kranken geirrt blate: focilit es doch immer gut fie zu bemerken; :wozre es autch nur um andere Magnetifeurs :dadarch anfzufordern, nene Verfuche anzuftellen, und die Urfachen diefer widerfprechenden Wirkungen auftufuchen.

Madam B. inahm darauf eine traurige und eingenommene Mire an, und als ich fie um die Urfache fragte, lagte fie mir: Ich muthmafie, dafs ich noch cin Mal eine nene Krankheit haben werde, die ich nur noch fehr undentich wahridime, weil fie zu fehr im Schatten if. Man begreift hinreichend, dafe ich
anfidiefe :Antwort meiner Kranken : nicht ermangete, thr alle die Eragen $\mathbf{2 u}$.thun, die :ich dafur geeignet glaubte, : über diefes Vorgefühl der Zukunft Aupflä• rung zu erbalten. Ohne dem -antizipirter Wilfen diefer Aft mehr Vertrauen.zu fchénkeu, als es ver: diente, und: oblich gleich fehr überiengt bin, dals ter Erfolg:in igedem Angenblicke: durch eine Menge frexider-Urfachen, die: die Kranike nicht varausfehen connte,:-geftort werden kann: fo glaube ich doch bich't, dafs' fie ganzi'und gar. 20 verachten wăre, und nach der Art;' wie ich erkannt haite $b$ dafs der Inflinkt der: Somnambüle nur nach und nach wirkfam wird, rand fich entwickelt;: nahm es mich gar nicht Wunder zor fehen; dafe meine Kranke auf oin. Mal ihre Auf merkfamkeit auf einen Theil des allgemeinen Gematdes richtete, den fie bis jetzt noch gar nicht bemerkt hatide', rand Womitt foizii, befchäftigèn, mir noch nicht matye. oinfalterkbinhen.
orin
Sal Da mis diefe. Art. des Vorgefühle vollkommen in flier') Mache 'desyInltinkte zu' Behen 'fchien, lo würde sich gefürctitet haben eine Unvorfichtigkeit zu begehen, , wenn ich fein Aitzeigen gar nicht geachtet hätte. Ich reib mir daher alle Mühe ihn weiter zu führen; ihn zu entwickeln ind za unterfützen. Auf diefe Art kam ich nach und nach dahin, die verfchiedenen Krankheiten, die Maxdam B. inis künftige zu bemerken shatte, kennen za lernen, und wie iar Inflinkt, den -gegenwärtigen Zuftand ihres Körpers mit den Verändierringen, die natürlicher Weife in ihr vorgehea müften, kombinirend, mir nach und nach die be ffimme Epoche, die Urfache; die Symptome. die i"~ : : Dauer

Daner diefer Krankheiten; dié Act ihervorzubeugen: tind endlich die Mittel zu ihrer Heilang wenn ihnem nicht vorzubeugen war, zur Anzeige ibrachte,

Alle diefe Anzeigen; die nach dem gegenwärtigen Zuftande, worin die Kranke war, ápfgefafst warems konnten zur Zeit, wo fie fie mir gab, vollkommen richitig feyn; aber; ich wiederhote es, der Erfolg davon mufted von zul vielen Zufällen, die hinzukommen konnten, und diei ith inamer als febr unficher anfah, abhängig feym. Ict unterliefs indeffen nicht, fie zu der Zeit $2 u$ bemerken; nicht um fie der Kranken, dié fie niemals wiffen mufs; mitzutheilen, noch weniger um fie bekannt zu machen, fondern blos, um im Stande zu [eyn, die angekündigten Symptome, wenn fre fich von ohngefähr einftellten, zu begreifen, und um in diefem Falle dem Gange, den der Inftinkt mir im Voraus vorgezeichnet hatte, zu folgen. $\therefore$ Da. zuctem ahnliche Ankündigungenkeineswegs Thatfachen find; fo würde ich mich gar nicht darüber wundern, wens fie den Irrgläubigen Stoff gäben fich luftig zu machent? und ich geftehe, dats ich keineswegs Lúf habe diefe Irrg!äubigen zu gewinnèn, indem ich den Aurgang diefer Ankündigungen blos der Rechnang meiner Kranken überlaffe.

Da Madam B. an diefem Tage eintwenig angegriffen war, .fo bat fie mich, die Sitzung damit zu befchliefsen, dafs ich meine flache Hand in einiger Entfernung von ihzen. Körper, von ihren Kopfe, bis zu ihren Fifsen Cehr langlam wegfihrte. Ich befolgte. diefe-A fzeige, uind moine Kranke sing auch bald an,
ruhiger zu werden. Ich bat fie, mir zu fagen, welv che Wirkung diefe Art des Magnetismus anf fie hervorbringe. Diefs verbreitet das Fluidum in alle moine Nerven, antwortete fie mir, das giebt meinen Nerven and meinem Blate einen Balfam, dor fie befainftigt es ift cine fa fanfte Wärme.

Auguft 22. . Sobald Madam B. am Nachmittaga des 22 ten in der Krile war, oilte ich fie in Betreff der Krankheit ihres Herzens, woriber fio mir an diefem Tage irgend ein neues Detail verfprochen hatte, zu befragen. - Ift es lhnen ganz gewifs, fragte ich fie, dafs diefo. Krankheit gänzlich wird gebeilet werden? - Ja, in 10 Tagen werde ich vollkommen davon genefen feyn. - Wird dann dieffee Uebel, wie es fchon gethan bat, nicht wiederkommen kännen? Ich fehe, dafe es wiederkommen und dies Gefchwür fich in einigen Tagen aufs Neue wieder bilden wird. Wann wird das feyn? Sagen Sie mir den beflimmten Zeitpunkt. - Es wird feyi - (ich gebe diefen Zeitpunkt nicht an ). - Können Sie lehen was davon die Urfache feyn wird? - Eine Störung, die in meinem Monatlichen der vorigen Epoche vargefallen ift; - Woher wird diefo Störung entftehen? - Das fehe ich noch nicht. - Wird diefes andere Gefchwür fich auch dem Orte, wo das jetzige ift, bilden? - Ja, an demfelben Orte. - If dann in diefem Theile irgend ein Fehler der Bildung? - Nein; aber moin Blut, wemn es nicht gut zirkulirt, fetzt da Stoffe ab, und fo wenig. ftockende Feuchtigkeit auch da if, fo häuft fich doch darauf der Reft nach und nach an. - Was würde die Folge feyn, wenn man diefer neuon Kıank-
heit inicht vorbauen. könnte ? . - Ich würde albbald anfangen abzumagetn und hinfällig 20 werden, wio: ich es auch hierdurch wurde; ich würde heftiges Herzklopfon und Stiche im Herzen, zudem auch hău. figen Schwindel haben; dies würde 3 oder 4 Jahre dauern, und nach Verlauf diefer Zeit würde mich das. Gefchwür erflicken, wie diefes es gethan haben wärde.

Ich fuhr fort. - Suchen Sie ein Mittel diefor Krankheit vorzubauen. - - Ich fehe noch keing ich fehe blos, dafs, wenn ich zu Anfange gut magnetiifr werde, ich in wenigen Tagen genefen leyn werde, weil dann das Gefchwür noch nicht Zeit wird gehabt haben, fich auszubilden. - Woran wird man erkennen können, dals das Uebel feinen Anfang nimpt? - Das Herzklopfen wird häufig werden, und ich werde von Zeit $2 u$ Zeit wieder leichte Sticho im Herzen fühlen, die anfänglich den. Nadelfichen ahnlich, aber doch fehr fühlbar feyn werden. - Zu dem; fubr fie fort, fele ich, dafs die Unruhen meines nicht gut zirkulirenden Blutes, mein ganzes Uebel ia. Das ift ein Conftitutionsfehler, wavon ich nie gănzlich werde geheilet werden. - lch werde einem ewigen Herzklopfen auggefetzt feyn, wenn ich durch irgend eine Urlache angegriffen werde; aber wenn ein Mal diefes Gefchwür geheilt feyn wird, wird diefers Herzklopfen feltener und weniger heftig feyn; zudem wird es nicht mehr von den Stichen, die ich jetzt fpüre, und die mein gröttes Leiden ausmachen, bogleitet feyn. - Ich werde ein Mal ein paffendes Mittel fuchen, um mein Blut ein wenig.zu temperiren, -

Für

## 40: Tagebuch d. 'màgn. Behandlung

Fiir jeizt aber febe ich noch kein andered, als alleJJahr gezen die Mitte des Maymonate 8 Tage lang des Morgens ein hatbes Nofel Gerfenwalfer mit dem 8ten Theil Milch und ein wenig Zucker zu nehmen. Mit Ziegen- oder Kühmilch? - Diei:Kubmitch wrird gat Seyn. -

Auguft 23. Am 23ten des Morgens hatte die' Krife nichts Interelfantes.

In der Krife des Nachmittags wollte Madam B. ${ }^{\text {T }}$ ihwen Herrn Gemahl berahrer, um sur Cehen welche Wir̀knng die Arzney, die er heut, wie fie fie ihm in ibrer Krife am 15 tef vorfchrieb, genommen hatte, hervorgebracht hähe:- Der Zufammenhang war immer fehr fchwer herzuftellen. Die Kranke hatte noch konvulfivifche Bewegungen, und lie klagte darüber, dals diefes neue Fluidum ihren Neiven Zuckungen machte, nur mie Mühe da zirkulire und die Zirkulau' tion des ihrigen Itöre. Als endlich der Zufammenhang recht hergeftellt war, berührte fiè Herr Bu mit' der gröften Aufrierkfamkeit, aber nicht ohne von einer Zeit zur andern noch einige konvulfivifche Bewegungen und hefitges Herzklopfen zu verlpüren, was ich dadurch befänftigte, dafs ich fie mit der ganzen Kraft meines Willens unterftürzite. Sie urtheilte fehr richtig über den Zuftand, wórin fich damals ihr Herr Gemahi befand; fie gab ihm für die Zukunft neive Rathfchlige, und ich forgte diefe Zeit über fehr dafür, fie ja nicht durch meine Fragen zu unterbrechen, oder fre durch meine Raifonmements zu' en' müden.

Als diefee Berathfchlagen geendigt war, war ich: fehr froh, dafs ich meine Kranke in Gegenwart des Herm B auf alles, was fie mir uber ihre Zukunft in den vorhergehenden Krifen gefagt hatte, leitete, und Sie gab uns in Betreff der zu befurchtenden Krankheit grade daffelbe Detail. Es fchien uns uberhaupt, als wenn fie diefe Krankheit nicht als gefährlich anfah, wenn fie zu der Zeit nur gat magnetifirt werden könnte. In Betreff deffen fragte ich fie, ob nicht in Ermangelung meiner, ihr Herr Gernahl fie magnetio. Giren könnte. Nein; gewifs nicht, antworlete fie mir. - Er würde mir und fich felbit dadurch viel Leid anthun.

Madam B. béfchlofs damit, fich ihre gewöhnliche' Arzney, das magnetifirte Waffer zu verordnen. So.. bald fie aus der Krife war, magnetifirte ich, wie ich' jedesmal that, diefes Waffer; das heift: nachdem ich das gewöhnliche Verfahren befolgt hatte, befchtolis ich damit, meinen Hauch $2 u$ wiederholten Malen und: mit dem Willen, den Wunfch der Natur in der Kranken 212 unterftützen, ftark auf diefes Waffer gehen zu laffen. Diefe Art des Magnetismus durch Hauchen habe ich immer die gröfte Wirkung hervorbringen fehen. Ich habe fie oft erprobt, wenn es:im Anfrage ftand, das Hérzklopfen bey meiner Kranken zu hem: men. Daher hat man fehen können, wie feht nützlich er der Madam F., die dadurch ihre Leiden fehr. abkürzte, gewefen war, und ich habe feitdem Kranke. gefehen, die ich durch keine der gewöhnlichen Prozeduren und wie fagrk auch der Wille war, den ich' darauf anwandte, in die Krife hatte fetzeh können,
die in fehr kurzer Zeit Somnamhü̈len wurden, als ich meinen Athem' ftark, es ley nun auf ihren Mund ibre Stirn oder ihren Magen gehen liefs.

Auguft 24 und 25. Die Sitzungen am 84 ten und 25ten ftellten eben nichts Cehr Interellantes dar. Mad. B. fagte mir blos voraus, dafs fie am 28ten und sgten Särkeres und heftigeres Herzklopfen haben würde, als fie es feit langer Zeit gehabt hätte, und als ich fie nm die Urfache fragte, antwortete fie mir, dafs alsdann, wenn beinahe nichts mehr von der Materie im Gefchwüre übrig wäre, fich das Blut mit mehr Gewalt in die freyer gewordenen Durchgänge begeben würde. Das wird dadurch, fügte fie hinzu, eine Wohlthat werden, dafs das Blut auf diefe Art vollends diefe Durchgänge verfärkt, und die übrig gebliebene Materie mit fich wegnimmt. Sie konnte diefen Tag, wo fie diefes heftigere Herzkiopfen haben würde, weder befimmen noch mir anzeigen, was ich zu thun häfte, um ihr Erleichterung za geben; lie machte mir aber Hofnung, dals lie es ubarmorgen bellex fehen würde. .

Auguf 26 . Die Zeit nahte heran, wo Mad. B, zufolge ihrer Ankündigungen endlich von ihren Pa lypen gänalich geheilt feyn mülte, und ich verdoppalte jetzt meine Aufmerkfamkeit, um nicht eine von, den Indikationen, die fie mir geben konnte, aus der Acht 20 laflen. Sie batte mir den 25 tep angekündigt, dafs diefe Arbeit den 23 ten anfangen würde, ern@thafter zu werden. Sie hatte mir in den beiden Krifen des sGen noch nichts beltimmtes darüber fagen kän-
nen. Ich kam zum andern Male auf die Krifen des. Nachmittags am aften und ioh erbielt endlich einiges Detaito

Werden Sie diefen Abend durch Ihr Herzklopfen ermattet feyn, fragte ich fie? - Ich werde nur ein fehr leichtes Herzklopfen haben, aber ich werde viel Schauder haben, es wird gegen 7 Uhr anfangen und die ganze Nacht dauern - diefer Schauder wird mich fehr beunruhigen und ich werde glauben, das Fieber zu haben. - Woher wird es.entfpringen? Aus dem Blute, welches, da es beinahe gar keinen Widertand mehr in meinem Herzen findet, feine Zirkulation wieder anzunehmen apfangen wird. Wie wird das Ihnen Schauder veranlaflen können? Indem das Blut Ruckweife zirkulirt, wird es die Ner-. ven, langs denen es läuft, zufammendrücken, und diefe Nerven, um fich davon loszumachen, werden هipe Erlchütterung verfpüren, die diefes Gofühl des Froftes geben werden - das Fluidum wird da alsdann nicht frey zirkuliren. - Ift diefer Schauder etwas übles? - Im Gegentheile; er wird beweifen, dala das Blut den ihm zukommenden Lauf wieder an. nimmt.

Werden Sie Morgen Herzklopfon haben 9 - Ich werde es den ganzen Tag über häufig haben; aber es wird nicht alles gleich ftark feyn. - Ich fehe, dafa ich des Morgens nach $8 \frac{\pi}{4}$ Uhr einen fehr heftigen Anfall habeniwerde. Alsdann müflen Sie auf mein Herz hauchen und ich werde in Krife fallen. - Des Abenda gegen 5 Uhr werde ich einen âhnlichen Anfall haben - aber

14 Tagebuch d. magn. Behandlung

- abor votzüglich Uebermorgen früh werde ich einen rébr flarken haben. - Um wie viel Uhr? - Er wird um 9 Uhr anfangen, und weit heftiger, alg ich bis jetzt einen gehabt habe - das wird der letzte Ceyn öder wenigftens wird diefer den Reft, der das Gerchwür bildenden 'Materie vollends mit fich wegneh-' men. - Wenn von Morgen an keine Materie mehr in ditifem Gefchwüre ift, werden Sie'dann noch vor Donneritage genefen feyn? - Ain Donnerftage werde ich es erft ganz leyn. - Wenn auch die Materie weg ift, die kle nen Gefäfie aber, worin fie verfopft war, noch fehr empfindlich find, fo wird doch das Blat, was wieder anfangen wird hier durch zu getren, an diefer Stelle diefelben Schmerzen machen, die man bëy der Berühríng einer frifchen Wunde verfpürt diefen Schmerz werde ich in der Nacht des Dienftags und Mititwochs zu füblen anfangen. $\mathbf{E r}$ wird am Mittwochen den ganzen Tag tiber dauern und mich fehr beunruhigen; aber am Dơinërflage wird davon' nicht mehr die Riede und alles geheilt fegin. - Wer: den Sie von jetzt bis dahin einige Mittel anzuwenden haben? - Ich' mufs mich im' Gegentheile hüten nur irgend eins zth nehmen; das würde die fevolution, die in meinem Blate eingeleitet wird, in Unordnung bringen. - Ift der Donnerftag vorbey, dann werden wir uins ein Mal ernfhaft mit der Zerförung der *Würmer béfchättigen können. ;

Als ich fah; dafs meine Kranke dem Erwachen nahe war, und ict 'mich nie aufihr Hellfehen gegen das Ende Shrér Krifen verliefs, "wolle ich für heat meine Fragen nicht weiter treiben; aber ich nahm
mir wohl vor, Morgen darauf zurückzukommen, und das Gemälde von dem, was am Dienftage ihr widerfahren müte, wieder vor ihre Augen zu ftellen. Diefe Krile der Natur, , die fie nur erft im Grofsen gefehen hatte, hatte: fe fehr zu erfchrecken gefchienen, und ich fühlte, wie fehr wefentlich es wäre, fie auch die geringften Befonderheiten davon vorher fehen zu Laffen. Ich hofte, dafs lie das, was fie amm z7ten noch picht wahrgenommen-hatte, am 28 ten wahrnehmen würde, und man wird alobald fehen, dafs ich miche michtirrte.
; Als ich am Abend des e8ten ohne Affektation syieder zur Mad. B. kam, war ich Augenzeuge davon, dafs fe sin wenig: vor 7 Uhr fo heftige Schauder bekam. dafs fie, Eieber zu haben glaubte. Der Froft kam von Zeit zu Zeit wieder, und in eimigen Augepblicken \{pürte die Kranke im Gegentheile viele Wärme im Kopfe und eine fehr merkliche Feuchtigkeit in ihrer'Handlärhe. Zuletzt klagte fie nicht über irgend ein. Uebel inspefondere, und fie hatte nur noch fehp leichtes Herzklopfen. Diefe Abwechfelung von Froft and. Hitze dauerte, bis $2 n$ dem Augenblicke, wo ich fis, Herliefs, nach 9 Uhr. Ich magnetifirte fie nichf, sweil fie mir in ihxer Krife am Nachmittage gefagt hatte, dals Gre: einfchlafen und diefes ihrer morgigen Krife fchaden würrde.:

Auguft 28. Am 28ten Morgens ;begab ich mich etwas nach 8 Uhr zur Madam B. Bey meiner Ankцnft veraahm ich, dals fie die Nacht in demfelben Zuftande, wọin ich fie den Abend vorher verliefs

## 46 Tagebuch d. magn. Behandlung

zugebracht hatte. Der Schauder verliefs fie endlich To eben; aber das Herzklopfen hatte wieder angefangen fich fühlbar zu machen. Alsbald wurde diefes Herzklopfen fo ftark, dafs das Schlagen des Herzens den Augen fehr merklich war, und die Kranke hatre zu. derfełben Zeit fo heftige Convulfionen, dafs wir darüber erfchraken. Als ich darauf alle Kraft, die mir zu Gebote ftand, fammelte; hauchte ich ohne Unterlafs auf ihr Herz. Ich fetzte fre in wenig Augenblicken in Krife; aber nur nach Verlauf von 5 Minuten gelang es mir endlich, fie rubiger $z u$ machem Als fie wieder zu fich gekommen war, bat fie mich, meine flache Hand auf ihr Herz zu legen, um ihr darin behülfich $2 u$ feyn, dafs lio ihre Kräfto wieder erhielt; und in der That, fie war in dem Augenblicke fo fchwach, dafs fie kaum einige Worte artikuliren Konnte. Ich nahm mich in Acht, fie nicht noch mehr durch Fragen zu ermatten, und liefs es mir während des Reftes diefer Krife nur angelegen reyn, die Zirkulation wieder herzuftellen; indem ich fie Beftandig vom Kopfe bis zu den Fülsen magnetifirte.

Nachmittags kam ich ein wenig vor 5 Uhr zar Madam B., und einize Minuten nachher fah ich das hefrige Herzklopfen, was fie mir feit geftorn auf diefe Stunde angekündigt hatte, Ceinen Anfang nehmen, Ich hauchte ftark auf ihr Herz, und nach Verlauf von 4 Minuten hörte das Herzklopfen auf, und le war in der Krife.

Jch konnte nicht mehr an der Richtigkeit der Vorgefühle meiner Kranken 2weifeln; ich konnte leicht
deicht einfehen, dafs die Natur in ihr die kritifche Arbeit, die die Heílung ilires Polypen vollenden mufle, verrichtete." Alles, was ich in 2 'Tagen lah, war ganz dazu geeignet, mir neuen Eifer zu geben. Ich geftehe indefs, dafo die heftigen Krifen, wovon ich .Augenzeuge gewefen war, mich ein, wenig für die Zukunft erfcbrecken mochten. Herr B., den ich um feine Gegenwart bey diefer Krife gebeten hatte, wurdò fo davon erfchrocken, dafs er ihren Anblick nicht hatte ertragen können. Allein zurückgeblieben in fo kritifchen Umftänden mit einer. Kranken, deren Lage ich nur im Ganzen nach dem, was fie mir felbft während ihres Schlafes davon gefagt hatte, kannte; ohne Kenntniffe, die das Studium der Heilkunde einem andern über die Gattung diefer Krankheit gegeben hätte, und blos wiffend, das ein Herzpolyp 20 allen Zeiten von den Aerzten als ein unheitbares Uebel angefehen wurde, dadurch dafo er, an einem fo wefentlichen Theile unfers Körpers gelegen, nicht durch die Mittel der Kunft noch durch chirurgifche Operationen zu bezwingen ift; da konnte meine Lage in diefem Augenblicke nicht anders als fehr beunruhigend Ceyn, und jeder Magnetifeur von Gefühl, der fich in demfelben Falle fchon befand, wird fich einen Begrif von dem Zuftande, worin ich war, machen kënnen. Da ich indefs überzeugt war, dafs meine Beunruhigung durch Verminderung meines Vertrauens auch meine Wirkfamkeit vermindern würde; aufferdem geftützt auf Verfuche, die ich fo oft über das Hellfehen meiner Kranken angeftellt hatte, gab ich mir Mühe, alle meine Beruhigung und Geiftesfreyhoit, die ich in diefem Augenblicke nöthig

## 48 Tagebuch d. magn. Behandlung

hatte, wieder $2 u$ gewinnen, und dazu vorbereitet mit allen meinen Kräften, die die Natur zum letzten Male Morgen anwenden mufte, zu Hülfe $\mathbf{2 u}$ kommen, befchäftigte ich mich, fo lange es noch Zeit war, nur mit der Sorge, von meiner Kranken alle Aufklärung zu erhalten, die ihr Inllinkt mir verfchaffen konnte.

Bedürfen Sie diefen Abend irgend eines Mittels, fragte ich fie? - Nein, ich bedarf keins. - Werden Sie ermattet Ceyn? - Ich werde immer diefelben Abwechfelungen von Herzklopfen' und Froft haben. Werden Sie etwas heftiges Herzklopfen haben? Etwas nach 9 Uhr Abends werde ich es ziemlicb ftark haben. - Werden Sie alsdann meiner bedürfen? Ja: Sie müflen durch Hauchen auf mein He:z mich kaluiren, - lch :werde in Krife fallen, aber Sie müffen mich nur: hüchftens 10 Minuten \{chlafen lallen. - Wie werden Sie die Nacht darauf zubrint gerr? - Sie wird weniger fchlecht als die vorige, aber noch nicht gut feyn.
: Wird Ihnen Morgen früh wohl leyn? - Einen Augenblick mach' 9 Uhr werde ich einen Anfall von Herzklopfen haben, den ftärkften, den ich noch ge--habt habe. - Sie werden mich eine. Viertelftunde vorher in Krife-fetzen müllen, damit ich nicht er[chrecke. - Was muls ich dann fernerthun? - Sie müflen ftark gegen mein Herz hauchen, von: idem Zeitpunkte, an; wo ich Ihnen eirt Zeichen geben werde, dafs das Uebel zunimmt. Lــ Wird dies Uebel fehr heftig werten? - lch werde fo fehr leiden; dals ich nach Verlauf von 3 Minuten gänelich das Bewult.

Yeyn verlieren werde; Sio werden dies daran erken: nen, dafs ich alsdann ihre Hand ganz lofslaffen iverte. - Was werde ich in diefem Augenblicke zu thün haben? - Sia matifen mich Weinellig riecheñ fflizn, woritr Sie die ganze Nacht bber ein Gewüre nägelchen zu 2 Efslöffel voll Weineflig haben ziehen: laffen; damit müfen Sie mir anch die Schläfe reiBèn. - Wird diefe Ohtmacht lang leyn? - Sie wird beinahe 5 Minnten dauern. - Wodurch wird fie verdillatist werden? - In dem Angentlicke, wo meit Herz, indem es alle ihm zu Gebóte fetenden Kräfte árifitiengt, um fich frey zu machen; endlich den Red der Materie auswirft, den das Blui mit lich fortfuhrt: - Während der ganzen Zeit, dafs Sie mich Wein's effig riechen laifen, müfen fie lhre flache Hand auf niein Herz halten; demach müffen Sie anfangen darauf zu hauchen, bis ich ganz wieder zu mir gekommeh bin und ich thnen fage; dafs es genug ift, Mittelft aller diefer Vorforge; hioffe in, dafe dieff Krife niclit gefahrlich Ceyn, und im Gegentheile nuein's Oenefung vollenden wird; aber ich fuhle anch, dafd fo wenig meine Wirkung in dem Zeitpunkte, wo mein Herz frch frey zu machen arbeitet, auch fehwa: cher ift, es doch nicht Kraft genug hat, um das Blut zurückzutreiben, and ich erfticken werde.
? Werden Sie nachdem nitht noch etwas ander* zu thun nöthig haben? - Nein; ich werde nur der Ruhe bediarfen. ~ Diefe Krife wird mich Cehr ers matten, aber vor meinem Erwachen werde ich ganze lich 'wieder hergeftellt feyn. - Werden Sio daranf kein Herzklopfen mebr haben? - Gegen 4 Uh:

[^1]Nachmittags werde ich noch etwas haben, aber es wird lange nicht fo, fark und das letzte diefer Art feyn, was ich $2 u$ ertragen habe; ich werde keine Stiche mehr in der Seite füblen, und bles bis übermorgen früh cinen feftatzenden, einer Wuade abnlichen Schmerz haben.

Nachdem ich von dem ganzen wefentlichen Detail, was mir meine Kranke lo oben gab, Kenntnifs orhalten batte, liefs ich es mir für diefen Tag nun angelegen leyn, ibre Krăfte zu erböhen, dadurch, dals ich fie während des übrigen Theils der Sitzung pitt aller mir zu Gebote ftehenden Wirkfamkeit magnetifirte.
... Auguft 29, Am 2gten des Morgens letzte ich Madam B. um . ${ }^{3}$ auf 9. Uhr in Krife; der kritifche Zeitpunkt nahete heran, und es war weiter keine Rede mehr davon. ihr durch meine Fragen lältig zu sperdẹn. Ich wandte die erfte Viertelfunde dazu an fie , Atillichweigend zu magnetifiren und mich lelbft innerlich gegen die Furcht, gegen die ich mich mit adler:Mühe waffnete, ficher zu Aellen. Ich war allein, und da Herr B. fich nicht die Kraft zutrauete, den Anblick einer to erichrecklichen Krife auszuhalten; fo bat ich inn fehr, fich zu entfernen, in der Furcht, dafs feine Beftürzung nur noch zur Vurmehrung der meinigen beitragen möchte, und der Mangel an Hara monie die Kranke in dem Augenblicke, wo fie ihre Kraft am meiften bedurfte, nur noch mehr ermiden möchte. Es ift unnöthig $2 u$ erinnern, dals Mad. B. durchaus keine Ahndung von dem, was mit ihr vor-
gehen follte, hatte, und ehe ich fie in Krife fetzte, hatte ich es -mir angelegen leyn laffen, ihr, die Unruke, die mich ergriffen hatte, nicht merken $2 u$ laffen,

Wahrend der ertten Viertelfiunde ihrer Krife way Madam B. ziemlich ruhig; ich bemerkte blos an threr Blafle und einigen konvulfivilchen Bewegungen, wovon ich fie von Zeit 2 za Zeit befallen lab, dafs die -Natur vot der fich einleitenden Arbeit erfchtecke, und sorzüglich in diefen Augenblicken gab ich, ohne iht nur sin einziges Wort zu lagen, mir innerlich Mulhes, meinen Willen und mein Vertranerf wieder zu belo Then. Einige Augenblicke nach 9 Uhr legte fie endlich :die: Hand auf ibr Herz; ich bedurfte diefes Signals Heht, um zu verffehen, dals der kritifche Zeitpunkt da foy, und das Herzklopfen war fchon fo ftark, dafs ich leicht die Bewegung des Herzens wabrnehmen konnte. Nun fing ich auch ant, auf diefen Theil zu haucheis.
: : toh beizeighad hiefi nicht weiter das übrige diefor fohmerthaften ficene; wobey ich fo tief litt, und deffen Erinnetoing nisch heute noch orfchrekt. Es rgentigt mit zut lagen; : inafo fie volikommen lo war, wie fie fie mir angekandigt hatte, and nach einer Viertelfunde def graulamlten Quaalen, meine Kranke, als fle wieder ziu fich gekammen war, mich in einem woch feht fchwachen Tone, aber mit einer zufrieder ties' Mine vetGicherte, dafs die Arbeit gliacklicher .Wetfe vollendet ley, Aaforaber, wenn idie Ohnmacht : Tur 'nooh eine halbe Minute langer gedauert batte,


Ich wärde heute Ichwerlich die Befrídigung die ich bey diefen Worten fühlte, wi der darftellen können, und um fich einen Begrif davon $\mathbf{z u}$ macheu, mufs man in der Lage geweien Ceyn, worin ich leit einem Monate war. Ohne Arzt zu feyn-wufste ich nur, dals ein Herzpolyp in der gewöhnlichen Heitkunde eine unheibare Krankheit fey, und wenn ick gleich ganz überzengt war; dafs die Natur, in ihren Quellen verfiarkt und ohne Nachlafs zur Wiederberftellung diefes Gleichgewichte hinarbeitend, ihre Wirkfamkeit auf Theile verbreiten könne, die immer für die Kunft des Arztes unzugänglich Coyn werden: [o hätte ich, ich wiederhole es, demohngeachtet und diefe ganze Zeit über aufferordentlich unruhigi fajn müflen; diefe Krife hatte nun endlich moine : Unarube ganz' zerftreuet.

Meine Kranke verfichert mir, dafs ihr Gefohwoir gänzlich geheilt Cey, und wenn ich auch felbult ; bis dahin nicht alle mögliche Gründe gehabt hätte, um es auf den Ausfprach ihres Hellfebens iantorminen zu laffen, fo wäre allein ihre.rubigesund: bwitere Mino, die icb fie alsbald und nach eiver ifo, fchmeraheften Arbeit annehmen Cah , hinxeichend gewefon, meinep Glauben zu befeftigen.

