## A $\Sigma$ K $\boldsymbol{A}$ H IIIEION.

Allgemeines
medicinisch - chirurgisches
$Z e \mathrm{itblat}$
$f$ ü $\mathbf{r}$
alle Theile der Heilkunde und ihre Hulfswissenschaften.

> Heriusgegeben Karl Won $o l f a r t$
der A. K. und W. A. K. Doktor, Professor, Docent an dee Universität zu Berlin, und mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitgliede.

Zweiter J̛ahrgang. Drittcr Band.

Halle und Berlin,
in den Buchhandlungen des hallischen Waisenhauses.

$$
1812
$$

- 



$$
\therefore \quad \because \quad \dot{H} \quad i \quad i \quad \vdots
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 1 \\
& \therefore \text { : }
\end{aligned}
$$

# A $\Sigma$ K $\Lambda$ H IIEEION. Zweiter Jahrgang. 

## Jalins:1812.

- Feindlich ist die Welt

Und falsch gesinnt! Es liebt ein jeder nur Sich selbst; unsicher, los und wandelbar Sind alle Bañde, die das leichte Gläck Geflochten - - - - - - -
Nur die Natur ist redlich. Sie allein
Liegt an dem ew'gen Ankengrunde fost,
Wenn alles andre auf den starmbewegten Wellen
Des Lebens sich unstät treibt. -
Schillex

## I.

## Betrachtungen

$$
\text { uber die } \underset{\text { des }}{\text { Et }} \mathbf{d e c k n} \mathbf{n} \text { g. }
$$

Lebensmagnetischen Verhailtnisses
dureh

$$
\begin{aligned}
& \text { Anton Mesmer } \\
& \text { rom. } \\
& \text { Herausgeber. }
\end{aligned}
$$

Mesmers Natursystem und sein aus den Grundsätzen desselben entsprungenes HeiIVerfahren ist der Mesmerismus. Die Ansicht einer allgemeinen Wechselwirkung alles Erschaffenen durch das gapze WeltJulius 18 :2.

system bis auf das Geringscheinendste, und zwar mittelst einer allgèineinen Polarströmung, die Entdeckung des willkührlichen Leitens desselben, aus der Idee entsprungen, bezeichnet den umfassenden grofsen Geist. Vieles-geschieht dureh den Verein glizcklicher Zusammenwirkuñg, zufallig gleichsam, durch zerstreute Schlckung rothwendig; selter giebt der Himmel einem seiner Erwählten, was Generationen zu ersinnen und festzustellen zur Ehre gereichen würde. Aber dann sind sie in der Lages, auch dem Bösten für so viel Herrliches thr Opfer zollèn zú müssen, der Typhon will sein Theil, und sie werden von der Gegenwart nicht verstanden, sie werden verhöhnt, mifshandelt, und nicht leicht sehren sie selbst îhr Werk nach Verdienst gedeihen. Wenn dieses auf irgend einen Menschen angewendet werden kann, so mufs es auf Mesmer angewendet werden. Er hat Grofses ersonmen, gefunden mit Willensmacht, entdeckt durch beharrliches Streben; ausgebildet durch Geisteskraft und Weisheit. Er hat das Entdeckte muthvoll, ohne Scheu verkundigt - er wurde nicht verstanden, er', warde werhöhnt; und; nur Wenige bewahrten seine Lehren. Sein eigentlicher Zweck blieb bisher verfehlt, mämlich; allgenein sain wohlthätiges Werk verbreitet zu sehen. Dafs er durch die edle Anerkennung seines seltenen, ja einzigen Verdienstes von Wenigen gegen die ihm drohenden Verfolgungen wenigstens für seine Existenz sicher gestellt wurde, kann nur dem Gemein- und Niedrigdenkenden als ein Ersatz "erscheinen:

- : Es scheint abar doch, dafs das Letzte aicht gänzlich auf diesen Heros der Wissenschaft angewendet werden sollẹ. Hinem, Greis, hach on Jahren, alenin er zählt 78, wird die: Welt noch bei seinen. Lebzeejten hoffentlich einen Theil der Versuindigung an ibm pergütigen - man wird erkennen, welcher Geist in ihm waltet, $;$ man wird sioh endlich beeifern, des Segens aus seiner wohlthrenden weisen Hand allgemefner theilbaftig zu. werden, als es noch selbst in den spätern Jahren geschah, - und so werden sich seive letzton Tage mit eipem schönen Strahl erheitern. -.: Wir erachten es als etwas Wesentliches bei dor Würdigung des Liebensmagnetismus, als des allgemeinen und besondern. Wecchselverhältaissees, zugleich den Mesmerismus, oder die Lehre, durch welche jener eben sowohl aufgefunden worden, als selbst wieder zur Vervollkommnung derselben beigetragen hât, in seinem Entstehen zu kennen und zu betrachten. Und dieses lafft sich wiederum nicht thun, obme den Stifter und Erbinder selbst in den Hauptmomenten seines sich auf diese Lełire beziehenden Lebens, seines Wirkens zu betrachten; denn die Verfolgungen, die er persönlich und in seinem Werke erlitt, trafen zu: gleich die Wissenschaft. Die Gegner haben es so amalgamirt in der Entwürdigung, dafs sich beides, Mesmers Leben und seine Lehre, kaum von einarder trennen läfst.

Wir erblicken den Entdecker des Lebensmagnetismus gleich:bei seiner erstén öffentlichen Ercheinung als denselben, welcher er geblieben ist bis auf diesen

Tag. Nicht gewothnlich ist es, dafs, wenn fruh ein deakender Forscher auf seinem eigenen Weg eine Idee erzeugt, er dieselbe von dem ersten Augenblick an unablenkbar festhält, und von einem (nach dern geiwöhnlichen Standpunkt) erstaunenswürcligen Résuk tat zum andern immer geradeaus fortschreitend, trote allen Widerwärtigkeiten dieselbe :zu einer grofsen Lehre nicht nur, sondern zu einem selbststándigen Werke in Wort und That noch bei Lebzeiten ausbildet.

Was Er selbst uber 'seine Entdeckung aussagt, ist wohl ohristreitig das Wichtigste; was man mur finden kann, denn es ist eben so einfach als belehrend $\dddot{-}$ der wahre Charakter alles Grofsen. Auch stímmt es so sehr.mit den, nur verunglimpfend abgefafsten, Darstellungen der bittersten Gegner überein, dafs kein Zweifel an der reinen Wahrheit ubrig bleiben kann.

Folgende Betrachtungen waren der erste Grund der Entdeckung.

Der Mensch ist von Natur beobachtend, seine einzige Beschäftigung von seiner Geburt an ist beobachten, um erst den Gebrauch seiner Organe zu erleruen. Das Auge selbst würde ihm unntitz seyn, wenn er nicht alsobald auf die geringsten Veränderungen merkte, deren dasselbe fähig ist. Durch die abwechselnden Wirkungen des Genusses in der Entbehrung lernt er die Existenz des Lichtes und seiner verschiedenen Abstufungen, aber er würde den Abstand, er würde die Gröfse und die Gestalt der Gegenstände nicht kennen lernen, wenn er nicht durch Vergleich
und Verknapfung mit den Eindrüqken anderex Organe zugleich lernte, beide zu berichtigen und zwar eins durch das andero. Demanach sied die meisten Empfindungen erst das Resultat der Betrachtungen der in den Organen vereinten Eindxtake. Und so bringt denn der Mensch : seine erraten Jabre damit hin, dep schnellen und richtigen Gebrauch seiner Sinne sich zu erwerben. Selbst, bildet or sich durch Beobachṭung aus, und v̀on der mehr oder minder standhaften Übung hängt die. Vollkommenheit seiner Fäbigkeiten ab *).

Die Beobachtungen solcher Winkungen, welche die Natur ganz. allgemein and unablässig auf jedes In- , dividurum auslibt, werden anch mehr ader minder von alten Menschen und nicht blofs von. Philosophen gemacht. Aber das Treiben des menschlichen Geistes, verbunden mit ehrsüchtiger Wifsbegierde, verläfst oft die einfache Beobachtuag, und entfernt sich in aufge thäuften willkührlichen Systemen oft unmerklich von fer Wahrheit, bis sie ganz aus den Augen verschywin. det, und Unwissenheit und Aberglanben allein ihr antergeschoben werden. Alsdann bieten die menschlichea Kenntnisse, auf solche Weise entartet, nichts mehr von der Wirklichkeit ibres Ursprungs dar.

Manchmal hat die Philosophie eine Art von Anstrengung gemacht, sich von Irrthümern und Vorur-

[^0]theilen zu entladen; aber;', indem sie diese Gebäude mit allzugrofser Hitze uber den Haufen wirft, achtet se' picht mehr dessen,' wews It btliohes unter ihnen begraboa liegt,
$14 \%$ Nun sehen wir bei dèn vefscamadenen Völkerì disectbend Meinungen erhalten, ebwobid nutar einer so wenig gonstigen und den menschlichen Geist ehrenden Gestalt, dafs es gar nicht wahrscheinilich ist, dafs sie bioh auf solche Weise begruindet tabem.: Unmöglich warden Betrug und Verirrung deri/Vetnupft es allein vernocht haben, die Völker in dem Punkt zu.vereinigen;' dafs sie allgémeih offerbar sabgeschmackte und läeherliche Systanie angenommea hätten, wann es nicht die Wabrbeit allein gewesen wäre', welche,' vertranden mit dem allgetmeinen Vortheil, sodchen Meisúungen ihre Universalität verschaffte.',

Man kann also in allen Vobksmeinuagen, im Wolkgglauben aller Zeiten eine urspriugglich erkanate Wahrteit voraussetzen, wie lächerlich und ausschweir fond jene auch seyn möger.
$\therefore$ Von diesen allgemeinen Betraohtrangen ging der Entdecker aus, sie waren gleichsam der Kompaffo der seine Fahirt auf unbekannten und unheschifften Meeron leitete, Diesswaren die Betrachtungen, welche derselbe im allgemeinen über die KKenntnisse und insbes甲ondere über das Schicksal der Lehre von dem Einflufs der Hinmelskörper auf den von uns bewohnten Planeten anstellte. Dies waren die Betrachtungen, welche ihn darauf fuhrten, unter den Trïmmern dieser von der Unwissenheit entwardigten Wissea-
sehaft idesjenige apitzmechen, vens 'Avinlichise und Wahanes darin enthalted seyn kñnnte.
$\therefore \therefore$ Auf solche. Weise entstand jear berutarte Disund tation ubez don: 五influfs def Playeten auf dein measchlichen'Köxper, welche 1766 te Wien herauskan. : Also iem Altar won g2'Jahreth begann Mesmer:nitidiesem offfentlishen Sohriet seise Beformation; eine Ruaformationi, wrelohs church heftige \#rsehü̈terusgen hiadurch fast untendaichtt und derb much immaers wieder emporgeboben, ihren festep'unen ectuitterlichien Gang fär exsig fortgeht; wiedie Wabur heit selbst, ans weloher: sie enimfack: mind:tauter ent spragg. Auf diase.Wabrbeit läfst:sich anwenden, was der Dighter von der Kanster reimer Ghuth singt:

Ach of ertosch sie - Zeiten roh and trübe

© ): Dpch immer pea engletht sie ave den Woganj ... :
$\therefore q$. Mit Himmelskraft ward sie emporgezogent.
Die Hauptsitze jener: genanaten Schrift'sind es auch, welche schon damala-den Lehenemagnettsmus aussprächem; grondeten! welche also eigentlich unverändert stets dieselben, da sie wahr sind, bleiben mufsten, und auch geblieben sind.

Vermöge der' schon gekannten' Grundsätze der allgemeinem Attraktion, beglaubigt dureh Beobach tungen, welche uns leliren, dals die Planeten, wechr selseitig in ihren Umlaufskreisen auf einander; wirken, and dafs sowohl der Mond als die Sonne auf unsern Weltkorper Ebbe und Eluth im Meere wie in der Atmosphtare verarsacht und leitet, ging Mesuren woi-
tersuad behauptete: dafs diese Sphären auch einea direkten Einflufs auf alle Theile ausuben, woraus ein belebter Körper besteht, insbesondere aber auf das Nervensystem, und zwar mittelst eines Stoffs, eines Fluidums; wovoh alles durchdrungen wird. Diase Verriohtung wurde bestimint durch die höchste Steigerung und den Nachlafs der Eigenschaften der Materie und der organisirten Körper, als da sind Sehwere, Zusammerihang, Elastir zität, Irritabilität, Elektrizität. - Aber hierbei ist doch zu bemerken, dafs diese Eigenschaften nur darch Abstraktionen der sinnlicheu Eindrucke far uns entstanden sind, dafs, wemn die Körper uns so erregten, wir sie warm, kalt, flussig, fest, schwer, leicht, leuchtend, klipgend, und gefärbt, diesen verschiedenen Eindrucken nach, nannten, wir sqdann diese Beiwörter, als eben so viele abgesonderte Eigenschaften in Substantive verwandelten, und nun .von Wärme, Schwere, Lichts Ton, Farbe u. s. w. sprechen. --

Wie nun die Wechselwirkungen in Bezug auf die Schwere im Meerè das sinnlick wabrnehmbare Phänomenon hervorbringen, welches von uns mit dem Na men Ebbe und: Fluth benannt wird; so verursacht die bächste Steigerung und der Nachlafs der angeführten. Eigensohaften, indem sie der Wirkung desselben Prinzips unterworfen sind, auch in den bolebten Kürpern. Wechselwirkungen, welche denen des Meeres entsprechend sind. Hierdurch mufs alsa der thierische Körper, gleicher Wirkung unterwonfen,
ebenfalls einer Art von Ebbe and Fluth ausgesetzt seyn. Die verschiedenen Beispiele der periodsschein Revolutionen sprechen offenbar dafir. Diese Eigemn schaft des thierischen Körpers aber (die Modifikation der allgemeinen), welche "ihn far den Einfluf' det Himmelskorper and der Erde empfänglich machts, mannte der Entdecker schon damals thietischen Magnetismus, durch welchen sich die periodiscitien Revolutionen, welche wir beim weiblichen Geschlechit bemerken, und besonders diejenigen, ' welche die Ärzte aller Zeiten und aller Länder in den Krankheiten bei bachtet haben, befriefligend erkłären lassen. . ? 1: Wir sehen hieran gleich im Anfang der' Unterí suchung die Entdeckung beimak schon vollbracht; so gerade und nah ist der. Weg, za welchem die eiafache Wahtheit führt.

Damals sollte die Aufferksamkeit đer Ärzte durch jene Betrachtungen eine feste Richtung erhalten; aber weit entfernt, den erwünschten Erfolg zu seheh, bemerkte Mesmer bald, dafs man inn tals einen Sonderling anisah, ihn als einen Systemmacher behandelte, und ihm éin Verbrechen daraus machte, dafs er die gewöhnliche (die gemeine!) Bahin der Heilkunde verliefs.

Nienals hat er seine Denkungsweise in dieser Hinsicht verläugnet, denn er konnte sich keineswegs von den Fortschritten in der Kunst zu' heilen aberzeugen, womit man sich sehmeichelte; im Gegentheil glaubte er, wir mafsten gezwungen immer mehr das Unzureichende derselben erkenoen, je weiter wir. in
der Errkanntnifs des Organismus des menteqhlichen Köror gers gelapgten. Was wir gegenwärtig pber: die.Vermiahtung der Nerven wiss.sph, so annvollhommen es auch seyn mag, lälot keinen Zweifel dariber. : Wir wissen wohl, dafs sie die Haupttrigbfedern der Emptindangea und der Bewagung sind -- ahery wir wipsent nicht sie in ;hre mạarliche Ordnung zurückzubringen, wenn dinse zarstörtist. Dieses ist ein'Vorwurf, dan wir unss selelpast zu machen habens. Die Un wisisenheit yorbergehegder Jabrhupderte in Betreff dieses Gegentant des hat die Ärzte dagegen bewahrt, Daqabergläubische Vertrauen, welches sie nuf ihre Spegifikz und Rerepte: selbst legten und andern einfläfaten 2 : machten sie gawaltabend und antrafsend.

Mesmer aber achtete zu sehry dial Natur, um sich aberreden zu können, sie habe die individuelle Erhaltung des Monschopry blofs dem. Zufall von Entdekkuaggen und schwankenden Heobachtungen vorbebal; ten, walche in der Folge mebreprer Jahphunderte Statt fanden, um das'Eigenthump einiger Wenigen zu seyn; Die Natar: hat vollkommen for alles geşorgt, was die Existenz des Individuums bedarf. Gelat doch die Erzeugung ohne System, ohne Kunst wor sich, wie sollte die Erhaltung nieht desselben Vortheils theillhaftig 暗yn? ochon die Thiere liefern den Beweis dagegan.

Fine nicht magnetisch gemachte Nadel wird, Nenn man sie in Bewegung setza, nur zufälligerweise wine bestimmte Riehtung annehmen, wogegen die magnetisirte bei gleịchapn Anstofs, mach verschiedenem
siesem Aristofs und der ihr mitgetheiten magnetisetied Kraft angemiessenen Oscillifungen，ihre erste Richo tung wieder einnghmen urid dariz verharren wiado Auf gleicke Weise mufs die efnmal getrubte Harmonie der organischen Körper das unsicher＇Schwmakende des ersten Falles erfahren，wenn solehe nicht duroh das Allgemein Wirkende，dessen Existem Me＇smer zuerst anerkannte，zurackgerufen und fests gehalten wird．Dieses allein also kanh jene Harme nie in den raturlichen Zustand zurackbringet．＂＂

Auch hat man in der That zu allen Zeiten die Krankheiten sich verschlimmern und heilen seten mit und ohne Zuthinn der Heilkunde，nach verschfedeneh Systemen，und nach den allerentgegengesetzten Heil $\downarrow$ àrten．Hieraus erhellet，dafs ath einem allgetnein ther tigen Prinzip in der Natur gar nicht zu zweifoln seyj twodurch，unabhängig vori tuns，alles das horvorge－ bracht wird，was wir so in das Leere hinein dey Hanst und der Natur zuschreiben．

Dies ist der einfache Gang der Eintdeckung ine Geiste unsers Forschers，einfach und kjar，fast．kind lich unbewafst in schlichten Whiten hat er．anf solehe Weise das Grölste und Höchiste ausgeeptochen，dis allgemeine Einheit in der Entzwefing．

Natürlich muften dergleiohen Betrachtraiget Einflufs auf seine Handlatigsweise als Arzt hatame musten ihn unmerklich von dem gobehnteo＇Wage ato leiten．Nun unter warf er seme Ideen ciser Frifintuagt von $z w o ̈ f$ Jahren，welche er dazu verwandte；，diegger

haiter angustellen. Innerhalb dieser Zeit ward ihma die Genugthuunng, die geahndeten Grundsätze sich standhaft bewähren zu sẹhẹ.

Man mufs gestehen, wenn man diesen Gang, welehen der Eatdecker pahm, ruhig verfolgt, dafs nicht leicht eine Entdeckung mit solcher festen Konsequenz gemacht worden sey. Man wird demselben auch darin Bewunderung nicht versagen können, dafs es sich nicht won seinem Gegenstand hinreifsen liefs, dafs er ihn völlig erkannte, und samit es auch niemals vergefs, dafs salcher, wie er von Ewigkeit herstamme, :quch einer ewigen Fortbildung fähig sey, ja derselben bedürfe.: Auch dies hat man völlig erkannt, und es.ist gar nicht zu begreifen, wie man diesen konsequenten Denker als einen Schwärmer verschreien konnte.

In den Jahren $1.773^{\circ}$ und 1774 behandelte er in seimem Hause eine Kranke, Namens Österline, ein unverheirathetes Frauenzimmer von 29 Jahren. Seit vérschiedenen Jahren war sie von einer krampfhaften Krankheit befallen, deren übelste Symptome die: waren, dafs das Blut mit Heftigkeit gegen den Kopf striönte, wodurch die grausamsten Schmerzen in den Zähnen und in den Ohren entstanden, welchen 3 Bolirium, Raserei, Erbrechen und tiefe Ohnmacht folgten. Diese:Kranke bot eine gunstige Gelegenheit dar, mit Genauigkeit diese Art yon Ebbe und Fluth zu beobachten, welche der Lebensmagnetismus im snonschlichen Körper erregt. Häufig hatte die Kranke hailcwme: Krisen, und eine auffallende Erleichterung
war die Folge, jedoch war dies nur ein augenblicklis cher und unvollkcommener Genufs.

Das Verlangen, die Uŕsache dieser Unvollkomnenheit $\mathbf{z u}$ durchdringen, und unausgesetzte Beobachtungen brachten ihn endlich auf den Punkt, dié Operation der Natur zu erkennen, und sie hinlänglich zu durchschauen, um die verschiedenen Revolutionén der Krankheit mit Gewifsheit voraussehen und ankündigen zu kö̀nnen. Angefeuert durch diesen ersten Erfolg, "zweifelt er nicht mehr an der Möglichkeit, jene Operation zur Vollendung zu bringen, sobald es ihm gelänge, die Existenz einer gleich wechselseitigen Kraft zwischen den Körpérn; woraus unser Weltkörper 'besteht, zu entdecken, welche der der Himmels:körper entspräche, und vermittelst welcher er künst-- lich dies periodischen Revolutionen der angefuhtten Ebbe und Fluth nachahmen könnte.

Dies war also der zweite Hauptpunkt, der zum Ziele führte, da das Fortstreben, wie man hiea leicht erkennen kann, obwohl rastlos, stets doch in ruhiger Entwickelung sich bewegte. Von der allgemeinen Wéchselwirkung der Himmelskörper unter sich und folglictr ihren dem Einflufs auf alles was sie konstituirt, sonach also auf unsere Exde und ilhrt Bewohner, ging Mesmers nähere Betrachtuag $z u$ orst auś, gelangte dann $z$ weitenis daza, die gleir che Wechselwirkung, mehr noch aufser der allgemer: nen planetarischen, auch unter den lebenden Organismen selbst zu erkiennen ; eq blieb das dritte and letzto
nóch ubrigf: diese. Whechselwirking künstlich náchzn• ahmen, das heifst, mit dem Willen zu beherrschen.

Die gewöhnlichen Kenntnisse vom Magneten, die Wirkung desselben auf das Eisen, und die Fähigkeit ynsrer Säfte, dies Mineral aufzunehmen, dann auch. die verschiedenen in Teutschland, England und Frankreich angestellten Versuche gegen Magenübel und Zahnschmerz waren natürlich dem Entdecker nicht unbekannt. Diese Beweggründe, verbunden mit der Analogie der Eigenschaften dieser Materie mit dem allgemeinen System, liefsen ihn dieselbe als geeignet zu dergleichen Versuchen ansehen. Um sich nun des Erfolgs dieser Erfahrung zu versichern, wurde jene Kranke im Ziwischenraum der Anfälle durch den fortgesetzten Gebrauch von Martialien vorbereitet.

Gesellige Verbindungen mit dem Pater Hell, welcher Professor der Astronomie zu Wien war, bestimmten ihn gelegentlich dazu, denselben zu bitten, thm durch dessefn Instrumentemmacher mehrere magnetische Stucke von einer für die Anwendung bequemen Elorm anfertigen zu lassen, , welches jener zu thun versprach.

Da die: Kranke am 28. Julius 1774 2ufs neue shre gewöhnalichen Anfälle bekommen hatte, liefs ihr Mesmer auf den Magen und auf beide Beine drei Magnetsticke"legen. Kurze Zeit darauf erfolgten gang besondere Empfindungen; sie fublte innerlich schmerzhafte Strömungen eires feinen Stoffes, die, nach mancher:Anstrengung eine Richtung zu nehmen, sich nach uriterwärts wandten, und während sechs

Stunden alle: Symptome 'des Anfalls verschwinden machten. Des andern Tags unter gleichen Umständen wurde der Versuch wiederholt, und gab densel ben Erfolg. Die Beobachtung 'dieser Wirkungen, verbunden mit den Ideen aber das allgemeine System (und ist das was anders als ;Naturphilosophie?) gab ein neues Licht. Indem sie die vorgängigen Ideen' uber den Einflufs eines Allgemein Wirkenden bestätigte, lehrte sie, dafs ein anderes Prinzip des Magneten Wirkung bestimmte, der an sich nicht fähig ist, in solcher Weise auf die Nerven zu wirken, und Mesmer sah dadurch ein, dafs er nur noch einige Schritte zu machen hätte; um zu jener Nachahmungstheorie zu gelangen," welche den Gegenstand seiner Untersuchungen ausmachte.

Wenige Tage darauf theilte er alles dies dem Pater Hell mit, und aufserte ihm die Hoffnung, bald das Mittel aufzufinden, die Nervenkrankheiten zu heilen. Diese Mittheilung mifsbrauchte derselbe, indem er sich durch die öffentlichen Anzeigen in den Tageblättern, auf seinem beruhmten Namen in der Astronomie gestützt, eìre Eintdeckung zueignete, wovon er gänzlich das. Wesen und den Vortheil mifsverstand. Denn er glaubte in der Form der Magnetstacke' lăge' ihre spezifike Kraft, wodurch er die schwierigsten Nervenkrankheiten wurde heilen konnen.

Hierbei ubersebe man nicht, daff das Behandeln gewisser Krankheiten durch den Magnet ja ohnehin: nichts neues war, dafs idiese Versuche sehr häufig in altern Zeiten gemacht worden, und dafs es eben diesel
mit waren, welche Mesmern:bestimmeten, ihn als das. Mittel $z u$ wersuchen, die allgemeine Strömung jener Ebbe und Fluth kunstlick nachzuahmen. Nioht duych eine spezifike Kraft deo Magneten gedachte:er zu wirken, sordern ibn gewissermafsen zum Kon* duktor zu machen. Und darin irrte er auch nicht, kam also auch dadurch keineswegs von seiner eröffne tegn rechten Bahn ab, die er verfolgte, während eín andrer sich eine: Entdeckung zueignete, wovon er nur die Schale besals, und diese als die ächte Perlé angab. Indefs wurde hierdurch doch die Menge irre geleitet, und die Verwechselung der Mesmerischen Allgemeinströmung, oder des Lebensmagnetismus; mit dem Mineralmagnetismus hervorgebracht, da doch der Entdecker selbst nicht aufhörte, auf den Unterschried von beiden aufmerksam zu machen.

Offener alls Mesmer bandelte, konnte' nicht gehandelt werclen. . Nachdem er seine Versuche vervielfältigt, und die Art der Anwendung: seiner Kenntnisse erweitert und vervollkomnnet hatte, zögerte er nicht, dem ihm besonders bekannten berühmten Wiener Arzt Störk, der damals Präsident der Wiener Fakultät und kniserl. Leibarzt war, das Wesen und den Gegenstapd :der Entdeckung mitzutheilens Die ymständlichen Details seiner. Operationen nicht nur, sondern ganz besonders der Wechselverbindung, und der Strommungen des lebensmagnetischen Agens setzte er ihn auseinaader, ihn zugleìch zum Zeugen einladend, dansit er sich durch den Augenschein aberfah: ren müge, indem or ihm zugleich eröffnete, tive er
gesonnen sey, offentlick demníchst ther alle Fortschritte Rechenschaft zu geben, wel̀che er auf diesern neuen Wege machen wärde, und dals er ihm als Be weis seiner Anhänglichkeit ohne allen Ruckhalt die Mittel, deren er dazu sich bediene, mittheilen werde.

Störk lehnte dies freimathige Anerbieten theils aus natürlicher Furehtsamkeit, theils aus nicht zu er. grandenden Granden'ab, und hud den Entdecker ein, doch ja nicht. das Ansehr der Fakultät durch die Bekanntmachung von einer Neuerung dieser Art:auf das Spiel zu, setzen.

Das Ptoblikum wurde auf solche Weise gleich beim ersten Entstehen gegen die Entdeckung eingenommen, und war ungewifs atber das .Wesen der dazu gehörigen Mittel. Denn anders konnte der. blöda Sinn damals trotz den offenen Darstellungen von Mesmer: den grafser Gegenstand aicht fassen, es mufste ein Mittel, ein Arkanum seyn, und Mesmer hatte blofs eine Lehre. Diese legte en auch sofort in einem: : Sondschseibenivom:5ten Januar 1775, an éinen fremden Arzt; offentlich der Welt ver Augen, und gab darin nicht blofs eine ganz genaue Idee seiner Theorie, dés sction erlangten Erfolgs und des noch au:erwartenden, san: dern or setzte auch die Natur und die Wirkang des animalischen Magnetismus, und die gehörige Analogie der Eigenschaften desselben mit denen dés Mineralmagneten und dér Elektrizität auséinander. Schon damals hiefs es in dieser Schrift: „dafs alle Körper, $n$ gleich dom Magaeten, far die Mittheilung dieses all-
„gethein magnetischen Prinzips geeignet wären ; dafs „ dasselbe alles durchdränge; dafs es angehäuft und ,,konzentrirt: werden könne, gleich dem elektrisohen ; Fluidum; dafs es in die. Ferne hin wirke; dafs die ,jbelebten Körper sich in zwei Klassen, wovon die greine diesen Magnetismus aufzunehmen vermöge, die jrandre aber nur eine entgegengesetzte Kraft, welche siseine Wirkung unterdrückte, ; besäfse."' Auf diese Weise war much das grofse Gesetz der Polarität, weh, chesiimmer bestimmter aufgefunden :wurde, in diesema Gegensatz schon näher geabndet und ausgesprochen; wiees schon in demallgemeinen Begriff der Ebbe und Fluth lag. Auch gab er zugleich in dieser Schrifd schontaber die verschiedenen Sinneseindrücke Rechesw sehaft, welche er durch die gemachten Erfahrunger unterstützte.

Der brittische Impfarztr des Hofes Ingenhouze; walcher, mit physikalischen Versuchen die Gesellschaften belustigend, , fair einen Physiker galt, setzte sich zuerst mit allen erdenklichen Winkelzilgen gegen die Entdeckung -Ja, er ging so weit, dafs er zu Mesmer selbst kam, und ihm den Rath gab, um sich nicht lächerlich zu machen, doch ja von, alleriöffentlichen Mittheilung abzustehen, worauf Mesmer, antwortete:. um ihin solchen Rath 24 . ertheilen, fehle es jenem an hinlänglichen Kenntnissen, und er selbst mache sich ein Vergnägen daraus, ihn zu uberzeugen. Dà die frühere Kranke durch Verkältung einen Rackfall bekommen, so zeigte Mesmer an derselben dia Wirkungen seiner Entdeckung. Sie lag in todtemähn-
licher Ohnmacht, 'gab kein Leberszeichen', wenn Iny genhauze sie bertihrte, sobald aber Mesmer ihn bei der Hand hielt, und ihm so den Magnetismus mittheilte, erfolgten bey der wiederholten Beruhrung sogleich konvulsivische Bewegungen, welehe den $\mathrm{D}_{\mathrm{i}}$ rektionen des sich hewegenden Fingers folgten. Trotz dem, dafs er nun überzeugt zu seyn gestand, machte Mesmer auch noch den Versuch mit der magnetisirten Tasse, welche niter vielen andern allein sogleich konvulsivische Bewegungen hervorbrachte. Auch in Entfernung von 8 Schritten, selbst wenn der Anwesende sich zwischen ihn und die. Kranke stellte, brachte Mesmer durch die Richtung seines. Fingers stets die gleichen Wirkungen hervor, und zeigte dadurch die durchdringende Eigenschaft des gefundenen Agens. Ingenhouze ersuchte beim Abschiede Mesmern, obschon er sich nun völlig van der Wahrheit überzeugt habe, dennoch nichts öffentlich daruber bekannt werden zu lassen, um sịch nicht der Ungläubigkeit auszusetzen.

Ganz anders nun sprach aber dieser Arzt im Publikum von der Sache, verläugnete die gesehenen Wirkungen (an' denen ja, was die spätere Zeit auswies, gar nicht zu zweifeln ist, und welche ganz gewöhnlich erfolgen, damals wohl also auch erfolgt seyn maissen), und verwechselte absichtlich die Entdeckung mit dem Mineralmagnetismus.

Man denke sich Mesmer's Erstaunen, seine Indignation. Überdies stand dieser Gegner mit dem Pater Hell in genaaer Verbindung, und die Umstände
waren so, dafs Mesmer im Begriff war, eine Klage bei den Gerichten anhängig zu nachen, als jene Krant ke, benachrichtigt von Ingenhouze's Benehmen, so sehr davon erschütert wurde, ihren Ruf auf solche Weise Preis gegeben zu sehen, dafs sie in ihre ersten Zufalle zurückfiel, wozu noch ein Nervenfieber sich gesellte.

So traf also gleich bei der Entdeckung durch den hämischen Eifer der Zweifler und Verläumder schon die erste Kranke das Schicksal, was späterhin so vielen bevorstand, welche ein Opfer ihrer Rettung und Erhaltung durch den Lebensmagnetismus wurden, indem sie sich eben dadurch in den Augen der Welt durch die fluchwürdig leichtgesinnte Verläumdung dèr Gegner sich gleichsam gebrandmarkt sahen, weil sich diese micht bezeigten die Sache zu bestreiten, sondern auch jeden Kranken, der sich der Kur unterwarf, wie jeden, der die Kur ausübte, gewissermafsen für vogelfrei erklärten. Niemals hat eine neue wissenschaftliche Lehre solche giftige Wuth erfahren, und man mufs gestehen, es wurde nichts gespart, sie in der Wiege zu ersticken. Aber wie Herkules, so zerdrückte sie schlafend die abgesandten Schlangen.

Innerhalb 15 Tagen der gröfsten sorgfältigsten A nistrengungen gelang es, die Kranke wieder zu der schon früher erlangten Gesundheit zurückzubringen, wobei merkwurdige Erfahrungen immer mehr die Lehre vervollkommineten. Sie blieb gesund, verhei= rathete sich, und lebte als eine gläckliche Mutter.

Nun forderte Mesmer eine vom Hofe zu ernemnende Untersuchungs-Kommission der Fakultät. Aber Störk beobachtetestets ein äafserst zweideutiges Betragen, und verweigerte es, Zeuge bei der Behandlung von Kranken zu seyn. Ingenhouze hetzte iha beständig auf. Und selbst die gelungensten Versuche, welche Mesmer nun unter öffentlicher Autorität im spanischen Hospital in Gegenwart. des Hospitalarztes Dr. Reinlein machte, änderten nichts, als dals er, nur kälter wurde und sich mehr entfernte.

Ingenhouze uaterliefs nichts, Mesmer's Lehre der Welt als verdächtig, ihn selbst als Schwärmer darzustellen, was um so leichter gelingen mufste, je mehr das Stillschweigen und die Gleichgaltigkeit der Fakultät diese Meinung zu unterstitzen sohien, und auch bald noch ein andrer, nâmlich der Professor Klinkosch zu Prag, ohne weiter von der Sache Kenntnifs zu haben, dagegen in die Schranken trat.

Nun wollte Mesmer nur durch Thatsachen die Wahrheit erhärten, und er unternahm die Behandlung' verschiedener gänzlich als unheilbar angesobener Krankheiten: Hemiplexien, Blutbrechen, habituelle Opthalmien und andre mehr. Von der letztern Krankheit heilte er selbst den Professor der Mathematik Bauer in Wien, der diese Kur öffentlich bekannt machte.

Die obenerwähnte kleine Schrift sandte Mes$m e r$ an die meisten Akademieen der Wissenschaften, und an einige Gelehrte. Die einzige von Berlin gab unterm 24. März 1775 eine schriftliche Antwort,
worin sie verschiedene Irrthümer beging, indem sie die Eigenschaften des angekündigten Lebensmagnetiomus mit denen des Mineralmagneten, wovon der Entdecker blofs als einem Konduktor sprach, verwechselte; kurz ihre Meinung ging darauf hinaus: Mesmer sei im Irrthum begriffen. Diese Verwechselung war zum Schaden der Sache ziemlich allgemein, obschon Mesmer in seinen Schriften stets den richtigen Gesichtspunkt darüber feststellte." Weil der Entdekker sich sowohl des Magneten als der Elektrisirmaschine mitunter bediente, so übersah man ganz die Theorie der allgemeinen Wechselthätigkeit, ubersah man, dals diese Naturkräfte ihm blofs als Leiter der höheren Verhältnisse.dienten. Weinn nun die Gelehrten bei ihren (gewöhnlichen) Versuchen mit dem Magneten und der Elektrizität nicht jene von Mes. mer vollbrachten und angekiundigten Wirkungen erbielten, so war ihr eigner grober irrthum stets ein neuer Grund, an der Sache zu zweifeln und sie zu verwerfen. Um allen solchen Irrthum zu entfarnen, die Wahrheit gänzlioh in das gehörige Licht zu setzen, bediente sich 'der Entdecker vom Jahr 1776 an weder xter Elektrizität noch des Magneten *).
> *) Bei dem Verfahren im Jahr 1775 oder 1776 in Ungarn bo diente er sich (wie unsre Leser sich aus dem Aufsatz von Seyfert im Maiheft d. J. erinnern werden) noch des Mineralmagneten und der Elektrizitatt. Es stimmt also obige Angabe Mesmer's auoh ganz mit der Zeit überein, welche 6eyfert angiebt.
$\therefore$ Die kalte Aufnahme seiner Entdeckung und die geringe Hoffnung, welche er dadurch far die Zukunft schöpfte; bewogen Mesmer'n, nichts öffentlich mehr in Wien zu unternehmen, und eine Reise nach Schwaben und in die Schweiz zu thun, um seine Erfahrung zu vermehren, und die Wahrheit durch Thatsachen zu bekunden. 'Überall verrichtete er auffallenale. Kuren unter den Augen der Ärzte, und aberzeug: te auf solche Wéise von der Existenz des Magne tismus.

Da man so oft Mesmer's Kuren mit Gafs, ner's Exorzismen in eine Klasse gestellt hat, so ist es sehr merkwürdig, was er thber diesen Priester sagt der in den Jahren 1774 und 1775 in Regensburg sa viel Aufsehen arregte. Es war, sagt Mesmer, ein rechtlicher Mann, aber von ausschweifendem Eifer. Die Meinungén aber ihn waren getheilt, indem man bald die Wirkungen, welche :er hervorbrachte, als Betrügerejen und Aufschneideréien, bald als durch göttliche Allmacht vollbrachte Wunder betrachtete. Beide Klassen waren im Irrthum befangen, und Mes: mer's Erfahrung hatte sie sogleich belehrt, dafs dieser Mann darth nur ein Werkzenig der Natur sey. Blofs defshalb, weil sein Amt, durch den Zufall hegünstigt, bei ihm ein gewisses natarliches Zusammentreffen bestimmte, gesohah es, dafs er die periodischen Symptome der Krankheit erneute, ohne die Ursache davon einzusehen. Das Ende solcher Paroxysmen wurde als wirkliche Heilung angesehen; die Zeit dehrte, dafs es nicht so war. So gesteht Mesmer
thin'zu; ohne Wissen magnetisirt zu'haben, aber ohne richitige Leitung. ${ }^{*}$.)

1. Auf seiner Rackreise uberzeugte Mesmer in Manchen im Jahr 1775 den Kurfürsten von Baiern durch unter seinen Augen angestellte Versuche, dafs diese angeblichen Wunder nichts als einfache Wahrheit seyen. Dafs es ihm hier gelungen, den Werth der Entdéckung anerkannt zu sehen, erhellt dadurch, dafs er kurze Zeit darauf zum Mitgliede der Akademie der Wissenschaften in München ernannt wurde. - In diese Zeit fallt auch sein Aufenthalt in Ungarn, wo er unter scharf beobachtenden Augen bei rohen wie gebildetern Individuen einer fremden Nation, deren Sprache ihm wie die seinige ihr unverständlich war, die erstaunenswürdigsten Wirkungen hervorbrachte. $\therefore$ Eine zweite Reise nach Baiern im Jahr 1776 gab den gleichen Erfolg in sehr verschiedenen Krankheiten. Bemerkenswerth darunter war besonders die Heilung eines unvollkommenen schwarzen Staars mit Lähmung der Glieder, wovon der Direktor der Akar demie in Manchen; Osterwald; befallen war, wel cher nicht nur seine Heilung offentlich bekannt machte, soudern auch Bericht aber andre Wirkungen dem Publikum abstatitete; wovon er Zeuge war.

Bei der Rackkehr nach Wien bestand Mesmer bis zu Ende desselben Jahres in seinem Vorsatz, nichts weiter daselbst zu unternehmen; die dringenden Auf-

[^1]forderuagen seines Freurde, verbanden mit dem Vers langen der Wahrheit den Sieg zu verschaffen, änders ten indefs seinen Entseddufs, indem er hoffte, durch neue Erfolge, vorztigtich durch eime anffallende Heib lung dieses zu erlangen. So abernahin er dean, awi fser andern, in dieser Absicht die Behandlung der Jungfer Paradis, welche damals 18 Jahre alt, und von bekannten Ältern geboren war. :Sie selbst wat der Kaiserin bekanat, und bezog als gänzlich blind vom dritten Jahre an, vor derselben einen Jahrgehaltí Das Übel bestand in einem vollkommenen schwarzed Staar mit Krampfbewegung der Augen. Überdas war sie von einer Schwermuth mit Verstopfungen der Milz und Leber heimgesucht, welche sie oft in Anfalle von Irreseyn und Rasetei verfallen liefs, von soleher Bodeutung, dafs man sie för völlig wàhnsinnig hätte hal $ل$ ل ten können.

Aufserdem unternahm er auch noch die Heilung vón zwei andern fast gleich bedeutenden Krànken, wor von die eine, 18 Jahre alt, ebenfalls blind am schwar zen Staare vom 2 ten Jahre an und mit Blutspeien behaftet war, die andre an eiteriger Phtisis 'und schwarzgallichter Melankolie, begleitet von Konvulsionens Raserei, Erbrechen, Blutspeien und Ohnmacht, litt Diese drei Kranken nahm er zu sich in sein Hads auf, um ohne Unterbrechung ihre Behandlung zu leiten; alle drei wurden glacklich geheilt.

Die Kur der als Tonkünstlerin beruhmten $\mathbf{P a -}$ radis, ist in der Geschichte der Entdeckung des Lebensmagnetiṣmuseinzig ihrer Art, und far die Ehre
des; Entdeckers von besonderer Wiehtigkeit. .: Wir werden den genauen Bericht, den Mesmer, sammt der von dem eigenen Vater bekannt gemachten HeiIngigsgaschichte, mittheilte, hier folgen lassen. Es ist ein unerhörtes:Beispiel der schändlichsten Intriguen, und wir sind durch eine schon von uns (in dem ersten Jahrgang des Askäpieions No. 17.) bekannt gemach:terfahrung in den Stand gesetzt, diese fur den Ruf des: Lq̣ensmagnetisuaus als Heilmittel und für den Entdecker, so nachtheilig gewordene, verschriene Heiluag in jeder Hinsicht in das gehörige Licht zu satzen;

Der Vater sowohl als die Mutter der Krankea beciferten sich, als Zeugen ihrer Heilung, und der Fortschritte, welche sie täglich, im Gebrauch ihrer Augen machte., dies Ereignifs und ihre Zufriedenheit bekannt werden zu lassen. Man kam in Mepge, um sich davon zu überzeugen, und jeder, .welcher dia Kranke prafte, verliefs sie voll Verwuaderung. Erst nachdem die beiden Präsidenten der Fakultät mit ìhren Deputationen sich durch dẹn Augenscheịn bei diesem Falle von der Wahrheit und der Wichtigkeit der Entdeckung für aberzeugt bakannten, machte der Vater der Kranken selbst die Geschichte der Heilung in den' ̧̧fentlichen Blättern vor ganz Europa bekannt,

Dieser Bericht aber ist folgender: - „Marie Therese Paradis, einzige Tochter des Sekretair Paradis, wurde zu Wien, am I5. Mai 1759 geboren, ihure Augen waren wohlgebildet. Am.9. Dec. 1762 bemerkte man bei ihrem Erwachen, dafs sie nicht mehr sẹhen konnte; was eine um so gröfsere Bestürzung
verursachte, als'gar nichts einen so traurigen Zufall von Geburt an arigektindigt hatte. :- Mas erkannte der schtvarzeñStaar, , deasen Ursactie :eine zurückgeschlad gene Materie, oder ein in derselben Nacht ditsem Kim der zugestofserer tSchreeken séyn honnte; der wahrscheinlich durch ein: an der Thater der Srabe entstant dondes Geriausch ,'hergek menmen hdat. : :; :......!. : ;

Die hestiraten Ältern wandten sofort:die Mittel am, welche;man fur die dienlichstefo kiedt; ; als: Blasenplaster, Blutigel unde Cauterisationant:, Das erster? Mittel isurdensogar sehr weit getrieben; indem zweil Monate lang der Kopef:mit einem Pliaster bedeckt wiurf de, (welches eine indmerwähurende Suppuxation unteni kielto.: Mehrere lalire hindurdh verbandi naje mit dioj sent, Mitteln abfithrende und exöffaende, toowie dea Gebrauch der Pulsatille und des Baldriane: Dieservers sehiedenen Mittet wawen .von keiniém:Erfoly, ddr Zustand der Kranken twar noch uberdies durch Krätrpfa in den Augen und den Angenliedern verschlimmert; die, wenn sie siok auf das Gehitn erstreckten, heftiga Bewregungen hervorbrachten, welche eine Gdistesverwirrung fürchten liefsen. . Ibre Augen wurden worspringend, und waren so verdreht, dafs man meistentheils nur das Weise sehen konnte, ' was :verbundent mit der konvulsivischen Bewegung ihren Anblick unangenehm, peinlich und kaum erträglich machte.: Daś letzte Jahr wandte man auph die, Elektrizität an, uni mittelbar auf die Augen, mit mehr als dreitausend Schlägen; denn gewöhhlich erbielt sie deren hundert in einer 'Sitzung. Dies letzte Mittel war ven sehr
thler Wirkung, und vermehirte sosehr:die Reizbarkert und die Krämpfe', dafs man sie nuir durch die wieders holte Anlegung won Blatigeln'ver eipem noch ablern Zufall: schintzon Konmes
-ri, Wentzelf; vom'Hof beaftradt, bei seiner betio ten:Anwesenteit:in Whien, den Zustand zu unterswe chen und wo möglich Halfe zonleisten, erklärte deai selbèn nách der Untertsuchung fär ankeeilbat. $\operatorname{cis}$ [
-I. Trotz dieseinh Zuistande ünel den Iha begleitenden Schmerzen iveraxhiäfsigten diel Altepn nichts in deq Erztehung, und thaten alles; was sie nur von lihter Lziden 'abziehen' könhte: sie hatte grofse Fortschnittd incder Musik gamacht; and ihr. Talent auf der Orgeb raid demulavier zu spieten, erwarben ihr die ginstige Gelegenhait, von der Kaiserin gekanit zu seyn, und einen Jahrgehalt zw' bekommen.

- Der Doktor Mesmer, der seit mehrern hatiren durch die Entdeckung des animalischen Magnétismas belkannte Arzt, welcher von :der ersten Behardlungs in'der frühern Jugend Zeuge war scbeobachtete seit einiger Zeit die Kranke mit besonderer Aufmerksamkeit, so oft er nur Gelegenheit hatte sie zu treffen; er eirkundigte sich niach den Umständen, welche diese Hrankheit begleitet hatten, und nach den Mitteln, weelche man bis daktin gebraucht hatte.' Was er am mefister als entgegion betrachtete', und was ihn zu beunruhigen schien, war die Art, wie man die Elektrizitai angewendet hatte:
:. Trotz dem Grad, zu welchem die Krankheit gekómmen'wars; machte or dor Familia Hoffnung, den

Augen ihre natürichche Stellung wioder zu verschaffeni indem er die Koavulsionen besïnftigen, die Schmert zen lindern würde; und obgleich man wufste, dafs er gleich damals Hoffaung hatte, .ihr das Gesicht wiederzugeben, zeigte et solche doọh keineswegs den Äh tern, welche sich wegen der unalucklichen Erfabrunt und der ununterbrochenen entgegengesetztan Wirkam gen vorgenammien hatten, gar keisen Versuch mehp zur Heilung; zu machen, da sfe solche als unonoglich betrachteten. *)

Mesmer fing seine Behañdluig den 20. Janoaz 1777 an. Die'ersten Wirkungen, welche er hervot, brachte, waren Wärme und Röthe des Kopfes; son dann bekam sie Zittern in den Beinen und Arment; imp Nacken stellite sich ein leichtes Ziehen ein, welches ihren Kopf zurückbog, und nach und nach steigend die konvulsivische Erschütterung: in den Augepi var, mehrte.

Am zweiten Tage der Behandlung brachte Mes: mer eine Wirkung hervon welche 'alle, die Zeugen davon waren, sehr überraschte: : der Kranken nämlich zur Seite sitzend lenkte er seinen Stab **) gegen ihr,

[^2]Bidd in Spregal $\boldsymbol{y}$ und in gleicher Zeit," da er den Stab bewegte, folgte der Kopf der Kranken diesen Bewegungen, und dieser Gefuhlseindruck war so stark, duls sie selbst die verschjedenen Veränderungen der Béwegung des Stabs angab. Man bemerkte bald, dafs 4 Drehen den Augen auf eine sehr sichtbare Weise abwechselnd zu- und abnahm; auf die vervielfältigsten Bewegungen derselben aus - und einwarts, folgte manchmal eine gänzliche Ruhe. Vom vierten Tage an behielt letztere die Oberhand, und die Augen nahHien thre'naturliche' Stellung wieder ein. Dies gab Gelegenheit zu bemerken, dafs das linke Auge kleiner als das rechte war, aber bei forigesetzter Behandlung warden sie vollkommen wieder gleich.
$\therefore$ Wenige Tage darauf hörte das Zittern der Glieder auf, aber dafur iempfand sie am Hinterhaupt einen den Kopf durchdringenden Schmerz, der sic̣h vermehrte, sobald er sich vorn festsetzte; gelangte derselbè bis an dieStelle der Durchkreuzung der Sehnerven, so schien es ihr, zwei Tage lang, als sondere sich ihr Kopf in zwei Theile ab. Dieser Schmerz ging längs. den Sehnerven, und theilte sich wie diese; sie beschrieb ihn wie Stiche von Nadelspitzen, welche, indem sie gegen die Augäpfel, nach und nach vorrückten, endlich sie durchdrangen und sich vervielfältigten, indem sie sich in der Retina verbreiteten. Diese Gefuhle waren oft vón erschatternden Schlägen begleitet.

Der Geruch der Kranken war auch seit mehrern Jahren schon verändert, und die Absonderung des Nasenschleims unterdrückt. Die Behandlung bewirk-:
tf eine, innere Anschwellung der Nase, und der bengehs barten Theile, welche innerhabb \& Tagen yerlief; ynd zwar durch eine kppiöse Entleerung vipn einer grüpen und klebrigten Materie sich endigte, $z 4$ gleicher Zeit bekam sie eine aufserordentlich starke Diarrhö̈, woghej sich die Schmerzen in den Augen yermehrten, und Schwindel entstand, Mesmer hielt, dafür, es seyeq dies die ersten Eindrücke des Lichtes; yon da an liefs er die Kranke bei sich wohnen, um der nöthigen Vorsichtsmafsregeln gewifs zu segn.

Die Empfindlichkeit dieses Organs stieg zuu dean Grade, dafs er gezwungen war, sie; nachderi ihire Augen mit einer dreifachen Binde bedeckt waren, dent noch in einem finstern Zimmer verweilen zu lassen; um so mehr, als der geringste Eindruck des Lichted, auf welche Theile des Körpers derselbe auch gelangte, sie bis zum Umfallen angriff. Von Grad zu Grad ärt derte der Schmerz in den Augen seine Natur, anfangs wàr er allgemein und brennend, dann bestand en in einem lebhaften Jucken, welches sich mit einem Gefühle endigte, als ob man einen Pinsel ganz leicht uber die Netzhaut strich.

- Diese fortschreitenden Wirkungen liefsen Mes. mer glaüben, dafs die Heilurig schon weit genug godiehen sey, um der Kranken die erste Idee vom Licht und seinẹ Modifikationen zu geben. Er nahm ihr clie Binde ab, und liefs sie in der jinstern Stube auf das Acht geben, was ihre, Augen empfanden, vor welche er nun abwechsolnd weifse und schwarze Gegenstände hielt. iz Sje heschrieb die Empfindungen von den
eitsten so, als 'ob man ihr in den Augapfel feine Spit zein druckte, "wovon der Schmerz die Richtung nach Hetn Gehirn nähme; dieser Schmerz, nebst den ihn begleitenden verschfedenen Empfindungen nahim zu oder ab, je nachidem die vorgehadtenen Gegenstände mehr dder weniger 'weifs'waren, und Mesmer machte sié garnzlich aufhorren, sotrie er schwarze àn die Stelle von jenen trachte.

Mittels dieser sich folgenden und entgegengesetz\$1. Wirkungen machte er der Kranken bemerklich, daf̣s die Ursache dieser Empfindungen eine äufsere sey, und dafs solche in diesem Stücke sich von den bisher gehabten unterschieden; so gelang:es denn, ihr den Unterschied des Lichts und seiner Entbehrung, sowie der Stufenfolge von beidem begreiflich zu machen. Un seinep. Unterricht fortzusetzen, hielt ihr Mesmer verschiedene Farben vor; wobei sie bemerkte, dafs das Licht milder auf sie einwirkte, und einen Eindruck hinterliefs; durch den Vergleich unterschied sie solche bald, jedoch abne ihre Benennungen behalten zu können, obwohl sie ein sehr gläckliches Gedächtnifs hatte. Beim Anblick von Schwarz, sagte sie ganz betrübt, sie sähe nun nichts mehr, und es brächte ihr ihre Blindheit wieder in das Gedächtnifs zurück.

In den ersten Tagen blieb der Eifidruck, welchen ein Gegenstand auf die Netzhaut machte, noch eine Minute lang, wenn er auch aus dem Oesichtskreise fort war, dergestalt, dafs sie, um einen andern, ohne Verwechselung, vom ersten zu unter-
scheiden, ihre Augen so lange bedecken mufste, als dieser erste Eindruck dauerta
$\therefore$... In einer Dunkelheit, worin die andern nur unit Anstrengung etivas sahen, koante sie alles unterscherden', aber dieses Vermögen verlor sich naeh und nach in dem Grade, als ihre Augen mebr Licht vertragen konnten.

Da die Bewegungsmuskeln der Augen bis dahin nicht ihrem. Willen unterworfen getwesen, so mufste man sie lehren, sich ihrer zu den willkthrlichen Br wegungen dieses Organs zu bedienen, die Gegenstinide aufzusuchen, sie zu sehen, geradezu darauf zu ver,weilen und ihre Lage anzugeben. Dieser Unterrichts, von dessen Schwierigkeit man sich kaum ainen Be. griff machen kann, war dadurch um so muhseliger, weil er oft durch Anfälle von Melankolie, welche nach Folge der Krankheit waren, unterbrochen wurde.
$\therefore$ Am 9. Hebruar versuchte Mesmer zum ersten Mal ihr Gestalten und Bewegungen sehen zu lassen; er selbst stellte sich in der finstern Stube vor sie hin. Sie erschrack, als sie die menschliche Gestalt erblickte; die Nase kam thr lächerlich vor, und mehrere Tage hindurch konnte sie dieselbe nicht ansehen, ohne in Lachen auszubrechen. Sie wollte gern eirren Hund mehen, dem sie of schmeichelte, und der Anblick dieses Thieres schien ihr angenehmer als der des Menschen. Da sie die Namen der Gestalten aicht wuffte, so bezeichnete sie mit dem Finger genau, wie sie auy $=$ sahen. Einer def , schwierigsten Punkte war bei die=
sem Unterricht, sie dię Berabrung dessen zu lehren, was sie vor sich sah, und diesè heiden Fähigkeiten mit einánder za verbinden. Da sie gar keinen Begriff von dean Raum, vom Abstand hatte, so kam ibr alles orreichbar vor, die Entfernung mochte seyn welche sie woollte; die Gegenstände aber schienén sich ihr zu vergröfsern, je näher sie denselben kam. 1.

Die unaufhörliche Übung, wodurch sie ihre Ungeschicklichkeit aberwinden mufste, und die grofse Menge von Dingen, die sie zu erlernen hatte, war ihr manchmal so verdriefslich, dafs sie ihren vorhergehenden Zustand zurückwünschte, um so mehr, als man, da sie noch blind war, ihre Geschicklichkeit und itrren Verstand nicht genug bewundern konnte. Indefs wurde doch ein ihr auch von Natur eigner Frohsinn dartber Herr, und Mesmer's fortgesetzte Bemühungen bewirkten, dafs sie stets neue Fortschritte machte. Unmerklich gelangte sie auf den Punkt, das volle Tageslicht auszuhalten, und die Gegenstände tei jeglichem Abstande vollkommen zu unterscheiden; niehts entging ihr, und selbst in Miniaturgemälden erkannte sie die Figuren, deren Züge und Stellungen sie nachmachte. Sie hatte sogar das eigene Talent, mit einer uberraschenden Genauigkeit aus der Physiognomie dèrer, welche sie sah, auf den Charakter zu schliefsen. Das erste Mal, dafs sie den gestirnten Himmel erblickte, bezeigte sie Staunen und Bewunderung; seit diesem Augenblick erschienen ihr alle sich ihr als schön und angenehm darstellenden Gegenstäde weit unter
dem. Anblick der Gëstirne, for welche sie eine entschiedene Vorliebe beweist.

Die grofse Menge von Menschen, welche sie zú sehen kamen, liefsen M e s mer'n befurchten, sie möchte dadurch allzusehr angegriffen werden, und saine kluge Vorsicht beivirkte, dafs sie in dieser Hinsicht sich mehr in Acht nahm. Daraber, sowie aber die Ungeschicklichkeit des Mädchens, haben'seine Gtg ${ }^{2}$ ner sich aufgelehat, um die Wirklichkeit der Heilant anzufechten; aber Mesmer versichert, dafs das Otgan in seiner Vollkommenheit sich befinde, und dato sie bei geschickter und standhafter Übung immer mebe lernen würde, sich desselben zu bediesen. "

Wer kann dieso damals vom eigenen Vater gegou benen Nachrichton aber eine seltense, ja einzige Ersoheis nung ohne das höolaste Interesse: and eine Art pon Rührung lesen, welche eben sowohl die ganze Lagb der 2 war Sehenden, aber nun doch Sehen lernendens als Mesmer's geistvolles und beharrliches Verfahres cinflofst? - Wer sieht nicht Punkt far Punkt die reid ne Wahrheit? Mufste bei voller Thätigkeit des Orx gans nicht das Sehenlernen weit schwieriger in diésem Falle seyn, als bei dem neugebornen Kindé, da sie, obne den Begriff vom Licht, doch von den Oegenständen sehon durch andre Sione sich Begriffe, go macht hatte? - Der wathende Eifer schlug vor der sehend gewordenen Paradis Mesmer's Gegner erst recht mit Blindheit, und den nothwendigen Unturrichs zum Sehen, der so sinnvoll von Stufe zu Stufe durchgeführt wurde, die Übung eines völlig anbekanat go

## 38

wordenen, selbst bis auf die Muskelbewegungen frems den Sinneswerkzeuges verwechselten sie dàrum oden hämisch mit künstlicher Vorboreitàng zuṃ Bétrug. Keine: Worte drücken ein salches Verfabren aús: Waren denn etwa nicht Zeugen dabei, als sie anfing das Lioht zu unterscheiden, und davon geblendet zu warden - und ist dies auch ,etwa ein der Blinden eelbst unbekannter Betrug gewesen? oder die ausbrechende Freude an dos'gestirnten Himmels práchtigem Anblick? - Zeichen, sagten jene, hat Mesmer. die Kranke gelehrt, welche er nach den verschiedenen Gegenständen, die in ihren Gesichtskreis fielen, jhr machte, und woran sie dieselben unterscheiden mufste, und dies hielt sie selbst für sehen. Eine so ungeheure Zumuthung, mufs man gestehen, ist wahl noch niomals an dam heillosesten Betrug gemacht worden -- so grois;' dafs es über Menschęnkräfte reicht;' in Gegenwart von Zeugen viele Monate hindurch bei stufenweiser Behandlung ein blindes orwachsenes und verständiges Mädetron zumSehen - nicht zu bringens, zein! zu betrügen und sie zar Betridgerin zu machen, -..Wipd die Nachwelt es glauben, dafs die Verleumduug. im. Ernst'so weit gegangen sei? :-
.:...Hören wir/ aber weiter den Verlauf, wie, nach .den gegebenen Nachrichten, von Seiten des Vaters die Ssene,sich änderte; uberaus wichtig für den garizen Yerlauf einer salchen :magnetischen Behandlung, und neich an treffenden Zilgon ist die fernere Geschichte. $\therefore$ Untegr den Ärzten, welche ihre Neugierde zu befriedigen zu'Mesmer'n kamen, war auch der Staar-
operateur Bafth ${ }_{\text {i }}$ zweimal wurde er aberfubrt upd aberzefugte sich, dafs die Kranke ihf Gesicht wieder erlangt hatte. Dafs sie aber die Namen der ibr vap gehaltenen. Gegenstände entweder noch nicht wufiftos oder verwechselter, viar der Deckppantel, um in $R_{u p}$ blikum. zu verbreitgn, sie sähe nicht, und, ep selbst hadgersiach davon uberzeugt. Man wandte ihm vop ale lep. Seiten dagegen ein, idafs ex die nothwaidige. Unh fähigkẹit der Blinden von Geburt oder yon. den fruhe. step Jugend an, mit den schop, erlangten Erkenptaion san def amStaar operirten Blinden verwechsole. "Doch trojz, diesem groben Irrthum, den man, ibra enthullifer blieb er, tausend andern für die Heikng ganstic ents. scheidenden Zengen antgegen, depnoch bei seipory Aussage; und trat dergestalt mith, Jngenhonga, in Bund. . :s. ni: ;., ..: : : . : : : ! Diesen beiden, sfbypibt Maspf er, die Kabala zutb die Paradis in dempranollkomponea Zustand, worr in inpe Augen noch waren, bevor sipi wie as ber stimmat war, der Kaiserip vorgestellh wulgde, geinop Sorgfalt zu entziehen, damit ihre frahern Aussagem bestehen möchtan, Man brachte den Vaperis ef seqt nun durch dia Fupcht, auf, wie Mes,meri, selbst peos hapuptet, dafs er das Jahygehalts seiner Toohter und andre, gehoffte Vortheile, verlieren worde, es sey ans dem Grunde, dafs man auch ihn wirklich an dem Forto gange und der Daver des Sehyermögens zweifelon machto; genug; er forderte seine Tochter, zurack; Diese im Verein mit ibrer Mutter widerstand, dpap sie: befurchtete ihre giznliche Herstelkung; sonst picht

Zu' erlangen. Man' bestand daranf, "uind dieses HIn ' trid Herzerren ertieute jhre Krämpfe und bewirkte es neñ ablen Rúckfall. Jedoch ohne Bezug auf ihre A'agen', sie fuhr fort; sich derselben immer bésser bediei nén za lernen. Als dert Vater ste wieder besser fand; forderte er, immer meehir durch Kabalen angetrieben, aufs freue die Tóchter zurück, und zwang seine Frau! das'gleiche zu'thitn. 'Die Tochter widerstand'au's deiri' selben Grande, wie das erste Mal. Die Mutter, welolie bisher immer auf ihrer Sefte gewesen, und M'es. the r'n gebeten hatte, das thörichte Benehimen ihres Mañitles zzi entschuldigen, kam den 29." April' in 'der Absicht, augenblicklich ihre Tochter mit fortzuneh? ritei. Als Mesmer ihr sqgte! dafs er sió dárain nicllt hàndern körne, Gber dals sie auch thun aư séiñe Hülfe Verzicht leisten müsse, wenn neue üble Zúfălé dataus erfolgten', und diese Worte die Tochtet vernahth, wurdé sie vodn Konvulsfionen befallen. Dia die Mitter ihr Getehrei horte, eilte sie trotzig von Mesmiè r'h fort, rifs die Tochter dem zui ihrem Beistände herbeigéeilten, als Kranker in dem Hause sich mitbè findenden Grafen Pellegrini, wathend weg, tabersehütete sie trint den Vorwarf, im Elnverstaihdnifs mitit'dēn Bewolinern dieses Hauses zu seyn, und warf step wie rasend nit tem Kopfe gegen' die Mauer. Man denke sich diesen grausenvollen Aúftritt, der nicht der einzige blieb',' denke sich den Zustand, worn irit tites magnetisoh'Buzandelte sich befindet, welche sich'durch Oahk Barkeit und efine eten so gerechte als ithtutiliche Anhănglichkeit ihrem Arzte, der ihr das

Gesiécht wiedergab; verbunden fuhlr - und solctió Behandlung.
:. Was erfolgen nuiste, erfolgte! Alle 'fruheren
Zưfälle der Unglthekichen : hráchén wieder hervor: Ne'smet eilte'zu ihiret Hulfe zn ihr, die Mutter warf'sichi,' fhï̀ daran zu hindern, Immer noch in Wuth duff 'hom,' und 'abersehattete ihn mit béleidigenden $\mathbf{R e}$ den: ${ }^{[7]}$ Et entertite "sie durch die Dazwischenkunft von elhigen Persorien seiner Fatnille; und năherte sictr flirer Tothtef, um Thr beizustehen. Währent diesed Beschătigung'vernahmin er adfs tieute èin wathéndes Ge śtirei, und wildérihofe-Anstrengúngen, die Thäré dés 'timmers," utorin er sich befand, bald zu öffnes und bald zuzuhalter. 'Es war' der Vater, welcher, Fon jenem Auftritt behachrichitigt, dent Degen in der Hard in das Haus gekommen war, und mit Gewalt in das Zimmer eindringen wollte, "worarr ein Bedienté ihn zu hindern'suchte. Mah entwaffnete endich die: sen Wothendén," und er'verliéfs das Haus, nàchdem' er tausendBelédigungén gegeñ M e $s m$ er'n und dessert Familie ausgestofsen hatte. "- Von der andern Sette war die Frau in Ohthacht gesunken; Mesmer liefs fir die nôthige Hailfe angedeilhen, und nach eingea Stunden verliefs auch sie das Haus. Aber ihre unglälkiche Tochter wurde von'Eforechen, Krämpfen und Raserieiein befallen, welche sich bei dem geringsten Geräsch, besonders'beifith Gelänte der Glocken; in dem furditbarsten Grade wiederholten. Ja, sie war sogar dudrch den heftigen Schlag an den Kopf,' den sie durch ilire Mutter erbalten, in thre erste

Blandbeit zurückgefallen, und Mesmer furchteto eine Gehirnverletzung.
ar. ©ies waren die fior den Arzt und die Kranke glech h traurigen Folgen jenes Auftrittes. Es wäre ein leichlues gewesen, dafs durch Zeugen dieser Vorfall auf der Stelle gerichtulich festgestellt worden wäre; hätte, nur nicht Mesmer einzig und allein damist an, thun gehabt, die arme Kranke, wo möglich, zn retten, - Vergebens vereinten sich seine Freunde, ihm die Undankbarkeit dieser Familie und die unfruchtbaven Folgen seiner Bemuhupgen worrustellen; er beharrta ąuf seinem ersten Entschlufs, umat hätte sich glaaklich gepriesen, die Feinde der Wahrheit und seiner Ruhe durch Wohlthaten za aberwịndeṇ...
ㄷ. :Man kann leicht, permuthen, da§s: pach salchen Schritten der Sekretär Paradis nicht mulsig blieh So braehte er es durch die grausamsten. Verläumdungen dahin, dafs Mesmer durch, den, Kreibarzt Ost eivent won Störk als erstem Arat geschriebenen Befebl, datirt Schäğbrunn den 2. Mai 1778, erhielt: ${ }_{n}$ Diese Gaukelej (wie man sich ausdrackte) za „endigen, und die Paradis ihrer Familị zurüfk; as zugeben, sopald er dies ohne Gefahr thun :au könnep v.glaubta.4

Man denke sidh Mesmer's Erstaunen, auf diese Weise von demselben Manne, dem beruhhmten Störk nămlich, sioh auf das wegwerfendste und beleidigendate behandelt zu sehen, dem er zuerst sieh offen mittheilte, der ihm andlich den Nutzen und dia Wichtigkeit seiner Eptdeckung zugestanden hatte. Von ihpm
mifste Mesmer athnehin als unbesoboltenes Glian der Fakniltät Schutz erwarten, und noch mehr, da er ihn sonst seines Wohlwollons und seiner Achtung hructertmal versichert hatte. Naturlich konnte sein Antwort auf diesen Befehl keine andere seyn, als dafs: die Kranke nicht in dem Zustande sey, ohne Gofahr transportirt zu werden.

Die Gefabr des Todes, worin sie schavobte: brachte ihren Vater zu einiger Überleguag. $\mathbf{E r}$ ging durch die, Vermittelung von andern achptharen Persor nen. sogar Mésmer'n an, seipe Tochter nicht $2 u$ verlassen; und unter der Bedingang verstand diesor sich dazu, dafs weder jener noch seine Frau weitor-seig Hous beträten, - Wirklich brachte es Mesmen nun auch innerbalb;9 Tagen dahin, dafs die Krämpfe und andere Zufalle gazalichn nachliefsen; aber die Blind beit blieb dieselbe.

Aber auch: diese verschwand wieder inmerhalb, 15 Tagen, und es stellte sich das Organ so wieders her, wie es vor 'jerien Zufall war. Hiermit warden noch is Tage Unterrioht und Übung verbunden, um die Gesundheit zu vervollkommnen und zu befestigen, Man aberzéugte sich aufs neue vielfältig von der Wio: derherstellung. Der Leëbarzt Ost war auf das Verlangen des Paradis, Geuge dieser Behandlung, ind benachrichtigte ihn' selpst von dem. gluacklichen Forth gang, worauf diespr an Mesmer's: Frau far ibra mitterliche Sorgfalt ei Dankschroiben erliefs. Glei: phernafsen schpieb er!auch an Mesmer'a ellbst und

\#\#m Nie Tochter zurückzugeben, weil er gesonnen séy, sie mit sich auf das Land zu nehmen, damit sio det frischen Luft genösse; so oft es wegen ihres Unterrichts zum Sehen, um desisen Fortsetzung er bat, noch nöthig seyn würde, wolle er sie schicken. -5 : Gutmathig glaubte diesen Angaben Mesmer, und sandte die Tochter am 8. Jun. zurack. Schori am andern Morgen aber erfuhr er, dafs die Familie zu Verbreiten stiche, site sey immer noch blind und mit Krämpfen behaftet; 'ja sie sogar dazu zwănge, sich so anzuistellen. Obgleich viele, welche sich vom Gegentheil therzeagt hatten, sich dagegen setzten, so gelang es toch, trotz den geltigsten Zeugnissen wie denea der Kaiserl: Hofräthe Spielmann, von Molitor und for' U'mlautr', des kaiserl. Leibarztes, des von Butanger, von Heufeldy der Baronen von Colnbach und von Weber, welche fast taglich der 'Beftrandlung beigewohnt hatten', die Wahrheit zu ünterdrücken.
si:"Wir glauben über dieser Fall zua Mesmer's dofliger Réinignng von den schmǎhlichisten daraus er* wachsenen Beschuldigungen ein neues Licht verbreiten züu künnen, wozu eine merkwolirdige Erfahrung dié Hand bot. Man erinnere sich des Falles (im Februarheft des' vor:'Jahrgangs S. 263), da der hiesige Pelzhändler Lö w̛e seit lănger als 9 Jahren am schwarzen Staare blind, und schon bejahrt, während der von uns unternommenen magnetisetien Behandlung, an: zwei hintereinandèr folgenden :Donnerstagen auf das allervollkommenste sein Sehvermogen far diese beiden

Tage, in der vierten Woche der Behandlang; wieder erhielt, nachidem zuvor das krankhaft veränderte imi Organischen des Auges völligi in die natarliche Ordnung zurückgekehrt war. Hierdurch war also neuerdings die aufserordentliche Wirkung auch bei langer Lahmung des Augennerven erwiesen. Man hat also um so weniger Grund, gegen das wirklich darch Mesmer erlangte Sehvermögen der Paradis einẹ Zweifel $\mathbf{z u}$ hegen.

Dafs eine solche auf die feinsten Umänderungen beruhende Wiederherstellung aber auch gerade durch die feinsten innern Bewegungen, durch Gemäthsaffekten, leicht vernichtẹt werden könne, ist leicht eim zusehen. Die obige. Krankengeschichte hat es auch an der Paradis bewiesen. Die Wiederherstellupg gelang indefs zum zweiten Male, mit ihr wuchs ${ }^{\prime}$ jdoch die Gefahr solcher Eindrücke. Mesmer gap sie in voller Gewifsheit ihrer Herstellung freiwillig zurück - wärde er dies gethan haben, wenn er: nicht selbst davon aberzeugt gewesen wäre? - Mạn wollte Betrug - war es dies, so war Mesmer'n mit jener Abscheu erregenden Sżene der Weg geöffnet, sich gänzlich aus der Schlinge zu ziehen : die Ältern selbṣt hatten der Kranken die heftigsten Zufälle verursacht, den |Rückfall bewirkt; er gab sie nun zurück, und konnte behaupten: „sie hat gesehen, und durch eure Schuld sieht sie nicht mehr, ich befasse mich nicht weiter damit.": Er that es nicht, er widmete ihr die gröfste Sorgfalt, ind gab sie zurack, in dam Augen-
blick，da alles sich von ihrem Sehverıng̈gen aufs neue riberzeugen muffte．
$\therefore$ Nup denke man zurlick，an alles wàs vorgegan－ gen war－mit welchen Gefahlen，bei der natürlichen Schwwermuth von Jugend an，wird die Geheilte den Mann verlassen baben，der bisher gleich einem Schutz－ gott neben ihr gestanden hatte，umi nun in das älter－ liche Haus zuruclezukehren，aus welchem während ihrer Behandlung so viel Verunglimpfung，welche sie selbst unzertrennlich mit ihrem Erretter betraf，aus－ ＇gegangen war？－Welohe Proben，roh und heftig ＇und zweifelnd，wird man mitt der leicht Beweglichen nicht angestellt haben？－Oder am Ende konnte －tuch selbst die Nähe von Mesmer，d．h．seine dann fortwtihrende magnetische Einwirkung auf das．in jenenn Augenblick aufs neue nach so vielen Stürmen wieder erlangten Gesicht，nothwendig seyn，um das Auge cordentlich gebrauchen zu können．－Geñug alles zusammengenommen darf es nicht．Wunder nehmens， wenn etwa ${ }^{\text {／die }}$ arme unglückliche．Kranke wirklich wieder in Bindheit zurackgefallen wäre．Und darin ist vielleicht Mesmer，mit Recht aufgeregt durch eine so schwarze Undankbarkeit，zu weit gegangen， wenn er seinen Beleidigern zutraut；die Kranke zur Verstellung gezwingen zu haben，falls er nicht，was doch möglich ist，gute und uberwiegende Orunde dazu that．Gewifs ist es mindestens，zumal durch den won uns beobathteten Fall，dafs ein：amaurotisches Auge durch den Magnetismus vollkom＝ men sehend gemacht werden kiann－wenn
abet/die China eingewurzelte Fteber hebt, und es kommt hernach ein Räckfall, ist sie nicht immer noch eben das Mittel, welches doch das Fieber gehoben hat? -

Genug, kein Zweifel - Mesmer hat die. blim de Paradis sehend gemacht, und er ist dafur mis dem schreiendsten Undank von einer Familie belohnt worden, die er mit Wohlthaten aberhảuft hatte, and es ist gerade dieser Fall far die Realität und die Hobest von Mesmer's Erfindung glänzend und entscheidend. So geht ein verborgener von der Zerstorung unkenntlich gemachter Schatz oft nach langen Jahren erst herrlich, rein und erfreulich aus Trammern hervor, welche mit Giftpflarzen uberwachsen sind, worim Molch uad Schlangen genistet haben.

Trotz allen jenen Widerwärtigkeiten setzte Meomer, während der letzten 6 Monate des Jahres 177\%, die Kur der andern beiden angefuhrten Kranken fort, von denen die eine einen noch weit bedenklichern $\mathrm{Zw}^{-}$ stand der Augen hatte als die Paradis. So wurden auch noch andere Kranke mit Erfolg fortbehandelt, besonders ein Mädchen von 9 Jahren, Namens Wipior, das auf dem Auge ein Staphylom von karthlaginöser Natur hatte, welches das eine Auge völlig des Sehvermñgens beraubte. Diese Exkreszenz löfste sich dergestallt bei der Behandlung, dafs die Kranke von der Seite mit diesem Auge lesen konnte, und nur noch ein leichter Flecken auf der Mitte der Horatiayt zurlickblieb, der wohl ganz würde verschwunden seyn, wenn die Umstände nicht die Behandlung unter-
brochen hätten.e: - Müde so vieler Anstrengung zwölf Jahre hindurch, noch mehr aber bei der stets fortgesetzten Erbitterung seiner Gegner, glaubte Mesmer, ohne von seinen Untersuchungen und Bemühungen eine andere Genugthuung als die, welche kein widrig Geschick zu rauben vermag, mit Recht alles gethan zu, haben, was er seinen Mitburgern schuldig war, und überzeugt, dafs die Zeit kommen müsse, wo man ihm einst Gerechtigkeit widerfahren lassen werde, entschlofs er sich zu seiner nöthigen Erbolung zu reisen. Um indefs, so viel es von ihm abhing, dem Vorurtheil und allen Mnschuldigungen quvorzukommen, richtete er alles so ein, dafs während seiner Abwesenheit, die beiden oben erwähnten Kranken in seinem Hause bleiben konnten, damit ihr Zustand in jeglicher Zeit zu Steuer der Wahrheit festgestellyt $\quad \mathrm{zu}$ werden vermöchte. Acht Monate lang nach Mesmer's cibreise von Wien blieben sie daselbst, und Kamen erst auf hühere Anweisung aus dem Hause.
$\therefore$ So verliefs der Entdecker einer grofsen Naturkraft, welche er durch sein sinnvolles Nachdenken, durch grofse Kenntnisse und eine heldenmüthige Beharrlichkeit iy der Anwendung sich zu eigen gemacht hatte, die Stalt, wo er auf das grausamste verkannt worden war, und das Vaterland, Wer will es ihm verargéna, wenn er, wie jener Römer, den Staub von seinen Fiulsen schưttelnd, gesprochen hätte: ne ossa quidom habebis,
(Die Fortsetzung folgt.)

## II.

## August Gottlieb Richter.

Biographische Skizze.

Eis ist eine sonderbare Neigung der Menschen, dem wahren Verdienst mehr Gerechtigkeit widerfahren zu lassen im Tode als im Leben. Von dieser traurigen Regel hat Richter eine Ausnahme insofern gemacht, dafs man auch im Lèben allgemein von seinem Werth als Arzt, Lehrer und Schriftsteller durchdrungen war; aber man wird dennoch jetzt, da wir ihn verloren haben, erst ganz erkennen, wie hoch er stand. Er war der Erste, welcher Medizin und Chirurgie in gleicher Ausbildung mit gleicher Neigung in seinem Wissen, in seiner Ausübung, in seinen Lehren verband; er war wohl der einzige, welcher dieses in so bedeutendem Grade vollbrachte. Und so blieb; was Er war, nicht auf ihn allein beschränkt, wie denn dies niemals bei wahrem Sein dessen was man ist geschehen kamn, er hat gewirkt, wie Wenige, durch mündliche und schriftliche Lehre, durch That und durch Beispiel. Seine im ganzen Vaterland, in England, Frankreich, Rufsland, Dännemark, Schweden, ja in Ungarn und der Türkei weit verbreiteten

Schaler müssen in ihm einen Lehrer verehren und nun betrauren, welcher eine Gabe des Vortrags hatte, dals dessen unbefangene Klarheit alle ansprechen und ergreifen mufste. Die Keime, welche er zur rein beobachtenden ächt hippokratischen Einsicht in so Viele gelegt hat, werden der Kunst reiche Früchte tragen, noch aufser denen, welche schon gewonnen worden sind. Seine Vorlesungen allein würden ihm, dem Lehrer, einen unsterblichen Namen erworben baben. Aber er könnte des Ruhms entbehren, und es bliebe ihm genug fur seinen Namen als Schriftsteller abrig. Wer kennt und besitzt nicht sein Werk uber die gesamnte Chirurgie, sein Werk aber die Brüche, seine Chirurgische Bibliothek, seine vermischten praktischen Schriften, und seine in klassischem Latein geschriebenen Faszikeln? Hätte er aber auch niemals eine Feder angesetzt - der preiswürdige Name des grofsen Arztes, des grofsen Wundarztes würde von Tausenden, durch ihn gerettet, ausgesprochen, dennoch zur Nachwelt abergegangen seyn. So hat or mit einer dreifachen Krone seine Schläfe bekränzt.

Zu Zörbig in Sachsen, woselbst sein Vater als Prediger stand, war er am 15 . April 1742 geboren, und erreichte demnach ein Alter von 70 Jahren, da er am 23. Julius d. J. um 6 Uhr Morgens in Göttingen verşchied. Sein Vater gab ihm eine gute wissenschaftliche Erziehung, und schickte îhn nach Göttingen, woselbst er Medizin und Chirurgie studirte, und an seinem Oheim, welcher daselbst Professor war, eino
grofse Statze fand. Diegern gelehrten Manne hat er die Richtung seines Lebals zu danken, denn derselbe brachte es dahin, dalf er kaum zum Doktor promovirt, schon Professor extraord. 1766, also im 24. Lebensjahre wurde, und von der Regierung unterstitzt, noch ehe er sein Lehramt antrat, eine Reise durch Teutschland, England und Frankreich unternehmen konnte, auf welcher er die Hospitäler kemnen lernte, und zu seimen nachherigen Erfahrungen gleich einen tuchtigen Grund legte. Zurackgekehrt ting er sogleich seine Vorlesuungen sowohl im medizinischen als chirurgischen Fache an, und abte seine Kunst in beiden Richtungen mit grofsem Oläck auis. Besonders berühmt machten ihn seine Augenkuren, und wenn Fiele ihn blofs als einen grofsen Okulisten kannten, so kannten ihn viel Mehrere als grofsen Chirurgen aberhaupt, eben so Viele als grofsen Arzt, und noch viel mehrere als Arzt und Wundarzt zugleich. Seit 1770 war er Mitglied der Königl. Akademie der Wissenschaften in Göttingen, in welcher er mit deu andern grofsen Männern jedes Fachs, welche diese gelehrte Stadt zählte, als Schriftsteller glănzte. Nicht keicht kann ein Offentlicher Lehrer sich ruhmen, mit solchem Beifall gelesen zu haben. Aber sein Vortrag, immer frisch und jugendlich - eigen andern Ausdiruck zu finden möchte schwer seyn - war wirklich einzig; ohne Schmuck der Rede fesselte er die Aufmerksamkeit der Zuhörer durch das-bildliche Datstellen der schwierigsten und trockensten Gegenstande ungwiderstehlich auf eine bewundernswürdige Wei-
se. *) Diese grofse Gabe hat er bis an sein Ende behalten. - Den Tag, da krank wurde, hatte er schon das Heft zurecht gelegt, um in daśs Kollegium zu gehen, und die in der vorhergegangenen Stunde 'angekühdigte Lehre von der Behandlung der Pocken quseinanderzusetzen, als er sich doch zu unwohl fühlte. Es ist ein gutes Zeichen - wir werden dieser Lehre nicht mehr bedürfen; so war der Augenblick denn gewählt! - Die bedeutende Anżahl seiner Zuhürer folgten dem sehr feierlich eingerichteten Begräbnifs.

Nicht ohne Rührung glauben wir es sagen zu müssen, dafs das letzte, was er in seinem Leben gelesen hat, die treffliche Schrift uber die gastrischen Fieber seines Sohnes, war, sowie auch das Askläpieion, wobei zu bemerken, dafs alles, was darin über den Lebensmagnetismus vorkam, ganz besonders seine Aufmerksamkeit auf sich zog.

Eine genaue Biographie in Hinsicht der literarischen Bildung besonders und des Wirkens dieses grofsen Arztes würde eben so erfreulich als lehrreich seyn, und gern hätte der Herausgeber den verehrten Manen seines unvergefslichen Lehrers ein vollkommneres Opfer gebracht, als diese Skizze.
*) Wir können einstweilen die bevorstehende Herausgabe des Manuskripts der gesammten Therapie aus dem Manuskript des Verstorbenen durch dessen Sohn ankïndigen. ' Müchten doch auch alle übrigen Manuskripte bald öffentlich mitgetheilt werden, gewifs jedem wahren Asklieipiaden ein höchst erfreuliches Geschenk! -

## III.

## Afor $\boldsymbol{f} \boldsymbol{r} \boldsymbol{r} \boldsymbol{r} \boldsymbol{n}$.

## 51.

Abführungsmittel in der Ruhr wirken nach ihrer Weise eben das, was reizende Dämpfe in der Peripreumonie. Was hier die Sputa sind, sind dort die blutig schleinnichten schmerzhaften Stühle - so wenig man also jenee durch aufreizende, sonach Entzündung vermehrende Mittel in den Lungen selbst erzwingen kann und darf, eben so wenig täfst sich auch die Ruhr, wie viel gastrische Zeichen sie immer haben mag, durch Abführungsmittel heilen.
52.

Der Anfang aller Eptzändung ist mit der Steigerung der Nerventhätigkeit verbundens die negativen Nerven werden zu Sinnesnerven der ersten Stufe. Darum ist es, sabald der Kranke einer innern Theil fohlt, das sic̣herste Zeichen von der beginnenden Entzündung.

$$
53
$$

Der Unterschied zwischen akuten und chronischen Krankheiten beruht darauf, dafs erstere nicht rastende kritische Zustände und Bewegungen haben, und durchlaufen bis zu einem gănzlichen Ausgang, in

Ietzteren dagegen sich ein solcher kritischer Moment fest gestellt und ausgedehnt hat. Nun aber bedingt auch er wieder andre kritische Erscheinungen, die aber denselben Charakter behalten, daher in längern Zwischenräumen sich folgen und inmer feststehen. Dals akute Krankheiten in chronische abergehen, dafs chronische Krankheiten durch akute wieder geheilt werden, ist also sehr erkJärlich. Ja man könnte sagen, ehe nicht die Krankheit, welche chronisch war, zu einer akuten geworden, kann sie nicht geheilt werden.

$$
54 .
$$

Wir sind noch weit entfernt von der Heilung der Nervenkrankheiten, und der Gemüthskrankheiten, wenn wir sie nicht als feststehende kritische Momente betrachten. Verschwinden können sie nicht, sie mässen durch Vervollständigung ihrer selbst, durch eine Reihenfolge ihrer eigenen Phänomene, durch Umänderungen, welche in kritischen Bewegungen und Ausleerungen sich darstellen, gehoben und getreilt werden.

$$
55
$$

Ein jeder Krampfanfall hat seine kritische Ausleerung, sowie er selbst Krise ist. Ehe jene nicht eintritt, kann diese sich nicht beendigen.

## 56.

Jede Krise stöfst einen vom Kreis des Organischen sich abscheidenden Stoff aus, welcher bei dea wildesten Bewegungen die Hauptrolle spielt. Meist ist die-
ser Stoff, wad der ganze Prozefs den Ausscheidung zwar sinnlich wahrnehmber, das ist aber nicht immer der Fall.

$$
57 .
$$

Wer in und uber der Organisation, welche sioh sinnlich 2war, doch immer nur in Äufsern, - erkennen läfst, noch eine andre tausendfach beweglichere zu denken, zu begreifen vermag, dem wird niomals eine Äufserung, wozu das menschliche Leben in den höchsten Momenten fähig ist, befremdend vorkommen.

> 58. .

In den Nervenkrankheiten läfst sich eine uber der ganz gewöhnlich wahrnehmbaren stehende Organisaltion besonders erkennen. Welche Bewegungen, wrolche Wechselbeziehungen im'Ganzen und Einzemen! Wie sehr zeigt sich alsdann die Abhängigkeit des Körpers von allem, was uns zunächst, und selbst in weitenı Kreise umgiebt! Hier können wir klar einsehen, dafs keine Veränderung der Dinge in ihnen und ihrea Wechselverhältnissen statt finden kann, welche uns gatnzlich gleichgultig seyn könnte. Es ist meist nichts anders bei solchen Nervenzuständen in diesen Eindrücken; als dafs nur alles nach vergröfsertem Mafsstabe vorhanden ist.

$$
59 .
$$

Die Lïchthlendung gans im Ianern der Sehnerven bei Amaurotischen, das Sausen in den Ohren bei Tauben, sowie das Kitzeln und Kribbeln in gelähmten

Oliedmafsen, ist immer eins und dasselbe - die im Innern fortwährende Thätigkeit des Sinnes, welchem nur die Wechselbeziehung mit den äufsern ihrer Natur gemäfs auf ihn einwirkenden Bewegungen benommen ist.

$$
60 .
$$

Gleichwie die Lichtstrahlen von den Gegenstianden sich kreuzen, so kreuzen sich die Sehnerven; so erscheinen sie als zwei plastische Lichtstrahlen selbst. Wenn nun die Gegenstände durch die erste Kreuzung verkehirt auf die Netzhaut im Auge geworfen:werden, so fragt es sich: ob sie nicht eben in der zweiten Kreuzung im Sehnerven sich wieder so stellen, wie sie wirklich sind? Fragt man: warum sieht man doch das verkehrte Bild des Gegenstandes gerade? so kann man eben sowohl fragen: was soll die Durch'kreuzung der Sehnerven? -

## 61.

Das unwillkihrliche Zucken und Bewegen eirr zelner Muskeln ist nichts anders als ein Deliriren des bewegenden Nerven; dauert es fort sich feststellend, so wird es zum Wahnsinn. So verhält sich also blot fses Zucken und wirklich ausgebildeter Krampf zu einander in den bewegenden Nerven, wie Deliriren und Fantasiren sich zum Wahnsinn in der Gehirnthätigkeit verhält.

$$
62 .
$$

Sowie die Sinnes- und Bewegungsnerven der unmittelbarste Ausfufs des den höhern Geistesverrichtun-
g̈en vorstehenden Gëhirnorgans sind, so mîssen auch alle Veränderungen und krankhafte Äufserungen dersellen die angemessenste Andeutung für die Krankheiten dieses höhern Organes seyn. Dies ist ein weites Feld, def Samen ist durch Mesmer gestreut, die Ärndte wird bei treuer Pflege nicht fehlen.

$$
6.3 .
$$

Gift ist nur das, was sich nicht in irgend einem organischen Gebilde der organischen Nasse gleichstellt, sondern darin als ein fremder Stoff storrend, sonach vernichtend sich aufhält. Daher kommt es, dafs dérgleichen Körper in verhältnifsmäfsig geringer Dose, beim Durchgang von den gröbern Bildungen festgehalten, keine merkliche Störungen machen, ja oft zu wohlthătigen Umänderungen Veranlassung geben, .Es ist thörricht, nicht erkennen zu wollen, dals der Begriff vom Gift eben sowohl dus Quantitative als Oualitative in sich fafst - ewig zieht man mit beengenden Definitionen aus's aber so lâfst das Gift sich iicht fangen - es'list todtent, es ist heilend - es ist eine zum Kreis sich négende Linie.

## 58


Kritische Anzeigen.

มוּוֹוּ
I.

Grundzithge einer Physiologie und Physik des animatischen Magnetismus; vom Dr. Ernst Bartels, ordentl. Prof. der Medizin u. Physiologie zw Breslem. Frankfurt am Main bei Varrentrap u. Soha. 1812. S. 203. kl. 8. ${ }^{\text { }}$ )

$$
\text { Dr. } \quad \begin{aligned}
& \text { Vom } \\
& \text { ricke. }
\end{aligned}
$$

Nebst Anmerkuagen vom Herausgeber.

Mit inniger Freude muls jetzi jeder wahre Naturfreund, jeder nach einem höhern Standpunkt strebende Arzt, auf die neuere Geschichte des animalischen Magnetismus hinblicken, wenn er sieht, mit

[^3]welcher 'Thätigkeit, mit welcher innern Kraft derselbe unter uns, und zwar unter uns Teutschen, auftritt, um sein uraltes Recht, vom ersten Menschengeschlecht beginnend, zu vertheidigen und zu behaupter. Er ging dabei mit offner Stirn und geradem Sinn seinen Feinden entgegen, und man hätte glauben sollen, alles wärè zerstäubt.: - Aber keinesweges! Gerade dies offne, gerade: dies freie machte ihn verhafst, und statt mit gleichen Waffen gegen ihn $2 a$ kảmpfen, nahm man zu Hinterlist, zu schändlichen Kabłlen seine Zuflucht. Man wähnte ihn gedemathigt, unterdruickt zu haben - wie kann aber ein ewiges Naturgesetz in seiner Grundfeste nur erschattrit, viel weniger umgeworfen werden? - Männer, rechtschaffen und gelehrt, auf die Teutschland stolz ist, sind jetzt seine Beschätzer vor der tumultuarischen Menge; ihre angelegenste Sorge ist ihn dieser so rein, makellos und klar zu geben, wie seine Ur- / oinfachheit selbst -und so wird und mufs er bostehen.

Seinem eigenthümlichen geistigen Wesen nach, wie dies mit der Anerkennung des höchsten Prinzips puch immer der Fall war, sollen alle diejenigen, die früher ungläubig, nach vorgegangener Selhstprafung seine eifrigsten Verehrer werden und ibn seine gebuhrende Achtung beweisen, den Magnetismus höher als alles andre schätzen.

Herr Prof. Bartels erklärt in der Vorrede ge:. nannten Werks' dafs er erst allmählig, durch sein abriges physiologisches Studium zu dem Standpunkt
gelkommen sey, von wo aus er ìns Innere dieses Heiligthums eindringen konnte. Und da möchte Rez. fragen : ob es denn auf einem andern Wege eigentlich mögЏich sey, dies geistig - physiolngische Element in seiner Höhe kennen zu lernen? Ob anders als durch solche Vorbereitung? - Ist es vielleicht damit abgethan, einè Hellsehende zu betrachten und anzustaunen, um sich gleich enthusiastisch für oder hartnäckig wider dieselbe 'zu entscheiden? Giebt es im ganzen wissenschaftlichen Gebiet ein interessanteres Feld als dieses, wo die Frage: das wie und warum? uns so sehr ergireift? Und hier solten blofs unsre Sinne ihren Spielraum haben, während der Geist ruhig denselben zusieht? - Sehr trefflich," dafs wir daran eriment werden, uns nicht ans Lesen zu begeben, bevor wir die Buchstaben nicht kennen! - -
T. Dieser Grundrifs sollte dem Verf. zu Vorlesungeri dienen. Es schien demselben am bequemsten die Hauptsätze besonders auszuzeichnen und mit Nummern zu versehen, die Zitate und Anmerkungen aber; sówie die ausfuhrlichèrn Erläuterungen jedesmal beizufitigen, Er legte, bei den zoomagnetischen Erscheinungen und Zuständen; Kluge's Werk (Darstellung des animalischen Magnetismus. Berlin 18 I 1 . bei Salfeld) zum Grunde. Es ist also solches gleich einem Kommentar zu jenem Werke zu betrachten. Was Kluge für den praktischen Theil der Ärzte bestimmte; liefert der Verf. für den mehr wissenschaftlichen Theil derselben; und so sind beide Werke eine Art von Verein, obgleich jedes besondere ein für sich bestehendes

Ganze ausmacht．Eine höhere Theorie zur hähern Praxis！－

Es ist in zwei Hauptabschnitte abgetheilt： 1．Übersicht der zoomagnetischen Zustände und Er－ scheinungen．2．Theoretischer Versuch über Zoo－ magnetismus．

Wir wollen nur das uns wichtig scheinende her－ ausheben，da wir bei einem vollständigen Auszuge manches von Kluge und andern schon gesagte wie－ derholen müfsten．

In der Einleitung finden wir einige Ileen aber Seele，Schlaf und thierische Elektrizität，worauf wir nachher im einzeln wieder zurückkommen．

Der Verf，schlägt dabei den Namen：Zoomagne－ tismus̀ vor，um statt Lebensmagnetismus，nicht ein Wort aus zweierlei Sprachen zu haben，und weil ani－ malischer Magnetismus allerdings nicht genägend ge－ nug ist．Doch bemerken wir，dafs Zoomagnetismus
 Geschöpf，Thier，liegt und also animalischem Magne tismus ziemlich gleich käme．－Der Pater Kir－ cher（in seinem Magneticum naturac regnum，sive ett． Amst．1779．）narate schon den thierischen Magnetis＊ mus：Zoomagnetismos，insofern er auch einen Magne－ tismus der Pflanze，der Metalle，der Medikamente， der Musik，der Liebe u．s．w．annahm，und unter je－ nen die ganze animalische Welt verstand．Dieser，hat－ te sogar wieder verschiedene Gattungen，als den des Krampffisches u．s．w．Bedienten wir uns doch ein
far allemal des Worts: Mesmerismus, ${ }^{2}$ ) so wäre der Streit auf einmal geschlichtet, und wir brauchten uns nicht, wie Sophisten, um Würter zur streiten.
I. Übersicht der zoomagnetischen Zustände und Erscheinungen.
Der Zoomagnetismus ist (in so weit man ihn auf menschliche Individuen bezieht) ein eigenthümliches Wechselverhältnifs zweier Individuen, wobei das Nervensystem des einen, vermöge allgemeiner Eińwirkung des andern, in eine, unmittelbar das Verhältnifs des Ganzen betrachtende und an sich nicht krankhafte, Umstimmung geräth.
1 In dieser Erklärung vermissen wir das Empfangende des einen Nervensystems und das Gebende des andern. Es ist blol's die Rede von Einwirkung, von Umstimmung uṇd nicht von Übertragung. Diese Umstimmung wird aber dadurch eben bedingt. Durch den Galvanismus geschieht auch eine Umstimmung; und wenn durch den Vordersatz, das Verhaltnifs des Ganzen betreffend, dem vorgebeugt werden soll, so ist damit doch nicht genau der Unterschied bestimmt; man mafste denn das Wechselverhältnifs zweier Individuen dahin rechnen.
„An sich nicht krankhafte Umstimmung. " Wie ist das zu verstehen? Jede Umstimmung irgend eines

[^4]Systems ist an sich, als Umstimmung, als Wirkung schon krankhaft. Wenn es auch gerade nicht Krankheit ist, so ist es doch immer eine krankhafte Affek. tioṇ. Wir sehen ja das deutlich an den krampfhaften Zufällen während der Krise. Der Begriff scheint uns nicht deutlich genug gegeben.

In Hinsicht (S. 30) des Galvanismus als Verstärkungsmittel, worthber die Meinungen und Erfahrungen noch getheilt sind, kommt vielleicht vieles auf die Art der Anwendúng an. Als Polarität erweckend und spannend, kann er wohl nur stürend in Beziehung auf den Zoomagnetismus wirken; würde er aber so angewandt, dafs er von seinen Apparaten, wie von der gewöhnlichen elektrischen etwas dem Individuum mittheilte, so durfte es leicht den Zoomagnetismus be günstigen (gleichsam als adjuvans dienen.) ${ }^{3}$ )

Aber kann der Galvanismus anders angewandt werden, als vermöge seiner Polarität, möchten wir fragen? Wird er nicht durch Polarität bedingt? Haben ihn die Magnetiseurs, die ibn als Verstärkunge-
3) Diese ganze Sache wird klar, sobald der Galvanismus als mit dem Elektrizismus einen Cegenpol bildend, welche vom Mineralmagnetismus, als ersté ausbrechende Thätigkeit, bedingt werden, betrachtet wird, und nur in der allgemeinen hühern Beziehung alle diese Kräfte sich im Lebensmagnetis. mus verlieren. Sie müssen den organischen also, je nachdem er sich! mehr verallgemeint, oder absondert, bald verstarizen, bald storen, daher bald echickliche, bald unsohickliehe Konduktoren seyn. Der Herousgo
mittel anwandten, anders als so angewanidt? Wir wünschten, der Hr. Verf, zeigte uns den Weg, wie wir ihn als nicht Polarität erweckend anwenden sollten!

Man kann den magnetischen Zustand in physisch und psychisch-magnetischen eintheilen. Es versteht sich, dafs beim physisch-magnotischen Zustande das Bewuftseyn aflizirt seyn kann; dieses mufs sogar in der Regel der Fall seyn, selbst beim untersten Grade jenes Zustandes, wenn er sich auch nur erst in gewissen Gefuhlen äufsert. Umgekehrt findet der psychischmagnetische Zustand auch nie statt, ohne Affektion und Veränderung des negativen Organismus: Die Seelenthätigkeit schliefst der physisch - magnetische Zustand nicht von sich aus; sie ist dabei in ihrem nach aufsen wirkenden Bewulstseyn entweder ganz frei oder zum Theil oder gänzlich gehemmt, im psychichmagnetischen Zustande ist sie zum magnetischen Bewulstseyn erwacht.

Geht ein gewöhnlicher Schlaf (S. 36) dem eigentlichen magnetischen vorher, so kam es dem Hrn. Verf. vor, dafs er•dem letztern Abbruch thue und ihm eine leichtere Erweckbarkeit mittheile.

Wir sahen das nie. Im Gegentheil glauben wir, dafs jeiciesmal ein gewöhnlicher, insofern er mit dem pächtlichen eine grofse Ähnlichkeit hat, dem magnetischen Schlaf vorhergeht,' er mag auch noch so kurz und wenig wahrnehmbar seyn. Dauert et länger, so kann der Magnetiseur ihn sehr zu seinem Vortheil be-
nutzen und ibn fimmer fester und tiefer zu dem magnetischen uberfuhren, wie wir mehrmals wabrnahuen. 4)

Unrichtig ist es, wenn ohne genaue Bestimmung gesagt wird, das Bewufstseyn im einfachen Somnambulismus sey ein gewöhnliches; denn der Art nach, wie darin seine besondern Verrichtungen vollbracht werden, ist es doch sehr ungewöhnlich und sonderbar; aber freilich nimmt in diesem Grade die Seele noch nicht jenen höhern Schwung, zu dem sie sich in dem folgenden erhebt.

Die vermehrte Röthe (S. 38) und Wärme beim ersten Grad ') darf man nicht als Regel ohne-Ausnahme annehmen. Der Verf. sah selbst bei exoitirewder Methode, die abrigens von guter Wirkung war, Blässe, Kähe und selbst Kollapsus entstehen. Auch das Gefahl der Ausbreitung von Wärme von der Magengegend aus zeigt sich micht immet.
4) Man kommt bei den lebersmagnetischen Errocheinungen nicht mit Axiomen durch, eben weil es Lebenserscheinungen sind. Unendlich verschieders entwickelt sich der Schlaf, und das Schlafivacinen nach dem gewobnlichen Sinne des Schlafs ist aber kein Schlafein gewöhnlicher zu nennen, der nach der magnetischen Behandlung entsteht - denn er ist jagemacht, ist ein besonders bedingter Zu stand, ist eine Krise.' Nur das ist wahr, dafs ein Zustand, wenn er sich feststehend schnell aus gebildet hat, auch meist nicht in andern, wenif stens so schnell nicht ubergeht. Und dieses meinto wotl der Verf. unter jener angeführten Erfahrung.

Der Herausg.
5) Die Grade sind ziemlieh willkarlioh - seltem rein. Der मeirausg.
Julins 18 is.

- Rec. behandelte eine Kranke, wo diese Ausbreir tung vom Kopf anfing and zu den Extremitäten ging.

Selbst da (S. 39), wo der magnetische.Schlaf sich aus dem ihm vorhergegangenen gervöhnlichen entris wickelt (welches, wie wir eben sagten, immer ${ }^{6}$ ) gé ${ }^{\text {d }}$ schieht), läft er sich an der Verānderuig der Gesichtıśzïge und dem mehr jugendlichen Ansehn sogleich eitkennen; und auch dann ist die Empfänglichkeit gegen Gehöreindrücke wenigstens sehr viel geringer, als ih dem vorausgegangenen gewöhnlichen Schlaf.

Doch kann der Gehörsinn auch weit rezeptiver seyn und man darf dieses ja nicht zu den Erkenntnis: sen des magnetischen Schlafs mit aufstellen. Oft ist er so - docih giebt es mehrere Ausphhmen. Das einzige, fast immer konstante Unterscheidungszeichen von dem naturlichen und magnetischan Schlaf, ist bei letzterm das Aneinandergeschlossenseyn der Augcnlieder wie aneinandergelklebt. Es ist nicht leicht Jemandem möglich; auch bei aller Anstrengung, bęi verschlossenen Augen dergestalit, die Augenlieder int seindr Gewalt zu haben, dafs, ivenn man das obere in dic Hühe zieht, das untere etwas mitfolgt, der bei jedem magnetisch Schlafenden mehr oder minder doch immer der Fall zu seyn scheint. Dies alléin könnte uhs wohl

[^5]Der Herausg.
zur Erkenntnifs eines, fingiryen mpgnetischen Sqhlafịp fähren ${ }^{7}$ ).

Der Sehnerve (S.41) beim einfachen Somnambulismus ist nicht "wirklich geschwãcht, sondern nur sein freies Wirken nach aufsen ist unterdrackt. Könnten wir da nicht'besser und verśändliché sagen: 'das Organ ist da, aber der Sinn hat seine Direktion auf dasselbe verloren. (Später wird èr dénn auf die"Magengegend hingeleitet; dafs nachher auch eire Steigerung der Energie desselben Statt findet, ist gewifs.)
S. 42. "Sprachlusigkeit kommt in den ersten Malen des magnetischen Schlafwachens gewöhnlich vor." Gewöhnlich nun wohl nicht;'zuweilen freilich.: Rec. sah eîne Somnambule, wo die Sprache eine ganze Zeit fehlte und die blofs durch Bewegen der Hände und Finger zu antworten vermochte. Durcb verstärktes Magnetisiren des Halses und der Sprachorgane gelangte sie nachher za eitrer schönen, vollkommenen Sprache ${ }^{6}$ ).
7) Wir bestatigen dies;'aber durch den leicht zu erwerbenden Totaleindruck eines so ganz andera, nach innen gekehrten Zustandés lälst sich am bewährtesten der lebensmagneitische Schlaf ünter. scheiden. Der Hergusg;
8) Auch dieses hat unendliche Modifikationen. Man. che sprechen in einer Art des Schlafwachens, , worin sie ganz im Dunkeln sich befinden, fast gerade wie sie im gewöhnlichen Zustande leicht zu sprechen vermögen, dagegen wieder manche danp gar nicht, und erst wenn sie in hellere Zustande treten; vielo aber wieder in diesen letatern nur mit, Mähq und Anstrengung über ihre Sprachwerkzeuge gebieten


IT. Theoretischer versuch aber den 2 oo magetismus.
Der erste Grundsatz aller Erklärung dieses so neirkwürdigen und sonderbaren Zustandes und Thätigseyns besteht in der Annahme: dafs wirklich ein zwar feines und fur den gewöhnlichen Sinnenzustand unwahrnehmbares, aber doch materielles, Agens aus dem magnetisirenden in das magnetisirte individuum aberströme; und in letzterem die eigenthümlichen organischen und psychischen Vorgänge einleite. Die Grüde'sind: 1) der Magnetisirende mufs ein kräftiges Individuum seyn, er wird geschwächt ${ }^{9}$ ), wo im Gegentheil das magnetisirte Individuum an Stärke zunimmt; 2) das Gefühl von Strömung in dem erstent Grade, bei dem Magnetisirten als auch bei dem Magne-
können. Die Bedingungen solcher Verschiedenheiten auszumitteln, ist noch ein weites Feld der Untersuchung.

Der Herausg.
9) Hiergegen streiten meine Erfahrungen durchaus, so wie ich solches mit meiner Theorie nicht vereinen kann. Was heifst ein kräftiges Individuum? Nach dem gewöhnlichen Sinne ein solches, das für seine Okonomie alles an sich reilst, sich in sich schlieft, und sonach gar nicht leicht fahig ist, in ein Wechselverhaltnils zu treten, um abzugelien. Je beweglicher, zarter, ich möchte sagen, unabhangiger von der grōbern Organisation das Leben bei einem Menschen ist, um so kräftiger wirkt er auf andere ein, um so leichter fliefst ihm der Verlust aus der allgemeinen Strömung zum Ersatz, wieder zu . Und solche nenint man gerade schwächDeh. Gesund abier müssen sie freilich seyn.

DerHerausg:
tisifenden (in den Fingerspitzen), und 3) der vom Somnambulen wahrgenommene Lichtschein.

Weiterhin erklärt sich der Verf. sehr stark gegen die rein dynamische Naturansicht des Polaritäts-Verhältnif, wozu ihn Fr. Hufelands Schrift über Sympathie vorzüglich Anlafs gab.

Rec. glaubt, dafs beide Ansichten, die der Existenz des Agen's und der Polarität, richtig sind, dafs tber so wenig das eine als das andere Extrem, sóndern ein Mittelweg zur Erkenntnifs fuhren wird. Sollt也 es nicht möglich seyn, beide Meinungen zu vereinigen und den Streit zu schlichten? Man erlaube uns einen ganz einfachen Versuch $\mathbf{z u}$ machen.

Wir nehmen also furs erste an: dafs wịklich jenes Agens, Fluidum, existirt, wozu uns die vom Verf. angeführten Gründe hinlänglich berechtigen. Und nun zweitens, was verstehn wir unter Polarität? Wir glauben, dafs auf einen deutlichen Begriff derselben alles ankommt. Wir analysiren sie so: Sie ist die Vereinigung zweier entgegenstrebender, ihrer WirKung nach verschiedener, ihrer Qualität und Quantität nach aber gleicher Prinzipien in einem Körper (der ihr Träger ist), wovon das eine Prinzip als in ihm seyende Eigenthümlichkeit das Übergewicht über das andere haben kann $\left.{ }^{10}\right)^{--}$
19) Diese. Definition spricht die Polaritat klar aus, inutind wix setzen nur, um sie noch deutlicher zu matichen, hinzu: dafs gleiche Prinzipien sich entgegenstreben in einem Körpar, liegt in der innern Duplizitat jeder Einheit, und hat bei dem wirklichen
 per übergeht，so kommen hier zweì Ptinzipien，das Friuldum des Leidenden und dés Mittheilenden in einem Köfper zusuarnmën，Polarität ist die Folge．

Da dringt sich uns die Frage auf：können nun aber Erscheinungen hervorgébracht werden，wenn zwei vollkommen gesunde Menschen，von gleichem， Alter，gleicher Konstitution u＂，s．w．，insofern ihrer beider Gesundheit als Einheit betrachitet wird，auf ＂einander einwirken？－Wir behaupten：nein．Die Fluida dieser beiden Organismen müssen sich indiffe－ renziren，indem sie sich keinesweges entgegenstreben und sich beide zu einem Ganzen bilden．Diese Ideale existiren aber nicht，und insofern mufs jeder Mensch auf einen andern einwirken，
„Sie（die Polaritätsansicht S．55）ist auch nicht einmal durchaus nothwendig，selbst nicht um die zu－ weilen vorkommende wirkliche physische－Adhäsion des einen Individuums an das apdere zu erklären；s甲 hängen sich $j a$ an mit Elektrum geladene Kärper， gleichviel ob diese Glaş－oder Harz－Elektrizität haben， andere nicht geladene，um deren Ụ゙berffufs 24 em－

Vorgang seinen Grund in der verschiedenen Rich－ tung der Strömungen，da jede Strömung an sich so－ fort in dem Körper auch ihren Gegensatz hoflingt， indem sie sonst ins Unendliche ausgehen，unfirnicht im Körper verharren，dieser also auch nicht als in solcher，wie er nun ist，bleiben könnte．

> Der Herausg.

Google
pfangen; und entfernen sich wieder, wenn sie gleichfalls hinlănglich geladen sind."..

Es ist nicht weniger als gleich die Physiker sagen, ob die anzuziehenden Körper Glasodèr Harz-Elektrizitat haben. •Positiv elektrische Körper ziehen nur negativ elektrische an, und so umgekehrt. Wo steht das Gegentheil? - Und was ist hier positiv und negativ anders als Polverhaltnifs und keinesweges verschiedene Elektrizitäten? ${ }^{-}$Sie fallen nicht ab, weil sie Üherflufs, sondern denselben Elektirizitätspol empfangen haben und sich so abstofsen. Sollen wir denn-alle Erfahrung bei Seite setzen, damit in unserer Theorie ja nichts fehlt? -

Wo von Stoff (S. 56 ) die Rede ist, er sey ponderabel oder inponderabel', da 'zièht Gleiches zunächst immer Gleiches, was Schelliíng mit Recht fur das prsprüngliche Naturgesetz erklărt; und wenn bei differentern Aktionen und Polen Ungleiches im Gegentheil Ungleches zieht, so hat' dieses seinen tiefern Grund in der ursprünglichen' Gleichheit des Stoffs (substantiellen Wesens), das jener differente in angeborner Indifferenz enthielt ${ }^{\mathbf{2}}{ }^{2}$ ).
11) Wir halten dafür, dafs, wenn Sckelling sagt, Gleiches nur ziehe Gleiches, er dies zu allgemein, ohne die nahere Bestimmung ausgesprochen hat. - Im Gesetz der Polaritat kann nur der Gegensatz verbinden, nur ungleiche Pole vereinen sich, weil nur sie das Ganze darstellen; also ist doch der allgemeinere Satz der: Ungleiches zieht Ungleiches an. Wenn nun aber doch.

Uns scheint der Ausdruck ziehe i etwas uncigentlich gewählt. . Was verstehn wir unter Anziehen? Doch nichts anders als das ewige Gesetz der Körper unter sich Gleiches hervorzurufen. Daber das stets Umfassende der Differenzen und das wieder in sich bediagte Enffernen, wodurch die grofse Kette in ewiger Thätigkeit erhalten wird. - Was heifst das : Gleiches will sich mit Gleighem vereinen (jenes ziehen)? Wie geschieht dieses? - Die Körper sind im Raum bedingt und haben als solche bestimmte Gränzpunkte, die an sich nur als Puqkte zu betrachten sind, im Gegensatz mit der Aufsenwelt aber als Polaritätsverhältnifs auftreten.

Zwei Stangen'Eisen, kon Saden nach Norden einige Zeit gelegt, ziehen sich an, suchen sich zu vereipen, aber wie? Nur der Nord den Sadpol, und nie der Nord den Nordpol. In jedem besonderen Dinge, sagt Schelling, ist eine Synthesis des negativen und positiven Faktors, nur dafs dieser bald jener prävalirt, in dem unorganischen wie in dem organischen.

Es ist hier nicht der Raum, sich weiter auszudehnen, nur soviel scheint gewifs: es existirt ein abergehendes Fluidum und eine dadurch bedingte Polarität.
nur gleiche Stoffe gleiche suchen und finden, so geschieht dies in der zweiten Potenz, weil nämlich in gleichen Stoffen die verschiedene individuelle Polaritat, also Ungleich heit, natürlich am starkstenist.

Der Herausg.

Jentes Ament iat ein spezifisches, und man hat grofse Ursache es für dasselbe zu erklären, welches als Agens des Nervenoysetemss sp mancherlei Namen bekommen bat und die. Erscheinungen der sogenannten Nerven-Elektrizität hervorbringt."

- „Im Pondergablen (S.60) des mäonlichen Saao mens ist ein gewisser Bestandtheil, der den eigentlichon Leiter machtr (Kl uge sagt: der mänoliche Saame sey vermuthlich der Leiter der ganzen Lebeno keraft des Mannes auf das Weib), und dieses ist wahrscheinlich der Phosphor, dessen Reiehthum an zoomagnetischemoder nervenbelebendem Prinzip sich auch da offenbart, wenp er fast im Augenblick einen Typhuskrasken aus der Lebensgefahr reifst oder Lähmungen heilt."

Der Phosphar wirkt also vermäge sejines Reichthums an zoomagnetischem oder nervenbelebendem Prin, zip? Ist der idenósch? Sind alue Arzneimittel, die nefvenbelebend sind, auch zugleich zoomagnetisch wirkend ${ }^{12}$ )? Das wollten wir doch geradezu, nieht behaupten.
„Zur Erklärung zoomagnetischer Zustạinde mufs man durchaus eine Assimilation des Eluiduun und eine dadurch hervorgehende innere Erregang in dem davgn durchdrungenen Individuum annehmen,"

[^6]:. 'Gewifs begrindet. Also dafs'eine Erregung Statt findet, ist dem Verf. annehmbar, und doch soll diese Erregung keine Yolarität zur Folge haben könnén? - Dafs die Nervenfluida zweier Intividuen nité gänzlic̣h und vollkomment gleichartig' sind,'-"ist nich zù läugnen; sie assimiliren sich - and doch entsteht kęine Polarität? -

Dafs das elektrische Fluitum, wie Kluge annimmt, züm thierischen Organismus keine besondere Affinität habe, wird schon daroh die Erfahrung, -daff die Elektrizitatit als'Verstärkungsmittel bei der magnetischen Einwirkung dient, widerlegt. Ein feines Ein ${ }^{1}$ wirken derselben finden wir schon beim elektristhen Bade, das von der Wirkung der Funken und Schlage bedeutend abweicht. Unter den innern Verhältnissén des menschlichen Orgànismus ist, in Hinsicht der zoomagnetischen Zustäñde, das zwischen dem Cerebralsystem und Ganghliensystem das wichtigste;, wegen der so bedeutenden Verknüpfung und Entgegensetzuing beider. Das Gangliensystem insbesondere kommt aber hier durch drei Eigenschaften vorzüglich in Betracht: erstens nämlich dadurch, dafs es überhaupt vorzugsweise Organ des Gemeingefühls und des thierischen Instinkts ist, 'welche im Zoomagnetismus so sehr verstärkt, verfeinert und veredelt hervortreten; zweitens dadurch, dafs es als niederes Nervensystem den negativen Lebensprozefs besorgt, dessen Umstimmungen und Erhöhungen den Zoomagnetismus in seinen Folgen so wichtig machen; und drittens dadurch, dafs es als der mit den Organen der gröbern Assimilation
die meiste Fahigkèit hat. - Es ist áber keinesweges nôthig, 'dafs das Zoomagrietikum uberall an der Ober fifiche zunăchst auch auf dàs Gangliensystem stofse; und man braticht nicht mit Klage anzunehmen, dies System erstrecke sich mit den feinsten Zweigen der 'Arterien bis in die gesammte Haut. Bei den Arm'arterien geben ja die Muskelzweige der Nerven zu: gleich auch Arterienfadchen ab; und bis in die Finger kommen doch woht gewifs keine Verzweigungen von Nerven des Gángliensystems; welcher Theil ist aber wohl wirksamer im Zoomagnetismus, als gerade dio Fingerspitzen? - .
$\because \quad$ Wollte man auch annehmen (wie Bredis in seiner Pathologie), dafs selbst die feinsten arteribsen Verzweigungen in der Haut noch von Nerven begleitet würden, só wôrde sich doch nur an den wenigsten. Stellen der Oberffläche die Behauptung, diese kämen vom Gangliensystem, einiger:Mafsen rechtfertigen lassen. Das Fluidum hat nicht blofs die Nerven an Leiter, sondern geht auch bei vermehrter Stärke dureh andere Organe, so z. B. bei starker Manipulation der Herzgrube geradezu ins ćcrebrum abdominalo, obschon aus diesem keine Nervenzweige in die Haut der Herzgrube gehn.

Aus dem Antagonismus zwrischen dem Cerebralund Gangliensystem und einer vermittelst der zoomagnetischen Einwirkung hervorgebrachten Steigorung der Thätigkeit dieses letztern lassen sich am vollständigsten die drei ersten Grade des physisch - maguetischen Zustandes herleiten. Im ersten Grade nämlich

giebt sich jene Steigerung nur durch Akte des Gemeingefuhls zu erkennen and das gesammte Cerebralsystem leistet noch Widerstand genug, um den $\mathrm{Z}_{\mathrm{m}}$ stand des Wachens zu bịlden; im zweiten ist zugleic̣ schon das Ciliarsystem des Auges so stark affizirt, dafs das Sehen gebunden wird und der magnetische Halbschlaf erscheint; und im dritten wird durch noch stärkere Wirkung des Gangliensystems das Cerebralsystem uberwältigt: so dafs sich in vollkommener Bindung der äufsern Sinne der magnetische Schlaf darstellt. - Das gewöh'dich vorkommende krampfhafte Hinaufziehen des Augapfels rährt vielleicht daher, dafs der stärkste Ast, oder der fortgesetzte Stamm des gemeinen Augenmuskelnerven in den untern schrägen Au $_{-}$ genmuskel geht. Dieser. Nerỵe scheint dabei überhaupt stäker positiv erregt zu seyn, als der Stirnast von dreiästigen. Daher ist der dem Ciliarsystem des Auges, korrespondirendé Augenschliefser in vermehrter Spannung, : Ergreift diese Affek̀tion mit hinlänglicher Stärke auch den Stirnast von dreiästigen Ner ven, so mufs in salchen Fälen die Augenliederspalte offen stehn.

Der magnetische Schlaf unterschoidet sich naturlicher dadurch, dafs bei letzterm allerdings das Cerebxalsystem geschwapht ist und das Gangliensystem ein Ühergewicht bekommt; der magnetische Schlaf aber ontsteht dann, wenn jene Ableitung vom Gehirn sich wiodar in eine Zuleitung vom Gangliensystem aus verwandelt, Jener in das Cerebralsystem eindringende Kraftuberfuls des Gangliensystemis macht es begreiflich
warum die Bindung der Sinnenorgane im magnetischen Schlaf'noch fester ist, als selbst im tiefen gewöhnlichen Schlaf, und der magnetische an sich (d.h. was das innere Bewufstseyn betrifft) ein weniger tiefer Schlaf ist: ${ }^{(43}{ }^{4}$ )

Diese Ansicht scheint sehr genagend, nar möchten wir noch fragen, woruber wir auch nachhet keinen Aufschlufs bekormmen: Woher kommt denn diese Zuleitung? Welchés sind die Gründe, weswegen sie entsteht? Unter welchen Béđingungen entsteht sie? So giebt es ja Kranke, die ohne alle sinnlich wahrgenommene Erscheinungen gesuad wurden. Die Überfullung des Gangliensystems kanh doch nicht allein
13). Wie wir schon in unsern Vorlesungen thaten, so werden wir in einem besondern Werke, sobald es die Mulse vergónnt, alle Mifsverständnisse aufdekken und schlichten, wełche auis der gewöhnlichen Konfundation von Cexebral - und Ganglien-Nerven; wirkung bei dem lebensmagnetischen Verhältnils entsprungen sind. Wir werden darthun, daE tre der das Ganglien - dem Cerebral. System zu nah tritt und es beeintrachtigt, noch dieses gegen jenes ankämpf, sondern in Einer Harmonie wechselsei. tiger Sirömung and Polverbindung vereint bleibts Der Irrthum beruht bisher darauf, dafs man das Wesen des Zustandes nicht erkannte, nämlich diẹ Umkehrưng ûbersah, da beim Lebensmagnetismus im Menschen die Richtung der Thatigkeit, die ge, wöhnlich von innen nach aulsen geht, nun von aufsen nach innen zu in der Steigerung aller Systeme geht. Hieraus allein erklărt sich alles. Der Rec. deutet aber in dein folgenden sehr bestimmot auf diesen aufgestelltep Satz.

Der Herausg.
der Grund der Zuleitung seyn; denn weswegen braucht das gerade überfullt zu werden, könnté man fragen? Sollten, wir uns vielleicht dadurch helfen liön; nen, wenn wir annähmen: dafs das Fluidum im Gangliensystem metamorphosirt wird und in einer venäpderten Gestalt dem Cerebralsystem zugewandt $x$ die eigenthümliche Einwirkung hervorbringt? Ist. gerade eine Überfüllung nöthig? Sollte: uns diese Metamor: phosirung bei Erklärung des Somnambulismus nicht zu Statten kommen?:

- . S. 89 giebt' der Verf. uns einige Erklärungen aber die verschiedenen Manipulations-Arten. ", $\mathrm{Ge}-$ genstriche scheinen durch Aufhebung der einmal eingeleitetenStrömung und Herstellung der vorigen, dem zoomagnetischen Zustande nicht entsprechende Polverhältnisse zu wirken.‘‘

Sie wirken durch. Herstellung der vorigen: Polverhältnisse, und diese sollen doch dem magnetischen Zustande nicht entsprechen? Wie sollen wir das, nach voriger Erklärung der Nichtigkeit der Polverhältnisse, verstehen? 'Odèr ist der Ausdruck scheinen als Ironie zu nehmen? - Ein anhaltendes Streichen von oben nach unten scheint dem magnetischen Schlaf seine Intensität zu benehmen, aus der vorigen Erläuterung, weil er die Rückwirkung des Gangliensystems ins Cerebralsystem hemmt. Die grofse Wirkung der Pugnal-Manipulation läfst sich daraus herleiten, - dafs bei ihr die Kraft der ubrigen, in die Hand zurickgebogenen Finger, durch die.leitende Hand dem

Daution, mitaugewandt wird. . Das Ventilizen: wirkt theils als Inuftstroun, theils aber, auch durch die Strü: mưgi: welche die zoomagnetischchę Kürpersphäre duṣ magnotisirten Individuum dabefi Ifidef and wodurch zugleich ane Alugithog des Filuidums aus, jedem Individunam erfolgen mufs. - - D. Das, belepencle Fluidum ist, indem es aus dom Gapgliensystem:ins höheree.Sees deworgan übertrittis : diesem $_{\text {i }}$ obschon ' nicht zuwider, dock zunächst wenigstens noch upuerqunden und eir nigernafsen fremdo. : Pesitzt pun das, Gerebralsystem genug Empfänglichkegit, und Vermügeñ der. Assimilał tion, nur was es, vom Ganglienşstepm erhielt, sich alsbald anzueignen und dadurch $z \mu$ equer innern $\mathrm{EFF}_{5}$ weckung zu gelangen: so ist der Anfang zụm physisch - magnetischen Zustand gemacht; dessen Erscheir nungen indefs fürs Erste nur aus der wiederhergestellten gewöhnlichen innern Thätigkeit des Sensoriums, modifizirt durch die neve Leitung zwischen ihm und dem Gangliensyṣtem, bestehn, und so den einfachen Somnambulismus hilden. Es yergeht nun aber eine Weile, bis die Assimilation im Gehirn hinlänglich weit gediehen ist, daher die langsame Entwickelung dès Somnambulismus. Es kommt hier auf 3 Punkte an: r) auf die Menge des Úberströmens (starke Aitsleerungen schwächien; denn magnețjsahen Schlaf; der Herr Verf. fuhrt selbst ein Beispiel an); 2) auf die Empfänglichkeit, womit das Gehirn sich jenes Ubergeströmte zueignet, und 3): auf die im Sensorium selbst'hierdurch entstehende eigenthumliche Aktion desselben. -

So ist wirklich die Empranglichkeit zuweilen so grofs, dafs gleich bei der ersten Sitzung Somnambalismus entstent. Es scheint dies oft in der Kramkheft selbst (so werden Kranke, die an Uterinbeschwerdem leiden, wo der Uterus dynamisch leidet, keicht Somnambulen), oft in der Indivtilualität der Magnetistrten zu liegen. Nach einer Diagnose und Prognose fär die mehr oder mindere Empfänglichkeit der magnetischen Einwirkung maissen wir uns jetzt wirklich sehnen. Dafs sie nicht im Reich der Unmöglichkeft liegt, $\mathrm{d} \boldsymbol{t}$ von liefert Mesmer selbst das Beispiel, dafs or, nicht blofs nach seiner Versicherung, sondern nach dem Zeugnifs Vieler, welche seine Handlungsweise beobachteren, bei der ersten Sitzung gleich bestimmen konnte, woran die Kranke litt und ob ihr der Magnetismus etwas helfen warde. -

Es reicht durchaus nicht hin, dafs man im Somnambulistmus blofs'Steigerung der Aktion des Gangliensystems annimmt, sondern es wird die Wirkungsweise des Cerebralsystems ins Gangliensystem abergeleitet ${ }^{\text {14 }}$ ). Wie wàre es sonst zu erklären, dafs z. B.
14) Oder wohl eigentlich das Gunglienoystem wird zum Cerebralnerv in seiner Steigerung nach innen zu, also zum Sinnes-und Gefühlsnerv, wahrend das Cerebralsystem auch in der Steigerung nach innen mehr im allgomeinén dit höhern Geistesfunktiothen verrichtet, welche sonst nur einzelnen Theilen oder Bewegungen zukamen.

Der Heraws.
die Fingerspitzen zu einer ungew̧öhnlichen Thâtigkeit gelangen, da sie doch nicht unmittelbar mit den Gangliensystem in Verbindung stehen. Nun ist aber die Frage: wie kann das Gehirn aufs Gangliensystemi influiren und dieses zu gleicher Zeit auf jenes? Hebeh diese Wirkungen einander nicht auf? Dies erklät sich durch die zweifache Verknüpfungsatt beider $\operatorname{Sy}$ steme. Einmal vermittelt der mit den Augennerven so' genau verbundene grofse Ganglienstrang den bindenden Einflufs des Gangliensystemís aufs Gehirn; zweitens wird der Einflufs des erweckten Gehirns auf das Gangliensystem durch die herumschweifenden Nerven und Zwergmuskelnerven hinabbergeleitet. Man kann da sehr gut annehmen, dafs nicht allein das Hirn als solches,'; sondern auch die höhern Sinneuorgane, wenigstens die Nerventheile derselben, bcim Somnambulismus nach innen wirken und so mit in dieSphäre dea Gangliensystems hinübergezogen werten.

Der Verf. zweifelt, dafs wirklich Jemand 'mit destruirten Sehorgan zum magnetischen Sehvernögen kommen werde. Rez. sah eine Kranke, deren Augen seit langer 'Zeit destruirt und die völlig blind war, im hohen Grade des Somnambulismus. Leider mufste, gewisser Zeitumstände wegen, die Behandlung aufgegeben werden und eine schöne Beoiachtung ging daclurch verloren. Sehen konnte sie freilich nicht, aber ihren innern Körper nahm sie vollkommen wahr, und bestimrnte dic ilir angemessenen Heilmittel. Vielleicht wäre sie auch noch zum nach Aufsensehen gekom-
men. ${ }^{19}$ ). Da Kranke gewöhalich erst in ihr Inneres sehen, ehe sie nach aufsen zu sehen vermögen, so hätte es bei dieser vielleicht auch diesen Gang genommen. Es ist wohl zu unterscheiden: ist das Auge als. Organ blofs destruirt oder leideq auch die Nerven desselben mit. Dafs eine katarraktöse Kranke sehen sollte, scheint uns nicht unwahrscheinlich, wohl aber eine amaurotische, insofern die ganze, sensible Sphäre des Auges daraieder liegt; wo der innere Sinn, wenn wir uns so ausdrücken wollen, gesund, der äufsere aber krank ist. Defswegen läfst sich auch wohl wenig, von der Anwendung des Magnetismus bei Amaurotischen, erwarten. ${ }^{16}$ )

Der Verf. sucht (S. 103) Fr. Hufeland zu berichtigen, der zu viel auf das Cerebralsystem im Sómambulismus giebt und das Gangliensystem gar zu
15) Eigentlich Sehen kann man das Wahrnehmen der Hellsehenden nicht nennen. Es ist ein Vorschweben dessen, was sich mit ihnen in Verbindung setzt, das offene Auge sieht alles, was im Gesichtskreis liegt, das innere magnetische hat seinen eigenthümlichen Gesichtskreis, in welchen bei unmittelbarer Annäherung doch nicht alles eintritt.
Der Herausg.
16) Wir aber glauben, bei noch nicht festbestimmter richtiger Behandlung, sehr viel, wie überhaupt bei Lähmungen; halten auch dafür, dals bei Armaurotischen keineswegs der Sinn des Gesichts verloren sey, wenn auch das Organische im Nerven gestört ist. Aber das entscheidet für den Zustand des Hellsehens im Schlafwachen doch sicherlich gar nichts, da es ein inneres Vorschweben ist.

> Der Herausg.
sehr vernachâalsigt, (gerade Klugen entgegengesetzt) wovon der Grund in der Verwerfung des zoomagnetischen Fluidums liegt.

Das Behagliche des somnambulen Zustandes erklärt sich aus der stärkern Anfullung mit nervenbele. bendem Stoffe und aus der lebhaftern und feinern Wechselwirkung der Theile des Nervensystems unter einander, kurz aus der lebendigern Strömung, aus dem höhern, von der gröbern Organisation unabhänngigern Leben, besonders in der geistigen Richtung, worin die Kranken so selten an ihr körperliches Leiden erinnert werden, und welches immer so rein, so ächt religiös, sie natürlich mit Wonne anfüllen mufs. Ob ein schlecht moralischer Mensch je in den Zustand des Hellsehens gelangen wird, steht zu bezweifeln, ween auch alle andre Wirkungen hervorgebracht warden. ${ }^{17}$ ) Daraus, dafs Somnambulen (wie der Kranke von Fischer) behaupteten, sie fühlten, wie weit die zoomagnetische Sphäre gehe, geht noch nicht hervor, dafs hier die Gränze sey. Jenseits dieser (bestimmten) Gränze kann ja die Sphäre so schwach und

[^7]so fein seyn, dafs sie selbst vom finem magnetisohien Sehvermügen nicht wahrgenommen wird. - Die stärkere Empfänglichkeit der Somnambulen gegen den elektrischen und galvanischen Reiz und gegen den von Metallen liegt jenem erhöhten Nervenleben zum Grunde. Man könnte dies zoomagnetische Idiosyenkrasie nennen. So macht auch die Überfallung mit dem zoomagnetischen Fluidum bei ihnen die mehr aktiven Reaktionen des Siderismus müglich. - Es. lassen sich (S. II3) konstante Polverhältnisse der verschiedenen Theile des menschlichen Körpers durch direkt angestellte Versuche vermuthen. Nur mufs man nicht den innern Vorgang des Zoomagnetismus für einen ani-malisch-galvanischen Prozefs halten, da dieser antagonistischer, jener sympathischer Art ist. - (Wie aber, wenn wir ihn fur einen antagonistisch-sympathischen Prozefs hielten? Wir kommen gleich wieder darauf zuraick.).

Dafs immer die Pole des Magnets, (S. IIf) als solche wirken, ist nicht gegründet. Rez. brachte mit beiden Polen immer gleiche Konvulsionen hervor, und der eine hob keinesweges die Wirkung des andern Pơls auf. - Oft mag es indessen so seyn. Dis äufsere Ähnlichkeit des Zoomagnetismus mit dem allgemeinen Magnetismus ist übrigans besonders in Hinsicht des Übertragens nicht gering. Der in sich selbst mehr harmonische Organismus des Magnetiseurs theilt diese innere Harmonie einem andern Individuum mit, und verähnlicht sich dasselbe, wie der Magnet ein noch unmagnetisches Stück Eisen. Und gleichwie von die-
sem aus, indem er selbst Magret wird, der mineralisch -magnetische Zustand wieder einem andern gegeben werden kann, so kann auch eine Sommambule den zoomagnetischen auf andre Individuen wieder fortpllanzen. ${ }^{18}$ )
„Auch Kluge, sagt der Verf., tritt auf die Seite derer, welche den zoomagnetischen Vorgang nicht als animalischen galvano-elektrischen Prozefs gelten lassen wollen. Nicht einmal bei dem physisch -magnetischen Zustande, ungeachtet dieser doch noch auf den Antagonismus der Systeme beruht, würde sich eine solche Ansicht retten lassen; denn das Gangliensystem wirkt dabei mit Übermacht, das Cerebralsystem verhält sich passiv und bictet jenen nicht die Spitze, wie es beim Polarisiren doch seyn 'mufs. "

Ist das wirklich wahr, dafs sich das Cerebralsystem ganz passiv verhält? Sagt der Verf. (S.98) nicht selbst, dafs der mit den Augennerven so genau verbundene 'grofse Ganglienstrang den bindenden Ein-flufs-des Gangliensystems aufs Gehirn vermittelt? Fängt nicht selbst das Cerebralsystem, nach des Verf. Ansicht, im Somnambulismus an positiv zu werden? Ist dies vielleicht der Augenblick, wo das Cerebralsystpm wahrnehmbar antagonistisch wirkt? Und kann

[^8]86.

so nicht ein antagonistisch-sympathisches Verhältnifs stattinden. ${ }^{\text { }}$ )

So weit übrigens nun über die Gränzen dieses einfachèn Somnambulismus die folgenden Grade hinausgehen mögen, so sind sie doch im Wesentlichen gleich, und es beruht blofs auf eine Steigerung, es ist daher keine wahre Abweichung, Im Grade der Selbstbeschauung geht die aufs Innere gerichtete Sinnenthätigkeit eben sowohl vom Gehirn aus, als im vorigen Grad die aufs Äufsere gerichtete; die Äufserung der Kranken: sie nähmen ihren Zustand alsclann in dem Magen wahr; dient zur Bestätigung, dafs der in den Magen sich einsenkende und dort sich endigende Stimmnerve, hierbei der vorzüglichste Vermittler ist, Doch bat in diesem Grade die thätige Gemeinschaft zwischen dem Cerebral - und Gangliensystem, und insbesondere zwischen den Zentraltheilen beider, noch mehr Feinheit und Vollkommenheit, Man darf aber keinesweges die Folgerung machen: dafs die Vereinigung' der gesamm. ten Wirksamkeit des Gangliensystems im Sonnengeflecht das GemeingefühI zur Klarheit der Sinnesempfindung steigere; dafs das zu einem Sensorium potenzirte Sonnengeflecht ein neuer Gegensatz dem Sensorium des Cerebralsystems werde, und dafs das Gehirn gleichsam depotenzirt, dem Gangliensystem einverleibt
> 19) Wir verweisen hier auf die 13 ta Note, walche diesen Gegenstand berücksichtigte,

Der Herausg.
werde．${ }^{20}$ ）Das Gehirn wird freilich，vermöge der entstandenen freien Leitung，ins Gangliensystem auf－ genommen，aber eben sowohl könnte man behaupten， dafs das Gangliensystem vorzüglich das Sonnengeflecht dem Gehirn einverleibt wuirde．Beide stehen，wie wir schon beim Somnambulismus sahen，＇durch die，hier noch lebhaftere und freiere，Zirkulation des Nerven－ fluidums in genauer und ungehemmter Mitthätigkeit． Dals das schauende Subjekt eigentlich das Gehirn selbst sey，geht schon daraus hervor，dafs Fischer＇s Somnambul，zwar sein Rückenmark genau sah，aber nur bis zur Übergangsstelle ins Gehirn verfolgen konn－ te．Doch da an diesem Sehen nicht gleicherweise das ganze Gehirn Theil zu nehmen braucht，so wäre es vielleicht möglich，dafs auch Theile des Gehirns selbst． gesehen würden．（Fr．Hufeland＇s eine Kranke sah blofs das grofse，die andre nur das kleine Gehirn．）${ }^{21}$ ）

20）Nein，das Cerebralsystem überläfst blofs dem Gangliensystem das Gefühlige in der Thätigkeit， und es selbst steigert sich zu höhern Wirkungen der Finbildungskraft，oder besser In－Eins－Bil－ dungskraft－wird also keineswegs dem Ganglien－ system einverleibt．Der Herausg．
21）Die von uns beobachtete Hellsehende（deren Krankheitsgeschichte im Novemberhéft v．J．hier mitgetheilt wurde）sah vollkommen，sobald sie hin－ sah，wie sie sich ausdrückte，das Gehirn，und be－ schrieb bei jeder verschiedenen Aktion desselben die Richtung，welche die Bewegungen nahmen． Also in dem Gehirn war etwas，das abgesondert da－ von dieses anschaute．Sich selbst aber wird frei－ Jich die Seele nicht anschauen können．

Der Herausg．
... Hat sich das Vermögen entwickelt und zugleich, was hierbei immer der Fall ist, das Gemeingefühl verstärlkt, so kąnn das Individuum den Sitz und die Ursprungsstätte seiner krankhaften Zufälle dadurch ausmitteln, dafs ihm solche Stellen als Störungspunkte der allyemeinen Harmonie erscheinen, der. es in diesem Zustande sich erfreut, - Die Stoigerung des innern sympathischen Verhältnisses im magnetisirten Individuum selist steht nothwendig in Proportion mit einer Erhöhung jenes äufsern, indem letzteres ja das Bedingende war, Daher gewinnt die Atmosphäre des Magnetiseurs und das von ihm ausgehende Agens immer mehr Gewalt, daher die bestimmte Übertragung krankhafter Affektionen auf das magnetisiste Indis viduum,

Die Krise erregende Macht des Blicks ist nicht allein in der Willenskraft ${ }^{27}$ ) zu suchen, sondern hat ihren Grund gewif's in einer sowohl physisch als psychischen Aktion, indem ja dic Somnambulen den zoomaguetischen Glanz in orndlichen Strömen und mit einer der jedesmaligen Energie des Magnetiseurs angemessenen Intensität aus den Augen hervordringen sahen. Man darf dabei nur an den mannigfaltigen Ausdruck, welche Affekte und Leidenschaften in den Blick legen und an die seelenergreifende Gowalt des Auges denken,
> e2) Die Willenskraft vermittelt, hevafist oder unboz Wufst, dech als das höchste Regulativ eben alle Akr Hion.

> Der Herausg.

Wenn durch eine besondere kräftige Einwirkung oder Erregung sich während des schon eingetretenen Somnambulismus jener Vorgang wiederholt, durch welchen überhaupt der magnetische Schlaf entsteht, und so der Einflufs vom Gangliensystem aus abermals mächtiger wird, als die theils assimilirende, theils wieder ableitende Reaktion im Gehirn; so tritt eine neue Betäubung (der sogenannte Doppelschlaf) ein und von dem Wahren. des Somnambulismus bleibt nur das Bewufstseyn des Verhältnisses mit dem Maguetiseur und die, dann selbst verstärkte Sympathie mit dieser noch übrig. - Von_der'Selbstbeschauung an erhebt sich der Zoomagnetismus zu einer reinen geistigen Aktion, jedoch nịcht ohne vorzüglichen Bezug auf das physische Leben in dessen ganzem Umfange. Dafs es für Hellsehende weder Zeit noch Raum gebe, ist weder möglich noch wahrscheinlich, sie sind vielmehr durch diese Bande irdischer Geister eben sowohl gebunden, als Menschen nuit gewöhnlichem Bewufstseyn. Ja die Genauigkeit ihrer Zeitberechnung beweiset, dafs, wăhrend die Schranken des Raums sich hier far die Seele bedeutend erweitern, die der Zeit sieh um so enger anschmiegen. Allerdings haben sie insofern ein andres Maas für Zeit und Raum, als Manches, was in diesem weit entfernt ist, für das gewöhnliche Bewufstseyn ihnen ganz nahe liegt.

Ein Wort, was wohl zu beherzigen, indem man fast überall hört, es gebe für magnetisch Hellsehende wedet Zeit noch haum, das wir in unsrer gebundenen
geistigen Welt wohl schwerlich mit unserm schwachen Verstande begreifen können. ${ }^{23}$ )

Sehr wichtig ist die Anmerkung (S. 15I), dafs das Bemerken von zufälligen Nebenumständen bei vorgegangenen oder zufälligen Ereignissen bei Hellsehenden schwerlich zu erklären sey, wenn man ein unmittelbares Wahrnehmen voraussetzt. Besser läfst es sich nach des Verf. Meinung erklären, wenn man annimmt, sie seyen durch eine, in ihrer Seele vorgegangene, vorherschauende Entwickelung der zwischenliegenden Akte, ihrer bevorstehenden körperlichen und geistigen Thätigkeit bis zu jenem Punkte geführt worden, wo ihnen der Vorfall selbst um so nahe und deutlich erschienen sey, als etwa einem wachenden Menschen, der sich eben jetzt unter den zu einem Ereignisse getigneten Umständen befände.

Doch scheint uns-diese Ansicht auch nicht so ganz zu befriedigen. Die anstaunungswürdigen Handlungen der Hellsehenden sind, sowohl Wirkungen des Instinkts, als auch des Verstandes oder der Urtheilskraft und der Phantasie, und keineswegs eines einzelnen von diesen Vermögen. ${ }^{24}$ )
23) Weil Zeit und Raum bestimmter in ihr Inneres. tritt, und sich da entwickelt, wird Zeit und Raum mehr Eins für Hellsehende, und kann gleich gegenwärtig als nicht, gleich fern als nah für sie seyn.

Der Herausg.
24) Gewifs ist es, dafs man nicht sagen kann, wel.
chees einzelne Seelenvermögen hier vorwalte
müssen wir die Phantasie als das anerkennen, worin

Digitized by Google

Bei aller dieser Fülle und Stärke eigner und in-. nerer Thätigkeit wird aber dennoch die erhöhte Rezeptivität, welche dem ganzen Zustand wesentlich ist, auch in dem 6ten Grade, nicht aufgelöfst, vielmehr nimmt sie noch zu und erhält dabei ebenfalls jenen Charakter reinerer Geistigkeit, so dafs nun der Wille des Magnetiseurs die von ihm mit neuer Kraft belebte Seele, falls er gegen ihre höhern innern Gesetze nicht anstöfst, ganz in seiner Gewalt hat, und dafs sogar ihr seine Gedanken nicht verborgen bleiben.

Hier läfst sich der Verf. über die einseitige Ansicht, als wenn Energie und Rezeptivität in umgekehrten Verhältnissen ständen, weiter aus. Bei dem meilenweit extendirten Wirkungsvermögen nimmt auch der Verf, an; dafs der Wille das Nervenfluidum determinire, doch würde dies zu einseitig seyn, wenn man nicht hinzunähme, , dafs das Nervenfluidum von allen Inponderabilien nicht absolut verschieden sey, und dafs, wie jenes die geistige Aktion, dieses wieder seine Aktion zwischen zwei verschiedenen und von einander getrennten Individuen vermitteln und verknüpfen könne. Insbesondere kann die grofse Annäherúng des Zoomagnetismus zum mineralischen Magnetismus uns einladen, als Vermittelndes zwischen allen einzelnen zoomagnetischen Sphären des allgemeinen

[^9]magnetischen Agens anzunehmen, ohne es gerade wie Mes nier mit dem zoomagnetischen Fluidum für identisch zu halten. ${ }^{2.5}$ )

Mesmer hielt eigentlich das elektrische und magnetische Fluidum für ein und dasselbe, was aus seinem Briefe an Unzer (Schreiben an einen auswärtigen Arzt über die Magnetkur. Wien den 5. Januar 1775.) und aus dem Recueil des effets salutaires do l'aimant dans'les maladies. Gen. 1782. hervorgeht. Er sagt im erstern: Ich bemerkte, dafs die magnetische Materie und das elektrische Fluidum einerlei sind, und dafs sich beide durch Zwischenkörper fortpflanzen. Der Stahl ist nicht der einzige hierzu geschickte Körper. Ich habe Papier, Brodt, Wasser, Steine u.s. ww. mit einem Wort, alles was ich berührte, magnetisch genıacht, und zwár so, dafs sie în dem menschlichen Körper gleiche Wirkung mit dem Magnet hervorbrachten. Im letztern sagt er: das Siegellack, der Bornstein und mehrere andre Körper, wenn sie durch Reiben trocken gemacht worden sind, werden magnetisch. Er wurde wahrscheinlich durch die Dis.
25) Hierin ist Mesmer sehr mifsverstanden worden, er hält beides keineswegs für identisch, sondern verschieden, und nur im Ursprung eins. Je nachdem sich der magnetische allgemein verbreitete Lichtäther in besondern Verhäiinissen der Mischung und Form nach befindet, entstehen auch verschiedene intestine Bewegungen, und diese geben afles Seyn, alles leben. Dies ist seine Lehre; und sie stimmt ganz mit der Nalurphilosophie, mit der fiatur selbst überein.

Der Herausg.
sertation von Cigna de Analogia magnetismi (mineralischer Magnet) et electricitatis, darauf gebracht.' A.epinius in seipem Tentamen theoriac clectricitatis et magnetismi. Petrob. 1759. bestimmte dagegen duroh mehrere Versuche den Grad der Ähnlicllkeit genauer.

Kein Individuum ist im Stande auf dieser Hiphe des Natur-und Seelenlebens anhaltend zu verweilen, oder den dabei als innere Bedingung zum Grande liegenden organischen Zustand immerfort wieller in sich hervorzubringen. Der Organisinus des magneidiriten Individuums kommt durch innere Stärkung und durch physische Befestigung seines regelmäfigen Verläluisses stufenweise bis beinahe zur Unempfindlichkeit gegen zoomagnetische Einwirkung und bis zur Cumü̈glichkeit der Reproduktion zoomagnetischer Zustände. Der Lauf des magnetischen Lebens ist alsdann in sich beschlossen.

Der Verf. betrachtet nun nock einmal das Ganze und erinnert an die Nothwendigkeit der Anerkennung der Imponderabilien. Doch ist dieses zu treffend,' als dals wir einen Auszug wagen sollten, man mufs es selbst lesen und beherzigen.

Wir künnen uns aber nicht enthalten, noch einige treffliche Stellen zum Schlufs hier wörtlich anzuführen.
„Der Unglaube an den animalischen Magnetismus und dessen Erscheinungen, welcher so allgemein war, und noch bei vielen 20 fest sitzt, ist eigentlich
nur ein Unglaube an die allgemeine Natursympathie, und hätte in einem Zeitalter, wie des alten Griechenlands z. B. gar nicht aufkommen können. Mag immerhin hier and da eine kindische Leichtgläubigkeit sich mit dem Schleier des Magnetismus bemänteln oder ein unbesonnener Schwärmer sich von ihm Flügel leihen, um in die Lüfte zu verschweben; so ist es doch eine wahre Wohlthat für unser klügelndes und frostiges Zeitalter, und für dessen erstarrte und erstarrenmachende Wissenschaft (wie wahr!), dafs sie durch den belebenden Hauch dieser aus Harmonie und Sympathie hervorgehenden Lehre einmal wieder erwärmt werde. Antagonismus und Egoismus passen eben so genau zusammen und sind eben so verschwistert, als Sympathie und Humanität. -"

Eine andre charakteristische Seite der jetzigen gelehrten und ungelehrten Erdensühne ist das Kleben an Physischen und Grobmateriellen. Sie haben die Natur in zwei Gebiete abgetheilt, Geist und Materie, und haben sich die letztere zu ihrem beschredenen Theile erwählt. Was nicht handgreiflich gemacht werden kann, das ist für sie nicht da; was nicht auf die Wagschale gelegt, oder wenigstens auf irgend eine Art gemessen werden kann, davon nehmen sie in der Naturlehre wenig Notiz, und was man nicht schmecken und riechen, oder mit den Augen nach Belieben besichtigen und mit den Fingern betasten kann; das ist für sie ein Gräuel und ein ketzerisches Wesen, gegen das sie in Eifer entbrennen und mit der Schärfa des

Schwerdtes aushauen." - Und wie grofs ist die Zahl dieser? das fragen wir. - Mëjge der verdienstvolle Verf. mit seinen Benwhungen in diesem wichtigen und unermefslichen Gebiets fortfahren, seine Beiträge werden jedem wahren Askläpiaden wiHkommen seyn.

## 2.

Dissertatio inauguralis medica observationem fibris intermittentis complicatae una cum epicrisi exhibens, auct. Frid. Aug. Benj. Puckelt, Philos. Doct. LL. AA. M. Medic. Baccalaur. Lips. 1811.

Eine Schrift, welche sich durch gute Darstellung empfiehlt, und einen merkwürdigen Fall enthält, welchen der Verf. mit dem bekannten Leipziger Arzte, D. Sachs beobachtete. - Ein junger Mensch von 15 Jahren, schwächlicher Konstitution verfiel erst in eine Tertiana, welche zur unregelmäfsigen Quotidiana wurde, worin sich bald ein Zustand des Schlafivachens apsbildete, der naturlich im Wesentlichen nicht weiter vom lebensmagnetischen unterschieden ist. Nämlich, statt dafs der Paroxysmus den 12. August um 5 Uhr erwartet wurde, kam derselbe schon am 11. des Abends um 9 Uhr mit ganz neuen Symptomen. Vom Anfang des Anfalls an war der Kranke nicht bei sich bisum 12 Uhr des andern Tages, dabei war die Respiration schwer und es traten leichte Koa-

## 96

vulsionen hinzu. Währead der ganzen Daver sprach er nichts, als dafs er blofs das Eude seiner Leiden um 12 ÚUhr ankündigte, und immer die Uimstehenden fragte, ob es denn noch nicht 12 geschlagen? - Mit dem Glockenschlag hürte der Anfall auff, und der Kranke schlief ruhig die ganze übrige Nacht hindurch...Der zweite Anfall verlief auf gleiche Weise, kam aber schon um halb 5 Uhr am 12. August, und hürte wicder mit dem Schlag 12 auf, wo der Kranke sagte: Lafst mich und gebt mir zu trinken; worauf er ruhig schlief. Beim dritten Anfall waren die Konvulsionen sehr heftig, der Kranke beantwortete keine Fragen, erkundigte sich aber mit leiser Stinime nach der zwölften Stunde, welche ihn auch wieder erlöste.

Beim vierten Anfali, der schon úm 2 Uhr Nachmittags den 14 . August erschien, schrie er um 5 Uhr laut auf zweimal, und sagie, そoch sieben Stunderi Habe er zu kämpfen, doch sagte er, zuvischen 7 und 8 Uhr, der Anfall werde um 9 Uhr sein Ende nehmen. Dies letziere traf richtig cin, denn noch hatte es nicht 9 geschlagen, so hörten die Konvulsionen auf und ruhiger Schlaf trat ein.

Den folgenden Tag setzte der Anfall eine Stunde vor. Der Kranke setzte darin das Ende auf 8 Uhr, welches pünktlich eintraf. - So wohl sich auch der Kranke am 16. befand, so behauptete er doch (aufser dem Paroxysmus) der Anfall werde mit 4 Uhr kommen und bis um 10 Uhr dauren.. Auf Befragen, wie er zu dieser Vermuthung käme, antwortete er, nach-
dem er den gestrigen Anfall überstanden, habe er 4 Kontraktionen in dem einen Fufs, und dann in dèm andern 10 derselben gefuhlt, jene aber verkündeten. den Anfang, diese das Ende; das habe er schon vom Anfang der Krankheit an beobachtet, und sich nur gescheut es zu sagen, aus Furcht: man werde daruber lachen. - . Nun suchte man ihn sehr zu zerstreuen, und richtete es so ein, dafs er gar keine Uhr schlagen: hören, uberhaupt gar nicht wissen konnte, welche: Stunde es sey. So kam 4 Uhr herbei ohne Anfall,' und die Mitanwesenden gedachten schon, sobald es 5 Uhr seyn würde, den Kranken wacker wegen seiner Leichtgläubigkeit auszulachen. Aber ehe sie solches bewerkstelligen konnten, kam auf gewohnte Weise noch vor 5 Uhr der Anfall. Es waren abgesetzte; heftige, andauernde Konvulsionen gleich vom Anfang an, die erst geger das Ende etwas nachliefsen. Der Kranke war sehr schwach; erst mit dem Schlag 10 Uhr endigte sich der Anfall völlig, worauf er die garze Nacht hindurch ruhig schlief. Der folgende Paroxismus; prophezeihte er aus demsselben Merkmal, wie es bisher sich ihit darstellte; werde um 3 Uhr eintreten und um 9 geendigt seyn, auch werde die Krankheit noch 10 Tage dauern. Geqau traf dies alles ein.

Der zwölfte Paroxismus am 21. August zeich.nete sich etwas aus. In den Konvulsionen war er nicht, baj sich; in den zwischendurch qintretondern Julius 1812.

## 98

hellon Augenblicken wohl, aber auf eigene Weise: er. war dann sehr munter, kannte die Anwesenden gar 'gut, und verstand vollkommen alles, , was sie sagten, doch schien er nun weniger darauf zu achten. (Alles Kriterien eines nuit dem lebensmagnetischar. Schlafwachen in Verbindung stohẹpden Zustandes. Schade, dafs dieser Kranke nicht magnetisirt wurde, er wäre gewifis noch schneller und ordentlicher ge-: nesen, und wäre hellsehend geworden, was nun. blofs bei fantastischen Vorstellungen, Reden und Handlungen blieb. In dem folgenden bestätigt sich dieses völlig.) Er erinnerte sich niemals dessen, was während der Zeit des Anfalls vorgegangen war. Er konnte nur mit Muhe sprechen, und nur von seinen Brüdern und andern Verwagndten verstanden werden. Ein Tuch drehte er so zusammen, dafs en Knüttel daraus wurde, voomit er unter scherzhaftem Lachep andere schlug. Schon vom 19 ten an hatte er viel Lust daran gehabt, wenn ein gewisser Schuster und ein Knabe, welcho iho in den Krämpfen im Bette zu ,halten gegenwärtig waren, sich wechselsweise schlugen; wenn aber andere mit gleichem bedroht wurden, besonders ein Greis, der seine: Geschäfte besorgte, so schien er aufgebracht, und wollte sie vertheidigen. Alle diese Dinge geschahen mit Geschick auf das allerschnellste. Und diese Srene wiederholte sich so lange in den folgen den Aufällen, bis or dahin gebracht wurde, selbst. an den Waffen.zu greifen. Einmal sagte er- auch.
an diesem Tage einen bedeutendern Krampfanfall voraus, und zwar wegen einer Frau, welche, dai sie seine rechte Hand hielt, die er sehr werth zu halten schien, davon abstand, und dieses Geschäft einem Manne uberliefs, worauf die Konvulsionen auch wirklich auf das heftigste eint traten.

Sein Bewufstseyn kehrte indessen in soweit zuriick, dafs er sogar zwischen den Krampfzufällen Karten spielte, aber er wufste nach dem Paroxismas doch nichts' mehr von allen dem, was während degselben vorgegangen.

Am 27sten kam, statt am 26sten August, der letzte Fieberanfall nach des Kranken eigener Voraussagung. Aber die Konvulsionen mit jenem eigens ausgebildeten Zustande während derselben blieben länger. - An den verschiedensten Arzneien, welche aber alle keine besondere Wirkung auf den Gang der Krankheit zu haben schienen, liefs man es nicht feblen. (Er heilte sich doch aber eigentlich selbst; dies ist das merkwürdigste und läfst uber den schlafwachenden Zustand dieses Kranken gar Keinen Zweifel.)

Als er ann 7. September nämlich wleder in dem Krampfanfall war, mahnte thn sein Vater mehr scherzweiso (?) als aus einem psychischen Grunda
an, sich selbst ein heilsames Mittel auszusinnen, und dasselbe anzugeben, indem er zugleich versprach, das wirklich ins Werk zu setzen, was er anrathen würde. Nun verlangte er durch die Schrift, denn sprechen konnte er nicht: an den folgenden Tagen jedes Mal ein warmes Bad zu ne men, und zwar aus demselben Flufs, in welchemer sich kurz vor der Krankheit gebadet, denn von diesem Baden her sey die Krankheit ent. standen. Er werde zwar im Bade heftio gere Konvulsionen bekommen, doch hätten diese weiter nichts zu sagen. Alles ging in Erfüllung; sieben starke Männer konnten den Kranken kaum im Bade halten, so stark waren seine Konvulsionen, so wie er in das Bad kam. Als er eine Viertelstunde im Bade gewesen, sagte er, es sey genug. Er befand sich auch wohl darauf, und die Konvulsiónen kamen seltner. Den andern Tag fing er schou wieder an zu sprechen, als er aus dem Bade kam, das dritte Bad änderte noch michts bestimmtes; als dafs die Sprache völlig wieder gekommen war. Die Konvalsionen blieben zwar, kamen aber seltner, und waren minder heftig. Es blieben diese als geringe Übel zurück;' denn übrigens befindet sich der. Kranke vollkommen wie ein Gesunder. Die Gabe der Weissagang hatte sich mit diesar Besserung gãnzlich verloren.

Das Eigene' war auch noch dabei, dafs man während der Paroxismen nicht den Unterleib des Kranken berúhren durfte, ohne die $\mathbf{Z u}$ fälle auf das heftigste zu vermehren. Auch war er sich in dem Zufall alles aus dem vorhergehendep bewufst, im gewöhnlichen Zustande aber nicht, so', dafs das doppelte Gedächt-fs vorhardeap war.

Die Epikrisis ist gut abgefafst, und hier deutet auch unser Verf. bestimmt ,auf'den schlafwachenden lebensmagnetischen Zustand unter der doch zu allgemeinen Bezeichnung von Neurogamia. Ist es denn so schwierig zu erklären, wie der Kranke auch aufser den Paroxismen etwas von der Gabe der Vorhersagung behielt? - Das ist gar nicht so auffallend, denn das Leben bleibt ja körperlich und geistig doch in beiden Zuständen Eines. Je ungeregelter sich aber die Polarität noch ausgebildet hat, desto mehr fliefsen sie in einander, es trägt sich von dem innern Wachen etwas mit in das äufsere, won diesem in jenes leichter ohne Veränderung mit hinüber.

Übrigens führt der Verf, noch einige andere bemerkenswerthe Fälle ähnlicher Art vergleichsweise an, und macht treffende Bemerkungen uber die Unzulänglichkeit der Heilmethode. Diese Dig. sertation, als ein Beitrag zur-neuern Literatur des
lebensmagnetischen, so mannichfach sich ausbiddenden Verbältnisses, und der davon besonders abhăngenden Neryenkrankheiten und Geistesalienatio nen verdiente in einer teutschen Übersetzung $\mathbf{z 4}$ erschéinen, um gin gröfseres Publikum zu finden, als eine akademische lateinische Streitschrift sich gewöhnlich veschafft.
W.

## V.

## Vermischte Nachrichten.

Ein (nach öffentlichen Blattern) sehr interessantes Werk über die Vulkane und heifsen Quellen in Island, ist vor kurzem in Kopenhagen erschienen. Es entbält wichtige Resultate uber die Verbindung des Hekla mit dem Vesuv und dem Ätna.

Über Chrysoprase hat Klaproth in Nr. 86 der Berl. Nachrichten v. d. J. folgendes zur offentlichen Mittheilung gebracht, welches hier eine Stelle findet, weil es wissenschaftliche Aufschlüsse enthäl.
„Es ist mehrmals die Klage gehört worden, dafs angekaufte Chrysoprase nach einiger Zeit eine oft bis zum völligen Verbleichen fortschreitende Verschlechterung ihrer ersten schönen Farbe haben verspuren lassen. Diese Wandelbarkeit der Farbe hat ihren Grund in der Natur des die Färbung des hornsteinartigen Quarzes bewirkenden Nickeloxyds. Diesem metallischen Stoffe ist jedoch die apfelgrüne Farbe nur so lange eigen, als er sich im Zustande des Hydrats - unter welcher Benennung die chemische Verbindung einer Grundlage mit konkretem Wasser begriffeu wird - befindet. Dieser Zustand ist aber ver-
ändèrlich und wird vornämlich beit einer anhaltenden Einwirkung freier Wärme endlich ganz aufgehoben. Daher verbleicht die Farbe des Chrysoprases bei langem Liegen in geheizten Zimmern, oder an durch Sonnẹnwärme erhitzten Stellen; wogegen schön, gefärbte Steine Jahre lang sich unverändert erhalten, wenn sie an kühlen Orten aufbewahrt werden; wobei überdjes nach das Einwickeln in feuchte Baumwolle zu empfehlen ist. Auch sind unlängst Chrysoprase in Handel gekommen, welche frisch gegraben und geschnitten, zwar mit schöner Farbe erscheinen, diese aber nicht länger Bestand hat, als sie noch mit der uŕsprünglichẹn Bergfeuchtigkeit durchdrungen sind. Man könnte sie allenfalls unreife Chrysoprase nennen. Allẹin weder bei dięsen noch bei jenen läfst sich́ die Farbe durch Kunst wieder herstellen. 'Zwar findet man unter trüben und fleckigen Chrysoprasen oftmals. einige, welche ị̣s Wasser geworfen, dieses nach Art des Hydrophans einsaugen und davon einige Durch-; sichtigkeit erhalten, wodurch der Nichtkenner auf eine kurze Zeit getäuscht werden künnte; allein ein Zurückführen in den Zustand dés Hydrats und eine wirkliche Herstellung der Farbe findet dadurch nicht Statt,

Unter mehreren yon Seiten der Kaiserl, österrelchischen Feldärate angelangten medizinischen Topographien, deren Bearbeitung die Kaiserl, medizipisch• chirurgisobe Josepha-Akademie zur Aufgabe des von dem verstorbenen Feldarzto Brondel Edlen yon

Sternberg für die österreiohischen Feldărate gestifteten Preises in dem abgewichenen Jahre gemacht hatte, ist die des Troppauer Kreises, welcher dem 20sten Linien-Infanterie-Regimente zum Standquärtiere dient, einstimmig des Preises würdig befunden worden. Ihr Verfasser ist Dr. Augustin Zink, Oberfeldarzt des gedachten Regiments.
$\qquad$ *

In Smyrna wüthet die Pest, nach vielen widersprechenden Nachrichten scheint dies nun aufser allom Zweifel zu seyn.

Eine zartgebildete junge Frau hier in Berlin verfiel nach ihrer ersten Niederkunft in ein Kindbetterinfieber, worauf ein gănzlich kachektischer Zustand bei schleichendem Fieber folgte, dessen Ursache eine Anschwellung und Vereiterung des linken Ovarii war. Noch glücklich genug geschah die Ausleerung der gauchichter Materie in den Mastdarm und durch den After. Vergeblich war alles, was die Kunst ihrer geschickten Ärzte aufbot, sie starb nach einem sehr ${ }^{\prime}$ langen Krankenlager. Bei der Öffnung fand sich das linke Ovarium ganz durch die Vereiterung umgcändert, wie in einem Sack lag eine knorplich häutige Masse, worin 17 völlig ausgebildete Zähne verschiedener Art kreuzweis durcheinander ohne Ordnung steckten. Diese Zähne waren vollkonmen gebildet, sowohlh Backzähne als Schneidezähne durcheinander, und hatten ihre Glasur und ihre Wurzeln, alles von

gehöriger Gröfse. Daneben war noch eine besondere häutige Abtheilung, worin eine Menge kleiner und etwas rauh anzufuhlender Haare in einem Knäul zusammenlagen. - Eine Superfötation kann hier gar nicht die Ursache seyn, nach dem gewöhnlichen Sinne; auf jeden Fall geht daraus die grofse plastische Kraft in den Ovarien hervor - aber sollte sie gar nicht, auch schon vor der Niederkunft, besonders aufgeregt gewesen seyn?

## IV．

## Verzeichnifs

$$
d \in x
$$

medizinischen und physikalischen Vorlosum－ gen，welche von der Universität zu Berlin im Winter． hatbenjahre 1812－1813 vom 19ter Oktober an gehalten werden．

## Medizin．

Die gesammte An＇atomie mit Aussohinfs der Osteologie und Syndesmologie Hr．Prof．Rudolphi 6 Stunden die Woohe von 2 bis 3 Uhr．－Die Osteologie Herr Prof．Knape Mon－ tags，Dienstags，Donnerstags und Freitags von 12 bis i Uhr．－ Ebendieselke Hêrr Dr．Rosenthal amal wöchentlich．－Die Syndesmologie Herr Prof．Knape，Donnerstags und Frei－ tags Vormittags von 10 bis 11 Uhr，öffentlich．－Die Splan． chnologie Montags，Dienstags，Donnerstags und Freitags Naoh－ mittags von 4 bis 5 Uhr ebenderselbe：－Die Anatomiodea Gehirns Herr Dr．Rosenthal offentich．－Die Anatomio der Sinnenorgane Herr Prof．Rudolphi Mittwoohs und Sonnabends yon 11 bis 13 Uhr öffentlich．－Pathologische Anatomie ebenderselbe Montags，Dienstags，Donnerstags und Freitags von 3 bis 4 Uhr．－Dic praktischen Uebungen in dar Zergliederungskunst leiten Herr Prof，Rudolphi und Hr． Prof．Knape tadich von 9 bis 12 Uhr ，Sonntags ausgenommens －Die vergleiohende Anatomie setzt Hr．Prof．Horkel fort．－Allgomeine Physiologie derselbe vanti bia 2 Uhy， －Bepondere Phyniologio derselbe van a bis 3 Uhr．－

Medizinische Anthropologie Herr Dr. Rosenthal 4mal wöchentlich. - Gerichtliche Anthropologie Hr. Prof. Knape Montags, Dienstags und Mittwochs Abends von 7 bis 8 Uhr. - Naturlehre angewand auf Rechtspflege und Polizai Herr Prof. Reil von 8 bis 9 Uhr. - Arzneimittellehre, Herr Prof, Hufeland, 4mal die Woche von I bis 2 Uhr. - Ebendieselbe Herr Prof. Reich 6 Stunden. Semiotik Herr Prof. Reich, 5 Stunden von 10 bis II Uhr. Allgemeine Krankheitslehre Herr Prof. Reil von 7 bis 8 Uhr. - Allgemeine Fieberlehre Herr Prof.' Reioh, Mittwochs und Sonnabends von 4 bis 5 Uhr öffentlich. - Spe. ziellè Thérapie Herr Doktor Richter 6mal wöchentlich von ro bis ir Uhr. - Klinik der Chirurgie und An. genheilkunde hält Herr Prof. Gräfe im königl. chirurgisch $k$ linisclen Institut 5 mal wöchentlich von 2 bis 3 Uhr. - Die Akiturgie, oder die Lehre der gesammten chirurgischen Operationen, Herr Prof. Grafe Montags, Dienstàgs, Donnerstags und Freitags Abends von 5 bis 6 Ulur. Die zu dieser Vorlesung gehörigen Demonstrationen und Uebungen an Leichnamen werden in besondern Stunden Mittwochs und Sonnabends gehalten. - Die spezielle Chirurgie in ihrem ganzen Umfange, nur mit Aus nahme der Verrenkungen und Brüche, ebenderselbe Montags, Dienstags, Domerstags und Freitags Abends von 6 bis 7 Uhr. Ueber die Krankheiten der Weiber und Kinder Herr Doktor Friedlünder, - Ueber die Kinderkrankheiten Dest Herr Doktor Richter Dienstags, Mittwochs und Freitags. von 2 bis 3 Uhr. - Ueber die venerischen Krankheiten derselbe Montags $\mu$ nd Donnerstags von 2 bis 3 Uhr. - Klinik. der Augenkrankheiten Dienstags, Dopnerstags und Sonnabends von ir bis I Uhr Herr Doktor Flemming. - Augenheilkunde zmal wöchentlich derselbe. - Die Kunst die Kranken zu examiniren Herr Doktor Flemming amal wöchentlich, - Das Klinikum Herr Prof. Reil von 11 bis ia Una, - Die praktischen Uebungen im poliklinischen Institut leitet Herr Prof. Hufeland in Verbindung mit Herrn Daktor Bernstein and Herm Doktor Elemming. Die

Erkenntnifs tud Kur der Verrenkungen nud Brüche Fers Prof. Gräfe Montags und Dienstags von 9 bis 10 Uhr öffentlich. ـ Dif Theorie und Praxis der Geburtshiulfe ebenderselba amal wöchentlich früh von 8 bis 9 Uhri- Geburtshiilfe Herr Dr. Friedländer. - Anleitung zur geburtse hüflichen Kli\{ik derselbe. - Die Kunst des Verbandes und der Anlegung der Maschinen zeigt sinal in der Woche von $3^{\prime}$ bis 4 Uhr Herr Doktor Bernstein', und verbindet damit den Unterricht über die Erkerntnifs und Kur der Verrenkungen und Beinbriache. - Anatamie únd Physiologie der Hausthiere Herr Doktor Reckleben wöchentlich 4 Stunden öffentlich. - Theoretische und praktische Thierheilkunde, sowohl für zukünftige Phy-. siker und Thierärzte, als für Oekonomen, ebenderselbe. - Die chemischen Entwickelungsveründerungen der or : ganischen Körper Hr. Duktor Sigwart. - Ebenderselbe liest allgemeine Chemie.

Physisch-chemische Wissenschaften.
Experimentalphysik lehrt Herr Prof. Fischer. Mittwochs und Sonnabends von 3 bis 5 Uhr nach seinem Lehrbuche der mechanischen Naiurlehre. - Dieselbe Herr Prof. Tourte nach eigenen Heften, Dienstags und Dmnerstags vons bis 7 Uhr. - Meteorologie Herr Prof. Erman iffentlich. - Experimentalohemic. Herr Prof. Klaproth, Montags und Freitágs von 3 bis $\varsigma$ Uhs, - Dieselbe Herr Prof. Hermb: stadt nach seimem Handbuche: Grundrifs der allgerneinen Exper? rimentalchemie, Montags, Donnerstags und Freitags Abends ron. 5 bis 7 Uhr. - Dieselbe Herr Prof. Toutte nach Henryts Grundrifs der Chemie, übersetzt von Wolf Berlin 1812, Mittwochs und Sonnabends von Ir bis I Uhr, - Die Lebire von den Salzen, Herr Prof. Hermbstadt offentlich Montags and Dienstags von 8 bis 9 Uhr. - Praktische pharmazentische Chemie; Hers Prof. Tourte Dienstage, Donnerstage
mand Freitags von 8 bis 9 Uhr．－Prüfung der pharma． zeutisch－chemischen Arzneimittel nach ihrem physischen und chemischen Verhalten，derselbe Mitt－ wochs und Sonhabends von 9 bis 12 Uhr．

> Naturgeschichte.

Die allgemeine Zoologie lehrt Herr Prof．Lich－ tenstein in 5 Stunden wöchentlich von 3 bis 4 Uhr．－Die Naturgeschichteder Amphibien und Fische derselbe Montags und Donnerstags von 12 bis 1 Uhr．－Die Natur－ geschichte der geflügelteninsekten derselbe Mitt－ wochs und Sonnabends von 12 bis 1 Uhr offfentlich．－Mine． ralogie Herr Prof．Weifs 6tägig von 12 bis 1 Uhr．－Geo－ gnosie derselbe，Mittwochs und Sonnabends von ibis 2 Uhr．－ Ein Gemäldeder Erde giebt Herr Prof．Zeune Mittwochs von 4 bis 6 Uhr．－Krystallisationslehre trägt Hr．Prof． Weifs privatissime yor．

## Öffentliche gelehrte Anstalten．

Die Königl．Bibliothek ist zum Gebrauch der Studirenden taglich offen．－Die Sternwarte，der botanische Garten，das anatomische，zootomische und zoologische Museum，das Minera－ lienkabinet，die Sammlung von Gypsabgïssen，von verschiedenen kunstreichen Merkwürdigkeiten werden zum Theil bei den Vor－ lesangen benutzt，oder können＇von Studirenden，die sich gehburi－ gen Orts melden，besucht werden．


# A $\Sigma$ K $\boldsymbol{A}$ HIIIEION． Ziveiter Jahrgang． <br> August 1812. 

Mirchtig waltet die Stunde，
Det Gottinnen alchete dean Mamobow，
Gunstig oder auch achlimm geleitet sin dich．
Heilt und verwúndet．
Aus der Sterne Vereine：：
Den strahlenden Krüften des Umlenfs， Aus verborgenem Streit und Finklang．des．All
lst sie gezenget．

## 地。

1． 3 rt
Geschichta
einer sehr komplizirten

## Nervösenkrankねeits

Hebst
den dayin hervorgebrachtent
lebensmaghetischen Krisen．

$$
\begin{gathered}
\text { Vom } \\
\text { Herausgesert }
\end{gathered}
$$

Die nachfolgende Krankengeschichte，an sich schon wegen der eigenen Heftigkeit des ganzon Zustandes soo wohl，als wegen der besondern Erscheinungen merk－ wordtg，wird ey noch wait melir durch das leveng， August 1813．
magnetische Verbaltnifs, welches zur Rettung der Kranken hervorgebracht wurde. Selten giebt es eisen Fall, der in so kurzer Zeit den ganzen Zyklus des Schlafwachens und Hellsehens in sich darstellt, und so lehrreich für jeden ist, welcher den Magnetismus abt. Besonders wird man den doppelten Rapport als das Merkwurdigste in seiner Art anerkennen.

Der Herr Oberchirurgus Habner (Lehrer an der hiesigen chirurg. Pepiniére) hatte nicht blofs in den ersten Tagen, während ich abwesend war, die Krankheit beobachtet und behandelt, sondern auch in der Folge durch rastlose Anstrengung mit mir die Sorge der Kur getheilt. Von ihm ist auch von dem Verlauf zugleich das meiste aufgezeichnet worden, was der gegenwärtigen Mittheilung zum Grunde liegt.

Das Übel war iberaus verwickelt, und ein eigenthamlicher Krankheitsname wirde sich schwerlich völlig passend auffinden lassen. Denn die tüdtlichste Kardialgie wechselte bald mit unaussprechlich heftigen Kopfschmerz und mit maunigfachen Fieberbewegungen ab. Der Magenkrampf uarar zuerst das konstanteste Symptom, dann aber der Kopfschmerz, die Fieberbewegungen, die sich bald als unregelinüfsiges Reizfieber, bald als tägliches Wechselfieber, bald als dreitägiges einstellten, waren nicht immerwähread vorhanden. -

An diesem Falle kann man sehen, von welcher Wirksamkeit der Mesmerismns in akuten Krankheiten sey, wie auch in ilhen regelmäfsige kritische Erscheinungen geweckit werden, und die Ordnung eintrith,
sodann aber auch mit walcher Vorsicht besonders hier dabei zu verfahren sey.

Die Kranke, ein junges unverheiratetes Frauenzimmer von 18 Jahren, von zärtlichem Körperbau und einer schwächlichen Gesundheit von Kindesbeinen an, litt in den letztern Jaliren besonders mitunter an Kopfschmerz und leichten Anfällen von Magenkrampf, bei oft hartnäckig verschlossenem Leib. Zwischendurch war sie auch einmal vom kalten Fieber in der Form der Tertiana heimgesucht worden. Die Monatsperiode war ordentlich, der Zeit nach, aber meist zu sparsam. Hiermit schien ein sich ofters einstellendes Nasenbluten, welches uberaus heftig und kaum zu stillen wat, in Verbindung zu stehen. Die Gesichtsfarbe war mit Roth gemischt, aber doch eine Art von Bluthe, dafs das Weifs, wo es durchkam, etwas eigenes hatte, wie wir es oft bei Frauenzimmern, bei denen es in der Milz nicht richtig ist, beobachtet haben, und was sich schwer beschreiben läfst. -

Die obgenannten Beschwerden traten schon seit mehrern Monaten deutlicher hervor, vielleicht waren selbst Erhitżungen, welche im Tanzen so leicht zu stark werden, die zufällige Ursache. Denn wie durch allzugroise Erhitzung z. B. beim Laufen, auch beim Tanzen, durch Anhảufung und unrichitige stockende Zirkulazion des Blutes in den Lungen der erste Grund zur Lungensucht gelegt werden kann, so kann dasselbe Verhältnifs in der Milz, als dem grobfsten Blutorgan des reproduktiven Systems, Statt finden; and vielleicht ganz besonders leicht beim Tanze, wo das

Rhythmische der Bewegungen die Lungen weniger leiden lalst.

Dem sey nun wie ihm wolle, genug es wurde die Kranké am 7. Julius d. J. Morgens von einem heftigen Magenkrampf befallen, nachdem sie sich kurz zuvor ziemlich wohlbefunden und mit Appetit gefruhstäckt hatte. Der Schmerz war aufserst heftig, befand sich nach Angabe der Leidenden genau in der Gogend der Cardic und verursachte in seinem höchsten Grade die Empfindung eines Stechens, das vom Magen aus durch den Ruaken ging. In einem solchen Anfall der Heftigkeit mufste die Kranke sich nach Yorne neigen, es stellten sich Übelkeiten ein, das Àthemholen war ängstlich, beschleunigt und unter: brochen, der Puls klein und reichlicher Schweifs bedeckte die Stirn. Da der Schmerz im Magen, auoh wénn jener gewaltige Paroxysmus nachliefs, nie ganz verschwand, und die leiseste Berohrung noch immer viele Schmerzen verursachte; so wurde, da eine materielle Ursache dazu nicht vorhanden war, um die erhöhte Sensibilität herabzustimmen, alle 4 Stunden ein Pulver aus $\frac{1}{2}$ Gr. Opium mit Magnesia und Pfef-fermünz-Zucker gegeben.

Der Schmerz verminderte sich nach der ersten Gabe beträchtlich, und die Anfälle kamen etwas sel$t$ ner.

Gegen Abend stellte sich jedoch noch ein sehr heftiger Anfall ein; die Nacht wurde schlaftos unter profusem Schweifse zugebracht.

Schon am andern Morgen am 8. Julins fuhlte.die Kranke etwas Kopfschmerz, der Magenschmerz war dagegen erträglich. Da dieser Kopfschmerz zum Theil von dem Opium und der dadurch veranlafsten Unter; drickung der Stublausleerung abhängig seyn konnte, so wurde ein Klystier verordnet und 'die Pulver liefs. man seltener nehmen. Der Unterleib wurde eingerieben mit einem Gemisch von Peruvian. Balsam, Lavendelöhl und Weingeist. .

Den Tag nber befand sich die Kranke bis auf gänzliche Appetitlosigkeit und Widerwillen gegen Speise erträglich. Abends aber traten heftigeSchmerzen in der Magengegend wieder ein.

Die folgende Nacht hatte die Kranke etwas geschlafen, viel geschwitzt und fuhlte sich Morgens den 9. Julius sehr ermattet. Nach dem Genusse einer Tasse Milch mit Eigelb wurden die Schmerzen heftiger. Es wurde die Tinct. Valor. aether, alle Stunden zu 15 Tropfen verordnet.

Dies bewirkte sehr grofse Erleichterung, doch kehrten noch von Zeit zu Zeit verstärkte Schmerzen zurück. Beruhigende Umschläge, die schon fruher stemacht waren, konnteh, da sie bei der Anwendung durch Druck sehr belästigten, nicht weiter fortgeset 24 werden.

Nun wurde das Magisterium Bismuthi zu einem halben Gran Morgens und Abends mit Zimmt für den folgenden Tag verordnet.

Am 10. Jalius sah ich nun die Kranke zuerst wieder, und einverstanden mit dem: bisherigen Ver-
fahren, indem die Gröfse des Schmerzes stots augenblickliche Linderung erheischte, liefs ich mit dem Gebrauch des Wismuths sogleich anfangen, und die Tixct. Valer, aother in der vorgeschriebenep Art fortnehmen.

Die Heftigkeit des Schmerzes war so hoch schon mitunter gestiegen, dafs im Schlummer eine Art von Fantasiren, ein bewufstes Träumen entstand. Einer dieser Träume war mir besonders merkwürdig, und die Folge zeigte, yon welcher Bedeutung er war: sie fahlte nämlich immer den heftigsten Schmerz und lag ondlioh wie todt, aber ein ungeheuer schiwerer Stein lag drückend auf ihrem Magen. Nun kam ihr vor, als nahe ich mich ihr, um den Stain wegzunehmen, ain furchterlicher Ruck im Kopf gleich einer Exploslon erfolgte, und glicklich hatte ich den Stein weggehoben, sie erwachte und fuhlte sich wirklich so leícht, dafs sie einige Augenblicke diesen Traum für wirklich hielt, and nur durch die Versicherangen der

- Ihrigen sioh ondlich bedeuten liefs.

So wie ich kam, erzällte man mir den Traum, und die Kranke selbst, und versicherte immer, sie könne, so wirklich sey es gevesen, diese Träumerei noch nioht von der Wirklichkeit unterscheiden.

Der Wismuthkalk verschaffte grofse Erleichto zung, Die schmerzhaften Empfindungen verschwanden zwar nioht gänzlich, waren indefs sehr erträglich.

Der Appetit fehlte 'durchaus, der Geschmack way fade.

Am 17, Julius bofand sich die Kranke, die nun 1 Oran Wismuthkalk genommen, ejombish wohl, waf
etwas aufgestanden und blieb ziemlich lange auf. Gogen Abend verschlimmerte sich indefs der Zustand boträchtich. Heftige Kreuzschmerzen traten ein, die Kraake war äufserst matt, die Nacht wurde höchst unruhig zugebraeht.

Am 12. ein lauwarmes Bad, die Pulver wurden zu $1 \frac{1}{2}$ Gr. gebraucht. Den Tag aber gings beidlich. Die Schmerzen im Magen waren unbedeutend gegen die vorigen Paroxysmeri zu nennen,

Am 13. Julius befand sie sich den ganzen Vormittag nicht recht wohl. Nach dem Baden kam etwas Frösteln. Nachmittags stellte sich Reifsen in allen Oliedern ein, der Puls war etwas frequent, Kopf- und Magenschmerz etwas stärker. Das Pulver war bis zu zwei Gran vernehrt worden.

Am 14. Julius, als mehr Erleichterung eingetre. ten war, glanbte ich mehr auf die Lokalursache, auf die gestörte Zirkulation in der Milz wirken zu massen, welshalb ich das Aloeextrakt mit der Bibergelltinktur in sebr geringer Gabe, zu $\frac{7}{5}$ Gran ohngefähr nehmen liefs.

Am 15. Julius teigte sich die intermittirende Form der Fieberbetwegungen als Tertiana, durch das um die bestimmte Zeit eintrotende Reifsen in den Oliodern, durch gröfsere Pulsfrequenz und vermehrto Tomperatur deutlicher ausgeprägt. Es wurde gar keine Arznel genommen. - Am folgenden Tage des 16. Juilius liofs jch auch das Baden aussetzen, und dafint Salmiak mit Wermuthsextrakt unul Pfeffarmunz-
wamer nehmen; Imdom ich auf die, bestimmitere Ausbildung des kalten Fiebers hoffte.

Am 19. Julius. Das Reifen trat micht mehr ein, sowie auch keine von den erwänten Erscheinungen vom 15 . Julius,

Am 18. Julius stärtkere Kopfschmerzen, Mifslaunigkeit, besonders erreichte gegen Abend der Kopfschmerz eine furchtbare Hähe., Fulsbäder, Senfpflaster im Nacken, an den, Waden, äther, Mittel gewähr. ten nicht die mindeste Erleichterung. Flachtiges Laugensalz, mit Kölıisch Wassar, auf den Kopf gegossen, verursachte nur momentane Erleichterung,

In djeser wirklich fast verzweiflungsvollen Lage, indem man sigh den Schmerz und die Unruhe der Kranken nichr gräfslich 'genug vorstellen kann, war mein Entschlufs bald gefarst, wo keine Hulfe mehr war, durch den Mesmerismus $z u$ helfen.

Ith magnetisirte die Kranks demuach durch leiv ses Anhalten der Hände auf die Magengegend, und flache allgemeine Züge, mit verschiedenen Gegensp̈tzen,

Dies dauerte kaum Jo Minuten bis $\frac{1}{4}$ Stunde, als bet augenblicklicher Linderung sich ain sehr rahiger Schlaf einstellte, .welchen ich unterhielt, und die Kranke nach anderthalh Stunden, riachdem jch gelinde Gegenstriche gemacht, noch schlafend verliefs, Sie wachte wohl auf, fuhlte sich aber sehr gut, aber unwiderstoblich sohläfrig. und schlief auch fast upur. terbrochen, was die ganze Zeit abor nicht der Fall war, die gamge Nacht hindurch.
'Am 19. Julius befand sich die Kranke ziemilich wohl, wefshalb ich absichtlich sie night magnetisirte, um abzuwarten, was das eime Mal. dieser Behandlung gewirkt hätte, Es stellte sich aber am Abend der gostrige Paroxysmpus in ,seiner ganzen Heftigkeit wieder ein. : Wir beabachten dasselbe Verfahren, und nur, 'nachdom fruchtlos alle möglichen Arzneinittel aufser. lich angewandt worden waren, legte ich die Hand auf ihren Kopf, und es erfolgte augenblicklich Erleichto rung und bald nachher vollige Ruhe. Die Kranke schlief wieder die Nacht fast ununterbrochen durch, und fuhlte sich am andern Morgen frah sehr erleichtert und nur noch ein dumpfes Drucken, im Kopfe.