Eine Bemerkang, dio ich genacht habo urid die - mich im Magnetismus am meiften frappirt, ift a diefe 1Ruhe, diefe Stille, diefes Conderbere Wohlfern: deffen :alle unfere Kranken. nach, Verlaiaf der', greufanoften und dem Arfcheine näch fürchterlichfienrkrifon geniefsen. Man fieht einiges dis:währendides Mag.
netisnuus, fchneidende Scbmerzen und to heftige Konvalione bekomiuen, dals man in Verfuchung kommen könnte, zu glanben, dafs' fie fie nicht bia ans Ende würclen ertragor können, ader wenigftens. lange Zeit die traurigften Eindrücke davon behalten werden; aber kaum int diefe Arboit vorüber, als man fie alebald wieder mit Zunahme ihrer Kräfte eing Fröblichkeit annehmen fieht, worüber man erftaunth Sie find weniser niellergefchlagen, weniger entkriftet. als foes varber waren.

Ich habe zum Beyfiel gefehen, daifs Madam F. nach der fo fchmerzhaften Sitzung des zoten Augults zu Fufse und frölichen Muthes einen grafsen Weg zurücklegle; und gewifs würde jeder Kranke, der in andern Umgebungen núr einen Theil vọn dem, was Gie batte leiden miffín, empfunden hätie, fich darauf kaum haten aufrecht halten können. Warum diefe Verfchiedenheit und woher kann lie entfteben, wern es nicht darin liegt, dafs in den gewöhntichen Kranken, die fchon durch das Uebel und oft noch dazti durch die Mittel ermatteie Natur in diefém fo fuirchterlichen als fruchtlofen Kampfe die wenige ihneri noch übrige Kraft vollends erfchöpft, indefé dafs de im Gegenthell durch die ganze Wirkfamkeit' des 'Magnetịmus verfărkt bey unforn Kranken ibre Kraft, die wir ihnen mitgeiheit haten, mit Erfolg hat änwenden können, und dafs diefe Arbeit, weit entfernt die ibrige zu erfchöplen,' fur fie ein Schritt nä̆her zu ihrer Genefung hat feyn können.

Als Madam B. erwachte, befand fie fich fo ruhig und fo wohl, wia fio beim Erwachen auk depa ungeför:

## 34 Tagebuch d, magn,- Behandlung

förteften Schlafe hätte Ceyn' könnon, und als ich fie vollends kalmirt hatte, übernahm fie wieder die Bor forgung ihrer Haushaltung mit mehr Fröhlichkeit und Frespreit, als fie vor ihrer Krife gehabt hatte.

Des Nachmittags magnetifirte ich fie um balb 4 Uhr, weil fie mir um 4 Uhr einen Rückfall vom Herzklopfen angekündigt batte, Sio hatte es auch in der That um 6 Minuten vor 4 Uhr; aber es war in Vergleich mit dem von diefem Morgen fehr fchwach, und als ich einige Augenblicke anf ihr Herz hauchte, hatte ich fie alsbald befänftigt. Endlich kündigte fie mir mit eiper zufriedenen. Mine, die mir ans Hers gieng, an, dafs es von nun an unnütz feyn wïrde ihr Herz au magnetifiren, weil es gänzlich geheilt fey, Bisweilen, fügte fie hinzu, wenn ich angegriffen bin, werde ich wohl noch Herzklopfen haben; aber das werden nicht rolche Erftickungen, nicht folche Stiche feyn, wie ich empfand, als das Blut nicht frey in meinem Herzen zirkuliren konnte, Wenn Siemich von diefem Herzklopfen befallen Cehen. müflen fie ihre flache Hand auf diefen Theil legen; aber vor allon müffen Sie diefe Tage über nicht darauf hauchen. - Warum dann nicht, fragte ich lie? - Weil ge an der noch Cebr empfindlichen Stelle, wo das Gefclkwür war, den Schmerz durch Befchleunigung der Zirkulation des Bluts durch Ihren Hauch vermehren würden. - Was wird dann meine flache Hand, auf diele Stelle gelegt, thun? - Ihre Hand, die weniger Flaidum giebt, wird den Blutumlauf nicht fo fehr befchleunigen, und das von Ihnen auf diefe Art abgefchickte Fluidum wird, in dem kran:
ken Theile zírkulirend, ihm Wärme geben und ihh färken.

Auouft 3o. Die Krife am 3oten Morgens gab nichte befonders. Ich wollte in der Krife des Nachmittags meiner Kranken durch Fragen noch nicht lälig werden, und liefs es mir nur angelegen feyn. fie ftark zu magnetifiren, um fie vollends von den Befchwerden, die fie den Tag vorber gehabt hatte, wieder herzuftellen. Sie fieng zuert an, mit mir von ihren Würmern zu raden, und damit hate ich noch Gelegenheit $2 u$ erfahren, was ich fchon taufend mal beobachtet hatte, dafs die meiften Somnambülen nur dasjenige von ihren Uebeln tief füblen, was ihnen in dem Augenblicke die gröfte Gefahr darftellt und dafs dies der Grund ift, warum ihr, obgleich immer thätige, immer ohne Unterlafis und wefentich mis der Erhaltung und Widerherftellung befchäftigte Infinkt nur bisweilen erfl fehr fpät Krankheiten entdeckt, deren Urfachen indeffen in ihnen fchon feit langer Zeit da waren.

Madam B. klagte beute noch über den GichtHufs, der ihr von Zeit 2 a Zeit Schmerzen im Knie mache. Ich hielt meine Hand einige Augenblicke anf diefen Theil; darauf fuhrte ich lie mehrere Male herunter und die Schmerzen verfchwanden.

Auguft 31. Am 3iten verficherte mir Mad. B. $2 u$ Anfange, dals ihr Herz vollkommen geheilt; nnd die Stelle des Gefcliwürs gut zugeheilt fey; dar: auf kam fie von fetblt wisgder auf ihre Würmer. Def

> gröfite

66 Tagebuch. d. magn. Behandlung
grofste Wurm, fagte fie mir, if gegenwzrtig in meinen Magen. Er ift mir jetzat molver mie fouft läflig.

Ich legte daranf meine Hand fach auf ihren Magen, und ich konnte leicht alle Bewegungen, die der Wurm da machte, fühlen.

Da mich die Kranke gebeten batte, meine $\{$ pitz zufammengelegten Finger dahin zu halten, fo bemerkte fie, dafs diefe Art den Wurm noch mehr beunruhige. Als lie ihn endlich aus dem Magen vero treiben wollte, bat Ge mich um magnetiiftes Waffer, was fie langfam und Schluckweife trank. So wie fie das Waffer herunterfchluckte, fah ich fie lächeln. Diefes Waffer gefällt ihm nicht, fagte fie mir; es hat thn ganz eng eingefchlofen, und einige Minuten nachher fetzte fie hinzu: er goht weg, er kann lich dạ picht halten, - Morgen werde ich finden, was er baben muls, - Ich wünfchte fehr, dals fie einige ganze Stücken von ihm von fich gehen könnte. Das würde leicht feyn, wenn diefer Wurm fich beAtändig in meinen Magen aufhielte, allein er kommt da nur herein, um fich $2 u$ äahren. Wenn er beym Sterben an feinem geworhnlichon Platze ift, wird er fich aufiofen und mit dem Stuhlgange nach unten abgehon müflen.

Nach diefer Ausfage meiner Kranken verfchob ich es bis auf Morgen, um mich angelegentlicher mit diefeni Wurme und den Mitteln zu feiner Vertilgung zu befchäftigen. Meine Kranke verficherte mir, dafl fie eine gute Nacht haben würde, verordnete fich für Morgen ibre Arznay des magnetifirten Wafers und Cagten
fagte, dafs fie diefs den Tag über 6 Mal abfübren würde. Ich befragte lie darauf über ihren zakünftigen \%uftand. -

Sehen Sic den Tag, fragto ich fie, wo Ihr Mo. natsflufs eintreten wird? - Das wird den nächften Sonntag über 8 Tage (den ioten September) gegen 9 Uhr Abends Ceyn. - Ich lehe wenigttens für jetzt, dafs es fo feyn mufs; aber da ich von jetzt bie dahin meinen Wurm tödien werde, und ich vorausfehe, dafo der grofse Wurm zur Zeit, wenn or Sirbt, mir flarke Magenkrämpfo verurfachen wird, fo kann ich es noch nicht recht fehen, ob mein Monatsfufs dadurch nicht befördert werden wird. - Wenn keint Störung entteht, wie viel Tage wird or dann dauern? - Er wird 6 Tage dauern und während der 3 erften Tage fehr reichlich Ceyn. In diefor Epache werde ich mich vollends vop allem geronnenen Blute, was fich um meine Nieren angefetzt hat, befreyen, und nach diefer Epoche wird mein Monatliches wieder in Ordnung kommen.

Ich fulhr fort. Unterfuchen Sie recht Ihr Inneres und fchen Sie, ob Sie nicht irgend eine herannahende Krankheit zu befürchten haben. ... Meine Bruft if, ohne angegriffen $z u$ leyn, ein wenig lchwach; ich habe es Ihnen fchon oft gefagt. Ich febe voraus, dals, wenn ich mich auch nur ein wenig orkälte, fich der Flufs nach diefem Theile begeben und ihn erhitzen wird. - Für diefe Falle hätuen Sie alfo einige umane genehme Folgen $\mathbf{z u}$ befürchten? - Nein; ich fehe noch keine; ich, werdo blof $\$$. cinem dicken Schnu-

Schnupfen leiden. - Erforfchen Sie, ob Sie davon picht bald etwas haben werden? - Am zten des nächften Oktobers werle ich Kälte und Wärme, und des Morgens nachher, als Folge eines ziemlich flarken Schnupfens; eine verlofthene Stimme haben. - Suchen Sie Mittel, um dem voranbanen? - Den 8ien und gten muls ich des Morgens nüchtern eine Art von Gerftehwaffer 20 mir nehmen, was aus 6 fuifsen und Q bittern Mandeln, und 6 zerfolsenen Hafelnüffen zufammengefetzt feyn mufs; dann inmifs man noch einé frifche Eydotter und ein klein wenig Zucker zufetzen, und däraưf eine Pinte kochendes Waffer darïber giefsen. Diefe Mandelmilch, 2 Tage hindurch genommen, wird dem Schnnpfen vorbauen, und die bittern Mandeln werden verhindern, dafs fie nicht zu fehr den Magen beläfliget. Sie müffen mix ein für alle Mal dén Rath geben, diefes Vorbauungsmiltel fo oft zu nehmen, als ich meine Bruft erhitzt fühlen werde.

September 1. Am iften September eilic ich, fo bald Madam R. in Krife war, von ihren Würmern zu fprechen. - Sehen Sie den grofsen Wurm, fragte ich fie? - Ja, er fängt an mir mebr Leiden $z u$ verarfachen. - Sehen Sie ein Mittel, um ihu zu zerfören? - (Nach langern Nachdenken, wäbrend deffen ich Ge mit aller Kraft meines Willens untermiitze) da ift eins. was ihn beawingen wird, Laffen Sie ftarke 3 Fingervall korfikanifches Moos mit piner halben Taffe kochend darüber gegoffenes Waffer die. ganze Nacht einfundiren ; Mergen früh giefen Sie diefes Waffer ab, nachdem fetzen Sie einen ftarken

Thoelöffel voll geriebener, grüner, bitterer Orangen> fchaalen hinzu. - Um $\frac{1}{4}$ auf 8 Uhr fetzen Sie mich in Krife, we:l ich voraus fehe, dafs der Wurm um 9 Uhr in den Magen kammen wird. Diefen Zoitpunkt benutzon Sie, um mir das Mittel-zu geben, und ich werde im Verfalge meiner Krife fehen, was die Wirkung davon ift.

Ich kann nicht ohnehin, hier über die Gattung der Mittel, die die Natur der Madam B. angezeigt hatte, einige Reflexionen $2 u$ machen. Ich bin weder Arzt noch Gharlatan und folglich keiner, der Arzoneyen verordnet. Wenn ich diejenigen anfzeichne, die fich meine Kranken während ihrer Krifen ver. ordnet haben, fo bin ich fa weit davon entfernt, fie dem Publikum anzuempfehlen, dafs ich, wenn ,es nur fchiene, eben diefelben Kranken hätten zur andern Zeit diefelben Krankheiten, wogegen Ge fich diefe Mittel verordnet haben, fo würde ich ee nicht allein nicht auf mich nehmen wollen, fie ihnen aufa Neue anzurathen; es fey dann, dafs fie fie in den letzten Krifen dazu gefordert hättex.

Aber ohne aus meiner Sphäre an gehen und ohne dem Publikum medizinifche Verordnungen varzuPchreiben, glaube ich bemerken zu dürfen, dafs 4 Somnambülen, die $\mathbf{2 u}$ vercchiedenen Zeiten und in verfchiedenen Gegenden monftrole Würmer zu zerförren hatten, allein darin übereinkommen, grüne, bittere Orangenfchaalen zu fordern. Diefe Schaale mit andern für jedweden verfchiedene Ingrodienzen, deflon Art vielleicht nur eine Beziehang auf ihre ben fondere
fondere Conftitution hatte vermilcht; diefe Schaale Gage ich, fchien die wefentliche Bafis der Arzoney geweefen zu leyn. Man könnte darans blos durch Induktion fchliefsen, dafs fe das mächtigft Gegengift gegen diefe Art Würmer von der Gattung Solium Gind.

September 2. Am Morgen des aten beobachtote ichs genan, zur Stunde. die mir Madan B. in ihrer Krife vorgeftern anzezeigt hatto, zu ihr $\mathbf{z u}$ gehen. Ich hatte dafür geforgt, die angezeigte Arzney ohne ibr Vorwiffen bereiton zu laffen. Ich fetzie fie um $\frac{3}{}$ auf 8 Uhr in Krife, und umg Uhr fagte fie mir von Celbft: der Wurn if gesenwärtig in meinen Magen; der Kaffe mit Milch ziehtihn an. Da war der Zeitpunkt für mich da, diefe Arzeney ihr zu geben.

Es waren noch nicht 5 Minuten, dafs Madam P. das Mittel genommen hatte, und ich mit Stillichweigen die Wirknng davon erwartete, als fie zu lachen anfieng. - Wie er fich davon macht! fagte fie mir. et liebte das nicht. - Hat er viel davon genommon? - Nein. nicht viel; aber ich hoffe doch, dals er genug haben wird. - Wird er davon fierven? Das fehe ich noch nicht beftimmt; ich werde es erf in der Krife des Nachmittags fehen können, - Wird er Ihnen von jetzt bis dabin auch Befchwerden machen? - Ja, um 11 Uhr wird er erwachen und in meinen Magen gehen, wo er mir cinen Krampf verurfachen wird - nachlier um 3 Uhr einen andern weit färkern. - Könnte ich etwas thun, um Ihnen Erleichterung $2 u$ geben? - Sie,können nichto. anders
thun,
thun, als' Ihve Hand auf meinen Magen zit hatsen; das wïrde in der That den Schmerz vermindern, aber Thr. Fluidum würde auch dem Wurme wieder Kraft geben. Sie werden alfo um is Uhr nichts thun dïrfen und follen blos darauf achten, mich diefen Nachminag vor 3 Uhr in Krife zu Gerzen. damitich Seben kann, was dem Wurme wiederfahrt.

Nach : ihrem erften Erwachen maprietifirte ich Madam B, und fie fiel nach ihrer Gewohnheit wieder in Krife., Ich bat Ge von Neuem ihren Wurm eur unterfuchen. Sie fah ihn fehr leiden, aber fe' konnte mir noch nicht verfichern, dals er davon tterben würde. Sein Kopf liegt, fagte fio mir. Das ift gegen Seine Gewohnheit. - Er !eidet - ich glaube, diefs wird hirreichen; aber ich werde ihn diefen Abend beffer. Sehen.... .

Ich hatte die Sitzung am Nachmittage mit vielet Ungeduld erwartet, und als Augenzeuge von den Echunerzen, idie Madam B. $\mathbf{H m}$ 'is Uhr empfuaden hatie; biaite ich mir feft verfprochen, fie der Kenntnifsider Schinerzen; die fie noch um 5 Uhr haben follte, $2 \mathbf{z}$ uibetheben. Zu demi Ende fotzte ich fie eine Viertelftonde vorher in die Krife umd, fieng gloich darauf entragen an.

Wo if wohl der grolse Wurm, fragte ich fie? Er it faberkrank; diefes Gift brennt inn innérlich. und ich fehe, 'dals Seine Blutadorn aufforingen - et wird diefe Nacht lterben. -- Um wie viel Uhr? - Etwas ror: wr Uhr, - Wird er Ihnen, ohe er ftirbt, einigo
einige: Befchwerden machens? - Er wird mir zur Stunde einen Itarken Magenkrampf verurfachen und daraıf wieder in Cein Gedärm gehen, Er wird mich den ganzen Abend über ein wenig ermatten; abet das wird bis eine halbe Stunde nach Mitternacht gering feyan. : Um diefe Zeit wird er mir wiedet einen ftarken. Krampf verurlachen, und diefs wird der letzte Ceyn; er wird einige Augenblicke nachber fterben. - Woher entttetien diefe Magenkrämplé? Der Warm veranlafst fie; indem er itr deti Augenblicken, wo er noch faine Kraft aufbieten will, fich abarbatet..

Es war ohngefähr 3 Uhr. Madam B. fieng an; fich uiber eine grofse Kalte zu beklagen, Ihre Hande und: Rüfeoiwarea eiskalt., Endtich um: 3. Minuten vor 3. Uhr bekam fie heftige Magenfchmerzen; fie wurde blafs und ilı, $e$ Züge fchienen mir verändert. Ich wodte daranf meine Hand mechanifch flach auf ihren Magen legen, aber fie wies mich lebhaft ab. Sie konnde nidhe retlen undick darfte fie nicht noch mehr durch' Fragen ermastea.: Ich begnügte mich damil, jhre Hände iṇ den meinigenzu balten und incirren Kopf gegoniden-ihrigen zu. lehnen: Diefer koidende Zuftand dauerte länger alo 4 Mintaton.. Nach Verlauf derfelben kam meine Kranke nach und nach wieder:zu fich, Ich konnte darauf meine Fragen wieder fortfetzen,

[^2]Letzten Tagen, dafs mein Fluidum ilinn ermâte und felbf geftern liefsen Sie mich meinenr Finger fitz-zu: fammengelegt auf. Ihren Magen legen, um den Wurm daraus zu vertreiben. - Das: war :giut, ale er Gele wohl befand. Damals Cetzte Ihr Fluidumisinn, shtie ibn Conft ein Leid zu thun, zu fehr in Bewegung und dadurch ermatrete es inn; aber jetat, da er fehr krank ift, entfornt ihm zur Laft xu feyn, würde ihm wieder Kraft geben und zu Ceiner. Wiederbele bung dienen. - Sie werdear -mir fogar empfehlen mïflen, wenn ich erwacht Leyn werde, nicht meine Hand diefen Abend oder dịe Nacht über auf meinez Magen za legen; wie ich in Verfuchung kammea würde es $2, u$ tbun, wenn ich mehr leiden müfte. Ich würde. inn nicht wieder genefen machen; aber ich würde fein Leben und main Leiden verlangern.

Sehen Sie die kleinen Würmer? - Ja, einige find fchon tod, die andern werden von jetzt bis Morgen früh iterben. - Werden Sie eine Abführung haben müflen? - Das lebe ich' noch nicht; ich werde es Ihnen beller fagen, wenn der grolse Worm erft vertilgt ${ }^{\text {iff; }}$; aber Sie werden mich immer des Morgens 2 Glás magnetifirles $W$ affer können nehmen laffen, um die kleinen Würmer, die fchon aufgelöfst find, abzuführen, - Was würden wir gegenwärtig dem grolsen Wurme geben können, wenn wir ihn heilen wollten? - Es wäre hinreichend mich Milch nehmen zu lalleri; diefe würde ihn $2 u$ heilen' im Stande feyn.

Madam B. war während des Reltes diefer Krife ziemlich tuhig und fie magnetifirte mich, wie fie es jeden

64 Tagebuch d. magn. Behandlung
jerien. Tag regelmafoig that. Ich kahnirte fre bey ihrem Erwachen; und als ich lie verliefs, hatte fie kein anderes Leid; alo cine grofse Schwere im Magen, wovon fie die Urfacte nicht kannte und die mich wte nigg beunruhigte.

September 3. Alo teh des Morgens am 3ten zut Madam B. Kam, erfuhr ich; dafs fie grade eine folche Nacht zugebracht hatte, wie fie fie mir angekündigt hatte. Sobald fre in der Krife war, fprach ich über ihre Wuirmer mit ihr. Sie Gind alle tod, fagte fie mir, und ein 'Theil des grofoen ift fchon aufgelofst.' - Werden Sie nicht etwas Ganzes von fich goten können? Dazu ift kein Mittel; er ift ganz aufgefprungen, die Orangen huben ihn verbvarint, und ar wird atsbald zerftbrt reyn. -1 Werden 'Sie cin Mitte' anzuwenden haben? - Ich werrle Murgen und Uebermorgen mein magnetifirtes Waller nehmen, und ferner nöthig haben, am Mitwochen eine leichte Arzeney $z 4$ nehmen. Wird Ihr Monatelufs nicht geftört wrrden? - Nein, und die Arzeney wird es eben fo wenig thun, weil fie fehr leicht und blofs dazu eingerichtet feyn muls, um meinen Magen ein wenig von allé dieferer Fäulnifo des Wurms zu räumen. - Sehen Sie nicht, ob diefea Waffer nichtirgend einen Keim, woraus fich einftens ein anderer Wurm bilden könnte, zurückgelaffen bat? - lch werde es erft fehen können, wenn der Nachlafs von denen, die fo eben zerfört find, gänze, lich wird ausgeleert reyn.

[^3]ich ihre Aufmerk[amkeit auf fie felbl, und fprach mit ihr von der Arzeney, die fie in ihrer Krife am Morgen von mir gefordert hatte. - Sie mülfen, \{agte fie mir, fie mich am Mitwochen nehmen lallen. Woraus foll fie zufammengefetzt leyn? - Man mufs eine Unze Tamarindenmark in etwas weniger als ein Nöfel Milch kochen laffen; fo dafs, wenn man diefes durch eine Leinewand durchgefeibet hat, nur noch ohngefähr eine Tafle voll übrig bleibt. Dann mufe man noch zwey Unzen Pfirfichblüthenlyrup dazu giefsen. Diefe leichte Arzeney wird hinreichen, uma die Ueberbleibfel des Wurmes abzuführen. Während ihrer Wirkung muls man mich eine lehr leicht gekochte Limonade trinken laflen. - Seben Sie noch vielen Schleim in Ibren Magen? - Nein, und er wird alsbald zur Genüge abgeführt werden. - Das magnetifirte Waffer wird inn nach und nach mit fich forthehmen; aber wenn ich bisweilen, wenn Sie mich nicht mehr magnetifiren, noch Hindernifle da verIpüre, fo müffen Sie mir empfetlen alsdann meine beiden Hände darauf zu legen; , und eine Vierteltunde meine rechte Hand, die Finger fpitz zulammengelegt. Diefes wird einer neuen Anfammlung vorbauen.

Was mir Madam B. jetzt lagte, beltätigte mich noch mehr in meiner Meinung, dals jeder Menfch, indem er fich lelbft magnetifirt, wenn er fich auch nicht fo wohl thun kann, ale ein fremder Magne. tismus, doch wenigftens einige Wirkung auf fich hervorbringen kann.

Durch alles Detail, worin ich mich eingelaffen habe, und durch den ftufenweilen Gang, den man

Nordh. Arch. ates St.
in dem Inftinkte meiner Kranken hat bemerken müfen, hat man überdem fehen können, wie fehr ich Urlache hatte taufend Mal zu fagen und zu wiederholen, dals der Magnetifeur fich nicht zu fehr dafür verwenden kann, diefen Inftinkt $\mathbf{z u}$ enthullen und $\mathbf{z u}$ erweitern. Ich geftehe ein, dafs es für ihn eine läftige Arbeit ift, und diefer Gang von feiner Seite eine ermïdende Aufmerkfamkeit fordert, aber das Heil feines Kranken hängt davon ab. Wie wird nun diefer Magnetifeur, fo gut auch feine Gefinnung feyn mag, fich dem jemals unterwerfen körinen, wenn er auf einmal mehrere Somnambülen hat, oder wenn er beftändig zerftreuet ift, umringt von einem Schwarme kritifcher Neugierigen und Zankfüchtigen, oder fogar von alles nachfragenden Zöglingen ?

September 4. Ich detaillire die beiden Sitzungen am 4 ten nicht; fie waren beinahe eben fo, wie die am Tage vorher. Ich thiat diefelben Frajen und erhielt diefelben Antworten. Madam B. verordnete fich für den Abend ein Clyftir und für Morgen früh ihre 2 Glas magnetifirtes Wafler. Ich darf eine Sonderbarkeit nicht vergeffen, die anfänglich Kleinigkeit fcheinen mag; die aber nach meiner Meinung fehr wefentlich ift, um aufgezeichnet zu werden.

Nachmittags beantwortete Madam B. meine Fragen ruhig, als fie auf einmal von felbft ins Stocken gerieth und mir fagte, dals fie nichts mehr fehe. Ich fragte fio nach der Urfache. - Das diefen Morgen zu mir genommene magnetilirte $W$ affer, antwortete fie mir, arbeitet noch in mir. Es giebt Augenblicke, wo mein Magen
davion noch mehr ermattet wird，und in diefen Argen－ blicken werden meine Arigen dunkel und fchwarz； und ich bin nicht mehr to hellfehend．

Man refiektire einmal arifmerfan auf diele Ant． wort meiner Kranken；man ftelle fich diefe beinahe unendliche Mannigfaligkeit von nahen oder entfern－ ten，von perfönlichen oder kombinirten Urfachen vor，die，auf keine Weife von uns abhängig．＂das Hellfehen der beften Somnambüle in jedem Angeñ－ blicke，und ohne dafs wir es vorherfehen künnten， verändern können；und demnach urtheile man．ob es möglich ift，die Krifen genau zu klaflifiziren．Dis aufmerklame Auge des Magnetifeurs warde ohne Zweifel fich nicht żı viel bemühen könneń，alle Niianżen，wofür fie empfänglich 「ey̆n können，von einem Angenblicke zum andern zu verfolgen und fie der Verwirrang zu entreiffen．Die unendliche Anzathl diefer Nüanzen macht von Ceiner Seite die emligfte Aufmerklamkeit nothwendig；aber wie 「ollte èr fich jemals Ichmeichelǹ können，fie voraus zu feheri．fie zu berechnen und ihnen eigene und beftimmte Merk－ male anzuiweiten？Man würdo dem Eifer und den gaten B：icken des würdizen Magnetifeurs，der dafür eine einfache Methode auffellen wollte，nicht genug Beyfall fchenken können，und es ift gewifs，dafs diefs das befte Mittel feyn würde，unform Gange Sicher－ heit zui gebèn，und den Gang unferer Zözlinge züu leiten；wenn aber diefe Methode lelbft durch die Natur der Sache nicht auszufübren，und die Anord： thung derfelben unnögglich ift：ift es dann nucht zu befürchten，dafe fie，flatt une aufzukliaren，oft die玉 2 Magne：

Magnetifeurs, die noch Neulinge und noch wenig geübt Gind, im Selbfturtheilen und Selbtbeobachten zu Irrthümern führet?

September 5. Als Madam B. am 5ten des Morgens in der Krife war, klagte fie über rheumatifche Schmerzen im Knie, und bat mich meine Hand einige Zeit auf diefen Theil zu halten. Gabe es kein Mill fragte ich fie, um Sie von diefen Schmerzen zu heilen? - Ich hoffe fehr, antwortete lie mir, cinmal cin Mittel zu finden um fie zu befänftigen; aber vollkommen werde ich nie davon genefen. Woher entftehen diefe Schmerzen? - Von dem, was bisweilen in den Nerven vorgeht; von den Stockangen, die fich der ${ }_{j}^{7}$ irkulation des Fluidums entgegen. ftellen, und weil diefes Fluidum nur Erfchütterangs. weife dadurch geht. - In wie fern ift Ihnen der Magnetismus alsdann gut? - Dadurch, dals er mir mehr Fluidum giebt, vermehrt er die Kraft des meinigen und unterftützt es überall in der freyen Zirkulation. - Giebt es Zeitpunkte, wo Sie mehr leiden müflen? - Ohne Zweifel; meine Schmerzen find weit emprindlicher, wenn der Wind Nordweft it, und noch mehr bay feuchten und neblichten Wetter. - Wodurch macht Ihnen feuchtes Wetter mehr Befchwerden? - Weil alsdann das Fluidum fo ift, wie es uns von der Erde koinmt; es ift zu dick, es ift zu viel Waffer in ihm und das beraubt mich meires Fiujdums.

In diefem Augenblicke bewunderte ich die Ueberfimmung der Antworten der Madam B. mit denen, die
die ich 18 Monate vorher über denfelben Gegenffand von der Demoifell N. erhalten hatte, und ich zog daraus diefelben Folgerungen.

Wenn das Elementarfeuer die gröfte Verwandfchaft zu dem Waffer hat; fo wird es um to mehr angehäuft feyn, als es mit Waffer beladen if, und um fo weniger wird die Luft geeignet feyn, fich mit der Feuchtigkeit, die es durch die unmer, liche Ausdïnftung aus uns mit lich fortnehmen follte, zu laden. Wenn das Leben in-uns nichte als Wirkung und Gegenwirkung ift, wenn der Ueberflufs unferer Feuchtigkeit nur dadurch aus uns verdünften kann, weil die Wirkung des äuffern Fluidums in dem Fluidum, was in uns zirkulirt, und, indem es uns verläfot, die Feuclıtigkeiten, womit es beladen war, mit fich fortnimmt, eine Gegenwirkung hervorruft: muls man dann nicht Cagen, dals die unmerkliche Aasdanltung im feuchten Wetter um fo mehr gefchwächt wird, als die Wirkung des äuffern Fluidums geringer ift? Wird man nicht noch behaupten dü̆fen.. dafo, wenn die Luft durch den Nebel mehr Waffer in fich enthält, als das ăuffere Fluidum fättigen kann, dafs alsdann unfer Fluidum, feiner erften Verwandfchaft mit dem Walfer folgend, die Feuchtigkeit, womit es fich in uns geladen hatte, verlaffen wird, um fich mit diefem überfüfligen Walfer zu vereinigen, und dafs diefe Feuchtigkeiten aus Mangel diefes Prinzips der Bewegung in irgend einem Theile unfers Körpers ftocken werden?

Die Aerzte fuchen in diefem Falle die ftockenden Săfte aufzulöfen und auszuleeren, und wenden dazu
§hnen von der Kunft vorgefchriebenen Mirtel an; aber follten wir nicht öfters dem Uebel dadurch vorbauep können, wenn wir uns magnetifiren lipfeen oder uns. felbft bey leuchter Witterung magnetifirten? Durch diefes fo einfache Mittel würden wir ueiern Süften die Bewegung wiedergeben, die ihnen 'fehlte und deren die auffere Temperatur fie beraubt hat.

Am Nachmittage diefes Tages wá ich begierig, einen Verfuch anzuftellen, den ich' fchon feit langer \$eit entworfen hatte. Ich wulte wohl, dals es mehy rèren $\mathrm{M}_{\boldsymbol{\lambda}}$ gnetifenrs getungen war, ihre Kranken tir: der Entfernung und ohne es ihnen vorher zu fagen; in Krife zo fetzen. Da ich durctans nicht an der Wahrhaftigkeit de,jenigen, die mir von diefem $\mathrm{l}^{2} \mathrm{haz}^{-}$ n̛omene gefagt hatren, $z$ weifelte: fo machte es mich Elos verlegen, mir davon einen Grund anzugeben und un dahir zu gelangen, fatt die Möglichkeit' deffetben zu längnen, wie ich es fo viele andere thun fah, wüfchte ich blos, es felbft auszuftibren. Ich durfte meiner Kranken mein Vorhaben nicht mittheis. len; fich fagte ihr blos des Morgens; als ich fie verliefs, vorher, es könnte vielleicht treffen, dafs es mir am Nachmittage nicht frey ftände, fogleich zur gewönnlichen Stunde zu thr kommen, und ohne dals fie etwas muthmafste, beobachtete ich alle Vorficht, damit lie fich im Augenblicke, wo ich mir den Verfuch zu macher vorgefetzt hatte, allein befand.