Als aber den 20. Julius dennoch denselben Morgen wieder Anfall der Cardialgie und des Kopfschmerzes kam, magnetisirte ich besonders die Magengegend. Nach $\frac{1}{4}$ Stunde trat Schlaf ein, in welchem sich aunfserst ruhig ein sogleich ziemlich hellsehendes Schlafwachen einfand, Dies geschah also beim dritten Mal, dafs ich sie magnetisch behandelte. Die Schlafwachende hatte sogleich die inneren Anschauungen ihres eigenen Körpers, und besonders licht erschienen ihr die kranken Theile, die Milz und die Nervengeflechte dieser Gegend. Sie bestätigte meine, ihr vorher nicht mitgetheilte, Ansicht ihrer Krankheit, pämlich gehammte Zirknlation, Blutanhlufung in der Milz, wor durch Unordnungen seit lange entstanden warren, welche ihre. Nerven aberaus aufgereizt hätten, Sie verlangte dep fortgesetzten: Gebrauch der Aloe, salz aber len Magretismus àds ibr cinziges Rettungsmittel an,
und bestimmte sogleich, er branche gar nicht lange angewendet $\mathbf{z u}$ werden. - Niemand konnte sich ihr mahen, selbst sie nicht berukren, ees verursachte ihr Angst und Schmerz. Schon in diesem ersten Schlafwachen sagte sie aus: ihre völlige Wiedergenesung werde lange dauern, und vieles hätte sie noch zu aberstehen. Mehr als einmal woilte sie nicht magnetisirt seyn.' - Sie wachte nach $\frac{x}{2}$ 'Stunde auf.

- Ain 21 . Julius war der magnetische Schlaf von gleicher Beschaffenheit, sie bestimmte, wie dies schon gestern geschehed war, eine halbe Stunde bis zum Erwachen, welches áuf die Minute eiitrat. Das Gegenhalten der Hand gegen den Kopf machte ihr wegen der za starken Ausströmung eine so brennende Empfindung, dafs sie es auch in der gröfsten Entfernung anterschied. Die Augen waren, wie gewōhnlich, gănzlich geschlossen. In dem stets dunkel gehaltenen Zimmer, (weil das Licht den Kopfschmerz vermehrte, der vom Wirbel oben sich auisbreitete) unterscchied sie jeden von ihrer Familie, welcher eintrat. Auch vernahm sie es, wein diese mit ihr redeten, es machte ihr aber grofse Mïhe ihnen zu antworten, wie das Sprechen aberhaupt sie selir angriff. Aus diesem Grunde that auch ich blofs die nöthigsten Fragen.

Am 22. Jtlius. Die vorige Nacht war leidlich, aber der Schmerz verliefs die Kranke nie ganz, nut blicb nun noch immer vorzitglich auf der Mágengegend fixirt. Die Empfindlichkeit der Nerven wurte so grofs, dafs das geringste unvernuthete Gerriusch einen grofsen Sohreckion undVermehrung der Zufillue
veranlafste. Wührend des Magnetisirens zefigte sich der Kopf besonders empfindlich, sowie die Handzage in diese Gegend zur Strömung gelangten, zuckte die Kranke mit dem Kopfe znrick und hinweg, als ob er abgestofsen warde. Das allgemeine Verfahren and besonders das Anströmen der Magengogend reichte hin, die Kranke schnell in den schlafwachenden Zustand zu versetzen. Unter andern eagite sie: sie wisse wohl; dafs sie grofse Schmerzen habe, fahle sie auch gewissermafsen, aber doch sey ihr sebre wohl, und es hemme dies Schmerzgefuhl nur die freie Äufserung ibres jetzigen Zuistandes. Einen Schmerzparoxysmus sagte sie sich auf heute voraus; und bestimmte nach io Uhr dazu. Der Hr. Oberchirurgus Habner abernahnı es, um diese Zeit bei der Kranken zu seya. Der Paroxysmus trat ein, und hielt trotz aller nur erdonklichen momentanen Halfleistung mehrere Stunden an.

Am 23. Julius blieb die Kranke leidlich wohl, nur war sie so angegriffen, dafs ich es vermied, sio wäbrend des Schlafwachens durch vieles Fragen zam Spreohen anzutreibon; weishalb eich auch diese lieutige Krise durch nichts besonderes anszeichnete, als dadurch, dafs sie wiederholte: sie sehe es nur immee nooh doutlicher ein, wie das Magnetisiren ihr einziges Rettungemittel gewosen sey, wie sie die Sturme, die noch kommen mufften, gar nicht oberstanden, habou würde. Auch sey ihr nur das Bewufstseyn des Schmer. res so hemmond, sonst wotide ihr dieser Zustand, worin sie sioh befände, und allos, wiowohl abgeschlossen, in anderm Liebte säbe, höobst glachlioh seyn; doch
sey sle auch zù angegriffon, uim ihn läager als höchstene $\frac{3}{2}$ Stunde ertragen zu können. Geweckt wollte sie wieder'nicht seyn, sie wachte punktlich nach Verlauf einer $\frac{1}{2}$ Stunde auf, und das Erwachen machte den Übergang zum tiefen Schlaf, ohne Schlafwachen, denn sie hörte dann auf das Anreden nicht mehr.

Am 24. Julius. Die Nacht war leidjich, wenig Scidaf. Das lebensmagnetische Sohlafwachen trat taicht und schnell ein, auch bei dieser Kranken sind die ohnehin wohlgebildeten Ziige dann wie verklärt. Dies plastische Belebtseya ist ganz eigen und läfst sich: nicht beschroiben. Tropfen aus Aloetinktur, welche sia schon zufolge meiner Verordrang bisher genommen, verlangte sie, auf. Befragen, auch ferner zu brauchen, .sah aber, dafs dadurch (und ioh hatte sie, umleidstere Öffnung zu bewirken, in stärkerer. Dose nehmen lassen) meine Absicht, die Leibesverstopfung zu neben', nicht erfillt werden würde, so wohlthätig sia ihr auch sonst.seyen. Auf, weiteres Befragen bestimm-: to sie nach einigem Nachsinnen, wobei sie den Zeigefinger der rechten Hand an die Stirne degte: sie masse' Bitterwasser trinken, nor einige Gläser täglich, das: werde ohufehlbar den Stuhlgang in Ordaung bringen. Ich liefs noch absichtlich den Tag vorabergeben, dieTropfen in verstärkter Gabe nehmen, ein Klystier mit Oebl setzen, es erfolgte kein ordentlicher Stuhl; wohl aber
am 25. Julius Abends, nachdem die Kranke ihre zwei Gläser Bitterwasser zu sich genommen hatte. fah fand um 80 weniger Anstapd, trotz dem Magen-
krampfe und Schmerze in der Gardia, well wirklich die andern Mittel ohne Wirkung in dieser Hiasicht blieben waren, wenn ich auch aicht schon zu bestiment wuifste und erfahren hätte, dafs lebensmagnotisolhe Schlafwachende niemals in detgkeighep Verordnupgep fur sich irren. Auch sagte sie in der heutigemKrion dals den Abend Öffnung erfolgen warde: Sie var; langte China zu braucher und zwar in Pulver, wobaj sie folgeaden merkwurdigen Grund angab: Kaltes Fien ber maisse ordentich kommen, wepn sie gesund wer, den solle, dazu malsse sie China gebrautchen, welche bewirken werde., dafs das Fieber sigh leichter, schmeh, ler und ordentlioher ausbildén kunne. Dieses geschaly und schon am andern Tage, als . .
am 26. Julius erschien ein regolmáfsiger Fieberanfall, wobei der Kopfschmerz besonders heftig vuurde. Um die gewöhnliche Stunde hatte ich zuvor.ant gefangen sie zu magnetisiren, wobei der Kopfschmerj schon sehr zunahm, doch aber ein betäubender Schlak erfolgte, woraus sie der Schmerz stets aufschreckte; besonders wenn ich meine Hand, selbst mit der inmern Fläche gegen den Kopf zu auch in beträchtlicher Entfernung hielt. Ich beruhigte sie, hielt blofs gegen die Herzgrube, was sehr erleichterte, und fafste mit meiner rechten die linke Hand der Krapken, machte dann bald Gegenstriche, ohne Schlaf und Somnambulismus erzwingen zu wollen. Mebrere ähnliche Versuche, wobei ich stets sodann die Wirkung auf die Herzgrabe beschränkte, indem ich die eben bezeichnete Kette schlofs, wernit ich auch zuerst das Magneti:
siren' angefangen'liatté; (was wohl zu merken!) aberzengten mich, dafs es besser sey, während der Fieberkrisen die magnetischen nicht zu erzwingen. Ganz gowifs - und die Kranke bestattigte dies im späterhin wider erfolgten Hellsehen - wrirde ich, 'wenn' ich erot dureh bestinmte Verfahrungsarten den Kopfschmerz auf das Äufserste gebracht hätte, allem ohngeachtet den schlafwachenden Zustand bewirkt haben, aber es wäre zu :gewaltsam gewesen, und ich stand sogleich davon ab. Nachdem dies schon beschlossen war, bat die Kranke selbst mit Thränen beinah, sie toch fetzt nicht zu magnetisiren, das Gefuhl von Sochinerz und Bangigkeit dabei sey unerträglich und schrecklicher als der Tod.
; Nun kam tuifser den Fieberanfällen jeden Abend gegen 7 Uhr, wohl auch fruher; besonders an fieberfreiem Tage heftiger der Paroxysmus des Kopfschmerzes, der gewöhnlich um 11 Uhr den höchsten Orad erreichte, und sodann etwas abnahm. Innere Mittel nahm die Kranke in diesen Tagen keine. Der brennende Durst wurde durch garz verdannten $\mathrm{Bi}_{\mathrm{i}}$ schoff oder Brodtrank gelöscht, soviel es möglich war. Die äufsern Mittel fruchteten wenig gegen deri Schmerz. Die einzige Linderung konnte ihr der Hr. Oberchirurgus Hubner, welcher regelmàfsig bei den schmerzhafterr Paroxysmen in der Nâhe der Kranken blieb, und dadurch schon in einem natarlichen wohlthuenden Wechseleinflufs stand, dadurch verschaffen, dafs er ruhig seine Hand auf die schmerzhafte Stelle des Kopfes, obetr guf den Wirbel tegte.: Hierbai ist
nichit $\mathbf{2 u}$ ubersehen, dafs die Kranke so wenig einea andern Druck claselbst vertragen konste, dafs sie die Haube sogar abpehmen mufste, und sich selbst, so wenig als jemand anders von den larigen, nicht mit der Hand darauf fassen konnte.

Dies war der Grund, auf welchem sieh die merk; würdige Erscheinung des Doppelrapports ausbildetes Ich dachte glejch, diese wohlthätige Einwirkung zm benutzen, und diesem sorgsamen :und eifrigen Arréé das fernere manuelle Verfabren: des Magnetisirens zui abertragen, sobald der schickliche Zeitpunkt dazu wieder einträte. -

Am 31. Julius konpte ich einer Gesohäftsreise wegen die Kranke mehrere Tage hiadurch nicht sehen; in welcher Zeit Hr. Oberchirurgus Habner allein dié Kur tiber sich nahm.

Ich fuhre seine Beobachtungen, von ihm selbtio mitgetheilt, hier auf:
„Die Kopfsch́cherzet am s. August Abends waren unerträglich heftig, nach Aussage der Kranken, so wie sie dieselben noch nie empfunden. Gleictiveir: tig heftiger Magenkrampf, Puls gäñlich normal. Deutlich machte der Kppfschmerz Remissionen vou Augenblicken, kelorte indefs mit um so grôfserer Heftigkeit zuruck. Vergebens warden auch jetzt alle mögliche äufßere Mittel, als Kräuterkissen, Auftröfelung von Äther, Umschlag um die Stirn von geriebenem Brodt und Essig aufgelegt. In diesen Umständen legte ich meine Hand auf den Kopf, ohne Absicht ainer magnetiechen Einwirkung blofs durch ver-
stärkte Wärme eine raschere Verdunstung der ätheri： schen Mittel zux bewirken，wie dies schon einigemal mit Erleichterung geschehen．Später zeigte es sich mir freilich；dafs es mehr als dies，dafs es der sich bildende magnetische Einflufs war，welcher die wohis thätige Wirkung hervorbrachte．Anfanglich wurden die Schmerzen heftiger，welches ich indefs erst dein andern Tag erfutr；allmälig aber，indem ich mit det règsten Theilnahme＇núr die Erleíchterung der Kran－ ken vor Augen habend，den Kopf drackte，milderte sicti．der wathende Schmerz nach und nach，und es that der Kranken wohl，die Hand aufgelegt zu halten； da der Schmerz，sobald diese entfernt wurde，stär－ ker hervortrat．Gegen Mitternacht legte er sich be－ doutench und sie fand ihu erträglich．

Am 2．August．Der Kopfschmerz war den Tag wher erträglich；Magenschmerz gleichfalls；kein Ap－ petit．Gegen Abend wurde der Schmerz sehr heftigł stieg allmälig und hatte gegen 11 Uhr Abends die gröfs－ to Höhe erreicht．Auctr diesen Abend verschafte das Auflegen der Hand sehr grofse Linderung，und sie sclalummerte von Zeit zu Zeit；wurde indefs durch die noch immer sehr lebhaften ．Schmerzen，ängstlicheni und schreckhaften Phantasieen aufgeschreckit．Inden jch die schmerzhafte Stelle sanft strich，hatte dieKran－ ke eine eigne sensible Täuschung，die ihr den．Kopf bei dem weitern Sturme zu einer ganz übermàfsigen Gralse anwachsen sehen liefs，und die Besorgnifs her－ vorbrachte，als wirde der Kopf in der Stube nicht Phatz aur weitern Ausdehnung behalten．Sie wachte
hierbei vollkommen, und sagte: dafs sie zwar die foste Überzeugung von der Unmöglichkeit dieses Umstandes hätte, könnte indefs dadurch nicht zurückgehalten werden, sich im Bette aufzurichten, und den Kopf so viel als möglich von der Wand zu entfernen. Während dieses Streichens war der Kopfschmerz fast gănzlich weg. Beim Aufhören mit dem Streichen nahm auch das Gefahl von Vergröfserung ab und bald kam auch der Kopf auf seine naturliche Ausdehnung zuruck und es trat merkliche Erleichterung ein. Gegen II Uhr liefs auch der Schmerz etwas nach.

Am 3. August. Um 8 Uhr Morgens stellten sich wieder etwas Kopf- und Magenschmerzen ein. Durch Auflegen/der Hände wurde er soweit in Schranken gehalten, dafs die Kranke doch einige Ruhe hatte. Er dauerte bis gegen 11 Uhr. Jetzt fing der Magen an stärker zu schmerzen, doch auch dieser wurde durch das Aufflegen der Hand, durch Anhauchen und gelindes Streichen in einer Entfernung von 2 Zoll sehr erträglich gemacht. Gegen 8 Uhr Abends trat wieder der Kopfschmerz sehr heftig, heftiger als die Abende zuvor ein.

Dieselbe Erscheinung beim Auflegen der Hände. Gegen II Uhr nahm der Kopfschmerz ab, der Magenschmerz war dafür lebhafter, aber doch bald beruhigt.

Am 4. August. Schlag 8 Uhr wurde der Kopfo schmerz stärker, nahm gegen II Uhr ab, dann fing der Magenschmerz lebhafter an, der sich naoh einder halben Stande besänftigte."

Gegen Abend da die Kranke selor litt; und auch Herr Oberchirurgus $\mathrm{H} u \mathrm{abner}^{2}$ gegenwärtig war, versuchte ich erst durch ruhiges Halten die Kranke wiedér in die magnetische Krise zu versetzen. . Indefs: durfte ich den Kopf nicht berühren, weil der Schmerz dann augenblicklich einem Sturmwind gleich sich ver-mehrte, und da Herrn Hubner's Hand, ruhig auf; den Kopf gelegt, den Schraerz linderte, währeṇd ich; von der Magengegend aus magnetisirte, so wurde sie auf diese Weise wieder zum Schlaf und Hellsehen gebracht. Der doppelte Rapport war darin völlig ausgebildet, Herr Hubner konnte nur den Kopf, den rechten Arm und die rechte Hand, und sonst nichts obne Schmerz, ich nur die Herzgrube and die linke Seite berûhren. Ich fragte, ob Hr. Habner sie nun in den jetzigen Zustand kanftig. mit Nutzen versetzen könne? und sie antwortete bejahend darauf, nur darfé er ja nicht mit der Hand gegen den Magen oder dife linke Hand halten. Unzweideutige vorsichtige Versuche bestätigten dies. Sie behauptete wieder, wegen des Typischen des Kopfschmerzes, China nehmen ziu müssen, welche ich ihr zu einem halben Skrupel stündlich mit Chamillenöhl und Zimmt auch verordnete, und wondit auch gleich um 4 Uhr des andern Morgens der Anfang gemacht wurde. Mit Wein verursachte sie stärkern Magenṣchnierz, daher sie mit Inf. Fl. Chamomill. gegeben wurde. Die Übelkeiten dabei wurdep durch etwas Hoffmannschen Geist gemilderit, und so vertrug sie die Pulver doch ohne lebhaften Schmerz im Magen zu bekominen.

Nach 3 Dosen trat eine Ohnmacht ein, woraus sie durch Anhauchen der Herzgrube sehr bald erweckt wurde. Weiter als jedesmal etwas Ubelkeit und Magenschmert, der sich durch Aufleg̀en der Hand sehr bald beruhigte, traten keine Beschwerden bei dem Gebrauche der China ein. Wenn ich nicht gerade eben diese Stelle beruhrt hatte, dann konnte Hr Habner seine Hand auf die Herzgrube legen, welcher von'nun an das Magnetisiren genau nach dem bisherigen Verfahren fortsetzte, und wobei sich stets noch, sobald ich. mit in die Kette det Einwirkung mich begab, die eigene doppelte Verbindung der einzelnen genannten Stellen, als cigène Strömungen erhielt.

So wurde sie denn Morgens durch Streichen ton obet nach unten in einer Fintferhung von mehrern Zollen nach wenigen Minuten in den Schlaf versetzt, während welcher Zeit ich folgende Fragen der Somnambulen vorlegte.

Wie lange sie schlafen warde? Eine halbe Stunde. - Ob sie von selbst aufwachen werde? Ja, aber dann mürsten ihr noch die Augen geăffnet werden, sonst bliebe sie lange im Schlaftaurnel, und das wäre nachtheilig. - Ob sie den Abend wieder magnetisirt seýn wolle? Noch wisse sie es nicht, sie sähe nur, dafs der Kopfschmerz noch etwas den Abend wiederKommen werde. Die China masse sie in gröfsern Ina tervallen nehmeri, sonst griffe sie den Magen zu sehr an. Nach einer halben Stunde, auf die Mirtute, er-wachte-sie. Es versteht sich, dafs ihre Anardnungen
in Ausubung gebracht wurden; utid die Schlafwáchende also nun die ganze Kur leitete.

Der Kopfschmerz kam niit dèm Schlag 8 Uhr, war an Intensität viel geringer und kürzte sich um eine Stunde ab.

Und so war die Aussage der Kranken, dafs nach der China die Heftigkeit des Kopfschmerzes abnehmen walirde, schon sogleich in Erfullung gegangen; so wie ihire Furcht wegen des Magens in Erfallung ging.
(Die Fortsetzung folgt.)


## Medizinalrath Wendetstadts

Bemerkungen
abex
mancherlei Gegenstäne, welche ihm bei seiner zerstreuten jüngsten Lek.. türe auffallend gewesen sind. *)

Ich glaubte, die Kuhstallkuren seyen mit ihrem Panegyriker Weickard zu Grabe getragen. Hier stöfst
*) Es ist das höchste, was der denkende Mensch bieten kann, wenn er das, was er still für sich, bei der Anregung durch fremde Gedanken und Mei-r nungen, dachte und meinte, den Genossen seiner Wissenschaft mittheilt. Da kommt so vieles zur Sprache durch den unmittelbaren Anklang, was eine Sache vielseitig betrachten lafst, und was bei ruhiger Überlegung gar nicht, oder nicht so gut, nicht so rein und spitz, möchten wir sagen, zum Vorschein gekommen wäre. Es sind also diese Bemerkungen, welche der Verf. uns mittheilt, ein sehr willkommnes Geschenk, sie sind von nicht gemeinem Werth, auch wenn man gar nicht gleicher Meinung ist. Wir werden hierdurch Veranlassung nehmen, einige Bemerkungen anzuhängen; keinesweges gegen diese hier, sondern über dadurch in Anregung gebrachte Gegenstande und Meinungen. . Dtr Herausg.
man wieder auf desen Wahn bai dem sonst sò tiefdenkenden Kausch, bei Gelegenheit, wo er von zwölf vollkominen geheilten Lungensuchten vom letzten Stadium, wo der Tod mit jedem Tage zu epwarten war, , redet. *) Man hat aufserdem keine Beobachtungen von Ärzten von Gewicht, die positiv dafür sind; denn die Kranken hielten entweder die Kur nicht streng aus, und die Beobachtung war mangelhaft; oder, sie wurden gehoilt, waren aber nicht wirklich lungensüchtig, wie das, beiläufig gesagt, bei ausposaunten Kuren nicht selten der Fall gewesen seyn mag, ob ich gleich nicht leugne; dafs wahre phthisis ulcerate allein durch die Kräfte der wohlthätigen ärztlichen Gottheit, netura medicatrix, auch geheilt worden sey. Dafür sprechen nebsṭ tausend andern auch die H ufeland'schen Beobachtungen u. s. w. bei Leuten, wo Theile der Lunge fehlten, aber geheilte Vernarbungen zurackgelassen waren,

Lehrt nicht die Erfahrung; dafs die Bewohner der Sennen, dafs Hirten, Polaken, arme Leute, die einen und den nämilichen Stall mit ihrem Ochsen und ihrer Kuh immer bewohnen, phthisisch sterben? Ist's vielleieht die Meinung wider Beddoẻs, dafs eine nicht zu reipe atmosphärische Luft Lungensüchtigen zuträglich sey, dafs Ausdünstụngen thierischer Exkremente ihnen natzten, so mulste ein Schweinestall, ein Abtritt, ein Schaafpferch, schlecht erneuerte Zimmerluft u. S. w. gerade wie der Kuhstall wirken.

[^10]Einer der unerklarlichsten Metaschematismen ist wohl der, den Kausch am obenangefuhrten Orte anfahrt, nänilich Langensucht in Verraicktheit und Heilung jener durch diäse. Ich will wörtlich anfahren, was Kausch sagt (S. 39.): „Das Auffallendste, "was man in dieser Beztehung sehen kann, ist abeir „, die Heilung der Lungensucht durch Verrackiung des ,"Verstandes. Ich habe dieses in einem Fall des 3 ten "Stadiums zu beobachten Gełegenheit gehabt An„statt dafs der täglich erwartete Tod eintreten sollte, , erfolgte Verrackung mit Wahnsinn und die Brust,,zufälle besserten sich von Tag zu Tag, der Kranke , genafs, und zwar in kurzer Zeit."

Das ist doch gewifs noch sonderbarer als das Entistehen der Lungensucht durch Vertreibung eines Kropfes, woruber man sich, da die Beobachtung von denkenden Ärzten mehrmal aufgezeichnet worden ist, den Kopf schon zerbrach.

Liebsch, einer unserer neuesten und trefflich . sten Anthropologen, zieht durch seine häufigen Ori: ginalitäten unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich.

Man wird mit Vergnagen das lesen, was er wider die Meinung, als gebähre der weibliche Mensch wegen seines kürperlichen Baues schwerer als das Thier, einwendet. Er erklärt aus diesem Organismus auch die Richtung der weiblichen Harnröhre und die Möglichkeit, dafs der weibliche Mensch gerade herunter pissen könne, so whe'atich eben-aus'deni Grunde' die

Vcnus obourrsa die naturgemäfseste sey. , „Denn die Achse der Mutterscheide, welche durch das naç innen gebogene Heiligebein und Kukuksbein bestimmt wird, weicht nach der Achse des Beckens nach vorne viel weiter ab, als bei irgend einem andern weiblichen Säugthiere. Dieses Verhältnifs der Scheidenrichtung zur Beckenhöhle hat nun freilich:
a) die scheinbare nachtheilige Folge, dafs es die Geburt erschwert. Dieser Nachtheil wird aber dưrch das stärkere Voneinandertreten der Schaambeinschenkel (arcus pubis) beinahe ausgeglichen, und durch die Vortheile, welche diese Struktur vorziglich während der Schwangerschaft in Beziehung auf den aufrechten Gang gewährt, weit überwogen."
b) \#Hä̀ngt mit dieser Richtung der Mutterscheide eine andre Eigenheit des menschlichen Weibes zusammen, nämlich die nach vorn gerichtete Müadung der Harnröhre, die sich auch nicht, wie Blumenbach selbst bei den menschenähnlichsten Affen fand, in die Scheide selbst, sondern äber dem Eingang zu derselben, zwischen den Schaapulefzen öffnet;" und endlich folgt
c) „aus dieser eigenthümlichen Lage der Mutterscheide, dafs die Vonus abvorsa für den Menschen die natürlichste sey, obgleich er nach Will-

- kühr und Bedürfnifs die Schranken dieser Natürlichkeit übertreten und eine andre mögliche Form fur dieses Geschäft wählen kaun, ja, nicht selten wählen mufs, wenn eine $z u$ starke Nei-
> gung desweibliołian Beokens naak wome oder audere Umstända es ihm michat erlauben, seinẹ zeigenden Bewreise anders als a pastoriori zu fuhren. " ${ }^{*}$ )

Folgendes $N$ Ne umann'sche Diktum ist trefflieh und ächt praktisch!
,s Alle Fieber nun, bei 'denen die Plastizität des Bluts erhöht, und die gesammte Gefäfsthätigkeit ungewöhnlich energisch ist, verdienen den Namen entzandlicher, öder viel richtiger; sthenischer. Denn Entzündangen können auch faulicht seyn, und sind es sehr oft. Aber alle Fieber, bei denen die Plastizität des Blutes vernindert und die Gefäfsthätigkeit therhaupt geschwächt ist, so dafs der Zerstörungsprozels den der Erhaltung an Energie überwiegt, verdienen den Nainen - Faulfieber. "**)

Hierin liegt wohl eine der treffendsten Deffinitionen von Fiebern, die je gegeben worden ist. Es ist nämlich Fieber entweder abnorm vermehrte oder vermindérte Géfäfsthätigkeit mit einem milsverhältnifsmäfsigen Trieb zum Ersatz oder zur Zerstörung im Organismus.

Er proskribirt Faulfieber nicht, er sagt aber, so lange das Leben währt, Kann keine reine vollständige

[^11]Fáulnifs ehtutehèn, wohl aber ist die Energie des Destruiktionsprozessed im Fieber sehr oft viel stärker als die dès Prozessíes der Erhaltung.

Falsche Theorieen, 'trugliches Experimentiren, haben das Fantifeber zuerst ans dem System proskribirt; Cullen's und Brown's Irrthomer haben die Proskription ungebarrlich verlängert.

Wenn es darauf ankommt zwischen Heumang und Marcus, von dènen ersterar die Entzündung des. Hirns als symptamatisch aberhaupt als Nebensache bei Typhus betrachtet, letzterer aber phrenesio als primär, ursächlich annimmt, zu entscheiden, so möchte ich auf die Seite von Marcus treten. Meine nähern Grunde habe ich, mit Baldinger abereinstimmend, vor langen Jahren in dessen Magazin bei Gelegenheit der Beschreibung einer Lazarethfieberepidemie in Anfang der neunziger Jahre auseinandergesetzt.

Es ist wahr und bleibt ewig wahr; was Marcus Tullius Cicero einst proklamirte. Nil tasen absurdum est, quod nom antes iam dictum sit ab aliquo philosopherum. In den neuen und neuesten Zeiten hat eine scharfsinnige Klasse von Menschen sich mit allem Ernst darauf gelegt, die mediznische Quadratur. des Zirkels, das Problèm nàmlich, wie man es dahin bringe', bei der Zougung bestimant zu wirken,
dafs entweder zu einem Rnaben odar cinem Madehen ir. actu der Keim gelegt werde; zu lösen. . Profundere Psychologen haben sogar auf Mittel gedacht; diesen Fabrikaten die Seelenfahigkeiten, dte sie :ihnein wainschten, schon durch don mänutiohetar Saamen einzuverleiben. Hparts Prufung der Köpfe ist ein solches unvergleichliches Machweerk, zur Belehrung der Väter aufgestellt. *)

In der italiänischen Ưbersetzung heifst es Seite 427 u. si w.:

Per generar dúnque i figliuofi di grande intellettos. fa di bisogno, che i padri usino questi cibi: prima pan bianco fatto di fior di farina, ed impastata con sale $E$ desiderando di havere qualche figliuoto di memoria pro., fonda, usino di magiore trute, salmoni, lamprede e antguille - Il seme si genera di parte delicatissime man-. giando colombe,, capretti, aglio, cipolle, porri, ravami, pepe, aceto, vin bianco, mele a ogni sorte di specieric. Il figliualo, che di simili alimenti saría generato, abondari d' immaginativo. Ma se veramente i padri desiderassere di-generare un figlio gentil huomo, savio, e di buoni costumi dovrebono sei, ì sette giori prima della generatione mangiare latte di capra assai bene.

Wenn Gruner in der Rezension der angeblick neuen Millot'schen Zeugungstheorie ${ }^{* *}$ ) geradeziu

[^12]aufsert:*) „Bis jetzt sahetnt auch dié Basis des Mil "lot'schen Zeugungssystems hypothetisch möglich' „, und wahrscheinlich zu , seyn;": so fäll mir die "Schwäche Boerhaave's, Stahl's, Hofmenn's. ein; sie geben zu, dafs. die Kunst, Gold zu machon, mäglich sey. Ioh erinnere hier nur für diejenigen, dapen diese Milloょ'sche Zeugungstheorie nicht genau bekannt seyn sollte, dafs nach ihr der mänoliche Saame picht das Geschlecht procreire, sondern dér Zufall oder Maneuvre, welcher diesen befruchteten Saamen entweder in das rechte oder linke Ovarium fahre, im ersten Falle Knaben, im linken Mädchen zeuge. Ich nenne diese Theorie angeblich neu, denn Hippokrates sagt schon in dem 5. u. 6. Abschnitt seiner Aphorismen: "Die Buben liegen in der rechten, die Mädchen in der linken Seite.". Wie nackt steht nicht nehen diesem beklatschten System die Behauptung eines unsrer bedeutendsten Geburtshelfer, dessen Name, da er zur Sache nichts thut, von mir nicht wiederholt wird. Auf die positivste Art sagt er: „Erfăhrung habe ihn tiberwiesen, dafs Kinder, welche vor dem bevorstehenden Ausbruch der monatlichen Reinigung gezeugt, Knaben würden, so wie umgekehrt, Mädcherr, aus einem Beischlaf nach der eben zurückgelegten Periode." `Sonderbare Geschichten!

[^13]Eten aber; weil jeder hier efine eigene Theorie oder vielinehr Meinung hat, ist zu' schliefsen, dafs keiner et was Pósitives je ergranden wird. Schelling läfst das Geschbeche Vorherrsethen der Phantasie; Oken von dem Vorherrschen der Männlichkeit oder Weiblichkeit (?) in der'Mutter, und Br uithuisen von dem Vorherrschen der beiden Zeugungsstoffe abhängen. Alle haben ihre-Athänger; der eine, glaubt durch Abstraktion aus der Erfahrung diesem, vein andrer jenem beitreten zu melssen. Now liquot! Auch Stahl's Archäus ist ein unbrauchbarer Haupt-i schlüssel.
$\qquad$
Wenn far das ven manchen angenommere; ; von andern bestrittene und geradeviu werworfene Versehen der Sohwangern keine aberzeugendere und triftigere Fr fahrungen werden geliefert werden, als die voarthae. ger im Askläpieion, *) so bleibt die Sache unentschieden, oder wird vielmehr inmer noch zweifelhafter ge-. macht. Abgesehen, dafs die Mutter erst 9 Tage, nach-. dem sie die geräderten Leichen gesehen und durch diesen Anblick erschattert wurde, den Beischlaf flog, welcher den Keim zu dém Foetas legte, ; dessen Kifrper von dem naturgemäfsen Zustand oberaus abwich." Die beiden Schenkel waren nach vorne und oben der - . gestalt gerichtet, dafs sie wie gekreuzt sich aber denn Bauch hinaufzogen, und auf dem Ritcken (da woole-

[^14]räderte; wie bekannt, einen Hauptschlag mit'dem Rade erhalten) fand sich eine mit einem wulstigen Ran-: de vertiefte von dem Oberhäutchen vollig ;entblöfste Stelle, aus welcher von Zait zu Zeit eine gelblichte, jedoch klare Feuchtigkeit hervorquoll. Bei der nảhern Untersuchang fandies sich, dafs diese Stelle aus. einer Art Sack bestand, der aufser den aufsern Integumenten von den Hä́uten 'des Ruckenmarks gebildet wrurde, und dafs an diesor Stelle die Saule der Ruk. kenwirbel quer getrennt war, indem einige Wirbel wül-. lig fehlten. Hier endete auch das Ruckenmark; statt sich in die caudawe equinam zu endigen, theilte es sich in strablicht ausemanderlaufende Nervenbündel.

Die ganze Sache war spixe bifide von mehr ge" sehener Mocilikkation, Bei Eröffnung des Kopfes wurrden sich walarschoinlich auch Spuren van hydrocephao lus inferwue, gezeigt haben. Ubrigens waren die un-: tern Extromitäten bei:Neugebornen, die mir zur Kepnt- ; nifs gekommer, lebend todt, und blieben liegen wie man sie legte.

Zweior abhlichen gespaltenen Rückgrade erinnere ich mich aus Wezlar. Der Vater des einen dieser Kinder batte ein gesehwundenes zusammengeschrumpftes anchylotisches Bèin: da des Kindes Beine auch lahm waren, so schrieb man diase Lähmung auch dem Versehen an Vater zu!!

Ich habe meiner Abpandlung aber die Symehon：． drotomie＊）bier noch eine Stelle aus einem Briefo， Saxtorphs aus Paris 1797，＊＊）nachautragen．Hier． folgt er；
„So viel Wasens man var einigen Jahren aus der Synchondrotornie gemacht hat；so wenig redet＇nman－ jetat in Paris davon．：Es scheint＇fast，als soldamet man： sich gar dieser zu erwihnen．Viele erfahrene Lewte－ haben mir auch erzähh，wie marktschreiorisch man damit uungeganigen soy，und dals es eine Zeit gabs wo： fast keine widernaturliche Geburt ehne diese Opera－ tion vollendet worden sey，Bei mehrern von diesen ist es nachher erwiesen worden， dafs man nur einen Einschnitt in monto vowerfs durch dieHaut gemacht hat；oh－ ne die Knorpei zu durehsohneiden．Da， solobe Hatwionde schnell heilte，so machte man eine： wichtige Bemerkung daraus zwertheidigung der： Schaarabeintrennung，＂．：Wind aber Wind！

Ich kann mich der Bemerkung nicht enthialten， dafs schreiende Theorieent，Entdeckungen，Operatio－： nen gerade in ihrem Vaterlande am ersten immer wie－ det vergessen werden．So wie man in Frankeich sich der Synchondrotomie schàmt，sö ignoritt man in Eng． land das Brownische System，in Amerika den Perki－
－）Siehe Kopps Jahrbücher der Statesaraneikunde und go． riohtlichen Medizin．Jahrgang 181 I.
 genzahl．1799．S． 310.
nismus; in Teutschland die unbelingte Durchbotirung des Tremmfells; \{ir Schweden die Perforation des Prozeqsus mamimilloris by. Kophose; zu Eondon die Zurieklassung der. Nachgeburt, und die Kerbannung. dor Zange Lei sohweren Kopfgeburten; zu Paris die Proslcription allor Instrumente aus der Gebuxtshalfe,
 zu Jeap den Naghgeburtslöffel; zu Berlin die Reichischa: Fieberheilungstheorie, und in déssen Nachbarsehpoft Hahnemapyn's Lehre vop der homöopathischan Wirkungsart der Arzneien ; • die Junker'sche: Tilgung der Packennoth zu Halle; die Nervenregeneration zu Göttingen; : die spezifisch antisyphilitisobe, Heilkraftsversicherung vom Mohnsaft in den vereinten: nordamerikanischen: Staaten; die Heilart des Typbus. undScharlachfiebers durch Begiefsen mit kaltem Was-. ser zua Philadelphia, und mehreres was man aikh denkeameg, zu X., Y. uad Z.

Nun eine Erklärung uber einem-Gegenstamd aus. der Gesçhichte der Medizin.

Nicht ohne Erbitterung kann ein Arat, der die. unendlichen Verdienste des Hippokrates um die Medizin kepnt, einen Aufsatz aber das Lebon dieses Mannes, von welchem sich eigentlich die ganze Basis der wissenschaftlichen Medizin herschreibt, in No. 2 I. des Morgenblattes von 1811 lesen.
 fsen und glücklichen Gedainken fafste;, die Erfabrungen
der Akkdappadẹ cer: Aruifung der Veryiunft za untér: wetfenc, er,' der die danalige Philosophie, dith. Spes kulatiord mafsiger Kapfe, von der Mèdízin trennte, der die Medizin aus der Wiege hob; er; der, die Nar: tur' in 'ibre Rechte unsetzte; dey : die Zeichenkunde des kranken Zustandes zu -einer solchere Hähe brach* te; der: die diätetischen Regeln der Gynnasten dazu benutate; die Lehre von der Lebensordnutig im krans ken und gesunden Zustande auf feste Grende zu baxuen;: er, der den Eindufsiden Witteruag s Jdhršzeits, Sitteri und Gewobsheiten n. s. w. auf den Kürperin' allen, Laz gen kennen lehrte, und die Erkeninung der Epidenien, allgenreine Kurregeln der leichten und Kritischen TTat gen musterhaft aufsteilte; der die Nachahinurng dex: einfachen Natur, als das Hauptgeschifft des Arztes; empfahl, und alle künstlichen Methoden: dieser allge* meiaen Regel unterwarf; er, der als Master von Kennts: nifs, Klugheit und Oenie, so lange Mensehen existiren werden, iminer glänzen wird: eben dieser erhabene treffliche grofse Hippokrates tvird von einemr Verfasser, der sich im Gefühd seines Nichts blofs mitt B. unterzeichnet, der ganzen Welt als Faquin, © ©tur tzer, Charlatan, yerliebter Geek, Narr, Mördery und Zauberer hingestellt.

Hier ein Auszug aus jenem sclilechten Aufsatz: ., „Hippokrates aus Kos, lebte gù Aingustsi Zeiten. Fir war einige Monite anter dieseméerstent Kaiser in Ram; und erweckte einen scheintodteni Neffen desselber, wofir ihm die Protelation inleses: Monarchen und dia Bevwunderung :Quber Grofsez azt.

Theilitward: Er verliebte sich dasalbst gyuzzeniefs.in cine-Oallische Prinzefs, eine Koquette; und ward dar tiber todtlkrank. August, und der, ganze Hof ber suchten den Leidenden, und um ibn wom seiner Leideppechaft zu heilen, versprachen sie ihm ein Renderzous mit seiner Geliebten. Der Antrag warde derselben gemacht. Sie bezeichnete: dem Hip pokrates ain Haus, bei welchem er sich in der Nambt einfinden. mäge; $u m$ aber; $z u$ ihr ins Zimmer zu gelangen, , matsse er sich dazu bequemen, sich inceimen Korb zu, set., zea, und sich zu ihe hipaufaiehne zu lassen. Hipt pokrates fand sich ein, stieg:in, den Korb, wirde. himufgezogen, thd die Treulose liefs ithen die gan' 2s, Nacht darin avisohen-Hingmel und: Erde schwebeni. Es wandies, ein Sehandkarb, in welchem Missethäter; die zum Tode, verurtheilt worden, aufgehangen und, zur Schau demk Milke dargestellt wurden. Gànz Rom sah ibn, August erkannte ibn, und liefs ihn von die-: ser Schnozoh befreien: Die Rache der Furstin, war. noch nicht gesättiget; , sie liefs dieses skandaüuse Fak . tum aufieine silberne Platte eingraben, welche sie der: Ebrensäule, die. August vor einem. Thore dem: Hip pokrate's. hatte setzen lassen, gegeniber hefes stigen liefs. Hippokrates ward trotz der Gaade des Kaisers, welcher diese Pasquidle hatte abnehmen lassen, der Spott des Volkes. Eir ging aus Rom weg. nach Persien; rettese ainem küniglictuen Prinzen das. Leben, liefs sich aber für diese Kur, vom König die : Hand seimer Tạcliter vensprechen, die er danri, nachdem er dis) Versprochene geleistet, anch wirkdich,
trotz der Weiger'ung dièver Schönen', erhielt? Oa 1 e , seinen Busenfreund, schickte er statt seiner nachi Ungarri, um einen Ungarischen Prinzen oder König zu heilen. Gale n reusstrte. Aus Nèd aber dieses Meisterstack ersfach er den armen Galen racklings mit einem Messer. Endlich soll er von seiner forstlichen durch die Verbindung mit thim an der thre sich gekrankt glaubenden, Gemahlin, einer Zauberin, die ihn, ddn Hexenmeister, an Kunst noch abeirtraf, durch ein Kunststuck mit einer Förlkelinoke vèrgiftet worden segn!!!!"*)

Wie war es möglich, dafs die Redaktion dieses Blatts solchen und athnlichen Unsilm aufnahm; und ihn nebst schalen Epigrammen' u. s. w. u. s. w. dem Publikum auftischte?

Es wundert mich, dafs noch kein wirklicher Verehrer des klassischen Alterthums, kein Arzt aufgestanden ist, um jenen Sehandffeck, den Unwissenheit und vollige Unbekanntschaft mit den grofsein, ganz unendlichen Verdiensten des Oruinders der wabren Medizin, dem göttlichen Hippokrates in den Augen des grofsen Haufens, der weniger eruditen Ärzte, die diesen Weisen nicht genug zu schätzen wissen, amzuhhưngen trachtete, wegzuwischen und ihn in integrumb zu restituiren gesucht hat. Hielten sie das Gewaisch fuir das, was es ist, unter aller Kritik? Wènn

[^15]ich mich lange über den Verfall, welcher'der Medizin von mancher Seite gedroht wird, auffialten wollte; wenn ich in vielea Worten es bedauern wollte, dafs man leider nicht genag mehr die wahre Hippókratische Medizin schätze, uad die grofseh Urquellen unsers ärtlichen Wissens nicht mehr genug verehre und benutze, *) so wairde mein Vortrag in eine Jeremiade ausarten.' Also kurz: Nur der kannetinen Hip.pokrates gering schätzen, der ihn, nicht kennt; so wiedernux unsrekunsthafset; der von der eigentlichen Kunst keinen Begriff hat.

Ich fuhle einen heifsen Drang dazu wider B., diet Ehrenrẹttung unsers Altvaters zu überriehmen. Dazu, gehört nur die kleine Bemühung; die Absurditaten jex nes Aufsatzes geschichtlich 2 u erweisen, und dieser Muhe unterziehe ich nich hier.
\#Hippokrates war auf der Msel Kos in Archipelagus aus dem Geschlechte der Askläpiaden geboren. Sein Vater war Heraklides; **) seine
*) Natürlich nehme ich alle einzelne Hippokratiker mit Hoclfachtung aus.
"*) Dieser war der Solin des Gnofidins; weleher nach Ga-: len's Briefen schop ein Buch über die Brüche gesclorieben: haben sollte. Also war Hippokrates ein Spsöfling einer ücht medizinischen Familie, welche sogar ihren Ursprung nach Iselin vom Aeskulap herschrieb. Sprengel beweifstaus Quellegs dafs er g̣chon eine ärztliche Errielnung genossen habe.

Mutter，aus dem Geschlechte đer Herakliden，＊）war Praxithea．

Seine Lebenszeit fält mit der Periode des Peri－ kles，des Sokrates，Plato，Thukydides und Xenophon，mit dem Peloponnesischen Kriege， mit der Einrichtung der Gesetze in Rom，und mit demr Censor Kamillūs，mit der Regierung des Perdik： kas in Mazedonien，und des Artaxerxes $\mathbf{M a}$ krochyr in Persien zusammen．＊＊），

Der Tod des Sokrates，des Zeitgenossen vom． Hippookrates ist ein Standpunkt in der Geschichte， wie die Geburt Christi，freilich in anderm und nicht eigentlich zu vergleichendem Grade，war．Auf bei－ den Punkten rubt mein Beweis．

Mit Sokrates zugleich hat Hippokrates gelebt．Unter August aber soll er，wie B．will， die tragikomische Rolle in Ram gespielt haben，und im 29sten Jahre der Regierung des August＇s ward Christus geboren，als Cyrenus Landpfleger in Syrien war．

Der Tod des Sokrates fallt，wie die Arun－ delschen Marmore und viele andre Zeugnisse bewei－ sen，in die Zeit，woo Lackes Archon war，also in
＊）Viele halten die Herakliden für Nachkommen des Hera－ kles，Herkules，die den König Eurystheus aus Mycen vertrieben und sich im Peloponnes anciedelten．（Iselins hi－ storisches Lexikon．）
＊）Kurt Sprengel＇s pragmatische Geschichte der Arzne：－ kunde．T．I．S．220，
148.
das erste Jahr der 95 sten Olympias, das ist 2599 Jabre nach der Sundfuth und 400 Jahre vor Christi Ge burt. *)

Diese Angabe lafst sich sehr wobl mit der Angar be Sprengel's aber die Geburt des Hippokra. tes zusammenreimen. Er satzt sis nämlich nach Suidas, Soranus, Istomachus und Stephan von Byzanz, ins erste Jahr der 8osten Olympiade, **) da nun nach Scheller ***) eine Griechische Olympiade sinen Zeitraum von 4 Jahren in sich begriff, so war Hippokrates bei dem Tode des Sokrates 60 Jahr alt; da maan aber sicher weifs, dafs Sokra. tes im 70. Jahre gemordet, Hippakrates aboe 90 Jahre alt wurde, so steht dieser Rechnung gar. nichts im Wege.

Hippokxates müfste also weit alber 400 Jahr alt gewesen seyn, wenn ar unter August zu Rom von einer Prude in den Sohandkorb hätte gelookt werden sollen!

Aber 131 Jahr nach Christi Geburt wurde arst sein grofer Kommentator Claudius Galenus zu Pergamus in Kleinasien geboren, und startp 70 Jahre alt eines natarlichen Todes an den Folgen mangelhaf? ter Dauung im 201. Jahre nach Caristi Geburt. Hip.

[^16]pokrates, der itn nach B. meuchelmörderisch we-, gen ciner gelungenen Kur an einem Ungarischen Prinzen -! ermordete, mafste also damals ein Greis von ohngefähr 060 Jahren beyn, also der alteste Meuchelmörder, von demiman jo getaft hat!- Kann man sich also wohl wiwas Tolleres eenken, als einen fehlerhaften Synchronismus von beinahé 700 Jahren?

Allo Historiographén sotieiñèn' nách unsèrs treffa liahen Sprengel's Ortheil aus dem Sorati u's goschöpft zu haben. Soranù war nâmlich wabr: schoinlich oin Zeitgenosee des Moschion; wahisohrinalieh sag ich, denn so gerati tramn man niclit bestisamen, wann und wo er aufser Rom gelebt hat, Er war eine Hauptstätze der methodischen Schule, aber oin unzuverlässiger Schriftsteller, und seine Hiographie des koischen Arztes gilt nicht viel.

Claudius Galeitus war von dem Zeitalter des Hippokrates zü weit entfernt, um auch ihm ganz glauben zu können, wenn er das Fabelhafte, welches in die Lebensgeschichte verwebt ist, berührt. Galen war Feldarizt bei Markus Aurelius zu Aquilegia, dann aber Leibarzt des jungen Cäsars Commodus zu Rom; auch soll or dem Kaiser Septimius Severus noch Theriak und Gegengifte bereitet haben. Wie spät also gegen die Zeiten des Hippokrates!

Andreas ist der einžige, welcher dem Hippokrates etwas Liebloses nachsagt. Er besçhuldigt ihn nämlich, er habe den Tempel zu Knidus, verbrannt, nachdem er. die Rächorsenmlung dieses Tem-
pel's geraubt habe. *) Aber dieser Beschuldigung ist kein Glauben beizumessen, Man weils ja, wie streng die Griechische Justiz zu Zeiten des Hipp.okfates gewesen ist, Der Tod des Alcibiades, den man, pls er sich in eqinen Tempel geffachtet hatte, naeh abgehobenen? Dacla des Tempels von, oben herab todt steinigte und erstiokte; (Corn. Nepos); (und die Ver; prtheilung des Solkrates :zum Gifthecher; weil ihn Aristophapes in seinen Wolken offentich als schlechten Verehrer der Gottheiten dargestellt hatte; der Zorn und die Kriegserklärung der. Amphyktionen wider die Einiquhurer von Kirma am Plistus, die'es gewagt :hatten in das Gebiet dos :Apolls cinzufallen;
*) Ein falscher Hippokrates war Hippokrates von Athen; dieser:beifit anch der Vielfras. Der Grieohische Ausdpuck: : „Du bist den Sụ̈nnen des Hippokratẹs äbnlich," trifft also nicht ḍie Aerzte, sopdern die Gourmands nach ihrem Vorbild van Athen, nicht nach dem unsrigen von Kos. Dieses Ausdrucks bediente sich nach Galens Zeugnifs Aristophanes.

Danı haty anch ein Hippiater pder Pferdearat, Hippo: Krates im 7ten Jahrhundert existirt. Diese Pferdeärzte oder Hippiaters mufften für dic Gefundheit der Pferde, wallurend der Feldzäge bei den Griechen und Römern sorgen.

Mit Hippokrates dem Vielfrafs und Hippokrates. dem Hippinzer kapn unser Hippokrates von Kos nicht verwechselt werden. Aufser diesen drei Hippokraten spricht die Geschịhte der Medizin von koinem. Ier Vielfrafs existirte vor dem koischen, und der Veterinairarzt erst II Jahrhunderte nach dem unsrigen. B. wird sich also nicht entechuldigen kopnen, wenn er vorgiebt, er habe eipen der Falschen Hippakratesse gemoint.
die Exile und Todesurtheile wider u. s. w. u. s. w. beweisen hinlänglich, dafs Hippokrates nur mit Einbufse seines Lebens wwârde Mordbrenner und Tenpelräuber haben werden können. Etwas hat er aus dem. Tempel dès Äskulaps zu Kos genommen, das ist ausgemacht! Für dieses Plagiat sey ihm aber nach nun mehr als 22 handert Jahren, noch Dank! Es waren die einzelnen Erfahrungen seiner Vorgäuger, weldhe, auf Täfelchen geschrieben, in dem Verehrungsorte der Gottheit der Heilkunde aufgehāngt waren. Er abstrahirté sich daraus zum Theil seinè Semiotik und Prognostik, *) und in beiden ist er noch heute unser grofses Vorbild.

Die Gallische Prinzefs, als Sinnbild der weiblichen Menschheit genommen, küunte sich allenfalls beute noch aufstellen lassen. Der grofse Feind der Männer, der Charakter einer Koquette, war in der Eya schon sichtbar, lebte in Jaél, Jsabelle, Delila, Klytämnestra, Bathseba fort, zeigte sich in Helena, und schon ante Helesam, wie Horaz sagt, cunnus multorkm malorum oder bellorum deterrima callsa fuit. . Es ist ja das allgemeine Loos der Menschheit, schwach zu seyn! Chremes im Terenz sagt: homo sum ef humani nuthil a me elicnum puto. Die Mănner waren von jeher gegen Weibẹr schwach;


[^17]

Hippokrates wird es wohl auch gewesen seyn; aber erweifslich ist die Korbaffaire dem Hippokrates nicht widerfabrex. Kr kam nie bis Rom, sondern er hielt sich die gröfste Zeit saines Lebens in Thessalien und Thracien auf, aus deren Städten sioh seine Krankengeschichten datiren.

Die ganze,Erzählung von B. ist elne Farce, allen falls ein Sujet für ein Marionettentheater; worin oin Tauberer Todte aufweckt, von Prinzessen mit Intrighen verfolgt, Wunderkuren wirkt; sich damit statt der Ungetreuen nun oine andre vorpehmere königliehe Prinzessin: erzwingt; einen Rivalen mit timem Brodtmesser ins Reich dor Todten schickt; endlich aber, nachdem die handelnden Personeap durch $\%$ Jahrhunderte durchgeführt worden, von seiner Gemablin, oiner Hexennẹisterin ubertroffen, vergiftet stirbt!!"

Grofser Schatten des Hippokrates vergieb ihnen, sie wissen nicht was sie thun!

Newishr behauptet ili der 2ten Auflage seines Versuchs einer einfachen und praktischen Arzneimittellehre, *) man solle weder Physik noch Chemie, noch auch Philosophie in ibren einzelnen Bestimmungen in die Medizia einführen: nur ibre allgomeinen Grundsätze könne man nicht entbohren.

[^18]Den Tétanus behandelt man mach L. Valen$t$ in *) ip Westindien, wo er bekanatlich sehr bäufig, vermuthlich wegen der scharfen Seeluft und den kalten Nächten, die auf sehr heifse Tage folgen, vorkommt, anders als bei uns.

Unter andern ist folgende Behauptung Valentins. merkwardig. Wenn ein Neger am Senegal durch Sohlafen auf der Erde während der Nacht, oder an einem feuchten Orte vom. Tetanus befallen werde, so waliden erweichende Umschläge auf, den Unterleib; das Scrotum und unter dic Fufse gelogt, und diefs reiche gemeiniglich hin, den Krampf zu heben. Auch sey der ausgeprefste Saft des Knoblauchs zum Einnehmen! sowohl, als auch zum Einreiben auf dom Ruckgrad und in die innore Seite der Gliedmafsen sehr halfreich.

Das sind leichte Mittel, Mittel, welche man auch bei uns, versuchen könpte. Aber mir ist dabei ein Zweifel aufgestofsen. Sollte nicht Trismus, der bei uns, den gröfsten heroicis aus dem antispastischen Apparat nicht weicht, nach V alentin aber in Moryland durch blofse Vesikatorien, an den Kinnbacken gelegt, verschwand, sich auch schon duroh ein Tabaksklystior, $2 u$ welohem I Dr. Tabak, von Rogers angebruht, verbraucht worden, minderte; Tetanus, bei welchem ein Dekokt der polygala songeg vom. Barton zu Penisylvanien mit ainigem Erfolg angewendet wurde; Tris*

[^19]nus, weldhér auf dem mittäglicken Kontinent von Amerika zu wiederholten malen von Davallos clurch fette infuadirte Oehle geheilt wurde, sollte dieser Tetanus nicht in der neuen Welt ein weit geringeres Übel als in der alten Welt seyn? Es wundert mioh, dals der Rezensent der Valentin'schen Schrift in der Salzburger mediziniseh chirurgischen Zeitung *) nicht auch diese Bemerkung gemacht hat, da'er doch nach vorliegenden Thatsachen gewifs eben so uber die Sache wie :ich dénken mulste. Bestätigt sich diese Muthmafsung in der Folge nicht, so sind die Valentin'schen gelieferten Beobachtungen, wo nicht falsch, doch nicht rein, und letzteres ist am wahrschein. lichsten.

Herder sagt in seinen Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschhelt: **) „Aber die Erde ist nicht allein da im Universum; auch auf ihre Atmosphäre, auf dies grofse Behältnifs wirkender Kräfte wirken andree Himmelswesen. Die Sonne, der 'ewige Feuerball, regt sie mit seinen Sirahlen: der Mond; dieser drückende schwere Körper, der vielleicht gar in ihrer Atmosphäre hängt, dpuickt sie jetzt mit seinem kalten und finstern, jetzt mit seinem von der Sonne erwärmten Antlitz. Bald ist er vor, bald hinter ihr; jetzt ist or der Sonne näher, jetzt ferner. Andre Himmelskörper nahen sich ibr, drängen auf ihre
${ }^{\text {- ) }}$ 1812. Band 2. No. 3 3.
$\left.{ }^{\circ}{ }^{\circ}\right)$ Bend y. S. 37.

Bahn; and modffziren ihre Krüfte. Das gamze; Himmelssystems ist, eip Streben gleich - oder ungleichartiger aber mit grofser Stärke getriebener Kugeln gegen einander; : und nur dje eine grofse Idee der Allmacht ist's, die diefs Gétriebe gegen einander wog und ihnen. in ihrem Kampfe beistehtr. Der menschliche Verstand hat auch hier im weitesten Labyrinth strebender Kräf: te einen Faden gefunden und beinabe.Wunderdinge geleistet, zu denen entgegengesetzten Druckwerken getriebene und gliacklicherweifse uns so: nahe Mond die gröfseste Forde. rung gab.' Werden einst alle diese Bemerkungen, und ihre Resultate auf die Verãnderungen unserer Lưftkugel; angewandt, wèrdan, wie, sie bei der Ebbe und Flut sehon angewandt sind; wird ein vieljahriger Fleifs an versehiedenen Orten der Erde, mit, der Hülfe zarter Werkzeuge, die zutn Theil schon erfunden sind, fort-; fahren, die Revolutionen dieses himmlischen Meers. nach: Zeiten und, Lagen zu ordnen und zui einem Gan $\rightarrow$ zen zu bilden: so wird, dïnkt mich, die. Astrologie: aufs neupe In der ryhmwürdigsten und nützlichsten Ge-: stalt unter unsern Wisssenschậten erscheipen, und was Toalko anfing, wozu de Luc, Lambert, To-, bias:May.er, Boeckmann-und andre Grundsätze, oder: Beibulfe. gaben;' das wird violleicht ein Gatte ; rer vollenden. \%, Genug wir werden and wachsen ${ }_{s}$, wir wallen: und streben unter oder in einem Meer zum, Theill: bemerkter, zum Thail gewohnter Himmek. krafte wasm:"*

Dem vortrefflichen Herder altndeten verborge me Einflasse, des Kometensystemsi auf dem menschhshen Geist und Körper;: er glaubt auch, wio jeder, Vernanftige, wir gingen ehmer neuen Welt von Kointnissen entgegen, wenn sich die Beöbachtungen, die Boyle, Börhaave, Hales, Gravesand, Francklin, Priestley, Newtorf, Black; Wilson, Crawfort, Achard, Huthbold ui st w. aber Hitze und Kälto; Elektrizität und Laftarten; sammt andern chemischon Wesen und ihren Einfassere ins Erd-und Pffanzenreich, in Thiere und Menschent gemacht haben, zu einem Natursystem sammeln worden!

Allein As̀rologie wieder :im Geiste oben zn sor hen, gränzt bei allen dem ein werig an Schwärmeref, wenn nicht diesem Wunsch die edelste Deutuing uritergeschoben wird, wie math didsianmer bei Herder zur thun schuldig ist. Tycho Brahe, Keppler und die gröfsten Mathematiker Konnten bekanntlich den Glauben an Astrologie nicht aufgeben, und jeder Oro: fee hielt dem Geist des Zeitalters angemessen im whedtc: aveo und in deni letztverfiossenen Jahrhunderten seinen: A.strologen, Sterndeuter, Nativitatensteller. Trotz dem, dafs unter diesen Augurn unsers Vateriandes sowohl als andrer Länder grofse Kbpfe waren, welche: die, Sache cons amore trieben, so kam doch nichts davon heraus, und sie spielten meistens die Rolle des Riei bei Wallenstein, Herzog von Friedland; 'die wir kennen. Sie konnten ihre astrologischen Grundsätze eben so wenig in ein wahres System twingea und eine zuverlässige Lehre daraus bilden, als luava-
ter aus seinen physiognotwischen; Gall rusidenicraniologischen; Haberle mas seinen meteorologisthenif and Mesmar aus seinuen Bemerkungen' iber animalischen Magnetismus, *) welche letztere dfoch eben sö gut wie Galvanistus und Elektrizitat"getwissermalserí Einwirkungen der Atmosphäre 'unisrer' Erde und der' vielleicht mit ihren Dunstkreisen auf diase stofsendeñ dbrigen Planeten seyn mögen,

Abgesehen also von'dem Einflufs, den Sonne und Mond u.s. w, als Sterne, welche in einem Kanfikt' mit unsrer Erde stehen, auf den geistigen Menschen hiaben, ob wir gleich den mächtigen Einflufs auf den Geist des Menschen aus Erscheinungen bei Wahnsinni $\bar{Y}$ gen, Melancholischen, Rasenden und überspanntert Menschen, Menschen, die bei Neulicht in ganz veränderte Gemüthstimmung gerathen, sehr sicher bemerkt haben, so wissen wir es als Erfahrungssache, dals manche Mittel nur bei zunehmendem allein, oder umgekehrt beí abnehmendem Mond wirken. Vogler, ein gewifs zuverlässiger Beobachter, sagt z. B. in seinem Selekt von Arzneien.**) bei Gelegenheit des. Pulu. strumalis „pars ima deglutiatur horis aliquot ante pa,9, stum ot luna decrescente; "eine Regel, welche auch Lentin und Fodere vorschreiben, und womit die allgemeeine Erfahrung nach vielor andrer Schrifth, staller Zeagnifs abereinstimmen soll.- Piderit; den

[^20]

Verfaseer der mist Recht sogenannter pharmacia ration nalis', *) räth die Wurmmittel bei abnehmenden Licht. zu reichen; ein einzelnẹ Beleg sey folgende Stelle, die Empfehlung des extracti nucum iuglandum: „subiuingi"tur sub u,su decresçantị lunae, postquam extr. "nuc. iugland. per dies aj cantinuatus fuerit,: purgans "quoddam."

Jeder meiner Leser wird aus eigner Lektüre noch Belege zu meiner Behauptung auffinden: ich finde es, also nicht nöthig, noch mehrere Zitate anzufilhren.

Dieser Mondseinflufs ist also wohl nicht mehr Vorurtheil zu nennen, wofür ihn manche, sich gern alles Denkens überhebende Ärzte, gelten lassen wollen. Unsre besten Beobachter und glücklichsten Praktiker stimmen uiber diesen Einflufs miteinander entweder geradezu überein, oder sie läugnen ihn wenigstens nicht, ganz, im Stillen vielleicht gar nicht. Es wird jeder aus seinen eignem Lesevorrath Beweise genug für meine Behauptung finden, daher genïgt mir hier nur eine Stelle aus des klassischen Gaubius Patholggie. Er sagt, wo er von den potestatibus atmosphaerae nocivis handelt und Krankheiten daraus herleitet: Corpora coelestia meteora, clinata, anni tempestates, soli diversitas; montes, miare, laius, paludes, flumina, vegetantia, animalia, subterranea, hominum niumerus, vitae genus?, afimienta, potulenta, ignis päbilum, opificia, artes, commercta; et alia plurima, suans quaeque eo syinboläm confirunt.

[^21] damemadicie. Casellis 1779. S. 123.
(Die Fortsetzung folgt.)


Allerdings setzté marí die eirimal angenommete gute Wirkung des' Aufenthalts im Kuhstoll bei der Phthisla auf Rechnung der desoxyganisirten Luft, so; wie dre antiphlogistische Chemie sich verbreitet hatte. Alloín sehr richtig wird bemerkt, dafs von diesem aufsera Verhältnifs in der Luft die Lungensucht micht geheilt werde, wehn man freilich leicht einsieht, dafs bei einem gestörten, fast amgedrehten Prozefs ib deh Lungen auch das ihnen sonst angemessene Vérriailtnit derselben nicht gleich wohlthätig sey. Es fruge sich dabei: ob die Luft die Lungen priniär affritrt habe? Dieser gewifs seltinere, abef sehr mögliche Fall ist es allein, wo die Ânderung der Luft wirklich raditidles Heilmittel werden kann. Aber mon meisteh Fällen liegen die Ürsachen tiefer, im ganzen Vertältnifs des Organismus, allgemein und besoriders gehommen; da ist denn auch wohl die Heilung durch den Kühstall blofs ein pium defiderium, ' Ein Vergleich wird dies sehr deutlich machen. Setzen wir den Fall,

160

cir Menseh an der-tägichen Oomifroon Gember gewönt, ifft eimmal zu viel davon, und zieht sich Unvendaulichkeit, kure Magenübel zu - hier kann das blofse Enthaltee des Gemales das Krankseyn verbannen, und doch nieht einmal immer reicht die Entfernuag der Ursache hint - Setzen wir aber tien andern Fall, aus Ärger; Kummer, oder sonst physischen Vergalassungen ontstelt ounverdaplichkeit bei Zerrütturg des Gallensystems ${ }_{2}$ wird da die Enthaltsamkeit von dem gewohnten Gernuse das einınal begonnene Übel in seinem Fertschritt hemmen? Gewifs nicht. So verhält sich aber auch die Änderang der Laft zaryHeilung der Phthysis, und namentlich dge Kuhatall.

Man ist zu leicht gemeigt, in Naturbegebenheiten alles wupderbat und unbegreiflich zu finden, was von dem gewöhnlichen Gange abweicht, und dennoch bigtet die Natur solche Fälle auf das allermannigfaltigste das. So ist zum Beispiel die Lehre des Consonsus vë̈lig unausgebildet, und, was tagtäglich ala Erscheinumgen der Mitleidenschaft vorkommt, liegt aufser den Grănalinien unsrer Berechnungen und unsrer Rechenschaft; so zuch die Idiosynkrasien, welche inn Ganzen dasselbe sind, was jener im einzelnen vorstellt. Vergebens suchte man in dem besondern Zusamunenhang durch die Nerven sichtbarer Weise den Consousus zu erkJären, oft ist er da am stärksten, wo der loseste anatomische Zasammenhang sich zeigt. Der un-
mintelbaze Zusspmeshatg ewiachex den'Spraphwerkzeugen und den Geschlechtstheilen berübit nicht nuf der sichtbaren Gemainsphaf der Neryen ubd Nerreaäste, und dennoch ist et go grofs. Mehr scheint eiae gewissermaisen gleiçhe Organisation ganz entfernter Theile, ohne alle unmittelbare orgenische Verbindurg durch Nerven- oder Blatgefifige, der Mitikidenschaft zum Grunde zu liegen. Dieses weist aber wieder auf jene feinere bewegliche Organisation in eigenthamalichen Strörmungen hin, welohe: durch Mesmer in Anbensmagnetismus sich offenbar zoigte, und nuin gewofs far immer gelten wird. Hiesdurch ist das, Ruthopl Ileight und einfach und daher wölligy genägend erklărto Ihr habt gut reden, ruft man hier aus, Ihr, die. Ihr .. unse ein Räthsel durch ein anderes erklären zu köquan .glaubt! - Wohl; beibt es, entgegnen wir, Fwoh cin Räthsel; da Ihr doch standlich selit, wie Emar Wille vom Gehirn ans in einem Nu durch tausend Nervenverästelungén hindurch gerade den Mashel in Gontraktion setzt, der diese oder jene. Bewegurg vetrichtet; so mafst Ibr Euch mit Rätheeln beholfen, wo uns eine klare Anschauung geworden ist

Der Metaschematisinus der Krankheiten kann darch jenen Grundsatz von der beweglichen, nieht sinolich unmittelbar wahrnehmbaren Orgatisation durch Strömungen als möglich erklärt werdèn Er beruht auf demselben Oruade, welcher die Mitleidensehafter, die Idiosynkrasien hervorbringt. Wenn Wurmreiz Lähnuung des Sehnerven bewirken kann, so sehe sich niche ein, warum man sich dar-
ober wundert, utein éinual einet Lugensucht verschwand, da! erne grotse Umainderung em Gehin ent-- stand's deren Aufserung Verriohtheit war. Sehen - wir toch gex́óoinlich in solchen, welche Anlage zur Cungensucht haben, eine Besohdere Regsamkeit dar - Verstandes - und Gemathisthatigkéit; sie denken schixr-
 - 'isation loser uber der groberen sothwebe. : Eine sol-- elie wookselsélinge Übereirstiminung zwischen Gehirn -hindilunge mufs auch das Entgegengesetzte zülassen. Diesin Gegenstatid za verfolgen ist hier nicht weiter -del Ort; wir werden auf diesen Wege ohne Zivéfflat :zu manoher Einsicht gelaitgen', whd 'machen' nur nech "dàrauf aufnerksan, udafs dasjenige, was wir Krahx${ }^{\text {a }}$ hefit nérnen, dooh eigentlich blofs Krankhefsersolithsurang $\times$ Symptom der Krantheit ist; die ewig nur Eino -ist; Stơrrung der Hałmonie nämlikh, und sich nith auf die nannichfaltigate Weise darstellen kann. Wíe dena ebén in dem mehr allgeneinen Symptom dér. - Irankheit, was inank Kankheit, und neuerdings
 heitsform nannte, die: besondern Symptome' selfr moohsein, so miuls 32 auch das allgemeinere Symptorn usteh in ein anderes umindern könneh : und che Krankheit bletbt 'im: Wechsel der Fonmen doehint mer atieselbe.

$$
3
$$

ris , Giebt es Faulfieber? Ja. - Aber kanh in einem noch lebendea Körper. Fäulnifs eatsteher? Warum nicht! - Die Fraeugung von Ungeziefer,
seltọt, won Wurmern der Fingequeide, jauchtgte Frtor cung, Brand - alles dieses ist doch am Ende nichtrs antlers, als partielle Fäuhnifs; d. h. Verderbnifs and Zerfallen des organischen Stoffes, ehe er noch gann lich aus 'der Kontinuität des! Organischlebendigen aup geschieqden ist. Wenn nun bei der aufgereizten The tIgkeit der irritablen Funktionen, welche das Fieber konstituirt; dieselpe Ursache, dasselbe Verhältnifify wodurch solehass, entsteht; zugleich auch die Neigung des Zerfallens: der Keim der Zerstörung ohne angey messenes Wiaderersatz durch die darnieder liegendo pder ymgestimmte Reproduktion; in dem Organismus gelegt ist, so mufs auch der Fieberbewegung dieses zerstörende Prinzip inwohnen, und das Fieber ist ofe Frultiefer. Der Name Ist' sonaọh in dem weitopp Singe, wo man sich nicht ein todtes Faulen denkt; sebr bezeichnend far die Natur der Krankhoitsaiufse rung, $s o$ wie fur die Behandlung. Die Tendenz ders Aluflossung zeigt sioh auch hier im vermehrten Ausf
 tigenden . Hinwirkung desselberi auf die Lebenssphäre zudres Menschen jin waitrer Verbrtitung, was mam Ansteakung sehc ridetig peppt. Denn wio ain brenme barer 'Kobrper aights writer zum Entbrenpen berlayf;
 gende Wärue gige anderp brenpapden Törpery at eben so geschieht es auch hier. In diesem Sinne sind alle wirklich ansteckende Krankheiten faulicht did, exapthematischen Fieber des jugendlichen Alters

gatnzeh Organismus, es sey besonders far einzelne Orgáne. Blofs aus dieser Ansicht, (wie es auch schon In einem trefflichen Aufsatz des 4. Heftes 3. Bandes der Ephemeriden der Heilkunde dargethan ist), infat sich der Cólor mordas erklaten. Bekanntlich ist dié Fitze in entzündlichen Fiebern ungemein grois; brennend, und sobald man sich dem kranken Körpër näw hert, zu empfinden; legt man die Hand auf; so glaubit inon es nicht aushalten zü können, aber von Alygonbliolk zui Augenblick empfindet man die Hitze wenigers) sie verschwindet gleichsam unter der fühlenden Hand .- das umgekehrí findet im typhösen Fieber Statt; weniger brennend ist die Hitze beim Auflegen dey Hànd, nun aber steigt sie schnell, wird bald unaus--tehlich, erregt ein Prickeln, Stechen und Beffeer. Im ersten Falle strönt aus der aufliegenden Hant mehr in den kranken Körper als aus ihm heraus, fas zweiten geht die Strömung unaufhaltsam ans dean Kranken in alles hinein, was ihm naht. - Wichtige Winke für die Heilung gehen daraus hervor, das Begiefsen mit kaltem Wasser the Typhus; wie'in-allend entzündlichen Krankheiten, welche in das Faulichte thergehen, mufs also wohl van giater Wirkuag seymi Die Kälte hemmt die Austrobmung durch Kontraktion, und im Wasser ist cine Nunc der allgemen belabeindan Stoffe, des allgemein magnetischen Liehtathers.




Marcue neuerdings aufstelle, und so betriésen hat, dais mindestens in den allermeisten Fallen der Orund: satz gänzlich, in allen aber in so weit gilt, dals dis" Neigung zur Enteándong im Gehirn mit dem Fiebor" ads ein Moment dér Krankheit zusammenfallt; auch schon fraher von Baldinger und Wendefstidt' ${ }^{\prime}$ ergriffen zu'sehen.! Es wird keinesweges dadurch" Marcus Verdienst geschmalert;' denn auf ganz andrer Bahn hat er diese Ansicht gewonhen und duroh-" gefthrt, aber es ist ein abermaliger Beleg, wio die Wahtheit ebén sowohl durch zukúnftige Ideen uhe Effahrungen, als durch die vergangenen bestätigt wer-" den muls. Man mufs aber njemals den Typhus mit Faulfeber verwechselo', die drel Hauptfiebergat- ; ttingen der drei Dimensionen, 'Typhus nämlich wia. Symoche und Synockus können' allesanmt zu Faukiebet werdea.
E.
$\therefore$ Das ist gewifs, die Feststelluug des Geschleches" ja der Frucht muls etwas Béstimntes zum Orunde baben."auch glauben wit, és werde das Geschlecht" nift 'dem Moment der Zeugung zugleich und ufigetrenint gesctiaffen. Nun ist unste Meinung die: weder dorich das tbermais des männlichen noch weiblichen Samens (námlich'in Ei) werde einseitig das Ged schlecht bestimmt, vielmehr durch das Wechseftea hältnifs beider Prinzipien, die doch in der Einheit, wiftin beide Pole zusammentreten;' fitt dinen dersel

betion dafs in doch, jimmer in, jedem Individuug beidep: Geschleghter eigepulich vorhanden sind, und dafs nur das Üわorgewicht zu einem der Polf des Gesphlechts, auch . die e eigenthbilmliche Ausbildung den Geschlechts-, thejle, setat:- Woher kämen songt weibliche Mäapger, männlicie, Weiper? Denn:ein vollk ommenen Z witter kann nur ebem das Ggschlacht selbstt.an sich seyp. Das relatiy überwio-v geade, Prinzip muls das Geschlechty an sich reifsen; der Mann mufs ewid die Tendenz in sich haben, Männlighes 24 zenen, das. Weib Weibliches ${ }_{n}$ Wer uber:/ wipdet, der gewinnt, Dafs feipe, zarte, schwäah's liche Frpuep fast imper Knapen gebähren. ist daraup orklärbar a auch warum die ersten Kinder, in der Fhes: vgn_zilchtigen Brăunuen empfangen, meist : Knahen, sind, V.apidiesem Grundsatz geleitet, habep wir seit langep Jahren sehr genaue Erfahrungen daruber gegammely, und immer in wiederholten Beobachtungen den Grundsatz bestätigt gefunden, dergestallt, dafs wir uns selten in dar Varherbestimmung bai eintretepden Schwrangejschaften trugen ob das Kind mäanalighẹ ader weib. lichen Geschlechts seyp werde. Defr Vergleich zwiv. schaṇ : der Mänulichkeit und Weiblichkeit in der , Of: ganisationss-, Gespundheits - und Gempths-Stimmung. der Fitpern, in dem muthmafslichen Mpmant dar 7eny, gung, ; ing die Rightschanur der pelton, tryigendan, Muwh; mafruge
4. Weon man sich nicht eine Axt yan Rechen.

gern, und durch die Umänderung in der Bildung der. Frucht durch eipen jdealen Eindruck von Seiten der Mutter geben kannp wird es schwer halten, irgend ein Beispiel des Versehens aufzufinden, welches man als, entçheidend betrachten .könnte. Denn immer kanp der Gogner des Versehens, der Ungläubige $x_{1}$ fragen: woher beweifst man, dafs, ghgleich die Mutter, sich über dieses oder jenes entsefzt, und obgleich Àhnlichkeft vorhanden ist, wirklich djeses oder jenes Ursache der Mifsbildung, seys ? Sobald solehe Fragen gemacht werden, ist natürlich auch der im Märzheft des Askläp. mitgetheiltey Fall nicht entscheidend, und wir, verdenken es dem Zuweifles, piçht, wean er kppsequent diese Frage in Ewigkeit fort wiederholt. Naturligh ist diese Mifsbildung zur Klasse der Spime bifide zu rechnen, - aper was ist denn Spiqe bifide und, yqher eptstehht sie? - Der Kopf des Kindes ist, abrigens so klein, und wohlgebildet, dafs gar keine Yeranlasssung , da war ihn zu öffnen, weil man, dafs Ppaparat so ganz qls möglich erhalten wollte. Daff off krankhafte und zuffallige Mifsbildungen erst *) pert sigagm. Versehgn fälschlich zugeschrieben wer-
 apeh micht dia Bastatigungen, wplahe man aus sol-: chen Fayhn hornipme, die sigh dfr yphefangenen Beobaohtpae uph Gotersuchupg mit Grindlichkeit darbietapd: $x$

 madrianaladenNaher daher kommt es, dafs nitzliche,

Ideen und Eiffirdingen an Ort und Stelle selten Wur-: zeln schlageñ. Aber wir glauben, dafs die Wissenschaft und Kunst dabei gewinnt.' In der Nähe mischt sich so Vieles ein, was nicht zur Sache gehört, da' betrachtet man oft zum Vortheil oder Nachtheil mehr die Person, oder die Umstande, als die Idée oder die Erfindung. In der Ferne wird eine Sache unparthei-' scher sepruft, das Gold von den Schlacken gesondert, dalls sodann of die, welche es fortwarfeh, es erst aus der ferne wieder zurû̀ck erhalten.

Der Vorschlag, de Physik; Chemie und Philosophie nur nach ihren allgemeinen Grundsátzen und ${ }^{4}$ nicht nach ihren besonderen Bestimmungen in die Me dizin mit einzufahren, ist in der That höhst auffak lend. Diese Doktrinen bestehen ja doch nicht Yertig in ihren allgememen Grindsätzen for sich, sie bestehen ja durch die besonderen Bestimmungen, welche sie durch die Bearbeitungen erhalten. Diese besonderin Bestimmungen werden eben zu den sogenañften allgenénen Grundsätzen. Die Phbosophie bleibluack ${ }^{2}$ immer der Grund, und der Probirstein det echterf ist ${ }^{\circ}$ die Vernichtung aller Systeme, inden sia solche thit ${ }^{6}$ vereinigt. D'as thut aber die Ahturphilosophie, tunte she wird weder th der Physik hoch Cliemia fatider be- ? sondere Theoreme aufkommen lassen, wektit Eine? flufs in die Medizin haben: kaxnten. Dennoch wern:


und wieder in besondere Bestiminangei Modiflationen bringen.

## 9

So lange map nicht einschen lernt, dafs besonders alle Krampfkrankheitsformen, Tetanus, Tris? mus, bis zur Epilepsie blofs feststehende Symptome éiner gu Grunde liegenden Krankheit sind, wird man auch keinen rechten Überblick der Kurmethoden dagegen erlangen. Wenn am Scregal eine leichte Verkạaltung, die bei uns Hüsten oder Diarrhō heřyorgobracht haben würde - eben immer als Symptom der Stürung der Harmonie, der Krankhejt durch Erkaltung - Tetanus entsteht, so zeugt dies yon dem beweglichern Nervensystem, und es ist wohl naturlich, dafs ein solcher Zufall sodann auch minder gefährlich sey, als bei uns, wo er nur Symptom wichtigerer Störungen wird, und auch durch leichte, oder vielmahr unbedentend scheinende Heilmittel leicht geheilt werde. So werden unsere leichte jkterischen Erscheinungen dort in Westindien zum endemischen gelben Fieber, dem Urquell des gelben Typhus, der einige Mal so verheerend in dio alte Welt geschleudert worden.

- Was durch denLethenamagnetionnas fur diciAstro:lough $2 u$ erwarten steht, Kame jetzt noch nicht therm seben werden, und keineswogs wollen wir darüber eatrecheiden. Alur so viel iot gewifs, Absurditatiten und vase Triumereien sollen und werden aiche wie-


## 170

der alatiacth hervargebraclit wetrdena. Aber der Urgrund der Astrologie ist gewils - so gewifs näralich; als ein Wechselverhältnifs zywischen dem ganzen Weltall sanpmt allen darauf, erschaffenen Lebenden besteht. Die geistigen Kräfte aber des Menschen, die wir schon im schlafwachendén Hellsehen sọ mannichifaltig verändert und gesteigert erblickten, können nicht ermessen werden.' Alles hängt ja doch in ejner Kettenreihe zusammen, in einer unendlichen Ebbe und Fluth in einander und auf-und abwogend.' Der alte Spruch der Bíbel: alle Haare auf deinem Haupte sind gezählt, schliefst so Viel in sich. Nichts ist in der Schópfung verloren, nichts, das ohne Wirkung bliebe, und nicht Ruckwirkung erlitte. Auf diesen ewigen Grunde ruht ohne Zweifel auch die Astrologie als eine zuverlăssige Wahrheit, die wir nur entstellt und selbst entwardigt in Verzerrungen erblickten. - - 'In' den gestörten Gleich ${ }^{2}$ ewicht des Menschen haben wir die Spur, durch Mesmer's Theorie, welche eine so hohe Praxis in sich fafst, gefunden, die zu immer grôfseren Entdeckungen jn den Beziehungen der Ver: hältnisse des Weltsystems auf unsern physischen und psychischen "Zustand fuhrt. 'Wenn' irgend "Worte goldne Worte genannt $\mathbf{z a}$ werden verdienen, so sind es folgende von Mesmer' ${ }^{\prime}$.
${ }_{3}$ Die Vewirrungery des Abërglaubens : hinderten obedem : inicht: darath :überrischencte..Thatsachen hpr:

[^22]zuerkennen, wenn man aus Mangel an Aufflärung die Ursachen davon nicht einsehen konnte. Man achtete es nicht za gering, diese Thatsachen mit eieer ihrer Wichtigkeit angemessenen Aufmerksamkeit festzustellen, und wenn man sictr in dem Prinzip irrte, so sptate man, doch keineq Zureifel aber dig Thatsachen. Heut zu Tage entzieht man sich der Untersuchung und der Beglaubigung der Thatsachen, dergestallt, dafs man nun dahin gebracht ist, eben sowohl von den Wirkungen, als von den Ursachen nichts zu wissen. Selbst́ dh̆nn, wenn gewisse Wabrheiten durch ifir Alterthím und durchì Mifsbrauch des menschlichen Geisteg so sehr ontstellt worden, dafs man sie mit den abgeschmacktesten Irrthümern zusammen geworfen und verwechseft findet, so haben diese Wahrheiten doeh keineswegs darum das Recht verloven, irr vollem Lichte zum Heil der Manschép mie der $2 w$ erscheimen; iscti wage wix sagen, es ofst far diejeinigen, welche: Aureh itre Itenntnisge auf die of fentllche: Achting Anspruch machen, 5 etoe PRicht, rdiese : Wahwieiten zu untersuchen, sum ster worn def Thísternifs umak dem Yoonurtheil,' wovon'ste beded ht ufind, zu befreieni; statusictr uit inep den Fortschriz ten der Wissensohate verderblighegry Unglatibighest Tiu umgeben: "

Dontroco ofóogle

## IV．

## Einige

besondere＂Beitrage zu den auffallendsten Erscheinungen
des.
${ }_{n}^{\prime \prime} b e n s m a g n e t i s c h o n H e l l s e h e n s$
Heramsgebers

A．Selbsthervorgebrachter Somnambulis－ mus im Orient．
Es bleibt noch cin Oegenstand besonderen：Uptersu－ chumgen；das Verbaltnifs susitumittele，in wrelehess sin Mensch durch Fixirang seinter selbst，dutch Ab－ strakisioner seiner Efoen，dareh eigenthomltetien Raok－ geng von aufsen nach innen，auch obne Zuthon eints Andern treten，d．h．sich magnetisirea känne．W wollen vorlandig gleichearn mut als Text zu＇kanftigen Ausedmadersetzung uasern Liesern eine sohr merk－ ，würdige Stelle；ans Gibbon＇s Geschichte von der Abnahme und dem Verfall des rom．Reichs，＇Th． 11 ． Kap．63．S．387．，in treuer Übersetzung aus dem englischen Text mitthieilen：
$\cdots$ Die Fakirs der Indier sowohl als die Mönche der orientalischen Kirche waren der Meinung，dafs
in ganzlicher Abstraktian, der Fühigkitem der Spole und des Körpers, der reinere Geist zur Apschaiunng nnd Gemeinschaft def Gottheit gelangen künpe. Dieser Glaube und die Weise der Klöster auf dem Berge, Athos erscheipt amp bestea in den Schriften eipes Abtes, der im 1 niton Jahyhundert lepte os it „Wenn du allejn in deiner Zelle bist, zagh der aszetische Lehrer, so verschleufs dẹine Thure und setze dich in einem Winkel; erhobe dein Gemath aber alle eitle vergängliche Dinge neige dein Kinn und deinen Bart auf deine Brust - kehre deine Augen and deine Gedanken gegen die Mitte deines Bauches, die Gegend um den Nabel, suche den Ort um das Herz, den Sitz der Seele. - Anfangs : wird alles finster and freudenIos seyn - beharrest du aber Tag und Naght, wirst du upaussprechliche Wonne emphaden - und sobald der Geist den Ort des Herzens entdeckt hat, so wiol et in ein thystisches ätherisches Licht eingehullt u. s. w."", "
... Wir wallen nur dabei bemerken, dofs wir hier das Religiöse blofs als Erhebendes; Verstieknender betrachten und nicht als allein hier hinorectend, die schlafwachende Exstase hervorzubringen, eine kopperliche Richtung, eipe Luttung dar eigenen Strümungen auf bestimante Punkte wird noch dezu ger
 ders, wohl zu bemerken:

1. ÁbKaltung allè Sinnẽseindrücke.
2. Hinkehring der Augen; mit den Gedankeri, und daśs heift mit dem Whllĕn, nach dem Uñterleibe.

- 5. Von da àber Hin'wendung der Blicke, das Innere suchenit, "riach der'Herzgegend.

4. Der magnetifche Schlaf, und das finstere Schlaf$\because$, wachen, als zuerst dárauf folgend.
5." Sodann inneré Anschauung, und Hellsehen.

Es ist doch sehr darauf zu achten, dafs hier die reine Folge derjenigen Zustande, wélche der Lebensmagnetismus meist hervorbringt, erscheint.

1. "Genaues Vorherbestimmen des eigenen Todes.

In Maritz Magarin zur Krfahruagsseelenkunde (I. B. 1: St. 1783.) ist ein solcher, nicht eben gar seltner Fall von dem als Professor an dam Berlinischen Gymnasium gestandenen Zierlein mitgetheilt, dessen hauptresultat folgendes ist.
$\therefore \therefore$ wòurde žü Ende Augusts 1983 voif der rothen Ruwe' Befollen; und sogleich žweifelte er ant seinet Wiedérgénésung̀, welcher Zweifel nách wenigen Tagend othite dafs sich die Krankheit merklich' verschtim' mertizu haben schien, in Gëwifsheit aberging: Sein Bruter wolltée es ihthausredeñ, et blieb aber bei dem Ausiprich: fth sterbel woza et den Trost fagte'; sein Brader werde gewifs bald, utid ehe er sich's
versehe, eine gute Versorgang erhalten; welchès Beides so genar eintraf; dafs dieser Bruder; der damals Kandidat war, noch ehe der Professor Zierlein'begre ben ward, eine einträgliche Pfarrstelle bekam.

Nachnittags liefs er sich Psalmen vorlesen, wobei er aberall das vollste Bewafstseyn und: die grobste Freiheit des Geistes bewies. Folgende Frage, die er that, zeigt, wie unerschatterlich fest die Uberzeugung von seinem nahen Tode bei ihm war: „ABer, fragte er, wie mir das auflösen, dafs ichr jetzt sterben mufs, da ich kaum $3^{6}$ Jahr alt bin, u. f. wi?? "

In der Nacht, nachdem er seine Mutter ùber seinen unvermeldlichen Tod getröstet; erheiterte sich auf einmal seine ganze Miene: Ei wie schorn, sagte er latchelnd, 0 das ist was Herrliches! solch ainen Gesang habe toh noch nie gehört." Darauf schlummerte er - und war am Morgen wieder besser scheinbar, der Brand war eingetreten. Als ihn sein Bruder vergebens im Bette aufzaheben versuchte, sagte ere bald werde ick noch gehworer werder.

Kurz vor ewölf Uhr streckte er noch Einmal seine Hand ans, und reichte sie seinem Brader, drückte jhm die seinige zum letzter Mal und sagte. ihm mit seinem sterbenden Blicke Lebewoh1. Darauf zog er die Füfe nach sich, das Deckbette fest uber: sich, und sagte auf einmal, nachdem er schon seit: zwei Stunden nicht mehr gesprochen hatte, wie vom entsetzlichsten Frost erschirttert: Hu wie kalt! Alsdann zeigte er mit der Hand und mit einem bedeu-:
ternden Nicken erstich auf die Hifte, dann auf dije Seite, dann etwas höher, als ob er bezeichnen wollte, wie der Tod allmählig heraufrücke. Und endlich fuhr er mit heftiger Gewalt mit der Hand auf das Herz, und yorsçhied obne weitere Zuckung un zwölf Uhr sanft und mit lächelnder Miene.

Noch exgreifender ist der Tod von einem Jugendfreunde des Herauggebers, yon dem Solyn des beruhm*en Arztep $K$ änpf, welcher selbst Arst war, und an ainam Knochengeschwüre starb:... Er war ebenfalls genau von der Annähernng des Todes äberzengt, und liefs sioh in grölster Ruhe einen Spiegel bringen, u m sjch selbst sterben $z u$ sehen (wie sonderbar! ${ }^{\text {d }}$, heftete die Augen fest auf seim Bild, und äufserte sich uber die verschiedenen Veränderungen, welche in seinem Antlitz vorgingen bis auf den letaten Odemzug. Dasselbe that auch der König Friedrich Wilhelm I. von Preufsen.

Das Sterben selbst zu beachten in seiner mairmichfaltigen Art spowalil von der physischen als psychischen Seite, wird manche wichtige Ausbeute ge-- Wäbrexi

## V.

## Betrachtungen

> aberdect modeckungen des
> Lebensmagnetischen Verhaltnisses
> dureli
> AMtomesct Momect
> Herausgebem

$$
(56 x: c t a n g)
$$

Ais Mesmer im Februar $17 \% 8$ nach Paris kam, wat durch seine Gegner auch schon in Frankreich viel Nachtheiliges für ihn verbreitet worden, selbst im Fournal: encydgpsdique war ein anonymer Brief tine offenbare Schmähschrift gegen ihn erschienen. Indefs fing er denn doch 'an, daselbst einiger Ruhe zu gemiefsen, und mit den dasigen Gelehrten und den 'Arz" ien in Verbindung zu treten. Don Fremden mit, Artigkeit und Zuvorkommenheit anfangs aberhäufend, brachten sie ihn bald selbst darauf, ihnen von seinem Natursystem etwas zu sagen, welches eben sowohl durch sein Wesen, als durch die daraus hervorgehenden Wirkuggen sie uberraschte, so dafs sie ihn um die Erkdarupg derselben erșuchten. Dieses that er in 19 12 die er nachmals noch mit 8 vermehrte. Da diese 27 Hauptsätze eigentlich offenkundig den Grund des Systems, worin lediglich auch die Kurart des Entdeckers liegt, enthalten', fo mögen sie auch hier als ein Akteastack'zar Geschionte dieseh Sachea folger: : .

1. Es besteht ein wechselseitiger Einflufs zwischen de Kimmelskörpern, dar Eirde and den belebten Körpern.
2. Ein-allgemein vetbreitetes Funssige, das so zusammenhängend ist, dafs es nichts Leeres durdet, đessen Feinheit gar keinen Vergleich erlaubt, und welchess seizer Natur, gemäds, fähig ist, alle Eindrücke der Bewegung zu empfangen, fortzupflanzen und mitzutheilen, ist das Mittel dieses Wechselèinflusses.
3., Diese wechselseitige Vertclituing ist solchen bildenden (oder nechanischèn) Oesetzè ünterworfen, welche bis jetzt unbekannt geblieben.
3. Aus dieser Verrichtung entstehen abivechiselinde Wirkungen, welche wie Ebto und Fruth ange sehen werdèn können.
4. Diesé Ebbe und Fluth ist mehr outer minder allgemein, mehr oder minder besonders, mehr öder minder zusammen gesetzt, in Gertàtsheit der 'Ur'sachen',' welche sie bestimmen.
5. Durch diese Werkthatigkeit - - die alidarch dringentste yon allen, welche dia Natut tons
darbietet - geschieht es, dafs die Yerbundnisse von Thätigkeit zwischen den Himmelskörpern, der Erde und deren Bestandtheilen bewerkstelligt werden.
6. Die Eigenschaften der Makerje und des organisirten Körpers, hängen von dieser Werkthätigkeit ab.
7. Der thierische Körper exproby die abwechselnden Folgen dieses Wirkenden; und indem sich dassefbe jn die Substanz der Nerven begiebt, geschieht es, dafs solches sie unmittelbar erregt.
Fs offenbaren sich gana besonders in menschlichen Körper dem Magnet entsprechende Eigenschapten; man unterscheidet an ibm Pole, die eben so verschioden als entgegengesetzt sind, welahe sich mittheilen, verändern, zerstören und! verstärken lassen; selbst die Errscheinung der Inklination läfst sich daran beobachaten,
8. Die Eigenschaft des thierischen Korpers, welche ihn zum Einflufs der Himmelskärper geris schickt macht, so, wie far die wechaselseitige Wirkupg der ibn umgebenden Körper, durch şeine Beziehung mit dem Magnet dargestellt, hatt mich bestimmet, sie thierischen Magnetismus 23 nepnga.
9. Die Wirkung und das Yermögen des thierischen Magnetismis, auf solche Weise bezeichnet, können beide andera belebten und unbeleb$\therefore$ men. Körpexp mitwotheilt werden. Indefs sind

A dee tinen wie die andern mehr oder minder empfänglich.
12. Diese 'Wirkung und dieses Vermögen können durch dieselben Körper verstärkt und fortgepflanzt werden.
23. Man bemerkt der Erfahrung zufolge das-Strómen einer 'Materie, welche mittelst' ihrer Fein-
$\because$ heit alle Körper durehdringt, ohne von ihrer
-1. Wirksamkeit etwas erhebliches zu verlieren.
14. Ihire' Wirkung erfolgt durch entfernten Zwischenraum ohne Hulfe irgend eines Zwischenkörpers.
'15. Dfeselbe wird durch Spiegel vermehrt und zurackgeworfen gleich dém Lichte.
: 16. Sie wird mitgetheilt, fortgepllanzt und vermehrt durch den Klang.
17. Dieses magnetische Vermögen kanu angehäuft, zusammengehalten und abertragen werden.
18. Ich habe gesagt, dafs 'die belebten Körpar nicht gleichmäfsig daför empfänglich wären: es giebt gleichfalts welche, obgleich solche sehr selten sind, diè eine so entgegengesetzte Wirkung zeigen, dafs jhre blofse Gegenwart alle Wirkungen dieses Magnetismus in andera Korpern zerstort.
19. Dieses entgegengesetzte Vermogen durch$\therefore$ dringt :auch: alle Kbrper; dasselbe lâfst sick
$\therefore$ obenfalls mitheilen; fortplanzen, zusammen-
$\because$ balten und abertragen, thifst sich dürch Spiegel zurackwerfen and darchiden Kltogifortpffanzen;
alles dieses macht nicht blofs ème Entbehruang, sondern eine positive entgegengesetzte Wirkung aus.
20. Der Magnet, er sey natürlich oder künstlich, ist, so wie andere Körper, far den thierischen Magnetismus empfänglich; and selbst für das entgegengesetzte Vermägen, ohire dafs weder in dem einen, noch dem andern Fille seine WirKung auf das Eisen oder auf die Magretnadel die mindeste Verảnderung erlitte; welches eben beweist, dafs das Prinzip des thierischen Magnetismus wesentlich von dem' des mineralischen unterschieden ist.
21. Dieses System wird ein nenes Licht aber die Natur des Feuers und des Lichtes, so wie in der Theorie der Anziehung, der Ebbe und Fluth, des Magnets und der Elektrizität verbreiter. -
22. Mar wird daraus erkenmen, dafs der kunstliche Magnet und die künstliche Elektrizität', in Hezug auf die Krankheiten keine andern, als die mit mehrern andern wirkenden Dingen in der
. ' Natur gemeinsamen Eigenschaften haben; unid dals, werm aus der Arwendung derselben nutz.
${ }^{1}$ liche Wirkangen erfolgt sind, sothe dem thierischen Magnetismus zu verdanken seyn:-
23. Man wirit durch die Thatsachen etkennen, dafs, naeh den praktischen Grunidsätzen, welche ich aufstellen wérde; dieses Prinzip unimutelbar
$\therefore$ die Krankfreteri der Norve und mittelbar alle B: madere hequitri kann.

## 103



- 4. Dafs mit. desselben Hulfe die Arzoeikunde aber den Gebrauch der Arzneimittel Aufklärung erhält ; dafs jene die Wirkung derselben vervollkommt, und dafs sie dergestallt heilsame Krisen beqrvorruft und leitet, dafs man sich Meister dar von machen kann.

25. Indem jek meine Heilart mittheile, werde ich durch eine neue Theorie der Krankbeiten die allgemeine Nützlichkeit des Prinzips, welches ich denselben entgegensetze, erweisen.
26. Mit dieser Wissenschaft wird der Arzt dep Ursprung, die Natur und die Fortschritte der Krankheiten, selbst der verwìckeltesten, sicher erkennen; ibre Zunahme wird er. verhindern, und ihre Heilang bewirken, ohne jemals den Kranken gefährlichep Wirkungen oder traurigen Folgen auszusetzen, wes Alters, Temperaments oder Geschlechts sie auch seyn mögen. Selbst die Frauen, im Zustand der. Schwangerschaft und bei der Niederkunft, werden dasselhen Vortheils geniefsen.
27. Diese Lehre endlich wird den Arzt in Stand setzen, von dem Grad der Gesundheit eipes joden Individuums richtig zu urtheilen und than vor dan Krankheiten, denep er ausgesetzt seyn könnte, zu hewahren. Auf solche Weise wizd di Heilkunst zu ihrer geifistan Vollk甲mmenheit gelangen.

Man kann leicht denken, whe damals diese Sätze aufgenommen warden mwisten. $\cdots$ Derer, welche sie $z \mathrm{zw}$ wardigen vermochten nach dem Stande der Phi losophie und Physik, mögen wohl wenige gewesen seyn. Kein Wunder, dafs auch unter denjenigen, welche den wahren Sinn nicht fassen konnten, zwei eatgegongesetzte Partheien entstanden, deren eine blindlings bewunderte, besonders darum, weil diese Sitze von Thatsachen begleitet waren, welche in Erstaunen setzten, und in dem Verfasser etwas Aufserordentliches bekundeten, deren andre\} aber solche alsnichtig, als poetisch verwarf. So geschah es denn, dafs man sich das Úrtheil erlaubte, um sich einen gelehrten Anstrich $2 \mathbf{z u}$ geben, und dadurch den Charlatanismus der Sache za bemänteln, habe Mosmer diese Sâtze offentlich bekannt gemacht.

Jetzt, wo die leeren Leidenschaften aber diesen Gegenstand denn doch mehr ausgetobt haben, wird man ehar erkennen, welcher Sinn in diesen Sätzen liegt, und man wird es gern bemerken, wie man in die fruhere Zeit zurackgehen kann, um in Mesmer immer die gleichen Gruadsätze zu finden, die er darum nicht änderte, weil sie auf der grofsen Wahrheit seiner Weltansicht beruhieten.
$\therefore$ : Ir selbst drickte sioh im Jahir 1779 daruber falgeadermafsen aus: „Obgleich von allen diesen Sätzen keiner ist, aber welchen meine immerwährende Beobachtung seit zwölf Jahren mich in Ungewifsheit gelassen bätte, so begreife ich doch nach den hergebrachten Grundsïtaen und anerkannten Kenatnissen gar
leicht, dafs'mein System beim ersten'Anblick eben so an Täuschiung als an Wahrieit zu gränzen scheint. Aber ich ersuche die aufgeklärten Männer die Voruttheile zu entfernen, und mindestens so lange ihr Urtheil aufzuschieben, bis die Umstände' mir gestatten, meinen Grundsätzen dicjcnige Erweislichkeit, deren sie fähig sind, zu geben.
: Nur die Ärzte allein, als lnhaber des öffentli-' chien Zutrauens, ther alles was zunāchst die Erhaltüng und das Gluck der Menschen betrifft, sind durch ihre ihrem Stand wesentlich mothwendigen Kenntnisse fähig, von der Wichtigkeit der von mir angekundigten Entdeckung zu urtheilen, und die Folgen davor voraus zu sehen. Sie allein, mit einem Wort, sind fahig, sié in Ausabung zu bringen.

Der Werth, den ich darauf setze, die Würde ihres Standes' zu theilen, lafift mich an ihrem Eifer nicht zweifeln, Grundsätze anzunehmen und zu verbreiten, die für die Menschheit die gröfste Erleichterung bezwecken, sobald dieselbén mur erst anf die wahre Idee des thierischen Magwetismus durch diese Denkschrift (so schliefst er die Schrift aber seine Entdéckung von 1779), welche ihnen besonders bestimmt ist, hingeleitet sind. "

Aber wie sehr betrog sich Mesmer auch in den frañzösischen Ärzten, unter denen dennoch einige eine ruhmliche' Ausnahme mit Aufopferung itrex selbst machter.

Die obigen Satze besonders dienten als Leirfaden: allen Widersprechern Solcke exrchienen denselben:
ohne allen Zusammenhang mit den sehon, bestehenden Wissenschaften. Auch fühlte ja Mesmer nach seiner eignen Äufserung selbst; wie schivierig' es sey; blofs durch Vernunftgrande jemand von dem Daseyn eines I'rinzips zu aberzeugen, wovon man noch gar keine Idee hatte, und er willigte gern deshalb in die an ihn ergangene Anforderung ein, die Galtigkeit und Nutzlichkeit seiner Theorie durch die Behandfung efniger schweren Kranken zu erweisen.

Mehrere Kranke nahm er nur in seine Behandlüng, von denen der Zustand meist so verzweiflungsvoll war, dafs nur der Eifer ihnen zu helfen diese Kur zu ubernehmen bestimmen konnte. Dennoch gelang die Heilung bei einer hysterischen Melankolie mit krampfhaftem Erbrechen, bei mehreren veralteten Verstopfungen der Milz, der Leber und des Mesenterimus; bei einem unvollkommenen schwarzen Staar, der schon so weit gediehen war, dafs die Kranke nicht allein gehen konnte; bei einer allgemeinen Lähmung mit Zittern, welches dem 40 Jahre alten Kranken das Ansehen des Alters und der Trunkenheit gab, wovon die Ursache eine Verkältung war, und durch ein bösartig faulichtes Fieber, wovon der Kranke sechs Jahre zuvor in Amerika befallen worden, sich sehr verschlimmert hàtte; dann noch bei einer gänzlichen Lähmung der untern Extremltäten bei atrophischem Zustande; bei einem anhaltenden Erbrechen, welches die Kranke in iden : Zustand gänzlicher Hinfälligkeit versetzte; bei einer. Skraphuläsen Atrophie, und endjich :bei

einer allgemeineñ Degeneration der Ausdūnsturgsorgane.

Der Zustand dieser Kranken war vou Ärzten von der Parisec Fakultät gekannt und bezeugt, alle Krankeniliatten ohne Gebrauch von Arzneien die ihren verschiedenen Krankheitsformen entsprechenden versehiedenen Krisen bekommen, und bei jhrer Entlassuing aus der Kur bezeugten sie selbst ihre Heilung.

Diese Thatsachen wurden nicht dem frühern V.erspreihen gemäfs zụ einer öffentlichen Angelegenheit durch Mittheilung an diejeaigen wissenschaftichen Behördẹn erhoben, welché allein die öffentliche Meinung bestimmen konnten. Hierauf machte Mesmer durch den Druck die oft erwähnte Schrift aber seine Eattleckung bekaant, worin die angefuhrten Sätze-ebenfalls. öffentlich vorgelegt wurden.
(Die Fortsetzung folgt.)


Bis zum 14. Januari schiritt die Kränke sichthbar in det Besserung fort, die Excretionen gingen gat von stat:ten, täglich mèhrmals flussiger Stuhlgang; Nachts Ausdanstung, dic Urinabsonderung,' wemin schon nicht in dem Maaife, wie sie im normalen Zustande hätte seyn massen, doch gegen ehedern stärker und der Urin klar, auch der Umfarig dés Leibes verminh derte sich von Tage zu Tage Heate aber, nachdern die Kranke schon seit einigen Tagen eiwas gehustet hatte, befiel sie am Abend plützich ein fornitiehes Katarìhal-Fieber mit Frost, Hitze, grofser Mattyj keit und einem unaufhorrlichen Reitzhusten; der Magnetismus wirkte den 15 ten Fruh nichts dagegen; auch kam sie diesen Morgen gar nicht in Schlaf, Abends fand ichtsie höchst elemad, 'breanend von Hitze und mit unter delirirend. Ich faifte blofs ihre beiden Hände, worauf sie nach ein paar Minuten einschlief tand erst nach einer Viettelistunde exwachte, gle war
jetzt ruhigy-dep-Puto vinäligter, und folgsamin legte sie sich jetzt meinem Verlangen genäfs zu Bette, was sie vorher durchaus veribdgerte, sondern die ganze Nacht im Stuhle.sitzend zubringen wollte, weil, wie sie rompicherta; - der: Hustat: das. Theget uhmoglich machte. Sie hatte eine gute Nacht, dunstete viel aus, hustete weend, is to dafs ich sie am 16tomiFruh ganz beitiak fand, puch hatte sie ihy riuhstick wieder figt Appetit genosseh, und war völlig fieberfrei. Die folgenden Tage hostete osie zwary neqh, will wher abef übrigens munter. . Den 2Isten hatte ich eipen Freund, der neugierig war die Wirkungen des Magnetismus zuz beobachten, mitgenommen, und während'die Kranke juin tiefeq Schlafé way, wagte ich es zum ersten Mạ! gizen. Yersuch mit Metall zu machen; ich nahm einen kejeinep Schlussel und fuhr damit in def Entfernung einiger Linien yon der rechten Schulter längst dep Arme herab, so ;wie ich bis gegen die Fingerspitzen kam, fuhr sie plözzlich zusammen und griff mit. der lingen, Hand nach dem Ellbogengelenk, indem sie übar einen heftigen Sahmèrz klagte, der ste auf einmal dort bafallen hatte; ich mulste mehrere Minuten lang beruhionpdeStriche anuvipnden, bovor ich diesen Schmerz 24. bescitigan vermochte. - In der Nacht zum 22 sten wurde ich selbst mit Zufällen eines katarrhaischén Fiebers befallen, sa dafs ich sie nicht besuchen konp. te, desselben Nachmittags befielen sie heftige Stiche in der rechten Seite, die ihr das Athmen erschwerten, und alle Ruhe raubten. Am 23 sten fand ich șie nach einer bei immerwährenden Stichen and Kurzathmig: keit soldaflos zuyebriohten Naoltrt ìm höchsten Grade
elend, , das yanze, Gesicht war entstellt und verzerrt, ich magnetisirte sie, beruhigte damit dié Schmerzen und ihre Gesichtszügei ordneten sich nicht nur, sondern am Schlufs der Sitzung hatte sie vollig wieder itar .gewöbhnliches heiteres Ausselng.

Am.1. Febr traten die Menstrua cia, wie sie es schon den 9 ten vorausbestimmt haptec. - Seit dem 14. Januar hatte der Husten nicht ganz aufgehört, sondern quälte hei Tàge und bei Nachto bald mehr bald weniger. Die Exkretionen wurden dabei wetmindert, der Stuhlgang erfolgte seltner, mufste of noch durch Klystiere befordert werden, der Hant abgang war aufsarst sparsam mit, vieleun hodensata, die Hautabsonderung war vällig untendrackt, und somit nahne die Wasseransammlung: auch whecler voin Tqge zu Tage zu; die Stiche in der, techten Seipe faniden sich fast täghech, obschon nicht mit,der ersten Heftigkeit, das Magnętisiren beseitigte sie zwar jedes Mal, hinderte aber nicht ihre Ruokkehr. Im allgo: meinen Befinden kamen wir daher auch in jederniBetracht rückwärts, zumal auch der nïchtliche Sehlaf durch Husten, Stiche, Unruhe im Leipe sehir unverbrochen war, die Kranke wurde daber matt, magerte sichtbar ab und ihy Aussehn wurde: wieder kachels.tisch, auch fingen die Fufse wieqder an au schwiellen. Besonders hatte nach dar letatan Manats-Periodo die Verschlimmerung sowgahl des ortliothé Leidons; als des allgemeinen Befndeps zugenpmapon, und gegen Ende dieses Monats wurden die Nächte gapen schloeflos und höchist traurig verbracht, da die Mranke kewne

anderung derselben bej der allgemeinen Schwäche und dem Umfang des Leibes höchst beschwerlich war. Am egsten wurden die Stiche in der rechten Seite wieder aufserst heftig und anhaltend, zugleich fand sich Nachmittags auch ein reifsender Schmerz im ling Ken Fufse ein, beides zusiammen brachté die arme Kranke fast zur Verzweifelung, so dafs sie mich Aèhentlich bitten liefs sie Abends noch zu besuchen, tch liefs mir sofort der Fufs zeigen, und erschrak nicht wenigy als ich thri vom Knie herab mit blaurothen Petechial-Flecken von der Gröfse einer Linse bedeckt, die untere Häfte desselben entzíndet, und oben auf dom Blate ganz dunkelroth sah,' der ganze Fufs war zwary so wie der rechte odematös, doch night in dem Grade, dafs die Haut eben gespannt gepwesen wäre. Diese ganze Erscheinung deutete ich daher als Symptom der welt gediehnen allgemeinen Kachexie, der schon. aufangenden Dekomposition, und nicht geringer Be sorgnifs des am Fufsblatte anrackenden Brandes; hier war der Fokus des 'heftigsten Schmerzes, der der Kranken die bittersten Thränen ausprefste; auch war der Theil brennend heifs. In der gröften Verlegenheit, wie wenigstens das Leiden zu lindern, versuchte ich,: was ortliches Magnetisiren wirken würde. Ich strich langsam mit der flachen Hand langst dem Fufse berumter; verweilte einige Sekanden auf dem Fufshatt, und der Bewegurtg meiner Hand liels ich ein saftres: Avheuchen nachfolgen. Nach einigen Mintrten fiubite. ich deutlich die Verminderung der Hitze, mixt Freude und Erstaunen sahe ich und die umstéhenderx hiledumatten Sehwestern der Kranken die Ab-
mahne der Röhe; hbrten die Versicherung der letz tern: der Schmerz lasse nach; in Zeit von acht Minuten war die Röthe völlig erbleicht, aller Bçnnerz-auch in der Seite verschwunden, die Kranke steht voir Stuhle auf und geht aber das Zimmer. © Nach metire ren völlig schlaflosen Nächten geniefst sie diese Nacht wieder einige Rahe, den folgenden Morgen ist alle Röthe des Fufses verschwunden, selbst die Geschwufts geringer, die Petechien sind nur noch als gelbe Flecke sichtbar, die Kranke ist den ganzen Tag aufserst munter und heiter, hat mehrere wäfsrige Stuhlauslearuni gen, und eine noch bessere Naicht als die vorige. Seit dem 2gsten magnétisirte ich sie zweimal taglich. To trat nun wieder eine allgemeine Besserung ein, boi: täglichen Ausleefungen, giter Efslust und ziemlicher Nachtrühe verminderte sich der Urifang das Leibès täglich, aber leider schon den 14. März trat neue Ver. schlimmerung ein. Die Stiche in der Seite äufserton sich wieder; den 1 gten Nachmittags schläft sie ein und träumt: ich komme und sage: „Gut dars Sie jetret: schlafen, denn künftige Nacht werden Sie ohnehin wenig Ruhe und viel Schmerzen im Leibe haben, bis Sie gegen Morgen Ihre Rëgles bekommen: " Dies erzählt sie mir beim Abendbesuche, und kaum habe ich sie verlassen, so stellen sich die Schmerzen ein und währen bis Morgens drei Uhr, wo die Menstrua eirtraten. Den 1 tren und 1 gten litt sie viol an Stichion in der Seite, und im Ganzen verschlimmerte sich Alles wieder. Der Schlaf beim Magnetisiren war nur kurz, indem sie bald durch Stiche; baild durch eine bremnende:Hitze, die ats meinen Fingatn austramte;
und noch mehr aus den flactren Händers, "plötzlich erwachte. Alle Versuche; die ich anstellte, um den Bchlaf zu verlängern', gänzliches Einhalteh nit Magnetisiren, oder' aus grofser Entferanng us s. w. war fruchatos. Sie vear jetzt so empladlich gegen den Magnetismus, dals ich sie ir der-Regel in der Entfernung mehrerer Zoll magnetisiren mufste; schlief sie ein und ich hielt die eine flache Hand gegen eine der ihrigen, die abdre über dem Kopf, so erwachte sie bald plötzlich, indem sie mit ihrer Hand nach dém Kopf fuhr, und dann beim völligen Besinnen lachte sie thber sich selbst und sagte: es sey ibr vorgekom. men, als lägen brennende Kohlen auf ibrem Kopfe; oder ich spargirte den Leib, so griff sie mit beiden Händen dahin, als wollte sie was herausziehn, es: war ihr nämlich vorgekommen, als steckten ihr Nadeln irr Leibe. - Diese und âhnliche Erscheinungen ka-: men jetzt fast täglich vor, und ich mufste sebr aufmerksam seyn, sobald sie einschlief, nirgends mit meider Händeh zu verweilen, weil sie sonst gewifs durch die örtliche Empfindung aufgeschreckt erwachte. Hiebei ist nun merkwürdig, dafs auch während des kürzesten Schlafs die Erinnerung an meine Gegenwart und die magnetische Operation so völlig erlosch, dafs sle jedesmal von der Empfindung getäuscht warde, und erst beim' volligen Ernuntern mit Lachen meine Gegenvart und die Ursache jener tänschenden Empfindung bemerkte. - Am 2 ssten sali sie int Schlafe emen hellenSchein vor den Augen, dieser entwidelte: sich die folgenden Tage immer mehr, so dafs sie versicherte: meine Hände und jede Rewegung derselben.
upd aus den Fringersipitzen strahlendes Licht zu sehen. Seit dem zosten versicherte sie mich ganz und deutlich zu sehn, die Kleidung genau zu unterscheiden, und mein Gesicht erschieme ihr immer in hellem Glanze. Dieses Erwachen des Auges liefs mich nun hoffen, auch das des Ohres werde später nachfolgen, aber bis jetzt ist djese Hoffang nicht erfullt worden. Den 5. April tratte sie efne ganz sonderbare Vision oder Traum währead des magnetisthen. Soblafos, die ich ein andermal mittheilen warde. - Seit dem 15 . März nahm bei dem allgonneinen Übelbefinden die Wasseranhäufung unaufhaltsam.añ, und verarsachte für sich grofse und neue Beschwerden, es fand sich ein Prolapsus Vaginas etn; der das Geher fast ganz hinderte, in Sitzen auch besondere Varpichtuag nöthig machte; der längst vor: handene Nabelbrueh vergröfserte sich trotz aller möge Watien. Unterstatzung täglich mehr, bey der fortdauernden Flatulenz entstanden dort krampfhafte Windko-: fikèn w. s, w.; dies besonders des Nachts, wo die Sctinerzen bald in Nabel, bald in andern Stellen des Lubbes jede Liage beschwerlich machten und fast alle Nacherrutie raubten, Kurz in diesem und dem folgen; deri Morrate stieg das Leiden zu einer solchen Höhe, tafe die Arme sich täglich unter Thränen den Tod wihnsohte, nur das Magnotisiren erheiterte und beruhigte sie far eine Weile, und das magnetisirte Wasser war und blieb das einzige und gröfste Labsal. - So ging es unter noch zumehmenden Leiden, täglich vermehrtem Umfange des Leibes uṇd dea dadurch vermehrten $\mathrm{Be}_{\mathrm{e}}$ خ schtwerden fort bis 3um 25. Mai. Mehrmals hatte ich den Varschlag gethar, durch einen Sțich in den Ma-
bel das Wasser abzulassen, da die Schwappung hiér deutlich zu fühlen war, aber die ängstliche Kranke bat immer um Verzögerung, seit dem 8. Mai aber exkoriirte sich der Nabel und einige Tage später fand sich Aussickern von Feuchtigkeit, das, so wie sich eine Borke setzte, aufhörte, sobald die sich aber abstiefs wiederlholte, und seit dem r 5 ten anhaltend währte, bis endlich am 25 sten Abends sioh eine Öffaung in der Dicke eines Strohhalms., durch die innerhatb dreyer Stunden neunzebn Quart Wasser abliefen and nun der Leib völlig zusammenfiel. Trotz àllem möglichen Vorkehron des gebörigen Einwickelns des Leibes während des ohnebin langsam abfliofsenden Wassers, erfolgten doch heftige Zufalle naoh der so starken Entleerung, vorzüglich völliger Mangel an Athem, sa dals die Kranke ersticken za mpissen glaubte, dies gab sich jedoch auf einige Herzotarkungen und Ruhe, so dafs schon des falgenden Morgers die Kranke ziemlich munter war; die noch vorhandonen Leibschmerzen beseitigte das Magnetisiren. Zamm verwundern war es, dafs die so sehr und so lange ausgedehnte Haut ganz glatt über den ganzen Leib sich zusammengezogen hatte, der, nachdem den zweiten und dritten Tag noọh einige Quart Feuohtigkeit ausgeflossen waren, völlig dann und flach erschien. Un ter der Magengegend fülte man jetzt ejne hedeutende, beim äufsern Druck schmerzhafte, Härte, die jodoch nach einigen Tagen verschwunden schieas, so dafs mian sie wohl nur far krampfhafte Zusammenziehung der Muskeln halten därfte. In der rechten Seite äufcerten sich , auch jetzt dio Schmerzen, doch weat keine

Anschwéliung der Leber za fahlen. Den 27 sten; $21 s 0.48$ Stunden nach Entleerung der wäfrigen Ansammlung, traten die Menstrua zu gehöriger Zeit und ohne alle Schmerzen ein, so wie sie auch in der Fok ge sich ziemlich regelmäfsig, sämlich am 30. Jun., 25. Jul. und 2 1. Aug.' einstellten, und allemad normat verliefens - Das Befindon der Kranken war nan sehr gut, der Appretit fast zu stark, der Schlaf, wens: schon nicht ununterbrochen, doch himeichend - und erquickend, die Kranke heiter, ohne Schmerzen; die Stablausleerung in den ersten acht Tegen sehr schwer und verhärtet, nur durch künstliche Hülfe zu erlangen, dann aber erfolgte sie wieder von selbst mehrere Male täglich and leerte zum Theil wäfrorige Feachtigkeiton aus, der Urinabgang war in den erstens Tagen etwas stärker, verminderte sich aber bald wior der, und war dann stets wieder so sparsam wie varn jeher. Des Nachts stellte sich gewöhmlich etwas Ausdanstang ein. Mehrore Vorsuche, durch Arzneien die Thätigkeit der Nieren zu' befördern, mifslangen, so wie euch gelind stärkende Mittel gleieh nach der Entbeerung nicht wohl bekianen, so dafs jch bald ven allem Arzneigebrauch wieder abstand, upd mich blofs auf Finreibungen mit geejstigen und balsamischen Mittaln in den Unterleib beschränkte. Die magnetische Behandlung setzte ich fort, dà dieselbe stets und jetzt wieder bedeutender auf die Kranke wirkte, und jede Unterbrechuag derselben ihr empfindiche Loiden vèrursachte, wovon ich sogleich ein Beispiel erzählen $\because$ wender - : Schon einige Tage nach Abflufs des Waswors manderkte man Zunabine in Uwfung des Leibin

## 196

und diese stieg unaufhaltssm fort, so daifs Aüfangs Juli rerselbe, schon wieder sehr ausgedehnt, der Nabel kitark hervorgetrieben war. Der künstlichen Entleosung; auf die ich drang, setzte die Kranke allerlei Sohwierigkeiten entgegen, unter denen die tägliche Beunruhigung durch die häufigen Gewitter, gegen welche sie eine besondere Empfindlichkeit hat, die grofiftē war, so dafs es. von Tag zn Tag, und von Woche zu Woche verschoben wurde. Nach und naoh traten nim auch alle alten Beschwerden wieder ein, vorzüglich die nächtlichen Leibschmerzen und dahër gänzlicher Mangel der Nachtruhe. Am 3 Isten erschien auf gehabten Schreck die rosenartige Entzün $\rightarrow$ dung des Jinken Fufses wieder und zwar mit dea hefe tigsten reifsenden Schmerzen; die sich b:i in den Unterleib erstreckten; so fand ich sie Abends heftig jammernd, da fruh beim Magnetisiren noch keine Spur davon zugegen war. Dieselbe magaetisclue Behandz Iung, wie das erfte Mal, hob in wéniger Minuten dieses Leiden vollkommen, und auch die Röthe unid erbähte Temperatur der Haut verschwanden auf dor Stelles Den folgenden Morgen war ich tinwohl und fuhlte - mich aufser Stande die Kranke zu magnetisiren, doch präparirte ich das Trinkwasser, weiches sie aber, wie sie mir in der Folge erzäblte, seines äbeln Gesohmacks wegen nicht hatte trinken können. Am 2. und 3. Aure gust konnte ich sie -wegen anhaltenden Übelbefindens nicht besuchen, auch am 4ten, wo ich sie sahé' wàr ich noch zu sehr angegriffen, uin zu magnetisiren; da ich sie aber aufjerordentlich leidend fand, so beredete ich sip leicht den folgenden. Tag das: Wasset ans-
leeren zü lassen, Dies geschah durch einen Stich mit einean äursérst dübner Trocar in die ausgedéhnté Haut des Nabels, und verursachte kaum oine Empinduag. Um den ubeln Folgen einer plötzlichen Entleerung vorzubeugen, war ich mit Hrn: Doktor Brand, der die Gefalligkeit batte, diese kleine Operation zu ver-: richten, ubereingekommen, solche theilweise in einigen Tagen zu bewrirkeni. Dies geschah demnach den 5ten; 6ten und 7ten, wir leenten in allem 2! Qyart einer etwas gesittigter gelbgefärbten Flüssigkeit: aus, als die. war, welche am 25. Mai:abflofs, und diese, allmählige Entleerung hatte die günstige Wirkung, dafs keine bedeutende Athemlosigkeit und keine Stuhiverhaltung eintrat, aber viele Leibschmerzen. Am 8ten Morgens fahd ich die Kranke nach einer wegen Eeibschmerzen schlaflos zugebrachtee Nacht sehr angegriffen und fortdauernd an diesen Sohnerzen laidend. lch hatte sie nun acht Tage nicht magnetisist, und schlug ihr vor, diese Behandlung wieder fortzusetzen, sie weigerte sich anfangs und meinte, da sie nun schon acht Tage ofme Magnetisiren ausgehalten habe, so wolle sie sichi vollends davon: entwöhnen, um mir nicht so viele Mohe zu machen, da es doch nur hindre, ihr aber einmal nicht zu helfen sey. $\mathrm{Da}_{\mathrm{a}}$ ich indessen darauf bestand, so bati sie, ich möchte ihr num schon meine Hand auf die rechte Seite (in die Lebergegend) legen, wo der Schmerz am empfindlichsten sey. Dies that ich, indem ich mit meiner rechten Hand zugleich ihre linke faiste, und schon nach drei Minuten schlossen sich die Augenlieder so fest, dafs, obschon in diesem Augenblicke die Thare mit Gei räusch eröffnet wurdẹ, sie nichts davon hörte. Nach acht Minuten erwachte sie mit heiterm Gesichte und sagte, ach! wie wohl ist nir, ich fahle gar keinen Schmerz mehr. Und so ist es nün bis auf den heutigen Tag geblieben; keine Erneuerung der Schmor-
zen, gute niche'ebermäfsige Eislust, hinteichendé Schlaf, zunehmende Kräfte und eine unbeschreiblicho Heiterkeit des Geistes. - Die Leichtigkeit und Sehmerzlosigkeit der Operation veranlafte den Ent* schlufs, keine bedeuterde Ausdehnung des Leibes mehr zuzulassen, als das einzige Mittel, in sofern nicht schon wirkliche Desorganisationen obwalteten, den Ton der verletzten Organe wieder herzustellen sonach leerte ich das Angesammelte schon am 18ten und abermals am 29sten v. M. jepesmal 10 und zuletzt it $Q u a r t$ aus, und der morgende Tag ist wieder: dazu bestinamt. Diese ununterbrochene Anhäufung, wie alle Erscheinurgen zeigen, zwischen dem Bauchfell. und den Bauchmuskeln, bei anhaltender Unthätigkeit cter Nieren, lassen leider immer einen schlechten Aust gang in Folge wesentlicher organischen Verletzungen befürchten, ohngeachtet das Befinden der Kranken seit dem 8ten v. M. uber alle Maafsen gut ist, so dafs sie diese Tage hat ausfahren können. Der Magnetismus wirkt jetzt autch wieder stärker auf sie, der Schlaf ist anhaltender, jedesmal HeHsehen, so dafs sie mich vollkommen zu sehen versichert, aber sie ist sich dessen nach dem Erwachen bewufst, und das Gehör will nicht wach werden. Ich wende jetzt fast keine andre Mamipulation an, als das Auflegen einer Hand bald andie rechte, bald an die linke Seite des Leibes, und herühre mit der andern die entgegengesetzte Hand der Kiranken, dann spitzes langsames Magnetisiren des ganzen Unterleibes, und nur zum Anfang und Schlufs emige allgemeine Striche $\mu$ ber don gaazen Körper.

vir:
$\boldsymbol{A}^{\prime} f$ or $\boldsymbol{r} \boldsymbol{s}$ e $n_{n}$
64.

Aus dem Begriff vom Gift, als einer Materie, welche nicht assimilirt; und ohne tumultuarische zerrüttende Bewegungen auch nicht ausgeworfen werden kann, geht hervor, dafs es woht direkt tödtend, niemals aber direkt heilend seyn könne. Eine wirkliche Arznei aber, ein Heilmittel, als Gegensatz vom Gift, ist nur direkt heilend, wenn es auch indirekt tödtlich werden kann. Daraus aber geht wieder hervor, dafs der Gebrauch des Gifts als Arznei immer mifslich sey, weil es die tiefste Natureinsicht and Naturbeobachtung erheischt, um zu beurtheilen, wenn das chaotisch zerraltende Prinzip heilbringend werden möchte.
65.
… Die Metalle sind darum sohon natarlicherweise Gifte, weil sie der Organisation am fernsten stehen, und sie: wirken auch daram mehr chemisch, auf sinnlichwahrnehmbare Weise neuer Mischungsverhältnisse. Die organischen, die Pflanzen - und Thiergifte sind wie Gegenpole davon $2 u$ betrachten, sie stehen der Organisation $2 u$ gewaltig nach.

## 66.

Einen Kranken beobachten, heifst: in ifth hin-ein- und aus ihm heraussehen. Denn nicht blofs wie or erscheint, und was in itm vorgeht, sondern auch, was in gleichem Maafse aufser ihm und um ihn her ist und geschieht, macht den Gegenstand der Beobachtung.

$$
67 .
$$

Nur wahre Beobachtung macht Erfahrung. Daraus geht hervor, dafs nicht alle, die beobachten und beobachtet haben, auch erfahren seyen.
68.

Die meisten Heilungen von Krankheiten sind nur' bewirkte Untersucbungen der Krankheitsformen. Bie Erkenntnifs der Heilung ist oft eben so schwer und verwickelt, als die Erkenntnifs der K̀rankheit. Und Erleichterung ist nicht Heilung.
69.

Die Arzneimittellehre ist die breite Heerstrafso des rohesten Empyrismus. Jedes Mittel heilt fast alle Krankheiten, und bei jeder Krankheit sind wieder tau,send Ausnahmen von der Regel gemacht:

$$
70 .
$$

Ist denn die Frage schon entschieden, ob die Chirurgie oder die Medizin am vollkommensten ausgebildet sey? Freilich sind beide•nicht zu trennen, jene aber bleibt doch die Basis von dieser,' und jene muls schon vollendet seyn, wenn diese Gs worden soll.

## VIII.

## Vermischte Nachrichten.

Der letzte Paroxismus des Königs von England hato Nachrichten aus London vom 8ten d. M. zufolge, 50 Stunden gedauert. Während dêt ganzen Zeit hat er in einem fort gesprochen, (wohl natürlich: irre). Zuletzt verfiel er in deir Zustand der Erschöpfung, in eine Ohnmacht und in eine Art von Leblosigkeit. Der Puls schlug mehrere Minuten hinter einander gar nicht. Hierauf kan Schlaf, der $\mathbf{5}$ Stunden hinter cinander andauerte, und beim Erwachen forderte der lcranke König zu essen, und afs mit grofsem Appetit. Ohnstreitig verspricht diese Krankheit, wenn man sity nur erst genau übersehen könnte, wichtige Resultate.

Zu Rio Janeiro in Brasilien ist nach offentlichen Nachrichten im Mai die Pest, ohne Zweifel das gelbe Fieber ausgebrochen, und wöchentlich starben tausend Menschen in der Stadt. Alle Einwohuge machten sich bereit, so wie der Hof schon that, die Stadt zu verlassen.

Augsburg. Der Kern des meuen Kometen, welchen der Kanonikus S:ark am $3^{\text {ten }}$ dieses Mo-
nats mit dem Herschelschen Kometensucher hier zuerst bemerkte, aber wegen der beständig trüben und feuchten Nächte bis zum 16 ten dieses nicht wieder erblicken konnte, hat bisher an seinem Lichte sehr zugenommen, so dafser am zosten fräh halb 3 Ohr àn Lichtstärke nicht nur den keleisen, oondern auch den grofsen Kometen, welche noch im verflossenen Januar zu sehen warèn, abertraf. Der scheinbart Ort dés Kometen war zuletzt zwischen den Hinterfîfsen dés Luchs und den Zwillingen zur linken Seite, etwas .ṭiber den Stern : $\mathbf{i}$ 5ter Gräfse im Sternbild Herschels Teleskop. Der scheinkare Durchmésser des noch .nicht ganzíbegrenzten Kerns beträgt mit seinem Dunstkreise 15 Zeitsekunden, also beinahe so viel, als bei : dem letzten kkeinen Koneten. Esizeigtersich aúch diesmal éine Spur eines sehr féiner kurzen Schweifes, dessen Richtung nach dem Krebse ober: halb der Zwillinge geht.

## AइKAHMIEION:

 Zweiter Jahrgang. September 1812.Scheint dir' am trabbepunkt gering die Bewooung des Hebels, Sieh wie sein duofsersies End' weithin dén Raum doch duriche mifot.

## I.

Ubet
den Ursprung und die wahre Natur
der Pockex,
so wie uber die Mögliotlacit dor gänzilchen Aus . rottuing, durch die einzig richtige naturgemäfse

Verfahrungsart beí der Geburt.
Dt. A. Non Mesmet.

Aus dessolben Manuskripten gezogeni

## 

Jène verheerendé Krankheit, so mán die Blattern oder Pocken heint, ist durch ihte eigene Form und den regelmäfsigen Oang und Ablauf seit Jahrhunderten bei allep sogenannten gesitteten Volkern bekanit.
$\therefore$ Bei diesen hat die Arzneikunde aber die Eigen thamlichkeiten dieser Krankheit folgende allgemeine Beobachtung gemaght:

Séptember 18ise
i) Dafs die allgemeine Erscheinung hierbei ein Entzündungsfieber 'ist, durch welches der Krankheitsstoff_als wirkliche Matexis, nachdem eine vorläufige Kochung geschehen, nạch den Regeln der Krise auf die aufsere Oberfläche der Haut als das Organ der Transpiration in mehr oder weniger besondere Geschwüre ausgeworfen wird, und sich auf diese Weise die Krankheit endet.
2) Dafs der Anfall und Ablauf auf eine bestimmte der Zeit und Form nach ordentliche Art, ohne Unterschied der Jahreszeit.und des Klima's geschieht.
3) Dafs aus allen Thiergattungen das Mensehengeschlecht allein *), und zwar jedes Individuum von der Geburt an in jedem Alter von den Pocken befallen werdenkann.
4) Dafs der Mensch nur einmal im Leben fur dieselben empfänglich ist.

Unter diesen immer gleichen Wahrnehmungen und beständigen Kennzeichen ward die Blatternkrankheft als ein unveräufserlicher Gegenstand ärztlicher Behandlung in das Gebiet der Heilkunst aufgenommen. Indem man nun dieselbe als unverméidich ansah, blieb mas eine lange Zeit hindurch ruhig dabeị

[^23]Stêhen，und begnägte sich blofs，dieses Übel immer nach oft verärderlichen，dem Zeitgeíst jedesmal ange－ messenen Methoden zu behandeln，bis man auch end－ lich zugleich auf ibre Ausrottung dachte，wo es aber， da man nicht zur ersten Quèlle zurücḱkam，bei eitlen Versuchen sein Bewenden haben mufste，nun aber auf die Einimpfung aus bestimmten pockenähnlichen Ge－ schwüren an den Zitzen der Kühe，auf die Kuhpok－ kenimpfung fiel．

Trotz allem dem bleibt es wahr：durch eine sträf－ liche Nachlăssigkẹit hat man es unterlassen，die pri－ märe．Ursache dieses alten U＇bels zu erforschen；es unterlassen also；die wahre Art，auf welche das Men－ schengeschlecht von dieser Plage zu befreien wäre， aufzusuchen und zu finden，da man oft das Ausrot－ tungsmittel gefunden zu haben sich schmeichelt．

Da mir von jeher das Vorurtheil des Alters，der Gebräuche，der Gewohnheiten verdächtig vorkamen， so unternahm ich schon vór 30 Jahren auch uber den die Pocken betreffenden alten Glauben nachzudenken．

Aus der Betrachtung：dafs die Geschichte der alten Völker nichts von dieser Krankheit（oder Krank－ heits form）erwähnt，dafs gegenwärtig noch Natio－ nen vorhanden sind，welche maip die Wilden nennt， so davon nichts wissen，und dafs keine Thierart au－ tser dom Menschen damit befallen wird，－ersehe ich ：
1）dafs diese Krankheit nicht urspranglich das Werk der Natur sey；－die Ureache；welche dom Menscheó
nicht angeboren ist, auch nicht die Wirkung; seines Organismus seyn könne: ${ }_{\text {a }}$ sondera
2.) dafs die. Ursache aus einer demselben zufallig beigebrachten Stimmung und Materie bestehen. musse;
3) dafs diese Materie von gleicher Art und ats einerlei Umständen auch entstanden seyn muïsse;
4) dais, da der Mensch schon gleich nach der Gebiurt befallen werden kann, die Ursache der Krankheit đas Werk des Menschen selbst sey; und endlich
5) dafs, da keine Frage darüber Statt finden kann, ob in der Geburtsweise des Menschen abberhaupt jemals ein Unterschied bestehen düre, durchaus alles anzeiget; dafs in der Sitte, nach welcher die Geburt geschieht, die Quelle dieses Übels - und mit ihm der meisten Übel - zut finden seyn müsse.

Nach der Zeugung ist die Geburt das erste und wichtigste Geschäft, so die Natur allen lebender Thieren anvertraut hat. Die Behandlungsweise hat. der Instinkt dem weiblichen Geschlecht ausschliefflich und allgemein und gleichförmig gelehirt.: Die Thiere sind den Gesetzen, so ihnen die Natur durch einen unwiderstehlichen Tyieb vorgeschpieben, jederzeit ge: tréu, geblieben: de Mutter verrichtet das ganze :Geschäft, ohne Zuthun fremder Hülfe ganz allein. . Das. Thier, nach vollendeter Geburt, verzehrt sogleich die Nachgeburt (selbst die Thiere; welche sonst niemals Fleisch fressen) und beifst die Nabelschnur ab,

- leckt das herausfliefsende wenige Blut auf, wiederholt das Ablecken bis zur Heilung des Nabels.

Es wird hewiesen werden, dafs in dieser Behandlung allein das Mittel liege, dadurch die Thiere von jeper Krankheit befreit sind,

Diese Behandlungsweise bepsteht zu jeder Zott usyorändert bei allen lebendig gebährenden Thierarter. Der Mensch dagegen verlafst, nur zu leicht durch seike eingebilkte.Vernunft geblendet; so oft den Wega den ihm die Natur gleich andern Thiegen durch den Instinkt gelehrt hätte; und künstelt nach seinem Eis gendüakel, verderbt und verunstaltet das Werk der Natur. Der Mensch yerdammt sich selbst und seine Geburt zu einer unnöthigen Abhängigkeit, indem ex 24 seinem Entstehen fremden Beistand zu Hülfe ruft.

Die menschlichen Mütter der Vorzeit, in Gegensatz mit den Thieren, obwohl sie die Ähnlichkeit der Geburtsorgane mit denselben èrkennen konnten, kehrten sich, wahrscheinlich aus einem leicht zu begreifenden Ekel und Abscheu, nicht an das tàglich vor ihren Augen vorkommendé Beispiel, sondern erfanden und versuchten nach Willikihr andere der Natur fremile, vielmals unglackliche Methodea. Die weisen Gesetzgeber der Völker, welche den Eintritt des Kindes in die Welt ats die wichtigste Epoche erkann-' ten, konnten bei den willkührlichen und unbestimm? ten Behandlungsarten nicht gleichgültig seyn, sie setz; ten daher die Behandlungsart der Gebirt, welche die natürliche der Thiere ersetzen solte, "durch auscriack-
liche Gesetze fest, doren unverrackte Befolgung durch die Religion geheiliget ward.

Der immer fortrückende unbeständige Geist der Zeit aber gab den Gesetzen verschiedene Auslegung, die wahre Absicht ward verkánnt, die Vorsichtsregeln wurden vernachlässigt, und das Abschneiden der Na belschnur, verisuthlich wegen daraus oft entstandener Gefahr der Verblutung gänzlich abgeschafft, und das Binden derselben eingefuhrt. Man veranlafste dainit Spaltungen der Meinungen und selbst der Religionen, und die Völker trennten sich mit ihren Sitten und Gebrăuchen.

Der Prophet Ezechiel hatte zu seiner Zait dem jadischen Volke den Vorwurf gêmacht: dafs, obgleich es einstens von Kanaan herstanme,' es dessen heilige Gebrăuche verlassen habe, nämlich: es habe bei der Geburt den Nabel nicht abgeschnitten und habe die Waschungunterlassen.

Er sagt im 16. Kapitel: Radix tua et generatio tua de terra chanaan, pater tuxs ammorrheus at mater tua aethea. Et quando nata es, in die ortus tui, non est precisus umbilicus tuus, et aqua non es lota in salutem.

Aus dieser Stelle wird es glaubwürdig, dafs die Juden zwar das Abschneiden wieder eingefuhrt, doch aber aus nöthiger Vorsicht den Nabel zugleich gebunden haben. Durch die Zeit ward bei der Geburt das Binden beibehalten und das blofse Abschneiden, aus Ehrfurcht fär das Wort des alten Gesetzes, in den, im ganzen Orient, bei Juden und Mohamedanera aller

Sekteh, bis jetzt fortgesetzten Gebrauch dex Beschneidung verwandelt. Das Waschen ward gleichfalls beibehalten." Und beide Arten dieser Behandlung wurden, nachdem man die eigentliche Absicht des alten Gesetzes aus den Augen verloren, ohne Räcksicht auf die Geburt als blofse symbolische Zeremonie der Einweihung ih die Religionspartei beibehalten.

Bei Einfuhrung des Christenthums ward das Binden als eine nicht zú vernachlässigende Regel der Kunst bei der Trennung des Kindes von seiner Mutter anbéfohlen, und ein leichtes Waschen, abgesondert von der Gehurt, nach dem alten Gesetz als Zeremonie zur Initiation zum Christenthum angenonmen. Hieraus entstand die Taufe, und die Beschneidung wurcle verlassen, indem in neuern Zeiten von den christlichen 70 Auslegern der heiligen Schrift das non est praccisus umbilicus tuus, die Beschneidung in Unterbindung, in non ligasti, verwandelt worden ist.

Alles dieses sind die Betrachtungen, welche ich uber die Ursache der in neuern Zeiten allgemein herrschenden Pockenkrankheit ' (zu andern Zeiten waren es andere Formen aus derselben Quelle) gemacht hatte. Die Zusammenstellung aller gesagten Bemerkungen deutet offenbar dahin, dafs dieselbe in der Behandlung der Geburt selbst, oder in der Ausübung der sogenaniten Geburtshalfe bestehe.

Bei allen gesitteten Nationen ist es zu einem Kunstgebrauch und zur vorgeschriebenen Regel geworden, dafs, sobald das Kind aufser der Mutter er-
scheint, alsogleich, qhne dio Nachgéburt ab: zuwarten, an die Nabelschnur zwischen dem Kind. und der Mutter ein doppeltes, festes Band angelegt wird, um die Gefahr der Verblutung bei der Trepnung' durch das Abschneiden zu verbüten 2 - (oder - wie jetzt häufig durch dergleichen Betrachṭungen, die jedoch nicht völlig verstanden wurden, angeregt geschiẹt - dafs schnell die Nabelschnur durchschnitten, etwas Blut an dem Theil, der noch dem Kinde gelassen ist, ausgestrichen und dann schnell gebunden wird, was, wenn man recht genau hinsieht, keinen wesentlichen Unterschied macht.)

Durch diese gewaltsame und übereilte Behandlung wird die gemeinsame, annoch zwischen Mutter und Kind bestehende Zirktlation des Blutes (und mit diesem der feinsten lebendigsten Strömungen) plötzlich unterbrochen, und zwar ehe and bevor der durch das Athmen dẹs Kindes hier bevorstehenden Revolution Zeit gelassen wird.

Bei der Mutter können die von dem Blute strotzenden Gefafse sich nicht zusammenziehen und verschliefsen, als welches zur gänzlichen Zeitigung und zur natürlichen Ablësung der Nachgeburt nöthig ist, sondern dieser Theil wird entweder von der Geburts. helferin mit mehr oder weniger Gewalt abgerissen, aus der Mutter herausgenommen, oder von dem Uterus mittelst heftiger Zusammenziehungen gewaltsam abgestofsen, Daraus entsteht eine Verletzung des In* pern der Gebärmutter, welc̣he Verblutungen, Ent* zündungen, Geschwüre, Eiterungen, u, s. w. und je-
dosmal eine, Heghr oder minder, schwers Krankheit zur Folge haben kann.

Bei dem Kinde nun wird das in dem nooh lester handen Theil des bis zur Leher im Innern dos Leibes fortlaufenden Nabelstrangs eingeschlonssene Blute als welches, qicht mehr: ip die Zirkulation kam : aufganommen werden, in wolliger Ruhe als eine fremdo Materie zum Stakken und endlich zur feinen animaliz schen Fäulnifs, in allen ihren unendlichen Graden bei der schon dadurch fehlerhaft gestimmten Verrichtung und organischen Veränderung der Leber genöthiget, daraŭs denn ein subtiles giftiges Miasma erzeugt wird, so anfạanglich die Leber und in der Folge die ganze Massé der Säftee mannichfach $2 u$ affiziren vermögend ist. Denn in der Leber entstehen dànn ohnehin als gröbere sinplich wahrzunehmẹnde Wirkungen sogleịh Verstopfungen verhaltener Absonderung der Galle - daher die grofse Leber, Gelbsucht, Koli: ken, Diarrhben, Dyssenterien, gichterische Anfälle, Ausschläge u, $s_{1} w_{1}$, dagher ferner die Disposition zu allen Gallenkrankheiten und ihren Folgen das ganze Leben hindurch, und endlich ein mühselig frühzeitit. ger Tod.

Dies siapd diẹ Wirkungen des widernatarlichen Betragens hei der Geburt des Kindes, in einer folgen rechten Kettenreihe nach Zeit und Umständen fort, Das unschuldige Kind wird ein Opfer des Unsinns, gezwungen, deṇ Keim einer künftigen Kranklueit, das Urgift, woraus blofs einzelne Formen zum Varsphein' kommen, in seinẹn Körper. aufzunehmen und sa lange
datin 2 za versctiliefser, $\cdots$ bis es fruh oder spăt, bald mehr im Einzeln, bald mehr im Ganzén seinen Aüs: bruch nimmt.

Dafs Theile" des Korpers besonđers zur ${ }^{1}$ Aufnahme eines ÜBelsinns, als Rheumatismus, Bräutte u.s. w. geneigt sind, 'ist dasselbe. Es kann ein Mensch vor vielen' Jahren einen Gichtsthmerz an der rechten Schulter gehabt haben, und so oft er sich einer Erkältung aussetzt, bekómint er in dieser Stelle Empindungen - es muls also doch daselbst in der Organisation etwas verändert geblieben séyn, was auch bei dem grôfsten Wohlbefinden doch dá ist.

Wäre nicht schon hieraus zu erweisen, dafs jenes als der erste Ursprung der Pokkenkrankheit angesehen werden kann? - Wo einmal in den Gang der Natux eingegriffen ist, lassen sich die Wirkungen nicht mehr berechnen, und nach dem gewohnten sinnlichen' Mafsstab beurtheilen. Das erzeugte Miasmá wird so lange in der Blut- oder feinsten Säftemasse umhergetrieben, bis es dergestalt verfeinert wird assimilirt kann es nicht werden, sonst wäre es kein Gift - dafs es nach Zeit und Gelegenheit eine Art der thierischen Fermentation, welche durch das be sondere Fieber angezeigt wird, bewirken und sodann auf die äulsere und innere Oberhaut des Gesammtorgans der Transpiration abgesondert, ausgeworfen wer: den kann.

Durch die giftige Beschafferheit dieser feinen Materie werden die Poren entzundet, so entstehen die Geschwüre, welche in sich geschlossen zur Reife ge-
deihen und sich durch die Abtrocknuang ondigenf. Das Gefahrvolle dieser Krisis bestebt, darin, dals die Transpiration, , je beträchtlicher dia Fermẹntation war, mehr durch dif Menge der Gesehwüre unterdruckt, und auch vermathlich so die gänzliche Ausleerung dieses aus einem Theil des, Urmiasma durch die Giahrung einer besondern Serie der thierischen: Materie neu erzeugten Giftstoffes gehindert wird. . Aus dem letztern Fall gelien die unmittelbaren oftern Folgen der Pocken, wenn der Tod nicht allem ein Ende machte, hervor, z. B. Knocherifrals, hartuäkkige Geschwüre, Blincheit, Taubhët, Drüsengeschwülste, u..s. w.

Alle Erscheinupgen der Pocken night nur; sondern aller Kinderkrankheiten, welche als kritische Aussopderungen sich darstellen, sowol vor als naeh - uberstandenen Blattern, endlich die Entstehung und Ausbreitung vieler fieberhaften und chronischen Krankheiten bis in das späteste Alter hinein - lassen sich aus dieser Ansicht in den augenscheinlichsten Folgereịhen leicht und bestimmt erkJären.

Wäre der Körper aus einem homogenen Stoff gemaçht, so wäre vielleicht, (da doch stets grofse Revolutionen im Trenpen und Zusammensetzen dadurch bedingt werden, immer nur, .vielleicht,) mit einer Gahrung der bei der Geburt auf die angegebed ne Weise entstandene Keim zu so grofsen Übeln, wirklich entfernt und, ausgeworfen worden; - aber wie yiel Arten der feinsten Gährungen sind nicht in den heterogenen. Säften mäglich?

Dafs jede bestimmte Gathrung sich nur in cinem gegebenen Kötper efnmal begiebt, und weil die bestimmte Ordmung von Materie ©dadurch absorbirt und verwandelt ist, sich niemals unter'der nämlichen $\mathrm{Ge}-$ stalt wiederholt, erklärt auch, warum die Pokken, als solche, nur einmal den menschliehien Körper befallen. ,

Ist nun aber einé Gälrung, worin das die Gährungsstoffe in Bewegung setzende Miasma nicht absorbirt , wird, hinlänglich, denselben zu vertilgen? Kann dasselbe nicht in andern Formen desto heftiger zum Vorschein kommen?

Durch die Einimpfung beider Art wird in der sohon bestehenden Blattermaterie die eigne Art Gäh. rung, welche das besondere Fieber erzeugt, erwelket; diesem Gähruingsfieber folgt ein Lokalausbruch oder Auswurf eines kleinen Theils der Materie auf die äufsere Haut um den Punkt der beigebrachten Impfung: 'der ubrige Theil des Blatternstoffes, in welchem eine ähnliche Anlage existirt, und herbejigelookt worden, verbleibt in den feinsten Theilen des Geblütes; ohne auf die Haut ausgeworfen zu werden, der widernataŕliche fremde Stoff das ganze Leben hinAurch als die Ursache verschiedener Kránkheiten. Da die Krankheit der Blattern in der Ursache der Erscheinung bestehet, welches die beschriebene Materie ist, so sieht man leicht ein, dafs diese durch die linffung nieht sa gänzlich gehoben, sondern dafs $\varsigma$ zum Theil ibre Form geändert wird.
'Aus allen diesen Betrachtungeri mouge jodex Denkende, aus eiqem Schlumnier: durch meinen Zuruf aufgeweckt sich selbst die Frage beantworten: Was kann in Wahrheit, im Ganzen genommen und nicht fur die einzelne Form, durch die. allgemeine Einfuht rung der Vaccine, deren Ursprupg an der Kuh eben so dunkel ist, far die Menschheit gewannen werden?? Was ist für Heil aber 'zu erwarten, so lange man bei der Geburt nicht gänzlich den Gang der Natur befolgt, und diesen zum :beiligen uneverbruchlichen Geesetz macht? -

Es wäre kaun glaublichs pnd wïrde der wahren Aufklärung des Jaȟhunderts nioht zur Ehre gereichen; wẹnn man einam aus der Natur des Ursprungs selbst aufgegkiffenin : Ausrottungamittel daduroh dew Eingang verfperrtes dafs, statt cin wabrhaft rettendew. einfaches. Verfadaren bei der Geburt za beobachten; man es ferner gänźlich vorziehen sollte, blofs die Form einer Kraakheit zu modifiziren, statt sie ganzrlich austurotten. Es fragt sich, ob zur Bestätigung: dieser Grundsätze nicht jetzt schon Veränderaagenim: der Natur und der Form anderer Kinderkrankbeiton seit den Impfungen sị̆h bemerìbar gemacht haben ? *)

[^24]Kein Jahrlruthdert bedarf es Zeit zur Bestätigung dieser. Wahrheit. .Versuche man nur das wichtige Verfahren bei der Geburt, und sehe dann zu: ob nicht alle diese Kinder von den gewbhnlichen Leber- und Gallenkránkheiten dep Neugebornen; und auch, noch machher frei bleiben, ob nicht die Mutter selbst von aller Krankheit nach dieser wichtigen Verrichtung verschont bleiben wird.

Der Gang der Natur ist aber folgender: So wie die Frucht reif ist, so entstehen neue Verhältnisse mit dem Bedarfnifs, sowol zuerst von der einen Seite: geboren zu werden, als auch sodann fast gleichzeitig voa der andern: zut gebären. Denn das Kind bleibt dabei nicht mutsig, die anoruhigen Bewegungen desselben, welche, sein Aufwrichen beztichnen, vor und wälurend dem Streben der Gebärmurter sich:zusammenzuziehan' und sich seiner Bürde zu entledigen, zeigen dieses hinlänglich an. Die Mutter suchet ibrem innern Sinn; ibrem Instinkt nach micht diese Sohmerzen zu vergröfsern, wobl aber sie zu miadern, nicht sie zu unterhaltes, wohl aber sie zu unterdrioken; als welohes geschiehet durch Zerstreuung und eine ruhige angemessene Lage nach dem Selbstgefahl und Bedarfnifs, so wie durch gewisse Bewegungen, welche sie gänzlich frei nach ihrem Bedianken und Behages machen mufs. Sie uberlasse sich denenselben ganz, und wolle nicht die Geburt betreiben, die von der Natur oder von dem Kind aus allein richtig betrieben werden kann. Auf diese Weise werden nicht leicht falsche Lagen des Kindes die Geburt hemmen, weil bei dem langsam gehü-
rig fortschreitenden, in sich harmonschen Geschaft die richtige Lage zur Geburt regulirt wird, und das Kind wird endlich leicht zum Vorschein kommen. Noch ist nun die Gedburt hiermit nicht beendet; die Mutter (oder wer von den Jhrigen ihr beisteht) gibt dem Neugebornen cire angemessene Lage, die schon ganz tiatürlich sich auf dem Lager zwischen den Scheñkeln der Mutter findet.' Dérgestalt verharret sie ruhig, bis nach kurzer Zeit mit langsam abnehmender. Zirkula ${ }^{j}$ tion zwischen Mutter and Kind die Nachgeburt siche ablöst und ahgeht, wrorauf erstlich dje Geburt; geendet $\zeta$ die Blntzirkulation zen Kinde wirklich aufapder re Weise in das Gleichgewicht gesetat ist: Ohnt irgead eine Gefahr kannınun die Nachgeburt abgeschait:ten werden, obwiohd selbst bei noch längerem Vereigí nichts zu befarchten! stande, und da die Mutterimicht das, Hind und die Wunde, wie die Thiere plegeny belecken kann, so mufs nur die Kunst der Natus am nächsten kommen, und das Kind alsobald in luu wart mem Wasser gebadet werden, wobel stets der Nabel besonders auszuwaschen ist, was täglich bis zur gaine ${ }^{4}$ lichen Verheilung des Nabels wiederholt werden intufs.' Denn durch Abbinden braucht hierbei nicht ein Stuek Nabelstrang weder durch Abfaulen noch Vertrockden losgetremat zu wedden.

## 318

## Beilage.

Als Beilage erwähnt man hier einer kleinen Schrift, welche in der Übersetzung 1802 Kempten bei Dannheimer, erschien, und den Titel fuhrt:

Briefe von F. A. Mesmer iiber den Unsprung der Blattern und das Mittel diesselben ausequratten: nebst einer Addresse an die Hausmitter.
Darin sagt der Übersetzer, Franz Sçhenk, Erbgraf zu Castel Tischingen, folgendes:
„Mit Erlaubnifs des Herrn Doktors Strom: mayer eilte ich daher diese Briefé nebst der Ad: dresseran die Mütter in meine paterländische Sprache zu übersetzen und mit der öffentliehen Bekanntmachung verzag ich nur bis nach der Entbinduag meiner: Gattin, um zugleich ein Beispiel apfiuhren zu, können, Wenn'diesses nur bei einigen so viel Gewicht, haben sollte, sie zur Nachahmung: zo bewegen, so wäre mein Eifer hinlänglich belohat. Unendlich: glacklich wäre ich aber, wenn. ich durch diese kleine Bemphung Gelegenheit gegeben hätte, dafs in Deutsch? land zuerst ein so schädlicher Gebrauch aufgehoben. worden, während man in Frankreich; auf den tief durçlachten Vorschlag des barthmten Doktors. Mesmer, entweder aus persönlichar Faindschaft gegen ihn, oder weil er ein Teutscher ist, keine Rücksicht nehmen zu wollền schêint.

Meine Gattin wurde den 19. von elnem Sohrre glacklich entbunden, der, obschon er mein Erstgeborner ist, nach der angegebenen Methode punktlich
tehandelt wurde; die Entbindung ging aller, durch vorhergegangene Krankheitea; gegrandeten Besorgnifs ungeachtet, ohne die mindesten Zufälle gläcklich von Stattein; die Mutter und ihr Säugling befinden gich heute am viduzefinten Tag im besten Wohlseyn."

In der Vorrede des Herausgebers dieser Briefe meifst es:
$\therefore$ : Die Streitigkeiten, welche sich karzlich unter den Aerzten erkoben haben aber die Einimpfung der Schutz̀pokken (Kuhhpokken, Vaccinc) scheinen die bestehende Meibung zu bestätigen, welche über die Ungewifsheit der Heilart und die Unbestimmtheit des grörsten Theils ihrer Wirkungen herrschend ist.
„Sollte unter allen Kenntnissen, deren der Mensch fähig ist, die aber seine Erhaltung am unvollkommensten seyn? Sollte sie dem Zufall und den in dieser Hinsicht herrschenden Zweifeln ewig unterworfen bleiben?
„Die Einimpfung der Blattern, welche seit 50 Jahren bekannt ist, hat das Schicksal aller neụen Erfindungen erfahren; man erschöpfte sich in Widerspru: chen und endigte damit, sie fast in ganz Europa allgemein einzufuhren. Bisher wurde sie ungestört und mit Zutrauen, als ein palliativ Mittel wider die Erbblattern ausgenbt.
"Eine neue Mode von Einimpfung erscheint, deren Benennung und Ursprung dem Oewicht, das man̆ ihr geben will, wenig $2 u$ entsprechen scheinen, und dem allem ungeachtet nabt sich die Kuhpokken-Im-
pfung dem Augenblick, in dem sie, die alte Methode aus der öffentlichea Meinang verdrängt, um sich an ihren Platz zu setzen.
„Es fragt sich, warum die Aerzte in Paris so viel Eifer gezeigt haben, die Kubpokken-Impfung: zn empfehlen und zu verbreiten, da sie doch seit vielen Jahren ihre Aufmerksamkeit weit nttezlichern Erfindungen entziehn und den Glauben an dieselbes verveigern? Es fragt sich noch weiter, warum man ssich es so angelegen seyn liefs, die Aufinerkstrnkeit auf diese neue Impfung hinzuweaclen, gerade: in dem' Augenblick, als Doktor Mesmer saine Mittel bekannt machte, die Erbblattera auszurotten?
„Man mag was immer far eine Unsache haben, 'der einen oder der andern. Art, eine Krankheit hervorzubringen, den Vorzug zu geben; so erfodert doch die gesunde Vernunft und das persönliche Interesse, das Geschenk mit. Dank aufzunehmen, welches der Doktor der menschlichen Gesellschaft mit einern Mittel macht, welches nicht nur dafür dient, die Gefahren der Erbblattern zu vermindern, sondern diese aus dem Verzeichaifs der Krankheiten zu vertilgen.
"Diese Betrachtungen haben mich bestimmt, die Briefe, welche dieser Freund der Menschheit aber diesen wichtigen Gegenstand bekannt gemacht hatte, wieder an den Tag zu bringen, um sie der Vergessenheit zu entziehen'; zu welcher sie Übelwollen, verurtheilt zu' baben scheint." ${ }^{*}$

Aus: Mes,mers: Schreiben gn den Schiffshauptmann Baudin, als dergelbe im Begriff stand, in

Auftrag der datnaligen fraazösischen Regierung 1800 eine Reise um die Welt zu' machen, ersieht man, wie seehr diese Sache zur Prufung and Sicherstellung ihm am Herzen lag. Er fordert nemlich Baudin darit auf, bei den Valkern' welche er ohne eine Spur der Pockenkrankheit auffinden warde, genau íhre uabliche Verfahrungsart beí der Geburt zu erforschen. In diesem Schreiben Kommen folgende hier anzufahrende Stellen vor, nachdem der Gesichtspunkt far die Verfahirungsart bei der Geburt aus einander gesetzt worden:
"Diefs waren in der Hauptsache meine Oedanken, welche ich vor 30 Jahren dem ersten Arzt der Wiener Fakultät mittheilte, um ihn zu bewegen, in seinem Gebarhause Versuche anzustellen; aber ohne Zweifel zu schwach; alte und allgernein ausgebreitete Meinungen anzuttasten, weigerte er sich immer etwas zu unternehmen.
„Die Furcht ist die Ursache der meisten Volks irthümer, auch sie hat das Vorurtheil aber die Nothwendigkeit dèr Unterbindung in unsere Gebräuché eins geflochten; dieselbe Furcht verstärkt durch anatomische Kenntnisse hat wahrscheinlich die Kunstverständigen, von dex Versuchen meiner Verfahrungsart abgehalten.
"Wo icli es am meisten wanschte, bot sich mir keine Gelegenheit dar, mein Verfähren in Ausübung zu bringen; es sind etst drei Jahre; dafs ich davon Gebrauch machen konnte. Die Methodé; deren ich mich bediente, war folgende: nachdout das Kind auf-
der Welt war, wartete ich geduldig die Ablossing der Nachgeburt ab; ich legte das Kind in ein lauwarmes $\mathrm{Bad}_{\text {a }}$ als ich nach drei bis vier Minuten mich qberzeugt hatte, dafs die Pulsation in den Schlagadern der Schnur aufgehort hatie, schnitt ich dieselbe ab und ? war aus Vorsicht drei Finger weit vom Nabel; inden ich das Kind im Wasser nach allen Seiten umdrehte, lieds ich ans dem schwimmenden Trumm das Blut frei heraus fliefsen, es schien nicht uber einen Loffel voll zu seyn; um die Öffnung žu unterhalten und den Ausflurś aller Flussigkeiten zu befördern, schnitt ich allnählig den Überrest der Schnur ab, und wiederholtę die Bäder wâhrend einigen Tagen.
"Ich machte den Versuch dieser Operation an Arei Kindern, welche ich indessen zu wiederholtenmalen der Ansteckung aussetzte, indem ich sie zu Leuten tragen liefs, welche mit dieser Krankhèit bebaftet waren, und machte dabei die Bemerkung; dafi nicht die mindeste Veränderung in ihrer Gesundheit dadurch veranlafst wurde, obwohl sie mit den Kranken in die engste Verbindung waren gesetzt worden. Eines dieser Kinder, welches drei Jahre alt ist, lebt gegenwärtig unter meiner Aufsicht.
"Obwohl alles, was ich gesagt habe, hinläng. Hich ist, um den Ursprung dieser Krankheit und das Verwahrungsmittel dagegen zu bestätigen", so darf ich mir dennoch nicht sclimeicheln, durch eine so seringe Zahl von Erfahrungen während einem so kurzen Zyitraum, das Publikuin von einar so eingewurzelted und allgemein angenommenen Mèinung über die
vorgegebene Nothwendigkeit der Unterbindung zurugh zu bringen．
＂Ich bitte Sie daher，Untersuchungen anzustel len，ob unter den Völkern，welche Sie auf Ihren Reisen antreffen werden，einige sich finden，die den Blattern nicht unterworfen sind．
＂Seyn Sie so gutig，bei denen Völkern，bej welchen Sie keine Spuren der Existenz der Blattern finden werden，zuverlässige Erkundigung einzuziohen aber die Verfahrungsart der Gebäreaden bei ihrer Ent－ bindung $x_{1}$ und zu untersuchen，ob dieselbe wirklich die nämliche ist，welche ich vorschlage $p$ ob sie ikp ahnlich ist，oder ob und bis auf welchen Grad sie ihy nahe kommt；d．h．ob sie die Geburt vqn，der Nachge burt ohne Unterbinclung der Nabelschnur ablossen； zweitens mtissen Sic die Untersuchung anstellen，ob die Krankheit allen den Nationen gemein ist，bei dep nen das Verfahren der Unterbindung ublich ist．． 6

## Aus einem andern Brief：

${ }_{20}$ Dabei ist zu bemerken，dafs es nicht hinlang－ lich ist，blofs allein das in dem äufsern Theil der Na－ belschnur enthaltene Blut auszudrücken，sondern map mufs den vollkommenen Ausflufs aller Flussigkeit be－ fördern，welche sich in den innern Gefäfsen befindet， die verbunden mit dem Nabelring die Schnur bilden， damit die Ablösung der drei Gefäfse，nachdem diesel－ ben unnöthig geworden，am Ende anfange und sich am Nabel endige．Es wird dienlich seyn，sich bei die－ sem Fall die Theorie und die Behandlung einer tiefeir

Wunde ins Gedăchtnif's zurỉck zu führen; wo die geringste Portion einer: von der Zirkulation ausgeschlossenen Feuohtigkeit hinreichend ist, um durch ihren Aufenthalt zu dem heftigen Sauer - und Faulungsstoff zu werden, der, wenn er aufgesogen wird, früh oder spät eine Gährung in dem serösen Theil des Blutes verursachen kiann.
„Die Blattern existiren nicht in der Natur; sie tind ein durch übel verstandene Sorgfalt des Menschen erzeugtes Produkt, mit welcher derselbe seine tersten Bemühungen dem neugebornen Kinde widmet. Durch ein Verfahren, welches der Instinkt und das Beispiel der Thiere gleichförmig jwiderlegen, bereitet und impft der Mensch dem Kinde bei seiner Geburt den Stoff eiṇer Krankheit, welche für allgemein und unvermeidlich gehalten wurde, obwohl sie blofs das Resultat der Allgemeinheit des Vorurtheils ist. Die, ser erste Irthum erzeugte einen zweiten: die Ein. impfung durch Einschliefsung und Einleitung eines schon gebildeten und vollständig karakterisirten Gährungsstoffes in den serösen Theil des Blutes, mit der Absicht, den Blattern zuvorzukommen, oder ihren Verwustungen Einhalt zu thun. Es ist also diese zweifache Art der Einimpfung die künstliche und immediate Ursache dieser Krankheit, und das Resultat des einen wie des andera dieser Verfahren bleibt dabselbe: eine Gährung von der nämlichen Gattung. . Es ist ein Gesetz der Natúr, dafs die Entwickelung einer jeden Gährung sich nicht mehr erzeugt, sobald diesel'be einmal geendigt ist.


 pfänglich seyn kann, ohne dafs! smaliulig ain Krià zut Ciftriang vorchänden ists Ader, durch eine dieser Arten von Tirlimpfung mitgetheilt wocelons, obenisa?
 dwei eigentliche Eisimpfungri hervorgehracht: weorden; Künie, : in dean Fall wian diésa; Foitwickelung noehr nicht Statt gehabt hat, und rearum man davove nichy Twermat befallon wisd; so dafs Anetarliche Blawern auf abén diedellic Artoder Solutz gegan; die Eiwmpfung, soign whimdenw wie tran heutiou Thage diess die: SahutaI wehte zegen die rerstew su nomenibelicht."4ri us. aisy
 Addresse an die "fatasnotter ace so

 der Allsicht bekamet gemacht belhe ridie kanftigen Geach




 schlage, sondem dafs dhe dieselhe wielhaehe, witt allen dem Interesse aufnehnoen wardef; widche ihre, Wicho

t titeh hábe ia denea bealkeal Völkern gewobnlichea Yarfithienngartata bei dow Enthindung die Ursache
und der Fiein diesengryukheit mufgefundet, and aus einer nattirlichen Folge auch das wahre Mittol gegend diese :Plage entdectets vreleahes in der Verbessiriven dan?

 geht; so wenter: Ihrimir erlauben, Euch daniberisiag besondere Belehrung zu gebers, und Euch. Bewaggriv: de worsulegen, welche! in Stende sind, Hachezu bat: wiegen, daś alte Vorurtheil fahren zu lassen und die: Verbesterung einzufuhren:
A? 9 Wordigt Eurer Auffersamkeit die Thiete, weeh che mit Werkzeugen der Zeugung begabt sinct, die deto Eurigen ähnlich sehont uDis gleichformrige thad naton. geänderte Weise; dit wolchet dse verschiedenẹn Gation tungen derselben zu Werke gehen; beweist, dafs alle zu. diesen. Verrichtungen durch den Instinkt, oder durch die Natur selbst angeleitet werden:
 fraiheititige' und ubarelter Anstrenguagen beschleu fix ginf , Ihe weerdet nia selhent, dref gie dupeh geiwaltsame Mittel die Ablosungyder Nachgeburt:ziu arzwingen sani Ctwof ; imi Gegentheit werdet Ihr finden, dafalle ohne Uhitersohied; zur ffreitwilligen Bringuingider Geburt sorl wọh, aills der Nachgebarty den Augenblidk der volle Kommentri Reife ablowten.

- \#Die Nachgebart gehörti zum Kinde; dieser ote gämzende Theil seitesIndividuanss muifs mik thm wachat sen, und darf erst nach der-Geburt won beiden vot demselben abgesonderil wiexden. Dus Kind'loflat sich vor dieser Epoche mititer. Fruchtimparitionze nesk
gleichenśdessen Whuzeh an der innern,Fläche der Gebärmutter angewachsen ist $\ddagger$ ) welghe Wurzel furch eine, Art wechselseitiger Einlassung der Extremitäten der Gefaflse (inosculation oder anastomosis) gekeimt und seine Vegetation vollendet hat.

\#Betrachtertije Eichel, diese Fruchat des Fich baums gestaltet und genährt in seiner Kapsel, kann von derselben vor der Zeit seiner Reife vicht abgelöst werden, ohne durch Gewalt sie , ivemeinse thaftit chen Gefafse zu verletzen Der Zeirpunt der Reife .ist yorhanden, sobald die gemeins chatifiche Zirkulation auffehör hat die Extremitaten. dieser Gefarise lösen und theilen sich durch ihre Zuruckzothung. sia lösen und theilen sich durch ihre Zurückziehung.
-Ils „Kamiquanlubrigets es, fako gleichgiltig halten, dielVerbinding dar Matter mit demi Kiade, durah eir ne Unterbindung bden solinelle Absqigderung zu hent; men, eherdie Natuv Zêit gehabt hat, وeine solche wichs tige Revolution gehörigy vorzubereiten?
कe ,nDie Gefäfseso welche bereit waren, ,sich allmählig zuruckzuziehen und zu schliefsen, werden, duych eine plö́tzliche Anfullung mit Blut,Awelche die Unter bindungilverursacht, von neuem zertheilt and ausgedehnta, Folgen einer zu frühzeitigen und erzwungenen Absonderung sind, Zerreifsung der Gefafife, gefährli, che Blatverluste, Schmerzhafte Entzündungen, Eiterungen, Fieber, Absätze der Milch und Unregelmär fsigkeilitin dem Lauf derselben. Für das Kind sind über die igemeldeten Folgen noch Schwellung der Leber, und naph aller Wahrscheinlichkeit auch die Em-


## 208

pfanglichkeit fař die meisten Gatiungen von ffulen und 'ansteckendein'Kränkheiten:

Hier folgt, verehrungswurdige Minter, die Verfahrungsart, welche ich an die Stefte der alten $G \mathrm{e}$ bräuche zu setzen vorschlage, von welcher ich die Errahridulg gemache und Beispiele geliefert habée.

Die Mutter ${ }^{2}$ olil gegen das End d hrer Schwaingerschaft, um sich zu eniner naturlichen von affen Zufaly len freien Ennbindung vorzubereiten, die Hauptwege yon den ghamigten Materien ninitd diden "und reinigen; mim in den Nerven Harmionie herrouzubringen Ho soll sie whihrend don letzten acht Tagen laue Hausbäder gebrauchen, ist der, Augenblick shrer Enitindung da, soo warte siexmin Geduld und Staddhaftigkeit Tie allnähligen Alistrëngethgein der Niatur allejinisuthig ab, olne dast ssee dith hemahe tduych eine fruihzein
 Ist das Kind auf diese Artadfider Welt, bhie einen besondern Handgriff angevendet zu haben, so halte man dass selbe eninge Zeit vor der Mutter und er ex warte freiwilige Ablösung der Nachgeburt'; :das Aths minen des Kindes und sein Schreien werden die Reife, die ich ${ }^{\text {Fangenenterkt habe, }}$ vollenden; die Nachgeburt, wird nicht lange ausbleiben, sich ohne die mindeste. Gewalt thd ohne die Mutter im geringsten zu'verleizen, ${ }^{\text {hblösen. }}$

Es ist leicht zu bemerken, wenn die Pulsation in den Arterien der Nabelsohmur auffgehört hat yein zuverlassiger Beweis, dafs die Zirkulation wirklich
verandert ist und dafs die Verbindung mit der Mutter
 Kind in ein warmes Bad zu legen, in welchem mbth die Sohnur ${ }^{\prime}$ bis 3 Finger von dend Nabol absctherdet, ohne irgend einen Verband anzulegen; nar'das Blat, welches sich in den zwet Extremitadten der Schnurizit geringer Quantitật befindet,', wfrd ausfliefsen; nachl dom man das Kind auf allen Seiten im Wasser umge kehrt hat, um den vollkommenen Ausflufs zu' befor dern, so ist die Operation vollendét. Mehrere Tage nach einander wird die letzte Operation wiederholt und jedesmal ein kleines Stück der Schnur abgeschnitten', um zu verhigdern, dafs die drei Gefäfse, aus der sie zusammengesetzt ist, sich schliefsen, eher als die Ablösung oder die Zusammenziefiung', wolche im Grunde angefangen hat, sich fin Nabel endigen kaume. Wenn es sowohl durch Gründe bewiesen als durch Erfahrung bestätigt ist, dafs das Vetfaihreits 1 welches ich vorschlage, nicht nur die Kinder' vor don Blattern und andern Krankheiten'schatzt, soidery auch dafs es die Mutter gegen alle Gattung von Gefalth sichert; dafs dieselhe aus ihrem Wochenbette gehm wird, ohne sohwächenden und gefährlichen Vorlus\# oder Entziundungen mit ihren Folgen befahren'zit hai hen, mit einem Wort, ohne Krankheit, körntel ikr mir dann auch das Gehör versagen? Könntet Thr eit pen Augenblick anstehn, meinem Rath in dreser Hint sicht zu befolgen," und auch endlich von den Leuter, welche Euch bei der Entbindung Hülfe leistens zu fordern, dafs sie denselben gewissenhaft vollziehn.? \%

## 839


r : : , Weng Ihr Euch auf diese Art dem Willen der
 Hops der Matter ipmmern duffen; indem Ihr Eurg sigene Gesundheit erhaltet, werdet Ihr Euch dariber zu freuen haben, Eure Kinder yor den schwersteu Grapkheiten befreit zu haben; und um sie dieser $\mathbf{Z u}_{u}$ friedenheit durch alle Epachen ibres Lebens theilhaftige werden zu lassen, so lasset im Taufbuch die Sorgfalt and Vorsicht aufzeichnen, welche Ihr fur ibre Enhpltung und Gluck angewendet habtw"
 Zusatz de's Herausgebers. mia Obsehon wify wohl wissen, wie unter uns Teutacherf , ̈̈ffentlich Schipn $_{4}$ : und besonders neuerdings durch den Professqr, Nägel 9 ,- in seinem Werk uber die: Entbindungskunde, , diese natürliche Verfahrungsart bei dor Geburt als diẹ zweckmäfsigste in Anregung gebracht wrucde, so geschah es aufser von Mesmer, der zuerst, schon vor 30 Jahren diese Meinung äufserte, dooh nịht in dem Sinn als Vorbauungsmittel gegen die Blattern und viele andere Krankheiten. Wir haban uns von der Wichtigkeit dieser Grundsätze überzeugt, und hoffen, jeder Arzt und Geburtshelfer, ja jeder Mensch ${ }_{p}$, baspaders jede Mutter wird das Richtige in dieser Verfahrungsart einsehen. . Mindestens, wenn man auch von den angedeuteten Vortheilen sich noch nicht sogleich wird allgemein überzeugen lassen, wird man zugeben müssen, dafs nichts zu gefähr-
den，michts zu verlieren，folglich blofs zu gewinnen sey．

Ein achtbarer Aret，Dr．Meyer in Berlin，ist nicht nur schon vor Jahrèh auf âhnliche Grundsätze， obwohl auf anderm ${ }_{F}$ Weg gelkommen，sondern stimmt vollkommen den Mesmerschen Ansichten bei，um so mehr，als er an einem stifrer Kinidef，welches zufallig kùrè nachidet Oeburt vial Btet quis dë̀n Nabel sertior． ren，die Erfahrung gemacht hat，dals dasselbe bis jetzt gegen alle Blattern－Anstéeckupg und，mehrmaliger Kuh－ pocken，Impfung unempfanglich geblieben ist．
asenentof


1 ， ＂
1.
~, Geschichte

A einer sehr komplizirten
 nebsit
den darin hervorgebrachten lebensmagnettschen Kriseñ.

Vom
Herausgeber.

(Fortsettuag vom Augustheft.)
Am 6. August warde nämlich schon nach der tweiten Gabe der China der Schmerz in Magen so stark; dafs sie ausgesetzt werden mulste. Die Gastrodynie wathete heftig. Ich beruhigte solche indefs durch das Autlegen der Hand auf den Magen, durch Anhauchen und magnetisches Besprengen sehr bald; und ich selbst fing nun, uin meinen Happort zu prafen, ath; dürch sanftes Streichen von oben nach unten zu wirken. Es erfolgte indefs kein Schlaf, vielmehr verstarkte sich derKopfschmerz. Nun legte Herr H. seine Hand auf die vorzüglich schmerzende Stelle, indem er mit der andern die ihrige umifalste und auch der Kopfschmerz
beruhigte sich bald. Inden nua dap Stroichen in oben orwtahnter Art wenige Minuten fortgesetzt wurde. schlief die Kranke cin; wozu also in diosem Augen;
 gewrordenen Stollen (wie die Scblafmpachende sichlans defeckte) erforderlich war. Ob sie die Personen in dem seht verdunkelten Zimmer eqkenne, beantwortete sie bostingmt mitil jupd fubrte sie namentlich an, unq sie, waren, während des Schlafs arst eingetreten, näm:lich ithre nahen :Angehärigen $x$ Eftern oder Geschwi: ster. Sie kornte auch mit densplben sich unterhalten, Mochte man noch so leise reeden, so verstand sje es, 2m, leichtesten, wenn man gegen;die Herzgrube sprach, Wie lange, sie schlafen wirde? . Eine halbe Stander (das Erwachen erfolgte mit der Minute) - Ob ihr die China nicbt bekommen? Jein Sie mache $2 \mu$ viele Schmerzen; hätue.indefs dia Kopfschmerzen um vieles vermindert. - Ob sie Nachmittogs magnetisint seyn wolle? Gegen halb 7 Uhr. - Ob sie Öffnung haben würde? Ohne Tropfen nicht, sie mntise indefs öfter davon nehmen. (Diese Tropfen, die ihr schon fruher gereicht waren, bestanden aus Bp $^{2}$ Extr. allows.) Ob sie sich alles erinnere, was während des Somnambul des vorigen Tages vorgegangen sey? Dunkel Wie sie sich in diesem Zustande befinde? Sehr wobl. Bemerkenswerth bleibt immer der doppelte Rapport, der sich hierbei erhielt. Auf die Frage: warum Hr. H. auch die linke Hand nicht beruhren darf, antwore tete sie: weil jene nun zum Magen gehöre.,
r... Es stellté sích gegen Mittag ein iéberparoximus mit wenig Frost, doch mit Schmepz in allen Gliodern éin's, dem Hitze mit einem lebhaften Phantasiren folgto und den ein profuser Schweifs endigte. Die Kopfschmerzen nahtuen heribei mehr deh gấzen Kopf ein tund liefsen mit Endigung des Fiebers sehr nach. © gen ${ }^{2}$ Uhr Nachminttegs neves doch geringeres Fieber. Es'wurde die Kranke gegen halb $\boldsymbol{y}$ Uhr magnetisirt Sie' fiel nach kuitzer magnetischen Behandlung in dea Schlaf, sagte, dafs sie nur eine kurte Zeit sollafen wourde, hielt ihren Kopfschmerz far höchst nenvós; whrde zwar bald von Schmerzen befreit seyn, sich aber: doch núr langsam erholen, und man solle gegen den Kopfschinert nichis anders thun, als etwas Ather innerfich und ärfserlich anwenden, und die Hand auf den Kopf tegen; gab auch hierbei genau an, wann der Kopfschmerz anfangen und aufhören werde. Alles erfolgte, toie die Kranke solches vorhergesagt hatte. Sie erhielt an Arzeuei nichts; es sollte sich das Fieber regelmà fsig ausbilden.
$\therefore \quad$ Am 7 . wie am vorhergehenden Tage.

- Am 8. wurde die Kranke in der festgesetzten Stunde magnetisirt, schlief aber nicht, sondern wurde velmehr munter, was selten bei solchen, die schön ganz in den lebensmagnetischen Kreis hìeingezogén sind, der Fall seyn wird, dafs nàmlick der Magnetisö̀r den Schlaf auch mitunter nicht hervorzubringen vermag. Es fragt sich, ob nicht der ganze Verlauf, wodurch jener merk wardige Dóppelrapport entstanden war, auch überhaupt die Kranke der Einwirkung nicht
so, wrie gewöhnlich, unterwarfig gemacht hatte, oder dafs das Schlafwachen selbst hier gar nicht so kritisch nethwendig war. Der Fieberparoxismus kam Vormit. tags nicht, erst gegan 2 Uhr Nachmittags, und war äufserst kurz und unbedeutend.

Am 9. kam die Kranke nicht in den Schlaf, befand sich den Vormittag bis auf grofse Mattigkeit ziemlich wohl, hatte indefs noch keine Efshust, yieImehr Abneigung vor Spaise. Auch Nachmittags beim Magaetisiren schien sie immer munterer dabei zu werden. Indem nụ Hr . H, magnetisirte, fahrte ich meine Hand auf den Kopf und yon demselben den Racken herab. Dịe Schmerzen aber wurden bei jedesmaligem Wiederholen heftiger, bis zu einem Grade, wie die Kranke solche noch nicht empfunden hatte. Aber ch hatte den Paroxismus in meiner Gewalt, stellte jene Strömung ein, und die Schmerzen liefsen són geich bedeutend nach. Nach Verlauf,einer Stunde, als die Ruhe eingetreten war, wurde ein neuer Versuch gemacht, die Kranke in Ruhe oder Schlaf zu bringen, der auch besser galang. Jedoch schlief dio Kranke nur kurze Zeit, exwachte von selbst, verorde nete sich zuvor wieder den Bitterbipunnen zu trinkens und gab zugleich an, dafs sie auch heute noch keine Öffnung haben wurde. Den Kopfschmerz bielt sie far uberays neryos, und es lasse sich far jatzt dawider nichts weiter thun, als einige Mal otwas Esseigäther $2 u 3$ Tropfep zonerlich su pehmen, und sben so oft jhn aufzutropfela. Ferner segte sie riohtig voraus: der Kopfischmerz worde home etywas sumanarar, aber Sopomber 18i2.
sehr beftig eintreten, doch: nicht zu lange àndaüern: Gegen halb 9 Uhr trat er wirktich ein; hatte gegen ro Uhr, allmählig wachsend, seine grơfste Höhe er: reicht, und fing an gegen halb, 11 Uhr merklich nach zulassen.

Die Nachit wurte unter schreckhafter Triumen, wobei die Kranke versicherte, das meiste, was tim sie: geschah, vernommen zu haben, schlaflos zuge: bracht, vorzäglich quälten sie gräfsliche Gestalten; die, so wie sie die Augen nur zumachte, in die Stubé traten und sié dergestalt beunruhigten, dafs man die Angst; die sich durch unterbrochnes Athmen, ängst liches Wenden des Kopfs und Ǵreifen mit den Hän den $z u$ erkenneh gab; gar nicht grofs gentug schildern kann.

Um 8 Uhr Morgens trat deir folgenfen Tag wies der der Kopfschimerz ein,' dauerte urgefähr eine Stumí de, liefs nach, worauf Schmerzen im Magen sich ein? stelltem, die durch Schnerz in der Brust verdrängt wurden und wonach 'dam erst besseres Woblbefindert etntrat.' Nachmittags kurz nach $7^{\circ}$ Uhr magnetisirt! Sie kam , bald if dea Schlaf und zum Schlafwachen; prorin sierbernerktè, daf's sie eine halbè Stunde schlas fen, 'dals der Kopfschmeŕz gegen half 9 Ufir eintres teh, Żidefs nícht langè đauern ŵürdé. :Sie erkánintoj wie bishet, diee in tem sehr dunkeln Zimimer vombande ${ }^{3}$ men Personén, bei den festverschlossenen Augen, 'wie sith von selbes' werstelit ; wólhe zwar defr andern Tag magnetisirt sejor ; ${ }^{2}$ ghaibte indés nichtiza schlafen. ${ }^{2}$

wie sie ausdrücklich bemerkte, zu viele Anstrengung verursache und dies nachtheilig sey. Die Voraussa. gungen trafen ganz genau ein.

Den 11. wurde die Kranke bei der magnetischen Behandlung munter und es zeigte sich keine Spur yom Schlaf. Da Leibesöffnung noch feehlte, trank sie wieder den Bitterbrunnen. Nachmittags, um die béstimmte Zeit magnetisirt. hatte sie die heftigsten Schmerzen und konnte es nicht aushalten, so, dals duvon abgestanden werden mufste.

Die Schmerzen, welche von Augenblick zu Augenbilick zunahmen, waren bald auf das höchste ge:stiegen, und konnten nur langsam erst gegen halb 12 Uhr beruhigt werden. Auch waren dieselben am andern Tage um vieles stärker als gèmö̀hnlich; es wurde daher en jedér Versuch unterlassen und blows auf beruhigende Weise durch Anhauchen und Auffe? gen der Hände verfahren. - Am fofgendér Tağt war das Befindeh fast gleich; es'ourde nicht maghe fisirt.

Am 13. war der Kopfschmerz unbedeutender ${ }_{2}$ desto heftiger aber der im Magen und in dieser ganzen Gegend. Abends liefs ich, eben weil die, Zuge vom Haupt nach den Extremitaten hin so schmerzten, durch Gegenstriche von der Fufsspitze bis zur Brust, abgeweghselt mit Auflegen der Hand und Anhauchen magnetisiren, was auch meiner Erwartung ollkommen im Erfolge entsprach, demn die Kraple kam pald zur vollkommenen Krise des Schlafs und Hellsehens,
und setzte die Schlafzeit auf eine halbe Stunde. Auch gab sie folgendes aber die Ursache ihrer Krankheit nun an:
„Sie habe zu einer Geburtstagsfeier eipe Arbeit ", vorgehabt, die sie, um solche unbermerkt vollenden "zu könnėi, im Garten habe machen massen. Sie ,, sey daher jeden Morgen frah aufgestanden und habe „stets auf ciner Marmorbank gesessen. Dies und die „, Sorge dberrascht zu werden, sey der nächste Gründ \#ihres Leidens."

Auf die Frage; warum sie den Tag zuvor nicht magnetisch geschlafan habe? erwiederte sie: dafs die Schmerzer zu lebhaft gewesẹn seyen. Ob das Magnetisiren Schuld daran sey? Ja, sie wâre zu nervenschwach,' dies jetzt noch zu ertragen, zumal da es mehon die eigentlichen Dienste gethan, die Krankheit non vollig in einen ordeptlichen Verlauf gebracht hintte, sie masse wàbrend derselben nur ganz besonders vor Affekten sebr in Acht genommen werden. Dem Magen zwar, bemerkte sie ferner, würde das Magnotisiren sopst sehr gut thunn, aber den Kopf griff es zu stark an. - Was zur Linderung des Kopfes gethan werden solle?, Bitterbrunnen täglich drei Mal trinkén und Chinawein nehmen, Auflegen der Hände bei diesser Behandlung wurrde es innerhalb 8 Tagen sehr merklich besser seyn; bei fortgesetztem Magnetisiren Konne sie aber sehr gefärlich krank werden. Sie schloís mit dem Bemerken: dals sie dann aber auch recht gesunud, werden würde.

Sie erwachte zur festgesetzten Zeit, hatte nachher heftigen Kopfschmerz bei schrecklichen Träumen, die sich indefs gegen Mitternacht beruhigten.

Am folgenden Tage zeigte es sich, wie sehr die Kranke dieses Schlafwachen angegriffen hatte, sie war änferst mifslaunig und im ganzen von schlechtem Befinden. Öffnung war beim fortgesetzten Gebrauch des Bitterwassers zwar mit grofsem Zwang aber sehr reichlich, und wie eine kritisc̣he Ausleerung erfolgt. Das Magnetisirep unterblieb.

Wirklich ging es am I 5 ten auffallend besser, die Schmerzen unbedeutend, sowohl des Morgens als des Abends. Chinawein nahm die Kranke 4 Mal titglich zu 2 Eisloffel voll, wie sie solches im hellsehenden Zustande gewollt hatte.