Ich wohnte beinahe eino hatbe Mette von der Madam B. entfernt. Ich Ichlofs mich allein in meinem Zimmer ein, und um 5 Minuten vor 3 , Ulur
fing ich an, fie durch Geftes und Gefinnung mit allen. mir zu Gebote ftehendem Willen zu magnetifiten, Ich anterhielt diefen Magnetismus befändig bis $\mathbf{3}$ Uhr. 35 Minuten, darauf gieng ich dann $z u$ ihr.

Ich fand fie bey meiner Ankunft fehr ermattet. Sie kam gleich meinen Fragen zuvor, indem fie fich beklagte, dafs lie einige Augenblicke, vor 3 Uhr fehr fchläfrig geworden, nach Verlauf von 2 bis 3 Minuten ihre Augen fich gefchloilen und verklebt geworden wàren, wie fie es ehemals waren, wenn ich fie zu magnetiliren anfierg; dafy fie aber fatt einen rubigen Schlaf zu genie'sen, wie fie ihn feit langer Zeit gewohnt gewefen, im Gegentheil Cehr unruhig gewefen ley, und das Geräufch, was unter ihihrem Fenfer, vorfiel, fie äufferft ermattet habe. Sie fetzte binzu, dafs ihre beftandig fchwarzen und trüben Augen, wie fie es ehemals waren, jetzt von Zeit heller geworden wären, und fie fich dann ruhiger befunden hätte; dafo aber diefe guten Augenblicke nicht Dauer gehabt hätten, und fie, als fie endlich ihre Augen nach einer guten halben Stunde von Celbit geöfnet hätte, weit mehr niedergefchlagen gewefen fey, als fie es nach meiner Entfernung am Morgen gewelen wäre.

Ich verlor keinen Augenblick, um fie in Krife zu fetzen, und in diefem Zuftande befragte ich fie uber das, was ihr wiederfahren wäre, - Sie haben mich magnetifiren wollen, ohne mich zu fehen, fagte Lie mir; es itt gewifs, dals Sie auf mich gewirkt und mir meine Krife gegeben haben; aber diefe Krife war nicht fo vollkommen, wie die andern, und fie bat
mich nur ermattet. - Warum das, erwiederte ich? - Sie und Ihr Fluidum fehlten mir. - Ich weifs, dafs gewiffe Kranken auf diefe Art in Krife geferzt find. - Ich fühle wohl, dafs Sie mir fo hatten eine Krife geben können, wenn ich fchwächer wäre; aber dazu bin ich nicht krank genug. -

Giebt es indefs nicht ein Mittel es $\mathbf{z u}$ erzwingen? - Ich fehe nur ein einziges. Sie müflen mir eine Bonteille magnetifirtes Waffer zurücklaflen, und nachdem Sie mir, wie heute, des Mgrgens vorber gefagt haben, empfehlen Sie mir diefe Bouteille zu nehmen, wenn ich Sie erwartend, mich fchläfrig fühle, fie gegen meinen Magen zu balten, auf dafs ich weniger ermattet bin, bey Ihrer Zurückkunft. Sie müflen mir auch fagen, diefe Bouteille nicht länger als eine Viertelfunde zu behalten, denn, wenn fie mich nicht in den Schlaf brächte, würde fie mir auf die Daugr viel Leid anthun. Ich zweifele gar nicht, dafs ich durch diefes Mittel und durch Beyhülfe des Mag. netismus, den Sie in der Entfernung zur felben Zeit auaüben, nicht in Krife fallen werde. Alsdann werde ich lehr wohl die Bouteille zu entfernen wiflen, wenn es Zeit ift.

Ich bemerkte diefe Anweifungen und verfprach mir wohl, ein Mal einen neuen Verfuch zu machen. Aufgeklärt dadurch, was mir Madam B fo eben üher den geringen Erfolg, den er gehabr batte, fagte, dachte ich nach, dafs in der That in der Zahl derer, die in der Entfernums in Krile geitetrt waren, der gröfte Theil wirklich fchwächer und krànker waren $\mathrm{al}_{3}$
als Madam B. ; dafs andere', in der That wenige durch die Krankheit gefchwächte, fich von ohngefahr an das Zuber gebuaden befanden; zur Zeit, wo ihr Maj̃. netifear in der Entfernung und ohne ihr Vorwiffen alle Kraft feines Willens auf tie in Thätigkeit fetzie and ich fchmeichelte mir, dafo wenn ich einmal das Zater durch irgend einen andern magnetifchen Bebälter erfetzte, ich diefelben Wirkungen auf Madam B. wurde hervorbringen können.

Diefes war kein Verfuch aus blofser Neugierde, und ich fah es als einen fehr wichtigen Punkt fiir diefe Kranke an, dafs fie fich allein und im Nothfalla Krifen felbof verfchaffen könne. Sie hat mir oft gefagt und hörte nicht auf es zu wiederholen, dals nach ihrer aullerordentlichen Reizbarkeit, nach der matior. lichen heftigen Bewegung ihres Bluts in Ermangelung meiner, keiner fie würde magnetifiren können. Wenn jeder andere als Sie, hatte lie mir hundert Mal während ibrer Krifen gefagt, wenn jeder andere es Anfangs unternommen hätte mich zu magnetifiren, fo zweifele ich, dafs er mir hätte eben fo wohl than können, aber ohne Zweifel würde er etwas auf inich gewirkt und meine liehandlung haben fortetzen können; aber heute, da Sie meine Nerven bis zu dem Tone der Ihrigen geftimmt haben, heute, wo es fich mein Infinkt zum Gefetze gemacht hat, Ihrem Willen zú gehorchen, würde jeder andere, der es verfuchte mich zu magnetifiren, mir eben fo viel Uebel thun, als mir in diefem Angenblicke jemand thun könnte, der ohne im Zulammenhange mit uns zu feyn, mich berührte; er würde mir Convalionen verurfachen. Daffel.

Daffelte würde mir aucl wiederfahren, wenn ich felof in meinem natürlichen Zuftande jemanden magnetifiren wollte. Ich kidnn Sie nicht magnetiliren, ohne augenblicklich in Krife zu fallen, ich würde jellen andern nicht magnetibiren können, ware es auch eins von meinen Kindern, ohne Convulion zu erhatien.

Wie wunderbar mir auch diefe Dispofition der Madam B. fchien, fo konnte ich doch nicht zweifeln, dafs es eine Dispolition Hhrer Natur war. Sie hatte mir währrnd aller ihrer Krifen dallelbe beftandig wiederholt, und es war mir zudem nicht unbekannt, dafs fie in ihrem natuirlichen Zuftande nach nichts mehr rachtere, als ins künftige im Nothfalle ihren Herrn Gemahl und ihre Kinder magnetiliren zu können. Nun, da ich überführt war, dafs fie felbft nach ihcer Genefung es bisweilen bedürfen wurde, in Krife gefetzt zu werden; da ich wulte, dafs fich nach der Empfindlichkeit ihrer Nerven taufend aufallige Gelegenheiten einftellen könnten, wo diefes Hülfomittel ihr für den Augenblick nothwendig feyn würde, und da ich endlich vorausfah, dafs ich gezwungen feyn würde mich von ihr $2 u$ entfernen, fo wunfchte ich ein Mittel zu finden, durch eine Wirkung meines ein fur alle Mal uberlesten und im Nothfall durch irgend ein phyfifckes Mittel unterfützten Willens, ihr in diefen Augentlicken die ibr nathwendigen Frifen zu geben,

Ich wiïde nicht auf diefes küntliche und immer nicht hipreichende Mittol gerechnet haben, für die fchwe.
fchweren Krankheiten, die fie für die, Zukunft vorher gefeļen hatte. Ich verfprach mir, wenigftens bey einer vollkommenen Unmoglichkeit und wenn ich zeitig davon benachrichtiget wäre, ilr in diclen kritifigen Zeitpunkten. wo ich wufie, dafs ich allein ilar das Leben würde., erhalten könnes, meinen Beyfand zu. leiften:- aber es konnten in meiner Abwefenheit und in dẹr Zavilçhenzeit diefer Krankheiten, eine. Mf̧ge vonZưällen hinzukommen, die fie nicht hatte vorausfehen kënnen, und wozu eire einzige Krifa. picht hinreichend gewefen wäre. Man wird ion Verfalg feben, dafs.es mir damit vollkommen gelang.

Ehe Madam B. aus der Krife gieng, fchrieb fie. Gch aufs Neue die Arzeney vor, die fie fchon fur, Morgen gefordert hatte. Endlich erwachte fie und ich verliefs lie weit ruhiger und finler, als fie bey meiner Ankunft war.

September 6. Am Morgen des 6ten Septembera wartete ich, bis die Arzney ihre erfte Wirkung gethan hatte, un Madam B. zu magnetifiren. Ich hatte bemerkt, dafis fie fehr häufig während ihrer Wirkung pinen Schauder gehabt hatte, Sobald Ge in der Krife war, fragie ich fie, was davon die Urfache feyn könne. Die Arzney, antworte fie mir, beunruhigt mein Blat, was längt den Nerven zirkulirt, fie drückt und fie reitzt, und diele Reitzung verañlalṣt diefen Schauder,

Ich wollte daraph die Art und Weife, wie diefa Arzney in ihr wirke, van ihr erforfchen; allein fie konnte mir darü̈ber nicht andera, als unbeftimmt und
undeutlich antworten. Die Ingredienzen, woraus meine Arzney zufammengefetzt war, fagte fie mir, und vorzüglich der Pfirfchenblüthenfyrup enthielten viel (magnetifches) Fluidum, und diefes, was dem meinigen entgegengefetzt war, machte einen $\Delta u f r u h r$ in mir. Aber, erwiederte ich, wie kann die Wirkung diefes Aufruhres eine Ausleerung der Safte feyn? - Durch die Arbeit der Natur, was ich noch nicht deutlich genug fehe, um es Ihnen orklären zu können.

Als mich meine Kránke an diefem Tage magne tifirte, bewies fie mir viele Unzufriedenheit darüber, dafs fie mir fo fehr wenig Fluidum gebe, und dafs es weit weniger glänzend als gewöhnlich fey. Das rührt von' der Unruhe meines Blutes her, fagte fie mir, die der Zirkulation des Fluidums in meinen Nerven hinderlich ift; diefe Zirkulation wird fich aber wieder einftellen, wenn d: Araney ganz ihre Wirkung gethan hat.

Al, Madam B. am Nachmittage in Kriefe war, nahm fie cine nachdenkende, von irgend etwas eingenommene Mine an: wovon ich die Urfache wiffen wollte. Sie dachte int dem Augeriblicke an den neuen $P_{0}$ y!en and die gefahrliche Krankheit; die fie lchon für dis Znkunft" vorans gefehen hatte. "Sie gab mit noch ein Mal das uniftändliche Deail von diefen beid, $n K$ rankbeiten und den Mitteln ihnen vorzubauen, a ter fie wenigftens zu heilen: Dre zweite Krankheit fchien fie überhaupt felır zu beunruhigen; fie konnte mich nicht verfichern' 'dals fid ihr varbauen könnte;'
und fie fah voraus, dafs fie von ibr die traurigीen Folgen zu erwarten hätte.

Aber, fetzte fe hinzu, wie grofs anch immer die Gefahr diefer Krankheit feyn maj: fo bin ich demohngeachiet, im Falle, dafs ich mir felbit oder. den Aerzten überlaffen wäre, ganz verfichert, dafs Sie mich heilen werden, wenn Sie nur den 5ten Tag anfangerı können, mich $2 u$ magnetifiren. Indem meine Kranke auf diefe Art und auf ein Mal in ihrer Zukunf die entgegengefetzıe phylifche Möglichkeit aufdeckte, beftimmte fie zu gleicher Zeit, fowohl den traurigen Ausgang einer nahe bevorftehenden Krankheit und die bedingten Mittel diefem Zufalle auszuweichen, als auch andere Begebenheiter in einer noch fernern Zukunft.

September 7. $\Delta m$ Nachmittage des 7ten Septembers bat ich Madam B. Corgfáltig ihr Inneres $2 u$ unterfuchen; ob die Würmer, wovon fie fich kurz vorher befreyet bätte, nicht irgend einen Keim zurückgelaffen hätten, der Ge einft wieder hervorbringen könnte. Ich liefs ihr aus diefer Urfache volle Zeit, um fich $\mathbf{2 a}$ fammlen. Endlich nahm fie nach einer langen Unterfuchung das Wort, und fagte mir: die kleinen Würmer haben keinen Keim zurückgelallen, nad werden fich nicht wieder reproduziren, aber der grofse hat einen zurückgelaflen. - Wie kommt Ihnen diefer Keim vor? - Er gleicht dem Eyweifs und ift fo dick, wie eine Linfe. - Hat er eine Schaale? Nein. - Sehen Sie irgend etwas befondere in dief:m Keime? - Im Innern deffelben if ein kleiner gels
licher Punkt. - Scheint Ihnen diefer kleine Punkt belebt zu leyn? - Ja, er hat Leben und aus ihm muls der Wurm enttehen. - Bedarf es noch langer Zeit, damit fich diefer Keim entwickelt? - Nein. Was wird künftig aus dem Wurme werden? - Er wird [o werden, wie der, den ich vor Kurzem zernört habe, und ohngefähr in vier Jahren wird er mich recht krank machen, - Der Wurm, den wif zerfört liaben, war allo ein Weibchen? - Er mag cin Wcibclsen oder ein Männchen gewcfen fejn, to würde er ebenfalls diefen Keim abgelegt haben. Wo liegt diefer Keim? - Unter meiner Herzgrube in dem Gedärm, was da queer liegt. - Liegt et unten oder oben in dem Gedärme? - Er klebt invwendig und oben an - wenn er unten wäre, würde er durch das, was aus meinem Magen geht, leichter fortgefcháft werden. - Werden fie diefen Keim zera ftören? - Er wird leichter zu zerfören leyn, weṇ! der Wurm [chon ausgebildet ift. - Uebrigens bin ich darüber gar nicht beforgt, und ich werde fchon, wenn es Zeit ift, ein Mittel fehen.

Der noch übrige Theil der Sitzung wurde zu den gewöhnlichen Fragen über den gegenwärtigen Zuftand meiner Kranken verwendet.

September 8. Den 8ten September hatte ich Gtlegenheit Madam B. auf dem Felde in Krife zu Cetzen. Jch erzähle hier das intereflante Detail nicht, was fié mir an diefem Tage gab, es war nichts als eithe Wiederholung von dem, was mir Demoifelle N. untef ahnlichen Umfänden gefagt hatte,

Madam B. fchien, wie fie, grofses Vergnïgen darin zu finden, das Fiudum zu fehen, was dieles Mädchen das Sonnenfluidurn genannt hatte. Sie fand es fehr verfchieden von dem, was fie um den Plianzen in Bewegung fah und was, wie fie fage, dichter und dunhler ley. Als ich fie bat, ihre Aiafen auf das Ufer des Finfles, woron wir wente entferme waren, zu richten, fchien fie dies mit dem an:forlten Widerftreben $\mathbf{z u}$ thun, indem fie mir Cagte, dafs diefes Fluidum weit kalter, trauriger und dichtev fey. Jch füge $\mathbf{z n}$ der Keflexion aber diefen Gegenttand, die ich ein andres Mal (den 3ten May 1785 ) über alle Antworten der Demifelle N. machte, keine wetter hinzu. Ich begnuige mich blos zu bemerken, dafo die Fahig. keit das Fluidum zu fehen, die das Maddehen dan:als hatte, und die fo viele Leute in Eiftaunen fetzte, als ich $\mathbf{z u m}$ erfien Male davon fprach, dafs fich diele Fähigheit, fage ich, feitulem bey einer fo grolsen Anzahl vou Sonnambülen gefunden hat, daff, fo fehr auffallend fie auch if, fie jetzt nicht anders ftreitig gemacht werden kann, als von Lenten, die micht haben fehen wollen oder von folchen, die lich durchaus auf die euge Sphäre unferer Kenntuifle belchränken wollen, und ihren huhm zu nahe zu' treten glauben, wenn fie eíngellehen, dafs man dariber hinaus gehen kann.

September 9. Am 9ten September des Morgens kündigte mir Madam B. an, dals ihre Krife an diefen Nachmittage nicht fo gut, wie gewöhnlich feyn würde, was fie der grofsen Unruhe ihres Blutes, wegen der Arbeit des Monatstufles, der Morgen erfcheinen miufte,
zufchrieb. Aus eben diefer Urfache, fetzte fie hinzu, wird die nächlte Nacht nicht lo ruhig leyn, als die vo:ige. Am Nachmittag werden Sie mich nicht auf den Najen magnetifiren dürfen, damit lich nicht das Blut, was fich in der Gebärmutter anfammelt, dahin begiebt.

Die Krife des Nachmittags war in der That nicht fo gut *), als die vorhergehenden; aber fie war doch fo, dafs Madam B. auf meine Frage über ihren Zu ftand, die ich jeden Tag 211 thun nicht ermangelte, antworren konnte. Sie kündigte mir an, dals ibr Monatliches morgen Abend ein wenig nach 7 Uhr anfangen würde.
*) Jedesmal, wenn ich lage, dals die Krife nicht gut war, verfiehe ich darunter, dals diefes Beywort blos auf das Hell'elien der Kranken bezogen wird, denn ich glaube, dafs eine magnetifirte Krife, wenn fie mit Klugheit und nach den iVunfche der Natur gegeben, wenn fie nicht durch eine fremde Urfache oder durch die Indiskretion des Magnetifeurs geftört würde, nicht andèrs als gut feyn kann, weil lie das Agens und das Mittel if, was die Natur felbft anwendet. Aber in den Krifen diefer Aat ift das, was man das Helliehen des Kranken nennt, nicht immer ein und daffelbe; fie muls in der That jedesmal, wemn der Inftinkt des Kranken irgend einer zufälligen und innern Unordnung wegen, fich, fo zu fagen, gezwangen fühlt, auf fich felbft zurück gehen, um nichits anderes als diefe Unordnung zu fehen und fich nur mit ihren eigenen Bedürfnifen zu befchăftigen. Sobald ich die Art, wie ich im Allgemeinen die Wirkungen des Infinkts mir denke, werde erklärt haben, wird man das hier Gefagte beffer verftehen können.

Sie wollte darauf, wie gewobnnlich meine Angen magnetifiren, aber Gie beklagte fich, dafs mein Kopt fie zurückftiefse, weil er mír kalt war, Ich fragte Gie, ob es mir nicht gat thäte, wenn ich ihn durch das Tragen einer Perüque wärmer hielk. - Davor bütent Sie fich gar fehr, antwortete $\mathrm{G}_{0}$, mir, Ihre Nerven würden dadurch leiden und Sie würden fie orkallen. -

Was thun die Haare meinen Nerven? - Sie verfchaffen ihnen das Fluidum, was fie anziehen. Ziehen wir denn durch unfere Haare das Fluidum ang - Wicht einzig und allein durch unfere Haare: aber es ift gewifs, dafs fie onferen Kopfe davon viel zufühten *)، - Wir erhalien es auch durch unfern ganzen Körper; und vorzüglich durch die Gelenke. Das Fluidum was wir auf diefe Art erhalion, zirkulirt in unfern Nerven, und dies giebt thbien Kraft. Ohne das könnten wir keinen Theil unfers Körpers bewegen. - Aber mein Wille ift doch die Urfache, dals ich meinen Arm bewege. - Ohne Zweifel; lht Wille if davon die Utfache; aber wenn Ihr Arm getahmt ware, wenn die Nerven deffelben vertrocknet wären, wenn das Fluidum in ihnen nicht zirkulirte, fo würden Sie vergebens verfuchen, ihn nach lhrer Willkïhr zu bewegen. - Ift os dann mäglich, dafs das Fluidum nicht in allen unfern Nerven zitkuliret? - Gewifs. In denen Nerven, die nicht in den Zu.

[^4]flande find, worin fie feyn müfen, um es aufzunehmen oder die blos ein Hindernifs haben, kann es ferner feinen Umiauf nicht haben. - - Diefe Schauder 2. B. die ich neulich hatte, und die, welche ich Morgen beym Herannaben meines Monatlichen haben werde, find ein Beweis davon. Den Aufruhr, der alsdann den Umlauf des Blutes ftören wird, wird verd urfachen, dafs meine Nerven fich von den fie berüh. renden Venen gedrückt fühlen, Dann hat alfo das Fluidum mehr Mühe, da zu zirkuliren. Indem die Nerven fich anttrengen, wird das Fluidum in ibnen durch Erfchütterungen zirkuliren, und ich weride Schauder haben, - Wenn das Fluidum immer frey in unfern Nerven zirkuliren könnte, würde man nie vertrocknete oder gelähmte Nerven finden.

Bey diefer Gelegenheit kann ich nicht ohnehin, mich einen Augenblick $\mathbf{z u}$ unterbrechen, $u m$ an einen Einwurf zu erinnern, den man damals bey der Herauagabe meines Verfuches einer Theorie machte. Ich hatte gefagt, dafs das Fluidum, wenn es in irgend cinen Theile unfers Körpers keinen Weg finde, um frey zu zirkuliren, dafs es dann von diefem Theile gegen die andern korrefpondirenden Theile getrieben werde. Darauf antwortete man mir, dafs ein fo aufferlt feines Fluidum, wie ich es Anfangs angezeigt hatte, ein Fluidum, was alles in der Natur durchdringt und belebt, gar keine Hinderniffe finden müffe, die im Stande wären ihn Einhalt zu thun. Man glaubte mich dadurch mit mir felbft in Wiederfprach zu fetzen; aber ich glaube blos, dafs man fchleche raifonnirte oder dafe man mich nicht recht verftanden hat.

Das, was ich damals im Allgemeinen tiber das Fluidum golagt hatte, behaupte ich auch jetzt noch. Ich glaube, dafs diefes Fluidum fo, wie ich es voransfetzie, als den ganzen Raum erfüllend, auch wirklich if, und dafs es äulfert wirkfam und fein feyn muls dafs gewiffe Körper in der Natur es in gröfserer Quantitata an fich ziehen, oder es ftärker fixiron können; dafs endlich der Menfch nach feiner Willkühr, und blos als eine Folge der Analogie des Prinzips, den Lauf deffelben anziehen und ihn auf einen andern Menfchen, auf ein Thier auf eine PHanze leiten könne. Ich hatte aber hinzugefetzt, dals eben diefes in feinem Prinzip einfache Fluidum fehr verfchiedene und bisweilen felbat fehr entgegengefetzte Modifitaa tionen nach der Natur der Körper, die es durchdringt und worin es zirkulirt, erhält, und dafs diefe Modifikationen die Wirkung der eignen Organifation diefed Körpır feyn müflen. Diefe Organifation, die wir die individuelle und auf eine partielle Weife dargeftellte Natur nennen könuten, erfordert auch wirklich und nothwendig eine befondere Modifikation des zur Rea. ction auf fie beftimmten Fluidums. Eine mit Nerven verfehene Mafchine, von irgend einen beftimmten Bau und einer beftimmten Natur wird für Eindrücko des Fluidums auf eine ganz andere $\Delta r t$ fufebtibel fey $\mathrm{m}_{\mathrm{a}}$ als eine andere mit Nerven verfehene Mafchino. die anders organifirt if. Diefe beyden, das Fluidum nicht anf diefelbe Art modifizirenden Malchinen werden es fich alfo nicht verhaltnifsmälsig auf eine Art, die einen jeden von ihnen anpaffend ift, mittheilen können. Das Fluidum, was eine Mauer durchdringt, wird ohne Zweifel auch eine Verfopfung durchdrinF
gen; aber folgt daraus, dafs es in den verftopften Nerven auf eine Art, wie die Natur es fordert, zirkuliren wird? Folgt daraus, dafs es Gich animalifiren wird, und dafs ea die Modifikation wird erhalten können, die ihm nothwendig if, um diefen Nerven zu ernäbren und $\mathbf{z n}$ erwärmen? Es wird den Nerven durchdringen, wie es die Maner durchdringt; ich will es; aber es wird nicht mehr dem einen, wie dem andern Bewegung und Leben geben.

September 10. $\Delta \mathrm{m}$ roten September erichion das Monatliche beftimmt zur angezeigien Stunde, und diefe Epoche war überhaupt grade fo, wie fie fie mir angekündigt hatte. Die Krifen waren jeden Tag fehr gut; aber wenn ich auch einiges Verlangen hatte, das Hellfehen meiner Kranken zu benutzen, fo glaubie ich mich doch blos mit dem befchäftigen $2 u$ müflen, was lie perfönlich interefliren konnte. Deswegen erlaubte ich mir in den erften 3 Tagen keine anderen Fragen, als welche auf fie und die Zukunft, die lie fchon vorbetgefühlt und delfen wichtigfte Epochen fie fchon vorher bezeichnet hatte, Bezug hatten. Dadurch verlor ich ohne Zweifel cine Gelegenheit mich zù unterrichten und meine Wifsbegierde zu befriedigen; aber ich erfallte die Pficht der Humanitata.

September 23. Erlt am 13 ten September, alo ich weiter kêin Detail von dem, was meine Kranke intereffiren konnte, zu wünfchen hatte, erlaubte ich mir zum zweyten Mal den Verfuch zu machen, fre in der Entfernung in Krife zu fetzen. Ich Cagte alfo dee Morgens ganz ungezwungen, dafo ich vielleicht
genöthigt feyn würde, fpäter als gewöhnlich wieder zu ihr zu kommen. Dabey fagte ich ihr, dafs Sie, da lie gewohnt fey zu einer beftimmten Stunde zu fchla: fen, fich nicht anftrengen müfle, um diefem Schlafe, wenn fie vor meiner Zurückkunft das Bedürfnifs dazu fühlen follte, zu widerftehen. Ich erripfahl ihr als: dann blos, eine Bouteille Waffer, die ich vorher; ohne dafs fie es merkte, magnetifirt hatte, auf die Knie zu legen. Ich verliefs fie endlich, ohne dafs fie den geringlten Verdache von meinem Vorhaben hatte, und fie fchrieb alle die Vorficht, die fie mich nehmen fah, nur meinen Eifer und meiner Genauigkeit $\mathbf{2 n}$, die fie mich immer trey ihrer Behandlung hatte nehthen gefehen, und meiner Sorgfalt über die Folgen; die die geringlte Unorctnung hätte haben können,

- Am Nachmittage magnetifirte ich fie in der Entfernung 21 einer gewöbnlichen Stunde wảhrend 40 Minuten, auf diefelbe Art, wie ich es das ertte Mal gethan hatte. Darauf begab ich mich zu ihr und kam grade in den Augenblicke an, als Gie eben erwacht war. Indem ich mich tellte als glaubte ich, dals fie für diefen Tag weiter des Magnetismus nicht bedürfe, weil fe, mich erwartend, fchon gefchlafen hatte; bat ich fie blos, mich $2 u$ magnetifiren. Sie fiel daranf gleich, fo wie ich es vorher gefehen hatte, wiei der in die Krife, und darauf befragte ich fie denn darüber, was ihr während meiner Abwefenheit widerfahren wäre.

[^5]ich blieb noch ohngefahr 10 Minuton in meinen natürlichen Zuftande; darauf fiel ich in eine wahre aber unvollkammene Krife. Ich konnte darin nicht genug fehen, um zu unterfcheiden, auf welche Art Sie in diefem Augenblicke auf mich wirkten. Ich fühle in deffen, dafs ich vermittellt diefer Boateille in Fällen, wo ich mehr wie hout, ermattet wäre, mich flark genug würde laden können, um mich noch weit Hellfehender $\mathbf{2 u}$ macheu und mich in lhrer Abwefenheit in den Stand zn fetzen, dafs $2 u$ meiner Gefundhoit Nöthige zu fehen und aufzuzeichnen. Ich fühle ebenfalls, dafs diefes Verfahren meine Nerven beträchtlich ermatten würde, aber es kännte mir doch nützlich feyn, wenn ich es nicht milsbrauchte und ea nur in fohr dringenden Fällen anwendete.

September 15. Am Nachmittage dee 15ten Sepo tembers fetzie ich Madam B. in Krife, ohne fie 20 berühren und abne mich ibr zu nähern, indem ich blos lagte: Schlafen Sie! Ohne Zweifel hatte die Arbeit der Regeln ibre Nerven fchwächer und empfäng: licher gemacht. und dadurch meine Herrfchaft über fie vollends entfchieden. Denn blos auf diefes Wort fchlief fie auf der Stelle ein, und feit diefem Tage bedurfte ich weiter keines andern Magnetismus, um Ge in Krife zu feizen, ganz auf diefelbe Art, ale es mir feitdem immer hinreichte, um fie augenblicklich herauszubringen, wenn ich ibr lagte: Erwacher Sie?

Diefo Kraft meines Willens wird obne Zweifol denjenigen Magnetifeur nicht auffallend feyn; die, durchdrungen von den Maximen unforer Lehrer, fie
in Ausübung zu'fetzen wuften; und alle Verfuche, die ich jedon Tag darüber machte, befätigten immer mehr und mehr, was ich darüber in meinen Verfuche Uber die Theorie fchon gefagt habe. Man muls aber auch eingeftehen, 'dafs diefe Maximion:, Verfehet am woilen; Glaubet. und wollet, denjenigen Magnetifeur unverfändlich ubd üb才rtrieben. fcheinen mufton, dio noch keine Gelogenheit gehabs hattens fie anzuwenden oder nicht anzuwenden wuften, und felbft durch das Geheimnifevolle, was in ihnen liegt, konnten fio auf eine gewiffe Art lächerlich gemache werdèn, woran es denn auch einige wenig nachdenkends Unglăubige , nicht haben feblen laffen.
lch habe mich bemüht diefen in meinem Vevfucho zu antworten, und ich glaube, ihnep bewiefen zu -haben, dafe fie Unrecht hatten, wenn fie das, was wirklich eine phyfifche Wabrheit und eine Thatfache ift, als ein Gebeimnifs der Charlatanetie anfahen, Aber ich geftehe, dafs das Wenige, was ich hierüber itn Grunde gelagt habe und vielleicht hinteichend .iaf, um eine Idee $\mathbf{z u}$ verftehen, demohngeachtet der noch wenig geübte Magnetifeur noch fehr vieles zu wünfchen ubrig laffen mufte. Indefen fcheint es mir doch, dafs es, ohne es fich $2 u$ erlauben das geringfte zu diefen wenigen Worten, die uns unfere Lehrer nur fagen wollten, hinzuzufetzen, und lie blos aufmerkfam überdenkend, vielleicht nicht unmäglich wäre, die Art und Weife $4 u$ begreifen, wie der Wille im Magnetismus wirkt, und wie er die Aktion des allgemeineu Fluidums vermehren kann. Ich fühle in der That, wie weit ich entfernt bin, einen folchen Gegenfand auf eine genügende Art wis ergründen.

Um es übrigens 20 than; imüfte man fich in -metaphyfifche Erörterangen vertiefen, die in einem einfachen Tagebuche von Thatfachen fehr wenig an ${ }^{1}$ ihtrer Stelle :Ccheinen müchten.: Da ich aber endlich meine theoretifchen Ideen fchon in Allgemeinen dargettelt habe, und in dem Vorfiche, den ich davon gresehen babe, der'die gapze Wiffenfchaft des Magnetismus in Gich faft, um diefe wenigen Worte unfrer Lehrer recht verfăndlich $\mathbf{2 u}$ :machen, mich, vorzüglich bemüht babe, den Willon zu definiren; fo ley es mir 'jetzt orlaubr; das was ich davorrin diefem Verfuche gefagt habe,' otwas zu erweitern, and wenigftens die Art und Weife zu etklären, wie ich mir vortelle, dafo diefer Wille wirken kann. Ioh werde es fo kurz machen, als es mir möglich feyn wird, Es ift gar mein Zweck nicht, duıch leere Spekulation die Aufïr fung einer Frage zu verfuchen, die ich ihrer Natur nach für unauflöftich halte; aber vielleicht wird diefe Unterfuchung une einige nützliche Bégriffe über die Art und Weife; wis ein Magnetifeur wollen mufs, verfchaffen können,

Ich habe anfänglich den Menfchen als zufammengefetzt ans zwey "verfchiodenen Wefen betrachtet; den immateriellen Menfchen oder die Seele und den materiellen Menfchen oder den Körper, Wenn man nun aber zugiebt, dafs diefe beyden Wefen zu irgend einen Zweck gefchaffen find, fa kann man jeden keinen eigenen Inftinkt abfprechen; denn der Inßtinkt, fo fcheint es mir, ift nichts anders als das angebohrne und permanente Bedürfnifs des Individuums auf eine gewiffe Art zu feym: die ihm eigen ift und die ihm
alloin zukömmt, nach der Stelle, die fhm der Wille des Schöpfers im Univerfum angewiefen hat.

Der Inftinkt der Seele, den wir von den phyf: fchen und thierifchen Inftinkte unterfcheiden, indem wir ihn den Namen des Gewiffens geben, in alfo für त̣iefe Seele ein Bedürfnifs im moralifchen Univerfum auf eine Art zu leyn, dic ihr eigen ift, und diefep Bedürfnifs macht den wofentlichen Theil der Seele aug, ganz auf diefelbe Art, wie die Schwere zum Wefen des Körpers gehört. Ohne Zweifel itt auf die Befrachtung diefeo Bedürnilles die, Meinung von den angebornen. Ideen gegründet. Es liegt uns hier wenig daran zu wiffen, wie diefer Inftinkt der Seele wirkt, von welcher Natur Ceine Wirkungen find, und was für einen moralifchen Zweck er hatt. Wir würden vergeblich verfuchen Geheimniffe zu ergründen, die ihrer Natur nach immer undurchdringlich für uns feyn werden. Zudem genügt es uns einzugeftehen, dafs diefer Inftinkt nothwendig und wefentligh exiftirt, und dafa feine bewegenile Kraft der Wille ift,

Der phyfifche und mechanifche Inftinkt if im Monfchen wie in allen Thieren ein wefentliches und permanentes Bedürfnifs in einem der Materie eipenen Zuftande zu feyn, der, der Art und Weife, wie diefe Ma• terie modifizirt, kombinirt und in jeden Individuum organifirt ift, zukömmt. Die Sinṇe und im Menfchen vorziuglich der Sinn des Gefühls find die bewe genden Krăfle diefes Inftinkts.

Das aus zwey Subftanzen zufammengefetzte Wefen, der Monlch in diefen Leben, der erichaffen it,
um zugleich als immateriell und als Materie zu exiftiren, mufs alfo auch einen aus diefon beyden Inftinkten zufammengefetzten Intinkt haben. Diefer zulammengefetzte lnftinkt, diefes Mittelding awifchen Seele und Körper ift es, was ich den innern Menfchen, das innere Gefühl, was die ganze Maffe durchdringt, genannt habe, und kann man wirklich nicht nach der Konftitution des Menfchen Ceinon Infinkt in diefen Leben anfehen, als wäre er in ihm ein allgemeiner Sinn, ein fechfter von Innen nach Auffen aktiver und von Auffen nach Innen paffiver Sinn? ' Kann man nicht fagen. $^{0}$ dafs diefer Sinn, von Innen nach Auffen, durch dio von der Seele, und von Auffen nach Innen, von den ăuffern Gegenttänden erhaltenen Eindrücken affizirt wird? Aus diefer beflảndigen Wirkung and Gegenwirkung mufs fowotil das innere kombinirte Bedürfnifs, auf eine $\Delta r t$ zu feyn; der dem lindividuum zakömme, als die Empfindung und Unterfcheidung alles deffen, was in der Natur in Verbältnifs mit eben diefen Bedürfniffo fteht, nothweadig hervorgehen, Eine Empfindung die anfänglich phyfifch durch den thierifchen Theil des Inftinkts wahrgenommen wurden, kann darauf moralifch durch den Inftinkt der Seele zum Urtheil werden.

Einige Magnetifeurs, die ich in einer Note des Ver/uchs unter dem Namen' der Spiritualiften bezeichnet habe, wollen die Exiftenz diefes lechften Sinnes nicht zugeben, Ich kenne ihr Syftem nicht gründlich genug, aber fo wie ich diefen Sinn definirt habe, möahte ich glauben, dals der ganze Unterlchied nur in den Worten befteht. Doch, was bekümmern wir
uns um Worte, wenn wir nur. in der Sache einig find? Mpgen diefe Herren das, was ich den fechften Sinn nenne, Seele nensen; mögen Gie nach dẹ Bey-〔piele ciniger alten Philofophen dem, was man allgemein Seele genannt hat, den Namon: Geift goben; fo fcheint es mir, bleibt es doch immer wabr, dafs es zwilchen diefen Geite and der wahren Materie eines Mittelwefens bedarf, und dafs der Inftinkt in einen zufammengefetzten Wefen, wie der Menfch ift, noth, wendiger Weife von don beyden zofammenfetzenden Theilen abhangen mufs.
.. Diejenigen, die mit une die Exiftenz und Aktion. des allgemeinen Fiuidums zugeben, und behaupten, dafs der Schäpfter die ganze willkührliche Dispofition diefes Fluidums dem Willen dea:Menfchen mitgetheitt habe, Gind nur darin, fo fcheint es mir, von uns ver[chieden, dafe ihre Vorausfetzung willkührlich und ihre Bebauptung übertrieben 2u leyn \{cheint. Ich glauba, dafo diefe Herren nicht genug ledacht haben, dafo, wenn man diefen Grundfatz verfolgt, man dahin kommen mufs, oine beflindige Aktion ohne irgend einer Reaktion von Auflen im Menfchen einzugeftehen: was mich auf. $\Delta \mathrm{L} f(\mathrm{urditat}$ zu führen fcheint.

Der zufammengefetzte Inftinkt, diefes Mittelwefen, das ich nicht gemilcht nennen kann, wenn es gleich, wenigtens in feinen Wirkungen, fo fcheint, mufo ebenfalls feine bewegendon Kräfto baben, und diefe Kräfte mülen von einer fehr verfchiedenen Natur feyn. Der Berührungapunkt diefes Sinnes mit der Soelo, muls immer unfere Unterfuchungen ontichej-
den; aber anch ohne ihn zu kennen ; können wir doch an Ceiner Exiftenz nicht zweifeln, und um uns davon $2 u$ überzengen, brauchen wir nurirgend eine Bewegung machen zu wollen, und lie wirklich machen: Dann können wir nicht lăugnen, dafs nicht unfere Secles durch den Gebrauch ihrer bewegenden Krăfte, welche der Wille ift, eine phyfifche Wirkung auf unfere Nerven und Maskeln hervargebracht hat, was lie nicht ohne die Anwendung eines materiellen Agens, wie es unfere Muskeln und Nerven lind, thun konnte.

- Da nun diefes materielle Agens, deffen Sitz in unfern Nerven feyn muls, weil die Nerven in ans das Organ aller Empfintung urd aller Bewegúng find; da diefe bewogende Kraft dos zufanrmengefetzten Inftinkts auf die Sinne und die äufferen Gegerftande wirkt; kann man fie alfo nicht anfehen als dafs fie nichts onders ift, als das allgemeine im Ranme verbreitete Fluidum, ein Fluidum, was durch' feiné Feinheit und feine äuflerfte Wirkfamkeit alles Materielle in der Natur durchdringt, befeelt und belebt, und jeder Beweang . Wärme und Leben giebt? Kann man nicht mit einem Worte fagen, dafs denen Menfchen in diefem Leben ein zufammengefetzter Inftinkt zu Theil wurde, den ich den phyfifch-moralifchen Inftinkt genannt habe; dals diefer Inftinkt, der auf die Seele wirkt und feine Eindrücke auf eine Arterhalt, die uns immer verborgen bleiben wird aufferdem auch auf die Sinne und die äufferen Gegenftände vermittelf einer bewegenden Kraft wirkt, welche das Fluidum felbft ift, und dals er auf diefe Art tas innig.
fie Verhaltnifs feftetzt, was zwifchen dem Gedanken der Seele und den eigenem oder relativon Bewegungen des Körpers exiltirt.

Wenn die aufleren Sinne, was ihre eigne und direkte Aktion betrifft, fich aufgehoben fühlen, wenn Gie nicht anders als Fortetzangen des inneren Sinnes wirken: fo wird diefer Sinn deswegen durch das Modium des allgemeinen Fluidums, durch diefe Sinne, nicht weniger mit den äuflern Gegenftanden in Verbirrlung ftehen. Der Sitz feiner Operationen, wofür ich den plexus Cemilunaris halte, wird der Sitz dor jed ivedem aufgehobenen Siune eigenen Operationen werden, und von hieraus wird diefer Sinn der Seele die von auflen orhaltenen Eindrü̈cke übergeben. In diefem Zuftande des Schlafes der Sinne, wirl die Seele diefe Eiadrücke unmittelbarer und auf eine mehr geJäuterte und deutlichere Art erhalten, weil fie dann weder gehlendet noch durch das Durchkreazen der verfchiedenen Eindrücke, die ibr alle Sinne im wachendem Zuftande auf ein Mal für denfelben Gegenftand überliefern, gettufcht wird. Da fie zudem alsdann mebr von der Materie befreyet ift, fo wird ihr auf eine vollkommnere und mehr ausgedehnte' Art das ihr eigene Vermögen 211 Theil werden; fie wird die Materie beherrfchen; fie wird lich über Zeiten und Entfernungen erbeben; ihr Urtheil wird ausgedehnter und ficherer feyn.

Die Erfahrung hat bewwiefen, dafs die Natur in gewiffen Fallen und nach der Art gowiffer Krankheiten einige Kranko in den Zufland, den wir fo eben fuppo

## 94 Tagebuch d. magn. Behandlung

fupponirten, 2 ax verfetzen vermochte. Man erinnere fich hierbey der Kranken des Herrn Mallonie und des Herrn von Sauvages und der Infulaner von S. Kilda, deren Gefihichte ich in dem Verfuche 凸ber dic Theovie ") und in dem $\mathscr{G}$ ournale der Demoifelle $N$. erzählt habe. Man darf anuehmen, dafs bey diefen Kranken und vermöge der Natur ihrer Krankheit felbft das Fluidum, da es nicht frey zirkulirte, natürlick in Ueberflufs nach dem Gehirne Itrömte, wo es durch Aufhebung der direkten Wirkung det inneren Sinne, den Cechften Sinn in Freyheit Cetzte und Ren Som. nambulismus hervorbrachte, den wir feither den maguetifchen genannt haben. Aber alle Kranken find nicht in demfelben Falle; die meiften bedürfen nm Somnambülen zu werden, eine Vermehrung der Malfe des Fluilums in ibnen und eine befchleunigte Reaktion deffelhep im Gehirne. Es ift aber in der That für einige fchon hinreichend, wenn das in ihnen zirknlisende Fluidum durch das von irgend einem magnetifchen Behälter erhaltene vermehrt wird, und die Natur kann demuach in ihnon allein die Reaktion deffelben bewirken, wie fie es bey den Kranken that die wir fo eben angeführt haben. Aber diefo Kranken, die anf diefe Art am magnetifchen Behalter and ohne magnetifirt zu werden, Somnambülen werden, find nicht häufig, und für die gröfte Anzahl derfelben if es nothwendig. dafs noch die Hand und der Wille des Magnetifesre der Natur zu Hülfe kommen, das übertlüllige Fluidum leisen und Saine Reaktion be. fimmen.

[^6]letzt fetzen wir ein Mal vorans, dafs ein Kranker in diefem Zuftande des Somnambalismus fo organifirt fey, dafs das durch mich modifizirte Fluidum, und nachdem es in meinen Nerven zirkulirt bat, eben fo und frey in den Ceinigen zirkuliren könne. Alsdann wird mein Wille fo auf den Kranken wirken, wie er auf mich Celbft gewirkt hätte; meine Soele wird unmittelbar mit feinem Infinkt vermittelf des Fluidums korrefpondiren, mein Fluidum wird die bewegende Kraft leines Inftinkts feyn. Und wenn diefer Inflinkt nur eines Zufatzes zu der Kraft bedürfte, die er felbft anwenden kann, um die Hinderniffe zu überwinden, die die Krankbeit der Ordnung, die er in der Materie hergeffellt zu feyn verlangt; entgegenfetzt: fo werde ich feine Kraft gegen diefe Hindernife vermehren, indem ich ihm die Aktion einer bewegenden Kraft zufetze und deswegen wird es gar nicht nöthig feyn, dafs ich diefe Hindernife kenne, noch dafs ich bey der Mittheilung meines Fluidums, diefen durch meine Intention eine Beftimmang ein feifgefetzies Objekt gebe; es wird mir genigen den Inftinkt des Kranken meiners Beyftand leihen zu wollen. Diefer, feiner Natur nach immer thătige Inftinkt, der fich immer und wefentlich beftrebt, Ordnung and Gleichgewicht wieder herzuftellen, zu erhalteu und $z \mathrm{za}$ erneuern, wird ibn nach den Bodürfniffen die or daran hat, fchon anzuwenden wiflea.

Der gefinde und fich wohl befindende Menfch, mit dem ich in vollkommenen Zufammenhange bin, und den ich mit allem Fluidum was in mir zirkulirt

96 Tagebuch di magn. Behandlung
hat, laden will, wird diefes Fluicium aùfruehmen, aber er wird nichts davon fpüren; weil, da alles in ihm wohl und nach dem Wunfche der Natur war, Cein Inftinkt nichts verlangt, und da er von dem Zuwachle von Kraft, den ich ihm geben wollte, keinen Gebrauch tu machen hat; der Inftinkt wird widerfpre chend auf ihn wirken, indern er Kräfte verwendet, die felbft durch ihren Excefo mir das Gleichgewicht fören können. Aber der kranke Menfch wird in diefem Falle fich diefes Zuwachfes von Kraft auf eine Art bedienen, wie fie feinem Inftinkte anpaffend if; mein Fluidum arbeitet in ihm nach dem Bedürfniffe, was die Natur bat, und aus diefer innern Arbeit wird nothwendiger Weife irgend eine und immer heilfame Kifo hervorgehen, wenn nicht die. Störung ded Gleichgewichts eine folche if, dafs die Natur beym Gebrauch aller ihrer ihr zu Gebot ftohenden Kräfte nur unnütze und unkräftige Beftrebungon, uin dies wieder herzultellen hervorbringen kann.

Aber, indem ich auf dicfe Art dem Kranken eine Krife gebe, darf man nicht glauben, dals es in meiner Macht fteht, ihm eine [olche zu geben; wie ich Gie winfche. Ich wlinfche z. B. eine Somnambüle zu haben; ich magnetifire fie' daher und zwar mit dem färkften Willen; ater die Natur bedarf für den Kranken z. B. :eines konvulfivifchen Lachens; meine Kranke wird dann wider meinen Willen lachen, und wenn es mich verdriefst, dafs die Natur mir zuswider ift, und ich fie zwingen und mich ihr widerfetzen will, fo werde ich dadurch, dafs ich meinen Willen im Gegenfatz mit ibren Inflinkt fetze, den Kranken nicht woblthun.

Ich purgirte Madam B. dadurch,' dafs ich fie' zwey Glas magnetifirtes Waffer nehoien liefs, wel ihr Inftinkt, indem er von mir d:efen Beytand for:' derte, vorher getühlt hatte, dafs das Flu:dum, dellen ${ }^{\text { }}$ Lauf ich in diefes Waffer zöge, und was ich durch meinen Willen fo 2ul fagen, felbft an den Ort fürte, wo die Natur es forderte, hineichend Ceyn wärde, um diefe Austeering zu bewiken, ohne dafs es nöhig wire, andere Mutel dabey amznwenden: Man darf aber nicht glauben, dafs ich fie eben fo nach meinem Willen purgirt hatte, wenn ich nicht darin mit ihren Bedurfinifen und den Wurifhe der Natur in $\mathbf{H}$ rmonie g -wefen wäre; ich würde jeden andern nicht to nach meinen Einfallen purgirt haben können. Ich werde zu feiner Zeit eine fehr detailirte Unterd redung mithellen, die ich hieruber mit Madam B. hatte, und diefe Unterredung wird das, was ich hier fagen will, beffer darftellen.

Einen Beweis aber, dals ich bey Darreichung des magnetifirten Waffers nichts anders that, als ihrem Inltinkte den Zuwachs von Flaidum zuzuführen, deffen_Bedirfnifs fie vorher gefuhlt hatte, ift der; dals fie auch in der Folge, als ich ibr nicht mehr zur Hand war, und fie allein fich felblt die nothiwendigen Krifen gab, noch während dtefer Krifen das Bedürfnifs vorher fühle, auch ins künftige purgirt zu werden; dafs, nachdem fie den Tay fchriftich beftimmt hatte, wo fie purgiren mifte, und wie oft fie es würde, fie fich felbit ibr Walfer magnetifirte und diefes Walfer nie feine Wirkinns verfehlie, grade fo, als wenn ich es felult magnetifirt bätte. Ler In:

Nurdh. Arck. 2tes St. G Atinkt

## 98 Tagebuch d. magn. Behandlung

ftipkt der Kranken thut bey diefer Gelegenheit daffelbe, was der Inftinkt des Hundes gethan hätte, wenn dịefer eben fo hätte vorherfehen und feinc Vorbereitungen für die Zakunft hätte überlegen können.

Wenn der Somnambulismus [o vollkommen ift, als er feyn kann, dann if es gewifs, dafs die Seele meines Kranken, die alsdann, fo viel als es in diefem Leben möglich ift, von den Sinnen und der Materie losgemacht ift, und unmittelbar mit meiner Seele korrefpondirt, jedesmal, wenn mein Wille nicht im Widerfpruche oder im Gegenfalze mit ihren moraliIchen Inftinkte fteht, nothwendiger Weife und auf eine paffive Art meinen Willen wird gehorchen müflen,

1ch wufte nicht zu evklären, fagte mir ein Mal Madam B., wie meine Seele der ihrigen gehorcht; aber ich fühle es; Ihre Seele und die meinige machen mur eine aus, als die Folge des Zufammenhanges, der zwifchen uns hergeftellt if, und mein $W$ ille gehört in diefem Augenblicke nicht mir an, wenn Sie mein Wohl wollen. Wenn Sie aber etwas wollten, was mir zuwider wäre, dann würde meine Seele Ihnen nicht mehr gehorchen, und Sie würdess mir nicht wohb thun. Man begreift wirklich, dals mein Wille, wenn er dem moralifchen Inflinkte meiner Kranken widerfpricht, durch diefen Widerfpruch die Einheit aufheben wird; eben fo, wie ich nothwendiger Weife den Somnambulismus verändern werde, wenn ich dadurch, dals ich die eigne Aktion der äuffern Sinne zu erregen fuche, die Uebermacht, die ihre Seele in dem Augenblicke über

Sinne hat, im Verhältnifs vermindere. Ich werde ihn feliof auf diele art bis zu dem Punkte verändern können, dafs er gănzlich aufhört und der Kranke erwacht.

Diefs muls und wird in der That jeder Somnamsbuile wiederfahren, welche der Magnetileur mit aller Macht feines Willens nachi Dingtn frägt, die ibrem moralifchen Inftinkte en'esesen Gind. Man fieht ein, dafs, je vollkominner der Sounnambulismus, if, defto nuehr ift die Seele über die Matérie erhaben, defio mehr Uebergewicht hat mit einem Worte der moralifche Inftinkt in dern zufammengefetzten; umfo mehr wird auch der Aufruhtr der Siane gegen diefen Inftinkt dem Somnambülismas widerfprechen, and folglich um fo mehr im Stande feyn, ihn duflörren zu machen.

Jede heftige Gemüthsbewegung des Magnetifeurs mifs ebenfalls dieferbe Wirkung hervorbfingen. Wir fehen alle Tages, dafe ein Magnetifenr, wenn, 'ihṇ irgend eine Leidenfchaft bewegt; ganz oder zum Theil die Herrfchaft uber feinen Kranken verliert; die Krifen wèrden dadurch merklich verändert, biswe ten können felbtt die Ktifen nicht mehr Statt finden, oder der Kranke erwacht wohl gar von. Celbft gegen den Willen leitues Magnetifeurs. Woher kann dies anders entltehen, als daher, dafs, unabrangig von der Unruhe, die die Leidenfchafien in der Zirkulation des Fluidums in den Nerven dieles Magnetıfears herbey, Führen muiflen, diefe Leidenfchaften, dadurch, dafs Iie den Sinnen die Oberhand geben, . zudem noch 08
die
die Seelenfähigkeiten im Verhältnifs fchwăchen und aufheben, und dafs alsdann die bewegende Kraft diefer Seele im Magnetifeur., fein Wille, um fo mehr feinen Einfluls auf den Kranken verliert.
$\therefore$ Ohne Grund haben unfre Meifter alfo nicht fo oft wiederholt: Verfeht zu wollen. Das Wollen ift in der That dem Magnetifeur nicht genug; er muls aufrichtig das Gute wollen, und mufs es ohne Leidenfchaft, ohne irgend ein perfönliches Interelle wollen; mit einem Worte, er mufs es auf eine Art wollen, die dem Wunfche der Natur dem Verlangen des Inftinkts angemeffen ift, und nicht nach feinen eigenen Wänfchen Ceiner Furcht oder Vorur heilen; er muls es ohue Aufhören wollen, mit der Kraft und Sichero Iheit eines tiarken Mannes, der den fchwachen Menfchen nur unterftützen will, und weifs dafs or es kann.

Der eifrige Magnetifeur, wovon ich in dem Vew fache fprach; derjenige, welcher ungehalten und durch den Widerftand, den die Natur. Ceinen Einfallen entgegen Cetzt, gereizt wird, kann Uebel anrichten; aber er wird keine Somnambüle machen. Derjenige, welcher innerlich fagt: 'Ich will, und $\mathbf{z a}$ gleicher Zeit fich lelbft lagt: Ich fürchié indeffen dafs es nicht geht, wird felten reuffiren.

Derjenige, der mit guter Abficht magnetifirt, ohne an den Somnambulismus zu glauben, der alfo nicht kräftig dielen Zuftand nach dem Bedürfnife Leines Kranken hervorrufen will, wird eben fo wenig
eine Somnambüle machen, $\cdot$ als ein magnetifchee Zuber.

Der inhumane Menfch, der die Realitat des Somnamé bulismus widerftrebend läugnent, der mit der entfchió denen Abficht magnetifirt, fich dem Willen der Natur, wenn fie diefen Zuftand fördert, zu widerfetzen, wird feinem Opfer alles Uebel zuführen, was er felblt verdiente.

Verfteht zu wollen, fagt Mesmer. Diefe Worte drücken alles aus, und ich bin überzeugt, dafs der Magnetifeur wirklich alles kann, was er will, in fo fern er nur das Gute will, und indem er fich darauf befchränkt, die Natur unterftützen zu wollen, keinen Anfpruch macht, fie nach feinen Einfallen und feiner Phantafic zu lenken.

Wie oft habe ich nicht bey der Madam B., wenn fie in der Krife war, im Augenblicke und blos durch den Akt meines Willens konvulGifche Bewegungen gehemmt, die, fo nothwendig fie auch bisweilen find, fie $z u$ fehr $\mathbf{z u}$ ermatten lchienen. Meine Seele fagte alsdann zu der ihrigen: diefe Arbeit ift $2 u$ quälend, heben Sie fie auf und verwenden Sie die Kräfte, die ich Ihnen gebe, nicht mehr darauf. Die Konvulfionen hörten wirklich auf, und wenn fie kritifch und nothwendig waren, fo führte die Natur fie in der Folge in einem andern Momente wieder herbey.

So gelang es mir auch Cehr oft blos durch die Kraft meines Willens, Madam B. mit gewiffen Kranken, die fe zu fehr zurückfiefsen, im Zufammen-

## 102 Tagehuch d, magn. Behandlung

hang zu Cetzen; und fie würde ohne diefe Beyhälfe fie niemals haben fehen noch berühren können Oft gelany es mir auch, fie dahin zu bringen, zu vernermen, was die Perlonen, die um fie waren, ihr fagten, und was lie vorhor nicht verftanden hatte; und blos dadurch, dafs ich ihr mit oinen kraftigen Willen ragte: Ich will dafs Sie es horem.

Wenn ich fage, dafs der gntgefinnte Magnetifeur alles kann, was er will, [a mufs man mich recht verftehen; man mufs nicht, was lächerlich wäre, bis zum Extrem gehen, und nicht, wie einige glauben, dafs der Masnetifeur nur zu wollen braucht. Der Wille, fagte Madam B. mir oft, mufs immer die Herrfchaft der Natur uterlaffen, Wenn man wirklich alles gefafit hat, was ich varher gefagt habe, wird man; ohne dafo ich es wiederhole, einfenen, dafs die Kraft des Willens immer nur auf die Bedüifpiffe dee Kranken gegründet feyn kann, und diefo Kraft wird zudem noch hefchränkt leyn, durch die phytifchen Möglichkeiten und felbft durch elie neehr ader weniger vollkammne Uebereinttimmung, die zwifchen feine Aktion und der fich ibr entgegenfetzen den Reaktion des Kranken Statt findet.

Der Magnetifeur z. B. wird die gröften Wirkungen auf einen gewiffen Kranken haben, nicht blos dadurch, dafs er ihn mehr, oder ein mehr analoges Fludum zuführt, fonitern weil fein mehr aktiver oder mehr eindringender Wille den Inftinkt diefes Kranken kräfiger beftimmen wird, von diefem Fluidum einen nüulichen Gebiàuch zu machen.

Ein Kranker, der durch einige befondere Rückfichten feinen Willen dem Magnetifeur entgegentellt, wenn auch diefer nur fein Wohl will; oin Kranker 2. B. bey dem die Natur den Somnambulismaus fordert, der aber aus Furcht oder Scheu diefem Zuftande widerfteht, würde nicht in diefer Differenz des Willens beyder in die Krife fallen können.

Wenn man über diefen Grundfatz nachdenkt, muls man, ftatt wie gewiffe Spafsmacher thun, die Schuld auf die fchwache Imagination des Kranken 2u werfen, behaupten; dals die Wirkungen des Magnetismue, wie es fich auch wirklich verhält, niemals gröfser find, als wenn der paffive Wille diefes Kranken mit dem aktiven Willen des Magnetifeurs in Uebereinftimmung ift. Diefe Uebereinftimmung beweifst anfänglich, dafs in beyden Individuen eine ähnliche Art, das Fluidum zu modifiziren, exiftirt, und dafs alsdann der Inftinkt des Einen geeignet ift, den guten Abfichten des andern gemäfs es anzuwenden. Die natürliche Sympathie und nioht die Imagination ift das Hauptagens im Magnetismus; die Befimmung des Willens ift zu gleicher Zeit die Wirkungo und Anwendung diefes Agens,

Es if mir oft gelöngen die Madam B. in die Krife zu fetzen, ohne fie zu berühren, ohne ihr ein einziges Wort zu fagen, indem ich fie blos mit meinen kräfligen Willen, fie aus dem Schlaf zu bringen, fixirte. Die Wirkung diefes Willens war alsdann ziemlich gefchwind, um fo mehr aber noch, wenn ich anftatt fie zu fixiren, mit einem-eben fo farken Willen fagte:

Schla.

Schlafen Sie ein: diefor Unterfchied hat ohne Zweifel zivey Urfachen, die zu bemerken nicht unnïtz find. Eritens, weil der grinftige Wille, fo ftark er anch feyn kann, es nie fo Cebr u.id nic fo beftimmetif, ala, wenn man iha in einen Worte ausdrückt; zweytens, weil meine Kranke, die durch, diefe Worte unterrichtet war, daf es meip Wille war, fie in Krifo zu feizen, fich nicht widerftrebte, ihm zu folgen und die ganze: Aktion .ihres eignen Willens hinzufügen konnte.

Ich magnet'irte neulich eine Perfon von 9 Jabren, (die Tochter der Madam B.), die, ale fie Soninambuile geworden war, ehenfalls im Augenblicke und durch den biofsen Akt meines Willens in Krife fiel. - W.irum fcblafen Sie fo, fragte ich cinmal diefes Mädchen? - Weil Sie es wo!lem. - Warum fchlafen Sie дefebwinder ein, wenn ich Ihnen fage: Schlafen Sie ein; als wenn ich Sie blos anfehe oder berühre. Weil, wenn Sie mir fagen, dafs ich fchlafen foll, Sie es beffer wallim. .

Der Wille wirkt nicht allein im Magnetismus. Das wirklich aktive allgemeine Fluidum, was nach dem Willen des Schöpfers ein für alle Mal die Bewegung erhielt, die es allen Dingen in der Natur mittheilen Collte, cine Bewegung, wodurch es das Prinzip des Lebens, der Erhaltuag, der Vernichtung und Wiederherftellung wurde; dieles Fluidure mufe durch fich felbit und ohne dafo es durch den Willen des Menfcben geleitet zu werden bedarf, immerfort einwirken, und man fiehf nicht,eing warum diefe Wir-
kungen auf gewifle Kranken nicht heilfam Ceyn konnnten. Ich wiederhole es! der Wille wirkt nicht allein im Magnetismus. Ich glaube das hinreichend genug bewiefen $2 u$ haben, und ich verlange keine andere Beweife davon, als das, was den Kranken widerfuhr, die auf eine natürliche Art Somnambü. len wurden, folchen, die es blos am magnetifchen Behälter wurden, und vorzüglich folchen Magneti. feurs, die, mit Kranken zufammentreffend, die liarker als fie felift waren, felbft Somnambulen wirden, als fie fie mit einem ganz entgegengefetzten Willen magnetifirten.

Man muls indeffen doch eingeftehen, dals von den zwey fich verbindenden Agentien der Wille ohnAreitig das mächtigfte ift. Wenn das Fluidum wirkende, unnittelbare und nothwendige Urfache ift, fo ift der Wille gewifs erfte und beftimmende Urfache. Als Bild des Willens des Schöpfers mufs er ohne Zwei-, fel über das allgemeine Agens auf eine fekundäre, den Geletzen des Zulammenfeyns immer untergeordnete Art difponiren, Weil nun aber der Wille des Magnetifeurs bewegende Kraft im Kranken werden mufs, fo mufs es bisweilen gefchehen, dafs ein Kranker fich der Macht eines jeden andern gegen den Willen des Magnetifeurs unterworfen fühlt.

Diefe Fälle müflen ohne Zweifel fehr felten feyn; aber ich glaube, dafs Ge exiftiren können, je nachdem der Wille verfchieden ift, und in der Vorausfetzung, dafs der neue Magnetifeur jedesmal die Altion, feines Willens, vermittelft eines phyfifchen Hulfo-

106 Tagebuch d. magn. Behandlung
Hülfsmittels anwenden kann, und er, um es mit einem Worte $2 u$ fagen, mit ihm im Zufammenhange if. Denn wohl glaube ich, ich wiederhole es nochmal, dafe der innere Sinn des Magnetifeurs, anf eine Art, die ich nicht kenne, die Eindrucke feines Willens, als moralifche Urfache annehmen kann; aber ich glaube nicht, dafs er eben diefelben Eindrücke, den kufleren Sinnen, und noch weniger den Gegenfänden, die ihm fremd find, nittheilen könne, ohne die Beyhuilfe eines phylifchen Agens, was ihm auf irgend eine Art mit diefen Gegenfänden gemein gewor. den in.