So gut es den 16 ten Vormittags sich auch anliefs, so trat dennoch Nachmittags etwas Fieber mit heftigen Kopfschmerzen ein. Diese Schmerzen waren eben so heftig in Rücksicht der Stärke wie vor 14 Tagen, und es schien sich sehr deutlich die Krankheit regelmärsig zu rekonstruiren.

Gegen Abend am andern Tage schlief sie seit langer Zeit 2 Stunden ohne viele Träumes so lange nämlich Herr Ob. Ch. H. die Hand auf dem Kopf gehalten, bald nach dem Entfernen derselbên erwachte die Kranke und hatte heftige Schmerzen die Nacht hindurch.

So fanden wir sie denn am 18 ten Vornittags sehr mûde, matt ${ }^{2}$ mirslaūnig. Etwas Nasenbluten war da gewesen, und hatte sie vielleicht auchi betairuhigt Der.

Nachmittag um vieles besser. Es fand sich mehr Appetit ein. Gegen 7 Uhr stellte sich der Kopfschmerz ganz auf dieselbe Art, als am zweiten Tage seines Erscheinens, ein. Drei Stunden Schlaf.

Es ficlen am 19 ten die Erscheinungen in Räcksicht des Schmerzes genau mit denen des 31 sten Jul. zusammen.

Am 20 sten August war der Tag, an welchem, wie die Kranke in dem magnetisirten Schlafe vorausgesagt hatte, sie sich merkbar erträglicher fühlen und im. Stande seyn würde, etwas das Bette zu verlassen. Bei ihrem Erwachen, nachdem sie in der Nacht vom igten bis zum folgenden Tage noch sehr heftige Kopfschmerzen gehabt hatte und wogegen blofs die Beruhigung, die ihr die aufgelegte Hand gèwährte, und kein anderes Mittel angewendet wurde, so dafs sie dabei gegen 12 Uhr nachliefsen, so konnte die Kranke wenigstens gegen Morgen etwas schlummern, und eine merkliche Veränderung that sich Kund. Der Kopfschmerz hatte bedeutend nachgelassen, wobei die Kranke das Gefuhl hatte, als wenn der Kopf selbsț um vieles wieder kleiner geworden sey, Die aufgelegte Hand konnte sie jetzt deutlicher fühlen, da ihr dieses sonst nach ihrer Aussage unmöglich gewesen sey. Sie war sich ihres Zustandes jetzt klarer bewuift, fühlte sich sehr matt, empfind die Schmerzen in den Gliedern deutlicher. Der Magenschmerz war unbedeutend. Gegen Abend kam zwar etwas stärkerer Kopfschmerz, doch war Nachmittags die Kranke etwas aufgestanden; konnte in-
defs nicht ohne Hulfe gehen. Der Appetit besserte sich mit jedem Augenbliçk.

Nur gegen Morgen des 2 Isten etwas geschlafen; sie fühite sich noch sehr matt und besonders lästig wa: ren ihr die schmerzhaften Empfindungen in den Ghedern. Der Kopfschmerz war sehr erträglich. Er war zwar gegen Abend etwas stärker geworden, erreichtg aber, obgleich der Hr. O. Cb. H. àbgehalten worden zu liommen, und durch das stets fortgesetzte Handauflegen Linderung zu verschaffen, nicht entfernt die furchtbere Höhe früherer. Zeit. Der Schlaf noch nicht erquickend, äufserst leise und durch viale Phantasieen, unter denen eine besonders permanent und höchst mierkwürdig ist, unterbrochen. Diese betraf die Vision eines ihr sonst unbekannten Kranken in dem ihrem Hause gegenäber liegenden Gebäude, welches einen eigenen psychologischen Abschnitt, ausmacht, den wir für künftig versparen. Hier sey es genug anzudeuten, dafs dadurch häufige Erschütterungen veranlaist wurden.

Am 22 stẹn befand sie sich, die Mattigkeit und die Schmerzen in allen Theilen des Körpers abgerechnet, noch besser als gestern. Der. Appetit fand sich mehr ein, die Augen hatten ein freieres Ansehn, Kopfund Magenschmerz waren gering. Nachmirtags war das Befinden noch besser und sie stand auf. Eine Freundin besuchte sie leider, und unterhielt sie eine lange Zeit von Todesfällen u. s. w., wodurch die Kranke so angegriffen wurde, dafs sie sehr ängstlich wurde, und inständigst bat, abzubrechen. Sa auf-
geregt wird ihr; die sick von allerhand Gesiohtein im Abenddunkel umgeben sieht, auch noch der Todesfall jenes Mannes hinterbracht, der ihr in ibrer Krank-heit-durch die genauen Visionen seines Zustandes und bevorstehenden Sterbens, clie sich in das Wachen mit hinüber in die Eringerung stahlen, bemerkenswerth geworden ist. - Hiardurch um so mehr erschreckt ubexfallt sie eine Angst, und es drängen sith ihr im;mer neue und schrecklichere Visionen auf. Jhr Zu stand wird bei der Todtenstille, die sich um sie befand, durch den Fall eines Körpers in dex aingrenzenden Kammer um so furehtbarer. : Sie springt im Bette mit durchdringendem Geachrei auf, und will entfiethon, bis jhr endlich jemand zu Hulfe eilt.

Hochst beklagenswerth war ihre Lage. . Sie zitterte am ganzen Leibe, die Respiration ängstlich beschleunigt, heftiges Horzklopfen, der Puls klein, kaum zu zählen; der Kopfschmerz hatte an HeftigKoit sebr zugenommen, auch der Magen oder vielmehr die Magengegend war unruhig, und die ängstJichsten Gefuhle marterten die Kranke, indem sie sich schuchtern nach allen Seiten begiebt, uat den verfolgenden Gesichtern; die sie zu armorden drohten, zu nntkommen.

Was maksam bis jetzat vortheilhaftes erruagen warden, hatte ein unglecklichar Auganblick zerstört. Es wurde ibr Athor za $\delta$ Tropfen, Tiuct theb. zu 2 Tropfen halbstündlich, bie sioh die Angst merliefen würde, gegeben... Durch Auflegen denHandiund Opposikion auf den Magen, die Händo und die KYaiden
beruhigten die Kranke zwar etwas, doch dauerte dies anch nur so lange, als damit fortgefahren wurde. Sie schlummerte zwar etwas ein, doch wurde ste von den ängstlichen Träumen nicht verlassen; das einzige Gute, was sie bemerkte, war, dafs sie ihr nicht so nahe camen. Zu allem diesem erschrak sie noch einmal heftig. Beim Eintröpfeln dos Äthers wurde dioser der Lightflamme zu nahe gebracht, er entzundete sich und orhellte das nur matt erleuchtete Zimmer ungemein; sie, die etwas eingeschlummert war, glaubte durch diese plötzliche Erleuchtung ihr Haus und ihre geliebte Schwester in Flammen ru sehen, uild erschrickt so heftig, dafs eine neue und heftigere Katastrophe beginnt. Diese Idee von Feuer gesellt sich den vorigen Phantasieen noch hinzu und der Zustand wird in jeder Hinsicht bedenklicher.

Am 23 sten, Stärkerer Kopfschmerz ale sonst, die Angst immer noch, wean auch nicht so stark, vorhanden. Nachmittags stand die Kranke etwas anf, obschon sie sich merklich sohwöcher fuhlte. Gegen Abend stellte sich die Angst wieder ein, erreichte thdels nicht jene Heftigkeit als Tags zuvor. Die Schmerzen im Kopfe waren gleichfalls nicht so heftig, und wurden durch das Auflegen der Hand fast uitbodeutend. Dee Kranke schlief dabei eirs, hatte indefs doch nieht dea ruhigen Schlaf als sonst. Sie hatte heute neben der China die Twot. Walor. acthor. izu 15 Tropfenstundich gebraucht.

Ainn ${ }^{2} 4$ atenz. Vormittags ziemlich ruhig, der $\therefore$ Kopifsclimerze wenig, athe Angst ertriglich. Spitac
stellt sich heute die Angst des Abenfls ein, auch war mit ibr der Kopfschmerz stärker geworden. In der Behandlung nichts geändert.

Am 25 sten. Vormittags wie gewöhnlich. Nachmittags etwas Fieber; viel geschwitzt. Die Angst erträglich. Die Kranke sagte des Abends, sie fuhle et, dafs ihr Magenkrampf zurackkehren würde.

Am 26sten. Der Magen schmerzte etwas mehr am Tage. Einreiben von Mixt. oleos bals. - Tinct. Valer. aether. innerlich.

Gegen 9 Uhr fing er sehr heftig an; magnetisirt wurde der Magen durch Auflegen, der Schmerz beruhigte sich bald. Die Kranke schlief 2 Stunden. Nach dem Erwachen hatte sie noch immer doch nicht so heflige Schmerzen. Gegen Morgen etwas geschlafen. Nachmittags hatte die Kranke ein unerträgliches Gefuhhl von Hitze und lag in einem profusen Schweifs, der sie sèhr ermattete. Dabei war indefs keine Veränderung im Pulse wahrzunehmen. Der Schweifs war gewifs kritisch.

Am 27 sten. Des Morgens aufser Mattigkeit mehr Ruhe. Etwas später stellte sich jenes lästige Gefühl von Hitze ein, Abends keine auffallende Erscheinung aufser Mangel des Schlafs bei dar gröfsten Müdigkeit und der Unmöglichkeit die Augen aufzuhalten. . Sobald die Hand auf den Hopf gelegt wurde, schlief die Kranke gleich ein, wachte aber eine halbe Stunde darnach auf, und hatte die ganze Nacht schlaflos zugebracht.

Am 28sten. Fruh recht gut. Gegen Abend, schlief sie bei aufgelegter Hapd sehr bald ein. Der vorher sehr leise Schlaf, der sich durch Aufschrecken auch beỉ dem geringsten Geräusch erkennen liefs, hatte sich verloren; ich konnte mich, wenn sie so fest eingeschlafen war, schon entfernen, ohpe dals siȩ wie sonst gleich aufwachte.

Am 29sten. Gegen Morgen etwas geschjafen, der Kopfschinerz war unbedeutend. Am Tage doch später trat jenes lästige Gefübl von Hitze ein, wobei äufserlich in der Temperatur keine Veränderung wahrzunehmen war. Übrigens ziemliches Wohlbefinden. Gegen Abend, wie am Abend zuvor, äufserte sie indefs, dafs sie eine dunkle Ahndung habe, als würde der Magenkrampf sich wieder einstellen, ohne dafs sie durch gegenwärtige beunruhigende Symptome desselben darauf kommen konnte.

Am 30sten. Am Tage sehr gutes Befinden. Mit der China fortgesetzt und getadet. Gegen Abend fühlte die Kranke fortwährend ein unangenehmes Drüciken ím Magen, das immer stärker wurde. Dabei Übelkeiten, Schmerzen in der Brust. Dieses Dritcken wurde so lästig, dafs die Kranke vor Angst sich nach allen Seiten hinwarf und nirgends Ruhe fand. . Was anfangs nur Drücken war, ging jetzt in Krampf über, der von Sekunde zu Sekunde so heftig wurde, dafs er ihr fast alle Besinnung raubte. Konvulsivisch ergriff sie meinen Arm, und drückte ihn mit einer Heftigkeit, die nur ein kraftvoller und durch keine Krankheit beeinträchtigter Arm ausüben konnte. Die Schenkel
waren gegen den Leib angezogen, und deutlich fahlte ich den sich zur Kugel geballten steinharten Magen. Ehe dieser heftige Krampf eintrat, waren 2 Gr. Magist. Bismuth. gegeben worden. Bei dem zugleich genachten Anhauchen war die Abkarzung des Anfalls auffallend.' Der Krampf liefs nach 5 Minuten nach, der Schmerà vérminderte sich allmählig und die.Kranke schlief ein.

Von nun schritt die Besserung mit jedem Tage bei fortgesetztem Gebrauch der lauen Bäder und dem Gebráach eines Magenweins zur Genesung fort.
Dafs in einigen Tagen noch etwas Angst sich einstellte, kommt weiter nicht dabei in Betracht.

Wir wollen noch dem denkenden Leser die Uberlegung des ganzen Ganges dieser Krankheit, in welcher der Lebensmagnetismus so groise Wirkungen hervorbrachte, noch furerst ungestört aberlassen; machen aber darauf aufmerksam, dafs der hellsehende Zustand hier offenbar angreifend wirkte, da gegen blofs ruhiges Verfahren ohne denselben stets wohlthätig wirkte, und dafs' dre Wirkung der Heilmittel, aufser von denen, welche die Kranke aus ganz freiem Antrieb im Hellseleer fur angemessen erklärte, sehr schwankend und zweifelhaft war.
Tn einem Anfall von Katalepsis, der alle Zeichen der ${ }^{2}$ Aspliyxie an sich trüg, wäre sie, wie die Hellsehende selbst angab, ohne die lebensmagnetische EinWirkung, todt geilieben, es war die Hauptkrise, welche ste nicht wurde uberstanden haben.

## Allgemeine Erlänternngen

 überdenMagnetismus und den Somnambulismuts:

$$
\begin{aligned}
& \mathrm{V} \text { on } \\
& \boldsymbol{M} \cdot \boldsymbol{s} \boldsymbol{m} \text { • }
\end{aligned}
$$

Als vorlaufige Einleitung in das Naturcystem:
Vorede.

Die Geschichte bietet wenig Beispiele von Entdeckungen dar, die, trotz ihrer Wichtigkeit, mit so vielen Schwierigkeiten $2 u$ kämpfen gehabt hätten, um sich auszubreiten und ibrem Werthe Wardigung zm verschaffen, als sigh der Entdeckung einer bisher unbekannten Naturkraft, eines unmittelbar auf die Nerven wirkenden Agens entgegen stellten, ohane welches die Heilkunde noch immer nicht wait aber ibr Entstehen vorgeschritten ist.

Dieses Agens ist das eigentliche Lebensprinaip, dem bisher vergeblich in den sogenannten 3 Reifichen durch unaugeseetztes Experimentiven nachgefoucht wurde, und das ich den thiarigchen Magnetikmus nepme.

Die hieruber gemachten Entdeckuagen und dan tiefere Eindringen in das Studium aber den Organismus der Natur und des Mengehne laitoten mich aff die.

Erfindung einer neuen Heilmethode, die ich dann auch mit Hintansetzung aller Arzneimittel in Ausübung zu bringen anfing.

Der hartnäckige Widerstand, welcher im Anfange deu Fortschritten dieser Methode entgegengesetzt wurde, schreckte mich nicht von der Fortseťäng meiner Béobachtungen ab, und je mehr tch diese durch meine frühern Muthmafsungen bestätigt fand, desto mehr strengte ich mich an, zur Vervollkommnung mancher physischen Kenntnisse zu gelangen, und dieselben zii berichtigen, um darauf das Systern des innern Triebwerks der Natur zu bauen, aus welchem eine neue Erhaltungskunde als qin Bẹ: stand theil desselben hervorgehen sollte.

Der Ruf meiner newen Methode und der That ${ }^{2}$ sachen, welohe ihre Zuverlässigkeit beurkundeten, zog mir bald Neid und Undankbarkeit in einem solt chen Grade en, dafs ich mich bestimmt fand, um ver' driefsichen Widerwärtigkeiten zu entgehen, dré Hauptotalto der österreiehischen Staatef $\sin ^{\prime}$ 'Jahr 1778' auf einige. Zeit zu verlassen, und Frankreich zu nernem Auferthalte zu wathen, um det Nation, die ich mun far die Mittheilung meiner: wriehtigen'Wahrheiten empfinglicher waihnte, das Geschenk zu weothen, daty mir von der Vorsioht ta Theil ward.

Wirklich fanden auch meine Mittheijungen bitu einem, und zwar dem angesehensten, Theile der Nazion einen fur niich ăufserst 'schméichelhaften Eingang, weniger tei den Gelelirten vom Fache.-

Die Männer jener Klasse，unter ihnen die ersten Arzte der Hauptstadt ${ }_{2}$ von der ganz irrigen Ansicht getäuscht，dafs mein sogenanhtes Geheimnifs ein spe－ zifisches，wiegbares und verkäufliches Mittel sey， suchten miid dasselbe durch List und Kunst zu entwin－ den．＂Da sie abiert in meine Ideen nicht eingehen kom－ ten，konnte auch die＇Mittheilung ohne Gefahr für die Sache nicht geschiehen．Als mun der Erfolg ihren Un： tërnelimungen nicht ertsprach，ward mir von ihnen förmliche Fehde geboten，und ich，als ein fremder Arzt，mit dem verächtlichen Namen eines Charlatan belegt；ja sogar der Umgang mit mir als einé Entwei－ hung der heiligen Gebräiche angesehen，den Ihrigen unter Androhung des Ausschlusses aus dem Vereine verboten，und die angedrohte Strafe an einigen Un－ gehorsamen wirklich vollzogen．

Unter dem Drucke wächst abeï immer der Wid derstand der Stahlfeder；alle diese Verfolgungen wur－ den mir nur zum stärkern Antriebe，meinen Eifer zum Triumph der Wahrheit zu verdoppeln：anstaty den－mir gegebenen Airlafs zum zwecklosen－Streite zu ergreifen，schritt ich fest und unbekummert am die Neckereien der Mifggunst，zar Nutzanwendung maj－ nér meuen Leetre，und ein jeder＇Widerspruch ward mit einer eläugbaten Thatsache beantwortet．

Um die heilsame Praktik durch Verbreitung ge－ meinnützig zu machen，und meine Lehre vor den Chis kanen jener Arzte，und yor dem daraus erzeugten hartnäckigen Widerstand sicher zu stellen，fafste ich den Entschlufs；menschenfreundichom：Individuen
terschiedener Stände jedoch bedingt, aufser dem Gebiete der Fakultaten, die nöthigen Kenntnisse mitzutheilen, und dieselbe in zwarzig, im Umfange des ganzen Königreichs errichteten, philantropischen *) Instituten durch besonders abgeordnete, von mir aufgestellte Lehrer einzuführen. Die Kranken, welche ihr Vertrauen in diese Anstalten fahrte, geniefsen daria, bis nach ihrer Heilung, unentgeldliche Pflege.

So genofs ich durch den Lauf von 10 Jahren mittelst eines nicht unrahmlichen Sieges, das Glack, for die Erhaltung einet sehr grofsen Anzahl meiner Nebenmenschen wirken zu kömnen, bis eire unselige Umwåtzung des Zeitgeistes die Zerstọrung aller wohlthätigen Anstalten herbeifuhrte, und mir selbst nur in der Flucht nach moinem Vaterlande Rettung far meine Person abrig war; wo aber, bei der stumpfen Qleichgultigkeit meiner Landsleute gegen die Ehre der Erfindung, die im Auslande geärndtete Anerkennung meines Verdienstes und der nir bewiesene Dank, ihr unverdientes Grab fanden. Hier verbargen die Ärzte ihre Unwissenheit dessen, was von mir in dem langen Zeitraume zum Vortheile der Wahrheit gewirkt wur-, de, binter der Maske eines schulgerechten Unglaubens, den vor dem Richterstahle der Vernunft zu verantworten, ihnen wohl schwer werden murate.

Einer


Digitized by Google

Eimer dersollmat, dere sain Ruf eizen morzigglichen fang angewriesen hat, ging damalo so weit, dafs er in seinen Schriften meinen Namen an die Spitze derverâchtlichsten Charlatane setzte; und dieses Beispiel fond bold mehrere Nachfolger. -- Die far die Menschbeit so trostvallen Entdeckungen wurden nicht sinmal der Mahe einer nur oberfạchlichen Ankandigung in öffeatlichen Blättern werth gehalten; vielonohr liefs man sich, voo Leidensehaft geblendet, so reit verleiten, dafs man die nachtheiligsten Schriften, welche in Franlareich gagen mejne Person und meine Erfindungen erschienen, ununtersucht mit Schadenfreude aufnahm, upd mit ärgerlieher Erbitterung , gleichwio gegea : einem Feind, die verhgisțesten Verleumdungen dem Publilkum in Übersetzungen mittheilte - Es würde :rmadend seyn, dergleichen apzufahren.
.i. . Durch die gemachten Erfabrungen aberzeugt, dafs die von allem Gewöhnlichen abweichende Kenntnisse sich , nur auf dem Wege eines praktischen anschaulicheni Uhtorrichts miltheilen lassen, und auf diesen Wege nutzliche Verbreitung erhalten knanen, gab ich stote der Hoffnupg Raum, von irgend einer Autoritrit oder Regierung 24 diesem; for das Qesundheitswohl der Menschen so wichrige Unternehmen aufgenufen und unterstatat zu werden, und fuhr durch den Lauf von 20 Jabren noch unausgesetzt fort, nun is unbekannter Stille die erfundene Heillkundo zuszaaben.

Ich beträchte es als gine Schuld geger mein bereits weit vortgeruàktes Alter; die gesammelten Kenntnisse, so viel es in schriftlicher Abhandlung moglich ist, der vielleicht empfänglichern Nachwelt zu hinterlassen; meine nit so vieler Muhe, und in so langer Zeit gesammelten praktischen Erfahrungen kann ich ihr freilich nicht mittheilen; wenn sie also gezwungen seyra wird, sie sich selbst vom Anfange an eigen zu mạchen, so wird sie dieses dem Unglauben ihrer Vorgănger beizumessen haben.

- Die Bestimimung und Darstellung des Biegriffeas den ich mit der Benennung des Magnetismus verbinde, und zugleich wie das allezeit bekannte Phänomen des Somnambulismus, das bisher $2 u$ manchen Vorurtheilen Anlafs gegeben hat, physisch zu erklären sey, ist die Absicht, welche dieser Schrift zum: Theil zum Grunde liegt.

Das Wort Magnetismus, das ich willkurlich angenommer habe, obschon an sich ein Substantiv keine Substanz bezeichnet, sondern blofs eine Verbindung der Verhältnisse der Naturkräfte, únd der Wirkungen oder des Einflusses aberhaupt, und insbesondere der Anwendung der angegebenen Ansicliten zu Folge in Beziehung auf den Körper des Meṇ schen.
: Niemand, der im Stande ist, dia ununterbrechre Verkettung der Ursachen und Wirkungen auch sur efinzig aus oberfächlichen Beobachtungen zu aberden-: ken, wird die in der Vorzeit geehrte Wissenschaft eines allyemeinen Einflusses lächerlich finden, an die

- ich mein physisches System, welches ich darum das System des Eirnflussés benennt habe, anzuKñípfen und fortzusetzen mir Mâhë gegeben häbe, um dadurch das erwähnte, so lange vermifste, Agens zut erfinden, und die bisher unsichtbare Halfte des Organismus der Natur und des Menschen anschaulich zu frächen, und $z u$ beniutzen.

Eine umständlichere Anzeige von den Mittelia und Wegen, "durch die ích zu diesen Erkenntnissen gefithrt wurde, und von einigen Hindernissen, die ich zu uberwinden hatte, möchte hier nicht aufser ihrem Orte seyn.

Die Erscheinungen, in welchen ich die Natur überraschte, dienten mir zum Leitfaden, um die gemeinsame Quelle aller Dinge aufzufinden; und hier, so glaub ich; habe ich eirien unverfefilbaren und einfac en Weg entdeckr, um durch physische und intuitive Begriffe Wahrheit zu erhalten und den Zauber métaphysischer Täuschungen zu lósen, der bis dáhìn auf dem Studium der Natur lag.

Der Gebrauch der Sprache, das gewöhnlich ein: zige Mittel zur Mittheilung unsrer Gedanken, "hat von' jeher dazu beigetragen, unserm' Wissen eine falsche Itichtung zu geben:

Die Begriffe werden uns durch die Sinné, als das Resultat der Einwirkungen der äufsern Welt auf die Organe, mitgetheilt, defswegen heifsen sie intuitive oder anschauende Begrife; sie bestehen aus einer mehr oder minder grofsen Anzahl von Wahr? nehmungen "der :Charaktere, Attrißuten, Acciden"?

zien, die in Wortern als angenpmomenter Zeichen, durch Epithetea, oder Adjektiven, z. B. kalt, wapm, fent, Rassig, gesund, krank u. s. w. auf eipe ziemlich eingeschräakte Weise ausgedruckt werden. Anstatt der Adjektiven werden Substantive, als: Wärme, Kälte, Leben, Tod, Gesundheit, Kramkheit, Eigenschaft, Kraft u. so w. gebraucht, wodurch dana den metaphysischen Abstraktionen ibr Daseyn gegeben wird; die Worte stellen auf eine verwirrte Art Ideen von Substanzen vor, indern sie doch eigentlich pichts, als die Idee cines Substantivs gebga.

Diese Worte verbalten sich zu der wahren Erkenntnils, wie sich in einer Buchersammlung, die äufsere Aufschrift cines Buches zum Inhalt desselben verhalto. Je mehr man sich davon entferpt, sich aus der Erfahrung intuitive Begriffe zu bilden, ader eigentlicher zu sagen, ehe man im Stande ist, ohne Sprache zu denken, d. h. sich eine Sache nach allen ihren Bestandtheilen vorzustellen, werden nicht allein die Substanzen vervielfältigt, sondern zu persönlichen Gestalten geschaffen, und dieselben immaterialisipt. Die Irfindung erschuf die Worte ursprünglich nur für die einfache gröbere Mechanik; nun sollen eben diess Worte dazu dienen, die feinsten Produkte des Verstandes und des Witzes zu modeln; sie sollen die un. zühligen Bestandtheile der Begriffe nicht sowol vorstellen, als sie in das enge Behältnifs eines Wortes verschliefsen. Die aus vielen Charakteren zusammen gesetzten Begriffe wedea in ein einziges Wort, einge-
zivang, und auf diese Weise, so au sagen, verkrup. pelt dargestellt.

Aús diesom Miflbrauche der Sprache ist der Ur: sprumg ron Oeistern, Göttern, Demonea, Genlen u. s. w. zu letten, aus ihm sind intellekfuelle Substanzen und die Geisterwell Kèrvorgegangen.

Der Experimental-Philosophis vesdanken wit zwar eine statke Verminderwing der Anzabl solcher Substanzon; aber es bleibt noch vieles hidiwegzurdumea ubrig, um die Walirheit in threr eigentlichen Gestalt ohne Hollo zui erblicken. Dieses kanń aber nur durch die Gewohnheit bewerkstolligt werden, keine andere Substanz, als cine organtirte Materie zat denken, welche auf diese oder jene Weise modifizirt ist; die Ideen, so von diesern erkannten hö̀bern und feelnern Mechanismus als anscbiauende Begriffe ausgehet, werden sich intuer am ehesten mit Wabirheit vercinharara

Dieso angogebenen Punkte machen zum Theil die Aufgabe aws, die ich durch die Lehre des physischon Systems vom Einflusse oder vom Organismis der Natur nach Moglichkeit zu lösen mir vorgenommen habe.

Der Gegenstand deser Schrift aber ist voriaufig nur cine kurze Úberschrift dieses Systems, als Eninleitung zuna ganzen, und see zerfallt; dor Natur der So che gemäls, in zwei Abtheilungen:

1) in die \#rkenntrifis seiner Grindlogen, und
2) In die Anwendung dee dapawd erhaltenen nimid. tate.

Der Gegenstand der ersten Abtheilung macht die Bestimmung der Grundpriazipien der Natur, der Gesotze der Heweguag in dem uns nach unbekannten Theile der, unsifbtbaren Welt aus, besonders wird darin das Triebwerk, der Eigenschaften der Körper al Schwere, Elaxtiziztät, Kohäsion, Magnetismpus, u, $\boldsymbol{s}_{\boldsymbol{q}} \mathbf{w}_{i}$ anschaulich gemaght.
ध : Die zweite Abtheilung sodann wird die Lekres yon der praktischep Anwendung dieser Naturkeantnisse auf den mensschlichen Körper enthalten; ;ch, werde darin eine kurze Übersicht einer eben so neuen als einfachen Theprie der Krankheiten, ihrer Entstelung and Entwickelung aufstellen, und dadurch deu Weg zeigen, wie an die Stelle der unsichetn Grundsätze und Regeln, auf welche bisher; das Gebäude der Arzpeikunde gegrundet wat, eine Erhaltungslehre eingefuhrt werden sollen, die ohne Aufwand, eipfach, der Natur am angemessensten ist, und zum allgemeinen Eigenthum gemacht werden Kann.

Ich glaube, in der gegenwärtigen. Sabrift über die Theorie der Sinne und des. Instinktes ein neues Licht zu verbreiten. Durch das Mittel dieser Theoriè habe ich es versucht, die eben so mannichfaltigen.ols wunderähnlichen Erschènungen des Somnambu. lismus zu erklareen, weelcher nichts anders ist, als die Eatwickelung gewisser Krankheiten durch einen konvulsivischen Traum.
:... Ef stind, ma der, Gescchichta der Arzneikúnde von ishery So:cwiela: Beispiele rom diesem sogenannten Sompambulismus aufbewiahrt, dafs die Darstelliung
seiner Natur nicht ianiders, als. fur eine interessante Autgabe betrachtet werden kann, denn es ist gewirs, dafs alle Nüanzen einer Abwesenheit des Geistes : zn dieser aufserordentliohen Krisd gehören. In ihr haben jése wunderbaren Erscheinungen; Extasen, Vis sionern und Geisterlehren thisen Urappung, wodurch so viele Irrthümer und alberne Meimuagen erzeugt worden sind; und es bedarf keines tief dringenden Rliclies, um einzusehen, dafs die Dunkelheit, welcho drèse Phänomene umkitht, bei verschíedenen Nazionen', je rach den Fortschritten des harrschenden Zeitgeistes; in Verbindung mit der allgemeinen rohen Unwissent heit des Pöbels, so viel religiosse und politische Von uitheile hat herbei fuhren müssen.
Ich kann mit Grund die Hoffnung nähneñ; daf es meiner Theorie vorbehalten ist; alle die schiefen Auslegungen zu heben, welche bis jetzt iber diese.Est scheinungen gemach worden sind, , und in weleheif der Aberglaube und Fanatismus bis daher seine Nahe rung gefuinden hat, und thr wird ès die Mensthbeit verdanken; dafs diejenigen, welche durch schwera Krarkheiten oder einen andern plotzzlichen Zufall in dert Zustand eines anhalteaden Soinnambulismus kommen, nicht meht futr rutheilbar gehalten, und aus dor menschlicfiet Gesellschaft verstofsea werden.
-.. Die Erfahrurig hat mir mit der-Natur des Somnambulismas, (welche ich aus triftigen Gruader, die theils in der Zeit, thieils in der Sache lagen, auch zur Verhatung alles Mifsbrauchis; Geheimaife lassey

zen dar Oeisteisbivesenheit, die berlaurungewurdigen Erscheinungen des Wahnsinnes, der Epilepsie und der gräcte Thail der kenvulsivischen Krankheitea dio traurigen Folgen des Mangels an Heilnitteln und IErv* kéantnifs der Ursachen diesor Pheinomene sind; dafs diese Kraukbeiten beinabe immer uns unbekaronte. und ausgeartete Krisen sind, und défer, sie azu warher. teq und mu heilen, pieht :uufiser den Grłazender Mogliçakesit ist..

Ich hege die zuversichitiche Erwartung, dafs Prinzipien, deren Eolgesitice von so grolser Wichtiss: keit:sind, nicht mit; Worartheil, uad micht nach uer: roifen Darstohungen und Fragmenten; die von ceimigor: meiner Schiller otne main Wissen dem Pubilk wn mite: gotheilt wordtan sind, neoh viel weniger aber nach deai. cineoitigen Ansichten med Austprtachen derjanigen: werv.: den beurtheilt werden, wolcho nur in ihren eigenemKeantaissen : den. Inbegriff des Wispens: verrinigt glauibens.

In dem Leichastion und der Unvorsiohaigkeait derv: jouigen, welche tneine Heidmethode nacikaturaten, olvr • ne mit ihrem inaern Whesen bekennt zu aeyn; liegt die: Sobuld sehr violer Vorurtheile; die sich grgen diepoh :be erhoben haben, Von diesem Zeitpunkt an wiurda? Sompambuligruus nud Mignotismus einee fur chastandepe gonommen, und man wollte mit cimem Eifers den:: nichet-inamer die lealtare Phesomentait leitetes dia ts Wink liohlyeit doe tinen blofe decah die ubertamolizoden' 3 Ifficektà dea sandernn bestitigen; ce manyelise sagien ",

im Besitze der Kunst zu seyn, Sominambule máchou zu: könion, die allein als !umedalbare Orakel anzuseliea wiren, darch die adles zu erlernen sey, und deren Roaitz allein in den Stand setze, Kranke zu hellen; togar sollte diene io cimer van mir willkarlich gezeigten, roo Ahnon aber is Ragelv gerwiagten Manopulazion bestehende technische Kunst die voo dem Urheber dek Irhahtuogrolkunde aufgestellte Lethre whertruffen; sio *oformiren. - Einige Gelehrte Teutochlands nathmeh sie :onit lautem Enthusiasmus auf, und huldigten dem Scbeine eines Irriohten, wihsend sie vor den Strahlea der Whatrheit dip Augen fect zudrecktren.: Bis jetzt obee vichrigen Regriff von demt van mar sopenannten Magpetisenus's und ebeat to unbekaint mit moiner" Theerio, suehen sie in der cinzigen Vertahrungeart cine sposifisoche. Kraft; und wercien dadurch zum blindea Engpirismus and Aberglauben verfuhrt.
?. Diese irxige Meinarg und der daraus entatandent Mifsbrauch bildete in Strafsburg eine besondere Şekte; dis 'durch: wabescheidenes: EXx perimentione der guten Sache sebjadlich wurde, indern sie dieselbe um die Adhtiugg brachte, die ithe gebahiste, und Anlais zu derr allgeuneinow Unglauben gab; dèr in Teutschland Wureel gofarist hatter:
4. Ieh abiargebe nuar dem Publikun diese Schrif
 dive ich durroh deo langout Zeitrourp vor 4 Dezennien tnasierbrowhen forteotwo suir doo Glock vorschaffen vapdart, mecine Zoltagenospen aber thr vigenes und isiohmantamexoase, zu belebrent warda sch mich aber

## Q



Which in diesér Hoffnung taschen, so trene tch wenig hitns' mit dem Geruhigenden Bewuftseyn der Erfal fring" méinter. Pftcht:gager die Menschheit, vomSchaw piatze ab; sotle 'intrigens die späte affentliche. Mittheer-
 so beantworte feh" ihn mit der Endelateng; 'days teht, hevor ich mein teeffich durchdachtes System durch eis he su fruhzéetige Bekánntmachung aufs Spiel: setzeỉ A.id dasselbe den Reformatoren Preis geben woilte, it es fror angenessener hielt, mich vorerst der Aufrahme

 fung der Zahl mefner Tage fahlen, und seyen' es nun freine 'Zeitgenossen', oder die spätern Nachkommeh, Ille ohne Râcksicht auf die Person nur der guten Sä the Gerechtigkeit widerfatien Jassen, und dadurch den Grund zu ihrer eigenen Wohlfahrt legen werdent So "st fitchits, was zu hohern Wanschen Stoff fur mich häte.
4. Wh habe dem Schlufs dieser Vorrede nun noch Hiê Bemerkung beizufigen, dafs diese Schrift nur al\$ eine Einfeitung zuḿn Sy'steme amzusehen ist; und daft fich, nachuern ich habee erfahren massen, dafs meint Bemahungen; die Lehre rein and vor Mifs: Brauchzu bewahre't, durch die Untreat einiger meiner Sckaler vertitelt wotadie ist, den ganzen Unterriblit daraber thedigtich nadib \#em Gelehrten mitzutheilen entschlossen bin', welches Von einet Regierung äbgeordnet utid ausdrticklich bot âuftrag ist, dieselbe von mir, dem Stifer belbist; 2 ti
empfapgent dafs ;ich mich aber auch wardiester Mitheilupg: nur...untenp- Iler: Bodingung verstehe, dafs meine Grundsätze abher dats xon mir vorgeschtiebene, Verfahren bei der Goburt'; ale der Natur axe nächsten, goprüft und anerkannt zur wirklichen Wissensolaft der Ggburtshaulfe ertióbendsoyn.weriden, als' zagleich dem Rudikalmittel żur Ausrottung thes cerbten Keims :aller Krapkheiten oder des:Blinterngiftes, -woil ich sonst qiaen Widerspruck: anginbe, der das Gebäude meiner Lehre: Vor Kiankheiten zur bewahreaf 10 ihrem Fundampente untergraben wơurdes

## 1.

4., In ewigen Kampfe miz den verblendenden Voin urtbeilen und dem stumpfen Aberglauben hat die Philosophie im verflossenen Jahrhandert aber manche derselben einen glänzenden Sieg errungen.

Was der zärnende Eifer der gerechten Sacbe nicht wermochte, gelang oft dem belachenden Spotte; vor diesem verschwanden die Scheiterhaufen, vom łeichtglaubigen Fanatismus angezandet; nur gegen die Wuftun des Spottes hat die Eigenliebe keine Wehre; miemsend will im erniedrigenden Verdachte einer kizdischen Leidhtgläubigkeit seyn. - Spott in den Schranken der Miflegnang, und immer nur gegen den Frthum gerichtet; ist unläugbar das zuverläesigst Mittal zar. Vatesarang schiefer Meinungen; or wurde aben aue zu weit getriebonem philosophischen ifec
 :Wahrheiten, deren Evidenz in die Augen hảtef fallen unuspen, wurdeh veikanit, mitt dem Irrthume'in die glaiche Klasse geietat, uad mit dievern das Opfér dếs Wuglaubeing.

1. Neben den Veritmungen des Aberglaubeits bit tadad zinist dennoch der Glaabe an merkwardige Thet 4 spohens © davon-man Wictir die Urstichen aus Unwissed beit ajchtit erklaren konnte ; die Acafinerksamkeit, def may solche Faktierr wárdigte, ${ }^{i}$ thand sinit thiver Wich h tigkeit in genauem Verhatiniff; und wand zuch ober die Prinzipien, da man sie als abernatarlich ansah, Irrthum walfete; so fand doch'in Ansehung der Wirklungen kein Zweifel Statt.

Der Zeitgeist warf die Untersuchung, - dei Invifterin uhd die Beistizigung der Thatsachien, - so aboprecthend zuritick, dafs sich nothwendig aber dis Wirkuingen jene Fiosternif's verbreiten mufste, welche die Ursaehen umbisllt; und datarch geschieht es, dafs den Unglaube die Unwissenheit vardoppett.

Weinh auob graües Alter und Mifstirauch manclié Wharlibiter so sehr entstalitel hiaben, dals sie mit dea albernsten Irrthumern zusemanenc: man fiefen schaibea;
 Anspruch wuf die offinatliche Achtung goben; niedits desto/wneniger die Pflicht obs, diese Wahmeiten, ame athninuinen des Alterthuins', worin sie begrablen lic gen, shit gunmeln, und sios, went ak anch von dei Zaikganossen ingetwardigt blieben, dankbarerí Whotwoll tufatbewation; ela alles vinvecfiniter Un
glathe suorde den Wismeniochiften antiturst gefation lish weyn.

Es läfst sich de Wahrhoit annehmpen, difs apper den Volksmeinungen, aller Zeisen, deren Crupd niclif im menschlichen Herzen liegt (wie z. B. Furebt und Hoffnung) wemige sipd, die, wean sie auch petin erstep Anblicke als läcberlieh erscheinen; nieht als. schatzbare therreste eipet ursprugglich durch lange ynd allgemeine Erfabrung bestatiggen Wabrhait be: trachtet werden könnten. Diese Aosiohten erzeugten, sich in mir, nachdem ich nach meinem Eintritte in die medtizinische Lauftiatn die Beobachtung gomacht hatte, dafs es dieser gepriesethen Kunst noch am Wesentlichsten, nämlich an cinem direkten, anf die Nera ven wirkenden, Heilmittel mangle, das Jahrhunderte lang durch Experimentitm in den bekannten 3 Reichen der Natur vergeblich gesucht wurdè Ioh gerieth auf die Muthmafsung: dals dieses Mittel, als', sin alles belebendes, allgemeines Agens oder Prine. Id $p$ nicht aus der gröbera, in die gewöhnlichen Sinne fallenden Materie bestehen - dafs es zwat Ma.' terie, jodoch keine wieghare Substona seyn könne,

Um nun dieses Mittal ausindif, $2 u$ machima. wandten sich maine Betrachtupgen nach der durch das' Alter entstellten und kaum aus der Tradizion noch ber. kannten Mejnung oder Lehre cious allgemeinea Einflusses in der Natur, welchar zufolge, wie yns die Sage perichtet, fhemans (yielleicht wohl nicht ohne Gruph) der Olaple thermahre: dra die manchb-
chen Ecchickeale und die Eroignitso in der Natur vom Laufe und von' den verschiedenen Stellungen der Gostitne abliainuger:
$\therefore$ Das tieflere Eintringen in die Betrachtungen dér Oberreste efner bei méhretn Nazionen der Vorzeit verbreitêten Wisseńschaft gab" mir die Erkenntnifs dafs die grofsen Karper," die der Sprachgebranch die Himmelsköther thennt, wirklich auf einander wirken, und auf eime gewisse Art die Be wegutgen unsers Erdballes regieren.

Die Bestatigung davon liegt in den gemachten neuern Beobachtungen, welche die Wechselyvidkng gen in Meere des Ein - und Ausflusses bei Ebbe und Fluth, die Einwirkungen des Mondes bei Vegetazionen, Fermentázionen, Organisazionen, wie auch die Ábwechseluagen der'Jahrszeiten, der sogenanate Instinkt der Thiere zu periodischen Wanderungeth, zur Zeugung, und zu fast allen zur Erhaltung dienlichen, Mittel, darbieten, was Alles auf eine allgemeine Ver-. bindung der Wesen in der Natar hindeutet.

Der:Bewais dieser Vertindumg oder des Einfldsses, welcher nicht anders als in der wechselthattfgeni Amai and Einströnung eines subtilen Fluidums bestehen kann, ist zwischen zwei Magneten sichtbar: "eitre nicht magnetisifte Nadel; dfe in Bewegung gebracht wird, nimmt nur zufällig eine bestimmte Richtang an, dahingegen die.vóm Magnet beestrichene nach mehirern Oszillationen immer ihre gleiche: Kichtung wieder fin--


Isern idfe Welt uxifiefsendón Fluifiums; welches glé bewegten Nadel die jedesmalige Richtung gibt.

Auf diese Weise lassen sich in der Folge ahe Erscheinungen des Anziehens undt der Schtvere inik dér Natur erklârenn -in Bie Beobachtungen der Aabronomen: dafs' die' Planeten in ihren Kreisea: sich akt wirkn liohe Magnete,augenscheinlich anaiehen, apterliegert längst keinem Widerspruche mebr; ; indem sie nach: Mafsgabe ihrer Bewegung undStellung ihren Laef. unter sich entweder aufhalten oder befördę̣n könneen.

In der nämlichen Einwirkung dieses wechselseitigen_umens entleckte ich die unmittelbare Ursache jener alternirenden Bewegung des Ozeans, der Ebtie' und Fluth, und ertiolt die Úberzeugung, dáfs die Na turthätigkeit, - die Ursache dieser Erscheinung, sich nicht nur auf dieses Element einsthrïnke, sons dern sich aber alle Bestanditieile des Eraballes ausbreite, indem sie darch die tägliche Undirehung désseliberi das alternirende Steigen und Fallen (Intensto und Re: missio) der Eigenschaften der orgañisitten Materie bestimmt, wodurch alles, was ist,' Leben und 'Seèle erhält; so dafs endlich diese abwech'selnde Thätigke itt, als die allgemeinste von Allen; far das Leben der Welt eben. so unentbehrich ist, als es fur die thierische Ökonomje die beiden Akte dẹ Respiration sind. Dals der Magnetismus oder wechselseitige Ein: fiuls die allgemeinste Thätigkeit (Actio) und also cir: Magnet, als das Model, das Vorbild des innern


\$0wo durch die weitere Auseinamdersetzung erkannt wrirden können.

Joh gehe für jetzt za demjenigen zurück, was ich, durch die obigean Betrachtungen geleitet, unternahm.

In einer Schrift; welahe im Jahre 1264/ersehienen war, futhrte inh den Bowesis nber das Daseyn eimallgemeíaco Magnotismus, welcher, in Zukkuft die noch unerklirte Anziehtragskraft (Astras asio) erstizen sollte, und that zugleieh dar, dafs dor menechliche Körper mitt der dem Magnet ahnlichen Ejgenschaft der Polarität begabt sey.

Die unverruckte Aufmerksankeit, womit ich, von diesem Oesichtspunkt ausgehend, die mir vorkommenden Krankheiten beobachtete, gab mir folgende Resultate; sie liefs mich

1) die erwähnte Art des Einflusses, der Ebbe und Fluth, nämlich *) Intension und Remission im Menschen deutlich wahrnehmen; sie zeigte mir
2) dafs derselbe nebst den bekannten Werkzeugen der aulsern Sinne, als des Gesichts und Gehors, mit einem innern Organ, das ich den fintern Sinn nenne, versehen ist, mittelst dessen'er mit Wesen, die ihn entfernt umgeben, umittelbar in Deziehung (ow rapport) segn kann.
3) Dats

[^25]3) Dafs tes remoghech sey st in der subtilen titassin keit, van der alles durchidrangen ist, efne yerstarke-
$\because$ te in einer besondern Bewegung bestehende Kraft (die ieh kainftig inter dot. Benenmangy Ton begrei-

1. fen werde) zu bewirkens: und ihr maitzuthpilen, die ich anch in mir erweckte, und die yon mir durch
$\therefore$ mittelt oder undittelfare Berahrung in

- belebte und unbelebre. Kärper abergehen koppta: ::
-4) dafs diese Kraft in den keranken Theilen des mansplalichen Korpers verschiedene, Enupfindungen nod Krisen hervorbringt;
\$) dafs die mämliche Kraft, wie Elektrizität geleitet, konzentrirt, in Schall und Licht fortgepflanzt, und im letztern reflektirt werden; and

6) dals endich ebea dieselbe Kraft (oder Prinzip), wenn sie als aine alles durchdringende Flussigk ait auf die innerste Substanz der Nerven geleitet wirds einer besondern Theorie der Ktankheiter und der Wirkungen zufolge, das gesuchte Agens abgebes,

Diese far das Studium der Natur so reichhaltigen Entdeckungen kándigte ich im Jahr 1719 der Akadamie in Berin unter der Benennung des thiurischen Magnetismus förmlich an; eithe Benennung, welche sich durch die Natur der Sache als ein Thail das algenteinen Magnetismus rechtfertigt.

Anstatt aber daf's diese Belkanntimachung; wie zut erwarten gewesét wäre, das Interesse der Ärzite erweckt hätte, wurde sie mit geringschatzigem Kaltsitap zufgeanomen, unid, .icht muff glauben, zur Beschö*

der Erscheinung; ats den angerommenen bekannten Prinzipien der Physik zuwider, seläugnet.

So ein weites'Feld sich mir dadurch zu einer polemisehen Fehde geüfnet hatte, so zog ich es dennoch vor, mintatt don vorgeworfenen Fehdehandschuh aufzubeben, die bezwelfelte Möglichkeit in der Nutzanwenduag der gesammeltea Kenntnisse augenscheinlich zu machemi. Biesen zufolge erfand ich eine ganz neue. unbelkannte Methode, Krankheiten ohne Gebrauch der Arzneien zu heilen, und abte dieselbe, mit gänzlicher Auscchliefstuing der frither durch is Jahre angewandten alten Praktik, anfänglich zur Wien und später im Umfange des franzusischen Reiches aus.

Wenir es auch der blofsen mörtlichen Darsfellung nicht immer gelingt, die Überzeugung für sich za gewinnen, so pflegt diese doch gewöhnlich anschaulichen Thatsachen wa folgen; man hätte daler glauben sollen, dafs der fortgesetzte glückliche Erfogg in der Anwendung jener Methode bei schweren Krankheiten dieselibe hervorgebracht hätte; an ihre Stelle aber trat ten Neid und Undank, und erzeugten eine Verbindung vieler Gelehrten Teutschlands und Frankreichs, deren Zweck es war, mich und meine Unternehmungea wenigstens verächtlich zu machen, ? wenn es nicht togl lig gelingen würde; das Andenkea daran zu vertilgen; das allgemeine Losungswiort war: Betrug und Chán lataneries

Es ist eim besbanders nteckwärdiger Zug in dor Oeschichte dieser Enotdeckung, daff ein Minister der
varigen Regjerung in Frankreich zu der soiner unwardigen Schwäehe sich verleiten liefs, jedes Mittel ant zuw,enden, das seine Macht ihm darbot, um die Aufkläruṇ̆g uber diesen Gegenstand in ihrem Keime zu ersticken.

Nachdem er, ungeachtet meiner öffentlichen Protestazion, in Leuten, die nicht die, antferntestegn Khenntnisse der Sache besalsen, eine eigene Comping pion bestellt hatte, welche meine, Entdeckang and Lehre in einer dritten Peuson zum Schein unterrsu chen, und sie als nicht Probe haltend yerurtheilent mufste, so genofs or bei der Akademie der Wissenschaftein die Ehre' des. Tripmphs, feilo Schmeichlyf schwangen das Rauchfafs, und schenten sjchunicht, ip der ubertriebenen Lobpreisung: „dafs er die Wis. senschaften vor einem; das Jahrhunderit schändenden, Irrthum bewahrt hapece qin Pasquill auf seinen Verstand zu machen.

Mit dern eigens verfafsten gedruckten Berichet dieser Commission überschwemmte er ganz Europas und als er, durch höhern Ausspruch, besqhränkt wur-

- de, weiter zu gehen, endigte er damit, dafs er meine Lehre und Heilmethode auf den Schaubühnen dem öfr fentlichen Spotte Preis gab, So ward durch die. Kiabalen der Mifsgunst der Glaube an Erkenntaisse, aus denen fur die Menschheit Trost und Hulfe hervorgeher sollen, fast, allgennein verdrängt and ersticict; um den angenommenen Unglauben nịcht yerlassers izanfuth sen, , wurden die. Augen vor nicht mu bezwroifolnded Thatsachen zugeschlossgri; and die zuatzlighen: Equdp\%
- 70

ekurgen, Fruchte eines zehnjährigen angestrengten Fleifses, gingen in schimpflicher Dunkelheit verloren. :. Indessen waren weder 'Widerwärtigkeiten so nfancher Art; noch Verffilgurgen vermögend, mich in meinen Anstrengungen zu ermüden, vielmehr verđoppelte ictr dièselben, um fur die der Menschheit so Wrichtlge Whirheit ${ }^{2}$ zù siegen, und blieb unerschultterfith bei aem Entschlusse stehen, mein physisches tehrge talude uber Natur und den Menschen an die - oodi Nationten der Vòrzeit kultivirte, von unserm Zeitalter aber frifskannte Lehre des allgemeinen Einflusses anzuschlielsen, um đurch dasselbe zur anschaulichen Zitkenntiff des Tfiebwerks, eines noch unsichtTaren Thesls des Uniotersums zu gelangen, und darch déssen Aawendung fur den Menschen eine tgrundifche, einfache', gérrieinverständliche ErtialtungEWissenschaft einżufuthren.

Von diesem Gesichtspunkte aus richtete ech mein Studium' auf die Gruthdprinzípien in dem grolsen Werke der Natur, und die Gesetze der Bewégungen, nach welchen de Möghichleeiten sich entwickeln, um dieselben zum Fundaünente meines Lehrgebä̀udes macheh zu ktonnen.

II.





Die ersten Begriffe, deren der Mensch you der Welt durch die Sinne empfanglich ist, sind Materis und Bewegung. Die Materie ist ein physisch existirendes Dingchen, das keine Eigenschaften hate: sein Wesen besteht in der Undurchdringlichkeit (impenetrabilité). Die Bewegung ist die bewegte Mar terrie, sie wird:durch den Stofs. (impulsiom) mitgetheilt.

Die Materje, wenn ihre Theile unter einander in Beweguag siad, ist flussig, und im Gegensataf ist sie fest (salids), wenn djescelben aneinander in Ruhe sind.

Die Vorstallung aller Theile der Materie unter einander in Bewegung, d. h. dals jedes Theit. chen derselben seine eigne Bewegung habe, bildet den Begriff der Elementar-Materie; der Zustand hingegen,, wo sich 2 oder mehrére solober Theilcheq beisammen in Ruhe betinden, heifst die.Kombination oder Verbindung.

Die Materie an sich ist nur eine, blofs durch die Kombination der Theile erhält sie Verschiedenheit und Mannichfaltigkeit; so können z. B. gleich dep arithmetischen Einheiten 2. 3. 4. bis mehrere 100 inm Zustande der Kombination in Ruhe beisammen sich befinden, und nach dergleichen Progression ganze A gregate von Zahlen betrachtet werden, woraus sich von der Unermefslichkeit aller möglịhen Kombinationen einigermarsen cine Vorstellung machen lafst. Diese Verbältaisse zwischen Ruhe $\mu$ nd Bewegung der Materie alleip enthalten den Grung aller mäglichpe Bildungen und Eigenechafterr, denn es Merfechynindep
alle Formen, wein sich alle Theile im Zustande der Bewegung oder in demjenigen der Ruhe befinden.,

Die Harmonie der Verhaltnisse, in welcher alle Theile der Materie beisammen stehen, und in Her die Bewegungen sich folgen, nenne ich the Natur,

So vielfältig die unzähligen Arten der 'Kombinationen, nach der Ordnung und der Anzahl der Elementartheile, aus welchen sie bestehen, verschiedën sind, eben so viel Klassen oder Seriep dor füssigen Materie bilden sie,

Die Materte einer bestimmten Serie, deren Theile ịhrer Kombination und Ordnung nach mit einander ganz übereinstimmen, z. B. wo dieselben aus reinen 10 . roo. bestehen, heifst homogen, in der entgegengesetzten Beschaffenheit ist sie heterogen.

Wasser, Luft und Äther sind die $\frac{3}{\text { einzi- }}$ gen Serien der homogenen Kombinationen, welehe bis jetzt durch die Sinne bekannt waren, indessen giebt es aber, wie oben gesagt ist, deren in unzähligen Graden, und diese sämmtlich existirenden den Raum erfallenden Grade machen das allgemeine Fluidum (fluide universel) aus, welches dạs Universum zu Einer Masse vereinigt.

Im Verfolg des Systems wird begreiflich werden, wie, den ewigen Gesetzen der Bewegung zu Folge, der einmal auf die ganze, den Raum erfullende Materie gegebene Urstofs zu der Entwickelung aller Möglichkeiten hat hinreichen können'; wie die einzelnen Impulsionen, als Fortsetzungen jenés Uistofses,
die Quellon der fortgesatzten Organisationen gewordea sind, - und dafs, weil in dem Vollen keine ,Versetzung ohne gleichzeitige. Wiederersetzung Statt hat, und kein Ausströmen der füssigen Materie ohne Einströmen geschieht, die Direktion der Bewegungen wirbelförmig ist; welches. uns der Magnet augenscheinlich zeigt.

Die Vorstellung, dais die Elementartheilchen sich durch einander nach allen möglichen Richtungen und in allmöglicher Geschwindigkeit bewegen, giebt den richtigsten Begriff won dem Urspruage der Kombinationen; denn es mufs sich daraus-zeigen, dafs sich zwei in einer genau entgegengesestzten Richtupg und Stärke begegnende Theile ruhig. beisammen bleiben; dafs diese zwei in Ruhe befindlichen Theile einem dritten, und diese drei einen vierten zum Aufenthalt dienen.

Aus diesor Progression der Kombinationen bildet sich das allgemeine Fluidum zu unzählbaren Serien, und diese endlich zu festen Körrpern, wie wir in' den Prozessen der Kristallisationen, Fermentationen, Vegetationen, Koagulationen u, s. w. deutlich sehen.
$\mathrm{Die}_{\mathrm{i}}$ Organisationen erzeugen, mit einer feinern Materie durchdrungene Zwischenräume, in welchen die Geschwindigkeit und die Rightung der Bewegung modifizirt wird, wovon uns das Wasser eines Stromes, das durch eine Steinmasse $z u$ dringen gezwungen ist, eine anschauliche Darstellyng giebt. Hieraus entsteht ein fernerer Anlafs za neuen Kombinationen und Bewregungen-. Fs wird endlich dadurch be-
greflich gemeht werden'; wie die Bewreguagen Urwache der Ruhe wevden können, and umgeleehrt wie die Rube in den Zwischenraumen die Bewegung des flassigen vermebrt; und wie diese einfache Ordnung der Natur in dem ewigen Zirkel von Ursachen und Wirkungen die wiehtigste und höchste Idee ihres Ur. hebers darstellt.

Die stufenweise Fortschreitung anf diesem einfachen Wege zu den grölsten Wirkungen der Natur fahrt zur Erkenntnifs, dafs der Magnetismus oder der wechselseitige Einfluls die allgemeinste Thätigkeit ist; dafs uns der Magnet ein Modell von dom Mechanismus des Universumis giebt, und diese Aktion niohts anders ist, als was die Bewegung im Vollen nothwendig bewitken mafs,

Die Bewegung der fltassigen Materie theilt sich in die örtliché, und in die innere (intefitine). Die erstare ist vorhanden, wenn eine Masse nach einer gemeinsamen Richtung hinströmt, und die zweite, went die Bestandtheile des Flüssigen sich upter eidander bewegen,

Es liegt sehr daran, dafs man sich von der Moglichkeit der Lokalbewegungen das Fluidums im Vollen in entgegengesetzten Richturgen uberzeuge; welches durch das folgonde, Beispiel am fugliohsten gesehohen kann.

Wenn die Mapdung eines epghalrigen laingliekten; mit Wasser geffilten Glases senkneeht auf ein Glas mit gefärbtem Weingeiste geftigt wird, so wird das Wasser, weil ea woofserer speztifiochonScliwnese
ist, herabsinken, und der Weringeist; fadem er aufwärts steigt, die Stelle des Wassers einnehmen. In diesem Experiment unterscheidet es'sich deutlich, wie der Weingeist das Wasser fadenförmig durchwirkt, und einer entgegensetzten Richtung folgt, ohne sich mitzutheilen; oder sich in seiner Bewegung aufzuhalten.

Die innere Bewegung ist entweder konfus, oder in einem bestimmten Modus oder Grad, 2. B. um ihre Axe sich drehend, schwankend, zitternd, oszillirend, sehwingend u. s. w., wovon der Begriff, den wir von der Musik und den Farben haben, durch das Wort Ton zu bemerken sind.

Wie bei dem obigen Experiment läfst sich bei Beobachtung der Natur und der Wirkungen des Tones uńd Lichtes wahrnehmen, dafs sich die Bewegungen der Oszillation und Vibration nach allen Richtungen verbreiten, sich durchkreuzen, und vermischen können, ohne sich $\mathbf{z a}$ verwirren oder selbst zu zerstören, und beide Gesetze sind allen Serien des allgemeinen Fluidums gemein.

Als Folge dessen lafst sich der weitere eben so einfacha als reichhaltige Grundsatz ableiten, dafs in den Theilchen der Materie, welche der Zufall in mehr

- oder minderer Anzahl kombinirt hat, Zwischenräume entsteher, dre von der feinsten Flussigkeit duichidrungen werden; in diesen Zwischenräumen geschieht die Bewegung schneller und die Kichtungen verăndern sioh: : die auf solch Weise bewegte Materie kann, ini-
dem sie die einzelnen Richtungen texeinigt, vermengte Ströme bilden.
: Aus den in diesem Zustande unendlich vervielfältigten Zufällen entspringt eine nie versiegende Quelle von Kombinationen, Organisationen und Eigenschaften, mit einem Worte die Quellé aller möglichen Verbindungen kann in dem Zufall *) gefunden werden.

Eine jede der oberwähnten bekannten droiSerien kann der Leiter einer besondern innern Bewegung oder eines Tones seyn, der zum Grade seiner Flissigkeit in einem cignen Verhalltnisse steht; so kann das Wasser die Modifikationen von Wärme und Kälte, oder eine wellenförnige Béwegung annehmen, oder die intestine Bewegung gänzlich suspendiren, was durch das Gefrieren geschieht.

Die Luft ist der Schwingungen fähig, wodurch der Klang, die Harmonie und ihre Modulationen heryorgebracht werden; und der Äther in Schwingung (Vibration) macht das Licht selbst aurs. Die Modifikationen in den Farben sind durch die Bildung der Oberflächen, Reflexionen, Brechúng der Strahlen, so wie durch die Formen der sichtbaren Dinge bestimmt.

[^26]$$
\text { Anmenk. } 2 \text { Herauig. }
$$

Wemn nun in der unermefslichen Anzohl der homogenen Serien des Fluidums eben so viele verschiedene Töne möglich gesetzt werden, welche, in die organisirten Körper aufgenommen, die sonst unbegreiflichen Erscheinungen bewirken können, als Feuer, Licht, Elektrizität, Magnetismus u. s. w., so werden in der Folge die noch unbèmerkten Eigenschaften und Wirkungen erklärbar,

Die Verhältnisse zwischen dem festen und fiassigen Zustande der Materie machen in der Natur die Verkettung der Ursachen und Wirkungen aus; es wird also begreiflich, wie alle Eigenschaften das vereinigte Resultat ihrer Organisationen und des Fluidums sind, in welchem sie sich befinden.

So wie der am Flusse stehenden, aber dem Winde ausgesetzten Mühle die Bewegung von dern gomeinsamen Fluidum, dem Wasser oder der Luft, gegeben wird, wodurch ihre Funktionen nach der Beschaffenheit ihres eignén innern Mechanismus geschehen, so werden die körperlichen Eigenschaften aus dem Einflusse und der Einwirkung verschiedener Serien des allgemeinen Fluidums erklärbar. Wir sehen in der Orgel ein anderes Beispiel des nämlichen Verhältnisses.

Das allgenieine Fluidum in Verbindung mit dem thierischen Körper betrachtet, ist das Prinzip des individuellen Lebens, durch den Einflufs desselben erhalten die Werkzeuge der Bewegung und Empfindung ihr Leben, und durch ihn geschehen die Verrichtungeap.

## III.

Dieses sinđ nun die Vorkenntnisse aber den Or ganismus der Natur im Allgemeinen; in dem folgen ${ }^{2}$ den werden die Grundbegriffe uber den Organismus des Menschen insbesondere angegeben.

Der Mensch befindet sich gleich den grofsen und kleinen Weltkörpern im Ozean des Allgemein-Flüssigen mit Organen begabt, welche geeignet sind, die tonifzirten Bewegungen einiger von den Serien desselhen ausschliefslich aufzunehmen. So ist das Ohr für die Modulationen der Luft, das Auge für das Licht, das Organ des Gefühls für die Eindrücke der gröbern Materie und der festen Körper bestimmt.

Der von einer unbenannten Serje der feinsten Materie durchdrungene und auf die Sinnesorgane, ver:breitete Nerve leitet also die von aufsen nodifizirten Bewegungen in das ip̣nere Gewebe der unzähligen Fä: den, woraus das Organ der Empfindung besteht, und welches der inuere Sinn (Sonsorium communc) genannt wird.

Da nun der obigen Voraussetzung zu Folge das ganze von der subtilsten Serie des. Allgemein-Flassigen durchdrungene Naturbystem mit jenen Nervenfäden in: unmittelbarer Beruhrung (Kowtakt) und Kontipuität ist, so wird der innore Sinn aller der Modigkationem, die es von aufsen erschafft, gleich dem Spieged entr. pfanglich.

Das: eigénthamliche Triebwerk dar Muchelfeber nacht sie zum Werkzeuge aller Beweging und zutn

Prinzip aller Einwirkungèn der festen Theile àuf die \#ussigen; indèm die Ströme des Allgemein-Flussigen durch die Nerven auf den innersten Organismus der Muskelfiber einfiefsen, und (genau nach dem schon oben gegebenea Beispiele wie bei einer Mahle durch Wind oder Wasser geschieht) ibre Verrichtungea betimmen.

Diese Verrichtungen bestehen lediglich in der. Abwechselung, sich zusammen zu ziehen oder sich 2u verkurzen, und sich wieder $\mathbf{z u}$ verlängern oder nachzulassen.

Das Verkarzen ist eigentlich die positive Aktion; der Gegensatz davon ist das Nachlassen oder Verlängern. Dieses alternirende Vermögen dé Muskelfiber unter einem Begriffe, heifst die Reiz. barkeit.

Irritabilität in Verbindung mit dem Organismus des Herzens ist die Ursache der Systole und Diastole; das von diesem Organismus abhängende abwechiselndé Erweitern und Zusámmenziehen bewirkt die Zrrkulation der Safte, und ist also zugleich die Ursache dés ganzen thierischen Lebens; beim Ausbleiben der eipein. oder der andern dieser Bewegungen geräth die ZirkuCation ins Stocken: und dié nächste Folge des Ab: ganges der gehörigen Bewegung ist, dafs die Säfte verdicken, und gleichisam gerinnen, oder zur Zirkw Jation untauglieh werden.

Von der Reizbarkeit ist dor Reiz (Irritationg) uthterschiedeh, diesor vorurcach oing mabaltende Votskapiang der Fiber.

Die Zirkutation wird durch zwei unmittelbare Hindernisse gehemmt, zuerst wenn der Maskeliber die Reizbarkeit abgeht, sich zu verkürzen, zweitens wenn ein Gefäfs in einem Zustande von Reizung sich befindet, wo es sich nicht ausdemen kann. In beiden Fällen siod die nöthigen Bedingungen aufgetioben, unter welchen die Bewegungen der Gefäfse goschehen, und ihre Thätigkeit ist also gehindert.

Der Zustand der Gefäfe, in welchern die Zirkut lation gehemmt ist, heifst Verstopfung (Obstruction) oder besser Hemmung.

Die aus Mangel an Irritabilität nach der mannigfachen Verschiedenheit der Gefälse ebeñ so vielfaltig verschiedene Hemmung ist als die allgemeine und unmittelbare Ursache der Abweichungen von der Harmonie des, thierischen Lebens, oder als die nächste Ursache aller sogenannten Krankheiten zu betrachten.

Es fạllt also in die Augen, dafs Hebung des Mangels an Irritabilität, als die einzige Ursache der gehemmten Bewegungen das wahre und einzige Heilmittel abgeben müsse, und bieraus lăfst sich der medi; minische Grundsatz folgern:- dafs es in organischen Köper nur cine Krankheit und nur cif semeinsames Heilmittel gebe

Dieses Heilmittel, Herstellung der Irritabilität, liegt In der verstärkten Naturkraft, and wird durch den Einflufs oder dic Atawendang des Magnetismips bowirkt. ::-

Die Natur:- und. Beacheffenheif r.der Sathe im menschlichen Körper hängen lediglieh von der. Thấ tigkeit der festen Theile, von dem Mechanismus der Organe und Elageweide, und dem Zustande der Ofäfse ab; von diesem werden ihre:Bewegungen, Mischungen, Sekretionen und Exkretionen u.s. w. bet stimmt; die erste Ursache aller Abweichungen von der Harmonie liegt folglich nur in der unregelmäfigigen Einwirkung der festen Theile auf die flassigen, nur in dem unvollkommnen Mechanismus der Eingeweide und Organe; die verbesserte Einrichtung der Verrichtungen der Organe ist somit das einzige und gemeinsame Heilmittel, sie allein kann die Fehler der Säfte verändern und verbessern.

Es ist ein allgemeines Gesetz, dafs die Ursache der Bewegung immer gegen den Widerstand wirke, und dafs sie, um ihn zu besiegen; ihn uberwiegen. musse; diese Gegenwirkung der Ursadhe der Bewegung gegen den Widerstand heifst Krise, und die Hrscheinungen, welche dadatch hervorgebracht werden, werden kritische Symptome genannt; sie sind die wahrhaften Heilmittel; und bringen die aistarliche Besserung zu Stande. Die Erscheinatigen hingegen, welche der Widerstand gegen die Natur: wirkangen verantarst, werden als die symptomatischen Symptome bezeichnet, turid bilden zur samment eigentlich die Krankheit.

Eine, entweder ducch verstärkte Irritabilhät, oder durch vermehrten äufsern Reiz, oder eine von beiden zagleich 中urvorgebractite Radzung der Fiber bet
stimme die Kriss; fo ist demnach zur Heilang jeder Krankheit unumgä̀nglich nothwendig, weil nach den Gesetzen der Bewegang kein Mifsverhältnifs in Körper wieder berichtigt werden kann, ohne' den Widerstand dieser Gegen wirkungen zu erfahren, und ihn beseitigt gu haben.

Die verschiedenen Gestalten', unter welchen die bemérkte Wirkung der Natur sich zeigt, hāngen von der Struktur der dieselbe erleidenden Theile, won ihrem Zusammenhiange und ihren Beziehungen, von denn verschiedenen Grade ihres Widerstandes, und ithrer mannichfachen Entwickelung ab.

- Die Krisis ist das allgemeine Verfahren und das Wirken der Natur zur Wiederherstellung der géstörten Harmonie $\mathbf{z}$ wischen den flüssigen und festen Theilen.

Sie ist als voll'ständig und unvollstãndig $z u$ bemerken. Die erstere erscheint in! 3 Epochen:

1) in der Perturbazion, die den Kampf der Naturkraft gegen den Widerstand vorstellt;
2) in der Koction, welche die Auflösung oder Bereitung des stockenden Safts zur Absonderung; und
.3) in der Evakuatioqn, so die Ausleerung des verdorbenen Safts vom gesunden bewirkt.

Die unvollständige Krisis ist diejenige, ,wo die eben bezeichneten Epochen der Ordnung und der Zeit nach unterbrochen auf einander folgen, aus ihr entotehat die sogenannte chronische Krankbeit.

Seit Anbaginn der Heilkunst hat man sich dem. wahrea und einzigen Mittel entgegen gestellt, dessen sich die Natur bedient, um die Hindernisse zu heben, wodurch das harmonische Gleichgewvicht gestört wird.

Es ist aber dem Mapgel an Einsicht des Zusammenhangs des thierischen Körpers mit dem Mechanis. unús der ganzen Natur zuzuschreiben, dafs alle Arten dieser Gegenwirkungen für eben so yiele Krankheiten angesehen wurden.

Hippokrates scheint der erste gewesen zu seyn, der die Erscheinung der Krisen in hitzigen Krankhei4 ten begriff. Sein Beobachtungsgeist führte ihn dahin zu erkennen, dafs die mannichfachen Symptome pur, Modifikationen der Bemöhungen der Natur gegen die Krankheit oder Gegenwirkung der Ursache der Bewe gung gegen den Widerstand wären.

Als man nach ihm eben dieselben Synuptome in chronischen Krankheiten isolirt, yon der Quelle entfernter, unzusammenhängend, und ohne Fieber sahs, theilte man sie in eben so viele Krankheiten ein, bezeichnete, den Karakter eines jeden mit einem besondern Namen, substantifizirte sie als wirkliche Dinge; und war beflissen, die Krankheit durch spezifische Mittel zu heben, während dadurch der Gang ihrer Entwickelung aufs, Gefährlichste gehemmt wurde.

Aus dieser Quelle fliefsen Irrthümer, welche die Menschheit seit Jahrhunderten in Jammer gestiurzt haben.

Aus den Symptomen, welche die entgegengesettetesten schienen, sagte Hippokrates, statt dadurch
sich irre machen $z u$;lassen, die Besserung verraus. Der Grund seiner Zaversicht lag in der Beobachtung des periodischen Verlaufs der, von ihm sogenamnten; kritischen Tage.

Er fahlte, obgleich ohne deutliche Erkenntnifs, dafs ein allgemeines Prinzip da sey, dessen Thätigkuit sétr regelnä̂fsig seyn màsss, und dafs durch dasselbe dieses dasjenige Prinzip wäre; wodurch die Verbindung der Ursachen 'entwickelt und bestimint würden, welche die Krankhoit ausmacien.

Was der Vater der Heilkünde schon anerkannter, tind was bis jetzt unter dem Begriffe Natur verstanden wurde, ist. blofs dese Wirkuag des von mir ent,deckten und aufgestellten Prinzips, - jenes Prin zips, das in uns das Ein- und Ausströmen (Ebbe und Fluth) - jene Intension und Remission dat; Eigen schaften bestimmt. Schade; dafs das Licht, welches èr auf die Fleilkunst warf, sich blofs auf die hitzigen Krankheiten beschränkt hat; ar hätte nicht minder erkennen können, dafs die chronischen Krankheiten in nichts von den andern abweichen, als durch den un, unterbrochenen Zusammenhang und durch die Schnelligkeit in der Aufeinanderfolge der Symptome. Die hitzigen Krankheiten sind in Bezug auf die chronischen dasjenige, was der Lebenslauf der Ephemere in Bezug auf den anderer Thiere ist; wenn nämlich die erstere binnen vier und zwanzig Stunder alle Umwandlungen des Alters, des Geschlechts, des Wachsthums und des Zerfallens erfährt, so braucher andere Thiere Jahre dazi, un dieselbe Lafbahn zu vollenden.

Übrigens ist es zu bedauern, dafs die naturliche und nothwendige Entwickelung der meisten chionischen Krankheiten noch so wenig gekannt ist, und ihr mit solchen Heilmitteln begegnet wird, die ihren Lauf aufhalten, storren, und anstatt der Heilung öfter's den Tod herbei fathren. So ist der Verlauf und die Entwickelung der Epilepsie, Manie, Melancholie; der Nervenkrankheiten, der Drisenstockungen und ihrer - Komplikationen, der Affektionen der Sinnenorgane; und der Fieber noch so unbekannt, dafs vorzäglich in diesen Fällen die Krise mit der Krankheit verwechselt zu werden pllegt.

Die unmittelbared Üsachen aller Krankheiten, sie seyen intiere oder äulsere; setzen einen Fehler, eine Unregelmäfsigkeit im Umlauf der Säfte, oder eine Obstruktion in den verschiedenen Arten der Gefafse voraus. Dieser Zustand ist, wie ich oben gezeieigt habe, die Folge eines Fehlers der Irtitabilität oder der Einwirkung der festen Theile auf die Flissigkeitent; wielche sie enthalten. Hierats folgt der ganz naturliche Schlufs, dafs; anstatt zu einer unge: wissen und gefährlichen Auswahl unzähliger Arzneien und spézifiker Heilnittel Zuflucht z̈u dehmen, in allen Fällen nur zwei Indikationen erfült werden sollen:
t) die Irritabilität, oder die Thätigkeit. der festen Theile auf die flüssigen, herzustellen; und
2) die Hindernisse, die sich dieser Ein-- wirkuilg entgegen setzen können; weg zuschaffen; undibinem zuvoriukiomment:

Durch das System des Einflusses; das bereits zum Theil entwickelt worden', ist erwiesen, und durch die vielfältigsten Beobachtungen bestätigt, dafs die grofsen Himinelskörper die partiellen Bewegungen unsers Erdballs regleren; die Wechselwirkungen des Ein- und Ausströ̀mens, oder der Ebbe und Fluth, welche allen Bestandtheilen des Universums gemein sind, die Vegetation, die Gährungen, die Organisatìonen, die allgemeinen und besondern Umwälzungen, deren die Erde fähig ist, alles dieses wird durch diesen Einflufs bestimmt, welcher mittelst des zusammenhängenden allgemeinen Fluidums die Eigenschaft dér Körper vermehren oder vermindern kann, wie in der Entwickelung und der Minderung der Vegetation déutHich wahrzonehmen ist.

Eben dieselben Ursachen sind es auch, welche die Irritabilitä̀t vermehren oder verminderh; so zwar, dafs der Verlauf und die Entwickelung der Krankheir tem, und selbst ihre Heilung, die, wenn sie ohne Zuthun von Arzneimitteln geschieht, aus einer dunkeln Vorstellung der Natur beigemessen wird, durch diesen Einflufs geordnet und bestimnt werden, welchen ich den natürlichen Magnetismus nènne.

Diese Thätigkeit der Natur aber, obgleich solche allgemein ist, kann nur denjenigen Wesen nützlich werden, welche sich der Zeit und shrer organischen Beschaffenheit, nach dazu besonders disponirt befinderi. So blieb mir denn übrig, die Gesetze und das ir mere Trjebwerk der Verfahrungsarten der Natur selbst zu entdecken und zu erkennen, auf dafs ich sie nach-
zuahmen und die verstärkte und verhältniffinałsige Anwendung davon in den besondern Fällen, zu allen Zeitpunkten und in allen Lagen, worin sich der Mensch befindet, zu machen verstände.

Ich glaube der Natur dieses innerste Triebwerk des Wechscleinflusses abgelauscht zu haben, inden ich dazu durch meine in der Natur' selbst gemachten Entdeckungen gelangte. Es wurde mir die Möglichkeit dadurch gezeigt, den Magnetismus nach Willkat, gleichsam auf eine kanstliche Weise nachzuahnen, zu verstärken, und auf die angegebene Weise zu individualisiren.

Das Ein- und Ausströmen der nach einer Richtung im Vollen bewegten Serie des subtilen Fluidums macht, wie bai den groisen Körpern, das Triebwerk des Einflusses zwischen zwei Individuen aus, dergestalt, dafs, wenn eine tonische Bewegung in efnem Körper erweckt worden ist, es nach dem Gesetze des Vollen möglich ist, in einem andern festen Körper eben djeselbe Bewegung ohne Unterschied des Zwr schenraums zu bewirken, und durch diese wechselseitige tonisclie Bewegung die Eigenschaften, welche Blofs in ihren individuellen Organisationen begründet sind, zu erwecken und zu verstärken.' Die Betrachtung des engsten Zusammenhanges, der Feinheit und der, derselben gleichen, Schnelligkeit der flüssigen Materie setzt diesen Satz aufser allem Widerspruch, und wir haben im Magnet, in der Elektrizität, im Fouer und Licht in die Augen fallende Beispiele dieses allgemeinen Gesetzes, welche dazu dienen, die

Anschauung dieser Natur - Operazion zu erleichtern. Es ist durch das Gesetz des Erfulltseyns oder des Vollen nothwendig, dafs ein wechselseitiges und abwechselndes Bewegen der ein- und ausgehenden Strōmungen in der 'den Raum zwischen zwei Körpern erfullenden Materie vorhanden sey. Diefs heifst aber eben so viel, als dafs kein Abrücken ohne Einrücken Statt findet, wodurch jede innere Bewegung in einem Körper auch in dem ähnlichen, zu dergleichen Bewegung geschickten wiederholt werde, wie entfernt er auch seyn möge. Diefs ist eine Art von Unlauf, wèlcher im Wechselspiel gleiche Eigenschaften anregt und verstärkt.

Ich überzeugte mịh aber, dafs, óbgleich zwischen dea Kürpern ein allgemeiner Einflufs bestehie, dennoch Art, Ton und Bewegungen gànz verschieden sind, wodurch derselbe seine Wirksamkeit àufsern kann,

Zwischen dem allgemeinen und dem thierischen Magnetismus findet sich dergleichen Unterschied, welcher durch eine bestimmte tonische Bewegung zwischen dem Feuer und der Wärme eintritt.

Die Wärme befindet sich in der Natur, ohne Feuer zu sejn, sie hat ihr Wesen in der mnern Be wegung einer feinen Materie. Sie ist allgemein, dahingegen das Feuer ein Produkt der Kunst, oder gewisser Bedingungen ist. Deen das Feper erzeugt augenblicklich und in dein meisten Umständen diéjenigen Whrkungen, welche die Wärme nur durch die Dauer der Zeit und die Mithillfe besonderer Ursacher hervor-
bringt．．Und dies ist genau das Verhältnifs，in wel－ chem der natürliche und der thierische Magnetismus， von dem hier die Rede ist，von einander untersehieden sind．Diese Theorie ist durch die Erfahrungen und die Empfindungen der Kranken auf unstreitige Weise beurkundet．

Die unmittelbarste Thätigkeit des Magnetismus oder des Einflusses dieser Fliussigkeit besteht darin， die Thätigkeit der Muskelfiber durch eine vermehrte， tonische，und dem organischen Theile，zu dem sie gehört，analoge Bewegung zu vermehren uñ zu ver－ stärken，inden die Nervenbewegung，das Leben sélbst mehr belebt wird，

Der Beweis，dafs die Anwendung dieses Verfah－ rens den Verlauf der Krankheit entwickelt，liegt in unzähligen Beobachtungen；das heifst；nach einem mehr oder weniger entscheidenden Kampfe zwischen der Einwirkung und dem Widerstand，bestimmt und befördert es die Ordnung und den Gang，in welchem sioh Ursache und Wirkung folgen milssen，um die Wiederherstellung der Gesundheit zu bewirken ${ }_{\text {；}}$ ，in－ dem es in allen Fällen auf eine sichere Weise die Kri－ sen und ihre relatixen Wirkungen erweckt，

Der thierische Magnetismus，als ein Agens be－ －trachtet，ist wirklich ein unsichtbares Feuer；nur komimt es bei dessen Anweadung darauf an：
1）Dieses Feuer durch alle möglichen Mittel erwecken， unterhalten，verstärken，und auf die Ursache der Knankheit anwenden zu können，deren Verbindung und＇Lusanumenhang zu eatdecken，ist．
\&) Die Hindernisse zu erkennen und zu beseitigen, welche seine Thätigkeit und die gradweise Wirkung, so man durch die Behandlung hervorbringen will, stören oder aufhalten können.
3) Den Gang ihrer Entwickelung zu kennen und vorauszusehen, uṃ den Verlauf bestimmen und mit Fe stịgkeit bis zur Heilung abwartẹn zu können.

In diesen drei Grundregeln besteht im Allgemeinen die Anwendung des thierischen Magnetismus, als Mittel, vor Krankheiten zu bewahren und dieselben gu heilen,

Vernunft und ununterbrochene Erfahrung hahen bewiesen, dafs dieses Feuer konzentrirt erhalten und puf einem gewissen Grad verstärkt werden kann; dafs das Wasser, die Thiere, die Bäume und alle Vegetar bilien, so wie die Mineralien empfänglich sind, das: selbe in sich ạuf̣zunehmen, und, woruber man sich noch mehr verwundern kann und wird, dafs selbst die Sonne, der Mond und andere Gestirne es empfay: gen, verstarken und zuruackwerfen hännen,

## IV.

Nach dem Vorhergehenden körnte man wobl Ausemandersetzungen aber die Anwendung dieser Heilart schon hier erwarten, um den Magnetismus zu einem kräftigen Heilnittel zu machen; alloin zu sehr erfordert nowh unalithigig voa der Thoorje diéce peue

Heilart einon praktischen anschauliehen und gehörig durchgeführteñ Unterricht, als dafs ich glauben sollite, dieses durch eitle Beschreibungen weder von der Art der Ausübung, noch von den verschiedenen Leitungsmitteln, deren ich mich nit Erfolg bediene, thun zu künnen. Ein jeder kamn, vermüge der erlangten richtigen Einsicht, sich auf das Studium derselben legen, und von sich selbst'erlernen, sie abzuändern und den, Umständen und verschiedenen Lagen der Kranken anzupassen. Es hat blinder Empirismus und ungeprifte Anwendung meiner Verfahrungsart, Vorurtheile gegen diese neue Methode und voreilige Kritiken, welche man sich über dieselbe erlaubte, veranlafts. Diese Verfahrungsarten, die übrigens zu keiner positiven Weise gemacht werden können, wie in Teutschland mit Aberglauben dafur gehalten wurde und noch wird, diese wlirden, wenn sie micht aus Vernunftgründen abgeleitet wären, als abgeschmackte und lächerliche Grimassen erscheinen, die in der 'That unmöglich Glauben verdienen könnten, Ja in eine positive Vorschrift eingezwängt, wärden dieselben durch zu ängstliche Observanz ein Gegenstand des Aberglaubens werden können; i und es jst wohl keine zu 'gewagte Behauptung, wenn ich sage, dafs ein grofser Theil der religiösen Zeremonien des Alterthums Überbleibsel dieses Empirismus zu seyn scheinen,

Übrigens sind wohl oft diejenigen, welche sich blofs und alloin durch ibre gigene Erfahrung jvon den, Frealität: des Magnetismus mittelst einer: Ausibung,
wobei es ihnen an der Kenntnifs der Grundsätze gebrach, zu überzeugen suchten, durch ihre mifslungenuen Versuche zuriuckgeschreckt worden, weil sie im Wahn standen, dafs die Wirkungen eben so wie bei der Elelatrizität und den chemischen Operazionen das unmittelbare, Resultat_des Verfahreas seyn müssen, ein Waln, der in der empirischen Medizin sein uraltes Bürgerrecht hat.

Angesehen, dafs der gegenseitige Einfufs allen Körpern gemein ist; dals; wie schon oben zu sagen Gelegenheit da war, der Magnet ein Urbild dieses aldgemeinen Gesetzes giebt, und dafs der thierische Körper Eigenschaften aufzunehmen fähig ist, welche denjenigen des Magnets ähnlich sind, so glaube ich die Benennung thierischer Magnetismus, die ich fruherhin angenommen habe, theils um das System $\therefore$ und die Lehre des Einflusses im Allgemeinen zu bezeichnen, theils die bemerkte Eigenschaft des thierischen liürpers, so wie das Mittel und die Art zu hejlen; hinlänglich gerechtfertigt.

Dies soll genilgen, um zu zeigen, dals der Magnetismus nicht mit den Phänomenen verwechselt werden darf, welche zu demjenigen Anlals gegeben haben, was man thierische Elektrizitãt nenyen will.

Ich sehe mit Redzurep; dafs diese Bezeichnung ohnealle Überlegung gemírbraucht wird: seitdem man sich mit dem Worte Magnotismos vertraut gemacht

hat, uberredet mian sich, den Begriff der Sache zu haben, :wáhrend man doch nur den Begriff des Wortes hat.

Se lange meine Entdeckungen far Erscheinungen ans' dem Gebret der Chimären gehalten wurden, liefs mir der Unglaube eipiger Gelehrten die Ehre der Erfindung unangefochten; allein, seitdem sie gezwungen sind, die Existenz derselben anzuerkennen, bemühen sle 'sich, mir die Werke des Alterthums entgegen zu halten, worin sich Worte; allgemeines Fluidum, Magnetismus, Einfinfs u. s. w. befinden. Es handelt sich aber nicht um Worte; um die Sache gilt es, 'und zwar vornehmlich um den Nutzen ihrer Anwendung.

Der Verfolg meiner Lehre wird zeigen, dafs der Mensch als der vorzüglichste Gegenstand unsrer Betrachtung in der Natur von zwei Gesiehtspunkten aus zu beschauen sey:

1) in Ansehiung der seinem Triebwerk wesenflichen Theile, und
2) einsichtlich seiner Erhaltung. '

Unter der ersten Beziehung sind die Werkzeuge der Bewegung und der Empfindungen zu verstehen, wodurch die Funkzionen und Eigenschaften bestimmt werden. In dieser Hinsicht habe ich meine Ideen, aber die Nerven, die Maskelfiber, die Irritabilität, die Sinne u. $\mathrm{s}, \mathrm{w}$. zum Theil schon vorausgeschickt, theils "werde feb' in Verfolge noch solche weiter angeben.

Von Seiten der Erhaltung betrachtet, sohen wir den Menschen in verschiedenen Zuständen ${ }_{2}$ in welchen er die Bathn seines Daseyns durchläuft, als: im Zustand des Schlafes, wo er zú leben anfängt; im Zu stand des Wacheus, in welchem er seine Sinne gebraucht, und im Verhaltnifs mit den übrigen, ihn umgebenden, Wesen zu leben fortfährt; und endlich im Zustande der Gesundheit und der Krankheit.

Das Leben aller Wesen in Universum ist eins und das gleiche; es besteht in der Bewegung des ungebundensten Stoffes. Der Tod ist die Ruhe; oder das Aufhären der Bewegung,

Man wird finden, dafs das Übergehen vom Zustand der Flussigkeit in denjenigen der Festigkëit, der naturliche und unausweichliche Gang ist: dafs das natürliche Ziel des mensohlichen Lebens durch jdie Organisation, und das Leben des Mensehen selbst festgesetat ist; dafs durch die Krankheit dieses Ziel früher herbei gefüht werden kann, indem sie die Bewe-gung hindert, und das Festwerden die Konsolidation beschleunigt. Es ist also erfoderlich, die Mittel zu kennen, welche diesen verhältnifsvollen Zreitpunkt verzögern könnea,

Der Mensch ist mit.dem Empfindungsvermögen begabt, Durch die Empfindungen und ihre Wirkungen steht or mit den Materien und mit den Wesen, die aulfer ihum sioh befinden; in Beziehupg. Die Ver-
schiedenheit der Organe, die wir die Sinne nennen, macht ihn fähig, die Wirkungen der verschiedenen Materien, wovon er umgeben ist, wahrzunchmen. Das Prinzip; das ibn beseelt und thatig macht, ist durch die Empfindungen bestinnti; und-alle Handlungen sind Resultate der Empfindungeti.

Unabhäugig von den bekannten Organen sind wir noch mit andern versehien, welche geeignet sind, Empfindungen aufzunehmen; kaun̆ ahnden wir ihr Vorhandenseyn, weil wir die uberwiegende Gewohnheit haben, uns der erstern auf eine vorzagliche, in die Augen fallende, Weise zu bedienen; uad well die starkèn Eindrucke, an die wir von Jugend an gevöhnt sind, fie feinern' verdrängen and uns dieselben nicht wahrnehmen lassen.

Die gemachten Erfahrungen und Beeobachitungeth geben aberwiegenden Orund zu glauben, dafs "wir mit einem innern Sinne versehen sind, welcher mit dem Ganzen des Universums in Beziehung ist, und der als eine Ausdehnung des Sehvermögens betrachtet werden könnte.

Wenn es möglich jst, dafsin uns dergestalt eine so lebhafte Empfindung verursacht wind, dafs sich die Idee eines Wesens ton tinendllicher. Ferne in uns bildet, wie wir z. B: die Gestirne sehen; die durch die Empfindung und den Zasammenhang einer zwischen Shnen und unsern Organen koexistirenden Materie, in gerader Linie anf uns fortgeplanzs. wird; watum soll
es nicht ebenfalls möglich seyp, dafs wir mittelst.eines innern Organs, durch welches wir mit dem ganzen Uaiversuin in Berührung sind, von Wesen afficirt werden köpnten, deren allmählige Bewegung sich in einer krummen oder einer șchrägen Linie, oder mit einem Worte in was imnter für einer Richtung bis zu uns fortpflantet?

Wean es, Wie ich dánthun werde, wahr ist, dafs wir durch die Verkettung von Wesen und die auf einander folgenden Ereignisse afficirt werden, so wird man auch die Möglichkeit einer dunkeln Empfindung des Zukunftigen, und anderer Erscheinungen, wie 7. B. die der Weifsagangen, Orakel und Sybillen erKennen.

Nach meiner vothin angegebenen Theorie det Krisen, das heifst, durch eina aufmerksamere.Beobachtung der eben so sehr vernachlässigten, als zweckwidrig behandelten Entwickelung der kronischen Krank: heiten, hat sich mir das Phänomen eines kritischen Schlafs dargestellt, dessen unendlich verschiedene Modifikationen sich oft genug vor meinen Augen ge zeigt haben, um meihen Beobacltungen über die Na; sur dos Measichton eine neue Babu zix eröffnen.
.-. Der Schlaf des Menschen ist keip negativet Zut stand, oder eine blofse Abwesenheit des Wachens; er scheint vielmehr derjenige natarliche Zustand zu seyn, welcher soinner Restimmung am nächsten entspticht, nämliĕbu dertan equtitren; in diesem Zustand fängt
er an zu leben, vallendet in demselben peine Bllduag; und eadet darin seine Laufbahn.

Im Schlafe gleichen sich alle Thiere so wie Vegetabilien; sie haben die gleiche Ökonónie des Lebens mit einander gomein; sie besteht ebenmäfsig iṇ der Abwechselung und der regelmäfsigen Bewvegung der firissigen und festen Theile unter cinander; die Verähniichung der Nahrungsmittel, die Sekretionen und Exkretionen, die Ansetzung der gleichen Theile, und die Verlängerung ihrer Fibern geht bei den einen; wie bei den andern auf die gleictre Weise vor sich.

Die Vagetabilien sind und bleiben verinöge des Triebwesens ihtes Baues in dem Boden, aus dem sia die ersten Bestandtheile zu ihrer Existenz empfangen, sie bleiben im Zustande des Schlafs; ohne jemals 7, arwachen. Durch die son der Natur eingeführteOrdtung werden ihnen mittelst der Lufiverhältnisse. die ${ }^{2 u}$ ilhrem Unterhalt and ihror allmähligen Entwickelung nöthigen Nahrungsmittel beigebracht. und zubereitet; während der Zeit, dafs die Thiere; je mach Verschiedenheit ihrer Otgase, vom mutterlichen Zweige abgelöst; ihre eigene Wurzel in sich herumtragen, ihren Platz verlassen, tond nach ibter Neigung ihre Stellung' verändern, salbst ihren Nahrungsmitteln entgegen gehen, dieselbea suchen tund auswiblen. :

Zu diésem Entzweck sind sie mit Sianen ver* sehen, um unter der Anzabl manaigfach orgapisirter Materien, welche ingen ausstoisen, diejenigen zu on
terscheiten, wèlehe ihnen zuträglich; und durch ihre Organisation und ihre Struktur zar Assimilation tauge lich sind.

Es ist aber der Entzweck oder die Bestimmung der Natur aller organisirten und lebenden Wesen zu. vegetiren, d. h. ihre Existenz fortzusctzen, und ihir Vermügen zu entwickeln. Der Zustand des Schlafes scheint hierzn geeignet zu seyn.

Das Wachen, oder der Gebrauch der äulsern Sinne dient lediglich dazu, uns mit den erforderlichen Nahrungsmitteln zu versorgen, und dieselben zu gebraucher, und endlich um den Hindernissen auszaweichen, welche der Erreichung dieses, allgemeinen Zwekkes im Wege stehelı. Sollte man wohl nicht zaggben könven, dals wir nur wachen um zu schlafen?

Die Modifikationen in diesem Zustande haben mich tuberzeugt, dais die Kräfte in dern schlafenden Menschen nicht nur nicht aufgehoben sind, sondern oft mit mehrerer Vollkonmenheit als ini wachenden Zustande ihre Thätigkeit aufsern.