Ich will hierüber ein Gefprkch mittheilen, was jch mit der Madam B. hielt, ohngefähr in dem Zeit. punkte, wo ich mit meinen Tagebuche ftehen blieb.

Ich börte van einigen Magnetifours, die Behauptung, dals fie jeden Kranken während feiner Krife fich geborfam machen könnten, ohne fich ihm $2 u$ nähern, ohne ihn 211 fehen; fie behaupteten, dafs es in ihrer Macht fünde, Gie nach ihren Willen traiz dem Magnetifeur, an Gich zu ziehen. Ich hatte diefe Begebenheit nicht gefehen, und auch bis jetzt hate ich fie noch niche gerehon. Ich konnte damals die Möglichékeit davo:s nicht begreifen, da ich aher nicht yewohnt war, e'was leichtfinnig zu läugnen, wollte ich mit meiner Kranken daruber fprechen. Wenn irgend ein anderer Magnetilenr,' fragte ich fie, to lange Sie in der Krife lind, den kräftigften Willen batte, feine Aktion auf Sie auszuäben, qhne mit thueu in Zufammenhang zu'feyn;" würde er das kön-
nen? - Nein. Er wirde mir ohne Zweifel michts thun, weil fein Fluidum nicht in mir würrie zirku. liren un 1 auf mich wirken können, - Der Wille giebt |reylich das Fluidum, aber der Wille allein ohne das Flnidum würde nichts wirken, - Ich gebe Ihnen alfo kein Fluidum, als wenn ich es ausdrücklich will? - Da; fage ich nicht. - - Jetzt, da unfre rwey Ftaida nur eins find, und das Ihrige in mir, wie mein eignes zirkuliren kann, if es, um es mir zu geben, hinreichend, dafs Sie mich beriihren, gleichviel an welchem Theile des Körpers, und ich felbft brauche Sie jetzt nur zu berühren, um Ihr Fluidum wie Funken, die fich mit dem meinigen vermifclen. heransftrömen zu laffen.

Ehemals, fuhr meine Kranke fort, mochte ihr Wille auch roch fo fark feyn, Sie konnten doch nicht zum Ziele kammen. Warum? - Weil Ihr Fluidum noch nicht frey in meinem ganzen Körper zirkuliren konnte, - War denn ein Gegenfaiz 2 wi. \{chen mir und Ihnen? - Nein; aber mein Blut war noch zu unruhig, und meine zu Cehr gereizten Nerven konnten ihr Fluidum nicht frey aufnehmen. Ich glaube, dafa, wenn zwey Perfonen auf gleiche Art mit mir im Zufammenhange wären, derjenige, deflen Wille der flärkfe wäre, über den andern fiegen und ich ibm gehorchen wïrde, weun auch felbft der fchwächere mein Magnetifeur wäre, Mein Ino ftinkt würde alsdann diejenige Perfon vorzugsweifo wählen, die im Stande wäre, mir am meifañ wohly zu thun; es verflehe lich aber von felbf, dafs ich deswegen mit ihr im Zufammenhang Ceyn müfte. Dena cia Magnetifeur kana wohl duxch feinen Wilten
mir fein Fluidum zuführen, aber es ift auch alsdann nöthig, dals dies Flnidum in mir zirkuliren, dafo ich es nicht zurickfofsen und mein Inftinkt es aufo neimmen könne.

Wenn wir den Menfchen lo betrachten, wie wir es eben thaten, kann man, wie es mir fcheint, daro aus finliefen. dafs der Zuftand der Vervollkommnung in diefem Lebèn für ihn das vollkommne Gleichgewicht zwifchen íeinen beyden Inftinkten, der Aktion feines Willens und der relativen Neigung feiner Sinne ift. Diefes Gleichgewicht wird alfo nicht auf die eine oder andere Art gefiört werden können, ohne dals das Wohlleyn des Menfchen dadurch verảndert wird. Wenn die Leidenfchaften und der Appetit der Sinne. das Uebergewicht erhalten, werden die Seelenfahigkeiten gefchwächt werden, oder die Seele wird wenigftens nicht denfelben Gebrauch davon machen können. Wenn im Gegentheile die Aktion der Sinne aufgehoben wird, wird der moralifche Inftinkt herrfchen, und alsdann wird die Seele von allen ihren Fabigkeiten auf eine umfaffendere Art Gebrauch machen. Was wird alsdann diefer moralifche Inftinkt feyn? Ich glaube wohl, dafs er in dem urfprünglichen Nenfchen nichts anders feyn würje, als das Bedürfnifs auf eine gewifle Art im moralifchen Univerfum za feyn; er würde die Summe von dem feyn, was wir angeborne Ideen nennen; in dem kultivirten Menfchen aber würden fich diefe Ideen mit einer andern Summe von Ideen, Grundfätzen und Vorurtheilen, die in ihm die Frucht feiner Erziehung ausmachen, verbinden, um feinen moralifchen Inftinkt daraus zu bilden.

Diele

Diefe Betrachtung fcheint mir fehr wichtig zu feyn, weil fie der Schliffel zu allen Tratumen allen Extravaganzen if, wonit wir bisweilen gewilfe exaltirte Somnambülen auftreten fehen. Undin der That, wemn wir annehmen, dals diele Kranken nicht in einem wahren Dilirio find, was wir nie werden ent fcheiden können, weil wir, um darüber zu urtheilen, keinen einzigen Gegenftand der Vergleichung haben; wenn wir annehmen, dafs wirklich der Magnetifeur durch einen eifrigen unterhaltenen Willen mit der Zeit hat dahin kommen könne, ihre Seele gänzlich über die Materie zu erheben, diefe Seele, in die ihr eigne Region 211 flihren; müffen wir dann nicht glauben, dafs diefe Seele, aufler den Begriffen, die ihr natürlich find, immer folche mitbringt, die lie entweder durch Erzichung oder als eine Folge ihrer Gewohnleit mit dem Körper erhatten hat? Miffen wir nicht, um es kurz zu fagen, befürchten, dafs ihr moralifcher Inftinkt felbft ein aus angethornen und Vorurthe:len oder erworhene Ideen zufammengefetzten Inftinkt geworden fey? Und wie künnten wir in diefem Falle aus dem, was uns eine folche Somnambüle verficherie, Folgerungen ziehen? Wiirde es nicht unvorlichtig leyn, fie 2 za hören, und ift es zudem nicht eine Art von Graufamkeit lie auf cine folche Art für nichts und wieder nichts ${ }^{*}$ ) $\mathbf{z u}$ exalitiren?

Ich
*) Ich Spreche hior, ich wiedeshoie es, nicht als Magnetifeur von diefem nubernatürlichem Zuftande, deur einige als ein Nunder und andere als ein walires Deliri:am anfehen. Ich plaubc, dafs dicfor Zuftand von der Le. kanntwerdung des Magnetismus fehon exifirte, und dafs

110 Tagebuch d. magn. Behandlung
Ich wiil freylich wohl glauben, dafo diefer nene Zufand des Menfchen, für feine Seele ein Zuftand des Wohlfeyns leyn wird. Wird ihr aber diefe auch palfend leyn, fo lange fie noch mit dem Körper vereinigt ift? Und wenn man nicht läugnen kann, dafs, felbft der gemäfigne Somnambulismus, diefer fo fchäızbare und nützliche Zuftand, wenn er das M uel und die Wirkung irgend einer Unordnung in der Mafchine ift, nicht als ein Krankheitszuftand angefehen werden muls, wenn die Natur ihn nicht gofordert und feiner nicht bedurft hatte, um diefe Un, ordnung wierder herzultellen; was muilfen wir dann von dem exaltifien Somnambulismus denken, woraus die Natar keinen Nutzen ziehen kain, und während deifen wit lie, fo zu lagen, zwingen, lich felbit zu veruellen?

Diefer Somnambulismus, fagt man, ift ein hot herer Zuftand. Das will ich gern jiaubern, aber ich glaube auch, dafs diefer böhere Zuftand dem Men. fchen in diffem Leben nicht natürlich ift. Er wird, wenn man will, der wahre Gegenfatz der gänzlichen Erniedrigung der Sinne feyn, aber beyde mulfen nach meiner Meinung ein Uebel feyn.

Die Entdeckung des Magnetismus if noch ganz neu, und wie viel Jahre, wie viel Jahrhuriderte viel. leicht, bedarf er noch; um vollendet $\mathbf{2 u}$ werden? Diefe
dafis man unfere Somnambülen nur durch einen Mis. brauch des wahren magnetifchen Somnambulismus dahia briagen konnte,

Diefe Entdeckung hat anfänglich allen Widerfpruch gefunden, den fein Urheber natürlicher Weife erwarten konnte. Eine Colche Revolution unferer angenommenen Begriffe mufle nothwendig die Aufmerkfamkeit der kleinen Anzahl von Menfchen wecken, denen es als Depofitärs unferer Kenntnille eben fo fehr obliegt, ihre Fortfchritte zu lenken, als 20 erweitern. Sie mufte die Männer aufbringen, deflen Interelfe fe nachtheilig war.

Es konnte überhappt nicht fehlen, dafs fie nicht das Gefchrey und Gelächter der Menge erregte, die nur gewohnt ift, durch andre Augen zu fehen, und die nur deswegen fo begierig nach Nenigkeiten ift, um fie ftets lächerlich 211 machen, ohne fie je zu ergründen. Aber alles diefè Widerfrehen wäre Kleinigkeit, und es wird bald vollends von felbft Aürzen. Die Verlällerer des Mąnetiomus werden wohl aufhören zu deklamiren, wenn fie fich lelblt fchämen müflen es zu thun; fie werden anfhören die Magnetifeurs lächerlich $2 \mathbf{n}$ machen, die Kranken zu alarmiren und abgünaltig zu machen, fobald als Menfehen. die wahrhaft im Stande find, den Magnetismus zu kennen, ihn zu beus theilen und zu vervollkomnen, wieder den sichtigen Weg genommen haben, den lie hätten folgen mülfen, den uămlich: (eine Lehre anf guten Glauben $2 u$ unterfuchen, oder vielmehr Ceine Wirkungen ernflich $z u$ beftätigen.

Die gefährlichfte Klippe für diefe frhätzbare Fintdeckung wird der Mishrauch Ceyn, den Ceine eifrigllen Anhänger vom magnetifchen Somnambulismus machen kön-

## is Tagebuch d. magn. Behandlung

können. Ich habe es Con $\boldsymbol{n}$ fchon gefagt und wiederhole es nochmals: die entfchiedenlte Unglaubigkeit mit allen Zügen des Lücherlichen bewaffnet, und durch perfönliches Interel'e unterhalten, kann freylich' wohl für eine Zeitlang die-Foitchr te des Magnctismus zurückbalten; nichts aher ift im Stande inn mehr Einhatt zuthun, als der Enthufiasmus und die üble Anwend:sfig feiner Mittel.

Diefe Klippe ift um fo verzweifelniler, um fo mehr Wunderdinge uns gleichfam wider untern Willen da hinein $2 u$ ziehen fcheinen, fo lange wir noch nicht wiffen, was für Wirkungen wir hervorbringen können, und keiner von uns felbt mit den rechatichften Abfichten vernünftiger Weife verfichert ift, fich nicht zu verwirren.

Wir wiffen freylich, dafs fich bey einer Somnambuile ein Inflinkt entwickelt, der die Krankheit kennen, beurtheilen, die Mittel dagegen anzeigen, und ibre Folgen vorausfehen kann. Zudem fehen wir freylich auch, dafs diefer Zuftand, der zufammengefetzte Inftinkt des Kranken, da er nicht mehr fo fehr mit dem Theile, der den Phyffifchen angehört, befchäftigt ift, mehr von der höhern Natur der Seele, als von der des Körpers abhäṇt, und wir find ver, fichert, dafs der magnetifche Somnambulismus, aus diefem Gefichtspunkte angefehen, für den Kranken von, deın gröften Nutzen feyn kann, wir könwen aber noch nitht wiffen, wie fehr diefer Zuftand, wenn er erzwangen ift, die Organe diefes Krauken auf die Dauer fchwächen kann.

Ich fpreche nicht blos von der Art Somnambulen, die ihren Magnetifeur in leeren Spekulationen auffer ihrer Sphäre verirren thachen, und womit er dio Seele allein nicht anders als auf Koften des Individuums befchäftigen kanir. Ich fpreche von dem gemaifigteffen Somnambulismus, vom wabren thierifchen Magnetismus, und ich bin überzeugt, dafs wenn der Magnetifeur, die über ihn habende Macht misbrauchend, die Somnambüle in diefen Zuftand $\mathbf{z u}$ oft und zu lange Zeit fetzt, und ohne dafs die Natur es fordert, und wenn er fie zu dem in diefen ZuItande durch unnütze Fragen ermüdet, dafs fie auf die Dauer die Gewohnheit davon annehmen wird; ihr, diefen übernatürlichen Ton obne Noth überfteigendes Gehirn wird Gich nach und nach fchwächen, und fie wird damit enden, flets in einem Mittelzaftande zwifchen Wachen und Somnambulismus zu Ceyn, in einer Art Halbkrife, die fich fehr dem- Wahnfinno nähert.

Ich habe fchon einige Beylpiele von dem, was ich hier behaupte, gefehen, und ich bin überzeugt, dafs diefe Beyfpiele in der Folge noch weit häufiger feyn werden, wenn die Magnetifeur nicht mit mehr Klugheit in der Art, ihre Kranken zu leiten, verfahren; wenn lie, jedes Motiv der Neugierde oder des eitlen Rubms bey Seite fetzend, es fich nicht zum Gefetze machen, den Somnambulismus nicht weiter zu verlängern, als es zur völligen Genefung diefer Krankheit nothweadig ial.

## 134 Tagebuch A. magn. Bahandlung

Es if, ich wiederhole es, fruylich gewif, dars der Somnambulismus, fo wohlthătig er fich auch darin beweift, dafs er zur. Wertilgung eines drückendern Uebels Anleitung gieht $;$ demohngeachtet eine Krankheit werden kann, und wenn er nicht anders als darch die aufferfte Reizung der Nerven des Geo birns hervorgebracht werden kann, fo mufs man eingeftehen, dale der Misbranch diefes Zuftandes dem Kranken auf die Dauer fehr gefährlich werden mufs, weil er dielen Nerven eine zu grofse Reizbarkeit zuzieht.

Ich habe Kranke gefehen, denen man lange Zeit nach ihrer Genefung, als die Natur Gie nicht mehr verlangte, Krifen gab; Kranke, deren Einbildungskraft man in diefem Zuftande za fehr.gefteigert hatte; nachher tah ich fie aber eine befiändige Mattigkeit und Schläfrigkeit, Schwindel, ein allgemeines Uebalbefinden, ein häufiges Bedurfnifs 21 Krifen beibohalten; ich lah fie geneigt, jeden Augenblick entweder in Konvulionen oder in eine Art von Halbkrifen, dem Wahnfirine ähnlich, zu fallen, und zwar auch bey dèm leichteflen Schrecken, bey dem kleinften Verftofse, bey einem Donnerfchlage und jedweder Ueberralchung. Diefe Kranken, die der Magnetiismus von ihrer erften Krankheit geheilt hatte, waren darauf durch den Misbrauch des Mittels und die UnvorGichtigkeit des Magnetifeurs, in eine neue, vielleicht weit gefahrlichere gefallen.

Es wäre unvecht. wenn die Verläforar des thierifchen Magnetiomus aus den hier gegebenen Winken

Viovtheil ziehen wollten, Vom Magnetismus Telbit habe ich nicht gefprochen, Condern vom Misbrauche des Magnetismu6: Das zur Unzeit angewandte Brechmittel ift ein tödtliches Gift, aber vorfichtig und zur rechten Zeit gegeben, kann diefes Brechmittel das Leben retten, Der wefentliche Unterfchied, den ich in dem Verfahren der Medizin und dem des Magnetismus finde, befteht darin, das jenes, felbot bey der Vorausfetzung, dafs die Aerzte das Uebel richtig bes urtheilt und das zweck mäfsine Mittel angewandt haben', (fehr kühne Vorausfeizungen!) doch immer gewifs if, dafs ibre Mittel, Indem fie das dringende Uebe heilett, (am Ende den Körper doch ein unbeilbares Uebel ziibereiten; und dafs fie lelbit dadurch dent Keith einer andern Ǩrankheit in uns bringen; fatt das der̈ Maghetismises, wenn er mit der Zeit und wả̉brend des Verlanfs einer ununterbrochenen Behandlung den Nerven eine $2 u$ grofse Reizbarkeit giebt; felbit diefen Netven alsdarm Ernährung und die ihnen thöthige Kraft glebt.

Es ift keineswegs ein Mittel gegen die Natur; es if tielmehr die Natur feltft, und die Natur arbeitet nie vergeblich, fo oft man lie nicht misbraucht und ihre Arbeit nicht weiter treibt; als fie es fordert. Diefelbe innerliche Kraft, die auf das Uehel gewirkt hat, fo lange ex exiftirte, wird auch auf die Nerven wirken, wenn dias Uebel nicht mehr exiltirt, und diefe Nerven, die anfanglich das $A \leq e n s$ waren, werden fich nachher durch daffelbe Mittel, das der Natur; wieder hetliellen.
11.6 Tagebuch di magn. Behandlung

Deswegen.würde ich einem Magnetifeur empfehlen, beyde Exzeffe auf diefelbe Art zu vermeiden; erftens, die Krifen Ceines Kraaken zu fehr $2 u$ verlängern, um feine Eigenliebe oder cine eitle Neugierde zu befriedigen; dann auch, fie zu früh einzuftellen, und mit den Magnetismus anfzuhören, fo bald die Haupto krankheit geheilt ift. Man darf, um ea kurz 2a fagen, den Kranken nicht eher laflen, als bis die Natur durchaus nichts mehr in ihm fordert. Wenn diefer Kranke immer klug geleitet wurde, wenn fein Magnetifeur ihn nicht fchon feit langer Zeit ermattet feinen Inftinkt abgeleitet hat, fo wird or wohl felbft diefen Zeitpunkt zur rechten Zeit vorauslehen und Gxiren können.

Nicht blos durch Verlãngerung der KriCen des Kranken, wird man dahin kommen, fein Gehirn in Unordnung $2 u$ bringen, fondern vorzüglich dadurch, dafs man es zu oft und zu ftark während des Schlafs mit Gegenftänden befchäftigt, die feinem Zuflande fremd find, und auffer der Sphäre feines zufammengefetzten Inftinkts liegen. Der Grund davon ift fehr einfach. Die Arbeit des Inftinkts, in fo fern er fich auf die Bedurfnille des Individuums bezieht, kann nicht ermüdend feyn; lie if im Gegentheile nothwendig, und der Natur gemäls; wenn fich aber die Seele des Somnambülen gar mit Spekulationen be: fchäftigt, die nur blos ihr eigen find, und die Grän: zen des zufammengefetzten Inflinkts überfchreiten, fo muls fie , fich weit mehr über die Materie erheben, die äuffern Sinne müflen aufgehoben werden, fo fatir es nur möglich ift. Ich kann nicht ohnehin, es 20
wiederholen, diefe Aúfhebung wird nur durch Veränderung des natürlichen Gleichgewichts zu Stande kemmen könmen; je beträchtlicher diefe'Veränderung feyn wird, um fo gefährlicher werden die Eindtücke feyn, die fie zurückläfst.

Madarh B. fagte mir bisweilen: Wenn meind Seele das, wornach Sie mich fragen, durch den Ge: danken auffer mir lucht, wenn Sie mir durch Ihren: Gedanken auch helfen, ee zu finden, fo kann doch: meine Seole nicht lange won mir abwefend feyn; da: durch leide ich gleich, und ich mufs fie zu meinem: Körper zurückrafen.ㅇ IG es nicht', als hätic fie mir: hiermit gefagt: Je mekr fie nothwendig baben meine: Seele über die Matorie zu erheben; um fo mehr ver-' ändern fie meiner mir natürlichen zulammengefetzten Inflinkt, und wean ich withrend diefes Lebens nicht anders als durch eine weitse Verbindung der zweyr Theile diefes Inftinkts exiftiren kann, fo können SieIhn nicht v́erändern, ohne mir zu fchaden?
$\cdots$ Aus diefen Winken meiner Kranken fieht man, dafs ich bisweilen felbft Fragen an lie that, die ihrem Zultande fremd waren, Fragen über phyffche und metaphyfifche Gégenftände. Ich läugne das nicht. Ich wofle mich untersichten, ich wollte felbft wiflen, bis zu welchem Punkte man die Seele oder die Imagination einer Somnambüle bey folchen Gegenfänden treiben kann. Ich muls aber auch fagen, dafs ich, Yeit langer Zeit von allem Uebel, was man dadurch ftiften kann, überzeugt, und fehr von allen dem, was ich darüber in dom Vorjuche übor die Theorie und

## 118 Tagebuch d. magn. Behandlung

dem Tagebuche der Demoifelle N. gefagt habe, eingonommen, dafs ich Verfuche diefer Art nur fehr felten anftellte, und alle möglichen Einfchränkungen dabey beobachiete.

Diefe mit guten Glauben, aber ohne Leichtgläu. bigkeit angeftellen Verfuche, geben mir Grund 24 den geringen Glauben, den man den Antworten def Somnambulen in Betreff der Metaphyfik zuyeftehen mufs. Dazu kömmt aufferdem noch die Unmöglichkeit, fio uns verftändlich. zu machen, wenn fie auch Celbf wichtig wären. Ich hạbe Rechenfchaft von meinen Reflexiouen hieruber gegeben, fo oft die Ge. legenheit fich dazu-darbot, und ich wünfche, dafs fie dazu dienen mögen. Diejenigen Magnetifeurs, die immerfort ihre Krauken vergehẹns mit übernatürlichen Dingen unterhaltea, wieder auf den reçhtem Weg za bringen.

Aus eben diefen Verfuchen erhielt ich auch die Gewifsheit, dafs die Somnambüle, die fich nicht in dem, was ihren eignen Zuftand; betrift, irrt, fich oft in Sachen irren kann, dieq auferr ibr liegen, felbt in der phyfifchen Ordnung der Dinge, wie ich es fchon mehr als einmal wiederholt habe; ich war ina deflen dahey to varfichtig, die Gegpnfände der Phylik, wie die Pankte der. Moral und Religion nicht in diefelbe Klaffe zu fieilen, und ich hitbe eingelehen, dafs in der That ein grofser Unterfchied zwifchen ihnen ift

Nach meiner Meinung ift es möglich, Areng za beweifon, dafs eize Sgmnambüle nicht übernatürliche

Dinge fehon, noch weniger fie erklăren kann; ich glaube aber, dafs es grofse Unvorfichtigkeit wäre, wenn man daffelbe von allen dem behauptete, was zur natürlichen und phyfifchen Ordnung der Dinge gehört.

So wenig man auch den Magnetismus kennt, kann man doch nicht mehr zweifeln, dafs die Seele der Somnambüle nicht über die Materie erhaben fey, und in diefem Falle, wie könnte man da entfcheiden, bis zu welchen Punkte diefe Seele im Univerfum über das, was phyfifch oder nicht pbyfifoh itt, herrfchen kann oder nicht? Aufferdem lind die an der Demoifelle N. angeftellten Erfahrungen von einer grotsen Anzahl Magnetifeurs wiederholt, und noch ganz neuerlich wurden fie in einen berübmten Kollegium der Aerzte, durch eines Ceiner Mitglieder Herrn Petetin, in einer Abhandlung, die ich noch gelegentlich anführen werde, befaatiget.

Alle diefe Erfahrungen beweifen, dals in der Somnambüle ein Sinn exiftirt, den wir bis dahin im Menfchen nicht gekannt haben, ein Sinn, deflen wonderbare Wirkungen alle unfere Phyfiker nicht nachahmen konnten, eben fo wenig als fio mit Hülfo ibrer beften Inftrumente den Geruch eines Hundes nachahmen können.

Da diefer Sipn nun einıual anerkannt ift; welcher Menfch ${ }_{3}$ wird. es wagen dürfen, ihm.dic Gräızen Leiner eignen Kennonifle aizuweifen, wer will Coine Wirkung begränzen, und das Sogar zu einer

## 180 Tagebuch d. magn. Behandlung

Zeit, wo wir kaum anfangen, ihn nicht anders $2 u$ fehen, als darüher $2 u$ ftannen $\boldsymbol{f}$ Um das $2 u$ thun, müfe man entwerder frevelhafter oder gelehrter feyn, als ich bin. Ick meiner Seits zweifele nicht, dafs die Wiffenfchaft des Magnetismas nicht hauptlachlich von den erlten Grundfätzen der allgemeinen Phylik der Welt abhăngt. Ich bin überzeugt, dafs der, bey der magnetifchen Somnambüle in Aktivität gefetzte innere Sinn; einft vielleicht feine Wirkung und unfere Kenntniffe von Objekten, die bis jetzt unfern uuffern Sinnen und beften Inftrumenten unzugänglich waren, erweitern werde.

Das darf ich glauben, und werde noch immer Grund zu diefem Glauben haben, bis dafs ein folcher Phyliker, der über meine Leichtglaubigkeit zu lachen Lult hätte, uns nur gleich deutlich erklärt, wie die Somnanibüle des Herrn Petetin mit ihren Magen durch dunkele Körper hindurch hat Sehen und lefen können, was fie gewifs im wachendem Zuftande nicht mit Hü!fe aller bekannten phyffichen Mittel gekonnt hätte. Darauf mufs er uns dann zeigen, dafs diefer wunderbare Magen nicht auf diefelbe Art das hätto wahrnehmen können, was wir nicht mit den beften Teleskop fehen.

Ich wiederhole es, nicht fo fehr die häufigen Krifen, ale der von ihnen gemachte Misbrauch, muls auf die Dauer eine Somnambüle desorganifiren: ' Man wird in der Folge fehen, dafs ich Madam B.'ahe Tage, bis ich mich von ihr trennte, magnetifirte. Man wird Cehen, dafe ich feit meiner Zurüdkkunft; wenn
fie auch fchon völlig wieder genefen war, fie dennoch mehrere Male an den Tagen, die fie mir dazn in den vorhergehenden Krilen angezeigt hatte, in Krile gefetzt habe. Zudem fallt fie auch ficher fo oft, als fie mich magnetifirt, in die Krife; und wenn lie gleich weit entlernt if, von diefen ununterbrochenen Krifen fich übel $\mathbf{z u}$ befinden, fo kömmt fie doch fichtlich ihrer Genelung näher, und fie hat fich nie fo wohl befunden, als fie es gegenwärtig thut.

Indeffen geftehe ich doch, dafs, da ich fie in der Lage lah, und ibre Kriferizu Tehr $\mathbf{z u}$ verlängern befürchtete, ich mich nie wörde entfchloffer haben, fie bey meiner Zurückkunft von Neuen $2 u$ magnetifiren, went ich nicht erfahren hătte, dals die Krifen, die fie fich felblt während meiner $\Delta$ bwefenheit gegeben hatte, ihre Nerven ermattet hătten.

Sie hatte nicht ermangelt, es wabrend ihrer Krifen aufzufchreiben, und fie beftatigte es mir zum erften Male, als fie wieder hineinfiel, indem fie mich magnetifirte, und bat mich, fie noch von Zeit 212 Zeit $2 u$ magnetifiren, um ihre Nerven wieder herzuftellen. Ich fetzte fie nur an den Tagen in die Krife, die fie mir felbet in einer der vorhergehenden Krifen angezeigt hatte, und man fieht wohl ein, dafs ich es dann mit der gröften Sorgfalt vermied; ihren Geift zu befchäftigen, und durch meine Fragen zu ermüden.

Ihr Inftinkt, der Celbft diefe Krifen verlangt hat, arbeitet nur blos darauf hin, im Stillen wieder her.
zuftellen und $2 u$ färken. Weit entfernt, einige travyige Folgen befirchien zu müffen, die zur Unzeit gezehene Kriefen nach Gich ziehen können, erhielt anch Madam B. an jedem Tage neue Krâfto. Ob fio gleich immer geneigt war. nach meinem Willen Somnambüle $2 u$ werden, fo fieht man doch leicht ein, dafo ihre Nerven fchon mehr geftärkt, und wo. niger roiztar find, als fie vorher waren.

Aufferdem hat fie ihr ganzes Hellfehen verloren, und darüber freue ich mich, weil ich daraus fchliefse, dafs Ge täglich mehr Kräfte erhäh, fo wie fich meine Gewalt über Gie vermindert. Diefe Krifen, fagte fie mir bisweilen, waren mir nothwendig, weil meine Nerven, die bey lhrer Abreife kaum wieder herge. Aellt waren, durch die mir felblt gegebenen Krifon zu fehr ermattet waren. Sie find mir jetzt die grölte Wohlthat, weil das Fluidum, was Sie mir, indem Sie mich magnetiliren, geben, und das, was Sic mir wiedergeben, wenn ich Sie magnetifire, in meinen Nerven zirkulirt, weil eq fie ernährt und fre färkt. Aber to wie ich ftärker werde, nehme ich auch wahr, dafs ich während meiness Schlafes weniger gut fehe.

Man wird aber lagen: Wenn man nucac lăugnen kann, dalṣ Mad. B. noch nicht völlig genofen if, wie kann man dann besreifen, dafs lie im gefunden Zuftande noch immer nicht aufhört, auf diele Art pach Willkuhr in die Krife zu fallen, und fo fchnell, als fie es zur Zeit ihrer Kranhheit that; es ift allo wohl nicht nothwendig, dals jemand krank ift, um Sompañbüle 24 werden? Diefen binwurf hat man
mir gemacht, und da Mad. B, nicht allein in diefem Falle ilt, da in diefem Augenblicke an mehrern Orten viele Somnambuleu exiltiren, die., wenn fie gleich genefen find, nicht aufhören in Krife zu fallen, fo habe ich einige Magnetifeur daraus den Schlufs ziehen gehört, dal3 die Krankheit zur Bewirkung der Krifen nicht nothwendig ley, und dafs ein vollkommen ge. funder und fich wobl beindender Menich, durch Maynetifiren ebenfalls eine Somnamhülift werden könne.

Man Geht leicht ein, wie weit uns diefe Meinung führen könnte, wenn lie gegründet wäre; um abẹr diefen Einwurf beltimmter zu beantworten, habe ich den zufalligen und vorübergehenden Zuftand einer wahren Krankbeit von dem, gewäbnlichen Zuftande ciner relativen Krankheit, in irgend einem Individum unterfchiorlen,

Ich habe behauptet, dals es, um einen Menfchen. der in feinem Lebon noch nie magnetifirt wurde, in Krife zu letzen, durghaus nothwendig ilt, dafs diefer Menfch wirklich durch irgend eine Urfache in einen wahrhaft kranken Zuftand verfetzt ift, dafs das in ihm-wirkende Fluidum im Gehirn fich anbäuft, und die Anhäufung delfelben in diefem Theile cine ununterbrochene Reizung veranlafst, die ich zur Hervorbringung des Samnambulismus für nathwendig halte.

Ich würde in der That auch niẹ begreifen können, wie und wodurch ein gefunder und fich wahl befilider Menfch, in diefen $\%$ uftand kommen könnte. Ein Colcher Meplch kaun fich aber auch yollkommen

124 Tagebuch d. magn. Behandlung
wohl befinden, und doch im Ganzen ein weit fchwăcheres und reizbareres Nervenlyftem haben, als ein anderer. Das habe ich damit lagen wollen, wenn ich von dem relativ kranken Zuftande fprach.