Es ist von jeher beobachtet worden; daf's gewiss Personen im Schlafe gehen, die verwiokeltsten Hand lungen mit eben derselben Ü̈berlegung, mit dergleichen Aufinerksamkeit, und mit noch grölserer Pünkt lichkeit, als im Zustande des Wachens, unternehmen und atisfätren, Und man wird in noch grofsere Verwunderung gesetzt, diejenigen Fakultäten, welche die intellektuellen genanit worder, anf einem solahen
solchen Orade su; seher, ;dafs dié ausgebildetsten im gewöhnlichen Zustande dieselben nicht erreichen,

- In diesem Zustande von Krisé können dergleichén Wesen die Zukunft voraussehen, und sich die ente fernteste Vergangenheit vergegenwärtigen. - Ihre Sinne können sich nach allen Distanzen und nach alJen Rùchtungen austehnen, obne dafs ein Hindernifs sie hemmt. : Kurz, es scheint als ob die garize Natur ihnen gegenwärtig sey, "Der Wille selbst kann ihnen unabhängig von den durch die Konvention dafur an* genommenen Mittel mitgetheilt werden.'

Indessen sind diese Vermögen nach der Beschaffenheit eines jeden Individuums verschieden; die gewöhnlichste Erscheinung ist, in das Innere ibrer und selbst anderer Körper sehen, und mit der grofsten Genauigkeit die !Krankheiten, den Gang derselben', đie nöthigen Mittel dafur und ihre Wirkungen angeberi zu kồnnen. Allein selten vereinigen sich alle diese Vermögen in dem nämlichen Individuum.

Es liegt nicht in meiner Absicht, hier in die ume ständliche Erzählung der vielfältigen Thatsachen einzugehen, welche die Geschichte darbietet, die mir auch durch eine lange Erfahrung personnlich gewwhat worden sind ${ }^{*}$ und die sich täglich vor den Augen derjenigen erneuern, die meine Prinzipien in Anwenduger brifgen; ich wollte lediglich nar eine summatische und ,richtige Idee von den unzähligen Erscheinungan. geben, welche die mensçhliche Natur dem aufmanksa men Beobachter täglich vor Augen stellt.

## 300

 ven Benennungen bekanit, und zwar vorzaglich úntor derjenigen des Somambulismus: einige andere aber wurden gänalich vernachlässigt; mad wieder andere sorgfaltig unterdrückt.

Diese Phänomere, wralche so alt als die Krankmoisen der Menschen sind, haben von foleer eben so pehr das Anstaunen des menschlichen Geistes auf sich gezogen, ale oie denselben in Vermuthungen irre gefuhrt haben; die Anlage, die er imturer offenbart, die Modifikationeñ der organischen Materie, deren inneres Triebwerk ihm unbekannt ist, als Substanzen zu betrachiten, lafst ihn nichts anders, als Erschemungen, wovon seine Unerfahrenheit ihnt die Ursache verbirgt, Geistern und abernatarlichen Wesen zuschreiben. te machdem nun diese Phänomene Glatek oder Unglack zu bedeuten schienen, wurden die Prinzipien als gute oder bőse karakterisirt, und je nachdem, was sie hofSon oder furthten liefsen, macht sie der Aberglaube und die Unwissenheit entweder zum Heillgthume, oder stofst izur-Verdamminfis herab; Nur za of sind us threnc grofse Refolationteri entstanden; sie warea maner die Quellen und die Falfsmittel der politischen and religiosun Chatlatanerien miehrerer Volker.

An, Den dex Beobachturng dieser thanomene und bei miferem Nichdenken aber die Leicfitigkeit, womit Irrthamer entstehen, und die langsantiere Vernunft uberwachsen, wind tie Quelle aller Mioinungen ther Ora-
kel, Inspirationen, Divinationen, Praphazeibungun u. 5. w. bei den Alten, und uber Besessensqia wi Kiomz
 in unserm Zeitalter niemand yerkennen.,

Wenn auch diese Meinungen bei ihrem ersten Ant blicke als albern und irrig erscheipen; so sind sie darum doçh nicht blofse Chimären; allos ist nieht Blend werk darin, weit ofter sind sie Resultate gewisser $\mathbb{N}_{\text {w }}$ turbeobachtungen, die aus Irrthum oder Betrug ia langerer Zeitfolge entstellt, oder in einop dichte Schleier von Mysterien gehüllt wurdep.

Meine Erfahrungen haben mich in den Stand gis
 \$on Dingen wahr ist ${ }_{3}$, eine, und diacelbe Ursambe bat snid dafs alle diese Thatsacked pur als ebem iso wiole. Modifikationen dos Sompambulismut abzuachem simda
 ten und zu heilen, in verschiedenen Gxameden Iraphr reichs in praktische Anwendung kam, eilten mehrore, theils vop ubel porumanamorif Iffor, theils durch lạcherliche Eitelkeit angetricben, ohne Ruckaicht auf die Vorsichtsmafsregeln , dif ich als umuepginglich nothwendig geboten hatte; dem;Resultate des Unterrichts voraus, indem sie den Erscheinungen wad vorzüglich den Erkläruagen des kritischea Schlafs cine zu frühzeitige und also zweckwidrige Publizität gaben. Die dadurch eingefiabrten Mịfbräuche sind mir
mur zu gut bekannt, und ich kann nicht anders, als mitiinnigem Bedauren," die alten Vorurtheile unaufgehalt $\boldsymbol{n}$ mit grofsen Schritten zurluokkommen sehen.

Wem sind nicht die Verfolgungen noch gegenwärtig, welche der leichtgläubige Fanatismus in den Jahrhunderten der Unwissenheit äber die Ungläcklichen brachte, die das Schauspiel dieser wunderbaren Erscheinungen an ihren Personen darboten? Man fürchte ja, dafs man jetzt nicht ein Opfẹ des UnGlaubẹns werde! - Solche Unglackliche wird man zwär nicht wie Ubelthăter bestrafen, aber der MifsFaindlung als'Betrager und Störer der öffentlichen Rupe mọ̈chtén sie, wohl schwerlich entgehen

- In allon Fallen haben Ungerechtigkeit und Insmorelität ihren Ursprung aus der Unwissenheit; defsWagan habe ich mich bestiminat gefunden; meine O o. danken aber- ein Ahänomen mitzutheilen, welches so leicht zu Irrthümern fähren kann, und das, obgleich * immer voe unsert Augen schwebte, doct bestän7
 -3. $41: 3$
(Die Pactuetwnefolgh)


## Inhalt des dritten Bandes,

gialius, Heft.
I. Betrachtungen über die Entdeckung des lebens. magnetischen Verhallfnisses durch Ant. Mes. mer vom Hèrausgeber, $\quad$ Seite 3
II. August Gottifieb Richter. Biographí sche' Skizze' ..... 49
111. Aforismen, ..... 33
IV. Kritische Anzeigen ${ }^{\text {? }}$

1. Grundzüge einer Physiologie und Physik desanimalischen Magnetismus, vom Dr, ErnstBartels, ordentl. Prof. der Medizin undPhysiologie zuBreslau. Vom Dr. Fricke.Nebst Anmerkungen rom Herausgeber 68

* 

2. Dissertatio inauguralis medice observatio nem febris intermittentis complicatac unt cum epicrisi exhibens, auct. Frid. Aug Benj. Puchelt, Philos, Doct, LL, AA. M. Medic. Baccalaur.

Seite 95
V. Vermischte Nachrichten. ..... 103
VI. Verzeichnifs der medizinischen und physikan lischen Vorlesungen, welche von der Univer, sităt $2 \mu$ Berlin im Winterhalbenjahre 1812 bis 1823 vom 19 Oktober ap gehalten werđen . 107

I. Geschichte ciner selpr-keciphizirten mervisen Krankheit; nebst den darin hérvorgebrachten lebensmagnetischen Rrisen. Vem Herausgeber.
IL. Medizinalrath Wendelstädt's Bemerkungen über mancherlei Gegenstände, welahe ihm bei seiner zerstrouten jüngsten Lektüre auffallead gewesen sind. ..... 13:
 ..... 159
IV. Ninige besondere Bettrage zui den auffallend. Eten Erscheinungen des lebenomagneticchen Hellsehens vom Hertusgeber. Seive 172
V: Betrachtungen über die Entdeckungen des Lebensmagtetischen Nerhaltnisses durch Anton Mesmer vom Herausgeber. (Fortsatzung) 177
VI. Fortsetzung der im Januarheft mitgetheilten Beobachtungen bei ciner Behandlung durch den Lebensmagnetismus vom Medizinal Praseä Dr. Wolff in Warschan $\mathbf{Z u}$ Ende Angusti geschrieben. 187
VII. Afotismen. - 199

Segember•Refs.
I. Über den Ureprung und aie whre Natur der Pocken, so wie uber die Moglichkeit dergunglichen Ausrottung; durch die cinzig rich. tige naturgemulse Verfahrungsart bei der Ge. burt. Von Dr. F. A. Mestrer. Ans descil.

II. Geschichte eiper'selhr komplizirten nervösen Kranlkheit; nebst den daṛin hervorgebrachten lebensmagnetischep Krisen: Vom Herausgeber. (Fortsetzung vom August.Heft.) Seite

232
III. Allgemeide Etláuterangen über den Magnetismus und den Somnambulismus, Von Mesmer. Als vorlamige Einleitung in das Natur-

2.


## A $\mathbf{\Sigma K}$ KHIIIEION.

## Allgemeines

medicinisch - chirurgisches

## Zeitblatt

> far
alle Theile der Heilkundeundihre Halfswissenschaften.

Herausgegeben
von
Karl Wolfart,
der A. K. und W. A. K. Dokfor, Professor, Docent an der Universitat zu Berlin, und mehrexer gelehrten

Gesellechaften Mitgliede.

Zweiter J̧ahrgang. Vierter Band.

> Halle und Berlin,
in den Buchhandlungen des hallischen Waisenhauses.
6.
I-

$$
\begin{aligned}
& \because \because j \quad \therefore \quad 3 \quad 3 \\
& \text {. } 8:
\end{aligned}
$$

## A $\Sigma$ K $\triangle$ HHIEION. Zweiter Jahrgang. <br> Oktober 1812.

O Gotterwerk! Mit welcher Harmonie
Hier Geist in Leib, (und Leib in Geist verwebet 'An' allem, was hienieder Schönes lebet, Vernahm der Sinn so reinen Einklang nies Bin rer.

## 1.

## Allgemeine Erläuterungen

- über den


## Magnetismus und den Somnambulismus.

$$
\begin{aligned}
& \text { } \mathrm{V} \text { on } \\
& \text { M es mer. }
\end{aligned}
$$

i.. As vorlaufige Eanleitung in das Natursystem.
(Fortsetzung vom September-Heft.)


## V.

In Ansehurng des Glaubens an die Wirkurrgen des Magnetismus und vorzüglich des, kritischen Schlafs, der eibess seineri, ibteressantesten Ptiannoinene ist , thai: len sich diewiMenschen in drei Klassen ab .

In der ersten befindén sich diejenigen, welche von' den hieher gohotriget Erschieinungen gar keine Kenntuicee haben; oder aus Gloichgaltigkeit ader Vor-' urtheil, Augen und Gehor vor Allem verschliefsen, was immer Bebbachtung und Eeschichte ihrer Überzeugurg antieten mbgon. thenen hieriber geande Begriffe heibringen zu wollen; herse seine Muhe an dem Versuch verschwenden, eipen Blindgeborneñ die Frarben kennen gu lehreat.

Die: zwatite Klasse sodann zählt diejenigen unter sich, die, nachdem ste sich nitt metnen Primipien ver traut gemacht, uber dieselben nachgedacht, sie angewandt, und durch die Erfahruag bestätigt gefunden haben: - mögen sie standhaft blefbien l möge diese Schrift zur Vermehrung ibier Kenntnisse wesentlich beitragen!

Zu der dritten Klasse gehören dann diejènigen, welchen viele und mannichfifáche Deobachtungen zwar die Überzeugung von der Wirklithkeit der Thatsachen gegeber traben; walche wich shor die Ursection ninicht erklären kŏnnen, und anstatt sich an meinen Prinzipien festzuhalten, um sich aus dem Zustandé des Anstaunens zu heben, sictr treber der Täuschung der Metaphysik aberlassen.

Diese Klasse ist es eigentlich, fur die ich schreibé; wad an die ich den Wamsch richte, dafs sie mich oline Vorartheil lesen, riad, je frolter je besser, zu der Erkenntaife gelaugen möchte; dafs die Irklārung über alles in den in dér Natur alufgefundenen nmedhanin schen oder vielmehr organischen Gesetzen zu finden
sey w mad dafs adp diese Ersc̣heinungen zu den Madifikatioun der Bowegpag und der Materie ge: hören.

Diase so sebr erbabliche Aufgabe glaube ich durch die Beantuvartung der folgenden Fragen gelöst zu haban, diẹ : mech meiper Ansicht die schwierigsten Einvearfe. in sich fagsean.
b) Wie kann ein schlafender, Mensch seine Krapkheir, ten und die anderer Menschen vorausşghep und. bourtheilen?
2) Wie kanner ohne alle medizinischạn Kenntnisse die zu seiner Heilung passenden Mittel anzeigen?
3) Wie kann er die entferntesten Gegenstände sehen, und kanftige Ereignisse voraus fühlen?
4) Wie kannder Mensch den Eindruck eines fremden Willen emplaygen?
s) Warum hạt er diese Fähigkeitén nicht beständig?
6. Wie lassen sie sich vervollkompnen?
7) Waruna ist diaser Zustand häyfiger und vollkommner, seitdem das Yerfahren des thierischen Magnetismus angewendet wird?
8) Was hat dje Unbekanutschaft mit diesen Phänomenea bewirkt, and was bewirkt sie noch?
9) Welchen Schaden wird der Mifsbrauch bringen, der von dem Magnatismus gerpacht werden kann?

Damit ich nun in die, bestimmote Beantwortung Heser Fragen eipgethen kanq, mpls ich den Leser zum Theil auf die gechon oben aus eingnder gesetzten Prinzipien, aber den Organismus der Natur im Allgemeiدeen, zurücksweisen 2 : theils muls; inh dee Erkharungen
und thr Verständnifs đurch eine kurze Wiederholuitg der Prirripien meiner Theörie :äber den Organisnus' des Menschen insbesondere erleichtern.

Wir sehín den Menschen gleíh den grofsod und kleinen' Welkkürpern in den Ozeàn des allgemeinen Fluidums géstellt, mit Organén begatt; in welchen. sich die Nerven mehr oder weniger endigen. Diese Nerven sind nun mehr oder weniger der Berührung von den verschiedenen Ordnungen des Flassigen ausgesetzt, von welchen sie Eindricke erhalten. Eidige dieser Organe, nämlich die des Gefühls, des Geschmacks und Geruchs, empfangen diese Eindrucke durch eine unmittelbare Berührung der Materia oder der Bewegung; andere hingegen, "als Aage und Ohr, werden durch die Mitbewegung der sioh dazwiv: schen befindenden Stoffe affizirt, wovon die Ursacho. noch so nah oder noch so fern seyn kann.

Diese Organe heifsen die Sinne; ihrer Struiktur: nach nlmmt jeder einzelne Sinn die fonifzirten Bewegungen einiger der Serien des allgeineinen Fluidums ausschliefslich auf.

Das Auge bietet der Beivegung des Äthers durch seine Ausbreitung der Sehnerven eine gleiche Oherfäche dar, welche das Gemeinsame der Gebilde, Gastalten, Farben und Stellungen empfangen und auffassen kann, indefs durch die Struktur seiner durohisichtigen und undurchsichtigen Theile jedent andern beweglichen Stoff der Zutritt verwehrt ist. - DasOhi stellt in seiner Bildung ganz untersehiedene und dergestalt geordnete Theile dar, dafs sie allen Verhältnis-
san und Gindarr der Intensität des Tones und Klanges entsprechen.

Der Gefuhlsinn hingegen erprobt alle Nuanzen des ${ }^{\text {l }}$ Widerstandes and des Eindrucks der Körper, die unmittelbar mit ihm in Berahrungikomment Der Geschmack wird die Gestalt derfenigen Theif chen gewahr', welche,' in Fässigkeiten gehüll, sich den Poren rähern, die ihnen die Oberfläche der Membran dieses Organs darbietet, deren Nervenendigungen sie' berührín: Auf eine aौinliche Weise erhält das Ox gan dés Geruçchs' seine Eindrücke durch die Ge's talt der Körperchen', "wetche die Euft ihm zufuhrt, una ihn dantit in Verbitidung setzt.

Diese Verschiedenheit der Organe war nothwerdig, wenn wir, in den Ozean des Flüssigen oder Bëweglichen gestellt, die.Wirkungen verschiedener Materien, nicht verwechseln, sondern vielmehr die von den verschiedenen Gegenständen ausgehenden Bewegungen mitt der gröfsten Genauigkeit unterscheiden sollten.
: Durch die Zahl und Beschaffenheit eines jeden unsrer: Sinne sind wir nur mit Kombinationen und Modifikationen in Verbindung, deren Ordnung unsrer Erhaltung entappricht;, ess iäfst sich daher auch annehmen, dals ess. Thiere mit Organen giebt, welche ganz verschiedea von den unsrigen sind, und deren Eähigkeiten mit Materien in Verbindung stehen, die spich von denienigen, so auffuns, Wirkung äufsern, sebr unterscheidena.:
 schjedenheit der Wirkungen sagen kasin, die: an dan Honden der Nerven Statt haben. Jetzt hapdelt as sich um die Untarsuchung desjenigen, was aigentlieh in ihrer innern Substanz vorgebt.

Ich sebe dárin nur Bowegungen, die eben so mannichfach siect, als' die Wirkung der venschiedenon Materion auf die änfsern Sinne es ist. Aber Worte mangeln uns, womit die Bezeichnung all' dieser Nüanzen auszudracken wäre. - Diese, zuerst auf det Oberfilehe, der Nerven angefangenen, und also modi6zirten Bewvegungen werden bis zu einem gemeinsamen Mittolpunkt fortgeleitet; welchen die Vereinigung und Verflechitung der Nerven bildet, deren Enden, von uns Sinue genannt, nur als Verlänyerurgen angesehen wericlei müssen.

Durch diese iñ der threrischerr Organisation methreremal wiederfiolte Verfindung vetmischen, verweben und modifiziren sich dieses Lewegutagett: - Diese. Vereinigung billet das Otgan, weiches ietri den innern Sinn nenue, und was hieraus hervorgeht, ist dasjenige, was wir Empfindungen heninen. Eben dieselben Bewegungen; wemn sie cheir willkarlichen Muskeln mitgetheilt sind, bestimmex ibre Thätigheit.

Um das wichtige Phonomen der Sengitionen zu begreifen, ist es van grofser Eshablichlagit, atber dis Treue und Nichtigkeit nachzudertoun, mitu weloher sich der Ton und das Licht fortpfanzen, zu beobachten, wie ibre monnichfaltigston und vercechiedemartis; sten Strahlen und Bewegungen sieh durcthlupeuzan.

Wine sick autzutheber otter sioh zu vermengen, so dafs Hilonthalben, wo Obr and Auge sith findet, diese Orgame mit Genawigkeis die verwickeltsten Winkungen im Eintelnen und Gaxizen empfangen.

Man erinnere sich aus dem fruhet Gesagten, dafs zwîschen dem Äther und der Elementar-Materie sich viele Serien des Fluidums befindetr, die nach einander immer flussiger werden, und durch thre Feinheit alle Zwischenräume durchdringen und anfullen können

Unter diesen flassigen Materien hängt eine Serie sehr wesentich mit derjenigen zusammen, welche die Nerven des thierischen Körpers belebt, und, in Verbindung mit den verschiedenen Flassigkeiten, von welchen ich redete, alle ihre Bewegungen begleitet, durchdringt und theilt.

Diese Materio wird der unmittelbare und direkte Khonduktor aller Modifikationen, welche die Flissigkeiten erleiden, so eipen Eindruck auf die Nerven machen sollen, - und so geschieht die Fortpflanzung aller der Substanz der Nerven selbst mitgetheilten BoWeqgungen bis zum innema Organ der Sonsationen.

Aaf tolche Art wint die Möglichkeit begreiflich, wie dit gante Nervensystem, in Beziehung auf clie Bewegungen, welche Farben, Formen und Gestalten tarstellun, Auge in Beriehung auf die Bewegungen, welothe dity Verhälftrisse der Oszillirungen der
 teco Tastidins, des Geschmacks und des Geruchs für din Beanegangen werde, welche durch die unmittelba-
re Berthrang der:Formen und'Gebilde: hervoryebraoht sind., Nur die Bétraohtung, wie fein und beweglich die Materie ist, 'wie genau sie zusammenbängt, und den Raum erfült, läfst sich einsehen, dafs keine Bewegung oder- Verrückung in ipren kleinsten Theilen möglich ist, ohne, sich auch, bis auf einen gewissen Grad, durch das ganze Universum auszudehnen. Hieraus wird doch nun wohl unbestritten die Folgerung gezogen werden können, dafs, so wie es kein Daseyn und keine Kombination der Materie giebt, die nicht durch ihr Verhältnifs mit dem Ganzen auch auf diejenige Materie wirkt, in welcher wir uns befinden alles, "was existirt, gefühlt werden kann, und dafis diä belebten Körper, die sich mit der ganzen Natur in Berührung finden, fähig sincl, entferntere Wesen und Ereignisse zu empfinden, wie, sie sich einander folgen.

Unabhängig von den Eindrücken, welche die Gegènstände durchi 'Ahre Gestalt und Bewegung auf unsre Sinne machen, ist in uns noch die Empfindung der Ordnung und der Verhïltnisse; welche sich darin finden. - Diese Empfindung ist nach der Verschiedenheit der Organe, in welchen sie erweckt wird; werschieden benennt, - schön bei:Gegenständen des: Gesiohts, harmonisoh füt das Gehör, lieblich für dapGeruch, angenehm für das Gefühl.

Es liegt in uns eine Fähigkeit, in der allgemei:nen Harmonie die Beziebungen zu fälen, welche, , Fr eiguisse und andere Wesen-auf unsre Erhaltung labeen. Wir theilen diese Fähigkeit zwar mit den andern Thieren, aber wir gebrauchea sie weniger als gene,
well wir an thrieStêlle die sogenamnto Vernunft setzen, die jedoch gànzlich von den äufsern'Simen abhängt.

Mittelst des innern Sinnes nehmen wir nicht nur die'Verhältnisse des Oberfächerr', sondern auch jene der innern: Straktur and ihrer koastitutiven Theile wahr, und könner sie mach dem Ejuklange oder nach der Dissonanz auswähleñ, worin die Substanzen mit unsrer Organisation :sich befinden. Diese Fähigkeit ist es, welche Instinkt genannt worden mufs, die umsb vollkommer ist,' je weniger sie von 'den äulsern Sinnen abhängt, die, um sie zu besitzen, sich erst wechselseitig berichtigen, milssen, da sie in sich verschieden gobildat siad.

Dieser so erklärte Instiakt ist das Mittel, wodurch der schlafende Mensch von Krankheiten Anschauiugg haben und alle Dinge unterscheiden kamp, welche zu seiner Erhaltung und.Wiedergenesung diể̃en.

Anf ebendiese Art kann ich eine noch viel wun. derbarer scheinende Thatsache, nämlich die in der 4ten Frage berärte Mittheilung des Willens, erklären.

Diese Mittheihng kann in der That $z$ wischen zwei fídividuen iny gewöhnlichen Zustande nur dann Statt finden, wenr die Betvegung, die aus ihren Gedanken hervorgeht, aus dem Mittelpunkte bis zu den Organen der Stimme und den Theilen, womit die natürlichen oder durch Übereinkunft festgesetzaen Zeiv chen genacht werclen, fortgepflanzt ist: diese Bewe: gungen "werden" sodann der Luft und dem Äther, die.
sen 'zwischen liegenden Mittlern; mitzetbeilt, um durch die äufsern Sinnenorgaae: wieder agfgenommean und einpfunden zu werden. Dieselben durch den Gedanken in Gehirne mad in den Nerven modifizitten Bewegungen warden zugleich der Serie eines feinen Fluidums mitgetheilt, mit walchiern die Suthstanz der: Nerven zusammerhăngt, und könmon nar unabhăagig, und ohne Zutritt der Luft und des Athers, sich in unendliche Räume ausdehnen; und so sich unmitvelbar auf dew innern Sinn eines andern Individumpe beziehen. Hierdurch wird ansch wer begreiflich, wịe sich der Wille eimes Henschen dem Willen eines andern blofs durch den innern Sinn mittheilen, wnd wie. folglieh swischen zwei Willer ein Ejaverstanduifs, eine Art Übereinkunft bestehen kamn: dieses Einverständnifs zweier Willen hejift: in Bezichung, in Rapport seyn.:

Eine weit schwerere Aufgabe scheint ohne $Z_{\text {weir }}$ fèl die Erklärung: wie: Dinge empfumdon warden könnem, twetche noch gar aicht vorhauden, oder die sehpn lange vorket da gewesen sind. . Wh will es nur som gleich versuchen, diese Möglichkeit durch eine aus. dem gevéohnlichèn Zustande genominene Vergleichung ahschaulich zu macheng Mon stelle ainen Mensehon auf eine Anhühes, vow wolchèr herabrer. oinen Fluls samint einein Náchen gewabr wird; der dem Strome, folgt; er aberbicickt zu gleieher:Zeit den Kaua, wet? chen ater Nachen schon durchlanfen und den, wels chen er nocti durchiaufen soll., Wircl dieses schwaoke ${ }_{i}$ Bild nun' aut'die Eiflenntnifa der 'Zukunft und der:

Wergangenheit angemeadot, todein men bioh exinnart, dufs der Mensch, mittelot seines inmern Sinness mit der ganizen Batar. in Beruhruagy inamer. im Staade itt, die Verkettung der Ursichen and Wirkungen au mpo pfinden, so wind thegreiflich, defs, die Vargangenheit benpen, nichts anders paifst; als die Ureaghen in der WIirkung, - mie die Zakunft aber vorauspehen, nur heifst, die Wirkungen in den Ursachen empinden, walche Entfernung wir auch immer zwischen der eranen Ursache and deri letatien Wirkurg amnehmen nugen.

Ubrigens hat ja ailes, was da gewesen ist; \#gend ainize Zage anchgelaseen, und das, was seyp wird, ist schon der Gasammtbeit danar Uraeheng be stimmt; welche eesarwirkdichen sollen; und so wird man leicht za derildee gefalant, dafs allees im Unaiversum gegenwärtig ist, und Vergangenheit und Zukunft, nut verschiedene Relationen der. Theile. unter sigh sind.
$\therefore$ : Da abor diese Art von Sensationen nur darch Vermittelung von Serien des Allgemervalaseigen erhah tea werden ketnoen, die um so viel feiner ils des Ärher sind, ads dieser viallejicht die gewönnlighe Louf an Feinhett tibortuiffi; so rangedn mir die Augdrucke dafar eben:so guto wals womn jeh Furbe durch Hyanen efkliren wolbe; sie manem durch hetrachatungen aro setet werden, wielche aber die bestiaddgen Noreme, pfinduagen angestelk: wanden kŏnnear, 保 die Menc. schen und voratiglech die Tbiere voan grofsan Naturibegebenheiten in Entfanungen haben, die far ingra sicht-basen-Organe anerraichiar blefben; Wher den whiz:
derstehlichen Trieb der Vägel und: Fische zu periodischen Wanderuagent und vorzüglich äber die hierher gëhörigen Phäsomens, welche sich uns im kritischen Schlafe des Menschen zeigen.
...: Hier, seh ich, kcompnt man mit nun mit der Fra ge entgegen: warum der Zastand' des Schlafs mebr dazii geeignet seye, uns. dieses Phänomen zo zeigen, als der wachende. Zustand?

Der naturliche und vollkommqe: Schlaf des Menschien ist derjenige Zustand, , in welchem die Eunkziar nen der Sinne aufgehoben sind, d. h. wo der Zusammenhang des Seiserii commuonis mit den äufsern Sinnenớrganen aufhört.- Eine Folge davon ist, dafs alla die Funkzianer suspendirt sind, welche mittelbar oder unmittelbar ven den ärafsern Sinnen'abhängen, als, die Einbil'dungskraft, das Gedächtnifs, die willkürlis chen Bewegungen der Muskeln, Gliednaifen, die Sprache u. s. w. Im Zustande der Gesundheit ist der Schilaf des Mensćchen regelmäfsig und periodisch; duroth eine gewisse Uaregelmäfsigkeit in der thierischen Ökonomis aber und durch verschiedene innere Störungen kànn es gescbehen, dafs die sogenannten thiérisehen Funkzionen michtiganz aufgehaben; sind; und dafs gewisse Muskelbewog unger und der Gebrauch der Sprache nock im Schlafe Statt findon. -...In beis. deñ Fähen, bei belden Arten des Sehafes wirken dio uingebenden Materien nichtiduxch dise.äufsern Organe; sondert unmittelber auf:die Substanz der Nerven selbst ein. Der innere Sinn wird also zu deme einzigen.

fsern Sińnen : unabhängigen, Findrucke werden dadurch, dafs sie allein vorhanden sind, anch nur durch sich und an sich selbst empefunden , Zu Folge des unabändertichen Gesetzes, dafs immer. der sch wwächere Eindruek dem stärkern weichen muls, werden also auch diese innern schwzächern Eindrücke mur bei Abs. wesenheit der:stärkern empfunden. So sind dieSterne am Tage fir uns unsichtbar, weil ibr Eindruck, den unsre Augen von ihrem Lichte erhalten, zu schwach ist, um nicht von dem stärkern Sonnenlichto verdrängt zu werden. .Im Schlafe aber, -. . wie mit Zuversicht behauptet werden darf -T Gilhlt der Mensoh seine Berührung mit der ganzen Naturs

So wie die Kenntnisse des qelehartestan Manacs uns obne Mittheilang immer unbeksnnt bleiben wür; den, so bin ich auch nicht in Abrede, $\$$ dafs :s sehn sohwenseyn würde, sich von der Existenz dieses Phiinomens zu ubarzeugen, wenn es nicht Individuen gärbe, die während ihres Schlafs, dieser sey, nun krankt ${ }_{t}$ baft oder kritisch, die Fähigkeit behieltan, uns durch Reden sund Handlwagen $\mathbf{2 u '}$ offenbaren;, was in ihpegs vorgeht.

Nehmren wir ein Volk:m, welahes, wie, einige. Thiere, beim Untergang der Sonne nothwendig eina schliefe, und ivor ihrem Aufgange nicht wieder erwachte, cinem solchen Volke wäre maturlich nur clap Daseyp der am Tage siehtbaren Oeganstände begreciflich., $\because$ Wurde dasselbe man henachriohtigt, dafs einige Nenschien unter ihn, die in jener Ordnung des,

wacht wären, und in einer unendlichen Entfernang unzäblige leuchtende Körper, gleichsam neue Welton gessehen hätten; so warde es diese ohne Zweifet ihrer. so wandarbar abweichenden Ideen wegen, fur Träume halten. Und dieses ist genaru jetzt in den Augen der Menge der: Fall mit derjenigen; welche behauptien, dals der Mensch im Schlafe die Fähigkeit besitze:, seiv ne Empfindungen weiter auszadehnen.

Der kxitische Zustand, von welchem ich hier rede, ist ein $Z$ w.ischenzustand von Wachen und. Schlafen, er kann sich also dem einen oder dem andern mehr näbern, und ist also mehr oder weniger vollkommen, .- Ist er dem Wachen näher, so haben GodZchtnifs und Einbildungskraft noch einigen Antheil: die Wirkuagen der äufsera Sinne werden ${ }^{\text {ºm- }}$ pfunden. Da sich diese Empfindungen mit denjenigen des innern Sinnes verwirren, zuweilen dieselben nbew wiltigen, so looman sie nur in die Kathegorie der. Träumereien gesetzt werden.

Wern abey dieser Zustand dem Schlafe näber ist, so sind die ARuferngen der Sommambulen, als das Resultat der Empfindungen des innern Sinnes selost, mit Ausichlufs der Hufsern Sinne, in dem Verhältnifs dieses Zusidintsentadkens gegrundet. Die Vollikam; menheit dieses kritischen Schilafs kann je nach dem: Karakter, Temperament und den Oewoluabeiten des Kranken verechieden seyn; vorzaglich aber nach der verschiadenam Art, mit melcher dieser Zustand,' gleichsam als Erziehpng der Sommambulen in Hiwsicht

behinndelt:wird. Dies lâfst sich mitt einem Teleskopa vergleichen, dessen Wirkung sich nach Mafsgabe der Theile, woraus er besteht, und ihrer jedesmaligen Richtung verändert.

Obgleich im kritischen Schlafe die Substanz der Nerven unmittelbar affizirt ist, 'so, dafs die ganze Thätigkeit des Menschen nur vom innern Sinn geleitet wird, so werden doch die Wirkungen der verschiedenen Materien auf die Orgáne der äufsern Sinne bezogen, welche besonders für sie bestimmt sind.

Wenn demnach der Somnambule sagt, er sähe, so sind es nicht eigentlich die Augen, welche die.Ein: dricke des Äthers erhalten, sondern er beezieht auf das Gesicht die Eindrücke, welche die Bewegnngen des Lichtes von der verschiedenen Uirrissen, Gestalt. ten und Farbén in ihm erwecken. Wenn er sagt, dafs er höre, so nimmt sein Ohr darum nicht die Modulationen der Luft auf, er bezieht blofs die Bewegun-gen darauf, deren Eindruck er empfängt. Ebendas; selbe gilt auch von den tbrigen Organen, und so mácht er gleichsam eine Art Úbersetzung, um seine Empfindungen in der für den innern Sinn gebildeteri Sprache auszudrücken. Da er sich einer Sprache ber dient, die ihm fremd, und gleichsam geliehen ist; so kann er gar leicht mifsverstanden wérden, und erfor* dert die Erfahrung eines guten Beobachters, ihin rich: tig ausztlegen und zu verstehen. - Die Vollkom* menheit dieser Sensation hángt eigentlich von ztwei Bedingungen 'ab; nänlich tort der̈ gänîlich aufgêhój Oktober igia. 2
benen Thätigkeit der äufsern Sinne und von der: Dis: position des Organs des innern Sinnes.

Indem ich gesagt habe, dafs dieses Organ in der Vereinigung und Durchflechtung der Nerven besteht; so habe ich darunter nicht einen einzigen Fleck oder Mittelpunkt noch auch eine begränzte Gegend verstan: den, sondern vielmehr das Nervensystem im Ganzen, das heif'st, die aus allen Vereinigungspunkten zusammengesetzte Gesammtheit, wozu das Gehirn, das Rückenmark, die Nervengeflechte und Ganglien gehören. Diese verschiedenen Theile künnen, was ibre Verrictiturigen betriff, einzeln oder zusammen, wie verschiedene Saiten in einem musikalischen Instrumente angesehen werden, welchen nur ihr vollstándiger Einklang die Harmonie giebt; auch mit' don Wirkungen eines Spiegels kapn dies verglichen werden, der unsern Blicken in verschiedenen Richtungen aus ${ }^{-}$ gesetzt ist bei mehr oder minder geglätteter; fester; mit Dunsten umgeberer, oder selbst zerbrochener Oberfläche.

Um die Wahrheit noch näher zu bestimmen, und einen richtigen Begriff von der Vollkommenheit des fnnern Sinnes zu geben, sehe ich alle Theile, die ihn konstituiren, wie einem Geesetze untergeordnet, einen von dem andern abhängig, und alle zu einem Ganzen wirkend, an, - ich vergleiche sie mit einer Flussigkeit, deren Theile alle in einem vollkommenen Gleichgewichte sind, eine durchaus gerade Oberfläche. anbieten, und so wie in einem Spiegel alle Gegenstande getreu nachzeichnen. Da nun aber klar ist, dafs
alle-Bewegung in diesem Gleichgewichte und seinen Verhältnissen die Wirkungen stören mufs, sQ mufs auch die Vollkommenheit der Sensationen beständig im Verhältnisse mit den Storrungen vermindert werden, welche in Krankheiten und Krisen den menschlichen Körper treffen.

Hs ist wesentlich, hier za bemerken, dafl alle Arten von Geistesverwirrung nichts als blofse Nuahzerí eines unvollkommenen Schlafes sind, Die Narrheit z. B. Gndet sich ein, wenn verschiedene Hingeweida so verstopft sind, dafs ihre Verrichtungen dadurch aufgehoben werden, und sie in eineri soporbsen Zustand gerathen, während die natürlichen Orgape des Schlafes in einer beständigen und unregelmäfsigen Verrichtung sich bewegen, und der auf solche Art versetzte Schlaf auf die durch die Krankheit affairten Theile fält. Die Thätigkeit des thierıschen Magne tisinus kann die Heilung sodann noch bewirken: die Verstopfingen und Hindernisse, welche die Harmonie des Sonsorrimen commune stôrten, werden weggeschaff, und die affizirten Theile aus dem soporösen Zustandé geftoben, só, dals der Schlaf wieder auf die Organe der thierisoben Verrlchtungen und der Sinne übertragen witd.

Hieraus, sieht mans wie nothwendig und bedeutend es ist, dafe in Krankheiten der symptomatische Schlaf von dem leritigechen wohl unterschieden werde.

Nach diesen Erklärungen, und nach dem, was fch bereits im Anfange dieser Schrift von den alten Vorurtheilen sagte, wird man nicht verkennen, an wie vielen Klippen von Irrthümern und Mifsbräuchen die Beobachter dieses Zustandes anzustofsen Gefahr hrufens, sobald sie dmmselben einen zu weit ausgedehnton Glasben keimesench
: 'C ist mir noch abbrig die Frage zu erörtern: warum der Somnambulismus sich häúfy̆er und vollKommener zeigt', seit meine Prinzipien angewendet werdén? - Die Ursache davon ist, weil der Magnetistnus eine'tonische Bewegung bestimmt, von welcher alle Theile des Körpers durchdrungen, seine Nerven belebt werden; und das Spiel aller Triebfedern der Maschine in stets erfrischtere Bewegung gesetzt ண̈erden.

* Diese Bewegung habe ich oben mit dem Strom eines Wassers oder der Luft, der, gegep die beweglichen Theile einer Mühle ;erichtet wird, in Vergleichung gebracht. Sie ist es, welche die Krisen erweckt, die zur Heilung aller Krankheiten pnumgäng-; lich nöthig sind;' diese Krisen haben sehr oft an dem Schlafe Theil, von dem ich geredet habe, and so wie die Thätigkeit, wodurch sie bervotgebracht werden, sich bestrebt in allon Opganem und Eingeweiden diosalbe Harmonieiza erschaffen, 'so inuls sfo auch hothwendiger Weise die Sensationen vervollkommaen. Die Fähigkeiten des Menschañ offen-
, hapen sigh dureh dif Wirkungen des Magnetismus, wie, die ${ }_{3}$ Eigensehaften apderer Körper durgh den gestejgertep Wärmegrad, den die Chemis anwendet, sioh entwickeln.

Aus diesen, Grundsätzen und Auseinandersetzungen haben wir dep Sahlufs zu zieheri dafs die altgn Meinungen darum nioht zu verachten, sind weil wiph einige Irrthümer an sie anschliefsen; : $\boldsymbol{\pi}$ dafs die Phe ngmene des Somnambulismus zy allgn Zeiten bemerlat , und nach den jedesmaligen Vorurtheilen der Jahrhunderte mit mehr ader weniger Aberglauben betrachtet .wurqef; - dafs bis jetzt die Natur des Menscheng besonders ipn kranken Zustancle, immer, nur unvolfkommen erkannt wax, $\overline{\text { an }}$ und dafs die sich zeigendep aufserordentlichen Fähigkeiten nuri, als Auspehnungen seingr Empfindungen und seines Instinktes angesehen werden müsseñ: $\because$ i ,Nach dew allen ${ }_{\rho}$ was jch vorläufig in diepen Blättern ' $\ddot{\text { uber }}$ den Magnetismus als eingn unmittelbar auf die Nerven, MMaskelfasern morgane der Empfing duipg und Bewegung wirkendes. Ageps gesant habers nach den aufgeführten Boweigen ${ }_{3}$ dafs. allein in der Wirkung der qurch dassehbe. Prinzip hetebten Fiher, die allgepmine Ursache, der: Qualitän der Säfte und ihner Zirkulation sich tindet; - und dafs endljch dieses Agens es ist, welches in allen Krankheiten heilsame Krisen bestimmt, und dadurch die Abweichungen in den flässigen und festen Theilen in Ordnung bringt, nach dempallen kanp wohl kain Zweifel mehr pbvalten, dafs ich mit vollem Rechte den Magnetismus als
das elnzige und allgemeirne Mittel betriekte, Krankheiten vórzubengen, und sie zu heilen, 'went anders der Heilting keine absoluto Unmoglichkeit entgegensteht, wie z. B. wenn Theile des Körpers desorganisist' 'oder 'zerstờt sind,' oder'' wemn das kranke : Individaum der wésenflichen Hinufsmittel der Verrfobr tung des Orgänismusänd des Spiefes der thierischen Haushaltung beraubt ist. $\cdots$ Denn, wenn gleich zuł Heilung'aller Gattung von Krankhéten der Mar gnetismus hinreichend ist; so warre es doch Unsinn, 'wenn man fordern' wölte, dalfs nun alle kranken $\mathrm{m}^{2}$ dividuen gehellt werden sollen. Das, was ich Un1versalität dieses Heilmittels nenne, muifs also it keinem ausgedehnteren Sinne, als derr des Möglichen genommen wérden.

Die "Wirkung jeder physischen Ursache kann' nur .unter gevisseń toóthwendigen 'Béchugungen alleía Stạtt frateri,' wie wardé man in 'dem'eben angefulirten Fall irgend einen Etfols sfch versprecheni kbnnen, wenn Hindernisse voftaitden sind, wetche die Wirkung der Natur hemmen? Dieses Gesetz erheischt far die pro ktische' Anwendtong des Magdietismus unabwendbar éme' richtige Theorie der thieristhen Olionomie (des Merschen)' und die Futfsmittel', watliche medizinische Kenintnisse gewalired:

Ich kann njcht umhin,' mir 'selbst noch die Frage - orzallegen: warum hat diese Entdeckung; die seitt
dreí Dezennién bekannt gemacht, mit den triftigsten Heweisen unterstâtzt, von den achtungswürdigsten Männern mittelst der wiederholtesten Thatsachen vertheidigt und verbreitet wurde, - warum, sage ich, hat eine ihrer Wichtigkeit; ibres entschiedenen trefflichen Einflusses wegen so bedeutende Entdeckung, keinen andern Erfolg, als eine schwankende Meinung hervorfuhren 'könneín? - Darum, weil maine Bohauptungen, mein Verfahren, und die Wirkungen dos. Magnetismusialto Meinungen, alte Verfahrungsarten wieder hervorzurufen schienen, die man längst mit Recht zu der Klasse der Irrthumer und Gaukeleien 'gezählt hatte.

Die meisten, den Wissenschaften und der Heilkunde sich gewidmeten Männer sahen meine Entdel*ung nur von diesem Geesichtspunkte aus an, und ;fortgerissen von diesen ersten ungunstigen und unrichtigen Eindrucken versäumten sie dieselbe gründlich zu erforschen. Andere wieder, durch persönliche. Beweggrunde angereizt, besonders durch das äaztlichie - Intoresse wollten in mir nichts als einen Widersachor - erblicken, dea sie gäzzlich niederwerfen müften. Deiswegen wurden gleich im Anfange die so dmächtigen Waffen des Spottes gebrauoht, so wie die niche weniger kxäftigen und verhafstern der Verleurndung; endlich die unmäfsige öffentliche Verbreitung eines Berichts, welcher für alle Zeiten ein wenig ehrenvolles Denkimal far diejenigen seyn wird, welche die Stirn hatten ihn zu unterzeichnen. Eine dritte Klasse, und ihne Anzahl ist aicht gering, durch ibre
eigne und fremde Erfalirungen von der Realität meiner Entdeckung aberrzeugt, eahitzten sick und aberliefsen sich solchen Übertreibungen, dafs sie dadurch alle Thatsachen upglaublich machten. Daher die so vielfaltigen Täusclungen und Irathumet, welche unter die unwissende schwache Menge gekommen sind, und die, nebst den abrigen genannten Ursachen, der of . féntlichen Meinung gegen meine Lehre : fhren Ursprung und bis jetzt ihre Fortdauer gegeben haben.

Aber trotzbietend all diesen Hindernissen unddGe: genkämpfen hielt ich es für das Fortschreiten der. Wieisenschaften; noch mehr aber für den Erfolg des Magnetismus für nōthig, meine Ideen über die Organisation und den respektiven Einflufs der Körper durch öffent-- liche Bekanntmachung mitzutheilen.' 1
: , Ich überlasse nun ruhig der Ķritik meine Theen⿶ gur Beurtheilung; was aber immer ihr Aussprach seyn mag, so erkläre qch hiermit, dafs eine Antwort von mir vergeblich erwartet warde, 'indera es mar dazu an Zeit und Willen gebricht. Denn denjenigen, weiche unfähig sind, mir Rechtlichkeit und Gnofsmuth zuzutrauen, und sich es nur zum, Verdienste anrechnen, mich feindselig zu verfolgen, ohne etwas besseres für das zu geben, was sie zerstōren wollen, diesen wärde ich nichts $\mathbf{z u t}$ sagen haben. - iJa mit grofser Freude würde ich bessere Geister, als der meine, auf festere und hellere Prinzipien kommen, ausgebreitetere Talente als die meinen, neue Thatsachen entdecken, und durch ihre Entwickelungen und Arbeiten meire Entdeckung auf einen weit höhern Grad
des Interesse stelten sehen: Mit einem Wort es mufs mir angenehm seyn, wenn man es besser macht als ich.

So ist es mein lebhaftester Wunsch, dafs meine Zeitgenossen nieht bdi meinen Entdeckikngen stehen bleibęn, sondern die angegebene Spur verfolgen, und ihren Nachkommen die neue Wissenschaft bis zur Vollkommenheit vollendet 'als ein theures Vermächtnifs hinterlassen mägen. Gern begnüge ich mich mit der Ehre, der wissenschaftlichen Untersuchung ein feber so weites als fruchtbares Feld geäffnet, und gfmissermafsen die neue Bahn gebrgchen zu haben, ; Da mir nur noch eine kleine Strecke auf dem Pfade meines Lebens zu durchmessen übrig ist, so kenne ich kein wichtigeres Geschäft, als den Überrest meiner Tage allein der praktischen Anwendung sines Mittels zu weihen, dessen ungemeinen Nutzen mich meine Beobachtungen und Erfahrungen erkemen -gelehrt háben, damit mein letztes Wirken die Anzabl der Thatsachen vermehre, und, wenn diese lautor - 日f क.Worte zur Üherzeugung gesprochen haben werdèn, . die. . Frhaltung des Menschen künftig nicht mehr durch - angewisse Arzaeimittel, wie durch ein unsicheras iGlackaspiel bestimmt werde.

26

## II.


in Frankfurt.

Unverkennbar bleibt das Streben in Teutschland, fur die Wissenschaften viel zu thun, und in dem grofsen 'so vielfach getheilten Körper veranlafste dieses gerade 'das freieste Forschen, die mannigfaltigste Ausbildung. Es bleibt sonach auch fur die Annalen der Heilkunde ¡jedes Erelgnifs, was darauf Bezug hat, denkwürdig. Trankfurt, diese alte ehrwürdige Reichsstadt, erfreüt 'sich vieler wohlthàtigen Stiftungen, worunter die Senkenbergische in medizinischer Hinsicht die bemerkenswerthesfe ist, weil sie, aufser einem wohleingerichteten Krankenhause, auch noch mehrere Anstatten zum medizinischen Unterrichte besitzt. Diese Halfsquellen erleichterten wohl allertings die Errichtung einer medizinisch-chirurgischen Lehranstalt, bel welcher man, wie unsere Leser aus der hier folgenden Stiftungs-Urkunde ersehen werden, eineh Mittelwag zwischen der Eingeschränktheit einè Schule und dem freeiern Rechte einer Universität von altem Schrot und Korn einschlug, Dafs dieses mit Umsicht und Überlegung geschehen sey; ist unverkennbar; aber den-
noch ist ajé oft därchgecentfotone Frage nicht entschieden: ob es dem küftigen selbstständigen Gelehrten nicht zu sainer vollendeteren Bildung auch als Mensch "gereicht, in einer Art vón eignem Staat zut leben, dessén mitbestimmendes Glied er ist, gleichsam in einer ihim thingemessenen halb idealen Wolt seine Krafte zu entfalten', ehe er in die wirkliche trift; und von ihr ven "sehfungen wild 3 : statt dals se auch behorrsehen leinen sollte? : Mifsbrauchte Rechte heben noch nicht die Giltigkeit und Ruchtigkeit des: Rechtern auf.

Fundations - und Organisatians - Urkunde der -Grofsherzoglichen medizinisch-chirurgischen Schule in Frankfurt.

## Karl von Gottes Gnaden w. s. wo

: In Betrachteing deri grofsen Hülfsmittel; welchb die Senkenbergisohe Stiftung und die: Krankenhäuser in Frankfurt für den Unterricht in den Heilwissenschaften darbieten, haben Wir Uns bewogen gesohen, in Unserer Höchsten Verordnang die offentlichen Unterrichtsanstalten betreffend (RegierungBlattes ersten Bandes 54 stes Blatt) tu verfügen, dals eine medizinisch - chirurgische Schule in besagter Stadt errichtet werde.' Zu diesem 2wecke haben Wir ein neues chemisches Laboratorium auffahren und mit dee Senkenbergischen Stiftungs - Administration eine Übereinkunft abschiciefen lassen, vermöge welcher mehrare

## 28

der wichtigstem zur Stiftypg gethorigem UnterrichtsSubsidiep, als das Gebạude des apptotomischen Theaters, der botanische Garten und die Bibligthek von der medizinisch -chirurgischen Sc̣hule ungatgeldlich benutzt werden sollen.

Um: aufser jeners, was von der Senkenbergischen a Stiftung schon geleistet wird, einen hinreichendep Fond zut Besoldung der Professoren' und des sonst möthigen Dienst: Pefsonals und zur Unterhaltung der Lehrsubsidien für die; Schule zu stiften, so i, weisequ Wir auf den General-Schul- und Studien-Fond, welcher aus dem für Unsere Grofoherzogliche Universitạt bestiminten Einen Drittel erwãchst, Hiermit jährlich Ziwolftausend Gulden an, welche ih Hietteljährigen Raten an die Kasse der medizinisobchirurgischen Schule werden ausbezzablt werden.

Nachdem Wir auf solche Weise eine dauerhafte Fundation der 'Spezial-Schule zu'Stande gebracht zu thaben glaüberf; setzen Wir:die inpere Verfassung derselben durth folgende Verfügungen fest.
-

> I.

Durch gründlichen theoretischen und praktischea Unterricht in den Heilwissenschaften brauchbare Ärzte, Wundärzte und Gebuttshelfer für das Grofsherzogtham Frankfurt zu bilden, und eine; fiefere Begrünrdung dieser Wissenscthaften selbst zu befördern, ist adie eigentliche Bestinmung der medizinisch -chirurgi-- schen Schule, Als eine Lehranstalt, welche in Bezug auf das öffentlicke Gesundheitswohl in unmittelbarer

Verbindung mit idem Staatodienste stelt, macht siè mach §. 12. Abschnitt I. der oben angefuhrten Verordnung einen Hauptheil Unserer Grofsherzoglichen Universität aus.

## II.

Sämmtliches an der. Sperial-Schule von Uns graädigst angestelltes Lehrpersonale bildet unter dem Titel einer medizinisch-chirurgischen Fakultät einen kollegialischen Verein, welcher unter dem Vorstande des General-Kurators des offentlichen Unterrichtes Uns unmittelbar untergeordnet ist. Als. Kollegium -halt die Fakultät mit einem Direktor an der Spitse wenigstens alle Quartale einen Zusammentritt, in,wel; chem die allgemeinen Angelegenheiten der Schule zur Berathung gezogen werden, und komimt ubrigens so oft zusammen, als Einladungen dazu von dem Direktor ergehen. Über die Verhandlungen in den Sitzungen führt sie Protokolle, welche von dem jüngsten Mitgliede der Fakultät als beständigem Sekretär der-: selben geschrieben werden, fafst nach Mehrheit dor Stimmen Beschlasse, wobei jedoch jedem einzelnen Beisitzer das Recht vorbehalten bleibt, sein besonderes. Votum zu Protokoll tu geben, unterhăt mit dèn bef. fentlichen Autoritaten kollegialische Kommunikatio-; nen, hat ihre Registratur und fuhrt ein eigenes Siegel."

## III:

Outachten 'und Responsen in Betreff'der affentlichen Gesundbiat', uin welche die Fakultit vor dan

Staatsautoritaten angegangen wird, hat sie unentgeld: lich zn erstatten. Die Bearbeitung des vorgelegten Gegenstandes wird van dem Direktor demjenigen Fakultätsmitgliede ubertragen, welches nach sqinem besondern Lehrfache am Besten dazu geeiǵenschaftet ist. Bei wichtigeren Gegenständen wird noch ein Koreferent aufgestollt. Die, Gutachten und Responsen werden nach 'gemeinsamer Berathung im Namen und unter Verantwortlichkeit der: gesammten Fakultät ausgestellt, und bedarfen keiner höhern Bestätigung. Die Originalien der vòn den Referenten erstatteten Gutachten werden in dam Archive der Fakultät niedergelegt, und vorher an die General-Kuratel zur Einsicht, eingeschickt.

## IV.

Der medizinisch - cbirurgischen Fakultät stehet in ${ }_{\text {f }}$. dem Grofsherzagthume allein das Befugnifs zu, die Kenntrisse derjenigen zu iprufen, welche nach den akademischen Ehren in den Heilwissenschaften stre-: ben, uber die Würdigkeit dazu durch Stimmenmeirheit $2 n$ entscheiden und die verschiedenen akademischen Grade in Unserm Namen zu extheilon. Eben. so berubt dié objerste Disziplinär Gewalt bei der Spe. zial, Schule gănzlich auf der Gesammintheit der Fakultät, und es hat' von ihren_Aussprüchen keine Appel-: latigns als mittelst. der General - Kuratel: an: Uns Selbst Statt.
v.!
a Zure Rasorguing der laufenten Geschäfte werden

a) die politische, b) die ökopomische, c): die disziplinäre. Jede Sektion besteht aus dem Direktor der Fakultät und zwei Mitgliedern derselben, welche von ihr selbst gewählt und Uns zur Bestätigung vorgelẹgt werden.
a) Die politische Sektion wachet auf die Rechte und äufsern Zuständigkeiten der Spezial-Schule, auf den guten Zustand und die fortschreitende Vervoll ${ }^{3}$ kommnung derselben, hält alle von Aufsen kommendén Störungen entfernt, und führt nöthigen Falls die erforderlichen Kommunikationen mit den ${ }^{\dagger}$ Staats-Autoritäten.
b) Die ökonomische Sektion fưhrt die Aufsicht ubber die Verwaltung des Schulfondes, und uber das dazu gehörige Dienstpersonale, sorgt für genaue Inventarien des zur Schule gehörigen Mobiliar-Vermögens aller Art und far Erhaltung desselben, so wie eines jeden ihr zuständigen Besitzthumes, begutachtet die Kräfte des Fondes zu neuen in Anspruch genommenen Ausgaben, lä́st sich Monats:Status und Jahres-Rechnungen erstatten und hat aber letztere die erste Revision. Ein beständiges Mitglied dieser Sektion ist der jedesmalige, Dinekton: der Senkenbergischen Stifts-Administration.
e) Die disziplinäre Sektion hat die richterliche Gewalt in Sachen der Disziplin innerhalb der Greqze der Schule. Sie hält die Befolgung der bestehernden Schulgesetze aufrecht, und sorgt firr Ruhe und Ordnung vor und während der Vorlesungea, Jodes Vergehen zegen die distiplinären Vorschuritien
vird bei ihr angebracht．Sie verfügt die im，Gesotze
$\because$ dafur bestimmte Strafe，mit Ausnahme des Rathes
$\therefore$ zim Abzuge oder der Relegation，über welche bej－ de letztere Strafarten nur die vẹsammelte Fakultät zu entscheiden das Recht hat．

Die einzelnen Sektionen versammeln sich so oft， als sie vom Direktor dazu eingeladen werden；die wichtigern Verhandlungen derselben werden bei den Quartal－Versammlungen der Fakultät von dem Sekre－ tär derselben zum Bericht gebracht．

## VI．

An der Spitze der Fakultät steht ein Direktor， welchen Wir das erste Mal auf drei Jahre zu ernen－ nen geruhen．Nach Ablauf dieser Zeit soll die Fakut－ tăt die Befugmifs haben，zwei Professoren aus ihrer Mitte zu dem Direktorium in unterthänigsten Vor－ schlag zu bringen，wo Wir Un＇s dann vorbehalten， entweder den vorigen Direktor neuerdings zu bestäti－ gen oder Einen aus den Präsentirten zu wählen．

## Der Direktor leitet

＊）uinter dem Einflusse der General－Kuratel sämmtli－ che Geschäfte und Verrichtungen der Fakultät und －ihrer besondern Sektionen．Er berufet die Ver，
－sammlungen derselben，wobei jedes Mitglied zur er－ scheinen hat＇s fahret in diesen Vetsammlungen den Vorsitz；bringt die Gegenstände der：Berathung zum －Vortrage，fafst die Beschlussé nach Mehrheit der Abotionnungen，Imat bei gleichgetheilten Stimmen．
das Entscheidungsrecht, und diktitt das Protokoll. Allé im Namen der Fakultät oder ihrer Sektionen ergehende Ausfertigungen werden vor ihm unterzeichnet und in seinen Händen befindet sich das Fakultäts-Siegel,
b) Fr extheilt den Studirenden die Matrikel und sorgt dafar ${ }_{y}$ dafa, von dem Sekretare, genaue Register aber die Immatrikulirten geführt werden, in welche ife sich selbst nach ihrem Tauf und Geschlechtenamen; Alter; Religion, Gebirrtsort, Stand der Eltern, deti Quartier und Nummer ibrer Wohnung mit Bemerkung, des Tages' der Aufnahme einzuschreibea habert: Von jedem fremden Studirenden, der immatrikulitt worden ist; giebt er der OberPolizeidirektion unverzaglich Nachricht. Spaitestens drei Wocheri nach dem Anfange eines jeden Semesters schickt er das Verzeithnifs aller an tler Schule Studirenden mit besonderer Bemerkung der Neurufgemortimeten an die General - Kuratel cin. .
c.) Er ordnet die Kataloge der Lektionen far jedes Se: mester naeh gemeinsamer Berathung der Professoren, die Examinen und alle offentlichen akademischen Handlungen an, besorgt die an dàs Publikum oder die Studirendeh zu richtenden Bekanntmachungen in Bezug auf die Lehranstalt $y_{3}$ untergeichnet alle auszustellende Zertifikate und Diplome, und ertheilt in Unserm Namen als Pfomotor die akademischon Warden,
d) Er bewacht die Aufrechthaltung der ergangenen Verordnuagens den ununtefbrochenen Fortgarig der Oktober 1812.
féstgesetztert Lektionen, de Entfernung alleri äufserı
: und innern Störungen, den Fleifs and die Sittlichkeit: der Studirenden. . Die Protoknlle, weekho bei den allgemeinen Versammlungen der Fakultät und bei den besondern der Sektionen gefuhit wertlen, schickt er an die General -Kuratel mit seinen besént dern \#egútachtangen ein und erstattet inon Zeib zu Zeit an dieselbe ansfuhrliche, Uns: yorzullegánde Berichte über den Zustand der Lehtanstalt; izhre Bediurfnisse undGebrechen, den Fleifs der Stadiren-
 lichkeit. In allen besondern Aggelegenheiten ider Fakultät oder bei allen das Lehrwesen oder die Disziplin, betreffenden Vorfallenheiten : stellit, er zwèckmäfsige: Anzeigen und Gutaehten an die General - Kuratel, 'so wie alle Warfogingigen und An-
.. ordnungen in : Bezug auf die Sperial-Schuile dorch $\because$ ihn an die Fakultät gelangen.
e) Dem Direktor wird far die Bemuhungen'bei seiner Amtsfititrung eine besondere Renumerdtion von 100 Thaler auf den Fond der Spezial-Schule angewiesen, nud ihm ist das sämmtliche Dienstpersonale der Fakultät untergeordnet, welches von ihm verpflichtet wird, und desselben Weisungen in Allem zu befolgen hata

## VII.

Der beständige Sekretär der Fakultät fuhrt bei den allgemeinein und besondern Sitzungen derselben die Protokolle, welche machhar zon eipen Protokol-
listefi ins Reine geschrieben werden, setzt alle Expedienda auf, welche bei der Arisfertigung nebst dem Direktor von ihm unterzeichnet werden massen, sorgt far die Aufbewahrung der Fakultäts-Urkunden; Akten, Schulverordningen, Rechnungen u.s.w. und hält die Repositur in Ordnung, fuhirt die nöthige Korrespondenz im Namen der Fakultät, hält genaue Fegister aber die Inmatrikulirten; Graduirten und sämmtliche Einschreibungen, stellt die Matrikel- und Insciriptions - Scheine; , die Attestates Diplome aus;; welchen allen seine Unterrchrift nebst jener des Direktors untergesetzt seyn mufs, erhebt die dafur festgesetzten Gebühren, welche unter seinem und des Direktors Verschlusse in einer besondein Kasse miedergelegt werden, und legt daruber am Schlusse etnes jeden Semesters, an welchem die Kasse geöffnet wird, bei det ökonomischen Sektion Rechnung ab. Far seine Bemühungen bezieht er jährlich $1 \oplus d$ fla aus der Fondskasse und Einien Drittel sämmtlicher von ihm erhobener Gebuthren, liefert die andern zwíki Drittel an die Fondskasse ab, und weiset sich bei Stellung der Semestral-Rechnung daraber mit einer Quitturg vou der Fonds-Verwalterei aus:

## vili:

Die Professoren der medizinisch - chirurgischen Schule mússen Dóktoren der Arzneikunst oder Wundartzieikunst seyns : Sie stehen in der Kategorie wirklicher Staatsdener, und haben mit dén Räthen det Justiz-Kollogiten ertser.- Instanz gleichen Rang.

Unter ihnen selbst hàt das Verhältnifs gänzlichier Gleich heit Statt. Die Rangordnung bei den Zusammenkunf ten, Abstimmungen und öffentlichen Handlungen wir, durch das altere Datum ihrer Anstellung zum Lehramte, und wo dieses gleich ist, durch das ältere Datum ihrer Promotion zur Doktorwarde bestimmt. Als Mitr. glieder der Fakultät nehmen sie an allen Rechten und Vorzägen derselben Antheil. An fanf Tagen in der Woche hält jeder Professor täglich zwei Vorlesungen in den von ihm abernommenen Lehrfächern. .Ohne legalè Verhinderuing darf keine Lehrstunde auggesetzt werden, und wann jepe eintritt; so mufs der Direk, tor der Schule zeitig genug davon benachrichtigt werden, um durch Entlassung der Studirenden jeder Unordnung vorzubeugen. Auch darf kein Professor im Laufe eines Semesters sich ohne. besondere bei der General-Kuratel einzuholende Erlaubnifs von dem Wohnorte entférien. Sollte dürch anhaltendes Krankseyn eines Professors eine langwierige Unterbrechung. in Einem der Hauptfächer eipes Kursus zu besorgen seyn, so hat der Direktor for die thunlichste Ausfullung der Lücken bestens zu sorgen.

Ist ein Professor gesionnen, aus seinen Dienstverhältnissen, und von dem ihm abertragenen Lehrante auszutreten, so hat er ein halbes Jahr vorher die geziemende Anzeige davon bei der General - Kuratel zu machen. Die Wahl der Lehrbücher und die Metho: de des Vortrags bleibt dem Ermessen der Professoren uberlassen. Jedoch müssen in einer vier Wochen vor Encligung eipes jeden Semesters zu haltenden Fakul.
täts－Versammlung die Lehrbächer angegeben und die Bestimmung der Stunden für die verschiedenen Lehr－ gegenstände auf idas nächste Semester festgesetzt wer－ den，damit die öffentlich bokannt zu machenden Lek－ tions－Katalogen gefertigt werden kömen．Alle ubri－ ge Obliegenheiten der Professoren gehen aus der Wär－ de ihres Amts und aus dem Zweoke ibrer Anstellung hervor．Ein offenes freundsohaftliches Benehmen un－ ter＇einander und ein gemeinsames Streben nach Ver－ vollkommnung der Lehranstalt wird eine bei Männern des gelehrten Standes vorauszusetzende ehrenhafte Denkungsart，der Eifer für das Beste des Instituts， und die Achtung vor dem Urtheile des Publikums zu unterhalten im Stande seyn，In Bezug auf die Studi－ renden wïrd den Professoren besonders anempfohlen $n_{2}$ auf die Bildung eines ächten wissenschaftlichen Gei－ stes durch gründliche Lehrvorträge，durch fleifsige Anstellung von Examinen，durch öftere Veranlassun－ gen zu schriftlichen Ausarbeitungen und auf Erhaltung der Ruhe und Ordnung und einer die akademische Jugend zierenden edlen Denk－und Handlungs－Weis＇ mit allem Ansehen ibres Amts und durch eine gefalli－ ge ehrende Bẹhandlụng nachdrucksamst zu wirken．

## IX．

Um an der medizinisch－chirurgischen Schule als Studirender aufgenommen werden zu können，mufs jeder Inländer oin Zeugnifs aufweisen，daffs er an ei－ nam Grofsherzoglichen Lyceum den ganzen Kursus germaobt und die Eintlassung erhalten habe．Auslän－：
der legen bewabrte Zeagaisse vor, daft sie die zu eik nem wissenschaftlichen Studium erforderliche Befähiv: gung haben. Durch die Matrikel, welche in den ersten acht Tagen nach dem Anfange eines jeden Semesters genommen werden mufs, tritt der Neuaufzuneh. mende in die Reihe und Rechte eines akademischen Bügers ein. Aufserdem mufs jeder Immatrikulirte nach Ablauf des ersten Semesters sich von einem halben Jahre zum andern bei dem Sekretär der Falkultätin das Kcgister der Studirenden einschreiben, und die Inskriptiop für jedes Semester auf dem Matrikelschein notiren lassen.

Jene, welche nur ein und das andere Kollegium hören wollen, ohne einen vollständigen Semestralkursus zu machen, sind picht yerbunden die Matrikel zu nehmen, müssen sich aber zu Anfang des Kursus furr das besondere Kollegium, welches sie hören wollen, hei dem Sekretär der Fakultät eiǹschreiben lassen, und erhalten dariber einen Schein, worin das: zu frequentirende Kollegium bemerkt ist. Ohne einen Matrikels- oder Inscriptions - Schein wird Niemanden die Frequentirung eines ganzen Kursus oder eines einzelnen Kollegiums gestattet. Unter dieser Verfügung sind die so genannten Hospitirungen nịcht begriffen.

- Jeder Ausländer, der sich bei der medizinisch chirurgischen Schule immatrikulizen zu lassen gesonnen ist, mufs ein Zeugnifs des Wohlverhaltens von der Lehranstalt vorlegen känen, an welcher or zur
letet studirt hat. Nach erhalterier Matridelesteht fher die Wabl der $2 u$ besuchenden Kollegien fres.

Die Inländer sind an die Folge der voxzuschrein benden Kurse gebunden, und muissen sich bei jedems Eintritte in einer neuen Kursus durch : ihron Matrikels - oder̈ Inscriptionsschein und durch unentgeldlioh. auszustellöde Zeugnisse der Professoren bei dem Di-, raktor ausweisen, dafs sie den unmittelbar vorhergos: henden Kursus fleifsig frequentixt thaben, Für jedes, Kollegium za fünf Stunden in der Woche während ei-nes Semesters werden funf Gulden an den Professor bezahlt. Die wiederholte Erequentirung dessel, ben Kollegiums ist mit Ausnahme der anatomischen. und chemischen Vorlesungen frei gegehen. Dis praktischen Übungen in der Anatomie und Chemie i werden mit zehn Thalern und fene am Kranken: bette mit Io fl. far das Semester hohorirt.
X.

Von jungen Mämern, welche auf der Bahn der gelehrten Bildung, schon so weit vorgerückt sind, dafs sie an die medizinisch -chirurgische Schule auf. genommen werden konnten, Järst sich eine festgegründete Gesittheit in Gesinnung und im Betragenierwarten. Es stehet also im Alfemeinen nicht zu besorgen, dafs siẹ die Pflichten ihres edlen Berufs, dia Achtung gegen ithre akademische Vorgesetzte und die Vorehrung aus den Augen seotzen wenden; welche ein. nem unmittelbar unter den Schutze des Souveräns stakenden Enstitute gebührt. . Jepe, weliche diese Err-
wartuing so sothr tilusthen solltoin', dafs ste sich gegen die bestehenden allgemeinen Gesetze vergingen, fallen ohnohin mach der Konstitation Unseres Grofsherzogthums, wolche keine privilegirte Gerichtsbarkeit anerkennt, den gewöhnlichen Staatsgewalten an: heim: Nur solche Vergehen, welohe im Kreise der Schule liegen, Störung in dor darin eingefuhrten Ordpung machen; und ihrer Bestimmang entgegenwirken, gehören vor die Ditziplinär - Geupalt der Falkaltät oder ihrer Disziplinăr-Sektion,

Darunter sind begriffen kärmendos, geräusohvol; Jes Benchmen vor, während oder nach den Vorlesunn gon, oder bei offentlichen Versammiungen der Fakuln. tät, willkarliches Wechseln der angewiesemen Sitze; muthwillige Beschädigung der Sohulrequisiten, habin tualles Zuspätkommen in die Kollegien, , oder Verbłarmen derselben, beleidigendes Betragen jeder/Art gegen andere Akademiker, Mangel an Achtungsbezeugung gegen ihre Professoren, offener Ungehorsam oder lauter Trotz gegen ihre Anordnangen; Vareinigung zu strafbaron Zwecken in Hinsicht der Schulordnung, kurz jeder Ausbruch van einem Geiste der Holhheit und Unordnung, :welcher in keinem gasitte: ten Vereine gedildet werden darf,

Alle derglaichen Vergehen, wenn sie ihrer Art naich oder durch öftere Wiederholung Aufmerksamkeit verdienen, sind von den Professoren ohne Ver.säumaifs dem Dìnoktor anzuzeigen, welcher den Fall saiper Beschaffenheit nach entweder :selbst bestraft, oder ihn: vor die Disziplinär -Siektign oder vor die Fe:
kultat hringtr $\because$ le: iachidem oin (Vergehen an und far sich oder durch. Wiederholung, schwerer wird, hat folgender Stufengang in der Bestrafung Statt. 1) Vorladung var den-Direktor oder 2) vor die Disziplinär Sektion, in welchen beiden Fällan mehr eine väterliche als eine richterliche Gewalt durch Mahnen, Warnen, Verweisen zu wirken sucht. 3) Inkarzerirung auf ein Paar Stunden, wozu der Direktor für sich allein die Befugnifs hat. 4) Inkarzerimung auf einen, zwoi oder drei Tage, woraber die Disziplinär-Sekz. tion entscheidet. 5) Der stille Rath zum Abzug und 6): die öffentliche Relegation, welche beide letztere Strafarten nur die gesammte Fakultät verfigen kann. Findet der Direktor oder die Diszjplinär-Sektion ein Vergehen dazu geeignet, so wird die Untersuchung von ihnen eingeleitet und die Entscheidung vor die Fa, kultät gebracht.

Alle Untersuchungs- und Inkarzerirungskosten mufs der Straffällige tragan. Das Resuchen der Irkarzerirten ohne Erlaubnils des Direktors jist schärfstens untersagt.

Auf jede Vorladung des Direktors hat ein Akademiker unverweigerlich zu erscheinen. Das ersta; mal ist auf den Entstehungsfall mehrstündiger Arrest gesetzt, uad bei fortdauernder Weigerung wird die Folge der Strafe bis zum Consiliwim abeundi fortgesetzt, Derselbe Rath ist don unverbesserlichen Versaumerni der Kollegien zu gehen, da sie gewöhnlich Ruheston rer sinds Joder therlegte und laut angekundigte Un, gehorsam. gegen einem Professor oder geten akademin:

## 42

sche Vorfagungen, so wie jede Anstiftung.zu uner-- laubten Komplottirungen wird unnachsichtlich mit dem. Rathe zum Abzage oder der Relegation bestrafet, und nur Uns ist das Begnadigungsrecht in dem gleichen Fällen vorbehalten.

## XI.

Die Vorlesungen an der medizinisch - chirurgischen Schule werden in halbjälurigen Karsen gehalten. Der Winterkursus fängt mit dem November an, und dauert bis in die Häfte des Aptils fort. Zu Anfang: des Maimonats beginut der Sommerkursus und ,schliefst sich mit dom September.

1. Der Unterricht in sämmtlichen Lehrgegenstän:den, deren Kenntnifs. zur Erhaltung der ersten akade; mischen Warde erfordert wird, ist durch acht Seme . ster in folgender Ordnung vertheilt.
-f: $\quad$ Ersten colahres Winterkursus.
Anatomie des menschlichen Körpers mit Präpå-:rirübungen, Chemie.

Sommerkursus.
Anatomie d, m. K. Vergleichende Anatomie. Physiologie. Botanik.
$\therefore$ : Zweiten. ǧahros. Winderhursws.
Anatomio d. m. K. , Chemier Phygiglogiar

## Zponomie.

## Sommerinursus.

-i., Generelle Rathologie. Botanik. Entbindunge. kunst. Gerichtliche Arzneikunst.
 Spezielle Pathologie. Chirurgie. Allgemeine Lehre yon der Wirkung der Arzneimittel. ` Materiw medica.

## Sommerkursus.

Therapie. Medizinisches Praktikum. Chirargie. Pharmazie.

## Vierten c̛ahres Winterkursus.

Tharapie. Medizinisches und chirurgisches Praktikum, Geschichte der Medizin. Medizinische Polizei,

## Sommerkursus.

Fortgesetztes medizinisches und chirurgisches Praktikum und Vorbereitung zum Hauptexamen.

## XII.

Es werden drei Grade der akadentischen Würden. festgesetzt, das Backalaureat, das Lizentiat, und das: Doktorat, Keiper dieser Grade kann an einen Abwes senden ertheilt werden. Ausländer können alle dreq. Grade nach ausgehaltenem rigorösen Examen auf einmal erhalten. Die Lnländer sind verbunden, nach vollendetam vierten Semestral-Kursus sich um das Backalaureat $\mathbf{z u}$ bewerben und in dieser Hinsicht बich einer. vierstündigen Prüfung, über alle berreits gehörten Lehergegenstände zu unterwerfen: Wenn sie darin Beweise von hinlänglicher Befähigung abyelegt haben, so werden siee zu ainer:öffentlichen. Vertheidigung gedruckter Thasen odez 24 einer offentlichen anatomischen oder chemischen Demonstration unter dem Präsidium eqneģ

Professors: sugelassen, worauf die Ptotrotion zum Backalaureat epfotgt, und ein Diplom daraber ausgesellt wird.

Den unfähig Befundenen wird das Fortschreiten in dem fünften Semestral- Kursus nicht gestattet, und sie müssen nach nochmaliger Besuchung derjenigen Kollegien, in deren Lehrgegenständen es ihnen an zureichenden Kenntnissen fehlt, sich vorher zum zweiténmal für den Grad des Backalaureats prafen lassen, Jeder Inländer, der diesen Grad zu erhalten strebt, mufs vorher durch Vorlage seiner Inscriptionsscheine beweisen, dafs er vorschriftsmäfsig alle Kollegiep der vier ersten Kurse fleifsig gehört hat.

Ein inländischer Aspirant zum Lizentiate mufs ein Backalaurats - Diplom und die Inscriptionsscheine von sieben auf einander folgenden Karsen voplegen kōnsen. Er wird sodann zu elnem Examen aus allen Theilen der Heilwissenschaften zugelassen, ${ }^{-}$welches zwei Tage hinter einander, und jeden Tag zwai Stunden des Morgens unt zwiei Stunden dos Nachmittags dauert. Nach abgelegten Beweisen hinlänglicher Bofaxhigung, bei deren Mangel der Exáminirte sonst zurackgewiesen wird, erhält er die Erlaubnifs mit, oder ohne Präsidium eines Professors eine öffentliche Dis-• putation aber den Inhalt einer in lateitisoher Sprache geschriebenen und in Drück gegebenen Dissertation. zu halten, nach deren Beendigung or die gewbhaliche Fidesformel abliest, und don zweiten akademischearOradi erhält

Der Promoton trage' sodana qime kurte Athianty - lung ther irgend ciade Inaugural-Frage vor, nach doren Beendigung or den Lizentrateth ioch etnimad anf den bereits abgelegten Eid hinveriset, und ihm:dann kraft Unserer gnädigst ertheilten Vollmacht feierlich zum Doktor proklamirt. Um einen Beweis seines Lehrtalents abzulegen, wird von dem neu kreirten Doktor irgeñd ein Gegenstand aus dem 'Öbieté der Heilwissenschaften in eingr: lateinischen Rede erörtert, und die akademische Handlung, uber welcle dem Promovirten ein Diplom ausgestellt wird, von dem Promotor durch eine Anrede an das Auditorium geschlossen.

Die Gebühren far die Prufungen, Defensionen und Promotionen sind so anzusetzen, dafs sie fur die Erhaltung sämmitlicher akademischen Grade mit Ausschlufs der Diplome und der Druckkosten fur Theses oder die Dissertation die Summe von 100 Thalern nicht sehr ubersteigen.

Ein auf der medizinisch \& chirurgischen Schuila erlangtes Doktor - Diplom gilt dem Besitser far aim vollgultiges, von allen öffentlichen Autoritäten antuo erkennendes, Zeugnifs det Befähigung zur Ausabung der Heilwissenschaften in Unserm Grofsherzogthume und giebt ihm das Befugnifs, nach go ziemender Anzeige ate den Direktor der Fakultat of fentliche Vorlesungen als Docter ligens an der medizimisch - chirurgischen Schule zu halten. Wenn dieses Befugnifs 2wei Jahre nach einander auf eine befriedio
gendri Axt : atsegeubt ...jordea ist; so erwirbit der -Doctorr legems : sich dadench den Rang eines Ehrenmitthieds der Fakudtät, i und numut, an allen öffentlichen akademischen Handluagen dersetben Theil.

In Urkund Unserer Höchsteigenen Unterschrift und Unseres beigedruckten Grofs: herzgglichen geheimen Insiegels.
$\because$ Fuldaden vierten November Eintausend acht hundert und zwölf.

```
n\cdots:
```




## Heilungsgeschichte

einer

 nebst Beitragen zur Berichtigung und Bestatigung aè den Gegenstand betreffenden Ansichten
vom

> Dr. Geiscler in Danzig.

Von mehreren Versuchen, durch den Mesmerismus Kiraskheiten zu heilen, welche den gewöbnlichen Mitteln', die uns die Materia medica anbietet, widerstehen, sey es mir erlaybt, zuerst die Heilung einer Nervenkrankheit za eizizhlen, welche nicht allein dea mä̈htigen Einflufs der Mesmerischen Behandlung ale Heilmethode dentlich zeigt; sondern anch durch eine Mannigfaltigkeit physischer, der Annahme eines en genthümlichen animalisch-magnetischen Fluidum dag Wort redenden Erscheinungen, merkwitrdig ist.

Wenn ich besonders datauf halten möchte, diess Kur mesmerisch eu nennen, so geschieht es deshalb, weil ich des Baguets und der Verfahrungsarten mich bedient habe, walche Mesmor; so wait jch sie habe
kennen lernen, beì seìneī Küren angewandt hat. Noch ehe mir die Konstruktion eines Baguets durch die Klugsche Schrift bekannt wurde, und ich nur den Namen eines solchen Verstäfkungmittels kannte, hatte ich versucht; hiz ein solches aus; blofs in einem Kasten/verbundenen Eisenstangen zusammenzusetzen, welches ganz seinem $\mathbf{Z}$ wecke entsprach, durch das später nach Mresmers Art mit Glás erbauete érhielt ich zwar keine :sturkere eWIrkungssphäre, habe aber der gröfsern Bequepmlichkeit wegen dieses letzte beibehaltep. Zur eignen Erfindung einer mesmerischen Batterie leitete mich der einfache Versuch, zwei Somnambule durch eine Eisenstange vermittelst der Magengegend in Verbindung zu bringent und nur eine Person à grands courants zu behandeln; die Wirkung war als ob ich beide, jede besonders; gestrichen hätte, beide fielefi in den somnambulen Zustatid; - darauf strich ich blofs die verbindende Eisenstange und die Wirkungiwar dieselbe; jetzt bedurfte es blofs der Verbindurig mehrerer Eisenstangen, um mehrere PersoHen zu gleícher Zeit am Genufs der Mesmerischen Einwirkung Theil nehmen zu lassen. Sehr erwuiniselht svar mir diese Votrichtung besonders defshalb; um deun efnfaltigen Oerede vờ Nervenkitzel durch das Streithen eine grürdliche 'Widerlegung entgegensetzent zu -können: So vollkommen wie dieses nun auch auf Hese Art gelingt, so bleibt den Ungläubigen tind Gegyern doch immer nocl der Hinterhalt; sich hinter die Einbildung, Täuschung und wohl gar Betrug zur verseckerf Uim se hierdus zu-vettrelow, gefalle mir
kein Mittel besser, als welches eine Somnambule des geistreichen Magnetisseur's Moicellevaux angab, in* dem dieser nämlich dieselbe in Gegenwart vieler Ungläubigen um die beste Art befragte, die Zweifler von der Gegenwart des animalischen Magnetismus zu iberzeugen, - antwortete sie: man zeige ihnen Somnambule، Da dieses nicht für hinreichend befunden wurde, so war ibr Verlangen, die Gegner aufzufordern, dasselbe zu bewirken, was die Magnetiseurs mit so geringer Mühe vereinigten und gewifs unter al; len den vielen klugen und witzigen Spöttern müfste es doch wohl mẹhrere geben, welche die Täuschung oder den Betrug in der That und nicht, wie es immers geschieht, in blofsen Worten darzustellen vermögend wären.

## Krankheitsgeschichte

Jonas Braak, ein Nehringer Bauer vón etlichen 30 Jahiren, von einem sehr robusten Körperbau, hatte in fruhern Jahren nie an Krankheiten gelitten, die nur einen entfernten Einflufs auf seinen jetzigen Zustand haben konnten, bís dafs er vor ohngefähr 5 Jahren einen heftigen Fall auf dem Eise that, wobei die linke Hüfte eine sehr starke Contusion erlitt, dieser Fehler ward in so weit wieder hergestellt, dafs nur bei sehr schweren Arbeiten er ein schmerzhaftes Zeichen in der Hüfte und Schènkel bemerkte"; dach ohne dafs er dadurch an der Arbeit gehindert wurde.

Oktober igit.

## 50

$\therefore$ : Bei der herrschenden Wechselfieber - Epidemie im Jahr 1809 äberfiel ihn eine Quartana, welche von Michaelis bis Johanni 1810, ohne dafs dagegen Mittel angewantl worden, regelmäfsig wiederkehrte, jetzt suchte er durch starke Anstrengungen in der Arbeit die Anfälle derselben zu vertreiben, er arbeitete zu dieser Zeit beim Wasserbau und ein öfterer'Aufenthalt im Wasser erkältete ihn atherdiefs noch ungewöhnlich; das Fieber blieb aus, statt dessen bekam er Zuckungen in der linken Hufte, die sich im.ganzen linken Beine ausdehnten und nit starken Krämpfen im Unterleibe verbunder waren, doch gingen diese wiedér voruber, nur tuar das linke Bein dadurch so geschwächt, dafs er nicht weiter arbeiten konnte. Nach 14 Tagen kam wieder ein solcher Krampfanfall und nach demselben war das linke Bein wie abgestorben; von jetzt an kehrten die Krampfanfalle nach und mach häufiger wieder, an stärksten waren sie allemal im neuen Lichte, zu welcher Zeit sie schon den garzen Körper durchzogen. Einige Monate erwartete der Kranke von angewandten Hausmitteln Besserung; als aber der Zustand immer schlimmer wurde, suchte er im Lazareth Halfe, woselbst er im Herbst 1810 aufgenommen wurde.

Ein guitgenährter, stark muskulöser, blonder Mensch stellte sich uns dar, fieberfrei und ohne organische Fehler, aber völlig unvermögend, auf dem linken Beine zu stehen oder sich zu bewegen, eine Lähmung desselben mit heftigen reifsendea Schmerzen und bestizndigen : leichten Zuckungen, bosopders is
den Muskeln des Fufses, machten es völlig unbrauchbax; . von Zeit zu Zeit wurden die Konvulsionen stär: ker und erschutterten die ganze Extremität, und ohngefätir alle 4 Wochen kehrten allgemeine konvuilsivisohe Anfälle ein Paarmal zurück; die mit einer aus esner Aura entstehenden Epilepsie die gröfste Aehmlichkeit hatten und auf folgende Art sichäufserten: Die grofse Zehe fangt an zu zittern und zu zucken, die abrigen Zehen spielen schnell mit, bald bewegt sich ungestum der ganze Fuls, als wolle er sich aus seipes Gelenken reif́sen; der Schmerz ist fürhterlich; es sthteit der Kranke, dafs ihm Hülfe dagegen werde, der Krampf steigt in die Wade, in den Schenkel, man kảnn den Oang verfolgen von Muskel zu Muskel; 'Contrakion' und Expansion, erst langsam dänn schnell, wechseln mit einander $a b$, endlich wird das ganzè 'Bein so heftig angetogen und abgestolsen; dafs es kei; ner tu halten verimag; so wie die Konvulsionen die Hufte erreicht haben, breiten sie ;sich, im Unterleibe aus, und indent hier der gewaltsame Streit angeht ${ }_{3}$ zuekt auch das ganze rechte Bein in allen seinen TherJen: Der Unterieib wird aufgetrieben und zusammex= seschnatt, ds joltert in den Därmen; nun pflanzt sich das Übel rasscher in die Brust fort; hieraus geht es in beide Arme und Händes; Hals und Gatichtsinuskeln bleiben auch nicht verschont; und wenn so in Zeit von eitligen Mirmien rom linken Zehen an das ganze Muskelsystem bis zum Scheitel in den gröfsten Sturm gerathen, werden die Bewregungen allniählig gemäfsig* tow and lasesn endlich innerbalt einer dtel bis hàlben

Stunde ganz nach. Der Streit der Kräfte ist in der ganzen linken Seite um vieles gröfser, wie in ; der rechten. Die Angst des Kranken ist unbeschreiblich; furchterlich schreit er, bald diesen bald jenen Theil zu unterstatzen, das Bewufstseyn bleibt ihm dabei vollig, bis dafs durch die grofse Anstrengung eine gänzliche Abspannung ihn in den Schlummer wiegt. Erst. nach einigen Tagen erholt er sioh wieder etwas, um im gatnzen Gëfuhl des fortwährenden Schmerzes seiner, dinken Extremität zu bleiben, welches auch Nachts den Schlaf verhindert.

Die Digestionswerkzeuge sind im guten Zustande, doch ist die Efslust geringe und der Unterleib etwas gespannt; das Harnen zu Zeiten, besonders wenn dia Krämpfe heftiger werden, beschwerlich. Das Ge-math des Kranken ist niedergeschlagen, er zweifelt an seiner Besserung, nachdem so manche Mittel vergeblich angewandt wurden, er weint viel und fleht sehr um Erleichterung seines Schicksals.

Anfangs warden ein Haarseil auf der Hüfe und Vesicatorien am Fufs angewandt mit auflösenden Sałzen und einigen Brechmitteln, dann wurde die Kur der antirheumatischen 'Mittel durchgegangen, Kampher, Alkali volatile, Schwelfel, Akonit und Guajae, nebst '.warmen Bädèn, jetzt folgten die Anthelmintica, später Valeriana, Zinkblumen, Dippesl̈̈l, Asa foetida, Cuprum ammoniatum und zuletzt Argentum nitricum fusum. Jedes dieser Mittel wurde hinreichend lange und in den Quantitäten angewandt, umieinen Exfolg davon erwarten zu könṇen, aber auch nicht die ge-
ringste Aènderng in der: Krankheit wurde dadurch bewirkt, ider Patient entschlofs sicl defshalb ohn, geachtet der grofsen Beschwerlichkeit zur Mesmerischen Behandlung zu kommen, welche anfangs darin bestand, dafs, nachdem durch einige Striche à grands Courants der natürliche Strom des magnetischen Flui: dums eingeleitet worden, or eine Stunde am Baguet safs.

- Am 22 sten Mai 18 II ward der Anfang mit der, Behandlung gemacht, in der Herzgrube, wo der: Konduktor des Baguets lag, entstand eine Wärme, die sich durch den ganzen Körper verbreitete undr starken Händesch weifs erregte; diese Phänomene wiederholten sich täglich und nach eiaigen Tagen fand sich der Patient bedeutend erleichtert.

Am 26 sten Mai bei der Sitzung am Baguet' fing, der Fufs stärker an zu zucken, die Konvulsionen. stiegen schnell auf und hatten schon das Knie erreicht; der Patient sohrie, er fuhte, dafs les die allgemeinen Zuckungen wären, ich ergriff mit der einen Hand das Knie und strich mit der andern abwärts, die Krämpfe legten sich und diese Gewalt über das ausbrechende. Ubel gab dem Kranken volles Zutrauen ${ }_{i} \mathrm{zu}$ dem neuen Mittel. Am folgenden Tage kehrten am Baguet die Beunruhigung und die Zuckungen wie gestern wieder, wurden aber eben so bald beseitigt. Es trat in den letzten Tagen des Maimonats am Baguet grofse Schläfn. rigkeit ein, zum wirklichen Schlaf kam es aber. nicht. Die Wärme des ganzen Körpers vermehrte, sich und die Hände schwitztep sehr stark.

Am 3 ten Juni hatte der Krapke einen sehr heftigen Anfall der den ganzen Körper ergreifenden Konvulsionen, der Effekt des Baguets und der Manipula;, tion blieb derselbe, Wärme und Schweilfs, besonders der Hände und Füfse, bald mehr bald weniger, die Schläfrigkeit hatte sich ganz wieder verloren,

Am $\boldsymbol{q}^{\text {ten }}$ traten wieder sehr starke blofs im Beine beschränkkten Zuckungen ein, es blieb dër Effekt des Mesmeriren's den ganzen Tag hìndurch sịch gleich, seit der Mitte des Monats hatte das immerwährende Zucken des Beines jedoch sehr viel sich gemindert und im Anfange des Juli erreichte dasselbe nie mehr das Knie, war blofs auf den Fufs beschränkt, in der Hafte und im Knie blieb aber ein fixer Schmerz, die Füfs waren beide etwas angelaufen, iṃ Ganzen hatte der Kranke nun salche Fortschritte in der Besserang gemacht, dafs er mit cinem einfachen Krückstock zum Baguet kammen konnte, die durch den Mesmerismus orregte Wärme hält jetzt meḥrere Stunden an. Striche von den Extremitäten zum Kopf gemancht vermehren die Wärme sehr und verursachten eine Benommenheit.

Am qten Juli hatte der Kranke das erste Mal ein magnetisches Fieher von einer Viertelstunde. (Was unter diesem Fieber verstanden wird, werde ich weiter unten erklären.) Den $\{3$ ten kam das Fieber nicht zu Stande, es blieb beim Schauder und Gliederdrehen. Gegen Ende des Juli erreichten dié Zuickungen nịcht mehr die Wadenmuskeln, blieben blofs auf die Muskeln der Zehen boschränkt, das ädematöse An-
schwèllen der Füfse beunruhigta den Kranken, weil es bleibend war und selbst sehr zugenommen hatte; der schmutzigen Fufsebedeckungen wegen waren in der letzten Zeit die Striche nioht bis zu den Zehen fortgefuhrt worden. Das ' nachtheilige Verfahren schon von den Füfsen abwärts zu ziehen, wurda jetzt vermieden und durch mehrere täglich vom Knie bis zu den Zehen abwärts gerichtẹten Bewegungen des Fluidums war in wenigen Tagen alle Geschwulst vertrieben.

Im August schritt die Besserung allmählig vorwärts $z_{\text {; }}$ ich setzle jetrat durch einnen eisernen Konduktor die leidende Extremität mit dem Baguet in Verbin; dung, es entstand sogleich dadurch das Gefuhl einer ausschlagenden Kälte, etwas später war auch die Extremität kalt anzufühlen und erhielt die Farbe eines vom Frost leidenden Gliedes. Die Manipulation vertrieb diese Kälte durch eine erregte Hitze, welcher Schweifs folgte. Statt des eisernen Konduktors wurde eine hanfene Schnur genommen, der Effekt war derselke. Am $13^{\text {ten }}$ Aug. entstand am Baguet Gliederdrehen und Fieberschauder, den 14 ten ein starkes Fieber von einer halben Stunde, den 1 sten ein gleiches, - Es nimmt das Fieber den Anfang und wächst zur gröfsten Stärke im kranken. Beine, dieses wird wie, im stärksten Frost oiner Quartana erschütert, doch sind diese Erschütterungen von den ehemals sich einfindenden. Konvulsionen gänzlich verschieden, den? Patienten entsteht dabei das Gefühl, als sey das Bain eingeschlafen, wie man sich auszudrücken pflegt.

Gegen Ende des Augusts waren alle Zuckungen aụch aus dem Fufse verschwundeń, das Gefuhl des Abgestorbenseyns war aber noch im ganzen Beine, doch schien dem Patienten diese Abgestorbenheit allmählig mehr äufserlich zu werden. In der Mesmerfschen Behandlung keine Aenderung, es blieb blofs bei Wärme und Schweifs Erregung.

Den 6ten Sept. Ohne dafs eine veranlassende Ursaohe vorhergegangen wäre und nachdem der Kranke seit dem 3ten, Juni keinen Anfall der allgemeinen Konvulsionen, wie sie oben beschrieben sind; weiter gehabt hatte, entstand heute ein soloher und zwar ein sehr heftiger, es war aber der letzte und schien hier eine gute Wirkung gehabt zu háben, denn nach demselben wurde das Gefuhl des Abgestorbenseyns im kranken Beine sehr viel geringer und einige Tage später trat in dessen Stelle das Gefuhl, als habe das Rein das Fieber, welcher Schauder im Beine mehrere Tage anhielt. Am 23 sten Sept. versuchte ich die Wirkung leichter elektrischen Schläge auf die kranke Extremität, um eine schnellere Besserung der lähmungsartigen Schwäche dadurch vielleicht zu bewirken, der Patient war sehr empfindlich fur dieselben, und nachher folgte heute und an den folgenden Tagen, so bald sich der Kranke wieder ans Baguet gesetzt hatte, ein sehr starker Fieberfrost. Bis zum 28sten wurde täglich mit dem Elektrisiren fortgefahren, es führte aber keine Besserung herbei, im Gegentheil schienen sich wieder Zuckungen einzufinden, und dann, als ich heute elektrisirte, entstanden so heftị:
ge, den Kranken allarmirende, konvulsivische Bewegungen aus der Beugung des Oberschenkels, dals ich den Ausbruch der allgemeinen Konvulsionan mit dens Kranken fürchtete, das Auflegen der einen Hand auf die Hüfte und Herabstreichen mit der andern besänftigte glücklicher'Weise den ausbrechenden Sturm wieder, worauf das Elektrisiren ganz eingestellt wurde.

In der ersten Hälfte des Oktọbers entstanden gar keine Veränderungen am Baguet, und in der Fortschreitung zur Gesundheit schien ein Ruhepunkt eingetreten zu seyn, weil aber bald darauf bedeutendere Erscheinungen sich entwickelten, so gebe ich hier erst eine Schilderung des jetzigen Befindens des Patienten, um dadurch mehr bemerkbarer zu machen, welche Veränderungen durch die mesmerische Behandlung bewirkt worden sind.

Ein heiteres Gemüth mit der frohen Hoffnung ganz hergestellt zu werden, die Schwermuth, welche den Kranken früher verzweifeln liefs, vertrieben. Die Digestions- und Sekretionsorgane sind in keinem auffallend abnormen Zustande, nur über eine Vollheit im Unterleibe beklagt sich der Patient. Das beschwerliche "Harnen, welches' sich früher vorfand, hat sich wieder verloren, doch ist die Absonderung des Urins nur gering, Ein Schmerz in der linken Hüfte verliert sich im Schenkel, der ganze Schenkel ist wie taub und in demselben das Gefühl, als zögen sich einzelne Theile krampfhaft zusammen, doch thne dafs, es wie ehemals als konvulsivische Bewegungen sichitz
har wurde, eben so sind alle Muskeln ing Unterschen: kel und Fufs ruhig, sie zucken nicht im geringsten mehr; von den starken duroh die Konvulsionen veranlafsten Ausdehnungen ist eine Schwäche und Erschlaffung im Fufsgelenke zurückgeblieben, wodurch beim Gehen der Fufs öfters einknickt und welehes das Gehen ohne Krückstock sehr beschwerlich macht.

Den 26sten Okt. Ohne auffindbare aufsere Veranlassung, bei einer den Äufserungen der übrigen Patienten auch nicht stärker wie gewöhnlich wirken* deu Kraft des Baguets und nachdem der Patient wohl eine halbe Stunde àn demselben verweilt hatte, sah ich, dafs derselbe sich entfärbte und ein ganz unge? wöhnliches Benehmen äufserte, ar gestand, es sey ihm sehr beklommen, or wisse nicht recht, wie, ich machte jetzt einige Striche mit dem Daumen über die Augenlieder, sie schlossen sich fest zu und bald dar?, auf beantwortete er meine Fragen magnetisch schlafend.' Er war im Stande aufzustehén únd sich vom Baguet abwärts zu setzen, seine Glieder behielten mit Beharrlichkéit die ihnen gegebene Richtung, eine Eigenschaft, die sich in der Folge wieder verlor; er läugnete es zu schlafen, doch sey er in einem ihm ganz fremden Zustande; es sey ihm ein grünes Hell yor den Augen, als wäre er auf einer schönen Wiese, die. Augen $\mathbf{z u}$ öffnen vermochte er nicht; er sagte fer ner; dafs ihm die magnetische Manipulation jetzt viel angenehmer, durchdringender wäre, Nach ohngefähr 5 Minuten fuhr er sich erschreckend plötzlich erwachend auf und hatte keine Erinnerung yon dem,
was er im Schlafe gethan und gesprochen, so wie ich ihm die Augenlieder berihrt, sey ihm die Besinnung vergangen, sprach or; jetzt nach dem Erwachen krabbelte es ihm wie Ameisen im kranken Heine, ein heftiges Fieber, das gewöhaliche magnetische, folgte bald darauf.

Der 27ste Okt, fuhrte Abhaltungen von der mésmerischen Behandlung herbei.

Den 28sten. Gleich nachdom der Kranke seinen Platz am Baguet genommen, bekam er heftige Fielnererschatterungen, einige Striche über die Augen versetzten ihn in den magnetischen Sc̣hlaf, das Fieber liefs mit dem Schliefsen der Augen nach, er klagte über ein beschwerliches Fimmern vor den Augen, welches auch an den zitternden Augenliedern sichtbar war, die Augenlioder liefsen sich leicht offnen, der Augapfel stand dahinter in der naturlichen Stellung, die Pupille zusammengezogen unbeweglich. Vor den Augen waf ihm ein grünes Hell, sehen konnte er übrigens nichts, mich den Magnetiseur sehe er zwar nicht, aber er merke ihn, wie, ${ }^{\text {thönne er nicht aus- }}$ dracken - er hört mich deutlich, Fremde nur, weonn ịch sie durch Anfassen in Sympathie brachte, so bald ieh sie wieder los liefs, wurde ihm die verständliche Rede ein Gemurmel und endlich bemerkte er gar pichts mehr, Sein Erwachen bestimmte er richtig auf 20 Miputen, gleigh nach demselben fiel die Fiebererschüterung wieder ein, sie hielt noch 8 Mi , nuten an, den Patienten war darauf sebr wohl, dag
kranke Bein warm und ein Gefụ̆hl gröfserer Lebendigkeit in demselben.

Den 29sten. Das Fieber verhielt sich wie gestern, es ward durch das Einschlafen aüfgehoben und setzte sich nach dem Erwachen fort. : Die Augen flimmerten weniger, das Hell vor denselben war schwefelgelb.

Den 30sten Olit. Es war heute plützlich der Winter eingetreten und das Zimmer kalt, die Wirkung des Baguets schwach und um den, magnetischen Schlaf zu bewirken, wohl 4 mal so viel Striche nöthig wie gestern, das Fieber vor dem Einsehlafen und nach dem Erwachen war sehr heftig, und der Patient versicherte, er habe fast beständig seit gèstern den Fieberschauder gefühlt. .Ohne gefragt zu werden, sagte der Somnambule, das Zimmer, worin magnetisirt werden soll, mufs nicht kalt seyn, die Wärme vermehrt die Wirkung, auch müssen nicht viele Menschen da, wo das Baguet steht, ab-und zugehen, denn sie ziehen die Wirksamkeit ab. Von seinem Kranheitszustande hatte er keine Vorstellungen und alle Bemuhungen, seine Krisis bis zur Klarmachung in dieser Hinsieht zu bringen, waren vergebens: Das Besserbefinden hatte seit Eintritt des magnetischen Schlafs grofse Fortschritte gemacht und naoh jeder Sitzung fühlte er sich um vielès gestärkt. Der Mangel eines geheizten Lokals und andererunaufsohiebbare Beschäftigungen unterbrachen jetzt die mesmerische Behandlung bis zum 16 ten November, in dieser $Z$ wischenzeit hatte die Besserving zivar keine Fortschritte gemacht,
aber eben so wenig war ein Rackschareiten zu bemerken gewesen, das Versetzen in die magnetische Krise var nach dieser Unterbreghung nicht schwieriger wie ehemals, und in derselben ruhmte er sein Wohlbefinden, bei den Strichen über die kranke Extremität sey es :ihm, als würde etwas, aus dem Fufse herausgestrichen.
$\therefore$ Den 19 ten bemmerkte ich, dafs, wenn ich mit auf den Somnambulen fixirten Willen eine Bewegung maçle, er dieselbe sogleich nachahmte, sie mochte noch so schwwierig seyn, er befolgte dabei genau das Zeitmais der Bewegung, welche ihm vorgemacht wurde, und behielt die angenommene Stellung des Magnetiseur's, - seine linke Seite korrespondirte hiebei der rechten, so wie umgekehrt seine rechte der linken des Magnetiseur's; so-bald dieser den Willen aufhob, war das Spiel der Nachạhmung vorüber. Durch den blofsen Willen allein war es, aller Anstrengung ohngeachtet, mir nicht möglich, ihn zu einer Bewegung.zu vermögen, so bald ich dem Willen aber nur einen Fingerzeig hinzufügte, geschah sogleieh, was ich wollte. Bei den verschlossenen Augen war ein Sehen nicht möglich, und wenn man ein solches dennoch bei seinen Augen mit unbeweglicher Pupille und geschlossenen Augenliedern als möglich gesetzt hätte, um die Wirkung der Sympathie zu läugnen, so hätte er doch nicht sehen können, wenn ich aufhören würdè zu wollen, und würde auch nicht, indem ich hinter seinem Rücken stand; den Fingerzeig mit Willen begleitet gefolgt haben; wie es unzählige Mal geschehen. $\because$ Oft
wenn die gewollte Stellung schwierig war, wurde er unwillig, ehe er sie nachzuahmen beganh, bei mehn determinirtem Willen von meiner Seite gehorchte or aber zuletzt. Auf die Frage, warum er sich so sonderbar zuweilen gebehrdet; war seine Antwort: er wisse nicht, es züge ihn etwas, ich masse es doch wohl so wollen. Mit dem Eintreten dieser magnetischen Folgsamkeit verlor sich die fruhere kataleptische Beharrlichkeit der Glieder gänzlich.

Der magnetische Schlaf war täglich derselbe, er hielt jetzt wohl eine halbe Stunde an; der Schimmer vor den Augen war blau-grün, das magnetische Fiober aufserte sich nur noch als leichtes Frösteln belith Niedersetżen am Baguet. Das Uriniren wurde jetzt beschwerlicher, es stellte sich ein offener Drang dazu ohne Befriedigung ein. Gegen Ende des Monats bekam er eitnen heftigen Schnupfen, wie dieser allgemein herrschend war, nach einigen Tagen war er aber olne alle Mittel davon befreit. Das Verdecken der Augen im magnetischen Schlaf litt er nie und unter keinen Umständen; es mache ihm die gröfsten Beängstigungen, wie er sagte; und wenn ich es mit Gewalt erzwingen wollte, gerieth er in den heftigsten Zorn:

Der $\boldsymbol{2} \neq$ ste Nov. Bis jetzt hatte ihm alle Erinnerung aus dem Schlafe gefehlt; durch einige atuffallende Begebenheiten ward aieselbe aber vermittelt; so trieb ihn mesmerisch-schlafend der-Drang zum Harnen unaufhaltsam in den Hof, welehe Promenade er. in der folgenden Nacht träumte, dés Traumes eirinmerte'ar sich am nächstén Morgen und didse Arts zur

Erinnerung za kommen, wiedertiolte sich von jetzt an öfter.

Im Anfang Dezembers wurde der Gebrauch des mesmerischen Wassers mit zur Hülfe genornmen, blofses Wasser zu trinken, konnte er nicht beredet werden, so bald dieses aber mesmerirt worden, trank er es und sagte: so ist es gesund, das blofse Wasser taugt mir nichts. Unter allen Umständen hat er jederzeit simples Wasser vom mesmerirten unterschieden, es machte ihm eine wärmende Empfindung in der Magengegend, die nicht gleich, sondern erst nach einigen Minuten fuhlbar würde und sich strahlend in den ganzen Körper verbreitete. Der Geschmack desselben war ihm säuerlich, zuweilen sagte er salz - säuerlich und in der Folge gab er es immer so an. Nach dem Genufs des mesmerirten Wassers vermindèrte sich die Beschwerde beim Uriniren allmählig ganz, schon am ersten Tage hatte dieselbe sahr bedeutend abgenommen, eben so hatte es auch eine Verminderung der Vollheit des Unterleibes zur Folge. Beim Trinkendes mesmerirten Wassers beobachtete der Somnambulg eine bestimmte Quantităt, obngefähr ein halbes Bierglas, mehr zu trinken, war man nicht im Stande ihn: zu überreden.

Am Ende Novembers. Seit einiger $Z_{\text {eit }}$ hatte der $\mathrm{Pa}_{\text {- }}$ tient den Kruckstock mit einem blofsen Stocke verwechselt, und diesen legte er jetzt auch ab, da er ausfser einer Schwäche im ganzen linken Beine mit dem Taubheitsgefühle und cinem periodischen Schnierz in

der Hafte aber keeine andere Beschwerden Klagen zu führen Ursache hatte.

In diesen Tagen wurde auch zuerst bemerkt, dafs der Somnambule bei Aufmerksamkeit von Seiten des Magnetiseur's, mit diesem die Gefühle des Schmeckens, Riechens und Fühlens z. B. das der Nadelstiche, theilte.

Den 6ten Dezember wurde der erwachte Somnambule geprüft, ob er von dem zui diesem Zwecke angestellten Versuche eine Erinnerung áuch ohne Vermittelung des Traumes haben könne, aber es farnd sich, dafs er völlig. alles dessen unbewufst war, was in der Krise mitt ihm vorgegangen. Einige Tage später, sagte er mir schlafend, spät Abends, wenn er sich zu Bette gelegt und so halb schlafend halb wacherid wäre, käme ihm die Erinnerung der Begebenheiten aus der Kirise, am folgenden Morgen habe er aber alles wieder vergessen, und nur erst, wenn er gefragt würde und sich recht besinne, könnte er doch nie ganz deutlich sich jene Vorstellungen erinnern. Hierauf wurde am IIten eine andere Art des Versuchs angestellt, es ward thm natürlich in der Krise aufgegeben, gleich nach dem Erwachen ein für ihn mahsamers Geschäft anzufichten, um zu sehen, ob der Wille auf seine Hand= lungen den Einflufs bis in den wachonden Zustand aus= dehnte. Nachdem er nun erwacht war, hatte er den angestellten Prüfungen nach keine Spur des Bewufstseyns des ihm aufgetragenen, demohngeacheet erfolgte die pünktlichste Ausübung desselben, und als or. jetzt wieder befragt wurde; warum er dieses gethan,
wuifste er keine andere Antwort' zu geben, als es sey ihm so behaglich gewesen, und es wäre ihm so vorger kommen, als malsse er es thun. Dieser Versuch wur: de in späterer Zeit noch mehrmals wiederholt, es wurden ihm die gröfsten Hindernisse dabei in den Weg gelegt; es wurde ihm wachend etwas añderes befohlen, um ihn abzuleiten von seinem Vornehmen, aber nichts: war vermögend, inn von der schon in seinem Innert beschlossenen und vorbereiteten Handlung abzulialtenv

Bei dem langsamen Fortsclireiten in der;Besse rung tvar es mir daran gelegen, sein inneres' Erwachent bis zur Selbstbeschauung zu potenzireh, aber alle iniff bekannte Verfahrungsarten mit der gröfsten Beharrlichkeit waren vergebens angewandt, er blieb ip dem Zusțande, wo die Spuren des instinktmäTsigen Wissens sich nur schwach äufserten, und den Verordnuingen, wozu er bewogen wurde, fehlte die Bestimmtheit; welche den vollkammnen Hellsehenden eigen ist; , er selbst sagte mehrmals : „der Magnetismus ist zu schwach, mein Schlaf ist wohl Schilaf, aber nicht. der rechte, wo die Siñe so rechit angegriffen werden.

Am 26 sten Dezember. Abendś, ohne vorhergegangenes Mesmieriren; magnetisches ${ }^{\prime}$ Fieber, welches fast die ganze Nacht hindurch wâhirte. In der Nacht vom 2 ften ebenfalis and diesem Fieber folgte eine Diarrhö, die den Patienten am Tage 4 bis 5 Mal , Nachts aber jede Viertelstundé zui Stuble nothigté; Okitobor igiz.

diese Ausleerungen hielten mehrere Tage an, der Kranke befand sich abrigens recht gut unid meinte, er nehme selbst dabei an Krïften zu.

In den ersten Tagen des Januars, nachdem ich ihn wiederholentlich claran erinnert hatte, über seine Krankheit schlafend zu denken, sprach er, ich sehe jetzt, dafs es ohne ein trocknes Kräuterbad nicht besser werden wird - Welche Kräuter aber dazu erfor; dert würden, konnte er nicht angeben. Die Apslee rungen, welche seit einigen Tagen mätsig gewesen waren, wurden jetzt wieder kopiäser.

Am $9^{\text {ten }}$ Januar sprach er unaufgefordert. Wann mǘssen wir das trockne Bad gebrauchen; wir müssen Hafor nehmen, sehr stark wàrmen, so dafs er beynahe braun wird, in einen Sack thun und um das ganze Bein wickeln; da ich'ihm bernerkte, dafs daziu sehr viel Hafer nöthig seyn wutrde, antwörtete er, es könnte aüch hinreichend seyn, wenn der Hafer nair die Hâfte, das Knie und den Fufs bedeckté. Auf die Fragen, ob er sonst schon dieses gebraucht, ob es ihm von jemandem gerathen wäre oder ob er es schon von andern gehört, " dafs sie es gebraucht hätten, erfolgte die béstimmte Antwort: Nein; auf die beiden ersten Fragen, das lezzte, meinte er, körne wohl seyri, doch wisse er es nicht gewifs. ". Der Ausdrack trocknes Kiäuterbad ist bei uns keín gebránchlicher.

1. ADer ate Jthuar:: Die Ausleerungen fuhreif groa fos Stucke Sehleint ab, die das Ansehem von Häuten habeny' er gab in der Krise an, diese Stücken kärien aus denin linken obern Seitentheile des Unterleibes; geiader kónnte er die Stelle nicht bezaichnen; wohl aber war er mit den Ausleerungen, schr zufrieden, wo verdiest sich diéTaublteit aus deun Kroaz and der Hufa
 tented gebrauchen, daan:wolle er moch stark sclitwitmenlund purgirent, wad diastes alles warcte ihin gichen: helfenis
 ersten Abend eln allgemeiner Schweifs eirfolgt; arif 2weiten war det Schweifs sehr priofuse; def Kranke fahlte sich; ohingeachtet die Stullausleeruingen inoth iminer häufig waren's doch sehr erlecelitert darmach; tud verlangte den Hafergebtach noch fortzusetzent-
 Hitzen mussen twir in deth Korper setzèn'; das Mräutefrbed giebt die erste; wenn ich zui- pürgiren inehme; dùs ist die zweite, dock bin ich nicht 'siehter; ob es nicht vielleieht wird za brechen seyn miabsedi; and drittens werde ith zu schwitzen iteflem; "Uadutch intissén wir: das Flebethafte und Kalte auis demit Korper schiafferis: Bis zumi 1 oten Januar that det Faferiunschlag jeden" Abend dieseltse Wirkuing' 'am' 8 ten und gteii war'der' Sch weils besonders'statk; eih Strom von Wasser flofs aus dem gartari \$orper, besoinders aus der Brust utid dem Unterleibe::
 veinigung zu mehrien, ets milsseh Tropfed segh $c$ dal

 varswigerte, ' weill ex nicht'stárkigenong seyn wo inda.a
 séyin :sallte; :war.sr. Uamit zofriedeh:: 'Es wherdersihin,
 retiolt, sber olnygeachtet der swoch paturlieth werituelirsy
 flufs. gehabt, und in der nächsten Krise sagte der Soinaf nambule, er hätte es wohl gewufst, dafs das Mittel nicht stark genug sewesen, doch daxfe or fary jetzt


Gegen den - $14 t e n$ legten' siche die vermehrten: Ansleerungen aon selbst $n$ das Cefuhd von Kglte imaz kranken Beinepibatte sich fapt ganz vexdoren; ; squst ri sprach er, , yar es mir ; in Beifges; als wäre, es hohp: nun fuhle ich dogh; dafsietwas darin istor, was sich bewegt; ich rieth ihmp das Haferbad poch weiter zua ge-: brauchen, er hatte zwar nichts dagegeny doch schien.! ef, auch nicht besonders dafür gestimmt, ées wurde defshalb am lgten wieder apgewapdt; es bewirkte sehr starkeni, Schweifs; am folgerden! Tage war der'Kiranke, nicht so munter; wiégewöhnlich,' am 20sten wurdef, das Haferbad wiedergolty; der Schweifs hatto ihn aber so ermattet, dafs, von der weitern Anwerdung abger: standen wurdes, whd so, war hier siehtbar der Effekt nicht vortheilhaft, ${ }_{3}$ indem die Vepordnung nicht :aws seinem eignen Triebe gekommen war.

7i. Gegen'Eitde des:Jagiuars war der Gesindheitszustand:folgender: Ein gutes, Ansehen von Wohlseyn. Ine Unterleibe beständig idas. Gafitht des. Vollseyns, dabei wenig Huager und baldige Sättigung bei ubris gens geschmackvollem Genufs der Speisen, die-Zunge bat einen weifsen Beschlag, die Ausleerungen durch dèn Stuhl sind regelmëfigg: Das Uriniren zwar sparsam, duch ohse Beschwerde - Der Schlaf ist gut, nur selten träumevoll. Der Patient geht ohne Krücke: und Stock mit Leichtigkeit, schleppt nur das link Bein'noch eqtwas nach, "das Gefohl der Taubheit in demselben hat sich sehr vérmindert, am stärksten wird es in der innern Seite des Schenkels empfunden; vol Zeit: zu Zait. stellt sich ein stumpfer, druickender: Scherierz in der Hafte ein - Von Zuckungen ist keihe Spur mehr vorhanden.

Die mesmerische Behandlung und ihr Erfolg besteht jetzt in folgendem; So bald der Patient zum Baguet kohnmt, erhält er ein Paar Striche à grands courants, worauf ẹr seinen Platz am Baguet nimmt, und bald, nachdem er den Konduktor vor diẹ Magen? gegend gelegt hạt, einschläft. Es entsteht Wärme in der Herzgrube, welche die Richtung zum kranken Beine-nimmt, der Unterleib wird etwas aúfgetrieben. Der ganze Körpar wird warm, kommt in Aúsdünstung, besonders schwitzen die Hände oft so stark, dafs dàs Wässer abläuft. Die Haltung des Körpers ist die eines ruhig aufrechtsitzenden; die Physiagnomie die gewöhnliche ${ }_{2}$ doch et was heiteres blickt darin her-
yor; die Augenlieder sind leiaht geschlosmen,: Iassen sich leicht öffaen "und entfernen sich kzuweilen von salbst um ein Paat Linien, das Auge steht ruhig; hini ter denselben mit zasammengesogener unbe weglicheria Pupille,

Der Puls ist eiwas voller und sohnollor, wie vor pem Einschlafen und nach dem Erwachen, die Zeit des Frwachens bestimmt er bis zur Minute richtig; kutz vor demselben nimmt er ein lächelndes Ansehen an, richtet don Kopf mehr in die Höhe und plätalich öff pen sich darauf die Augen. Nach dem Erwachen fahlt sich der Kranke recht wohl und die Wärme hält bis gegen Abend an. Die Zieit des Schlafs ist nicht ganz bestimnat und wechselt von $\frac{3}{4}$ tel bis zu einer gamzen Stande. Wie schon oben erwähat wurde, haben seine Glieder im magnetischen Schlafe die kataleptische Beweglichkeit mit der Folgsamkeit auf den Willen des Magnetiseur ${ }^{2}$ gewechselt und diese ist bleibend.

Nachdem ich in diesen Tagen den Samnambulen stark angetrieben hatte, etwas zweckmäsiges zur Ver: besserung seiner Gesundheit zu bemerken, war er lange stumm; endlich sagte or, er wolle ein Brechmittel haben, aber ein sehr starkes, es sey ihm, als könne das Herz sich picht recht bewegen, indem es durch Sohleipin verstopept sey, er sẹhe es zwar nicht, doch fuhle or es, dafs dieser Schleim fort musse und dazu thasse das Brechmittel sehr stark seyn. Von welcher Gubstanz und Desis war er unvermögend anzugeten,

- inh liefs ihm Эij Pulv. rad. Ipecacuanhec mit gr ${ }^{j} \mathrm{j}$ Tart. stibiat, reichen; er nahm die Hälfte davon, und als nach einer Stunde noch gar keine Wirkung erfolgte, nahm er die zweite Hälfte ein, demohngeachtet vomirte er nicht viel, desto mehr aber purgirte er; durch den Mund gab er Schleim in grofsen Stücken von sich, mit wenig Galle vermischt, die Stuhlgänge waren blofs wäfrricht - er blieb diesen Tag über im Bett und kam erst am folgenden Tage wieder zum Byguet. Diese Ausleerungen batten keinen Einflufs auf Stärke und Dauer des magnetischen Schlafs, ubriw gens war ihm wohl, nur die Darmausleerungen waren ihm zuwider gewesen und hatten auch eine Empfindlichkeit im ganzen Darm zurückgelassen:

Im Anfange des Februars wurde ich 8 Tage lang abgehalten, das Mesmeriren fortzusetzen, es fand sich in dieser Zeit wieder das beschwerliche Urini, ren ein.

Der 14te Februar. Séit einigen Tagen hatte ich das schwache Bein stark manipulirt, wodurch dassel-be sehr gestärkt wurde, heute wollte ich versuchen, ob das Frottiren des Fufses die Kälte nicht schneller austreiben würde, das ganze Bein war warm, die Hi tze stieg schon bis in don Leib, aber die kleine Zehe strämte noch immer Kälte aus, ich rieb jetat dieselbe, worauf der Kranke sagte: nun wëifs die Kälto rischt wohin, sie geht auf und nieder in der Wade; ich sieb die Wade und das Wogen wurde stärker;
plotzlith schrie der Kranke nüf: , Der Mrampf," und erwachte; ein Strich à grands courcurts setzte ithe. wieder in Krise und wehklagend farchtete er die Räck, kehr des Krampfes, eine Abgestorbenheit hatte das ganze Bein ergriffen, so dafs er es mur mit Mühe ber wegen konnte, er bat aufstehen zu dürfes, um zu uriniren, die gröfste Angst bapächtigte sich soiner; die Zuckungen blieben aber aus, nachdem er erwacht, durchbebte der heftigste Fieberfrost eine gute Viertel. stunde hindurch seine Glieder, nachdem dieser voruber, setzte ich ihn nochmals in Krise; in welcher: er angab, dafs das Fieber heate noch wieder kommen würde und er halte es für heilsam, das Bein bekam darauf wieder Leben and Wärme, und mit derṣèlben kehrte die Ruhe und Heiterkeit des Patienten auch wieder. Nachmittags erfulgte das vorausgesagte Fieber.

Die Besserung des Patienten machte in diesem Monate noch rasche Fortschritte, das Gefihl der Scliwächè und Taubheit im kranken Beine minderte sich immer mehr.

Im März wurde die Behandlung durch eine Reise 3 Wochen lang unterbrochen, das Befinden des Par tienten dadurch aber nicht im geringsten verschlimo: mert, jeden Mittag schlief er zur bestimmten Zeit eing und in der pächsten Krise erzäalte er mir, dafo die. abrigen Kranken im Zimuner ihn genockt hätten; er. habe defshalb einen Stpck massen zur Seite nebunen.
um ste so, wie sie sich nä̀herten; zu vertreiken, es habe dieser Spaft ubrigens keinen Nachtheil far ihn gehabt, da sein Schlaf ohme mein Hinzuthun doch nicht sehr fest gewesen, so habe der unangenetime Einflafs fremder Personen auch nur geringe seyn könmen, er habe das Annähern so gut gefahlt und so ernst: haft abgetrieben, dafs sie zuletzt von selbst abgestanden sich mit ihm abzugeben.

Am 2asten März sprach er: , obyleich ich nicht eigentlich purgire, so geht doch, da ich jetzt magnetisirtes Wasser trinke, eine leimichte Unreinigkeit von mir und ich mufs bald wieder etwas zu purgiren einnehmen. Erst macht mir das magnetisirte Wasser den Leib voll, aufgeblasen und danin futhrt es ab." Er bestand darauf, das Abführungsmittel mulsse sehr stark seyn und zwar sollten es Blutreinigangstropfen seyn, er habe 2 war diese nie eingenommen, doch wisse er, dals diese nur allein gut wären, abrigens wuste er sie nicht zu bezẹichnen. Bei uns waren unter dieșem Namen dergleichen Tropfen nicht offzinell, ich erfuhr aber, dafs eine Auflösung von Rcsime Jaluppae en andern Orten vom gemeinen Mann darunter verstanden warde, ich liefs defshalb 13 Gran Rasime Jaduppare in 3 uji Spirit. Vini auflösen und reichte sie ihm im Schlaf zur Prüfung, er konnte sie aber nicht erkennen, verlangte jedoch, dafs ihm enpfohlen würde, Haferschleim nachzutrinken.

Nachdem er dasMittel genammen, erfolgten sehr

erzählte er in der Krise, er habe das Gefübl des Wogens: einer warmen Luft in allen Gliedern gehabt, nun sey ihm der Leib recht frei ;und die Bewegung leicht, doch hätte das Mittel noch stärker seyn müssen und defshalb wurde er dasselbe noch einmal gebrauchen müssen. Nach der Krise purgirte er wiedar ein Paarmal, das mesmerirte Wasser hatte diese Wirkung, welche es auch bis in die Mitte des Aprils behielt. In dieser Zeit verlor das Wasser diese Eigenschaft, und am 20sten April erinnerte der Somnambule, dafs es nun bald wieder Zeit seyn würde, ein Purgirmittel zu nehmen, da er am 2 Isten und 25 sten sein Verlangen wiederholte, so wurde ihm eine Auflösung, von 15 Gran Resime Jalappae in Jij Spirit. Vini und $\mathfrak{\xi} j$ Syr © Mame gereicht, welche Purganí bis in den andern Tag hinein wirkte, die erfolgte Erschöpfung, welche man sehr bedeutend erwartet hatte, war nur sehr vorübergehend, im Beine, sprach der Kranke, wäre es ihmj so leicht geworden, als wenn es sich von selbst bewegen wolle; gerade diese Eimplindung habe èr im Anfange der Krankheit gehàbt, es sey das Schlagfieber die Ursache und dieses stecke ihm noch in den Gliedern.: Unter Schlagfieber, eine mir völlig unbekanntẹ Benennuag, verstehe er einen innern Frost mit kleinen Erschutterungen,

In dieser Zeit war ich genöthigt; dje gewöhnłhehe Zeit des Mesmerirens von 19 bis I Whr ad die 3te Stunde ziu yerlegen, Der Patient schlinf: shers.jon.
desmal um die erst gewohnte Zeit ein, bis deff peoh mehrern Woeten sich diese Gewohnheit endlich tilgte.

Im Mai wurden mehrere 'elektrisahe Yersuche angestellt; theils um die Wirkung des Einflusses der Elektrizität, auf die mesmerische Krise zu erfahren, theils um den direkten Einflufs auf die Gesundheit des Patienten 24 profen, Es zeigte sich, dafs die Elektrizität die mesmerische Wirkung verstärkte, dem Krarkeq aber doch bakd zuwider wurde,

Der Kranke hatte jetzt so viel Kraft im Beine erlangt, dafs er halbe Meilen weite Wege mit Leichtigkeit zupicklegen konnte, zur schweren Arbeit aber war er noch nicht geschickt, hiehei versagten ihm noch immor die Kräfte, und es fand sich eine schmerzhafte Emapfindung in der Hufte darauf ein, Das Symptom der ödematösen Anschwellung, dor False wiederholte sich jetzt noch einmal ganz unter den oben angegebenen Umstinden, Den ganzen Mai hindurch hatte das mesmerische Wasser erüffnende Krätte; worauf der Unterleib int ganz normalen Zanstande sich befand, ,auch der weifse Beleg der Zunge hatte sich verloren.

Vor lăngerer Zeit schon hatte der Patient ein schiweifstroibendes Mittel verlangt, da aber das angegebepe Mittel :etwas widerlich und sonderbar, auch schwer azzusehaffen war, versagte ich es ihm und veitlongh gin minder unangenelanes von ihm zu erfah-

## 76

dent, ep veriweigerte jedoch jodes andere vorgeschlage ze. Tr blieb dabei, und die Uutarlastung der Befrie. digung seines instinktmässigen Wunsches hat gewifs die Tur verzogert.

Es wurde der Kranke noch bis zum roten Juni täglich mesmerirt, der Schlaf wurde nun ,schwerer zu erregen und zessirte, so !bald dèr Somhambule aus der magnetischen Spannung kam, war auch selbst in der Spannung unterbrochen, der Patiept fuhlte' sich: jetzt fähig zu alleǹ schweren Arbeiten eines Fieldarbeiters und wolltè defshalb nicht längere Zeit an eine Kur wenden, von welcher er jetzt nichht viel mehr zu erwarten hatte, da aufser einer kaum merklichen gerìngérn Stärke des ehemals so schrecklich affizirten Beines' seit längerer Zeit sich keine heftige Beschwerde mehr geäufsert hatte. Gern hätte ich ihn bis zum gänzlichen Aufhören der Empfänglichkeit fur mesmerische Krisen in der Kur behalten ; aber seipe ditrftigen Umstände z waugen ihn, den Broderwerb fir sich, Frau und Kinder andern Rücksịchten vorzuzíehen und er verliefs defshalb die Behandlung, Bei seinemi Abschiede hatte ich nach den in den Krisen gegebenen Äufserungeh mehr Ausdrücke "der Darkbarkeit orwartet, und wufste mị eine trauernde Gleichgültigkeit nieht zu erklären, aber in den letzten Tagen. des Juli kam er yon seinem Wohnort 4 Meilen weit zu Fufs, blofs um mir zu danken far die so lange fortgesetzte Sorge, und gestand, dafs er beim Austritt aus der Behandlung sebir gefurchtët hatté, mach

Aüfhörung des Mésmerirens wieder ân semem Woht: seyn zu leiden, jetzt aber von der vollkommnen Heilung überzeugt sey, da in der ganzen Zeit auch nicht die geringste Erneuerung frabern Leidens bei der ländlichen schweren Arbeit sich eirgerunden. Drei Monate spätet erhiele ich noth emonnal, die Nacticicht der beständigen Fortdauer seinen Gesundheit.
(Die Fortectzung folgt.)

$$
\because \because \because 3
$$



## 78



## IV,

$\therefore$ Zur manern Geschichte

$$
\begin{gathered}
\text { Cobensmagnecismus } \\
\text { gehorigo } \\
\text { yeramsgeber. }
\end{gathered}
$$

Ich bin es der Wissenschaft und mir selbst schuldig, in dieser der Natur- und Heilkunde gewidmeten Blättorn eine Angelegenheit nicht mit Stillschweigen zu ubergehen, welche auch ohne mein Zuthun, nach offentlich geschehenen Schritten, öffentlich und wahrscheinlich zum Theil wenigstens irrig und unvollständig zur Sprache kommen warde. Ohnodies betreffen Kränkungen, in Bezug auf dwissealschaftliche Untersuchungen; einem solchen zugefagt; welcher sein Leben deriselben géwidmet hat, ohne Zweifel allemal die Wissenschaft selbst. Und wenn sie freilich in inTer Selbststándigkeít fur ewig von Gegenbestrebungen itniangetastet bleibit; so können doch die aus ihr hetvorgebenden Folgen dadurch verändert oder mintestons aufgelialtert werden: In vollem Mafse findet Wese Moglictheit hei dem, wovon hier die Fede ist,
ich meine bei der Bekànntenachung Statts welche:der Königl. Preufs. geheime Staatsrath'van Schuckmannin die Berlinischen Zeitunger vom 21. Novpr. 1812 einrucken liefs.

Aus allen in dem Askläpieion theils von achttaren Mitarbeitern, theils von dem Herausgeber mítgetheilten Darstellungen und Erfebrungen uber den Low, bensmagnetismus wird man, wie $2 u$ hoffen steht, richtigere, sich an die ganze ubrige Naturlebre anrei-. hende Ansichten von diesem wichtigen Gegenstand, zugleich aber auch aus mehreren den Entdecker, Mesmer selbst; betreffenden Aufsätzen, mehr Licht uber den Werth dieses merkwurdigetr Gelehrtefi und naturforschenden Arztes gewonnen haben. Da ich mich durch eigene Versuche; wie tch schon bei Bear legenheit des 'Auffatzes im Novemberheft 1811 er: wälinte, seit 15 Jahren von der. Wirkljchkeit unut Nitulichkeit des Lebensmagnetismus uberzeugt hatte, und, in der Stille meinen Erkenntnissen und Erfah: rangen immer mehir Festigkeit' zu geben bemuht, endlich offentlich filr dièse Sache auftreten $z u$ mussent glaubte, suchte ich, was ich al's eine unerkísliche Pficht erachtete, in literarische Verbinduring mit dem Entdecker des Magnetismas za treèn, der mir, trotzir allen Herabotordigungen, stets achrbar erschienea war, und nun meine Annảherung mit einer grofseñ Boreitwilligkeit etwiederte. Fetrier warde es meine
 zte fhm zu begeben, uth den merkwürdigen Mapn pape: statich kemen zu lerion, wiad die Mitheilhing ieipad.

Naehderikens und seiner Erfahrugen ; za: benutzen. Diese Reise macher ich, wis man weiter ersehen wird, unter den Uusatäaden; welche mir zur vallständigen Erreichung meines 'Zuveckes angemessen schienen; ich machte sie, ohgleich auf eigene Kosten - weil mir faridie Wissenschaft keine Aufopferung zu grofs iot - ials: Mitglied der zur Untersuchung des Magnetismus- in Berlin niedergesotzten Kommist. sion, von derselbén beduftragt.

Ob ieh mit hecht durch Mesmers Bekanntschaft und Umgang meine Erwartungen, welche le:' diglioh die Varyollkommnung und Ergriadung des grofsen: Gegengtandes betrafen, befriedigt sehen kopate, daruber wird künftig der ärztliche Gelehr-ten- Yerein ${ }_{\mathrm{f}}$ der Welt eptscheiden. Ich erkläre hiermit. dafs, ich, meiner Überzeugung nach, die ausgedehntesten Erwartungen erfullt fand, und meine Aphtung und Verehrung für diesen seltenen Geist sich mit jedem Tage meines dortigen Aufenthaltes vermehrte, während desselben der edle Greis alle Zeit von früh bis Abends den nöthigen Arlogiten mit' mir wjdmete, und selbst die Erholungsstunden duroh: wichtige, Mittheilungen uber seine einzalgen Erfahrun+ gen $_{\text {m }}$ so wie über seiqe. Lebensge schichtes, merkwärdig machte.
$\therefore \therefore$ Es gehörta in die Reihe der;yon mir hestimpteath eidzelnem Abhandllunges uber das Mesmerthum auch eine ailigemein fafsliche: Darstellung der Lehre inc eitue Ant, dxifzirtem: Ifomifs zax geben; entsigod dar

Aufsatz: Abet die Erweckung von Mesmers Lehre, welcher in den Aarauer Miszellen der neupsten Weltkunde aus der Absicht zuerst ersphien (und zwar ohne meinen Namen), um einen richtigen Standpunkt, besonders far das südliche Teutsçhland allgemeiner zu macheu, vo wohẹr fraherbin manches gekommen war, was zur Verkennung und Irreleitung beigetragen hatte. Der Herausgeber machte in einer Note auf die Kommission in Berlin aufmerksam, und bezeichnete den Verfasser des Aufsatzes als eip Mitglied derselben.

U̇nmittelbar darauf fand sich êin, wie ausdrucklich angegeben ist, aus dér Sctiveiz eingesandter Aufsatz in der Allgemeiner Zeituog vom 3. Nóvember, welcher die eriwähnte Darstellting ergriff, um Gift und Galle gegen den Magnetismus und dessen Hintdecker; gegen die preufsisehe Regierung und mich noch persönilich auszusprühen. Wer dies mit ruhiger Beurtheilung liest; wer nür die Sache redlich geprift hat, wer Mesmers Schiriften, mehr aber wer ihn selbst kenit und ibat zu verstehen vermag, dér wird diesen Aufsatz leécht würdigen: "Er ist zu kleinlich abgefarst; un die theils ganiz falstherr; theils entstelitein Angubph tigend einet Widerlegiung werth zii achtẹn.

Was ruhig ein wissenischaftichees Bestreben ausdrọckit, erregt seatran so viel Aüfsehen; als was lärmerid judd gehimpfeñd sich hervotdrärgt, So geschath es wohl, daf's erst durch diesen Aufsaty atigeregt; ja Ohtober igits.

82
aus ihm wie es scheint geschêpft, sich folgende Stel len uber meine Reise in den Berlinischen Zeitunger : infanden.
.. I. Vossisthe Zeitung vom 1\%. Novbr. angeblich. „Frauenfeld den 25 . Oktober. Der Doktor ,Wolfart von Berlin hat uns nach einem dreiwö„chentlichen Aufenthalt bei dem Doktor Mesmer ', y als Abgerandter der Berliner Kommission des ani. ־ maliscken Mágnatismus, welohe seit kurzem nieder"gesetzt ist, verlassen. Der berühmte Mesmer,

(er ist 78 Jahre alt)
„welcher seit mehveren Jahren auf eine sehr vuruck${ }^{3}$ gezogene: Weise lebt, ist stets von der Wichtigkeit „seiner mifskannten Entdeckungen überzeugt;
(sehr wahr!)
„, in eine gewisse beinah fixe Ideensphàre eingeschlos, , Sen : 1
(so wäre dies von jedem eigenen Denker.. und Forscher, von Plato, Hippokrates, Kant, Fichte, Schelling u. s. w. zu behaupten;)
oshat. er aufserdom keinen Begriff von den Fortschriṭ ${ }^{2}$ "ten, welche die Wissenschaften seit 20 Jahren ge "macht habea."
(Aber er stand schon vor 30 Jahren so weit vori (i... J geriekt da; fur Wortkram wohl hat br keinen Beggiff.
2. Haude und Spenersche Zeitupg 19. Novbr. „Schweiz. Seit ungefähr 10 Jahren hält sich der „sehr belkannte, jetzt 78 Jahr alte Herr Doktor „Mesmer, im Kanton Thurgau zu Frauenfeld auf. „Aus dem Weltgetürnmel zurúckgezogen, hat er „seine magnetischen Entdeckungen, die zu fixen „Ideen für ihn geworden waren, (siehe die obige Be merkung; Mesmer ist der konsequenteste. Denker), , in 'die Einsamkeit mitgenommen,' und zu Fremder, oder neugierigen Reisenden, welche ibn von Zeit „zu Zeit besuchen, spricht er gern und mit einem "gewissen Bedauern von den näheren Entwickelungen , ,jener Entdeckungen, und vor dan Geheimnissen, „die mit ihmru Grabe gehen würden, weil niemand ,, bich bis dahing gefunden hätte, dem er dieselben an "zuvertrauen sich bewogen finden könnte,"
" (Herr Doktor Wolfart von Berkin hat Frau„, enfeld, wo er drei Wochen bei dem Doktor Mes ${ }^{*}$ ", mer als Abgeschickter der vor kurzem zu Berlin ;,ntedergesetzten Kómmissior des thierischen Magne„, tismus zugebracht hatte, verlassen. Mesmer hat , Thm grofse Bewunderung eingelofift.)" ;

Dieser Zusatz zu jenem immer einseitigen Artikel ist durchaus richtig.

Hierauf erschien die Bekanntmachung, welche der Vollständigkeit wegen ebenfalls mit urkundlicher Genauigkeit hier folgt.

## Bekanntmachung.

Die dreiste Behauptung in öffeqtichen Blättern: ads soy von hier ein Abgeordmeter von Staatswegen in die Schweiz nach Frawenfeld gesendet worden, um Mesmers Geheimpisse über den thierischen Magnetismụs zu holen, nöthigt den Unterzeichnęten, dem des Königs Majestät die Leitugg der ihm anvertrauten Departements nach Grundsätzen der gesunden Vernunft aufgetragen hat, diese Gerachte hiermit far unwahr zu erklären.

Wenn gleich bet den so vielfach erneuerten Ent zählungen achtbarer Männer von auffallenden Erfahr rungen ther dịésen Magnetismus eine Kommission zu deren Prüfüng genehmigt worden ist, weil kejige wise senschaftlịche Unțersuchung aus yorgefafster Meinung gehindert werden darf, auch Njemanden zu verbieten ist, seine Belehrung zu suchen, wo er siẹ zu finden hofft; so ist doch die Regierung weit davon entfernt, defshalb Kundschafter nach geheimen Wunderkunsten auszusenden, Wenigstens sollte man derselben vertrauen, dals sie damit warten werde, bis grändlich geprift und entschieden ist: ob micht trotz der angeblichen Heilung mancher histerischen und nervent schwachen Patientinnen, dennoch das Hausmittel der thätigen Erfullung der häuslichen Pflichten, wozu die Vorsehung das für den Magnetismus so empfäng: liche Geschlecht bestimmt hat, als Schutz und Heitz
mittel allem Manipaliren und Aufregen der Gefahle und Einbildungskraft vorzuziehen sey?

Berlin, den 18. November 1812.
Königl. Geheimer Staatsrath und Chef des Departements der allgemeinen Polizei, so wie des Departements für den Kultus und offenthichen Unterricht im Mi: nisteric dos Inatern.
van Schuckman*

Da ich nicht blofs wirklich bei meiner Reise von der Kommission einen wissensshaftlichen Auftrag an Doktor Mesmer erhalten hatte, und nun öffentlich als deren Abgeschickter bezeichnet worden war, so konnte der erste Theil der in Frage stehenden Bekanntnachung lediglich auf mich gehen, und der Schatten eines zweideutigen Charakters war auf mich geworfen. Dies konnte nicht von mir geduldet werden. Indefs wollte ich den meiner eignen Würde am angemessensten Weg dazu einschlagen. Ich wandte mich daher an den Chef des allgemeinen Polizei-De_ partements selbst, von welchem jene Bekanntmachung gegeiben worden war, im Wesentlichen mit dem Verlảngen: "durch eine erläuternde Erklärung allen sonst aus der erschienenen Bekanntmachung zu ziehenden nachtheiligen Folgerungen vorzubeugen, und zuwar so, dafs schon das nächiste Zeitungsblatt von meinem Namen einen Schein wegnehme, der puch fur den kürzesten Zeitraum tief verletzen muls."

Dieses gerechte Ansuchen wurde verweigert, und so blieb mir nichts anders übrig, als die ganze Lage der Sache dem Königl. Staatskanzler Freiherrn von Hardenberg vorzulegen, und zugleich da \%ij Aúfnahme einer Erklärung, yon meiner Seite gegen eine offizielle Belkannttmachung ip den Berliner Zeitungen unzulässig war, folgendes in auswärtigen öffentlichen Blättern abdrucken zu lassen:

Als in den öffentlichen Zeitungen und Amtsblättern das Publikandum vom 23. Mai d. J. érschien, wodurch, um gegen Miisbrauch zu sichern:

1) nur approbirten praktischen Ärzten, von denen vorauszusetzen ist, dafs sie mit der medizi-
"i 'nischen Anwendung des Magnetismas bekannt sind, Erlaubnifs ertheilt wird, denselben als (i) Heflmittel in Gebrauch zu nehmen;
a) ihnen zur Pflicht gemacht wurde, von dem Gaing ind Erfólg solcher Kuren die Staatşbehörcle in _Kenntnifs 'zu setzen - wodurch
${ }^{1}$ ferner
2) ein Verein sachkundiger Männer zur offiziellen Prüfung dieses Gegenstandes angekündigt wurde -
da ging zuerst die neuerlich rege gewordene Aufmerksamkeit der Preufs. Regierung in die That uber, da nahm sie zuerst den Staatsbürger gegen den Mifsbrauch der Sache, so wie in nothwendiger Schlufsfolge die reine Sache gegen alle weitere, Verkehrung in ihren Segen verheifsenden Schutz, - -

Unmittelbar darauf wurde in Berlin zur Unter suchung des Magnetismus; als 'eines fur Wissenschaft und Staat wichtigè Gegenstahdes eine eigene Komimission ernannt, und zu deren Direktor der Königl. Staatsrath und Ritter Doktor Hufeland, so wie zu Mitgliedern: der Hofrath Doktor Gräfe, Professor Doktor Ermán, Hofrath Doktor Horn; Hofrath Doktor Hufeland, Ober-Medizinal-Assessor Dfotor Kluge, Ober - Medizinal - Rath Doktor voin Könen, Doktor Kuntzmann, Professor'Doktot Kudolphi, Professor Doktor Wolfart. Dêl letztgedachten von den Mitgliedërn der Kommission hatte früherhin schon dieser Gegenständ theoretisch und praktisch beschäftigt, und mit dem Doktor Mest mer in Frauenfeld;', deh Entdecker des Magnetismus, in wissenschaftlicher Verbindung gestanden. Ihm war die 'Absicht desselben beknnht'geivorden, das vollständige Resultat seines Denkens und die Summe seiner, übrigens im einzelnen gar nicht geheim gehalte-- nen, Erfahrungen bei seinem hohen Alter einer Behörde im Zusammenhang vörzulegen, 'die mit Staats Autorisation davorn Kenntnifs zu nekmeri tind Schutz vor allem Mifsbrauch angedeiheft zit 'lagssn e bereit wäre. : Deri Doktor Wolfart bewoget daher allo diese Verhältnisse und sein Wunsch und Wille, das' Gute : zu befötdert, die Reiste nich : Tratuenfeld aug èigenen 'Whiteln tu unternehinen; und ef schien dee gutén 'Erfolys sum so gewisser "seyn zu können, da ser in den''Stand gesetzt wurde, dem'Doktor Mesmer; der 'hieht gerneint war, sich neuer' offeatichen Hear;
folguig und Verunglimpfying auszasetzen, zu dessen Beruhigung und Vertrauen folgende Papiere vorzulegen:

$$
\mathbf{I}
$$

Herr Professor Dr. Wolfart wird hierdurch von der unterzeichneten Kommission beauftragt und autorisirt, den Erfinder des Magnetismus, Herrn Dr. Mesmer, um Mittheilung alles dessen, was zu mehrerer Bestätigung, Berichtigung oder Aufklärung dieses wichtigen Gegenstandes dienen kann, zu ersuchen, und den Zweck der Kommission auf seiner Reise möglic̣hst zu fördern.

Berlin, den 6. September 1812.

> Dr. Hufeland,

Königl. Preufs. Staaterath und Leibarzt, als Direktor def zu Untersuchung des Magnetistismus vori der Regiering angeordmeten Kommistion:
2.

Ew. Wahlgeboren Absicht nạch der Schweiz zu veisen, um dort Ille bereits erprobte Kenntnifs des thierischem Magnetismus durch den Umgang mit Hrn. Mesmer zu erweitern, hat meinen vollkommenisten Beifall. Hs wirrd İhnen beti dem edlen Vorsatz, die Leiden der Menschheit zu lindern und das Feld der' Wissenschaft zu erweitera, sicher gelingen, das Vertrauen des Herrn Mesmer far einen solghen Zweck 1. gewioven $5 \leq$ und thach reifer whefangepici Prufung
die Wahrheit iñmer mehr zu erforschen und zu begrainden.

Ich werde meiner Seits 'den aufrichtigsten Antheil daran nehmen, und mit Vergnägen alles zu befördern suchen, was dazu beitragen kann.

Berlin, den 9. September 1812.

## Hardenberg.

## An den Doktor Hèrrn Wolfart Wohlgeboren.

Der Doktor Wolfart war kaum nach Berlin zurückgekehrt, und hatte kaum ausführlichen Bericht bei der Kommission eingereicht, auch dem Staatskanzler Freiherrn von Hardenberg, als der höchsten Preufs. Staatsbehörde, allgemeine Anzeige geleistet, als sich schon in öffentlichen Blättern', namentlich der Allgemeinen Zeitung, Schmähschriften fanden, die als Privat-Attentate gänzlich und für immer auf sích beruhen mögen; ferner Anzeigen in den Berlinischen Zeitungen vom 17 . und 19. Novbr. d. J., im wesentlichen dahin: dafs der Dr. Wolfart, von der. obgedachten Kommission beauftragt, die Reise zurückgelegt. Endlich erschien auch in den beiden Berlin. Zeitungen vom 21. Nov. 1812 eine Bekanntmachung des Geheimen Staatsraths von Schuckmann; als Chefs des Preufs. Allg. Polizei - Depart. vom 18. Nov. 18 La - welche durch Zusammenstellung der Lage der Sache beschränkt und erläutert werden mufs."

Diese einfache geschichtliche Darstellang reicht ohne Zweifel hin, jeden Unbefangenen in den Stand zu setzen, in dieser wissenschaftlichen Angelegenheit seine Meinung fest zu stellen.

## Die Bekanntmachung des Geheimen Staatsraths

 von Schuckmann enthät auffallende Stellen, welche, in sofern sie auf die Wissenschaft zielen, gewifs nach Mafsgabe des Wissens oder der Überzeugung verschieden beurtheilt werden. Auch in der besondern Stellung von Fragen können sich deutlich schon gefafste Meinungen aussprechen; so liegt auch in der Frage, womit die Bekanntmachung schliefst, schon die Antwort. - Wir enthalten uns, darüber irgend etwas weiter zu bemerken, da dieses darum nicht nöthig scheint, weil jenee Frage auf völlig ungültigan Voraussetzungen beruht.

Aus'Trient wird folgendes berichtet: Am 25 . Nov. ùm 7 Uhr 56 Minuten Morgens verspürte man hier ein Erdbeben, in der Richtung vonSüdost nach Nordwest, welches beinahe 6 Sekunden anhielt. Die Erschütterung war in unserer Gegend so heftig, dafís der Berg Atzwang einen Rifs bekam., Ein Theil dieses Gebirges stürzte am folgenden Tage zusammeñ.

Die Pest, welche in den heifsen Monaten grofse Fortschritte im Orient gemacht hatte, fängt an, wieder sehr abzunehmen, besonders in Konstantinopel und Senzirna ist dies nach den neuesten Nachrichten der Fall.

In Spanien regte sich wohl im südlichen Theile. etwas vom gelben Fieber, doch, sey es durch das atmosphärische Verhältnifs, sey es durch ergriffene gute Mafsregeln, diese furchtbare Seuche scheint nicht 'sehr am sich gegriffen zu haben.

In Baireuth wohnt ein Doktor, genannt Karl Kapp; derselbige Kapp bietet im allgemeinen An-
zeiger Nr. 92 vom 9. April 1812 ein Mittel gegen die Lungenschwindsucht feil. Es bestehr blofs aus einer Mixtur, welche der Entdecker ganz bescheiden nach seinem Namen genannt hat, nämlich Mixtura antiphtisicA:Kappiie: Die apfañgende Lumgenspcht heilt er damit radikal, bei der in letzten Zeitraum befindliehen Schwindsucht facht ër, alle Zufälle lindernd, gleichsam die erloschene Lebenskraft wieder an. Fin Glas dieses Arkanums wird für einen Erwachsenen um einen Spezies - Dukaten, fur Kinder um einen Laubthaler abgelassen. Zu einem gewöhnlichen Kräuterthee aber wird ein Rezept noch grofsmuthig mitgetheilt, der die Wirkung der Mixtur unterstützen soll.- Wann wird ein solches Feilbieten nicht mehr den leichtgläu. bigen Leidenden verführen? -

In den Miszellen für die neueste Weltkunde vom 11. März 1812 Nr. 21 fiṇdet man Inventarium und Testament des Theophrastus Paracelsus. Aufser wenigen Legaten hat er seinen Nachlafs den Armen vermacht. Man tieset dies picht ohne grofse Theilnahme.

## A $\Sigma$ K $\Lambda$ HHIEION.

 Zweiter Jahrgang,November ig12.

Sicut in falsis scientiis verae, sic in veris scientiis falsae con:clusiones esse possunt:

> B. Angustinis.

$$
\begin{gathered}
\mathbf{t} \\
\text { die Eriveckung von Mésiner's Lehrée } \\
\text { die Anwending }
\end{gathered}
$$

des sogenañiten animalischen Mägnetismuis;


İIn einèm Zeitpunkit; wo die ganze ümfassende Lelire des lang verkannten Mannes; welcher den allgemeinen, sowie den thierischen Magretismus entdeckte; mit Bedacht und ruhigem Forschen ergriffer wifll; und in die That lebendig wirkend gesetzt werder soll 3 ist es nöthig, dafs nichit hut solche; Ŵelche durch Einsicht und Schutz; sonderri auch Alle; Welchai durch Vèrtrauen und durch vorurtheilfreiés Empfane gen häerzu beitragen könrret, dent richitigen Stäidpunkt zuvor gewinmen3 woraus diesé Lẹhre zui buì November 18icis
trachten ist. Ein 'allgemeiner Irrthum war der, dafs man Mesmer's System blofs als ein Syste.n der Heilkunde, oder wohl gar als ein Heil- und Arzneimittel betrachtete, und so sich freilich gar keine Vorstellung davon machen konnte, was für eine Bewandnifs es eigentlich mit seinem Magnetismus habe. Dieser ist nur ein Resultat, ein integrirender Theil des Ganzen. Aus der Erkenntnifs des innersten Triebiverks des Weltalls, von allem, was da ist, was war und noch seyn wird, kann allein die wahre Idee des sogenannten thierischen Magnetismus herkommen; und diese Erkenntnifs liegt wieder alleia in der ganzen Lehre, die nichts anders ist, als die wahre Naturphilosophie, oder die Physik der Natur, sowohl in geistiger als körperlicher Richtung, was eben darin zur Einheit sich verbunden findet.

Und dies sey zum Unterschied von allen andern Lehren, welche alle in diesem umfassenden Werke dennoch enthalten sind, Mesmerismus genannt oder die Lehre der Wechselwirkung. Alles, was dem Mènschen theuer seyn kann: wahre Erkennung der weisen Ordnung Gottes and der Natur, Erkennung und stete Besserung seiner selbst, wahre Aufklärung und Verbannung jedes Vorurtheils, jedes Aberglaubens, indem auch das sonst am meisten wunderbar scheinende eben so klar in seinen Ursachen sich darstellt, als die allergewöhnlichste Verrichtung der Sinnen, 'als Hören und Sehen, hieraus folgend sodann die Erhal: tungşkunde des Menschen, und eine sichrere natürlichere Heilark der Krankheiten. - alles dieses ist es ${ }_{4}$
was dêr Menschheit geboten wurde; was durch den Unverstand theils verschmäht theils gemifsbraucht, fast verloren gegangen wäre, nun aber für immer als das köstlichste Gut erhalten wird.

Da das Wohsseyn und die Gesundheit das nächste ist, woranf sich ider Vortheil des Menschen bezieht, so ist auch auf den Theil der Mesmerischen Lehre, welcher diese betrifft und auf die richtige Anwiendung des Lebensmagnetismus natürlich die Aufmerksamkeit an meisten gerichtet.

Die Ehre dieser grofsen Entdeckung gehört Teutschland an, welches die Wiege ihres Urhebers war, Unserm Vaterlande ist es auch ausschliefslich vorbehalten, diese den französischen Ärzten unbegreiflich und daher unglaublich gebliebenen Entdeckungen und Lèhren zu bestätigen und für die Nachwelt aufser Zweifel zu setzen.: In Berlin, der Plegerin alles Guten wird sich zuerst diese hohe Bestimmung erfüllen.

Durch mehr als zwanzig Jahre war Mesmer bemüht, in Frankreich, wohin er auf seinen Reisen gekommen, und wo er durch seine Kuren, durch sèine Freunden, ja durch seine Widersacher selbst festgehalten wurde, eine neue Heilkunde einzuführen. Das Unternehmen scheiterte durch den Zusammenflufs vieler:Unstände bei der unglücklichen Katastrophe der französischen Retolution, noch ehe er dieses durch sqine f ganze Lehre;, deren Verständnifs er vorbereiten muiste, begründen und siaher stellen konnte. In Jahre i $802=$ beschlofs or seine Laufbahn daselbst mit jenem , Briefian didïrzte aberdenthierl.
schen Magnetismus，＂woraus man die Ursaché ersieht，warum man auch in Teatschland uber das ei－gentliche Wesen dieser－man kann wohl sagen－ fär die gesammte Menschheit wichtigen Entdeckung bisher noch im Irrthum，oder unwistend blieb．＇Me s－ mer hat sich entschlossen，seine lange gesamurelten： and vervollkommneter Erkenntnisse und Erfabrungen， dem Wohl der Menschheit geweiht，mitzutheilen．Er＇ erwartete nur，was in diesem Augenblick geschieht； dafs er unter dem besondern Schutz einer Regierung： dieses mit Sicherheit thun kann．Weil hier Lehren und praktisches Einführèn der Lehre nur eins seyn liann，und das letztere eigentlich oline Autorisation＇ des Staats eben so unsicher für den dauernden Eiffolg， als wirklich gefährlich ist．Denn es ist sehr zu be－ sorgen，dafs aus Mangel einer vollständigån Kènnt－ nifs und der ganzen Theorie dieses Verfahren in einen blinden Empirismus oder gar in Aberglauben übergehe， and gar bald das Schicksal der gemeinen Medizin ha－ ben werde，wie es wirklich schon der Fall in Frank－ reich，und mitunter auch in Teutschland gewesen ist． Die Vernunft fordert，dafs man sich vor allem darüber erkläre，worin eigentlich die Mesmerschen Entdeckungen bestehen；dieses hat der Entdecker selbst schon in einer kleinen imt Jahr 1803 ersehienes nen Schrift（Precis de la decouverte du magnotisme andi． mal）gethan；das folgende ist zur allgemeinen Über－ sicht gröfstenthéeils daraus geschöpft．

Es ist ein bisher unbekanntes，auf das Nerverisy－ stem unmittelbar wirkendes Priderip，was Mesment
in den Bewegungsgesetzen der Natur, wie in dem ganzen Triebwerk des Weltalls aufgefunden hat. Nach ihm aber ist dasselbe keineswegs als eine Substanz, sondern vielmehr als ein Resultat aller Verhältnisse und Beziehungen der: Natur anzusehen: Der erste und gröbste Irrthum-ist, wepn man diese Wirkung mehe als: eine Materie-selbst, oder als tine Kraft fuis ociculca) betrachtet.

Die grofsen Weltkörper wirken dadurch gerade zu im Zusammenhang: vermittelst eines flussigen Mediums - das Wort flussig in der ausgedehntesten. Bedeutung genommen, denn der Lịchtäther ist nur eine untergeordnete ghie ser Flüssigkeit - wechselsweise auf einander und folglioh'auch auf unsere Erde und deren Bestandtheile. So giebt es auch in dem Allgemeinflüssigen, welches den Weltraum anfüllt, eine der Reihenfolgen subtiler Materie, welche, indem sie die Substanz der Nerven durchdringt und sie anfullt, alles das au bewirken vermag, was man sonst dem Hin - und Herfliefsen eines Nervensaftes zugeschrieben hat. Aber am auch dieses nicht mifszuverstehen, und in gemeine und gewöhnliche Begriffe dem Wort nach 24 verwandeln, mufs man fest im Sinn behalten, dafs nach Mesmer alle Materie blofs durch die allgemeine und besondere Bewegung und in derselben ist und besteht, dieses also ihr Wesen lediglich bedingt.

Gleichwie die bekannten Serien des Allfüssigen, (wie man auch fuide unniversel ausdrücken könnte) als: Wasser, Luft und Äther oder Lichtmaterie, jede eine besondere Bewegung anzunehmen fähig ist; so kann

## 98

auch die genannte Serie; 'wrelche die Nerwen erfullt; eine ihr eigenthümliche, besondere Bewegung annehmen.

Diese Bewegung 'nennt Mesmer, nach dex Analogie einer bestimmten Bewegung oder Sabwin: gung 2. B. der Luft, was den. Schall,f.oder des Äthers, was Licht bildet, -Ton oder tonische Bewegung; und darin ist das Prinzip des Le= bens und der Erhaltung des Organischen überhaupt, sowie der Thiere insbesondere za erkennen. Wie die gemeine Wärme durch.Verstärking und Modifzirung der: Bewegung bis zum Feuer ,erhöht werden kann; eben so kann seipen Entdeckuijgen zu Folge dieses Prinzip des Lebens au: einem unsichtbaren Feuer werden, welches auf gewisse Art ähnliche Wirkungea bervorzubringen ina Stande ist,

Die Gesetze der Bewegung, der Mittheilung und Fortpflanzung von jener bestimmten Reihe des Allfüssigen auf, andere Körper, auf belebte sowohl als auf leilose, Hiussige und solide', hat der Entdecker aufgefunden und ausdrücklich bestimmt. .: Auch beweisen Versuche dals alle dergleichen Körper gleichsam Behälter (Reçruoirs) von dièsem Prinzip oder dessen Thàtigkeit abgeben können, in welchen die Kraft konr. zentrịt, auf einen gewissen Grad verstärkt, und durch Leiter (Konduktoren) mitgetheilt werden kann.

Um aber hiervon die nützliche Anwendung machen zu können, setat er zugleich eine eben sa einfaehs als unmittelbar aus dem Organismus der Natur entngmpene Theorie der Krankheiten voraus, - Die
unmittelbare Wirkung des Nervens ist dessen Einflufs auf die Muskelieber, das eigentliche Werkzeug aller Bewegungen und Verrichtungen des thierischen Körr pers. Dies aber mufs nicht auf grobe blofs sinnlich wahrnehmbare Weise verstanden werden, sondern in dem feinsten und zugleich gröfsten Begriff des Uner mefslichen, wo relative Gröfse und Kleinheit gänzlich sich in einander auflöst. Die thätige Eigenschaft den Fasern, sich zu verkurzen und zu verlängern, wird Irritabilität oder Reizbarkeit genannt. Diesem nach mufs der Nachlafs der Irritabilität d. h. das thätís, ge Wechselverhältnifs: zwischen Muskel und Nerven für die allgemeine und fast einzige Ursache der Krankheiten angesehen werden, die er nun alle unter einerallgemeinen und einrigen Krankheit, der Grund- oden Urkrankheit, zusammenfafst, und in R'acksicht auff die Folgen mit dem Namen Obstruktion, Verstopfung, belegt. Noch deutlicher wird das, was unter Obstruktion hier gedacht werden mufs, wenn man sich solche als Hemmung, Stockung oder Stillstand der Bewegung vorstellt.

So wie auf diese Art nur Eine Grundkrankheit existirt, so ergab sich ihm auch dagegen ein einziges Heilverfahren, oder, wenn man will, Heilmittel。 Dieses besteht in der Belebung der Muskelfibern, die durch verstärkte toinische Bewegung des oben gedachten feinen Fluidums in den Nerven bewirk't werden kann.

Der unmittelbare und unfehlbare Effekt dieses Verfahrens ist der, dafs die Thätigkeit der Fiberge
gen den in den Gefäfsen betindlichen Widerstand erhroht, belebt wird, wobei nothivendig ein Kampfizwis schen Kraft und Widerstand entsteht. . Dieser Ķampf wird Krisis genannt. So wie, hieraus erhellet, dafs keine Krankheit ohne Krisis geheilt werden kann, so pesteht auch die neue Heilmethode von Mesmer in der Kunst, bei allen Fällen heilsame Krisen zu. erwecken, sie so lange zu unterhalten upd zu leiten; bis die der Gesundheit wesentliche Harmonie wriedexi hergestellt ist. Von diesem unsichtbaren Vorgang giebt Mesmer ein sichtbares, aber nur ähnliches Beis spiel won Magnet, den man über verbreitete Eisenfeila, bewegt, und an den Wirkungen überhaupt, welche: der Magnet auf das Eisen macht. Dieser Ähnlichkeit: wegen und ohne das Allgemeinflussige, welches in sei-peni hestimmten Ton in der Durchdringung der Nerven ihren bestimmten Ton der Rewegung anzunehmen vermag, mit jener Serie des Magnetstroms zu yerwechseln, belegt or seine Entdeckung mit dem Namen thierischer Magnetismus, will aber, selbst diesen Ausdruck mit dem des Lebensmagnetismus ver: tauschen.

Jener Theorie zu Folge wird hinführa die ganze. Heilkunde darauf beruhen mitssen; folgende zwei Ab-: sichten zu erfüllen:
4) Hindernisse zu heben, und
2) die Kräfte der Natur zu beleben und $\mathbf{z u}$ verstärken,

Dafs bei dem für den letzten Zuweck erfundeneq Verfahren die feinera Verhältaisse der Nervenstörungen : als wehlthätige Krisent hervortreten, z: B. Kon=
vulsionen, Ohnnachfon, Schlaf und der sogenannte Somnambulismus, der, zum Spielwerk herabgesetzt, zu den ungeheuersten Mifsverständnissen der ganzen Sache verleitete, ist selar begreiflich, wenn man bedenkt, dafs die feinste lunmittelbarste Wirkung geschieht. Alle angestaunten Phänomene des magnetisehen Schlafwachens und Hellsehens würden sich sicherlich in gewissem Grade bei jedem Tiofschlafenden oder Ohnmächtigen ergeben, wenn er über die Bewegungs - und Sprachwerkzeuge durch besondere Zusammenàtellungen Gewalt bekänie, So wie die äulsern gröberṇ Sinneneindrücke nicht mehr die leisern des innern Allgemeinsinns übertäuben, läfst sich die Mäglichkeit salcher Wahrnehmungen und Anschauungen nicht mehr berechnen. Das ist aber so leicht begreiflich, als Sehen, Hören u. s. w, Man wird auch hiernach einsehen, dafs man das, was, wie wichtig es auch sey, Nebensache ist, zur Hauptsache machte. Dies mufste dem Entdeckerr in jeder Hinsicht kränkend seyn.

Beides, sawohl Einfaohheit als Wichtigkeit von Mesmer's Lehare zum Wohl der Menschheit ist für dieselbe zu empfẹhlend, als !dals. sie nicht einer immer weitern Bekanntmachung und einer sorgfältigen Prüfung werth zu achten wäre ${ }_{\text {k }}$ "

## W.


N. S. Dieser Aufsatz, welcher auch in den Schweizer Miszellen für die neueste Weltkunde in Nr . 83. des diesjährigen Jahrgangs erschien, wurde
von dem Herausgeber derselben mit folgender Anmerkung begleitet:
„Bekanntlich hat Mesmer's Theorie, nachdem sie schon, wie manche andere, in das Reich veralteter Einfälle übergegangen war, selbst unter sehr scharfsinnigen deutschen Denkern neue Verehrer gefunden, und des Königs von Preufsen Majestät eine besondere Kommission zur Untersuchung des Magnetismus niedergesetzt. Schon in dieser Hinsicht verdient in diesen Blättern ein Blick auf den merkwürdigen Gegenstand seine Stelle, da die in obiger Abhandlung geäufserten Ansichten die eines ausgezeichneten Mitgliedes jener Kommission sind.

H. Zsch."

## II.

## Heilungsgeschichte

$$
N e r v e n k r a n k h e i t
$$ durch dén Mesmerismus, $\therefore$ nebst Beiträgen zur Berichtigung und Bestätigurig der den Gegenstand betreffenden Ansichten

$$
\begin{gathered}
\text { voom Geiseler in Danzig. } \\
\text { (Fortsetzung vom Oktober - Heft.) }
\end{gathered}
$$

## nוּוֹm

Nach der einfachen Erzählung des Ganges der mesmerischen Behandlung, in so fern dieselbe auf die Heilung Bezug hatte, erlaube ich mir noch einige Bemerkungen nebst den Resultaten mannichfaltiger Versur ehe, welche zur Bestätigung oder Widerlegung der uber den Mesmerismus herrschenden Grundsätzen vielleicht etwas beitragen können. Bei meinen Versuchen bin ich ohne hypothetische Voraussetzungen und mit gröiftmöglichsster Hintenansetzung schon vorhandener Meinungen den Weg der eiafachen Beobachtung gegangen, und wenn nicht vielleicht individuelle Vert hältnisse einige Abänderungen in den mesmerischẹa Versuchen uberhaupt veraulassen, müssen dieselben halten.

Merkwädig war in der Kur die späte Entwickelung des nagnetischen Schlafs, die bedeutende Besserung des ganzen Zustandes auch óline denselben, die verschiedenen Krisen, die täglichen Schweifse, die anhaltenden Fieberbewegungen, die seltner wiederKehrenden erschütternden Fieber, die Diarrhöén und der sichtbare gute Einflufs der eigenen'verordneten Mittel; obgleich keine vollkommne Hellsichtigkeit vorhanden war, der; schädliche Einflufs der Wiederholung des Gebrauchs derselben Mittel ohne eigene Anregung des Somuambulen und die deutlichere Entwickelung des die Krankheit veranlassenden Übels, wofür ich die Unordnungen und Stockangen in Unterleibe halte, welche sich erst nach dem wirksamen Einflufs des Mesmerismus kund thaten.

Mehrmals habe ich oben das magnetische Fieber genannt, ein Produkt der Behandlung, welches ich als Kriseam gröfsten Theil maines Behandelten zu beobachten Gelegenheit hatte. Ohne vorhergehende Anzeigen entstehen plötzlich Schauder und Erschütterun* gen zunächst in dem kranken Organe, die sich, aber alsbald im ganzen Körpar ausbreiters, diese Erschiltterungen sind selhr bald nach dem Entstehen so heftig, wie sie in dem Anfalle zu werden pflegen, sie haben ganz das Äufsere des starken Kostums einer Quartana, doch fehlt das intensive Gefühl von Kälte, und eben 60 wenig thut sich diese auch äufserlich kund, die durch kleine Interyallen unterbrochane Erschutterun:
gen dauren mit gleicher Stärke bis zit：ihrem eben sQ schnèllen Nachlassen als Anfange fort，in der Regel folgen weder Hitze，Schweifs noch sönst eine：sichtba－． re kritische Ausleerung darauf，esist eine reine Ner： venerschütterung，die allemal in den kranken Theilen． ana stärksten sich äufsert，wie bei diesem Krankeen in dem leidenden Beine，bei Tauben und Amaurotischen im Kopf und Gesicht，oft mit so heftigen Zashnelilap； pern，dafs man．Nacbtheil für die；Zähne davon zu be fürchten Ursàche haben könnte．Der Grad der Hef． tigkeit ist verschieden，zuweilén sind es nur solcho Erschütterungen，dafs sie demt Kranken ganz leidlich， bleiben，oft aber auch sind dieselben so stark，dals sie das Sitzenbleiben auf dem Stuiflě ohnnöglich machen． Die Dauer ist von einigen Minuten bis zu mehrerri Stunden，gewơhnlich hielten sie etwas länger wiè éne Viertelstunde an，eine bestimmte Manipulationsart； wodurch sie erregt werden＇Könnten＇，habe ich nicht auffinden können，eben so wenig eine，＇welche sie＇ aúfzuheben vermogt hätte．Die Striche $\overline{4}$ grands coss－ rants machen die Erschütterungen zwar milder ©und soheinen sie auck abzukürzen，cdobh sehehell hebpen sie dieselben keineswegs auf．Nach ${ }_{j}$ dem Aufhören der．； selben befinden sich die Patienten eben so，wohl und， nöch besser，wie vor denselbed，sie kommen inx was chenden und somnambulen Zustande vor，heben dep letzten nicht autf，so wie sie denselben nicht，herbepi fübren，entstehen auch in den Stunden，wo keipen mesmerische Manipulationen vorgonommen wurdeny doch＇${ }^{\prime}$ m häufigsten in diasen；sie sind，wahra Kriset
and in dem vorliegenden Falle waren sie oft die Wiederhersteller des Gleichgewichts und jedes Mad, wenn solche äufsere Veranlassungen auf den Kranken einwirkten, die ehemals die Zuckungen erregten, entstanden diese magnetischen Fieber und die Konvulsionen blieben'aus; so z. B. wurde der nachtheilige EirrAufs der elektrischen Erschutterungen vom 23. Sept. und den folgenden Tagent, so wie auch der ungeregelten Manipulation am' 14 ten Flebr., wodurch der Ausbruch der Konvulsionen nahe gebracht war, durch ein solches magnetisches Fieber ganz sinnlich merkbar jedesmal wieder aufgèhoben:

Dafs der magnetischen Wirksamkeit ein physisches Agens zum Grunde liegt, davon hạben, mich meige, Versuche beständig überzaugt und besonders hatte ich bei deap: Grade der Ausbildung des somnambulen Rystandes, welcher ganz im Reiche der Physjk blieg, eine gute Gelegenheit, dieses zu beobachten, wie ich es im Folgenden mit mehrern zu erzäh\}engedenke.
s: : Bei jéler'von der magnetisitten Person als wirksaim efinpfandehent Matippelation fühlt der Magnetiseur dith Ausströmen turs dèn Theilen seines Kbrpers, mit welchener die Mánipulation unternimint, dieses Ausströ́men hat viel Ähnlichkeit im Gefuhle mit dem Aus-sfrömen- der Efektrizität gegen 'entfernté iSpitzen, wèn man sich auf einem Isolirgestell befindet, jedock ist das magnetische Ausstrơmen von gröfserer Wärme. beegleitot": wize dís des elektifischein Agent.

Eben so wie der Magnetiseur das Ausströmen; empfinden die magnetisirten Personen das Einströmen. Strahlenförmig beschreiben sie es, sich im Körper ause breitend mit vorwaltender Neigung zu den kranken Organen sich zu begeben. Dieses Gefühl, als nähma das magnetische Fluidum die Richtung zum kranken Organe, ist jedoch wohl in den untensten Fällen Täu;, schung und beruht darauf, dafs es hier lebhafter wie. in den gesunden Theilen empfanden wird; gleichwie. es völlig unbemerkbar in ganz harmonisch gestimmten Personen bleibt; geht es auch unbemerkbarer durch leichter affizirte Organe zu den eigentlich kranken, ,

Mit dem Gesichtssinn warde uniser Kranke inf den ersten Tagen seines somnambulen Zustandes das. magnetische Fluidum als ein grünes:Hell gewiahr, welt, ches späterhin gelb wurde und zuletzt mir als Funken von ihm bemerlit wurde, wenn es thit Gewalt gegem die Augen geschleudert wurde. Auf die gewöhnliche Art konnte der Somnambule dieses Fluidum nicht se-; hen, da er selbst bei geöffneten Augen für alle, unmesmerirte Substanzen erblindet war, vollkommne Amaurotische sahen die Funken beim Spargiren bald gelb bald roth, ohne sich im somnambuberi, $\mathrm{Zu} \rightarrow$ stande zu, befirden, da bei diesen lézten das Leben det Nerven zernichtet ist, welches der geistigen Funky tion dient, die Nerven : aber, i twelché der vegetativen Sphäre des Auges angehören, sich noch in ihrer:Inten grität befinden, so averden diese durch den mesmerischen Einflufs zur Perzeption des Auifern potenzirt; und was die Krankheit den Amautotigohen for inpiner.
zerstörte, ereigniet sich in glen Somnambulen vowablergehend kraft des mesmerischen Fluidums, ein 'Vernichten der Thätigkeit desjenigen Nerven, welcher der Gehirnthä̆tigkeit entspricht; mit .gleichzeitiger Entwickelung der Perzeptionsfähigkeit der Nerven des Gangliensystems; welches letztere bei den Amaurotischen schon im wachenden Znstande lraft des Mesmerismus bewirkt wird; da die Aufhebung der Zentralfanktion des Auges nicht erst durch den Mesmerismus bewirkt ruerden darf,

Der Wille des Magnetiseurs vermag das Ausströmen zu erregeninad,wieder aufzuhalten; eine geringe Übung wird jeden in den Stand setzen, dieses zu bemerken, z: B. wird man sehr leicht gewahr werden, dafs man bei gegen den Patienten gehaltenen flachen Händen durch ernstlichen Willen jedes Ausströmen der flachen Hand hemmen und in die Fingerspitzen bringeti kann; auf dieselbe Art verntag man in jedem andern beliebigen Theiles der Stirn, Brust; den Ellenbogen u: s: wisdie Ausströmung zu erregen und aufzuheben::

1. Der Magnetiseir, welcher geṣund 'ist; empfindet durch das Vonsichgeben des, magnetischen Fluidarins keine Erschäpfung, es mufs also in jedem Augeinblick ohrie Anfveand in ihm wieder gebildet wer: cer, oder er selbst ist qur der Träger einer itum von aufsen herkommenden Kraft: Ich thabe sehr anhaltend taiglich viele Personen magnetisirt; ohne auch nur im Geringsten zu bemenken; dafs es eineí Kraftverluist mach sich yezagen hältes wenn sich Magnetiseure er:
sclropft fúhlter, so war es entweder Folge éniner uinigewohnten Anstrengung ihrer Aufrierksamkeit ader in ihner selbst fand das durchigeleitete Fluidum ein Hindernifs und es entwickélte sich eine im Keinie schón vorbandente Unpà̉flichkeit.

Einem jeden lebendigen ünd leblosen' Wesen karin der Magnetiseur das Fluidum mitheilen,, ein ; jedes dergleichen nimmt es aber auf seine besondere Art auf, wie solches von den Somnambulen empfundeti wird. Die mesmerischen Baguets beruhén hierauf und es lấst sich ein solches Baguet' aus jeder beliebigen Substanz erbauen, ès bedarf dazu wéder des Metalls; des Grases oder Wassers ausschliefslich; nur scheint die Affnität dieser drei Arten von Sulsstanzen mit dem magnètischen Fluidum groffser wie mitt manchen andern zu seyn. Ein Baguet einmal in Thätigkeit gesestzt, scheint das Fluidum in sich selbst zu ersetzen; wie der lebende Baum und Mensch, die lange Wirksámkeit eines nur schwach geladenen Baguets ohine neue Berührung vor Seiten des Magnetiseur's machen diesés wahrscheinlicli; 'doch kann es auch im folgenden Hergange seinén Grund firden. Der Maghetiseur giebt nicht blofs an die magnetisiverde Pefsón Fluidum und erregt dadurch alle die Erscheinungen des Mesmerssmus, sondern er setzt auch de Thfätgkeit des éigeneft Fluidums der Magnetisirten in Bervéguing ; uîd dièsèm ist in vielen Fallen wohl methr frí der Magietisátiớn zuzuschreiben; als dem Fluidium; welches von aufsén hinzukommt, ganz deutlich beweist eine solctie eigenfe 'Thätigkết die Wièderkehr der inagnetisclieti Erseher.
nungen zur gewobnten Stunde beim Ausbleiben des Magnetiseur＇s und Entfernung mesmerischer Substitute．

Während der Kur war ich genöthigt，die Zeit des Mesmerirens von 12 Uhr Mittags auf 3 Uhr Nach－ mittags $\mathbf{z u}$ verlegen，der Kranke schlief aber regel－ mäfsig um 12 Uhr ein und erwachte oft erst kurz vor der Zeit，dais er zum Baguet kommen mufste，bis nach mehrern Wochen durch eigenes Widerstreben endlich diese habituelle Krise nicht wiederkehrte；ich habe einige Mal den Kranken in dieser von selbst ent－ standenen Krise besucht．Der Schlaf war minder vollkommen，uud wenn ich nicht früher erst durch einige Striche mich mit ihm in Rapport gesetzt hatte， kam ich ihm ganz fremd vor，welches er durch den Unwillen äufserte，indem ich ibn anfafste oder an－ redete．

Der Magnetiseur und die magnetisirte Person tre－ ten durch den Akt dès Mesmerirens in ein polares Verhältnifs．Bei der gewöhnlichen Situation korre－ spondirt die rechte Seite des Magnetiseur＇s der linken des Magnetisirten，und umgekehrt，dafs aber dieses Verhaltnifs kein durchaus konstantes ist and durch oine veränderte Stelluag geändert wird，beweisen fol－ gende Versuche．

So lapge ich in der angenommenen Stellung blieb，macht der Somnambule alle Bewegungen mit seiner linken nach，welche ich mit der rechten，und wiederum mit der rechten，welche ich mit der linken unter der Mitwirkung des Willens zur Nachahmung anstellte，eben so empfand er die Stiche，welche ich
mit mit éinér Nadel gab, an den Stellen deir inir ents -gegengesetzten Seite, ich entfernte mich in gerader Richtung auf mehrere Schritte, das Spannuingsverhältrifs blieb dasselbe, der Wille von meiner Seite war unvermögend dasselbe zuiu ändern, jetzt entferrnte sch mich schrag von der Seite weg, die Aufserungen waren anfangs gank unterbrochen; hach einiger Zeit stellte sich aber dieselbe Reaktion her, als wäre' ich gerade vor ihm, durch einen angestrengten' (ungeäu: Iserten, stillen) Willen vermogte (ich jedoch; in die: ser Richtung schon die Reaktion auf die andere Seite zu bringen, sobald ich aber ganz zur Seite trat oder hinterwiärts; so war nach einiger Augendblicken Ver: weilung seine Rechte meiner Rechten und seinè Lint ke meiner Linken gleichhandelnd und empfindềnẹ: Häufiges Experimentiren verwirrt am Ende, und einige Ruhe ist nothig, um wieder konstante Spannuing $5=$ verhältnisse beobachteri zu können:

Wenn jeder besondere lebendige Korper tund todte Substanz das Fluidum qualitativ beesonders stimmt, so ist auch zu verinitithen, dafs jeder Theil des menschlichen Köfpers eiii gleiches thue, das niaz gnetische Fluidum in einet Bésondern Qualitat enthal: te: Meir Sominambule war nicht im Standé; diése Qualitatitsverschiedenheit zí éntdeckén, er vertiog ǵte dieselbe thu als. quantitative zu unterscheiden; zin's gab blofs an, dafs dieser Theil ntehr oder stärker auis: ströne, dindere haben sich daruber deutlicher aus ọ: drackt. Mit besondèm Béhagen spiète er getrin hit. mevinén Fingerns weńa ich sié ihn tuberliefs; uthl
suchte gleichsam aus jedem die darin befindliche Kraft zu ziehen. Bei dieser Gelegenheit habe ich ihn sehr oft gepruft, ob er die Finger und Hände durch das Gefühl nach îhrer mesmerischen Wirksamkeit unterschèiden kōnne, ohne sich $2 u$ irren hat er jedesmal in seinen Aussagen sich wahr verhalten. Die linke Hand hielt er fur krätiger als die rechte, wie er sich ausdrackte, sey sie dem Leben näher und defshalb ströhme sie stärker aus und gebe grộfsere Wârme. Der Daumen ist der stärkste, nächst diesem der vierte Finger, dann der Mittelfinger, sodann der Zeigefinger, am schwächsten ist der kleine Finger. Hierbei gab er an, dafs der vierte Finger der linken Hand gleiche Stärke mit dem Daumen der rechten Hand habe. Im G $\ddagger$ schnnack fand er den Daumen sehr herbe, den vierten Finger weniger, die abrigen waren unter einanider nicht verschieden. Durch den Geruch empfand er nur das stechend prickelnde ohne Unterschied. Dem Gehör gab das Halten des Daumens vor den Ohren den hellsten Klang.

In der ersten Zeit des somnambulen Zustandes war die Wirkung mesmerirter Substanzen sehr stark, und eben so erregte die Nähe unmesmerirter Metalle allerhand Gefühle in ihm, in dieser Zeit hatte ich nicht Veranlassung, genauere Versuche anzustellen wie sphterhin, nachdem die differenten Gefuhlsäufserungen mir die Idee einer qualitativen Verschiedenheit des mh. gnetischen Fluidums aufgedrungen hatten." In jener ersten Periode des Somnambulismus ertrug er durchaus niçht das mesmerirte Eisen muf dér blofsen Hutht
oder in der Hand, Silbermänze ebenfalls nicht, er drehete diese in den Händen und warf sie aus einer in die andere, als ob as eine glahende Kohle wäre, eben so verhielt es sich mit'Glas, ich legte ihm ein kleines mesmerirtes Brillenglas auf die entblöfte Herzgrube, er klagte, es brenne sehr, ich hielt ihn ab dasselbe fortzunehmen; aber das Gefuhl wurde ihm bald so unerträglich, dafs er sich mit Gewalt lofsrifs, das Glis ergriff, und mit Heftigkeit von sich warf, so dafs es zerbrach. Gold war ihm weniger unangenehnı, die Wärme sey mäfsiger, manliger sagte er. Nachdem ich ihm ein nur schwach mesmerirtes Eisen in die Hand zu nehmen zwang, drehte er es erst schnell, und klagte uber stark stechendes Brennen, nach und nach ward er ruhiger, und endlich hielt er es ohne Empfindung, er sprach, er habe das magnetische schon abgezogen, es wirke nun nichts mehr. -

Um die Qualitätsverschiedenheit mesmerirter Substanzen zu prüfen, wurden diese erst unmesmerirt den Somnambulen gereicht, er unterschied sie bei seinem schon geschwächten Gefuhle far feinen magnetischen Einwirkungen (es war gegen die letzte Zeit seiner Krisen, als diese Versuche wiederholentlich angestellt wurden) nicht anders, wie der gewöhnliche Mensch durch das Gefauhl dieselben unterscheidet, doch hatte er an jeder etwas besonders Auffallendes, welches ich nicht bemerken konnte, die Art, wie er sich daruber ausdrückte, war indefs sehr uqverstạndlich, mehrentheils bezog es sich auf Kälte oder. Wärmeerregugg; sobald die Substanzen aber mesmerist warep,
welches ich unter gans gleichen Umständen an jeder derselben zu bewirken suchto, entstanden ganz andere Verhältnisse, welche er auf folgendo Art angab:

Glas, schwach mesmerirt, ist blofs beifs, brennend; stärker mesınerirt, es brennt. wie Nessel, die Hitze, welche eine 3 Zoll lange Glasstapge gab, strömte fuhlbarer bis in den Ellenbogen.

Zink gab eine stark prickelnde Empfindung, die . stechend wurde.

Kupfer war blofs erwärmend, heifs,
Silber, im pmipderp Grade, warm. Gold fast eben sa:

Eisen brennt und sticht. Stahl brennt zwar stär$k$ ker wie Eisen, doch ist es angenehmer.

Siegellak, nachdem es einige Zeit gehalten wird 2. macht.es Schmerzen und Reifsen in den Golenken und Gliedern, der Schmerz ist wię tief in den Knochen, stärker mesmerirt, es erfolgen kleine elektrische Stọ̈fse, so dafs der Somnambule dessen überdrüssig wird.

In den Yegetabilien erhöht das Mesmeriren den Gerych und Geschmack, und macht beide angenehe mer $y_{z}$ bei sehr starkem Mesmeriren wird aber das Fluis dum ober den Geschmack und Geruch herrschend und brennt und sțicht in Nase und Mund,

Das mesmerirte Wasser gab der Sompambule salz $=$ säuerlich schmeckend an, zum Trinken eines vermittelst einer kleinen Eisenstange oder andere: mesmecirten Metalle zum mesmerischen gemachten Wassers war er durchaus nie 24 bewegen, or ẹtdecktg es jedesmal, wenn es auch pech so verstohent
gemacht warde, und trank erst wieder, wenn ich durch die Hand oder den Hauch jene Qualität vernichtet hatte. Wurde das Wasser vermittelst einer kleinen Glasstange mesmerirt, so war es ihm gerade nicht zuwider, er trank dann, unterschied jedoch eine V̂erschiedenheit im Geschmacke von dem mit der blofsen Hand mesmerirten.

Die Seide zeigte ein auffallendes Verhältnifs zur Aufnahune und Fortpflanzung des Fluidi, welches durch mehrere Somnambulen und zu verschiedenen Zeiten bestätiget wurde. Wenn ich mit dichiten seidenen Handschuhen bekJeidet den Somnambulen berûhrte, so klagte er über ein Gefühl von einstrò̀mender Kälte; der Hauch, welcher sonst durch die stärkste wollene Bedeckung ganz heils empfunden wurde $x_{x}$ war kalt, sobald ein mehrfacher Taffet dazwischen lag - ich befestigte ein seidenes Band an mehrere Theile seines Körpers und hielt das andere Ende des Bandes, das Fluidum wardè durch die Leitung dieses. Bandes uberall áls kalt einströmend empfunden; auch aus dem Baguet strömte mittelst des seldenen Bandee das Fluidum kalt in den Somnambulen aber. Hanfene Schnoure hingegen, sie mochten feucht oder trocken seyn, leiteten warm, und nach der Aussage mehrerer gepruften Somnambulen stärker wie Eisen. Dafs also dasmagnetische Fluiduim durch Seide isolirt wer de, ist nach diesen Erfahrungen zu berichtigen, uberhaupt habe ich bis jetzt keine Isolatoren fur dieses Agens gefunden; Glas, der schlechte Leiter der El lktrizität ist fast der bsste für das magnetische Fluidum,
defshalh jeh auch vop eiper verstarkthen Wirkning den Mesmerirens auf eipem Isolirgestelle pichts bemerkt habe, diejenigen Magnetiseure, welche dergleichen beobachteten, vergafsen die Einmisahung jbres Wunsches, und die durch die Aufmerksamkeit verstärkte Willepskraft in Anscblag zu bringen.

Die Metalle und vielleicht poch andere Gegenstănde haben diẹ Eigenschaft, von ihrer Spiegelfäche: das Fluidum zu reflektiren, welshalb bei jedem Mesmeriren auf die Umgebung des Patienten Rücksicht zu nehmen ist;-auf eine solche Reflektion beruht sehr oft. der. widrige Eindruck, den Somnambulen von fremdartigen Gegenständen baben, so können Somnambule von grofser Empfindlichkeit durchaus die Spiegel picht' prtragen, und ich bin genöthigt gewesen, dieselben 74 yerhängen. Unser Somnambule empfand vor einan Spiegel, in Entfernung mehtrerer Schritte, eine beträchthliche Wärme, patte ich den Spiegel vorher. mesmerirt, so war diẹ Wärme stärker, und bei gröfserer Annä̈herung empfand er cin Prickelo und Stiche, ols ob er mit heifsem Sande besprengt würde, er gerieth dabei in starken Schweifs, und withschte, bald dem Einfufs des Spiegels entzagen zu werden. Diose Versuche reigen das Ausströmen, des eignen Fluidi des Sompambulen und das Rellektirtwerden dessedben, so wịe auch das wirkJiche Verstärktwerden des. vam Magnetiseur mitgetheilten durch die Spiegel.