Ein Merifch in diefem Zuftande kann fich der Gefundheit erfreaen, weil es dazu hinreicht, dafs feine ganze übrige Organifation mit der Schwäche feiner Nerven im Verhältnifs feltt; indeffen if doch diefer Menfch wirklich in einem kranken Zuftande, wenn man ihn' mit einem andern Menfchen vergleicht, der im Ganzen ftärker und robufter als er' ift. Ich glanbe wohl, dafs der ftärkere deswegen nicht denfchwächern nach feiner Willkühr in Krife fetzen wird, wenn nicht bey diefem eine Unordnung in feiner eigenen Gefundheit Statt findet.- Ich glaube aber, dals, wenn der Stärkere den Schwächern einer Krankheit wegen, Jange Zeit magnetifirt hat, wenn er ihn zur Somrambuite gemacht hat, wemn er darch eine ununterbrochene magnetifche Aktion feine Nerven zu Eindrücken diefer Art gewobhnt hat, dafs er alsdann wird fortfahren können, ' diefelbe Wirkung nach der Genefung auf ihn auszuüben, als Folge der wirklichen Uebermacht, die er über diefen Menfchen hat und der Uebermacht der Gewohnheit, die er über feine Infinkte erbalton hat.

Es ift wenigłens ganz gewifs, dafs ich noch nie habe fager gehört; dafs ein völlig genefener Kranker von einem andern als lein $n$ Ma netifour, der ihn geheilt batte, bat in die Krife gefetzt werden können; da er indeffen duch jedesmal nach' dem Willen des
letztern wieder hineinfalle, Dies beweift nun, dafs der Somuambulismus in diefen Kranken nicht die aus dem wirklich kranken Zuftande hervorgehenden Wirkung war, Condern vielmehr aus der fortgefetzten Aktion des Magnetifeurs und feiner orlangten Uebermacht hervorgieng.

Madam B. fällt nach meinem. Willen in Krife und doch ift fie völlig genefen. Ich bin überzeugt, dafs fie, von jeden andern, felbft färkern als ich, magnetifirt, nicht hinoinfallen würde. Jeder andere, hat fie mir oft wiederholt, der mich jetzt magnetifiren wollte, könnte mir wohl Konvulfionen veranlaflen, weil meine Nerven Cehr [chwach.find, aber er würde mich nicht in Krife fetzen können, denn ich wäre es doch nicht gewohnt, ibm wie Ihnen zu gehorchen.

Ich weis, dafs man bisweilen (und das kann oft gefchehen) Perfonen fieht, die den Schein nack', die befte Gefundheit geniefsen, und boim erften Verfuche des Magnetismus Somnambülen werden. Ich weis aber auch, dafs eben diefe Perfonen in der Krife, ihren Maguetifeurs. Krankheitskeime aufgedrückt haben, die fchon jetzt wirkfam waren, und wenn fe auch noch die Gefundheit jetzt nicht angriffen, doch unmerklick dic Krankheit einleiteten.

Ich kenne eine Perfon diefer Art, die von einem allgemeinen Rheumatismus, woran fie zwey Jahr vorher gelitten hatte, vollkommen geheilt war, tie befte Gefundheit genofs, und zum erften Male, als fie fich aus Neugierde magnetiliren liefo, Somnambüle wurde.
as6 Tagebuch d. magn. Behandlung
Sobald fie in die Krife war und vom Magnetifeur gefragt wurde, antwortete fie ihm: Ich befinde mich recht-wohl, ich babe keine Befchwerden; ich fehe aber, dafs, wentr Sie mich nicht magnetilizt hätten, und nicht fortfahren ese.zux thun, dafe ich dann in zwey Monaten einen heftigen Anfall von diefem allgomeinen Rheumatismus, den ich vor $2 w e y$ Jahren hatte, haben würde; der Magnetismus wird abei vorbauen.

Darf man fagen, dafo diefe Perfon wirklich im Zuftande wahrer Gefundheit war, im Augenblicke; wo fie,zafilliger Weife magnetifirt wurdo? Darf man Cagett, dals die Krankheit, die fie als gegenwärtig fob, deflen Zeitraum fie vorher fah, nicht lchon eine wirkende Urfache in ibren Blate oder ibren Nerven gehabt habe?

Dies ley genug und vielleicht fchon zu viel über cine Materie, dic ich hier nur mit-Bedauern abbreche, und über metaphyfifche Spekulationen, die ich abzuhandeln, in einem Werke diefer Art; nicht berückfichtigt hätte, wenn ith micte nicht anf gewiffe Airt durch das wenige, was ich im Allgetrieineñ darüber in dem Verfuche vorgebracht habe, daziu verbundori glaubte, und aufferdem hoffte, dafs fididen Magnes tifeurs Ideen zu einigen nützlichen Wahrbeiten geben könten. Ich kehte zum Journalo zurück.

Saptember 17. Die Epoche des Monatofluffes wat glücklich beendigt, - und die Natur hatte endlich bey diefer Epoche ibren orduntlichen Lauf wieder ange-nom-
nommen. Madam B. genols die Wiederkehr der Gefundheit; die Munterkeit, das gute Aouflere, der Schlaf und Appetit, den fie wieder erhalten hatte, waren daven die nicht unzweydeutigen Zeugen.

Ich würde geglanbt haben, dafs ich von nun an hătte anfhörren dürfen, fie zu magnetitiren, und es war wirklich ein Vorhaben, mich von jetzt blos an die Krifen zu halten, die fie beym Magnetiliren meiner Angen haben könnte; allein fie felbft verficherte mich, dafo fie des Magnetismus noch während eines Monats oder fechs Wachen bediarfe.

Was fie fchon feit den 4 ten Augult bierüber vorher gefühlt hatre, eben daffelbe antwortete fie mir am iften September, auf meine hierüber an fie gethanen Fragen, Mir if jetzt wohl, lagte fie mir, ich bin genefen; allein meine Nerven find noch Cehr fchwach. Sie waren Conft krank, wegen der grofsen Unruhe meines Blutes, und der vielen Stoffe, die fie ormatteten. Sie haben Ge geheilt, dadurch, dafs Sie mein Blat beruhiget und diefe Stoffe ausgeleert haben; fie find aber dadurch nur empfänglicher geworden ${ }_{3}$ und jetzt muls ihr Fluidum ihnen Nahrung und Kraft, die ihnen abgehen, wiedergetien. Deswegen muifen Sie mich noch einige Zeit magnetifiren. Ich werde jedesmal Krifen haben, fetzte lie hinza, blos zwey Tage ausgenommen, wo ich mich ermatteter fuhlen werde, und zur Zeit meiner nächften Epoche werden diefe Krifen bey weiten picht mehr fo gut leyn, ald lie ea vorher waten.

## 188 Tagebuch d, magn. Behandlung

Nach der mir fo eben von meiner Kranken gegebenen Indikation, entfchlofs ich mich, fie noch regelmälsig zu magnetifiren, bis zum 26 ften Oktober, an dem Tage wo ich mich auf einige Zeit von ibr entfernen mufte, und ich wollte auch die guten Krifen, die fie in diefen Zwifchenraume haben könnte, dazu benutzen, um von ihr die Art zu erfahren, wie fie fich während meiner Abwefenheit im Bedürfniffall felbft magnetifirte.

Da.ich damals nicht mehr zu befürchten hatte, fie fo fehr fehr zu èmatten, als ich ee zur Zeit ihrer Krankheit hätte thun können, fo nahm ich mir vor, den in mehreren Krifen geäufferten Wunfch, cinige kranke lerfonen, woran lie Theil nahm, zu fehen und $\mathbf{z u}$ berühren, jetzt Genüge zu leiften.

Man hat feben können wie fehr ich immer diefen offentlichen Sitzungen und dem Prunke diefer Art abgeneigt war, die dem wahren Zivecke des Magnetismus fo abgeneigt find und worin die Eigenliebe des Magnetifeurs fo inhuman mit der Gefundheit und den Wohlfeyn feines Kranken fpielt. Ich habe fogat niemals diefe revoltirenden Scenen, mit dem Vorwande, die Unglärubigen zu überzeugen, womit man fie $\mathbf{2 u}$ befchönigen glaubte, entfchuldigen können; weil ich von jeber überzeugt war, dafs hierin nicht der wahre Gegenftand diefer öffentlichen Magnetifeurs liege, fondern vielmehr darin, ihre Eitelkeit zu befriedigen, und fich die bewirkten Wunder zum Verdienfte anzurechnen,

Eine Jächerliche und übel angèwandte Anmaafsung. die durch die fchlimmen Wirkungen, die fie beynah immer hervorbringen wird, mehr Ungläubige machen wird, als fie überführt! Ich mëchte eben fo gern einen jungen Schüler fehen, der von der Bühne her. unterfeigt, wo er eben die Blafsbalge der Orgel trat, und nan triumphirend und feine Organiftentalente rühmend davon geht.

Wenn ich auch diele öffentlichen Sitzungen, wie ich bisher immer that, verachtete, fo war ich doch nicht weniger überzeugt, dals eine gut geleitete und mit Vorficht und den gehörigen Einfchränkungen um Rath gefragte Somnambüle, den Kranken, die man Iie bevïhren lăfst, fehr nützlich werden könne.

Man hat gefehen, wie ich bey der Demoifelle $\mathrm{N}_{\text {。 }}$ mehr alo cinmal den Verfuch damit machia

Als Madam B. hinreichend genug wieder hergefellt war, und man nicht riskirte, fie durch den Zufammenhany mit andern Kranken zu fohr zu ermüden, machte ich keine Schwierigkeit daraus, cinige Perfonen von ihr berühren zu laffen; doch aber immer mit den im Anfange dieles Journa:s angezeigten Vorfichtsregeln und vorzüglich der : nie mit ihr davon $\mathbf{z u}$ fprechen, oder fie ihr in ihren, natürlichen Zuftande vorzuftellen.

Auf diefe Art berdihrte fie während des letzten Monats ibrer Behandlung auffer ihren Herrn Gemabl und ihren Kindern, mehrere Kranke, und fie war fo glücklich, ibnen nützlich en werden. Da ich aber nicht $\mathbf{z w e i f e l t e , ~ d a f e ~ f i e ~ d u r c h ~ d i e f e ~ A r t ~ v o n ~ O e f f e n t . ~}$ Nordh. Arch. 2ter St. I lich-

23o Tagebuch d. magn. Behandlung
Hichkeit nicht bald erfahren hitte, dafs fie eine Som. nambüle whre, fo war ich von der Zeit an fo vorfichtig, ihr es vorher zu fagen, und ibr felbf Nachricht davon $\mathbf{z u}$ geben.

Ich darf verfichern, - (und fo auffallend es auch fcheint, fo wahr ift es doch) - dafs fie es bis auf diefen Tag durchaus nicht gewolt hatte. Ihr Herr Gemahl war allein zu den Krifen gelaffen worden und ihre eigene Erfahrung im Magnetismus hatte fie zu fehr von der Nothwendigkeit des Geheimhaltens, was ich von ihr gefordert hatte, überzeugt, als dafs ich von ihrer Seite irgend einer Indiskretion hätte fürchten dürfen.

Wenn ich mir nicht das Gefetz aufgelegt hätte, keine Perfon zu nennen, und wenn aulferdem die Hochachtung mir nicht Stillfchweigen geböte, fo könnte ich mich mit Wohlgefallen über diejenigen Krifen verbreiten, die mit der Gegenwart meines Souverains beehrt wurden. Ohne Aufhören mit dem Glücke feiner Unterthanen befchäftigt, und im Magnetismus nun noch ein Mittel mehr erblickend, um feine Wohlthätigkeit auszuüben, wollte diefer Fürft felbft fehen und kennen lernen. Er beurtheilte als aufgeklärter Philofoph, die Thatfachen, wovon ich ihn zum Zeugen machte, und fie fchienen ihn von der Exiftenz des magnetifchen Somnambulismus und von allen Vortheilen, die die Menfchheit aus diefen wunderbarem Zuftande ziehen kann, zu äberzeugen. Was dürfen wir nicht von dem Schutze, den diefer Fürlt feitdem dem Magnetismus in feinen Staaten angedeihen liefs; und den unermüdeten Eifer der Ge-
lehrten diefich unter feinen Augen damit befchàftigen, erwarten? Einer von ihnen, deffen Verdients hinreichend bekannt find, affiftirte einige Krifen der Madam B., und wurde dadurch ein eifriter Anhängaí von einer Entdeckung, deffen ganze Nützlichkeit et mit einem Male aufgefafft hatte. Die Untesfuchungen diefes fchätzbaren Phylikers kö̀nnen nicht anders als feine Fortlchritte befchleunigen und be@ätígen; and wir können feinem gefalsten Vorhaben, fieallen'Magnio tifeurs mitzutheiten, nicht genug Beyfall fchenken.

Ich werde hier nicht das ganze Detail aller verIchiedenen Rathfchläge erzählen, die Madam B. den ibr vorgeftellten Kranken gab, und grade am Ende diefes Journals, foll mich dịe Detaillirung aller ihrer Krifen, die fie bis 2 nm 26ten Oktaber hatte, nicht Tag für Tag belchäftigen.

Da die meiften Krifen unvollkommen waren, ro würde die Erzählung, die ich davon machen könnté, nichts anders als eine ermüdende Wiederholung von dem leyn, was ich fchon taulend Mal gefagt habe, und was bey den gewöbnlichften Somnambülen täglich vorfäll. Ich werde mich alfo dahin befchränken, blos Nachricht von denjenigen Krifen zu geben, die weniger unvollkommen waren, und folchen, die mir wenige intereflante und inftruktive Thatfachen darboten.

Am igten zum Bey $\int$ piel, klagte Madam B. dafs die Beine ihr noch weh thäten; fie fah voraus, dafs, wenn ich fie jetzt nicht magnetifire, fie alsbald anfchwellen würden. Ich hätte fehr gewünfcht, dafs fie doch endlich gegen diefe rheumatifchen Schmerzen,
woran' fie feit langer Zeit litt, ein wirkfames Mittel bătte entdecken können. -

Was ift die Urfache diefer Krankheit, fragte ich fie? - Der Stoff, antwortete fie mir, wirft fich bisweilen auf meine Beine. - Und was macht er da? Er reizt die Nerven, er verweilt da und zirkulirt nicht, wie or müfte. - Auf welche Art thue ich Ihnen durch das Magnetifiren ihrer Beine wohl? - Ihr Fluidum unterftützt wonigftens das meinige in der Zirkulation in den Nerven, und in der Beweglichmachung des Stoffes. - Was verftehen Sie unter diefen Stoff? Haben Sie mir nicht gefagt, dals es das Fluidum Cey, was in hhren Nerven zirkulirt? Das Fluiduin ift Feuer, der Stoff, der in meinen Nerven zirkulirt und fic evnährt, if eine Avt von Waffer mit Feuer vermifcht, - Wonn diefes Waffer au wenig Feuer hat, verdichtet es fich, zirkulirt befchwerlicher, die Nerven vertrocknew and werden gereizt. - Deswegen fühlen wir bey feuchten Wetter, wo wir weniger Flusidum haben, unfre Schmerzen um 50 mehr. (Ich habe in der Antwort meiner Kranken nichts verändern wollen). Könnten Sie nicht ein Mittel finden, um ihre Schmerzen radikal zu heilen? - Wenn fie nicht fo alt wären, würde der Magnetismus fie allein beilen können, und felbft das ficherfte Mittel feyn; weil er die Stoffe zertheilt und vorzuiglich diefen Stoff der Nerven. Wenn aber die Nerven fchón lange davon beunruhigt wurden, kann der Magnetismus die Schmerzen wohl lindern, aber fie nicht gänzlich heilen *).
*) Die Natur kann ohne Zweifel in gewiffen Porioden det Krankheiten, durch das Uebel fchon fo gefchwâeht foyns

September 21. Am Nachmittage des'2iten Cagte Madam B. mir in der Krife, dafs der Keim des Wurmes, den fie in fich wahrgenommen halte, endlich lofo gegangen und todt wäre. Da fie ihn ausleren wollte, bat fie mich, ihr jetzt ein Glas magnetifirtes Waffer zu geben, und fie trank auch diefes Wafler mit dem gröften Widerwillen, und fagte, es fey fo bitter wis Galle.

Ich konnte fie nie dahin bringen, mir den Grund von diefen unangenehmen Gefehmacke anzugeben, den
dafs. der Magnetismus allein nicht hiarreiche, um die Kräfte, doren fie bedarf, wieder zu geben; und (wie ich im Journal der Domoifelle N. Cagte), in diefem Sinn wäre es abgefchmackt, im Allgemeinen mit einigen Enthufiaften zu behaupten, dafs der Magnotismus ein Mittel gegen alle Uebel ley.

Wer würde aber unter uns bey der fimplen Anficht eines Kranken zu behaupten wagen, ob es hier der Fall if, oder nicht. Was müffen wir nun von denjenigen Magnetifeurs denken, die, fobald oin Kranker zum érfen Male ihren Boyftand fordort, fich nicht foheuen, kühn su behaupten, dafs der Magnetismus uber diefo Krankheit nichts vermöge.

Die Natur hat oft Mittel, die wir nicht einmal alın. den; wir müflen uns alfo in allen Fällen, was für Vorurtheile wir auch baben, an der Hervorrufung ihrer Aktion und der Unterfatatzung ihrer Bcfirebungen halten, und wir könnten unfre erften Bemáhungen, nicht ohúe Uebereilung oinem Kranken unter den gewagten Vorwande abfchlagen, dafs diefo Bemühungen unnütz feyn wärden.
den fieftets in dem Waffer fand, fo oft;fie es wabrend ibrer Krife getrunken hatte. Da fie mir aber ohne Aufhören wiederholte, dafe fie gewifa verfichert fey, dafs fie immer im Bedürfnifsfalle fich hinreichend mit magnetifirten Waffer purgiren könne, fo war ich begierig, ihr einge Fragen über die Art, wie diefes Waffer to in ihr wirken konnte, zu thun. Hier ift der Grundrifs des Gefprächs, was ich am 21 ften hierüber mit ihr hielt.

Was thue ich, fragte ich fie, wenn ich ihr Waffer magnetifire? - Sie ziehen die Zirkulation des Fluidums herein, und wenn diefe Zirkulation ein Mal da ift, fo erbält fie fich da einige Zeit, -

Was ift die Wirkung des Fluidums in diefen Walfer? - Es benimmet ihm dic Roheit. -

Warum purgirt es Sie, und wie können Sie vorher wiffen, dafs es Sie purgiren wird. - Wenn mein Inftinkt eine $\Delta$ bführung fodert, wird meine Seelo davon durch diefen Inftinkt unterrichtet, und bedient fich demnach deffen, um aufzufuchen, was diefe Wirkung hervorbringen kann. - Wenn mein Inftinkt fühlt, dafa die $\Delta$ rbeit des Fluidums dazu hinreicht, fo fodere ich diefes Fluidum von Ihnen, und Sie geben es mir in den Waffer, was fie magnetifirt haben; ihr Wille fchreibt es mir dann vor, mich deffelben zu bedienen. -

Und wenn lhy Wille nun darin dem meinigen entgegengefetat wäre? - Von dem Zeitpunkte an, wo lhr

Wille nur die Anzeige eines Inflinktes befolgt, kann er das nicht. -

Warum follte or das nicht können? Ift lhre Seefo denn von meiner nicht unabhăngig? - Ohne Zweifel ift lie es in allem was nur fie betrifft; fo oft Geaber das wollen, was mein Inftinkt will, fübles Sis dentlich, dafe ich nicht andere wollen kann. -

Wenn ich ein Mal Ihr Waffer magnetifirt habe. erhălt fich dann die Zirkulation lange darin? - Das hängt von ihren Willen ab; das Waffer, wird fo lange für mich magnetifirt Ceyn, als fie es wollen, vorapafgefetzt aber, dafs diefes Walfer nicht verdirbt; denn das Fluilum im verdorbenen Waffer wiẹrde fich veränderm und mir zuvider werden *).

September 23. Ich hatte kurz zuvor von gea wiffen mit Schwefel angefüllter̃ Kaften gehört, eingr Art von Elektrophor, was nach der Vorfchrift eines Werkes, betitelt: Ams de la nature zufammengeletrit war. Ich konnte die heilfamen Wirkungen nicht be- . zweifeln, die diefe Kalten hervorgebracht hatten, und noch alle Tage hervorbrachten, vorzüglich in Lăhmungen und hartnäckigen rheumatilchen Schmerzen.
*) So oft meine Kranke mir von ählichen analogen konträren oder entgegengefetzten Fluidum 「prach, betsig ich diefo Ausdrücke nur auf die verfchiedenen Arten, wie das allgomeine Fluidum, was in feinen Prinzip oinfach ift, nach den verfchiedenen Körpern, worans es Atrömt, modifizirt war,

356 Tagebuch d. magn. Behandlung
Ich war überzeugt, dafs der Gebrauch diefer elektrie fchen Kaften in gewifion Fallen auf eine nützliche Art mit dem Magnetismus verbunden worden könne, um feine Wirkangen einzuleiten und $\mathbf{2 u}$ befchleunigen.

Das war meine Vermuthung, als ich im Giournal cier Demoifelte N. im Allgemeinen von der Elektrizitat Sprach; aber auch nach den Erfahrungen, die ich bey diefen Mädchen während ihrer Krife gemacht hatte, - Konnte ich mir nicht vorftellen, dafs diefe Kaften in allen Fällen nützlich wären, auch dafs ihre Wirkung Smmer mit denen des Magnetismus übereinftimmen -tönne,

- Man bat in diefem Journate und dem Verfuche siber die Theorie das Detait von allen diefen Verfuchen sund die Folgerungen, die ich daraus zur Zeit zog. gefehen. Ich halte es für unnütz fie hier wieder ans zuführen; ich werde fie aber noch immer dem Vertrauen einiger Magnetifeurs entgegenfetzen, die in der Meinung, dafs die guten Wirkungen des elektriIchen Kaftene nur die durch den Magnetismus bewirkten unterftützten, fich vorgeftellt hatten, diefen Kaften als magnetilche Leiter anzuwenden.

Mohrere Somnambülen, bey denen man den Verfuch damit machte, haben fehr verfchiedene Urtheile darïber gefällt, ohne Zweifel nach Verhältnifs ihrer befondern Dispofition. Einige: verficherten, dafs ihnen diefes Mittel fehr wobl thäte, andere wurden dadurch exmattet.

Einige, die die Wirkung des Kaftens nicht ertragen konnten, ẃenn er ibnen zu nah war, hatten gefagt, dafs er ihnen wohl thäte, wenn er ihnen ein wenig mehr entfernt gereicht würde; andere hatten endlich blos beym Herannahen diefes Kaftens oder (was wohl zu bemerken ift) (ogar, wenn man einen ohne Ablicht an fie brachte, wảhrend fie an das Zuber gee. feffelt waren, heftige Convulfionen erhalten.

Durch vielfaltige Verfuche verfichert, dafs Madam B. in der Krife das Fluidum Cähe, war ich neugierig zu wiffen, was fie wohl von diefem Elektrophor lagen könne.

Ohne ihr das geringfte gefagt zu haben, bewaf: nete und ifolirte ieh in diefer Abficht in der Krife vom 23 ten eine Büchle, und bat fie blos, fie anzunehmen. Da fie fich nichts vermuthete, Areckte fie die Hand darnach aus, kaum aber batte fie fie einige Sekunden berührt, als fie fio lebhaft von fich wies, und fagte: das thut mir gar nicht wohl. (Ich lahe fie wirklich ihre Farbe verändern, und leichte konvulivifche Bewegungen machen). -

Was für ein Uebel thut es Ihnon denn? - Es, treibt mein Fluidum zurück, es geht zum Kopfe, und alles mein Blut begiebt fich nach den Herzen. $=$ Wenn dies einige Augenblicke länger gedauert bätte, fo würde ich Konvnlionen erhalten haben. - Wie fo? - Weil mein Flaidum, durch das Fluidum der Mafchine zurückgetrieben, fich in den Nerven anhäufte, und Gich nach dem Gehirn begab, -

Ihrer Ausfage nach fchien allo diefe Mafchine auch Fluidum zu haben? - Ohno Zweifel hat lie es und ich fehe es fehr gut; es ift aber nicht fo wie ihres. Was für einen Unterfchied finden fie darin? - Es ift weit blafler, weniger glänzend und dichter als das ihrige. - Es vermifcht fich ohne Zweifel mit dem meinigen? - Keinesweges; das Fluidum der Mafchine flrömt wie Strahlen aus, die fo grofs, wie die Ma, fchine find, und das ihrige Arömt aus Ibren Fingern rund um diefe her, ohne fich mit ihnen $2 u$ vermilchen.

Jetzt hielt ich den Kaften zur Seite meiner Kranken fo, dafs das Fluidum, ohne auf fie gerichtet zu feyn, vorihren Augen vorbeyfuhr. Ich bat fie, mir zu Cagen, ob es weit von mir gienge. - Es geht längh nicht fo gefchwind, antwortete fie mir, und〕änglt nicht fo weit als das ihrige. - Das Ihrige fcheint mir felbit weniger lebhaft und glänzend zu feyn, als es gewöhnlich if. - Es fcheint als wenn das Fluidum von diefem Kaften es anhält, und auf Sie felbft zurückwirft.

Da ich endlich wahrnahm, dafs meine Kranke inmer unruhiger wurde, fo bat ich lie, mir zu fagen, was ich thun müfle, um lie zu beruhigen. - Magne, tifiren Sie mich in einer etwas gröfsern Entfernung mit zufammengefpitzten Fingern; das wird den Lauf des Bluts ein wenig wieder in Ordnung bringen. Diefer Magnetismurs wird Sie alfo nicht ganz beruhi. gen? - Nein; beym Erwachen wird mein Kopf fehr fchwer feyn, und ich werde in der Kehle und der

Nafe eine Sehr farke Empfindung von Schwefel haben. Das wird fich die Nacht über verlieren; mein Kopf wird aber noch ein wenig fchwer bleiben, bis Sie mich des Morgens früh magnetifirt haben.

- Des Morgens klagte Madam B. bey meiner AnKunft wirklich, dafs ihr der Kopf feit geftern Abend eingenommen fey. Es hatte mir gefchienen, dafs ihr der Gefchmack von Schwefel, wovon fie die Urfache nicht begreifen konnte, fehr auffallend gewefen fey. Was ihr aber noch mehr auffallend war, war, dals der Kopf äufferlich fo fehr ángelaufen war, dafs fie thn nicht ohne Schmerz anrühren konnte. Sie fchrieb dies in der folgenden Krife wiederum der Erfchütterung zú, die das Fluidum des Kaftens in ihren Nerven hervorgebracht hatte.

Wenn man fich jetzt alles erinnert; was ich in dem Journale der Demoifell N. ähnliches angeführt habe, und es mit dem vergleicht, was Madam. B. fo eben verfpürte, fo wird man erftaunen über dio Uebereinftimmung in den Ausfagen diefer beyden Kranken, und man wird ohne Zweifel daraus, wio ich es damaln that, auf die Wirkungen der bey einem Kranken in der Krife angewandten Elektrizität \{chliefsen.
:- In dem Augenblick als ich diefes Tagebuch in die Druckerey gab, erfchien ein fehr intereffantes Werk nnter den Titel: Memoire fur la decouverte des phénomènes de la catalepfie et du fomnambulisme par M. Petetin, Lyon ${ }^{2787} .^{*}$ ). Diefes Werk muls jedem

[^7]140 Tagebuch d. magn. Behandlung
Magnetifeur durch die unverdăchtige Huldigung, die der Verfaffer dom Magnetismus gewährt, unendlich intereflant leyn. Hier [pricht ein Arzt zu einer Gefellfchaft von Gelehrten und einem Kollegium von Aerzten. Er fagt nicht, dafa er feine Kranke magne• tifirt hat; der Somnambulismus aber, den er bee fchreibt, er mag nun die Wirkung leines Magnetifirens, oder blos durch die Natur entftanden Ceyn, ift dadurch im Ganzen nicht weniger der Somnambulismus, der wir magnetifch nennen, und der Verfaffer befätigt und bewährt durch eine Menge aufferordentlich fonderbarer Verfuche, auf die genauefte Art all Phänomene, die diefer Magnetismus uns bis jetzt dargeftellt.hat.

Diefe Verfuche befätigen vollkommen alle dicjenigen, deren ich in den Verfuchens uber die Theorie Meldung gethan habe; der Verfaffer zieht ans ihnen beinahe diefelben Folgerungen über die Urfachen und Wirkungen diefes fo wunderbaren Zuftandes: dio Reaktion irgend eines Fluidums im Gehirne, die Aufhebung der auffern Sinne, die Vereinigung diefer Sinne mit dem Magen ${ }^{*}$ ) der Somnambülen, endlich die auflerfe Empfindlichkeit und Vervollkommnung. die diefes fenforium commune in diefem Zuftande erhält, eine Empfindlichkeit, die die Somnambüle 2u: den auffallendften Dingen fähig macht.

Dar-

[^8]Darauf bemühet fich der Verfaffer, von diefen Phänomenen den Grund anzugeben, und nachdem er zuvor einige Hypothefen, die ihm nach den Thatfachen, die unter feinen Augen vorgefallen waren, am plaufibelften fchienen, feftgefetzt hat, erklärt er, als Kunftgenofe, den Mechanismus eines Zuftandes, den er am Ende als ein blofses Symptom der wirklichen Hyfterie anfieht, ein Symptom was aus der Aktion des durch die Aufmerkfamkeit und die Imagination der hyferifchen Kranken in Aktivitat gefetz: ten elektrifchen Fluidums hervorgeht.

Es fteht uns ohne Zweifel nicht zu, hier zu beurtheilen, was der Arzt über eine folche Materic hătte fagen können; der magnetifche Somnambulismus gehört in der That ins Gebiet der Aerzte, und wenn endlich diefe Herren zum Gläck der Menfchheit wieder anfangen wollen, fich damit zu befchäftigen, dann wird es uns zuftehen uns darauf zu befchränken, ihnen die Thatfachen mitzutheilen, die Unterfuchung diefer Thatfachen aber ihrer Beleuchtung 212 unterterwerfen, und die Erklärung, die fie uns davon werden geben können, im Stillen zu erwarten.

Herr Petetin hat aber ohne Zweifel, bey Darftellung feiner einfachen Hypothefen, fie der Diskuffion über.
und ich habe immer vom plexus Jemilunaris fprechen wollen. Wenn ich bisweilen, um iWiederholungen zu vermeiden, oder nur die gewöhuliche Sprache zu redmen, auch Magen gefagt habe, fo konnte man leicht einfohen, dafs ich dann nicht eigentlich das Organ des fechiften Sinnes, fondern im Allgemeinen die Gegerd, wo er liegt, bezaichnete.

248 .Tagebuch d. magn. Behandlung
übergeben wollen, die allein durch Beihülfe der Erfahrung die uns noch fehlt, im Stande feyn wird, fie zu Wahrheiten zu machen. Ohne diefe Hypothefen zu läugnen, felbft ohne fie zu beftreiten, fey es uns erlaubt, fie ein wenig näher zu unterluchen. Ich befchäftige mich gern mit dielem Werke, weil es mit beym Durchlefen viel Vergnügen gemacht hat. Weit entfernt, eine Kritik davon $2 u$ liefern, wünfchte ich blos, dem Verfafler sinige nützliche Beobachtungen mitheilen zu können, und weil ich über die Natur des Fluidums, was wir beyde das Agens im Somnambulismus nennen, anders gedacht habe als er, fo mufs ich mich durch Würdigung feiner Meinung zu unterrichten fuchen.

Ich habe fchon anderswo von den Verfuchen, die ich mit der Demoilelle N. gemacht hatte, Rechenfchaft gegeben, um mich von den Wirkungen der Elektrizität auf einen Kranken in der Krife zu übera zeugen. Ich habe fo eben auch die Verfuche erzählt, die ich hierüber an der Mad. B. gemacht habe, nnd ohne einen Grund za verhehlen, der mich hătte können vermuthen laffen, dafs das elektrifche und thierifch-magnetifche Fluidum nur ein und daffelbe Fluidum ift, habe ich die Gründe auseinander gefetzt, die mich zu dem Glauben beftimmt hatten, dafs diefe beyden Fluida, die daffelbe Prinzip (das Elementarfeuer), haben, demungeachtet ganz entgegengefetzte Modifikationen haben.

Herr Petetin glaubt das Gegentheil. Zoit und Erfahrung mufs uns hierüber Aufklärung geben. Es
iff meine $\mathbf{A b f i c h t ~ n i c h t ~ g e w e f e n , ~ h i e r u ̈ b e r ~} 2 u$ entfcheiden. Ich babe meine Meinung vorgetragen, fie mit Gründen unterftützt und immer gefordert, fie dem Urtheile derjenigen zu unterwerfen, die dadurch mehr Thatfachen oder mehr ausgebreitete Kennuniffe, als die meinigen find, haben *).

Ich würde gar nicht abgeneigt leyn, zu glauben; dafs das elektriiche Fluidum unfre Nerven befeuchtet, und in ihnen als reagirende Urfache exiftirt. Vielleicht ift es das, was meine Kranke in der Sitzong am 17 ten Nevvenfaft nannte, und ich begreife wirklich, dals das Fenerprinzip, wenn es, auf unfre Nerven wirkend, in ihnen keine Reaktion macht, hier wie längs einen metallnen Konduktor zirkuliren würde.

Es leuchtet mir auch ein, dafs es für Ge nicht auch Bewegungs - und Lebensprinzip werden kann, wenn feine ununterbrochene $\Delta k t i o n$ nicht in ihnen eine verhältnifsmäfoige Reaktion antrifft. Diefes zufammengefetzte, in uns animalifirt und elektrifches Flui.
*) Diefe Anficht des Magnetismus, als ein Zweig der Elektrizität, fie fey nun richtig oder niolat, wird vield mehr im Gegentheile ihr Gutes haben, weil fie den Gelehrten, die dabey erröthen würden, neuern, noch nicht angenommenen, Meinungen zu huldigen; zum Vorwande wird dienen können. Diefo Gelehrten warden magnotifiren, indem fie fagen, fie elektrifirten. Was liegt daran? Wenn fie eine gute $\Lambda$ bficht haben, fo wer-: den fie eben fo viel Gutes thun, als wenn fie magnctifirt hätten, ohne zu elektrifiren.

## 144 Tagebuch d. magn. Behandlung

Fluidum gewordene Feuer könnte es wohl feyn, was diefe Reaktion bewirkt, und zwar grade durcl den Gegenfatz, den ich zwifchen diefem Fluidum und dem Feuerprinzip gefunden zu haben glaube.

Nach diefer Vorausfetzung beftünde in dem richtigem Zufammenhange des wirkenden Fluidums mit dem reagirenden der Zuftand der Gefundheit und der Ueberflufe des zweiten, oder der Mangel des erßen erklärte den Zuftand der Krankheit, der Schmerzen, der Abgefchlagenheit, aus dem Mangel der nothwendigen Bewegung im Spiele der Mafchine, u. f. w.

Freilich find dies nur Muthmalsungen; man mufs aber bedenken, dafs ich Hypothefen beantworte Ich möchte Herrn Petetin weit lieber die Bemerkung machen, dafs das elektrifche Fluidum ein zufammengeletztes Feuer ift, und mehrern andern bekannten Fluidisähnlich. Daher if es unrecht, dafs er ihm bisweilen in feiner Abhandlung den Namen Feuerprinzip als gleichbedeutend beilegt. Diefe Benennung kann keinen zufammengefetzten Fluidum zukommen,

Zudem fcheint er noch $2 u$ glauben, dafs der von ihm hyfterifch genannte Somnambulismus ausfchliefso lich der wirklichen Hyfterie eigen ilt, und aus dem, wie er den fchönen Gefchlecht huldigt, und aus dem Goifte, der im ganzen Verlaufe feiner Abhandlung herrfcht, fieht man leicht ein, dars er wirklich glaubt, dals blos die byfterifchen Weiber Somnambülen were den können.

Indellen wareñ die Victor, die Violet von Buz̈anzy, der Artillerift, den ich im vorigen Sommer nach Geben Mintuten des Magnetismus zur Somnambüle machte. obgleich er zum erften Male magnetifirt wurde. der epileptifche Soldat des Herru von A. den ich Tchon angeführt habe, und noch to viele andere, Weiber oder Mannuer; keinesweges hyfterifch oder gar hypöchondrifch:

Man thufs glauben; dafs Herr Petetin, durch feine ettien Verfuche angefeuert, andere Somriambui. len wird baben wollen; und alsdann wird er den Somnambulismus in beinahe allen Krankheitrarten wieder: finder. Eir wird dann einfehen, dals vori allen dieleii Wunderdingen, die ein Fluidum bervorbritgen kann $_{3}$ man mag es nun erte bewegeride Urfache der menfctlichen Malchine nennen, oder ein himmilifches Fewerf was den Nerven eine auftrordentliche Senfibilitatat und den İdeen eine glückliche Leichtigkeit giebt; dafe von allen diefen Wunderdingen, lage ich, ohne Zweifel diefos das auffallendfle wàre; dals diefes Fluidum dielé Wirkung nicht anders als auf eine hylterifche Fraiu haben könné:

Herr Petetin ñimtrit añ, dafis alle Aktion đee F̈lut. àums im Somnambulismus vom Gehirn zum Mageit und vom Magen zum Gehirn gefehieht. Ir zeigt iṇ der zweiten Hypothefe don Gatig dieles Flicidums ant tund (in der dritten) ziëbt er den Schluls; dafs ef diefe Alichtung nicht würde thehmén könne ${ }_{n}$, obhno dies Sinnesorgat voitheizigehen; drfien. Nerven eink fo geringe Quantitat daion annehmen, days $\sqrt{i e}$ ihra Notah Arch. 2tts st. K Fu.
$1 / 46$ Tagebuch d. magn. Behandlung
Funktion nicht evfüllen könners. Er'fetzt noch hinzu (4te Hypothefe) dafs da die Zweige des achten Nervenpaars, die zur Bewegang des Gefichts, des Halfes und der Bruft beftimmt lind; noch genug Fluidum behalten, das Spiel diefer Theile fich noch erhalten wird, obgleich fie in einem Zaftande abfoluter Unempfindlichkeit lind.

Ich weils nicht, ob Herr Petetin dabey núr die Katalepfie im Auge hatte; da er aber in Ceiner Abo handlung diefen Zuftand vom Somnambulismus im geringlten nicht unterfcheidet, da er das eine und das andere nur zu einem- blofeen Zufalle derfelben Krankheit $2 u$ machen fcheint; da man zudem fieht, dafs feine Kranke, obgleich fie' ftets Somnambüle war, aoch nicht immer in den Sinnesorganen aller Bewegung und Empfindung beraubt war (3te 4te 5te 7te Erfabo fung), da er, um kurz zu feyn, damit fchliefst, alles, was er vom hyfterifchen Somnambulismus gefagt hat, auf unfre magnetifche Somnambüle anzuwene den, fo muls man wohl glauben, dafs er den Somnambulismus und die Katalepfie zu gleicher Zeit hat erklären wollen.
$\therefore$ Könnte man ihm nun aber nicht den Einwurf machen, dafs die Au'bebung der auffern Sinne im Somnambulismue nicht ablolut ift, dafs lie nur von ihrer eigentlichen Aktion zu verfteheri ley, dafs diefe Sinne, als Theile des fechften Sinns, der fie alle einfthliefst, nicht aufhören zu wirken; dafs die Nerver die fich in dirfe Sinnesorgane verbreiten, ja nicht ihre Aktion und Senfibilität verlieren, noch weniger dieles
bewégenden Flüidums' beraubt werden, fondern 'im Gegentheile dantit erfillt-find, and eine weit ausge. zéichnetere Senfibilität dadurch erhaten?

Daraus fcheint mir, wiirde man, wie ich in dem Yerfuche über die Theorie, den Schluls ziehen, dafs die Aktion des Fluidums nicht blos vom Gehirne zum عMagen fondern vom Gehirne zur ganzen Nervenmaffe gefchieht, und dafs diefe ganze Malle, die durch die Menge des Fluislams empfindlicher geworden ift ${ }^{\prime}$ das Organ des neuen Sinnes wird, deflen Sitz im Mıgen 'oder"vielmehr im plexus femilunarit int. Wie würde 'doch Herr Petetin diefe Feinheit des Gefiiht's' das leicht das Geficht erfetzen kann, wövon ér im 5. 6, 7 ten Verfuche fo auffallende Beweife giebt, erklaren?
E. Ccheint, dals, Herr: Petetin bis jetzt nur cine Somnambüle gefehen hat, und diele Somṇam. büle hörte jeden Menfchen, vielleicht weil er es, ohne zu wiffen, kräftig wollte.
${ }^{3}$. Wenn er aber wiffen wird; dals die meiften Som. nambülen nur ihren Magnetifenr hören, weun er, lich überzeugen wird, dals diefe Krankèn, ohne dals fie picht noch in ịhrem Magen eine quere Oefnung haben, Menffhen, die mit ihnen im Zufammerdiange lind, oder nicht, von einem Augenblicke zum andern, hören oder thich bören können, wern er die "Fortptlanzung des Schalls durch ein anderes Flividurri als die atmos. phärifche Luft") zágiebt, dann wird or viel eicht

*) Fn der fechften Anmerkung des'Verfuctis üher die Thporia A. Hat man gefehen, wie ich, und dio Art und Werie zus erklären, wié retr'mir voritcte, diff dte Somíainbile,

## 148 Tayehuch d. magno Behandlung

auf andre Art, als die Ceinige, dic Ausübung dea Gehorn durch den Magen diefer Somnambibien eaklaren.
das was fie nicht hören kann, fohen könne, annehme, was Herr Petetin es auch jetzt thut, dafi Gich der Schall nicht vermittelf der Luft, wie main dich bis jetet vorgufiellt hat, fondetn vermittelf des allgemeinér Fluidums fortpflanzt, und ieh glaube in der That; dals-die Aktiou diefes Fluidume die ainzige Urfacho allor unfres Enopfin dungen itt.

Wenn nun aber diefas Fluidum niches andors alp das Elementarfeuer ift, wie ich en angenommen habe, und wenin diefes Fouer entweder acta oder potentia exiftirea kann, darf man alsdann nicht glauben, dafs jedosmal, wenn es als Feuer in Aktivitat gefotat wird, feine alodann ganz natürliche Aktion weit färker und fchlouniger foyn wotde?
If dies nicht der Grund, Warum das Licht in glejcher Entfernung weit fchrieller zu uns kömmtals der Schall? Das Licht ift ein ununterbrochones Feuer, was in der ganzen Elletmentarmaterie de: Feuers den Lichtpunkt als Brentrpunkt angefehen urogiebt, aktiy ift, fatt dafs dor Schall nur die Wirkarig einer fucceffiven Bewegung ift, die derfolb, is Materie, blos alo elaftifches Fluidum ango tohent, eingedrückt if, oline dafs fie fich als Prinzip den Feuers enthillt.

Hier könnte man verfucht werdent, auf don fonderbaren Zufammenhang zurackqukomment den Newtor $z$ wifchen den fieben Tönen der Mufik und den fieben urfprïnglichen Farbon, zwifchen der Harmonio der Farbon und der Tóne gefunden hatte, um daraus im Allgemeinen den Schlufs zu ziehen, dafs alle Harmonie far, unfere Sinne blos in dr Modifikation, der Bewogung und dor Aktion deo allgemsinen Fluidums belteht.

Er witd fich noch durch faine eigne Erfahruns Giberzeugen kinnen, dafs ein Zuber, ein Baum, dis Hand des Magnetifeurs, fie mag nun kallter oder wär mer als die des Kranken Ceyn, fie mag ibn berühreń nder nicht, fie mag unn elektrifch leyn oder nicht, Bafs felbt blos feyn Wille; ohne wirklich hyterifche Affektion, in den Kranken, die dafür nicht empfänğ lich find, bervorzubringen, doch den Somnambulismus, den wir magnetifch gepannt haben, und alle diefelben Phänomen, die er den hyterifchen Somnambuliemus zufchrieb, hervorbringt.

Aus diefen wohl bewabhrten Thatfachen wird er ohne Zweifel fchliefsen, dafs, wenn es abfurd ift, anszunchmen, dafs man durch sin dem unfrigen ähnliches Verfahron dahin kümme, irgevad cin Individuum mit den Fouerprinzip zu laden; dafs wenn die Gefetze der Phyfin diefo Annahme versperfon, alfo diefes Feuerprinzip nicht das elektrifche Feuer feyn kann,

Es wird ihm nicht mohr auffallend feyn, dafs eine hyftexifche Fraus, die cine Viertelfinnde lang dof ganzen Aktion einer ftarken Elektrifirmafchine ausgefetzt iff, von Konvulfionen befallow wird. Er wird daraus, wio ich denke, wie wir bey ahnlichen Umftanden thaten, fchliefaen, dafs das Fluidum, was auf eine folche Art einer Frau, die nach der Natur ihror Krankheit, nach (ejfer eignen Meinang hätte Samnambü' werden müflen, konvulivifche Bewegungen machto, dals diefes Fluis dum verfchieden und felbft entgegengefetzt dem ift, was den Sommambulismos bewirkt.

150 Tagebuch d. magn. Behandlung
Er wird noch auf die Vermuthung kommen, dafs die Wirknngen des wahren Feuerprinzips, was ohne Zweifel weit wirkfamer ift, als das elektrifche Fluidum feyn kann, nicht immer nach den für diefes anerkannten Gefetzen berechnet werden müffen. Algdann wird er einfehen, dafe es möglich ift, dafs ein Menfch, deffen Hände nur fehr wenig elektrifches Fluidum geben, dals ein Zuber, was gas nichts giebt, wemes es inicht ifolirt ift, dafs ein Baum, dor das, was er zu viel hat, vevdünflen läfst, demungeachtet fo viel Feuerprinzip geben, als nothwendig if, um einen Kranken der dafür empfänglich ift, in den Somnambulismus zu Cetzen.

Es wird ihnen nicht mehr auffallend Ceyn, dafs er. mit feinem Finger eine Ceder magnetifiren kann, fo wenig es ihm auffält, dals ein einziger Funken alle Wätder Libanons in Brand flecken kann. . Wie! wenn er erft erkennen wird, dafs diefer ganze Mechanismus, der ihn bis jetzt allein befchäftigt hat, noch gar nichts ift, im Vergleich mit allen dem, wie der Wille des Magnetifeurs die Wirkungen:unterfützen oder felb氏 zerändern kann. e:

Alsdann wird er diefem hauptfächlichen Agens im Magnetismusalles das zufchreiben, was er der blofsen Imagination des Kranken, hat zufchreiben wollen. Man fieht jeden. Tag genug Kranke, denen eine geweizte, exaltirte oder gefchwächte Imagination ein wahres Delirium verurfacht; aber diefe mehr des Mitleids als der Bewunderuing würdigen Kranken, kündigen uns nicht an, dafs fie an einen beftummten Taga
taub oder blind feyn werden. Sie bemîhen fich wäh-• rend ihres Deliriums nicht Mittel zu fuchen, die: diefen Zufällen vorbauen können. Sio zeigen uns Selbft diefe Mittel nicht an; fie nennen uns alle Subftan. zon nicht, die man anwenden mu/s, und, bey weitem. nicht im Stande davüber beffer zu urtheilen, als ein mehr gefchickter Arzt es könnte, baben fie alsdann im Gegentheile feinen Beyftand am meiften nöthig. Durc/s undurchfichtige Körper zu Sehen, mit den Magen zw viechen und zu fchmecken, ein fo feines Gefühl zu haben, dafs es leicht dás Geficht erfetzen kann, über den Zuftand der Krankheit und die verfchiedenen Unordnungen, die da eintreten können Vorherfagungen zu geben, die buchfäblich eintreffen u. f. w., kann das alles das Werk einer gereizten Imagiration Seyn? Können alle diefe fo wunderbaren Phănome, die wir in jedem Augenblicke und immer auf diefelbe Art bey beynahe allen Kranken fich wiederholen fehen, können diefe durch die blofse lmagination, wenigftens in dem allgemein angenommeriea Sinne, hervorgebracht werden?

Wenn wir auch ein Mal annehmen, dals die geseizte Inagination bey einem hyfterifchen oder andern Kranken, indem er irgend cin elektrifches oder magnetifches Fluidum in Aktivität fetzt, diefe Kranke in cinen fo fchätzbaren Zultand, als der hyfterifcheroder magnetifche Somnambulismus if, Setzen kann; in cinen Zuftand, wo diefer Kranke auf eine gewiffe Art über die Menfchheit erhaben ift, wo er fein Uebel und die dágegen dienlichen Mittel mit Gewifsheit erkennes und anzeigen kann, wo er ondlich feinen künftigen Zufland , be lfer deien, ale jemals der beßte

Arzt in feinem gegenwärtigen lefen kann; wie viel Dank Gind wir dann nicht dem Manne Cchnildig def uns den Weg angab, und der zuert var unfern Augen den Gebranch diefer to einfachen und bis zu ibren innern verborgenen Triebfedern aufdockte $?$

Waa lind wir nicht auch dem würdigen Arzte Schuldig, der mit Hülfe aller Aufklärungen, die feine Erfahrung und Ceine Arbeiten ihm gaben, gern die Mittel auffuchen wird, um eine dem menfchlichen Gefchlechte [o nützliche Entdeckung $2 \mathbf{u}$ verbreiten; die uns, auf diefem neuen Wege begleitend, lehren wird, den Kilippen, auf die wir fofsen könnten. auszuweichen! der, die Exittenz eines Agens im Magnetismus anerkennt, der die Prophezeihungem der treuen Sybille von der Seite liégen läfgt, doch aber weifo, was für vortreffliche Aerzte unfre Somnambulen' werden kännen, und uns Mittel an die Haṇd giebt, alle Hülfsmittel, dié der wahre Magnetismus zu geben vermag, zum Nutzen der leidenden Menfchheit anzuwenden !

Oktober 1. Am ortton Oktober hatte ich eine neue Gelegenheit, mich zu überzeugen, dals der Wille, die Aufmerklamkeit und Ablicht des Magne. tifeurs den gräften Finflufs auf dio Wirkungen des Magnetismus baben, Ich war heute aufferordentlich niedergefchlagen und abgeftumpft, als ich Madam B. . $2 \mathbf{u}$ magnetifiren anfing; ich fetzte fie indels eben fa leicht wie gewö̆nnlich in die Krife.

Da ich aber keine, Fragon inu thun hate, uiberfiel mich unmerklich der Schlaf. Ich wolltẹ mich ant fänglich
finglich feiner erwehren, jemehr ich bemerkte, dafs meine Kranke nach und nach unruhiger wurde; es war aber vergebens, ich \{chlief endlich ein, als fe orft ohngefähr ihre halbe Krife gehabt hatte.

Einige Augenblicke nachher füblte ich mich leb. haft angeftofsen. Es war der Madam B., die mit Zufammenfahren erwacht war und viel litt, Cehr auffallend gewefen, dafs fie mich fchlafend antraf, und fie hatte gefürchtet, dafṣ ich mich übel beginde.

Ich fetzte fie auf der Stelle wieder in die Krifa und bat fie, mir Nachricht von dem, was vorgefallen war, und die Urfachen ihres Erwachens zu geben, Sie hatten emick verlaffen, antwortete fie mir, Sie warem nicht mehr mit mir, Ihre Gedanken gehörten nicht mir mehr. Das hat mich vieles leiden laffen. Ich fühlte, dals ich bald die Krife verlaffen würde, ich wollte gern nach fortfchlafen, weil ich füllite, dafs es mir nöthig war; ich konnte aber nicht Herr darüber wer, doṇ, und ich erwachte wider meinen Willen.

Nach diefer Thatfache beurtheile man, ob die Aufmerklamkeit und der Gedanke dee Magnetifeurg nothwendig 活解, und ob diejenigen, die ohne Aufn merkfamkeit und fo 24 fagen ohne Willen magnetifio ren, wohl alles Gute thun, was fie wirkligh thun kö̈nnten *).

ICh
*) Wenn ioh fage, dafs der Gedonke don Magnetifours fein Wille zur Hervorbringung der mogolich gröften Wir-

Ich gab mir Mühe, das Uebel, was ich eben angerichtet hatte, wieder gut zu machen', und ich magnetifirte meine Kranke fo fark als es mir möglich war, bis ich fie endlich vollkommen beruhigt hatte.

Wirkung nothwendig if, widerfpreche ich dem nicht, was th oben behauptet habe, und man wurde mit Unrecht daraus ichliefsen, dafs, wenn der Wille ein nothwendiges Agens ift, er auch das einzige Agens ift.
Ich glaube hinlänglich bewviefen $z u$ haben, dafs das allgemeine Fluidum ganz allein und ohne Begbülfe des Willens Wirkungen hervorbringen, und felbft in gewriffon Fällen die Krife beftimmen kann.
Es ift mir mehr als cin Mal widetfahren, dafs ick Madam b. ohne dals ich den willen oder auch nur dio Jdee hatte, in die Krife fallen fall. Wahrend ich unter andern eines Tages ilire Tochter in ihrer Gegenwart magnet firte, und mein ganzes inneres Wirken auf diefes Kind gerichtet war, Ichlief fie im Augenblicke, wo ich es am wenigften erwartete, ein, und als ich fie um die Urfache fragte, fagto fie: Ihr Fluidum hat auf mich gevwirkt, weil die Natur in mir jetzt eine Krifo forderte. Wenn ich anders difponirt gewefen wäre, hatten Sie mich nicht auf diefe Art, ohne es au wollen, in den Schlaf gebracht. - - Verlaffen Sio miqh jetzt nicht, denn ibr Gedanke ift mir nothwendig, um mich en erhalten und meine Krife beffer 2 m machen. - - Ein anderes Mal werden Sie diefem Zufalle vorbeugen können, wenn Sie kräftig wollen, dafs ich niche empfänglich fey fit das Fluidum, was Sie meiner Tochter geben. Bey diefen Worten verliefs ich die Tochter, um mich nur mit der Mutter zu befchäftigen, und die Tochtor orwachte augenblicklich.

Darauf magnetifirte fie mich, als die Reike an ihr war; es fctien ihr aber fehr leid zu than, dafs fie auf meine Augen nicht [o viel Wirkung hervorbrıngen könnte, wie vormals.

Ich thue Ihnen jetzt nicht mehr fo wohl, ragte fie mir, weil ich jetzt anfange, weniger Fluidum zu haben. Die Jabrszeit ift Urlache davon. Das Flui. dum, das wir einathmen, wird alle Tage dichter und weniger gut; es ift nicht mehr fo rein auch nicht mehr fo glanzend, als es im Sommer war, weil es nicht mehr fo lehr durch das Fluidum der Sonne ver. beffert wird.

Oktober 21. Während der weniger unvollkommenen Krifen, die Madam B. in der Zeit ihrer Epoche im Oktober gehabt hatte, hatte fie mir mit dem gröfiem Detail alles angezeigt, was fie in meiner Abwefenbeit thun müflen, um fich allein Krifen zu geben; 'fie hatte zur felben Zeit auch die Tago und Epochen feftgefetzt, wo fie voraurs fah, dafs lie lie nöthig haben würde.

Ich glaube nicht, dafs es nothwendig ift, hier von allen dem, was fie mir hierüber fagle, Meldung $2 u$

> Man Geht, dafs ich bey diefer Golegenheit auf Mad. B. anfänglich die Wirkung herivorbrachte, die ein magnetifcher Behălter hätte hervorbringen können. Die Natur und wirkliche Dispofition der Kranken hatte die Krifo beftimmt; naclher war aber moin Wille ihr nöthig geworden, um die Arbeit der Natur zu leiten, zu unterfaltzen und zu unterhaltenn

## 156 Tagebuch d. magn. Behandlung

eu than, um fo mehr, da die Mittel, die iht Inftinkt für fie felbft ihr angab, obgleich fie iht volkommen Genuge leifteten, doch nicht ebenfalls jeden andern Kranken nützlich, vielleicht gar \{chăclich feyn könnton. Deswegen war es eben fo wenig klug als es indiskret Ceyn würde, fie bekannt 24 machen.

So viel Vertrauen ich auch zu den Vorgefühlen der Madam B. hatte, wollte ich mich doch von ihr nicht entfernen, ohne vorher mit diefen Mittein einen Verfuch gemacht $2 u$ hahen, und nachdem ich ihr darum \{chriflich eine Vorfchrift von allem, was fie zu thun hatte um fich in die Krife zu fetzen, gegeben hatte, bat ich fie, dep oliten Nachmittags don Verfuch damit zu machen.

Diefer Verfuch gelang vollkommen und blos an diefem Tage, wo fie in ibrem Zimmer eingefchloffen war, hatte lie eine Krife, die $\ddagger$ Stunden dauerte und ziemlich gut war, da fie doch ihren Zuftand fehen und was fie fah, befchreiben konnte. Das war alles, was ich gefordert hatte; in der Krife aber, die ich ihr don andern Morgen gab, verbarg fie mir nicht, dafs diefe Art, fich Celbft in den Schlaf zu bringen, fehr ermattend für fie gewefen ley; dafe fio, um fich in Stand zu fetzen, genug zu fehen, umes aufzufchreiben, gezwungen gewefen fey, ibren Kopf Cehr ftark zu laden, was ihre Nerven auferordentich gereizt hätte, und dafs bey ihrem Erwachen der Kopf ihr weit fchwerer und mehy eingenommen gewelen ley ala - wöhnlich.

Ich $\mathbf{z w e i f f e ~ n i c h t , ~ d a f s ~ n i c h t ~ j e d e ~ a n d e r e ~ S o m n a m - ~}$ büle, fo wenig, reizbar ihr Nervenfytem auch feyn mag, fieh :Celbft wie Madam B. follte Krifen geben können; und wenn diefe Somnambüle gat geleitot worden in. wird fie deswegen auch gewifs ihren Magnetifeur die Mittel anzeigen, die ibr am dienlich. flen find.
-: Man Geht leicht ein, wie nititlich diefe Quelle in vielen UmAänden wirrde werden können, und es if in der That zu wünfchen, dafs die Magnetifours fich bemühen, daraus den möglich gröften Vortheil zu ziehen, indem fie ibret Seits die Verfuche, wovon fch hier Rechonfchaft ablege, wiederholen. lch muls ihnen aber vorherfagen, dafs fie hierbey nicht mit genug Klugheit und Mátigung werden verfahren können. Es find Mittel, wovon man bisweilen und Im äulferten Nothfalle guten Gebrauch machen kanni, deffen Misbrauch aber die gröfteu Folgen haben könnte. ,

Ich hatte Gelegenheit, mick hiervon bey det Madam B. feit meiner Zuruckunft zu übetzeugen and in der Krife, die ich ihr abfichtlich gegeben hatte, bat Ge mit gat nicht verbeblt, dafs diefe Art des Magnetismrus, ohne fie wirklich krank zu machenh ihre Nerven beträchtlich angegriffen habe, nicht fo fehs wegen der Krifen, die fie fich felba gegeben hatte, und die ihr nöthig waren, als vielmehr wegen der wahtend iltrer Krilen verfpurten Mattigkeit um einize Fragen zu lefep, die ihr fchriflich gegeben waren, und felbft ihre Antworten anfzulchreiben,

Sie hat mich verfichert, dals diefe Art Arbeit, die ihren Inftinkt von dem, was die Natur gefodert hätte, ableitete, ihre Nerven Cehr gefchwăcht habe. Das waren fie auch in der That fo fehr, dafs ich fie von Neuem beinahe 3 Monate magnetifiven multe, um fie vollends wieder herzuftellen.: 1 :

Möchten doch die Magnetifeurs, die in Verfuchung kommen werden, diefen Verfuct za wiederholen, aufferordentlich vorfichtig feyn; möchten fie ibn nur in Fallen der abloluten. Nothwendigkeit machen, und vor allen Dingen mit der gröften Sorgfalt vermeiden, dafs ihire Kranken in den Krifen diefer Art niemals mit einem Gegenftande auffor ihnep befchäftigt wären.

Wenn der zur Unzeit und ohne Noth verlängerto Somnambulismus, wenn die fremaden und 24 oft wiederholten Fragen auf die Dauer den Kranken desorganifiren können, wie ich mir vorfielle und es bewiefen zu haben glanbe, wie viel wird er nicht von der künftlichen Krife diefer Art leiden mülfen, worin ihm die Gegenwart feines Magnetifeurs nicht mehr unterftützt; befonders wenn man fo unvorfichtig ift, in diefen Augenblicken ihren Inftinkt zu nöthigen, fich mit dem $2 u$ belchäftigen, was ihm nicht allein cigen ift?

Ich wiederhole es: diefes mit Vorficht angewandte Mittel, kann in gswiffen Fälen von dem gröltea Nutzen Ceyn; wena matr aher die Magnetifeurs auffordert, 'es zu vervolkomminen, kumn man lie nicht genug ermahnen, keinen Milsbrauch davon'zu machen.

Ich Pchllefse diefes Jourrial mit der Wiederholung deflen, was ich im Anfance gefagt habe. Die Thatfachen die es enthält, find mit der gewijenhafteften Gemaugkeit evzaihlt. Diele Thatfachen und was ich daraus unmittelbar für die Proxis des Magnetismus gemacht habe, werden den Magnetifeurs von einizen Nutzen leỳn können, wenigltens war es der Beweggruṇd 2u ihrer Bekanntraachung.

Wenn einige von diefen Bemerkungen den Meinungen méhrerer von mir aufferordentlich gefchätzten Magnetifeurs widerfprechen, fo wiederhole ich noch, dafe mein Vorhaben tey Darftellung derfelben keineswegs Tadelfucht war, wozu wir ja die unferm Unterricht fo kofthare Zeit nicht verlieren dürfen. Ich mufte fagen, was ich dachte, und ich habe es gefagt; nicht als ein Mann, der fich Entfcheidung anmafet, fondern als einer, welcher zweifelt und fich zu unterrichten fucht.

Was meine Reflexionen und Spekulationen betrift; fo habe ich Gie ohne Anmalsung dargeftellt, und ich unterwerfe fie lehr gern dom Urtheile unferer Meifter.

160

$$
\begin{gathered}
\text { Fottfetzung } \\
\text { doryfiologifchen Bemerkungen } \\
\text { uber den }
\end{gathered}
$$

thierifchen Magnetismua
 Magnetismus nùterfchieden:
i) Der einfache magnêtifche Schlafi
\&) Das innere Erwachèn:
3) Der einfache Sominambulismus,
4) Der Zuftand der Selbtbefchanung.
5) Det Zuftand der allgemeinen Klarheit.

Ehe wir nuin jede diefer Perioden für fich bed trachten; wollen wir noch im Allgemeinen einein Blick auf die medizinifche Anwendung derfelben werfen, damit wir die, grölstentheils in medizinifchei Hinficht angefteliten magnetifchen Verfuche; 'mit defto mehr Sicherheit beurtheilen können.

Es hat fchon oft die Aerzte befremdet, und einige zum Z̈weifel an die Richtigkeit der magnetifchen

## über den thierifchen Magnetismus, 16 L

Vorfuche veranlafst, daff fie, gleichCam als Univerfal: mittel gegen die veifchiedenften Kranibeitszultảnde angewendet und gerühmt tud. Deeer Widerlprich wird verlchwinden, fo bald man die verfchietenen Zuftände des Maguetismus in Betrachtung zieht.

1) Die erfte Perinde des thierifchet Magnetismus muls von wobuthatiger Wirkung feyn, wo ein krankhaftes inneres Erwachen vorhanden ift; wie für dio Empfindung Schmerten aller Art; für die Bewegungen, die in lich 2 urückgeżogenen auf fich telblt porichteten Contraktionen unter den fogenannten Kiämpfen, und Congeftoonen; für das Prounctionsfyftem die Verhärtungen und Stockungen. Dee an lich lelbit nagenden Gemuithszultände der Hypochondrie, Hylterie u. f. ẅ:

Der eiufache magnetifche Schlaf befänftigt der Schmerz, löfet den Krampf auf, erweicht und vertheilt die verhäriong. Was fich in Rrankheittrinas dem allgemeinen Zufammenleben der Funktionen ausiondert, fich zu einer Oertlichkeit anfetzts und fich für fích fixiry. fallt in diefen allgemeinen Schlaf, und es ift um lo vortrefflicher, dals die Kunft ìnn zu erregen vermag, da die Verminderung ded Schlafes diefen Ǩrankheiten nothwendig eigen ift.

Hieraus folgt hun aber zugleich, dafs in allen đielen Zultànden, nichts gefährlicher Yeyn kann, als die zweyte Periode des Magnetismus:' Denn in diefer Peride tritt das Erwachen mit dem magnetifcher Schlafe in Widerfpruch; es kämpft wider ihn, und indem es fich von ihn gefeffelt, gleichlam lich im Nordh. Arch. ates Stis古 And

## 162 Phyfiologifche Bemerkungen

finftern findet, flengt es fich an ihn $\mathbf{z u}$ überwinden. Die zweyte Periode if demnach felbt ein fch nerzlicher Zuftand zu nennen, und man muls erwarten, dafs durch die Anfirengung deffelben auch alle die Uebel verfchlimmert werden, welchen die erfe Perio to wohlthätig war. Sind nicht der Schmerz Krampf, felbft dergleichen innere Anftrengungen einzelner Organe zum Erwachen aus dem gemeinfchaftichen Schlafe, worin fie mit den übrigen Organen verfunken liegen, zu nennen? -

Ich habe bey den magnetifchen Verfuchen die unter meiner Auflicht gefchahen, oft Gelegenheit gehabt, diefe Verfchlimmerung zu bemerken. Wenn die beftigften rheumatilchen Schmerzen befänftigt waren, und fich mit jedem Tage vermindert hatten, fo kehrten fie oft kurz darauf, wo der magnetifche Schlaf feine ganze Tiefe erreicht hatte, plötzlich und in anfänglicher Hartnäckigkeit wieder: gewöhnlich hatten fich dann auch einige unwillkührliche Zuckungen auffer den Krifen gezeigt. In konvulififchen Zufallen bedurfte es oft nur einer Anrede in den Krifen, um den ganzen Anfall wieder hervor zu rufen. Ich bemerkte hieraus bald, wie wichtig es in Krankheiten diefer Gattung fey, darauf zu achten; dafsidie magnetifche Krife nicht über den erften Grad hinausgehe *).

Wie gefahrlich mülste aber die Lage des Kranken werden, wenn die Krife hier zur Selbfbefchaung as, Itei-
.) Wie dies ausgeführt werden könne, wird in der Folge bey Betracithtung der magnetifchen Operationen gelehrt werden.
üher den thierifchen Magnetismus. 763
fteigern wollte! - If nicht diefes in fich luchen und griiheln des Kranken über fein örlifiches Uebel, derfelbe $\mathbf{Z u}^{i}{ }^{\text {i }}$ and, welchen uns, phylifch angefehen. das eiternde feinen verhärteten Knoten verzehrende Gefchwur darAellt, und muls nicht dadurc ein Gelchwiir, anftatt der Vertheilung des Kuoten, entitehen, wo es noch picht vorhanden, aber zu fürchten war? -

Ein snderer Fall if das Vorhandenfeýn einer wirklichen inneren Enttelaung, wovon wir bald redens werden,
2) So gefährlich die zweite Periode der magnetifchen Krife in den Fallen eines kraminen inneren Erwachens ift, fo wohlthälıg mufs fie in den Krankheitszuitanden von Unemprindlichkeit der Sinne ( z , B. Harthörigkeit, Taubheit, [chwarzer Staar) von 'I'rägheit, Lähmung der Beweguneéng, phlegmatifcher Conftitution, BlödGinn u. C. w, feyn. Dr. Wienhold *) erzablt die Heio lung eines uiit dem fchwarzen Staar behafteten Mädchens durch den $\mathrm{Ma}_{\mathrm{r}}$ netismus. ${ }^{\text {han }}$ Gebt hier fehr bellimmt den Forifchritt der érfien Per ode zur zweyten, und die Heilung in derfelben. Der Schlaf wurde allmäblich tiefer und fefterr; dann kam eines Morgens ein Anfall unwillkuhrlicher Bewegungen in der rechten Hand und im linken Beine, worauf fie bewulftlos mit heftigen Bewegungen der Glieder zur Erde fiel. (Deefer dem epileptifchén âhnliche Zultand gehört, wié fchon oben ${ }^{* *}$ ) bemerkt ill zur zweyten Periode).

Dann

[^9]
## 164 Phyfiologifche Bemerkungen

Dann wurde fie in dem Haule ihres Aufenthaltes unzufrieden und murrifch, fie fehnte lich $\mathbf{z u}$ den Ibrigen zuruck, weinte oft Stuidenlang, und kehrte gebellert, aber nucht gehẹilt zurück. Nach zwey Monathen hörre der Verf. dals ibre Augen noc̣h fortfchreitend lärker und belfer würden.

Ich halte diefe Unzufriedenheit für Folge des Magmetifirens und den $\mathrm{Zulitand}_{\text {worin es heilfam zu werden }}$ anfing; denn die Heilun? der Lahmungen mufs durch den Schmerz gehn. Man làfst lich $2 u$ leịcht verleiten, die Unzufriedenheit anferen Umftanden beyzumeflen: es kommt ia jedesmal darauf an, was der Menfch aus ihren machr. Eirr heiteres Gemüth (ind anfangs wurde, nạch des Verf. Verficherung, die Kranke durch das Magnetifiren in ihrẹn ganzen Bessehmen heiterer lethafter, ge $\Gamma^{[ }$rachiger) nimmt die wirklich unange nehmen Vorfalle mit leichtem Sinne auf; das trübo Gemüth findet fie oder verfchaft fie fich Selblt, wena auch kein äullerer Aplals vorhanden ifto

Wienhold heilte eine anderé Harthörigkeit *) worin dele zweyte Periode belfer erreicht wurde. Nachdom der fefte tiefe Schlaf zu Stande gekommen traten Erlchülterungen im Kopfe, im ganzen Körper ein. Ein zweinaliger heftiger Verdruls, eine heftige Leidenfchaft durch unangenehme Kufalle kam vor, und jeden Abend Itellte Gich beym Magnetifiren heftia ger Schauder ein. Diefer Schauder it die Empfindung: der inneren Zurückgezogenheit diefer zweyten Periode,
*) Daselbft S. 3RG.
die erfte ift mit Warmegefühl und Wohlbehagen verbun: den. Wienhold bat noch einen andern lehr lehrreichen Fall mitgetheilt *) welcher das Zufammentreffen diefes Schanders mit dem oben befchriebenen Zuftande der Innerlichkeit nachzeigt, Der Kranke empfand nema lich von Ceiner Betandlung anfangs Zuckungen und Beklemmung, dann ftarken Schauder mit allgemeiner Erfchütterung des Körpers, die Fieberfchauer wurden häufiger nach den erfchütternden Anfällen; nach denLelben verfichèrte Sie; ,dafs fie während der ganzem , Zeit fich ihrev bewrsst gewelen, fich abor aus Angfi und Be. ,,klemmung nicht hätte äufforn könnow" (S. s85) ,Sic ,,war während aines heftigen Anfalls fich ihrer völlig ber,,wufst gewefon, und katte alles wahrgenommen, was ,,um fie vorgenommen, hatte fich aber micht änflern noch ,,viel weniger Sprechen könmon."

Wienhold erzählt eine andere Gelchichte eines durchs Magnetifiren vollkommen geheilten Harthorig. keit eines 40jährigen Mannes **). Hier zeigt fich der Eintritt der zweyten Periode vollkommen. Am fünften bis fechften Tage nahmen die magnetifchen Krifen des Nachmittags einen völligen Schlaf. Die Krifen des Morgens waren aber anders befchaffen; als nemlich der Schlaf auch des Morgens vollfändig war, behielt der Kranke im Schlafe fein Bewulsfeyn und redete mit den Umftehenden. Er fagte: es ley ihm unmöglich die Augen zu öffnen, die Glieder zu bè. wegen, noch viel weniger aufzuftehen. Diefer Halb-〔chla!

[^10]
## 166 Phyfiologifche Bemerkungen

fchlaf - wie der Verf. ibn nennt - war nicht ein halber und unvollendeter einfachnagnetifcher Schlaf, Condern die der zweyten Periode eigne Inuerlichkeit im magnetifchen Schlafe, fchon in der Annäherung zum Somnambulismus, in foferne das innerliche Erwachen des Kranken fchon zum Theile (wenigftens für die Unterhaltung) den Schlaf durchbrochen hatte.

Ueberhaupt gehören alle die Krankheitszuftände welchen diefe zweyte Periode des Magnetismus wohlthätig ift, zu den Fällen, wa, wie Hr. Wienhold fagt, der Aszt befugt ift, Zuckungen zur Heilung der Krankheit zu veranlaffen *); (wobey wir indefs bemerken müffen, dals diefe gutgemeinte Abficht ein künfliches Fieber $2 u$ erregen, in einigen bekannt gewordenen Kirankheitsgefchichten zur Unzeit angewendet wurde).
3) Die dritte Periode des thievifchen Magnetismus, ( der einfache Somnambulismus) worin Schlaf und Erwachen in einander gemifch! find, und der Wider. §pruch, welcher in der zweyten Periode berrfchte gelooben wird, ift als Heilmittel für Colche Krankheitszuftände anzufehen, welche als Kraskheiten denfeghen Charakter der zweytell Periode des thierifchen Magnetismus haben. Dahin gehören die Epilepfie, Catatepfie der Veitstanz, die Melancholie, der Alpu. f., w. Diefe Krankheiten nelimen beym Magnetifiren auflerodentlich leicht den Somnambulismus an, wie fie auch oft ohne, Maguetifiren darin wibergehen. Auch glaube ich, behaupten zu durfen, dals das Magnetifiren in diefen Fälen

[^11]
## über den thierifchen Magnetisrous. 167

Fallen ner durch den erreichten Somaambulismus heillam werden könne.

Hr. Heineken *) befçhreibt die mit vielẹm Gläcke auggeführte magnetifche. Behandiung eines I.Ogenann-• ten St. Veitotanzes, walcher von Celoft: ind den Som-s nambulismus zu treten anting. Die kouvulivifchen Zufalle, endigten nemlich nach dem Tauze mit einer Ohnmacht, worin die Kranke fich ihrer bewultst war, auf die an fe gethap̣enen Fragen mit Bewesunyen des . Kopfes antwortete, ohue die Ausen öfluen zn döunen. Je gefchwinder diefe Ohnmachten erfchierren, defto eber verlortn fich die heftigen Krämpfe. .und :ie. fülhte fiçh beym Erwaçhẹn erteichtert. $\because$ Man lieht alfo fchon:hieraus, dals die an den Somnambulismus greuzende Ohnuachty: als ein, wirklich kritilcher Verfuch betrachuet werden muls, . Das Magnetifiren Celbft, erregte nun aber - wiq, fich aus die Eizählung zeigt, - anfangs krampfhafie Ziehunsen in den Armen, und Erftarren derfellen, krampfhafte Bewegning dea: Unterleibbes: Erfchü̈terungen des Körpers, Unrube, Aengnlichkeit; es vermehrte allo eigentlich die पebel: der zweyten Periode, wic. zu erwarten ift, denn dier Krankheit hat, felbft denfelben Charakter der zweyten: Periade. Nụn erfolgte in der Sitzang, worin die Erfchätterungen, ftärker als fonnt gewefen, wäbread de\& Schlafes ein Schweifs des ganzey Körpers.. Dann näri, herten fich die folgenden Sitzungen., dem Somnam-. bulis-:

[^12]buliomus. Sie giengen in Heiterkeit aber, die Aengtlichikeit der Refpiration verlohr fich, und fie gab im Schlafe durch Zeichen zn verftehen dafe fie über drey Wochen im schlafe würde fprechẹn können. Def Somrambalismus erfolgte auch bey fortgefetztem Magnetifiren, und fie wurde vollkommen hergeftellt.

Vergleichen wir hiermit die (ehr intereflante Erzählung, welche Hr. Wienhold *) van feiner magnetifchen Behandlung einer dreyzehnjährigen Epilepfie giebt, [o finden wir hier den entgegengefetzten Fall. Eo war der Anfatz zum Somnambuliemus vorbanden **). ndie Kranke fiel in den tiefen, den opileptijchen Anfall geo „wöhnlich endigenden Schlummer, worin fie viel und oft ,.heftig. doch ohne Zufummonhang Jprach." Das Mag. netifiren erregte Aeng!tlichkeit, Beklemmung, Schauder und ungewöhnlich farken Schweifs, wodurch fie fich fehr erleichtert fand, In der Folge (S. 21.) er, regte das Magnetifiren Zittern, Zufammenfahren des Korpers und einen epileptifchen Anfall, von derfelben Heftigkeit der vor dem Magnetifiren erlittenen. Zue fäle von diefer Gattung erfolgten fortdanernd aufs Magnetifiren, und eben fo fehr der gewaltige Schweifs. Der Somnambulismus kam dagegen nicht zu Stande, Der epileptifche Anfall trat dann zurück, allein der Schweifs kam noch immer jeden Morgen 3-4 Stunden, and fie befand fich übler wenn er ausblieb. Auch war fie dabey nicht ganz gefund. Beklommenheit, unruhiga Nächte, Schwere des Kärpers; Nioder:

[^13]über den thierifchen Magnetismus. 169.
dorgelchlagenheit, Gram, Sorge, blieben zurück, und fie farb endlich an der Rubr.

Offenbar war diefer Schweifs eine unvollkommene Krifis, welche hier nur zum 'Theil den wohlthatigen Somnambulismus erfetzen konnte, und fich daher auch noch nach Befànftigung der offenbaren Anfällo fortdaurend erhielt *).
4) Der Zuftand der Selbfbejchauung im thierifchen Magnetismus, hatte bisher in medizinifcher Hinficht die gröfste Celebrität, der Kranke follte fein Uebel felbn erkennen und die Heilmethode beftimmen, auch andern Kranken ertheilte er, mit ihnen in Rapport goSetzt, medizinifchen Rath.

Eine bedeutungsvolle Erfcheinung fïr die Gefchichte der Medizin, dafs das Studium nach vielen vergebens unternommenen Verfuchen zum Bewufstleyn über die Natur zu gelangen, diefen Rückzug nahm. - Vergleicht man damit die $\mathbf{z a}$ derfẹtben Zeit varzüglich gangbaren Sătze von der Natura medicatrix, von dem Expectando curare, den Krifen, dem Unterftüzen der Natur u, f. w., fo fehen wir in diefen Sätzen diefelbe medizinifche
*) Hr. Wienhold oxlaube mir hier nooh die Frage aufzam werfen, ab nicht, da fein Magnetifiren doch fortdau* ernd der Kranken zuwider war, durch abwechfelnde Veränderung der Behandlungsart in die fogenannte negative, eine Beruhigung der Zufalle, ungeträbter Schlaf, und endlich witklicher Somnambulimus erfolgt feỹa warde? -
17.0; . Phyfiologifche Bemerkungen
zinifche Seite des thierifchen Magnetismus, und man darf fie ais das Ahnden und Erlebnen diefer Entde- : ckung betrachten, worin das wahre Verbăltnifs des Arztes zimn kranken Organismus, dafs er ihn nur. fic': Sel! $\boldsymbol{z}^{2}$ h heilen nüthigen künne, auf ẹine wirkliche. Weife dargeftellt wurde.

Dafs man nun diefe Entdeckung mifsverftand und einen [chlechten Gebrauch davon machte, darf keinen Vorurtheilsfreyen Mann wiler die Sache felbft fimmen, obgleich geftaiden werden mufs, dafs diefe Entdeckung in friheren Zeiten, wegen der Unvernunft, womit fie auftrat, die blinde Verfolgung, worüber noch viel geklagt wird, auf eine gerechte Weila verdiente.

Wir wallen das Wahre abzufondern verfuchen,
Znerft if bekannt, dafe das magnetifirte Subjekt nicht aus fich felbft 24 diefer Selbfthefchauung gelangt, wenn es arch fchon derfelben fähig ift; vielmehr bedarl es, jedesmal der Aufforderung des Magnetifeurs. Mir ilt noch keine Sumnambüle bekannt, die ohne jedesmal auf fich aufmerkfam gemacht zu feyn, überihren Körper eine beftimmte Nachricht gegeben hätte und ich habe bey meinen eigen $n$ Verfuchen nie eine Spur davon bemerkt. Dies gilt nicht nur im Allgemeinen, fontitern auch in Anfehung der befondern Ausfagen. Als Beyfpiel mag folgendes Bruchftück, ans einem Tagebuche dienen, "welches in der Folge umfändlicher initgetheilt werden foll. ,M. Könnten Sie wohl ${ }^{3}$ Nerven in ihren Körper fehen? - K. (nach eini-
gem
gem Befinnen) ,Ach ja! hier in der Gegend der Ter,,zens liegen viele weiffe Faden. M. Sehen: fo , Faden erft jetzt oder hatten Sie fie vorher fehc e,,merkt? - K. Nein ich fah Gie fo eben erft, un، es ,,koitet mir Anftrengung fie zu entdecken. M. Sehen ,, (ie Conft noch was in ihren Körper? - K. Nichts ,,weiter. M. So fuchen Sie nur umher, geben Sie ,,fich etwas Mühe? - K. (nach einer Paufe) Ja! ich ,fehe das Blut in meinen Armen, vielleicht werde ",ích ein andresmal noch mehr entdecken." - Offenbar war es die natürlichfte Folge jener unbeftimmten Auffurderung an die Kranke, dafs Gie, da lie was fuchen follte, an das Blut dachte, und in der AnAtrengung auf diefen Gedanken es fab. In andern Fällen wo ein beftimmtes krankes Gefühl vorhanden if, z. B. Beängltigung, befchwerliches Athemholen - u. dergl., führt diefes natürlich auf den Gedanken eines Hindernifles, als Verhärtang u. f. w., und auf diefen Gedanken Gich anftrengend, gelangt die Somnambüle zur Belchauung ihres Uebels.

Hierans folgt demnach, dafs das Urtheil der Somnambüle nicht aus der Selbfbefchanung bervorgehe, fondern das diefe vielmehr das Gefühl des zuvor ge, dachten if.

Diefer Uebergang des Gedankens in das Gefiiht, zeigt fich auch nuch in andern Beotiachtungen', und wird fich, wenn man in diefer Hinficht Verfuche anzuftellen anfängt, fehr beftimmt nachweifen laffen. Só hat nir eine Sninnambüle mehrmals, als ich ihr Verfchiedene Zufalle anderer Kranken erzähltë́, Yehr be-
befimmten und angemeffenen Rath ertheilt, welchen lich diefe Kranken auch gegehen haben würden, wern lis - bey einiger Reglamkeit ihres eigenen Inftinkıs lich Celbft befragt hätten. Auf meine Fragen, wie fie mir diefen Rath für Fremde, die fie nicht einmal gelehen, ertheilen könne. erhielt ich zur Antwort, es ley ihr als fùble fie fehr lebendig den Zuftard, den ich ihr erzählt habe, und fie gebe den Rath für denfelben, als gebe Sie inn fich felbit.

Obgleich alfo nicht golagnet werden kann, dats die Empfindungen der Krankheit und die Regungen des Inftinktes durch die Aufforderung dee Magnetifears zu einer aufferordentlichen Klarheit und Beftimmtheit gefteigert werden können, fo kann doch von den Ause fagen und Rathfchlägen der Somnambüle über ihran Zuftand kein vernünftiger Gebrauch gefcheben, weil in keinem Falle auszumitteln if, ob Ge die Enipfindung ihrer Krankheit oder die Empfindung der Vorltellungen von ibrer Krankheit ausgefptochen habe, Kann Gie den Zuftand einer ihr fremden Krankheit wie ihren eigenen empfinden, fo wird fie auch das, was fie fich über ihre eigene Krankheit vorftellt, als wirklich vorhanden, empfinden. Es bedarf bey einer Bruftbefchwerde in ihr nur des Gedankens, ob Eyter vorhatiden foy, fie braucht fich nur anzuiftrengen, danach zu fehen, fo wird fie es auch wirklich finden.

Und wenn diefe Umkehrung des Gedachten in die Empfindung delfelben gefchehen kann; follte dann nicht durch Wiederholung, die Empfindung des Uebels, das Uebel relblt in Seiner ganzen Wirk Camkeit ausp bilden könn¢д? -

## über den thierifchen Magnetismus.

Darum balte ich diefen Zuftand für höchft gefährlich, fowobl in Anfehung feines EinHufles auf den Kranken, als in Anfehung der möglichen Täu: fchung des Arztes, und ich kann nicht umbin zu bekennen, dafs ich einige magnetifche Tagebücher; welche hier in der Folge näher betrachtet werden follen, in dem Verdachte habe, dafs die Krankheit, die in der Krife entdekt, und um deren Willen der Magnetismus gebraucht wurde, durch ihn felbat auch erzeugt fey.

Zu allem diefen kommt nun noch ein anderer Umftand, welcher diefe magnetifchen Confultationen verdächtig machen mufs, Bekanntlich iff der HauptCatz aller Magnetifeurs, die Gewalt des Willens, auch ich ftimme dem vollkommen bey. Nun ift zugleich die leichte Mittheilung der Empfindungen des Magnetifeure und auch andrer mit der Somnambüle in Rapport gefetzten Perfonen, durch mannigfaltige Boobachtungen auffer $Z$ weifel gefetzt. So erzählt z. B. Gmelin *): „Als ich von ihr weit entfernt in der ,,äulferflen Ecke des Saals gegen Ge gekehrt, meine ,Uhr vor mein rechtes Ohr hielt, fuhr fie wie der ,,Blitz nach ibrem linken Ohr, und fragte mich baftig ,.warum ich ihr die Uhr vor das Ohr halte? Sie über,,zeugte fich aber bald, dals dies nicht der Fall fey; ,,ich wechfelte mit meinem linken Ohr ab, und eben .,fo fuhr fie an ihr rechtes." (S. 6o.) - „Ohne fie zu ,,beruihren flach ich eine Stecknadel zwifchen dem ,Dau-
*) Materialien zur Anthropologie, herauggegeben von E. Gmelin. Zweyter Band. Heilbronn ${ }^{2790}$.
Nordh. Arch. 2tes St.
M

## 174 Phy fiologifche Bemerkungen

2Daumen und Zeigefinger meiner rechten Hand, wia. ,im Blitz griff fie nach ihrer rechten Hand und fagte, , es müfste ihr eine Stecknadel auf die Hand gefallen \% 〔eyn." (S, 57.) -

Nimp̣t maṇ hierzu die übrigen bekannten Ere fcheinungen des Rapports zwifchen dem Magnetifeur und der Somnambüle, fo darf man wohl fragen, ob denn nicht eben fo wohl die Vorftellungen, welche der Magnetifeur von dem Uebel feiner Kranken hat; auf fie und ihre Aeufferungen in der Krife einen Ein: Hufs haben können, deffen fich beyde nicht bewufst find? - Die Magnetifeur erzählen ja Celb? Beyfpiele von Mittheilung diefer $\Delta \mathrm{rt}$, wodurch fie alfo mit lich felbft in Widerfpruch gerathen.

Abgefehen von diefer confultatorifchen Seite der magnetifchen Krife, und von den Nachtheile, welchen fie, zur Unzeit angewendet, auf die Gefundheit haben kanrı, ift ietzt noch die Frage zu beurtheilen, ob denn nicht der fogenannte Zuftand der Selbitbefchauung, für fich betrachict, in beftimmten Fällen als Heilmittel für den Kranken brauchbar fey? - Ob nicht vielmehr diefem Zuftande felbit, als den Mitteln, welche der Kranke fich vorfchrieb, die Genefung von einigen Uebeln, wobey diefer Zuftand berühmt geworden, zuzulchreiben fey? -

Zunächft möchte dies in den Krankheitsfallen 20 erwarten feyn, welche in örtlicher Unempfindlichkeit, Lähmung, Desorganifation innerer Organe be@ehen, 2. B. Verhärtung, Eyterung, Steinerzeigung
u. dgl.
über den thierifchen Magnetismus. 175
u. dergl.; der auf den leidenden Theil angeftrengte innere Gefühlsfinn mufs die Nerventhätigkeit darauf hinleiten und fixiren, durch die Anftrengung zum Empfinden des Uebels, in den leidenden Theil Empfindung überhaupt fetzen, und ihn dadurch wieder beleben.

Wenn wir demnach diefem Zuftande der SelbRa befchauung, wie er bisher von den Magnetifeurs ben nutzt wurde, mifstrauen; fo foll er damit keinesweges überhaupt verworfen werden; vielmehr wird man ihn in vielen bisher oft unheilbaren inneren Uebeln, (i. B. Nieren - und Blafenftein, Lungenfucht u, dgl.) als ein Hauptmittel verfuchen müffen.
5) Der Zuftand der allgemeinen Klarheit ift gröfse tentheils gleichzeitig mit dem' vorhergehenden vorhanden, und erfcheint oft früher als jener, welcher fich nup durch öftere Aufforderung offenbart, und ohne Auffora derung als ein inneres Träumen verborgen bleibt, Als das Gefühl der Gefundbeit felbft, ift er die unmittelbar heilende Kraft des Magnetismus zu nenn nen; wie er auch von felblt allmählig verfchwindet; fobald die Genelung wiederkehrt.

Seine befondern Beziehangen zu beurtheilen, werden wir ihn felbft und die übrigen 'Zuftände des thierifchen Magnetismus zuvor näher betrachten müffen.

Ehe wir diefe medizinifche Seite der verfchiedez nen Zuftände des thierifchen Magnetiomus verlaffen ${ }_{k}$
wollen wir noch sinen Blick auf die Anwendung der Metalle in der magnetifchen Krife werfen, da lie in vielen Tagebüchern eine bedeutende Rolle fpielt.

Heineken giebt vọn diefem Einfluffe der Metalle folgende Be(chreibung *): ,Das Herunterfahren am ,Arme mit einer Metall - befonders Zink - Stange, auch ,,wenn diefelbe ihn nicht unmittelbar berührte, fone , „dern einige Linien davon entfernt blieb, erregte ,Anfangs Erfchütterungen und konvulfivifche Bewe,gungen deffelben, worauf zuletzt Erfarrung oder ,ein Zuftand von Lähmung erfolgte. Bey erfterer war ,,der Arm ganz fteif und unbiegfam, und blieb unver, änderlich und unbeweglich in der Stellung, welche ,man ihm vorher gegeben hatte. Keine Gewalt war , im Stande denfelben im Schulter-oder Arm-Ge, lerk zu biegen, oder auch nur einen der Finger ,pais feiner Lage zu bringen; der Kranke felbathatte , keine Gewalt uber ihn, und er war ihm wię eine "fiemde unangenehme Laft. Er hatte eine unange${ }_{2}$ nehme Kälte und alles Gefühl fo Cehr verlohren, dals ,man iln kneipen. ftechen, ja eine Nadel bis auf die , Knochen einftufsen konnte, ohne dafs der Kranke , einige Empfindung davon verfpürte. Der Puls blieh qaber ohne merkliche Veränderung, Mehrentheils , dauerte diefer Zuftand ohne Nachlafs fo lange fort, ${ }^{4}$ bis durch Canftes Streichen des Arms mit.der flachen ${ }_{2 n}$ Hand der wiedernatürliche Reiz weggenommen wur,,ie. da denn allmählig die fteifen und harten Muskeln ${ }_{2}$ Ichlaffer und weicher wurden, und alles wieder eine ,,natüf-
${ }^{*}$ ) a. a. Q. S. 70,

## über den thierifchen Magnetismus. 177

,,natürliche Befchaffenheit erlangte. Bey der Lăh. ,,mung berrfchte ein ganz entgegengefetzter Zuftand, ,,hier waren alle Muskeln erfchlaft und hatten ihre ,,Kraft verlohren; der Kranke war nicht im Stande , den Arnı aufzuheben und zu bewegen, dagegen ,"konnte man ihn aber biegen wie man wollie, und , liefs man ihn, nachdem er aufgehoben war, los, fo , fiel er, ohne dafs der Kranke es hindern konnte, ,ganz [chlaff am Körper herunter. Das Gefühl war ,,gefchuächt, aber nicht fo gänzlich verlohren als bey ,,der Erftarrung; auch gieng diefer Zufall von Celbat ,vorüber, ohne dafs man Hülfomittel vonnöthen "hatte." -

Man fieht hieraus dafs die Metalle in der magnetifchen Krife diefelben Erfcheinungen erregen, welche der zweyten Periode des thierifchen Magnetismus eigen find. Daher fie ale die vortrefflichiten Mittel zu betrachten find, wo diefe anzuwenden ift, aber auch denfelben Nachtheil erzeugen müfen, in den Fälen welchen fie zuwieder ift.

> (Die Fortfetzung folgt.)


$*$

$\square$






[^0]:    Nourdh. Arch. ztes St.

[^1]:    'Norith Arch. 2tes St.
    D Nack.

[^2]:    Warum wiefen Sie augenblicklich meine Hand zurück, als ich fie auf Ihren Magen legte? - Woil Ihr Fluidum dem Wurme Kraft gegeben bätite. Sie fotzten mich auffer Eaflang; Sie fagtent mir in diefea

[^3]:    Nachmittage wollte Madam B. ihren Herrn Gemahl betühren, Sobald fie damit fertig war, leitete

[^4]:    *) Man erinnete fich hier; Was die Demoifelle N. mir oin Mal aehnliches uber denfelben Gegenfland fagte um daraus, wie ich damale that, den Schlafs zu zieli. an dafs die Haare vortrefliche Leitor dos allgemeinen Fluidume find. Nordh. Arche 2ses St.

[^5]:    Nach Verlanf von 3 Minuten, antwortete fie mir, wurden meine Augen gefchlofen und verklebt; abet

[^6]:    ${ }^{\circ}$ ) Saite 6

[^7]:    *) Siehe das exfte Heft diefes Axchivs.

[^8]:    *) Ich gebrauche hier das Wrort Magen, um mit den Aasdrücken des Verfaffers ganz übereinzufimmen. Er beo zeichnet hiermit wirklich das Eingerreide diefes Namena

[^9]:    *) Deflen Heilkraft das thierifchen Magnetismus nach eigen .nen Béobachtungen. Erfter Theil. Lemgo. S. 2140
    **) Siehe Erftes Heft. S. 267.

[^10]:    *) DaCelbft S. 275.
    **) Dafelbfi S. 233

[^11]:    *) Dafeluic 5 5.2.

[^12]:    *) Ideen und Beobachtungen den thierifchen Magnetismus und deffen Anwondung betreffend, von Dr. I. Heinekon Bremenz zana. S. 88

[^13]:    *) a. a. O. Erfte Gefchichte, **) Wie auch Hr. Wienhold felb\# S. p. bemerkt.