In Ansehung der Durdringlichkejt des Fluidums habe ich mit Bawugderung gesehen, wie die dicksten. Mauern a Hettea und Kloider far gar kein Hindernifs
in der Mittheilung galten, nur mufsten vorher durch Berührung oder Hauch dié Körper, wohin durch das Fluidum seinen Weg nehmen sollte, mit demselben durchdrungen werden. So habe ich sehr oft durch eine mehrere Fufs dicke Mauer auf verschiedene Theile des Körpers meines Somnambulen gewirkt, und er hat mit Bestimmtheit jederzeit angegeben, welche Richtung ich meiner Einwirkung gegeben, hierbei war wieder zu beobachten, dafs das Einströmen durch eine Mauer nud Schiefertafel sehr stechend und fein strahlend empfunden wurde, minder unangenehm und mehr hauchartig war es durch Bretter; wollene Kleider, Pelze und dergleichen liefsen das Fluidum ohne bemerkliche Differenz hindurch.

Der Einfufs der Elektrizität auf meinen Somnambulen konnte im September, da mir nur eine un-bedeutende Maschine zu Gebote stand, mit welcher nur durch elektrische Erschạtterungen meiner Flasche gewirkt werden konnte, nicht weiter geprüft werden, indem diese Erschütterungen einen auffallend nachtheiligen Erfolg hattén. Bei der bedeutend verringerten Empfindlichkeit im Maimonat, nalm ich Gelegenheit, mit einem bessern Instrumente die Versuche zu etnieuern; indem ich zugleich die Absicht damit verhand, die Neigung zur Konvulsibilität dos Patienten zu prafen.

Auf einem Isolirgestelle stark geladen fahlte eranfangs nur, was der Wachende zu empfinden pflegt, etwas länget die Ladung fortgesetzt, ward ihm wärmer, wie das Bague* in dieser Zeit alloin zu bowirken

pfegte. Ich begab mich zu ihm auf dem Isolirgestelle, die Maschine wurde fortwährend in Bewegung erhalten, und gab ihm die gewöhnlichen Striche à grands courants; er fuhlte dieselbèn sehr angenehm und stärter wie sonst, es gehe ihm so leicht durch alle Glieder, wie er noch nie vorher gefohlt. Liefs ich ihn allein auf dem' Isolirgestelle mit der Elektriztăt geladen und strich ihn, indem ich neben dem Isolirgestelle mich befand, so war die Wirkung bedeutend schwächer, doch stärker, als wenn die eleltrische Ladung nachliefs. Das Funkenziehen und die elektrischen Schlagge waren ihm als Somnambulen sehr viel unangenehmer wie im wachenden Zustande.

Bei diesen Versuchen beweiset sich das elektrische Agens als das magnetische verstärkend, und beidë als in ihrer Basis verwandt. Die öftere Wiederhölung der Versuche hat gegen alle Täuschung verwahrt, und die Analogie zwischen beiden Fluida wurde noch mehr dadurch bestätiget, dafs das Wasser von der Elektrizität eine ähnliche Geschmacks-Qualität annahm, wie vor der mesmerischen Behandlung. Wie schon oben erwähnt, schmeckte das mesmerische Wasser mehrén Somnambulen salz-säuerlich, elnen ähnlichen doch weniger angenehmen bemerkte er an dem Wasser, welches der Einwirküng der positiven Elektrizität des Konḍuktors einige 'Zeit ausgesetzt gewesen war. Dürch die stärksten eleḱtrischen Stöfse würḍe er nicht erweckt, aber eben so wenig fiel er durch das blofse Elektrisiren in den magnetischen Schlaf, wie ich es an einer apdern Person bemerkte, Auch zur

Verlängerung der Krisen kenrite das Elektrisireq nichts beitragen'; donn als ich eines Tages mich mit ihm auf dem Isolirstuhle befand und in der Absicht; die Krisen zu verstärken, mit aller Intensität wirkte, sagte er dennoch ungefragt nachi $\frac{3}{4}$ Stunden, nun ist es genug, ioh werde gleich erwachen, wie es auch sogleich darauf erfolgte; ein Heweis, dafs die Krise zwar eine van aulsen erregte, aber dennoch in sich selbst bestimmte Erscheinung ist, welche, so wie sie sich nicht erz wingen, auch niwht nach Belieben ausdehnen laflst. . Dürch das Erwáchea wurde aber die Disposition zu einer neuen Krise keineswegs̀ gehoben, dean schon nach weqigen Miuuten war er derselben wieder fähig, dooh war die Dauer dieser neuen IIrise nur kura.

Ohngeachtet der grofsen Ähnlichkeit zwischen elektrischem und magnetischem Agens ist die Differenz doch gewifs so grafs, dafs die glefchzeitige An-: wendung sehr empfänglichen Subjekten :unangenehm seyn wird, welohes sich auch bei unserm Somnambulen äufserte, als der wachend das: Elektrisiren fur ein grofses Heilmittel hielt und sebr darum bat es fort-: zusetzen, war dasselpe als Somnambule sehr bald ubardrassig und bat sehr um die Unterlassung dessen', was er wachend gebetep, da so viel Fremdes im Elektrischen wäre.

Vallig aberzeugt wan der Existenz oines physisoh magnetischan Fluidums hatte ich seit langer Zeit meipe Aufmerksamkeit darauf gerichtet; ein Iastrument


dem menschlichen Kürpex erkannt und die Versehiedenheit der Kraft gemessen werden könate, alle Versuche dieserhalb waren aber olane Erfolg geblieben. Sehr angenehm uberraschte mich defshalb die Neuig: keit, dals Hewr Dr. Schneider ein solches Instru:nuent in seinem Magnetometer endeckt habe, sehs leid war es mir aber bald:darauf zu erfahren, wie digse Enideckung vüllig grundlos und reine Tauschang geivosen. : Die Beschreibung des far den Mesmerismus. bestimmten Magnetometers findet sich in den Meteornlogischen. Heften von Haberle I. Band 2. und 3. Stuck, und im 3. Stuck pag. 232. wird schon erwälunt, dafs Herr Dr. Kleefeld $t$, ein eifriger Freund allest dessen, was zur.Erweiterung physikalischer und medizinischer Kenntnisse beitragen kann, versprochen habe, an dieser Maschine mit Somnambulen zu operirers, um die Erfabrungen Uber die Amwendbarkeit diesus Instruments erweitern zu können. . D Das Instrumen't des Herrn Dr. Kleefeldt weicht von dem Schneiderschen darin ab, dafs die Eisenstange in Rube bleibt und nur die Magnetnadel mit dem Halbkreis in Bowegung gesetzt wird. Es ist so eingerichtet, dafs jede Bewagung und Wackeln, walche beim Herausziehen und Einschieben der Eisenstange sonast Statt finden mufs, gänzlich verhindert wird. Nachdern durch die.Beruhrung mehrerer Persopen yon verscluiedenen Konstitutionen und dem Aufsern pach sehr heterogenen mesmerischen. Wirk angsvermögen dies Instrument. zu keiner Abweichung gebracht worden war, wungehto Herr Gr :H leefeldt mit mif,
die entscheidendsten Versuche anzustollen; in welcher Absicht ich mich mit meinem Somanambulen zu ihm begab zagleich mit einem Knaben von 10 Jahren, der einer KatarakEa wegen seit mehrern Monaten mesmerisch behandelt wurde, den tch aber bei seinem sonstigen vollkommnen Wohlbefinden durchaus nicht in die magnetisohe Wirkungesphäre , zu bringen varmochte.

Đor Kranke mafste ${ }_{\mathbf{x}}$ so wie er ins Zimmer trat und noch fhe ich ; jon berthitt hatte, die, Fisenstange streichen und mit derselben eimige Zeit in Kontakt bleiben, die Magnetnadel, welche zuvor auf $12^{\prime \prime}$ gestellt war, blieb undverändert. Jetzt wurde derselbe durch eine Metallkette mit der मisengtange in Verbindong bleibend durch einige Stricbe ì grouds couraxts in den somnambulen Zustand versetzt, bei digsem Übergange aus dem Wachen in den Somnambulismus blieb die Magnetnadel eben so ruhig. Der Somanambule mafste die Eisenstange streichen und mit ihy in Berthrung bleiben, es erfolgte. eben so wenig, eipe - Verminderung des Standes der Magnetnadel. - Nachdem der Somnambule wieder zam Wachen zurückgokehirt war, hatte er gleioghalls keinen Einflufs apf, das Instrunient.

Det kleine kataraktöse Khabe beruhrte wadd strich die Eisenstange wie der worhergehende und mit depp selben negatíven Exfolts.
: . : Ich als Maynetiseur suchte dean Eisen durehStraichen; Hauchene und Betuhnwag mit dem Daunea Hie stärkste Ledang zu geben, wolchar eide zupp Mepe
: merifen gebtăuchliche Eisenstange nutr fahig ist , olne dafs auch nur die geringste Veränderurg des Standes "der Magnednatlel bowiriltr: worden ware. Herr ${ }^{\circ} \mathrm{Dr}$. Kleefeldt und:teh sahen uns: defshalb genöthigt, dem Instrument die Fähigkeit als Anzeiger and Mes; sef des aninallschen Magnetismus abzusprechen, so - sehr wir es aush gewenscht hatten, einen solchen in demselben zu finder.

Auf dem Pendul katte jith in der Hinsicht, einen Magnetometer darin zu finden, èine grofse Erwartang geseizt, indessen wurde : diese nicht befriedigt, da der© sellie in der Hand des Sominambulen unbeweglich -blieb, nnd ther die Art seiner Beweglichkéit in meiner Hand möchte ich nicht gern eher reden, als bis noch mefirere Versuche angestellt seyn werden, welche als Anlehntingspunkte die bei so zarten Versuchen leicht nöglichen Täuschúngen verhindern können.

- Nur kürzlich sey es mir vergŏnnt eine besondere "Art đeer Sehwingung zu erwähuen, die ich noch nirgends angefahtt weifs, und schon vorimehrern Jahten zaerst beabachte; seitdem aber iinmer noc's constant gefunden habe. ' Nachdena ich schon viel mit
2emfachen Penduln experimentirt hatte, kam ich auf den Gedanken, einen aus zwei differenten Metallen bésteheñden zu versuchen und ein soleher gab mir ohne vorgefatst-Moinung: und Erwartung anistatt der elliptischen Schwingungen die lineare, wenn er aber ein einfaches Metall guthaltew in Bewfeguig kam. Die li:"neare Schwingung wat th der. Richtung verschieden;

wurde, so wie die Richtung auch duroh' die Arten von Metalle, welche zum Pendul gemacht worden, bei gleichbleibenden unterliegenden eine andere wurde. Da ich nicht Gelegenheit hatte, mit ganz reiaen Metallen 2u experimentiren, so lege ich auch keinen: besondern Werth auf die aufgefundenen Richtungen, und setze, nur des Beispiels wegen und um dieses Phänomen $\mathbf{z u}$ verdeutlichen, einigd wenigg hier auf.

Der Pendul bestand aus einer thber cinander. liegenden Gold- und Kupfermanze, ...welche, an einem Zwirnfaden aufgehängt, zwischen Daumen und Zaigefinger gehalten wurde, er kam über Gold in der Nord-Ost-Süd-Westlichen, uber, Silber in der Nord-West-Süd-Östlichen, aber Eisen in der West - Östiichen Richtung in Bewegung Diẹ Bewegung übẹr Schwefel kam der aber Eisen, aber Kupfer, Zinn und Blei der uber Silber nahe.

Wurde zu dem aus zwej Metallen bestehenden Pendul noch ein Stück der einen Art hinzugesetzt, so dafs das Differente in der Mitte lag, so, wirkte er wie ein einfacher. . Wurde hingegen der die lineare Schwingung gebende Pendul über ein einfaches mit eineni ideolektrischen Körper Glas, Schwwefel u. s. w, bededktes Metall gebalten, so kam er in die elliptische und wiederum der einfache Pendul unter diesena letzten Yerhältnisse in die lineare Bewegung des zusammengesetzten Penduls.

Wenn sich diese Abänderungen der Schwingungen bestätigten und als ein \$onstantes Phanomen in dor Physik erkannt wären, würden see zur Aufkja-
rung mancher in der Lehre des Siderisnus noch dunklen Erscheinungen bedẹutend .werden, und deffhalb habe ich es gewagt, darauf aufmerksam zu machen. Zur Gelingung der Pendulversuche ${ }^{-}$ist es durchaus nothwendig, dafs der Experimentator ganz vón allèn Resultaten abstrahire, denn wié beim Mesmerismus ist der Einflufs des Willens auf dieseIben unverkennbar, und hat mand sich längere Zeit damit abgegeben, so werden sie durch die Mitwirkung desselben in Unordnung gebracht, so dafs sich die naturlichen Schwingungen mit der vom Willen erregten vermischen und ganz unregelmäfsige entstehen. Dafs der Pendul in der Hand des Somnambulen unbeweglich bleibt; hăngt theils davon $a b$, dafs sie zur Haltung desselben sich linkisch benehmen, theils davon, dails die Aichtungen, welche man ibren Gliedern zur Haltung desselben zu geben genöthigt ist, nicht frei sind, sondern immer etwas von der kataleptischen SomnamButen eigenen Beschaffenheit behalten, so dafs der siderische Einflufs des Metalls diese nicht zu überwinden vernnag. Ohnstreitig ist der Siderismus mit dem Mesmerismus sehr nahe verwandt und einer wird von 'dem andern Licht erhalten. Dals die Pendulversuche blofse Produkte von Sinnentäuschungen sind, Kann nur derjenige behaupten, der nicht unbefangen diesel--ben angestellt und nicht einige mit denselben zusammenstofsende Erscheinungen beobachtet hat, wie das Drehen des Degens, der von zwei Personen gehalten "witd, und die Bewegungen der Wanschelruthe,

Nach dieser Ausschweifung in ein fremdes Feld kehre ich wieder zurück zu den Erscheinungen, welche unser Somnambule lieferte. Das Erwecken aus dem mesmerischen Schlafe wurde leicht durch Gegenstriche bewirkt, gewöhnlich bedurfte es deren 3, wenn die Periode des Schhlafs nicht schon sich dem Ende näherte, eben so erweckte ihn das schnelle über die Augen fahren mit dem äulsern Rande der Daumen Hauchen aber oder andere Manipulationsarten, welche sonst noch zum Erwecken benutzt werden, hatten keinen Einflufs auf ihn.

Eine gewisse Trägheit des Somnambulen und Unaufmerksamkeit auf Fragen nebst gleichgültigen Antworten machte, die Szenen dem Magnetiseur oft sehr lästig, und wenn die freundschaftlichen Erinnerungen nichts fruchteten, war ich zum öftern genöthigt, zu ernsthaftern meine Zuflucht zu nehmen, um seine Aufmerksàmkeit zu konzentriren, von welchen er denn jedesmal sehr affizirt wurde. Als ich einst sein dumpfes Brüten ein wenig heftig zerstreute, veränderte sich seine Physiognomie plötzlich, nahm einen sehr leidenden Ausdruck an und schnell erwachte der Kranke; der Ausdruck innerer Leiden beunruhigte mich und ich setzte ihn wieder in Krise, worauf er sagte : es habe ihn eine angstvolle Einpfindung bei mei.nem Bösewerden ergriffen, so dafs er nicht einmal gehört; was ich gesprochen, und letzthin, da ich ihm gedroht hätte, die Behandlung nicht länger fortzusetzen, wenn er nicht selbst etwas zur Förderung der Kur beitragen wolle, habe er den gánzen Tag die

November 1812.
gröfte Beklemmung des Herzens gelitten; ohne zu wissen, warum - Fortgesetztes Manipuliren vertrieb das erregte Übel bald wieder.

Um den somnambulistischen Zustand zur Clairvoyanco zu erheben, versuchte iqh alle mir bekannte Hülfsmittel, jedoch vergebens. Das gerühmte Erwecken und Wiedereinschlafen in Kirise setzen, bestätigte sich anfangs als die Krise verstärkend, versagte aber späterhin in dieser Hinsicht.
$\because \quad$ Um den Kopf stärker zu laden und doch das Erwachen zu verhüten, verfuhr ich meist so, dafs ich die eine Hand auf der Herzgrube liegen liefs und mit der andern aufwärts strich, die Augenlieder öffneten sich, starr standen die Augen mit unbeweglicher Pupille, das Gesicht blieb heiter und der Somnambule bekam dadurch ein schauderhaftes Ansehen, die Augen wurden roth und das Wasser lief die Wangen herunter. Ein Strich von oben nach unten machte die Augenlieder sich wieder schliefsen und der Somnambule sagte aus, dafs diese Behandlung ihm den Kopf brennend heifs machte, die Augen könnten den unmittelbaren Einflufs des Magnetismus nicht ertragen und wären sehr schmerzhaft brennend dadurch geworden. - Es erfolgte auf dieses Manoeuver weder Erwachen noch tieferer Schlaf.

Mit der Erinnerung aus dem magnetischen Schlafe verhielt es sich auf die Art, dafs er anfangs völlig unbewufst alles dessen blieb, was in der mesmerischen Krise vorgegangen, bis dafs der Traum am 27 sten November die Veranlassung und Vermittelung der Ẹr-
innerúng wurde, in der folgenden Zeit konnte ich shm den Traum und die Etinnerung dadurch erregen, dafs ich ihm in der Kirise das Träumen mit Bestimmtheit ansagte. Ohne Dazwischenkommen des 'Traums war es ihm völlig unmöglich eine Erinnerung zu haben, so sehr ich ihn auch dazu schlafend, aufforderte, bis dafs nach längerer Zeit im Schlummer Abends sich die Szenen der Krise wie im Traume vorstellten, von denen er aber mehrentheils am folgenden Tage das mehrste vergessen.

Beispiel. An einem bevorstehenden Festtage fragte ich ihn schlafend, ob er wohl Lust hätte, sich etwas zu Gute zu thun, ich würde ihm ein Paar Dütchen schenken, er freute sich desselben und gedachte Weifsbrod dafür zu kaufen. Nun versteckte ich dieses Geld und empfahl ihm Nachts zu träumen, wo es sich befände und dann sich desselben zu bedienen. Morgens erzählt er seinen Kameraden, er habe geträumt, Geld zu finden, doch könne er nicht begreifen, wie es dahin gekommen seyn solite, hätte auch gar nicht Lust, darnach zu suchen. Diese, weiche von der ganzen Sache nichts wissen, reden ihm zu; er fradet es, erinnert sich, daifs er Weifsbrod dafür kaufen wolle, wagt es doch nicht ehier, als bis er die Erlaubnifs dazu von mir éingeholt hat.

Wenn ich ihn in der Krise zur Erinnerung gleich nach derselben aufgefordert hatte, bemerkte ich, dafs er erwacht sehr unruhig war und eine neue Krise erforderte, um ruhig die Behandlung žu verlassen; dies bewog mich, ihn zu versuchen, ob er wohl imi Stan-
de seyn würde, Befehle, welche ihm in der Krise eri heilt wären, wachend zu vollziehen, $z u$ diesem Endzweck gab ich ihm in der Krise auf, nach dem Erwachen 3 Mal um ein im Hofe freistehendes Haus zu gehen, ehe er sich nach Hause begäbe; zur Verwunderung aller Gegenwärtigen, die ihn erst ein jeder auf seine Art gepruft hatten, ob er wisse, was er thun solle und die sich überzeugen mufsten, dafs er völlig unbewufst desselben war, verrichtete er pürktlich das ihm Empfohlne. Einige Tage später lag tiefer Schnee, ich empfahl ihm nach dem Erwachen in einen Winkel des Hofes zu gehen, wo der Schnee einige Fufs hoch zusammen geworfen war, um dort zu uriniren, ich glaubte gewifs, seine schlechten Fufsbedeckungen würden ihn von dieser Handlung abhalten, aber nichts desto weniger, er that genau, wie ihm befohlen; als ich ihn darauf wieder kommen liefs, eines so thörichten Benehmens wegen, welches seiner Gesundheit Schaden bringen könnte, schalt und das Trocknen empfahl, gestand er, dafs er Unrecht gethan, aber es wäre ihm so gewesen, als hätte er es thun müssen, und so possierlich es ihm auch vorgekommen, habe er doch ein rechtés Vergnügen daran gehabt. Da ich bei dieser Gelegenheit erfahren hatte, dafs er auf mein Geheifs uriniren konnte, so versuchte ich, ob er auf ein gleiches Geheifs auch würde andere Ausleerungen haben können, indem er in der Krise mesmerirtes Wasser trank, sagte ich ihm, er sollte zu der und der S unde purgiren und es traf richtig ein. Diese letz' ten Versuche wurden nur ein Paarmal angestellt, um
nicht den Gang der Natur zu stören; allein sie sind von der gröfsten Wichtigkeit, indem sie über dia Wirkungsart der von den Somnambulen verlangten Arzneimittel in manchen Fä̀llen Auskunft geben können, da es hier oft jicht das Mittel ist, welches die Wirkung hat, sondern der Wille des Magnetiseur's und selbst vielleicht der eigene der Somnambulen.
. Gleichwie ich ihn zu solchen Handlungen zwingen konnte, so vermogte ich ihn auch zu stimmen; dafs er nach dem Erwachen Personen anredete, wie er uinter andern Umständen nicht würde gewagt haben, er liefs sich durch das Ansehen derselben nicht abhalten, ihnen etyras unangenehmes zu sagen, so wie überhaupt kein Hindernifs ihn von der Ausführung des seinem Innern gegebenen Eindrucks zurückzuhalten vermogte, z. B. hatte ich ihm empfohlen, zu einer bestimmten Stunde Jemanden in einem entfernten Hause zu besuchen, und liefs ihn zu der Zeit durch andere so beschäftigen, dafs er verhindert werden sollte, an etwas anderes als diese Beschäftigung zu denken, aber zur bestimmten Zeit liefs er dieșe liegen und wollte fort, es waren welche bestellt, die ihn daran hindern sollten, er entfernte sie mit Gewalt und eben so diejenigen, welche ihm den Zutritt zu dem zu besuchenden verweigern wollten; die ganze Szene war so angestellt, dafs Niemand von den dabei gebrauchten Personen die wahre Ursache seines Auftrags wufste, ihn also nicht von meinem Vorhaben unterrichten kónnten, 'und, er selbst erinnerte von de ${ }_{x}$

Geschiohte durch den Traum auch mir so viel, wie der in der Krise gegebene Befehl mit sich brachte.

Bei diesen Versuchen wird nicht zu verkennen seyn, wie das instinktmäfsige Handeln der Thiere mit, dem der Somnambulen übereinkommt, nicht im Innern des Gehirns wird hier der Beschlufs zu Handlungen gefafst, davon müfste die Erinnerung bleiben und die Willkür, sondern im Gangliensystem entsteht der Vorsatz und die That folgt unaufhaltsam demselben ohne Bewufstseyn des ersten; es zeigt sich der Somnambulismus hier ganz klar, als das Aufgehobenseyn des Gehirnlebens unter der Entwickelung dasselben im Gangliensystem.

## III.

## Ideen

## über

die Anwendung der Heilmittel,

> vom
> He.raus.geb. r. $^{*}$ )

Jedem denkenden Naturforscher und Àrzt mufs es auffallen, wenn er die eben so verschiedenen und oft ganz entgegengesetzten, als schwankenden Meinungen über die bestimmte Wirkungsart der meisten äufsern Gegenstände, und insbesondere der Heilmittel auf organische Körper betrachtet, dals so viele tausend Jahre es. nicht vermocht haben, über diesen $\mathrm{Ge}-$ genstand ein befriedigendes Licht zu verbreiten. Aber zagleich kann er auch nicht umhin, durch diesen $\mathrm{Ge}-$ genstand sein lebhaftes Interesse fesseln zu lassen, sobald er nur einen fluchtigen Blick auf die grofse Wichtigkeit desselben uberhaupt, und vorzüglich für die ausübende Medizin wirft. Hier ist noch ein wichtiges Feld zu bearbeiten, und schon viel ist für die Auf-
*) Dieser Aufsatz, schon vor länger als 14 Jahren geschrieben, und in einem dè Stücke des Hufelandischen Journals abgedruckt, erscheint hier mit einigen Verbesserungen, aba nur gerade jetzt ein Wort zu seiner Zeit.
W.
gabe gewonnen, wenn sie genau bestimmt und erörtert, und eine Norm aufgestellt wird, nach welcher die Untersuchungen, welche allein zum Ziel fuhren können, sich richten müssen. - Man mufs doch auch endlich erkennen, was man aber diesen Gegenstand denn eigentlich weifs und nicht weifs, und was man wissen sollte. -

## 1.

Der Arzt sucht, um Krankheiten zu beseitigen, ăufsere Einflusse, die allein in seiner Macht stehen, in . Einwirkung auf den gestörten Orgánismus in einer Art zu bringen, dafs derselbe vermittelst einer Kette von Aktion und Reaktion von dem abnormen Zustande wieder auf sein Normalverhältniifs zurückkommt. In so fern ist also auch alles Heilmittel, was ein solches zu bedingen und bewirken vermag, wenn es in Einwirkung auf den abnormen Organismus gebracht wird. Von dieser Stufe können wir zu einer noch höhern aufsteigen - und wir sehen: daf's Alles, was auforganischeKörper zu wirken vermag, unter gewissen Umständen in gegebenen Fällen Heilmittel werden kann.

Der theoretische Theil der Medizin, die Heil-" kunde, , deduzirt und konstruirt alle einzelnen Zustände des abnormen Organismus, und stellt die einzelnen Formen des Übelseyns auf. In dieser Handlung aber mufste die Wissenschaft auch schon den ganzen Prozefs der Heilung ergriffen haben, und in derselben Schlufskette fortgehend oder vielmehr zurückkehrend,
wodurch die Konstruktion der Krankheit hervorge- , bracht wurde, bildet sie die ganze Reihe der Vorgänge und ihrer Bedingungen, welche bis zum Punkte des hergestellten Normalverhältnisses führen: Auf diese Art umfafst die Heilkuude das ganze Gebret der Heilmittel, wie es hier bestimmt wurde, denn indem sie Krankheit und Heilung nachbildet und lehrt, mufs sie alles, was im Laufe der Abnormität auf den Organismus wirkend die Erscheinungen und Veränderungen hervorbringt, bestimmen, und wieder Alles darstellen, was im Laufe des wiederkehrenden Normalzustandes demselben entsprechend und hervorbringend Einflufs auf den Organismus hat. - Dieses ganze, und wäre es auch vollendetes, Werk ist aber das, was allein jede Wissenschaft nur seyn kann, das Gemälde der Wirklichkeit, 'der Geist des Lebens. Die Heilkunde giebt Abdrücke des Wirklichen als̀ Ideal, dieses Ideal, um reell zu seyn, mufs erst in Wirklichkeit und That gesetzt werden; und hinwiederum ist diese Wirklichkeit ein todtes Chaos, wenn sie nicht zu jenem Ideal emporgebracht wird.

Hierdurch geht schon zum Theil das wahre Seyn und der Uimfang des technischen Theiles der Medizin, der Heilkunst, hervor. Wie die Heilkunde die Ideale der Bildung von Krankheit und Heilung gab, sò trägt die Heilkunst solche in die Wirklichkeit über, in Handlung und That. Sie sucht nach der ihr gelieferten Konstruktion der Krankheit die einzelnen Momente ihrer Bildung im Leben auf, und kömmt nun auf demselben Weg zu dem, was nun ge-
schehen mufs, um' Heilung hervorzubringen. Hier ist der schwierigste Punkt, heier soll nun die Handlung geschehen, wie das Ideal in seinen einzelnen Momenten fortschreitet. Hier zeigt es sich, ob denn das Ídeal wirklich in das Leben gesetzt sey oder nicht? denn mit dem Geist steht die Natur in ewigem Bunde, und wo sie sich zu widersprechen scheinen, da kamen sie sicher nicht zusammen. Es ist, wo sich dieses unwidersprechlich zeigt, der Moment, wo der Arzt nach Aufsuchung der einzelnen Erscheinungen und ihren Bedingungen bei der Bildung der Krankheit, wie sie die Heilkunde vorzeichnet, zur Leitung äufserer Einflüsse auf den von seinem Normalverhältnifs abgewichenen Organismus schreitet, wie sie in Gemäfsheit der Konstruktion der Krankheit und Heilung - als. des ihn leitendén Ideals - erforderlich sind, um die, ganze Kette von Zuständen, die zum Normalverhältnifs führen, hervorzubringen. Hier zeigt sich auch das Verhältnifs des Arztes zur Natur; weder ihr Meister noch ihr Diener soll er seyn, sondern ihr geweihter Priester, der in ihr und mit ihr handelt.

Ein leichter Irrthum, ein geringes Versehen ist hier hinreichend, dafs das Ideal gar nicht ins Leben gesetat werde; sonit auch Heilung nicht eher möglich wird, bis solches geschieht, es sey nun, mit Bewufstseyn und der daher entspringenden Nothwendigkeit, oder ohne Bewuftseyn, also zufällig. Die Anwendung der Heilmittel ist auf diese Art der grofse Punkt, auf welahem es am Ende bei der Heilung ankommt, in-
dem sich hier die Theorie mit der wirklichen Hand－ lung in die vollste Übereinstimmung setzen mufs．

Wie kann nun aber der Arzt dieser Forderung in ihrem ganzen Umfange ein Gentige leisten und jemals leisten können，wenn er nioht die Wirkung aller Heir－ mittel in allen Graden und durch alle sich dadurch entwickelnde Zustände im Organismus kennt？Ja， wis dürfen es uns nicht verhehlen，wie niederschla－ gend auch dadurch ein Blick auf den gegeniwärtigen Zustand dieses Theiles der technischen Medizin seyn mufs，dafs diese Kenntwifs das Ziel ist，nach welchem die Heilkunst nothwendig erst noch streben mufs， dem jeder Arzt in dem gröfsten Theil seiner Arbeiten weichen mufs．Die Heilkunde giebt das Ideal zu den Heilmitteln，sie bestimmt für den konstruirten Krank－ heitszustand auch die Gattung der Heilmittel，sie auf－ zusuchen im Leben und in der Wirklichkeit vermag allein die Kunst，und schwingt sich ；eben dadurch zu． der eigentlichen Stufe der Kunst hinauf，

$$
2
$$

Die aus diesen Sätzen sich bildende Aufgabe für die Heilkunst ist demnach，besonders nach dem jetzi－ gen Stande der Heilkunde，die uns das vollkommen－ ste Ideal zur Handlung und That in der Wirklichkeit endlich zu geben verspricht，von der höchsten Wich－ tigkeit；ihre Erfüllung aber von der gröfsten unver－ äufserlichen Nothwendigkeit．Um aber den Weg ge－ hörig auffinden zu können，auf welchem die Erfullung der Aufgabe zu Stande gebracht werden kann，ist es
nöthig，dieselbe genau zu bestimmen und $\mathbf{z u}$ erörtern． Es soll nämlich zur richtigen möglichen Anwendung der Heilmittel ausgemittelt werden，„wie ein je－ „des Heilmittel in den Hauptruständen ＂und Abweichungen vom Normalzustan－ ＂de des Organismus in demselben wirkt „und was es wirkt．＂－Die Art und Weise， auf welche ein Heilmittel als solches wirkt，d．h．der Vorgang seiner ersten Einwirkung auf den Organis－ mus，mufs nicht nur aufgefanden und erörtert，son－ dern auch alle nachfolgenden Zustände des Organis－ mus，welche von dieser Einwirkung abhängen，müs－ sen deutlich bestimmt und auseinandergesetzt werden． Auf solche Art allein kann ès alsdann möglich seyn， von einem Fall，der diesen Erfordernissen nach，ge－ nau und richtig bestimmt ist，auf alle andern Fälle， welche ja nur andere Grade im höchsten Sinne seyn lẹ̈nnen，unumstöfsliche Schlüsse zú bilden．－Viel－ leicht wird nie diese grofse Aufgabe in ihrem weitesten Umfange in ihrer höchsten Bedeutung erfüll，aber das vorgesetzte Ziel doch zum Theil zu erreichen，ubber－ haupt ihm immer näher zu kommen，－das vermag gewifs die，Kúnst，sie wird es durch die vom Mesme－ rismus ausgehenden Einsichten ${ }^{\text {nnd }}$ Entdeckungen in der organischen Welt künftig vermögen，und diese gewisse Hoffnung müsse über allen Skeptizismus，der ihe doch dient，tiber allen unfruchtbaren Zweifel，der ihr entgegenstrebt，endlich siegen，und den Arzt an－ spornen，einem so würdigen Berufe mit froher Lust ru folgen，und seine Arbeiten zur Erreichung des er－
habenen Zieles, welshes die glänzende Übereinstimmung des Ideals mit der Wirklichkeit feiert, mit $\mathbf{Z u} \mathbf{-}$ versicht zu beleben.

## 3.

Von den ältesten Zeiten her haben immer die Ärzte, wenn auch oft beinah ohne Bewufstseyn, für diese Aufgabe mehr oder weniger zu arbeiten gesucht, und zum Theil haben wir uber diesen Punkt das Wenige, was wir bis jetzt wissen, von daher em-pfangen. Aber freilich viel konnte es auch nieht seyn, denn immer war der Weg, welchen man, um zu jenem Ziele zu gelangen, eingeschlagen hatte, nicht der ganz richtige. Es fehlte, um die zufälligen Ehtdekkungen fest zu halten und gehörig zu würdigen, durchaus jenen Menschen an sichern Prinzipien, an welche sie ihre Beobachtungen anknüpfen und wodurch sie dieselben beleuchten konnten. Dafs man aber jene Aufgabe zu erfüllen gesucht, oder sie vielmehr geahndet habe, zeigt uns die Geschichte der Medizin. Von jeher war es immer die Erfahrung (unzusammenhängende Beobachtung) die mán, getäuscht durch den Mangel an Kenntnifs des Unterschiedes zwischen Theorie und Praxis, zwischẹn Heilkunde und Heilkunst, (wie wir denselben oben zu bestimmen suchten) als das Höchste und fast Einzige in der Medizin betrachtete. So entstand nun ohne leitendes Ideal jene Summe von Erfahrung, welche wieder nicht selten die reine Beobachtung eines denkenden Kopfes in ihrer Blöfse zeigte, der aber wieder dadurch von
seiner Seite verlcitet, alle Erfahrung für irrig erklären zu dürfen, sich für berechtigt hielt. Aber dann siegte wieder das alte Bedärfnifs, und es wurde wieder Erfahrung gesammelt - blind - zufällig, und wieder war das eigentliche Ziel verloren.

Auf diese Art sehen wir in diesen beiden Momenten die ganze Geschichte der Medizin entwickelt. Und so enthüllt sich iuns auch in dieser Geschichte die Meinung der beiden Partheien, wovon die eine die Medizin lediglich als Erfahrungssatzung betrachtet, die an-- dere ihr jenseits aller Erfahrung einen höhern Standpunkt geben zu müssen glaubt, erkennen nur das Bild der Medizin als das wahre an, in welchem sich das Extrem beider Partheien zur Wahrheit vereinigt.

Leicht ist es uns nun auch einzusehen, warùm bisher unsere Aufgabe nicht erfüllt wurde, und wir kommen eben dadurch schon auf den richtigen Weg, welcher dahin führt. - So lange die Krankheit selbst nicht ihrem innersten Wesen nach erkannt und konstruirt wurde, und mit ihr die einzelnen Prözesse, die Kette von Zuständen bis zur Heilung, so lange konnte man auch schlechterdings nicht zur reinen Kenntnils der Wirkung von Heilmitteln gelangen. Es wurden nur entfernte Erscheinurgen dieser Einwirkung: auf den Organismus, oder blofs das Resultat dersêlben aufgefalst. Es ist nicht zu leugnen, Aberglaube und Zufall gaben die Elemente der heutigen Heilmittellehre, die Neigung von erkrankten Thieren und Menschen zu gewissen Stoffen, der Instinkt, àls der bei weitem richtigste Leitfaden, diente nur zur Gruñdlage,
und wurde leider durch Verirrungen, die der Mensch so leicht begeht, wieder getrübt. Man folgte eben oft richtig dem Verlangen, dem Instinkt des Kranken als Forderung seiner Natur, oder dem ähnlichen Verfahren der Thiere; blieb aber dabei nicht stehen und es wurden bald Heilmittel empfohlen, deren äufsere zufallige Merkmale den kindischen Verstand zum Schlufs der Wechselwirkung im Organismus verleiteten, z. B. gelbe Wurzeln in der Gelbsucht u. s. f. Demohngeachtet gelangte man dadurç zu einiger Kenntnifs; die gegebenen Mittel heilten entweder durch Zufall, und dann war ein Heilmittel fär diesen oder jenen Zu stand aufgefunden, oder sie heilten nicht und es wurden neue versucht, oder man gab das entgegengesetzte oft mit Glück, wenn das vorige Mittel den Zustand verschlimmerte. Auf diesem Wege hauptsächlich bildete sich die Lehre der Heilmittel. Die verschiedenartigsten Kürper, von denen die Erfahrung aussagte, dafs sie in diesem oder jenem abnormen Zustande des Organismus von Nutzen gewesen wären, wurden auch stets in solchen Zuständen auch noch vereint zugleich augewendet, weil dieser blinden Erfahrang gemâfs man hierdurch noch besser und schneller Heilung erwartete. So stieg die Verwirrung in blinder Empyrie immer mehr.

Nun beobachtete man weiter einzelne Erscheinungen; welche die Heilmittel im Organismus hervorbrachten, ohne die Reihe der Zuistände bis zu.dergleichen Erscheinungen, ohne die durch diese Erscheinungen gesetzte Kette von Zuständen zu berück-
sichtigen. So überbrachte uns die Erfahrung Körper, welche Erbrechen, oder Schweifs oder andere Ausleerungen erregen; Körper, ẅelche diesen oder jenen abnórmen Zustand des Organismus meist gehoben haben; und so entstand und so ist. unsere Kenntnifs der Heilmittel und ihrer Anwendung. Mehr konnte man auch nach dem angegebenen Verfahren nicht gewinnen, und es bleibt demnach unsern und künftigen Zeiten vorbehalten, unter den leitenden Orundsätzen wirklich die Erfüllung der Aufgabe zu begründen.

## 4.

Wir sahen bisher, wie und warum die Aufgabe zur weitern Vervollkommnung der Heilkunst durch die Kenntnifs der Arzneien nicht erfüll warde und nicht erfullt werden konnte; wir können daraus die Überzeugung schöpfen, dafs niemals auf dem bisher verfolgten Weg wahre Kenntnifs der Heilmittel und ihrer Anwendung erlangt wird. Wir wollen nun untersuchen, auf welche Art das gewünschte Ziel erreicht werden kann.

Das erste, was nun geschehen mufs, ist die Heilmittellehre, so wie sie uns übertragen ist und jetzt existirt; zu untersuchen, zu berichtigen. Nothgedrungen müssen die Ärzte zu dem Ende die Heilmittel geben, fast möchte man sagen, in der blinden Empyrie der Tradition. Die gewöhnlich und vielfach beobachteten Wirkungen yon Heilmitteln in Krankheitszuständen müssen uns noch den Mafsstab geben, nach welchem sie die Heilmittel wählen, deren eigentliche

Natur die Konstruktion der Krankheit vorzeichnet. Aber schon begnage man sich nicht mit dem zufäligen Resultat; man suche ialle Bedingungen desselben, alle Zwischenglieder bis in den Kreis eines solchen Resultats, es mag seyn, welches es wolle, zu verfolgen und aufzufinden. Eine gesunde Theorie als beo ständige Fährorin leite der sichern und reinen Erfaha rung entgegen, und bald sehen wir aus der roher Emp pyrie zweifelhafter Traditionen die Wahrheit, mit ihr unwandelbare Prinzipien far die Anwendung der Heil; mittel hervorgehen.

Wie wird aber dieses mêglitch seyn? Durch die bisher übliche Art der Anwendung von Heilmitteln? Gewifs aicht; und wenn alles genau befolgt würde, was zur reinen Erfahrung nöthig ist, so ist es doch nicht möglich unsere Aufgabe zu erfullen, so lange mehrerè Heilmittel zusammen verbunden angewendet werden, wie es uns die Tradition; deren Ursprung ich zeigte, als einen gleichsam gehei ${ }^{2}$ ligten Brauch äberlieferte. wh Ein Blick auf die Heila mittel wird dieses näher entwickeln.

Die wenigsten Heilmittel sind einfache Stoffe, die neisten mehr oder weniger zusammengesetzt und als neue Körper dargestellt. So lange es nicht. nuögà lich:ist alle Körper in ihre Elemente zu zerlegters uad wir also taber die Wirkung dieser Elemente ketine Versuche anstellea können, so lange sind wir befechr tigt $\sim$ und es bleibt uns nichts anders abrig .-aille Körper, in so fern sie als solche ihre Eigenthamlichkeit besitzen, als einzelne far sich bestehende Heilo
mittel zu betrachten. Ich sage, as bleibt uns solchas ubrig; denn gelangten wir dazu, uns die Elemente atler Körper rein fur sich zu verschaffen, so erheischte es die Vervollkommnung der. Heilkunst, zuvörderst die Wirkung dieser Elemente in organischen Gebilden zu erforschen, und dann erst, wenn dieses anders alsdann noch erforderlich wäre, auf zusammen gesetzte Körper uberzugehen. Und aus diesem Grunde ist es hinwiederum die nä̀chste Pficht, genau alle Heilkörper für sich ohne weitere Zusammensetzung zu betrachten.

Die einzelnen Heilmittel, wie sie auch immer aus den einfachsten Stoffen vielfach zusammengesetzt seyn mögen, müssen wir demach in so fern als einfache annehmen, als sie nicht aus mehrern solchen wieder gemischt sind.

Die Wirkungsart dieser einzelnen Heilmittel in bestimmten Zuständon des,Organismus soll nun also aufgefunden werden. $\rightarrow$. Ich bemerke hierbei nur, dafs zu solchen Beobachtungen ein jeder richtig ex kannte Zustand des Organismus dienen kann, denn ist: die. Wirkungsart von Heilmitteln in einem solchen cinmal aufgefunden, so ist sie es far alle, tubrigen erkannten Zustände, aus demselben Gruade :als sich aus* einem gegebenen Winkel und seinen Schenkeln die - dritte Linie fär das Dreieck in allen Fällen von selbst ergeben mufs, wenn dieses sich in sinem Falle so betindet.

Za der Anwendung eines Heilmittels in ainem gogebenen Zustapde des Organignous werden wic far.
erst theids durch die bisherigen auf Tradition beruhenden Meinungen, Glauben und Empfehlungen, theils durch Anatogie sellist beobachtetter glücklicher Aus4 gänge in ahmichen Fallen auf dieses Mittel, theils dürch die Erkenntnifs, die Konstruktion des ganzen Zustandes des Orgdaismus in allen seinen einzelnen Dedingunger und Vorgängen, und durch die damit in nothwendiger Wechselwirkung stèhende Natur des Heilnittels selbst , - anh besten durch alle diese Dine ge zugleich, bestimmt. Auf gleiche Art werhält tes sich mit der Gabe des Heilmittels. Die Art der Anwenduag hängt lediglich von der nothwendigen Konstruktion der Krankheit, und von den durch das angewandte Mittel bewiekten Veränderangen dich. vom Prozesse der Heilung oder Nichtheilung adr:

Es soll nun aber nicht blofs der Enderfolg der Asawendang eines Heslimittels, sondern die ganze Kettee der Verändèrungeq und durch dieselbeh ihrer Bé dingunger gesebien und eikannt werden, deren noti)wendiges Resultat irgend ein Enderfolg seyn mais Doeh erfordert es die Pfficht des Arztes, sobald solche Veränderungen dürch das Heilmittel enitstehen, welche einen samem Heilzweok entgegen stehéndéit Erfolgi nothwendig herbeifuhren - die Anwendung des Heilhnitele :in solehem Falte nicht weiter fortzuse: ezer.: Aber duuch thesen Vorgang ist schon viel far die Kianst gewnnom: Ruin Theil miuls doch die Wiri kungsart des angewandten Heilmittels erkannt seyn, Wehn auch trur in den ersten Bedingungen; dann leitef dose Waliruehmung den denkenden Geist mit melif

Wahrscheinlichkeit eines glacklichien: Freblgs za des Anwendung eines andern bestimmten Hoilmittels, das in dem Grade von dem Vorhergehienden in seiner den Sinnen dargestellten. Natur verschieden seyib minfs, aḍ jenes in seinen . Wirkungen von den zur Heiluing nothwendigen Veräaderungen und ihren Bedingungen ab:wich. Und so geht das Anwenden und Beobachtein auf die fästgesetzte Art von neuern vor sichr. Ge setzt nun aber die durch das. Heilmittel hervargeibráehten Erscheinangen und Veränderungen, entsprechen dem Heilzweck; sie fahten vermöge der richtigen Konstruktion der Krankheit zur Heilung; so wird die Anwendeng des Mittels so fortgesetzt, als es die Kontinuitäst der sich entwickelnden Zustände erfordert. Nus werden wir schon sicherer geleitet, und oft werden wir dann finden; dafs nach und nach alle äufseren Erschainungen, derei Bedingungen nun schon far immer ergriffen seya müssen, eintreten, so wie, die Tradition aussagt, dafs sie zur Heilung eingetro ten seyen.

Aus dem Gesagten folgt sohon der Fall won selbst, dafs ein Mittel die Gränze ecreichen kann und mufs, wo es weiter untachitig wird, die zur Heilung nun noch nöthigen Zustände und Veränderungen. zu setzen, oder wo es wohl gar voin den, Keilung wieder entferaende, folglich abporma Zustände heribeikufiahren vermag. Auch folgt yom selbst ${ }_{2}$ dafe dieser, Fall in dex Reihe, der Krscheipungen als nothewendig. vorausgesehers und der Übergang gu, einem Heilmituel ge-
whehe verdon:mufs, dessen Nàtur van dom bisher angewandten aus einander gesetzt wird.

Dieses ist die Anwepdungsart von Heilmitteln und die Heilung der Krankheiten, wie sie ein Bedürfnifs der Vervollkommnung der Heilkunst ist. Ich brauche kgum noch zu bemerken, dafs während einem solchen Vorgange genau alle äufsern Potenzon beräcksichtigt, so viel als môglich mit dem Bedürfnifs zum Heilzweck in Übereinstimmung gesetzt, und ihr Antheil an den Veränderungen im Organismus bestimmt, und von dem des besondern Heilmittels getrennt werden müssen.

So lange dagegen blofs und allein die Anwen dang der Heilmittel in Verbindung mit avdorn wirk. samen gaschieht, so lange kann nie ihre Wirkungsart ausgemittelt werden. Nie könmen wir alsdann bestimmen, welches Mittel diese oder jene Erscheipung hervorgebracht, welches eigenatioh die Prozesse zan: Heilung oder Nichtheilung bedingt habe. Hächstens kann nar dadurch aufgefunden werden, dafs gegebene Heilmittel in bestimmter Verbindung in einem bestimmten Falle angewendet, diese ader jane Verändev rungen und Zustände horvoggebracht haben. Und dieses ist es auch, was uns die vexirrte. Tradition gegeben, was wir aus den Anstrengungen mehrerer tauz send Jahre empfangen haben. Fs ist aber oben bewiesen worden, dafs solobe Resultate zur Vervollkomm, nung dor Heilkunst und fur das wahre Heilen heị weir tem nicht genágen kubanen.

## $\$ 46$

$\because:$ Lăugnen kam uad will tech ès nicht, daff: mas der Verbindung mehreter Heilmittel wohl ein drittes entstehen kann, welches in seinen Eigenschaften von allen denen, woraus es besteht, abweicht, und gerade solche Zustände in einem gegebenen Falle bedingt, welche zur Heilung fuhren, eben so wenig, dafs oft, und zumal bei Lokalkrankheiten in der Koexistenz mit allgemeinen, gerade zweierlei Mittel durch ihre verschiedenen - nur nicht entgegengesetzten - Ejgenschaften die dem Heilzweck entsprechenden Veränderungen im Organismus gemeinschaftlich setteen können. Ja; dieses mufs nach den aufgestellten Prinzipien, auch wenn wir keine Tradition und Erfahrung daraber : hätten, wirklich sick so verhalten. Abar konnea wir darin sobald zur Gewifsheit koinmen, da wir noch lange micht mit den einfachen Heilmitteln im Reinen and Klaren sind? Und aus adiesem Grande mufsten wir dadurch zurKenntnifs hinmafistreben, solche Mlittel zu verbinden, dafs schoa die Kemntnifs der Wirkungsart der einfachen Heilmittel unbedingt vorausigesetzt wird. Und wo von der.Ausmittelung diesos Gefgenstandes als:der Grundsäule der Vervollkommung der Heilkunst die Hede ist, :kann in dieser Rücksicht von der zweiten Potenz, zu der wir nur aufsteigen können, wenn wir die erste ergriffen haben, der oft nothwendigen Verbindung mehrerer Heilmittel auth als Einwurf die Rede nicht seyn.

In so fern wir da, wo wir in Finsternifs umhertappen, : alles zu ergreifen suchent mussen; was uns leiten kann, sehen wir uns froilich bigher oft in :drin-
genden Fation, 'oder wo ans dio Konstruktion der Krankheit verlafst; also so lango wir noch nicht uns zum vollen Lichte erhoben: in der traurigen Nothwendigkeit; lediglioh der Tradition zu folgen, und Heilmittel und Verbindungen von Heilmitteln in Wirkung auf den Organismus zu setzen, so; wie sie uns die Tradition als hulfreich in ähnlichen Fällen rahant. Entsteht aber dadurch Gewinn für die Kunst, und wenn auch Heilung bezweekt wird? - Nicht alles, was einem Menschen frommt, frommt der gesaminten Measchheit. Dieses hier der Fall. - Aber wie oft ereignet sich nicht auch das entgegengesetzte, wie oft folgt nicht einem solchen durch Jahrhundente hindurch geruhmten Heilmittelvercin eime aller Heilung entgegengesetzten Bedingung der Kette von Zuständen?' Und wozu alsdann greifen. Schwerer wird nun die Wahl anderer Heilmittel, da die Wirkung der vorhergehenden unsre Wahl nicht-leiten kann, dean es bleibt alsdann ewig ungewifs - welches:von den zusammengesetztea Heilmitteln bedingte eigentlich die der Heilung' zuwiderlaufemden Veräaderungen? Anders' usd unendlich verzäglichor verhält es sich hien wie ich oben zaigte, bei der Anwendang cimos einfachen Heilmittels.

## 5. :

Ich bin' wieder auf den Punkt gekommen, von dem eigentlich die vierte Untersuchung ausging, zu dem Punkt, von dem aus wir lediglich zur Erfullung unserer Aufgabe gelangen kömen. Wir können also
mun als Bédingung dèr Exfüllung jener Aüfgabe das Gesetz aufstellen:- Dieiuns bekannten Heil mittel musson einzeln far sich in Einwir. kuhig auf den Organismus gesetzt werden. Die Organe dieses Gesttzes, d. h. seine bedingende Pisnsipien sind schon binlänglich als aothwendige Pa . stulate aus einander gesetzt worden,"
: .: Unendlich schwer ist es, die im Organismus derch eta Heilmittel gesetzten Veränderungen und Er , schaimuager und durch beide hindarch ihre Bedingunv gen tdas Wie ihres Prozesses au arkeanen und aufs zufassen. Hier muls Theorie nach den abigen BeStimmungen uns laiten. Auf diese Art entsteben muerat Hypothesen, dix weitere Versuche varandassen und immer tiéfers Blicke in die Natur enregen, Es reiht sich eine reiche Kette von richtigen Erfahurungen, an die der Geist durch jene Hypothesen, die: inmmer närher der Wirklichkeit entgegen wachsen, die unendliche Wahrheit knüpfter

Müohte daoh jeder Arzt sich durch die Richtig: kest dieser Ansichten veranlafst fühlen, die Arznei, melkhe or seinen Kranken geben zu müssen glaubt, auf die cinfaghste Weise; d. hi imener ein Heilmittel fur sich, anzuwenden,

## IV.

$$
R \dot{R} \boldsymbol{e} \boldsymbol{p} \boldsymbol{p}
$$

des Elixir des langen Lebens.

Dee Merkwürdigkeit wegen, wie weit es der Unsimn mit einer Vermischung von nicht gleiahgultigen Mitteln in der Arkanenkrämerei treiben kann, theilen wir hier ein vollständiges Aktenstü̈k zur Geschichte der Arkanen mit.
„Dieses Rezept ist unter den Papieren des schwedisohen Doktors Genert gefunden worden, welcher im 194ten Jabre an einem Sturz vam Pfencte gestorben. Das Geheimnifs dieses Rezepts war soit vielen Jahrhunderten in seiner Familie. Sein Grofsvater lebte 103 Jahr , seine Grofsmutter 107 Jahr , sein Vater 102 Jahr , und nahmen täglich des Morgens und Abends 7 bis 8 Tropfen von diesem Elixir, in doppelt soviel rathem Wein, Thee oder Bouillon, Verfortigeng dieses Rezepts. .
Nehmet; ${ }^{-\frac{1}{8}}$ Unze der besten Aloe,
${ }^{\frac{3}{8}}$ - - Zittwer Wurzel,
$\frac{T_{8}}{8}$ - . Entian - Wurrzel,
풍 - den besten Safran,
$\frac{1}{8}$ - den feinsten Rhabarher,
중 $\because$ weifsen Lerchenschwamm,
$\frac{7}{8}$ - Venetianischen Tberiak,
stofset die ersten 6 Spezies zu feinem Pulver und schattet sie hernach unter don Theriak in eine Bouteille von diokem Glase, giefset darauf ein franżòsi-. sches Nofsel (ist der 5 te Theil eines Berliner Quarts) des besten Franzbranntweins; und' verwahret es sorgfaltig mit einem nassen Pergament oder Blase. Wenn dieses trocken; so stich mit einer Nadel darein, damitt bei Gährung des Elixirs die Bouteille nicht springt. Die Bouteille lasse 9 Tage im Schatten stehen, doch mufs sie täglich des Morgens und Abends umgeschetrtwelt werden, damit sich die Spezies vermischen. Den soter giefset man, ohne die Bouteille zu schitteln, die Mixtur ganz langsam in eine andere Flasche und veiwahrt selbige wie ober, alsdann giefset auf den alten Satz noch ein solches Nobfsel Franzbranntewein, und lasse es, wie vorher, aberimals 9 Tage stehen. Den roter Tag wird auch diese Mixtur ganz langsam zu der-ersten abgegossen, so: lange sie klar bleibt. Der alte Satz wird durch ein Tuch oder Löschpapier filtrirt, damit alles recht klar ausgeprefst sey.

NB. Man deckt ein Tuch uber den Trichter; da-

- mit die beste Kraft während des Filtrirens nicht verraucht. Wenn diese beide abgezogene, wohl mit einander vermischt; so kann man es it verschiedene kleine Gläser vertheilen und aufbewahren, auch gleich nach der ersten Verfertigung gebranchen. Doch hat die -Erfahrung gelehrt, dafs dieses Elixir je alter je besser und balsamischer wifd, daher es gut ist, wenn man sich viel vorräthig machti" Beî dem täglich oben

nung, ohne Aderlafs, ohre: andere Nowtrin lange: zu leben. Es giebt Kräft, stärkt die Lebensgeistex, schärft die Sinne, hemont; das Zittern den Nerven, stilletGiohtund Podagra-Schmerzen, besonders wenn letzteres vor, die Brust treten will, reinigt den Magen vom squren Schleim, hindert die Kolik und schlechte Verdausing rebst Kapischinerzen und Aufsteigen der Dinnstes: tödtet:die Würmer, heilet alle Magen - und EingeweideKaliken in wenig Minuten, macht Munterkeit und erquickt besenders die. Wassersüchtigen, befördeet dise Verdauuag in Zeit von einigen Stunden, benaiment Übelkeit, verweichet das Timpanum bei Weibern und Harthörigen, wenn einige Tropfen auf Baumwolle getraufelt und in die Ohren gasteckt; stillet ingleiehen die Schnerzen hohler Zähne, reinigt das Blut, befardert dassea Umlauf und ist besonders ein vortreffliches Gegepift, es verschafft frische lebhafte Favpe, füht allmählig ab ohne Schmerzen und vertreibt bei der 3ten Dosis alle abwechselnde. Fieber.

Dieses Elixir ist aberhaupt der Wiederhersteller menschlicher Gesundheit; sogar far Blödsinnige. Es ist ein herrliches Mittel bei ansteckenden Kránkheiten und vertreibt die Pocken ohne die mindeste Gefahr, Das Vortreffliche dieser Medizin ist, dafs man eine starke Dosis ohne Gefahr nehmen kann und sie unter keinem Vorfall schädlich ist. Jedoch folgt hierbei dio Dosis, die man hei gewissen Krankheiten nehmen mufs. Als nämlich bei Übelkeiten 1 Efslöffel voll; für Gicht und Podagra, besonders wenn letzteres zuräckreten wills 3 Efs!̣̈ffel vall; far Eingeweide, Blä-
bungen, Konken 3 'H's 4 Eflobffel voll in Pranzbranntwein; far Warmer ber Kiddern' 8 Tage kang alle Morgen einen Thelöffel woll im weifsen Wenk. Bei abwechsolndem Fièber; bei Ahtritt des Frostes, boi dem Paroxysmus jedesinal einen Efslöffel voll: : Zu völligem Laxiren fur starke Naturen 3 Efslöffel. Für Frayenzinmer'zum Laxiren' 2 Effioffel, 4 Stunden darauf kann man ein leichtes Abendessen izu sich nehmen, daraaf sehr rutiig schlafen und erst/den andem Morgen ohne Sohmerzen laxiren,' und hat man sich zu haten far sohe Speisen, Salat oder. Mijch, und gelvet nidhtiviel an dit Luft. ${ }^{5}$
$\therefore \ldots$ Dieses Elixir ist sehr berühmt'gewesen, und es Lenn :auf alle Fille, noch aufser, der Belustigung, wolche die Herzählung der Universalwirkunge gowährt, zuwerilen natzlich'seyn, wean man zufallig bei einem Kranken, wie häufig geschieht, : auf ein soloHes Mittel stöfst, dafs man seine Zusammensétzung sowie qulle, seine gepriesenen Eigenschafton kennt.

Es ist Goothe, der diesen merkwurdigen Beitrag in dem ersten., Theile seines Buchs: Aus meinen Leben, Dichtung und Wahrheit, mitgetheilt hat. Der Mann, der in ganz gewöhnlichem Zustans de dieses Ahnungsvermögen, oder, da es sich so bestimmt darstellte, . Vermögen der Weissagung besafs, war sein Grofsyater, der Schultheifs Joh. Wolf; gang Textor, der auch veranlafste, dals zu Frank: furt ein Geburtshelfer angestellt und der HebammenUnterricht eingeführt oder erneuert wurde, indem er dazu durch Goethe's Geburt veranlalst wurde, wele cher durch die Ungeschicklichleeit der Hebamme (?) fur tode auf die Welt kam, und durch vielfache Bemühung in das Leben gerufen wurde. - Die Stelle lautet so:
„Was jedoch die Ehrfurcht, die wir fur diesen würdigen Greis empfanden, bis zum Hëchsten steiger te, war die Überzeugung, dafs derselbe die Gabe dex Weissagung besitze, beconders in Dingen, dia ihn
sebsit und sein Schicksal betrrafen. Zwâar fieft er sieh gegen Ńiemand als gegen die Grofsmutter entschieden und umständlich heraus; aber wir alle wufsten doch, dafs or durch bedeutende Träume von dem, was sich ereignen sollte, unterrichtet werde. So versicherte er z. B. seiner Gattin, zur Zeit als er noch unter die jungern Rathsherren gehörte, dafs er bei der nächsten Vakanz auf der Schöffenbank zu der erledigten Stelle gelangen wưrde. 'Und als wirklich bald darauf einer der Schöffen vom Schlage geruhrt starb, verordnete er-am Tage der Wahl und Kugelung, dafs zu Hause im Stillen alles zum Empfang der Gäṣe und Gratulanten solle eingerichtet werden, und die entscheidende goldne Kugel war wirklich far ihn gezogen. Den einfachen Traum, der ihn hievon belehrt, vertraute er seiner Gattin folgendermafsen: Er habe sich in voller gewöhnlicher Rathsversammlung gesehen, wo alles nach hergebrachter Weise vorgegangen. Auf einmal habe sich der nun verstorbene Sch6ff von seinem Sitze erhoben, sey herabgestiegen und habe ihm auf eine verbindliche Weise das Kompliment gemacht: er möge den verlassenen Platz einnehmen, und sey darauf zur Thure hinausgegangen.

Etwas Ähnliches begegnete ihm, als der Schultheifs mit Tode abging. Man zaudert in solchem Falle nicht lange mit Besetzung dieser Stelle, weil man irmmer zu farichten hat, der Kalser werde sein altes Recht, einen Schulthoifsen za bestellen, irgend cinmal wieder hervorrafen. Diefemal ward um Mitternacht eine aufsert ordantlichuaSitzuagiauf dion andera-Morgen durch den

Gerichtsboten argesagt. Weil diesem nun das Lieht. in der Laterae verlöschen wollte, so erbat er sich ein Stümpfchen, um seiaen Weg, weiter fortsetzen zo können. "Gebt ikm ein ganzes, sagtaider Grofsvater zu den Frauen: er hat ja doch die Mühe um meinetwillen." Dieser Äufserung entsprach auch der Erfolg: er wurde wirklich Schultheifs; wobei der Umstand noch besonders merkwurdig war, dafs, obgleich sein Repräsentant bei der Kugelang an der dritten und letzten Stelle zu ziehen hatte, die zwei silbernen Kugeln zuerst herauskamen, und also die goldne far ihn auf dem Grunde des Beatels liegen blieb.

Völlig prosaisch, einfach und ohne Spur vom Phantastischen oder Wundersamen waren auch die abrigen der uns bekannt gewordnen Träume. Ferner erinnere ich mich, dafs ich als Knabe unter seinen Bachern und Schreibkalendern gestört, und darin unter andern auf Gärtnerei bezüglichen Anmerkungen aufgezeichnet gefunden: Heute Nacht kam N. N. zu mir und sagte . . . . . Name und Offenbarung waren in Ziffern geschrieben. Oder es stand auf gleiche Weise: Heute Nacht sah ich . . . . Das Übrige war wieder in Ziffern, bis auf die Verbindungs-und andere Worte, aus denen sich nichts abnehmen liefs.

Bemerkenswerth bleibt es hierbei, dafs Personea, welche sonst keine Spur von Ahndungsvermögen zeigten, in seiner Sphäre, fur den Augenblick die Fähig. keit erlangten, dafs sie von gewissen gleichzeitigen, obwohl in der Entfernung vorgehendan Krankheitse
und Todesereignissen durth sinnliche Wahrzeichen cine Vorempfindung hatten. - Aber auf keines seiner Kinder und Enkel hat eine solehe Gabe fortgeerbt; vielmehr' waren sie meistentheils rastige Personen, lebensfroh und nur aufs Wirkliche gestell., "

Was hierbei nach gewohlichen physischen und psychischen Ansichten unbegreiflich, wunderbar scheint, liegt im System des Magnetismus, und durch die in seinen auffallenden. Wirkungen hervortretenden psychischen Erscheinungen an die gange Natur des Weltalls und des Menschen schon angeknüpft, und hieraus erklärlich.

> VI
> U b $e r$

## pradier＇s Mittel

## gegen

Gichtund Podagra.

Wenn man das unsägliche Leiden bedenkt，welches arthritische Krankheitsformen begleitet，so müfste allerdings ein Mittel，welches geradezu davon befreit， von unschătzbaren Werthe seyn．Ein solches Mittel zu besitzen，kündigte Pradier in Paris nicht＇nur an，sondern heilte auch wirklich dadurch Viele，zu－ folge einer eigens darüber herausgekommenen Schrift． Es ist，wie das so zu geschehen pflegt，für und wider diese Kuren gestritten worden，bis die französische Regierung das Mittel dem Besitzér für 24，000 Fran－ ken abkaufte，und es öffentlich bekannt machte．Es mag hier folgen，und wir werden sodann einige Be－ merkungen nachbringen．

Man nimmit dazu：Mekkabalsam sechs Drach－ men，rothe Chinarinde eine Unze，Safran ei－ ne halbe Unze，Sassaparillwurzel eine Unze， Salbei eine Unze，rektifizirten Weingeist
drei Pfund. Diese Bestandtheile werden auf folgende Weise zusammen verbunden: den Mekkabalsam löfst man in dem dritten Theil des Weingeistes auf, in dem übrigen Weingeist aber läfst man die andern Substanzen zweimal vier und zwanzig Stunden lang weichen, dann filtrirt und vermischt man die beiden erhaltenen Flassigkeiten. Bein Gebrauch setzt maxn der erhaltenen Tinktur zwei oder dreimal so viel Kalkwasser zu. Man mufs die Flasche im Augenblick, wo man sich des Mittels bedient, umschứtteln, um den Niederschilag, der dadurch entsteht, wohl untereinander zu mengen. - Die Art des Gebrauchs ist folgende:

Es wird ein Breiumschlag von Leinsaamenmehl bereitet, welcheu man recht heifs und ohngefähr einen Finger dick auf eine Serviette streicht, um damit den leidenden Theil zu umwickeln. Der Breiumschlag mufs sehr klebrig seyn. Will man ihn bereiten, um die beiden Beine und Füfse bis äber die Knie damit einzuhallen, so gehen drei Liter (ohngefähr vier Unzen) Leinsaamenmehl darauf. Wenn der Brei aufgestrichen und so heifs ist, dafs ihn der Kranke ertragen kann, so schattet: man über seine Oberfläche beiläufig zwei Unzen der verfertigten Tinktur auf jeden Umschlag, und breitet sie aber den ganzen Brei so aus, dafs sie überall gleich vertheilt ist, ohne in thn eingedrungen zu seyn; dann bringt man den Umschlag auf das leidende Glied und bedeckt es vollkommen damit. Das Ganze umwickelt man mit Wlanell oder mit

Wachstaffent, um im Verbande; den man mit Binden befestigen mufs, die Wärme zu erhalten. Man wechselt gewöhnlich dieses Kataplasma erst nach vier und zwanzig Stunden, zuweilen nach zwölf Stunden.

Dieses wurde mit Pradier's Unterschrift, und die gleichförmige Abschrift beglaubigt durch den Sekretair der Kommission der geheimen Mittel, Hen ry, in der Gazette de Santé bekannt gemacht.

Diese Zeitung begleitet die Anzeige mit Bemerkungen, wodurch aus chemischen Grundsätzen die Wirkung dieses Mittels bestrittèn wird; nämlich, die Bestandtheile seyen zum Theil unnutz, und so abenstheuerlich zusammengesetzt, dafs kein vernünftiger Marn sie so anwenden wurde. „Rothe oder graue Chinarinde, heifst es ferner, Sassaparillwurzel, Salbei und selbst der Safran können wahrlich dem Weingeiste, der mit harzigen Theilen schon gesättigz ist, keine besondere Eigenschaft verleihen, die dessen Gebrauch wirksamer machte. Was das Kalkwasser be= trifft, so wird dasselbe nicht nur imi Augenblicke der Mischung zersetzt, sondern das dadurch erzeugte Saly ist auch so unbedeutend, daft' sich wenig Wirkung davon erwarten làfst: Dieses Mittel ist alsơ weiter nichts, als ein grofses Kataplasma mit einer atomátischen und harzigen Tinktur begossen, welches die Ärzte schon zu allen Zeiten mit untersthiedlichem Erfolge anget wendet habeñ،"


Referent glaubt nun allerdings; dafs es viele Fälle gäbe, wo das angezeigte Verfahren dem Kranken heilsam seyn könne, besonders wenn auf den Fufssohlen, wie es nach mundlichen Nachrichten von Pradier meist geschieht, der Umschlag angebracht wird. Die stets fortgesetzte Einwirkung von Wärme oder Käle schon allein ist bei weitem noch nicht gehörig gewürdigt und versucht. Diese Einwirkung kann nun durch die harzig aromatische Tinktur wohl unterstützt ẁerden, wobei selbst die geringsten chemischeń Umsetzungen, (wie wir solche chemische Prozesse lieber nennen mögten, als Zersetzungen ) noch während des dabei obwaltenden lebendigen Wechselspieles das ihrige beitragen könmen. - Leider sehen wir die gepriesensten innern Gichtmittel bei eingewurzelter Arthritis gar nichts vermögen, und man sieht keine Ursache ein, warum man Pradier's Mittel verwerfen soll, wenn man alle anderń, welche vergebens angewendet werden, nicht verwirft. Und hiermit geben wir diesem Mittel seinen Werth; es kann, wo man ohnehin noch über die eigentliche Natur und Verkettung dieser peinvollen Krankheitserscheinung im Z weifel und Dunkel schwebt, in einzelnen Fällen von Nutzen seyn, besonders dadurch, dafs die Zirkulation in dem leidenden Theil in freierer Bewegung erhalten, auch durch den ganzen Körper eine veränderte Richtung nimmt, aber es werden auch Fälle vorkommen, wo dadurch entweder nichts gewonnen wird, weil die Organisation sich schon zu sehr verändert hat, oder wo gerade diese erhitzende Zirkulation die Störung,
welche feinere Verhältnisse der Wirkung erheischt, noch vermehrt wird. . Im allgemeinen würde man daher da, wo die Gicht weniger akut ist und bereits sehr lang gedauert hat, in Körpern mit langsamer Zirkulation, dieses Mittel versuchen können, wogegen bei frischer Gicht, bei sehr roth geschwollenen Gichtstellen, heftigem Fieber die Anwendung doch mifslich und selbst gefährlich ist. - Übrigens ist es nicht zu verwundern, daifs alle Pariser Doktoren wider Herrn Pradier's Mittel sehr eingenommen sind, und es gänzlich, wie man hört, verwerfon.

## VII.

## Kritische Anzeigen.

naman
Über das Wesers und die Bedeutung der Exantheme. Antrittsprogramm bei Eröffnung der Vorlesungen über allgemeing Pathologie und Therapie. Von Dr. Dietrick Georg Kieser, Prof. der Mediza, zw Efena u. S. w. Jena bei Friedrich Fromman. 1812k 4. S. vi. 44.

Ein schönes Streben kündigt sich unverkennbar darin an, wenn die Erscheinungen des Lebens nicht isolirt, herausgerissen aus dem Gemeinsamen, betrachtet werden, wo ihre wahre Erkenntnifs auch unmöglich fält, sondern als wesentliche Theile des allgemeinen Lebeus und Webens in Universum, so wie des besondern individuellen Lebens, Auch wenn man nicht in der ganzen Ausdehnung mit auf diese Weise aufgestellten Sätzen einverstanden seyn kann, mufs man doch den Werth einer lichten Idee anerkennen, und es wird augleich Pflicht, die Läuterangen und Ergänzungen, welche man vermifst, anzuführen,

Diese Schrift sucht, mit einem Wort, die Ausschlagskrankheiten, welcher Gattung und Art sie auch seỵn mögen, als Entwickelungsprozesse dafzustellen, wedurch im Ganzen die organische-Bildung des Men=
sthen vervollkommnet wifde. Der Verf. sieht sie demnach für nothwendig, und für wohlthätig dem Ganzen an. Er drückt sich in dem kurzen Vorbericht folgender Gestalt daruber aus:
„Denn nur auf diesem höhern und allgemeinen Standpunkte, welcher nicht nur das individuelle Le: ben des Menschen, sondern auch das allgemeine der Menschheit übersieht, kann man die gewagte Behauptung rechtfertigen und durchführend beweisen, dafs die dem individuellen Leben nothwendig als das gröfste körperliche Übel erscheinendẹn, und die Mehrzahl der Jugend wegraffenden epidemischen Krankheiten dem allgemeinen Leben der Menschheit eine Wohlthat: sind, indem durch dieselben die Idee des menschlichen Lebens aberhaupt, und also auch die des individuellen Menschen reiner ausgeprägt, die Menschheit selbst höher ausgebildet wird. Das individuelle Leben kämpft nothwendig gegen diesen dem Individuum als Krankheit erscheinenden Lebensprozefs, und so auch die individuelle, beschränktere Ansicht der Krankheit gegen diese Behauptung. Das höhere ałtgemeine Leben findet in demselben seine Begeistigung, und so wird auch die höhere, umfassendere Ansickt des Lebéns sich mit dieser Idee befreunden, und das Niedere dem $\cdot$ Höheren unterordnend, die Wabrheit derselbén anerkennen."

Zuerst wird, wie es sich geziemt, wenn man von einem Theil des Lebens spricht, das Wesen des Lebens selbst in Betrachtung gezogen, und dasselbe in allen Gegensätzen in eine Oszillation zwischen zwel
entgegengesetzten Punkten gesetzt, das Lebensprinzip, in die organische Spannung, welche diese Oszillation. unterhält, so wie die verschiedenen. Zustände und Epo-, chen des Lebens als die verschiedenen Momente dieser Oszillation; alles drei zwar fragweise. Hierauf kann man nun allerdings mit Ja antworten', jedoch ist wohl $\mathbf{z u}$ bemerken, 'dafs, um das Leben klar zu: ergreifen und darzustellen, eben die Oszillation zwischen zwei verschiedenen Punkten, in ihrer innersten Ursache, ihrem Triebwesen zuerst erklärt und aus einander gesetzt werden müsse, Wir denken uns zwar bẹi dem Ausdruok Oszillation das in Wechselwirkung bedingte Hin- und Hersohweben, oder Schwanken, und haben als Bild die Magnetnadel vor Augen, dennooh aber fragen wir noch: Woher und wie denn eigentlich dieses Hin - und Herschwanken, diese Ebbe. und Flut, dieses Aufathmen, wodurch und worin alles wird, ist und lebt? Wir dürfen uns nicht, was auch dem Besten so leicht geschieht, verführen lassen, uns mit Worten zu genügen. Wir wollen gur dadurch aufmerksam machen, dafs Oszillation zwischen zwei entgegengesetzten Punkten zwar allerdings. alles Leben bezéichnet, dafs aber eben der Oszillation noch etwas Ursprüngliches zum Grunde liegt. Dies vorausgesetzt, stimmen wir diesem Satze vollkommen bei, so wie dem aufgestellten Begriff von Krankheit. Jede Krankheit ist, der allgemeinsten Form nach, gleichfalls eine kleinere, durch eine organische Span. nung vermittelte Oszillation in dem gröfsern Oszilla, tionskreise des mit dieser Krapkheit befallenen Le-
bens, wie die Monde dieselben Ostillationen (elliptische Bahnen) innerhalb der gröfsern der Planeten wiederholen, und wie das Blatt der Pflanze dieselben organischen Spannungen (Bildungsmomente) darstellt, nach welchen sich die ganze Pflanze entfaltet; daher auch jede vollendete'Krankheit in ihrer allgemeinsten Form die Epochen des Lebens überhaupt wiederholt und darstellt. Indem nämlich Krankheit aus einer Hemmung der Lebenssträmung in jener Oszillation hervorgeht, mufs sie sich in den Anstrebungen gegen diese Hemmung ausdrücken, nach denselbẹn Gesetzen, vorin und wodurch, eben das harmonische Leben besteht, und in diesem Sinn kann auch dem letzten Satz nicht mit Fug widersprochen werden, dafs nämlich jede vollendete Krankheit die Epochen des Lebens wiederhole.

Schon beroitet der Verf, seine Ausfährung näher yor, indem er den Zweck dieser Oszillationen in nichts anderm bestehen läfst, als dafs die sich feindlichen Punkte, welche die Oszillation bedingen, in einẹm dritten aufgenommen und mit einander versöbnt werden, damit aus dieser Ehe die Oszillation, vòn neuem erzeugt, sohöner und vollkommner hervorgehen könne. $\quad$, So liegt in jedem Endpunkte des goschlossenen Lebens der Keim eines neuen, vollkommneren, welches in der folgenden Oszillation entwickelt und ausgebildet wird, und die vorhandne OszilJation trägt schon die folgende, yollkammnere, peo toutiầ in sich.
„Aber mit Entwickelung des Innern, des Keimes des Höhern, vergeht das Äufsere, als das Niedere , indem das bis jetzt Bestandene seine Bestimmung erfullt hat, und unfähig ist, das Kommende, Vollkommnere, das hơhere Leben, zu tragen. Jeder beginnende Lebensprozefs ist der Tod des vorangehenden. Jeder Todesakt ist der Erzeugangsakt eines neuen Lebens, und der Wechsel zwischen Tod und Leben ist nothwendiges Attribut jeder zeitlichen Existenz."

Dem zu Folge ist auch jeder Lebensprozefs zugleich ein Entwickelungsprozefs eines Innern mit Ablegung eines Äufsern (Metamorphose), indem das Innere aus sich herausbildend, das Äufsere; Abgelegte, ersetzt und in schönerer Gestalt wieder erzeugt.

Dieses wird auf das Grofse und Kleine angewendet. „Wie im ganzen Menschengeschlechte (heifst es) das Individuum sich dem Ganzen opfert, |damit durch die Reihe der Generationen die Idee des Menschen immer schöner entwiokelt wwerde, (daher die hächste Moral; diese Entwickelung zu befördern,) und wie in der Geschichte des allgemeinen Lebens der Thier- and der Pflanzenwelt das nämliche Streben zur Ausbildung eines Vollkommneren (in der Metamorphose der Thiere und der Pflanzen) beobachtet wird; so auch int Einzelnen, im Individuum.
„Allein jeder Entwickeluugsprozefs des Lebens, 'als ein Ablegen eines Äufsern mit und durch Entwickelang, Herausbildung eines Innern, oder was dasselbe ìst, nur formell ausgedrückt, die-Oszillationen
der organisohen Spannung erscheinen dem treffenden Individuum, dessen Existenz in der ungestörten Einu heit beruht, als ein Kampf zwischen dem Äufsern, zt Vertilgenden, und dem Innern, Herauszubildenden; welcher Kampf sich, so lange die allgemeine Bildung des Individuums fortschreitend ist, mit der Niederlage des erstern, mit der Vertilgung und Auflehung des Niedern endigt.
„Da aber jede innere Entzweiung dern Indivif duum als Krankheit ersoheint, so ist jeder Prozefs der Metamorphose des Individuums, ebgleich an sich nothwendig, and mit dem-Leben selbst zur Ausbildung des Lebens gesetzt, doch fur das Individuum zugleich ein Krankheitsprozefs, in welehem, während der Entwickelung des Innern und Zerstörungldes Äufsern, die alle Oszillationen des Lébens vermittelnde Einheit moméatan getrubt wird, das Wohlgefuhl des Lébens, die Gesundheit, leidet, und Mifggefühl des Lebens, Schmerz, entsteht."

Es ist ganz richtig, dafs in dem organischen Wechselspiel des Lebens deutlich'genug das (Äufsere fortgetrieben von dem Innern verdrängt 'werde; oder deutlioher ausgedruckt: dafs die Léberisbewegungen ans dem Gehirn und dem Herzen, als den beiden innersten Polen, in zwiefaeher und dennoch sich wechselsweise belebender Richtung naoh dem Äufsern des Organismus gehen, die Nerven uberwiegend nach der Hautoberfläche, als Kondaktoren des Gehirns (wozu qưch natürlioh das Rüekenmark gehört) die Blutgefffoò aberwiegend nach der inuern Oberfäạhe des gamen'

Darmkanals, als Konduktoren dos Herzens. Hier ist die ewig bestehende und stets in sich selbst zerfallende Polarität des Organismus zu finden, das Leberr selbst besteht nur darin. Es bleibt die gleiche Harmonie in jeder Fortschreitung und Entwickelung, wie: in jeder Metamorphose, sobald nicht das Wechselspiel gehemmt, und dann mach demselben harmonischen Gesetz verändert wird. Die Lebensbewegung geschieht sodann mur deutlicher im einzelnen, so dafs dieses far das Ganze zum Mifston wird. Und nur in diesem Sinne, wẹil Hemmung am leichtesten in den erhöheten Bestrebungen, durch die Umwandlungen, entsteht, kann jeder Prozefs der Metamorphose des Individuums leicht als ein Krankheitsprozefs erscheinen, aber doch nicht nothwendig, und nicht immer, Hier ist eben der Gränzpunkt, uber welchen der Verf. weggeschrity ten zu seyn scheint, und wo wir gleich anfangs den allgemein aufgestellten Satz auf diese Weise zu erläutern uns gedrungen fühlen. Dafs aber, wo einmal die Hemmung in der fortschreitenden Oszillation, sey es innerlich durch die Form der Organisation bedingt, sey es durch zufällige Einwirkung von aufsen, sich eingeschlichen hat oder plötzlich entstanden ist, 'die hesanders darauf geriohtete Lebenssträmung sodann nothwendig und heilsam sey, dafs sonach Krankheit in diesem Sinne das forsschreitende Leeben beurkundet, und dahin strebt, den Organismus in schönerer Gestalt wieder herzustellon, erkennen wir vollkommen an, so wie auch, dafs in Bezug auf das Ganze gonompeng jede Krapkcheitsäufsorung in Planze, Thior .
und Mensch, besonders bei den Entwickelungsstufén eine noch : höhere Bedeutung habe, keineswegs aber dem Individuum dabei nothwendig sey.

Auf diese Entwickelung können wir. nun beí weiterer Anzeige der vorliegenden trefflichen Schrift zurackweisen, und werdeh nur hier und da im einzernen, wo es nöthig scheint, etwas anmerken.

Besonders mufs darnach sogleich der folgende Satz gewürdigt werden: „- So dafs die wesentliche Differenz zwischen diesen die fortschreitende Ausbildung (die Metamorphose) begleitenden Krankheiten und andern Krankheiten darin besteht, dafs die letzten die gefährdete, degradirte Eiŕheit des Lebens (die Gesundheit) wieder zu derselben Stufe der Vollkommenheit der Existenz zurückführen, worauf sie gestanden, die ersten aber dieselbe uber den bislang vor* handen gewesenen Grad der Vollkommenheit erheben und höher̀ ausbilden."

Der Vergleich von diesen Krankheitsăufserungen mit dem Prozefs der Ablegung äufserer Organe bei den Pflanzen ist sinnreich, und der Verf. weifs ihn ged schickt filr seine Idee $\mathbf{z u}$ verwenden, indem er, um auf seinen eigentlichen Gegenstand zu kommen, sob gleich hinzufügt ${ }^{\text {, „Bei den höhern Organismen, bei den }}$ Thieren, erscheińt derselbe Presels antér der Form der nach der Verschiedenheit der thierischen Organismen verschiedenen Prozesse der Verwandlung det Würmer, Insekten ùnd Amphibien, der Ausbildung des Embryo zum vollkommnen Thiere, und in der Metamorphose der Häutung und ahrlicher Prozesse
bei denselben. ، Bei den höchsten endlich, bei dem Menschen, scheint diese Metamorphose sich äufserlich durch die Exantheme, und durch die denselben wesentlich ähnlichen Krankheiten darzustellen.

Dean in allen Organismen ist, weil alle nach höherer Entwickelung streben, ein nach gleichen Gesetzen geregelter Prozefs vorhanden, und dieser kann, weil in demselben ein Äufseres abgelegt, ein Inneres ausgebildet wird, in Hinsicht des Abzulegenden, Äufsern, als ein Häutungsprozefs angesehen werden, (daher er auch bei den blofs ein Äufseres darsteL lenden Pflanzen nur als solcher erscheint;) in Hinsicht des auszubildenden Innern aber als innere Me tamorphose, (daher bei dem Menschen diese vorherrscht;) welche beide aber, als Äufseres und Inneres, stets zugleich vorhanden sind, und sich ewig gleich sich selbst wechselseitig bedingen und aufnehmen, so dafs bei jedem dieser Häutungsprozesse zugleich eine innere Metamorphose sich gestaltet, jede Metamorphose aber zugleich im Äufsern sich als Häutungsprozefs darstellt."

Wir bestreiten nach unserm aufgestellten Grundsatz keipeswegs, dafs die Exantheme auf den vom Verf. angefuhrten gleichen Gesetzen beruhen, dafs sie also bei den Entwickelungsstufen besonders leicht entstehen können, sonach gewissermáfsen von ihnen bedingt werden, aber doch nur dadurch, dafs dabei Hemmungen in der freien Oszillation eintreten; fallendiese, wie zu denken ist, weg, so muls auch jeder Entwickelungsprozefs in dem bestehenden Einklang
aller Lebensströmungen vor sich gehen, und kann nicht als Krankheit erscheinen. Hierbei läugnen wir also dem Verf. die absolute Nothwendigkeit der Exantheme zur schönern und vollkommnern Entwickelung des Organismus uberhaupt, geben aber willig zu, dafs bei gewissen der Natur des Menschen von Generation zu Generation eingeprägten uarichtigen Verhältnissen (die wahre Erbsünde, die physisch, wie moralisch ist) solche Krankheiten wirklich nothwendig bedingt werden künpen, wie es mit dem gegenwärtigen Geschlechte wohl der Fall seyn mag. Wir, einigen uns nun mit dem Verf. dahin, dafs wir seinem Satz der Nothwendigkeit und Wohlthätigkeit zur Ausbildung des Organismus, auf die Exantheme angewendet, das Ursprüngliche allein absprechen, denselben aber bei der Voraussetzung bestehender Hemmung, welche allerdings durch den allgemeinen Weltorganismus, wie durch den besondern des Menschen gerade bedingt werden, und als nuth wendig erscheinen kann, als Nachsatz gelten lassen, und als richtig anerkennen. - Hieraus ist es auch zu erklären, dafs wohl eine vertilgte Krankheit durch eine andere wieder kompensirt werde, wie dies Volksglauben ist, und der Verf. sebr richtig bemerkt, dafs seit der Einführung der. Kuhblattern sich andere exauthematische Krankheiten häufiger zeigen. Wir haben dieselbe Beobachtung gemacht, oder sie hat sich uns vielmehr aufgedrungen, und nach ungern Ansichten kann es auoh nicht anders seyn; wir verweisen hierbei auf dern (im September-Heft des Askl. enthaltenen) merkwardi-
gen Aufsatz von Mesmer, aber den Ursprung und die wahre Natur der Pocken u.s. w., "c worin ebenfalls die wahre Bedeutung der Exantheme zur Sprache kommt, und ihre relative Nothwendigkeit und Wohlthätigkeit, als Krise einer in den Körper gesetzten vorhandenen Störung und dadurch einer gährungsfähigen Masse mit dem durchdringenden Blick des grofsen Forschers dargethan wird,

Wir übergehen die Parallele zwischen den Verhältnissen von Pflanze und Thier als schon bekannt, doch'aber hier in der neuen Beziehung lichtvoll dargestellt, indem sie sich beim Menschen wieder findet.
„Da der Mensch in seiner Bildung die Pflanze und das Thier wiederholen mufs, seine Idee aber, vorbereitet durch die Pflanze und durch das Thier, nur erscheint in der Vollendung des Innern und in der Beherrschung des Äufsern, so dafs dies letztere, welches der Pflanze und dem Thiere noch ein Fremdes war, ihm zum Eignen werde: so fäll die pflanzliche und die thierische Metamorphose, die Bildung der Ernährungs - und Geschlechtsorgane, in die früheste Pe riode des menschlichen Lebens; und wenn alle Oszil. lationen des pflanzlichen Lebens die Erzeugung der Ernährungsorgane bezweckten, und diesseits der Bildung der Geschlechtsorgane stehen blieben, die des thierischen Leben's aber in der Bildung der Geschlechtsorgane sich erschöpften, und diesseits der Erscheínung der Vernüft endigten: so streben alle Oszillationen des menschlichen Lebens, nach vollendeter Ausbildung des Körperlichien, die höhere Ausbildung,
bildung, die des Geistigen, die Vollendung der Ver! nunft zu erreichen."

Nachdeḿ der Verf. noch ausführlicher die Plant zennatur, als in einem ewigen Sprossen, Gebären einer vollendeteren Form bestehend, dargestellt hat, sodann auf die Thieré ubergegangen und besonders auf die Bildung der Oeschlechtsorgane geachtet, wendet. er dieses alles auf seinen Gegenstand näher an.
„Wie nun die Metamorphose der Pflanze ihrè kleiz nern Oszillationen hat, die sich als eben so viele ein= zelne Ausbildungsprozesse darstellen; so auch jecle dieser zweifachen Metamorphosen des Thieres, die pflanzliche und die thierische. Durch die Oszillatios nen der pflanzlichen Metamorphose des 'Thieres wird das Äufsere des Thieres gebildet, und die Reihe derselben schliefst sich, wie in der Pflanze, mit der Biĺ dung der Geschlechtṣorgane. Durch die Oszillationen der thierischen Metamorphose hingegen wird das Innere des Thieres vollendet; es ist gleichfalls eine Reihefolge derselben vorhanden, die, wie dort mit der Vollendung der Geschlechtsorgane, so hier mit det Ausbildung des Gehirns ihre Gränze findet.

Aber diese letztern, eben weil sie die innere Me tamorphose des Thieres bedingen, werden im Äufsern nur reflektirt und dargestellt; in so fern Aufseres tund Inneres sich wechselseitig durchdringen, und densels ben Lebensprozef's unter verschiedener Form darstel= len. Waren die Oszillationen der pflanzlichen Metdz morphose, als die des Aufsern, ganz in der Form dar: November 1812.
'gestellt, in der Erscheinung des Materiellen ausgedrückt, so entziehen sich die Oszillationen der thierischen Metamorphose, welche die Verwandlung des Innern bezweckt, beinahe ganz der Erscheinung im Äufsern, weil das Äufsere schon die Stufen seiner Metamorphose durchlaufen hat. .

Aus dem Fruhern erhellt, auf welche Weise sich diese isnere Metamorphose im Äufsern ankündigen muls; und hieher gehören die mannichfaltigen, in ihrer Bedeutung noch nicht genug gewürdigten thierischen Prozesse, durch welche einzelne Theile regelmäfsig abgelegt und durch edlere ersetzt werden. Es sind hieher zu rechnen die mannichfachen Prozesse der Häutung bei dem vollkommnen Insekt, (die den Prozessen des unvollkommnen, der Raupe, wie das Thier der Pflanze, gegenüber stehen, ) bei deu Amphibien, bei den Fischen.' Das regelmäfsig eintretende Wechseln der Bedeckung der'Vọ̈gel (das sogenannte Mausern), so wie das Wechseln der Federn bei eintretender Mannbarkeit. Bei den Säugthieren das Wechseln der Haare, der Zähne; und bei einigen das mit immer steigender Ausbildung verbundene Abwerfen und Wiedererzeugen der Geweihe.

Denn dafs diese äufsere Metamorphose gleichżètig durch eine innere parallelisirt werde, bedarf wohl keines ausführlichen Beweises, da es schon durch den allgemeinen Satz, dafs jedem Äufsern ein Inqeres entspricht, klär ist. Auch ist es, in einzelnen Fällen schon anatomisch erwiesen. Wie der innere Organis-
mus der Làrve sich während des grofsen Häutungspro： ；zesses，welcher das bis dahin pflanzliche Insékt zum1 thierischen umwandelt，（während der Verpuppung） verändert，und wie der wesentliche Unterschied swi－ schen Larve und vollkommenem Insekt sich durch das Erscheinen des Nogrvensystems und der Geschlechtys organe in letzterem darstellt，ist bekannt；noch nicht aber，wie in jedern der kleinen Häutungsprozesse，den die Larve und bei einigen auch das vollkommne Insekt erleidet．Aber wahrscheinlich ist es，dafs，so wie in der ersten Periode der Metanorphose die Bildung der Geschlechtsorgane bezweckt wird，so in der letzten und in ihren verschiedenen Oszillationen das Nerven－ system ausgebildet wird．＂

Alle diese Metamorphosen mulssen sich beim Mén＝ schen wieder finden．Allerdings nur anders geartet， und meist unsichtbar，oder unmerkbar，eben weil sie oft nicht als Krankheitsäufserung erscheinen，in allen Fällen，wo der Einklang der Lebensbewegungen nicht －dabei getrübt worden．
„In dem Menschen ist die ganze Erde begeistigt wieder geboren，und in höherer Gestalt aufgestiegen und verklärt，und wie er im Raume frei einherschrei－ tend von den Fesseln der Erde sich entledigt hat；so trägt er auch，von den Zeitverhältnissen der Erde frui gesprochen，die Zeit selbst in sich．Wenn daher doft beim Thiere and bei der Plainze alle Metaniorphosent der Gestalt und des Innern von den Zeitverhältnissen der Erde bestimimt waren，：so gehen sie hier im Men＝
schen auch nach gewissen Gesetzen der Zeit vor sich, aber nach Zeitgesetzen, die unabhängig von jenen kosmischen Verhältnissen, aus dem Innern des menschlichen Organismus entspringen, und in diesem selbst ihren Grund finden.

Dies ist nun die Ursache, dafs alle Erscheinungen der Lebenswandlungen des Mensehen, die bei dem Thiere und bei der Pflanze nach einer von Aufsen bestimmten Zeit geregelt waren, also mit den allgemeinen Zeitverhältnissen harmonirten, hier einen Schein von Unregelmälsigkeit annehmen, welcher sie als zufallige Ereignisse darstellt, ihr Wesen und ihre Bedeutung verkennen läfst, und nur in den hühern, von Menschen selbst entsprungenen Zeitgesetzen erlischt, und die Regel selbst, aber in höherer Bedeutung, wieder darstellt.

Die Exantheme, in welchen wir bei dem Menschen den äufsern Reflex der die innere Bildung vollendenden Metamorphose wieder gefunden zu haben glauben, müssen daher, so wie jene niedern Prozesse der Metamorphose des Thieres und der Pflanze, - gewissen, durch ihr Wesen und ihre Bedeutung bedingten Gesetzen folgen, und in einer gewissen, einer innern Regel entsprechenden Beziehung zu einander stehen, und dadurch' ihre Nothwendigkeit beurkunden.

Die Exantheme, welche als allgemeine, nothwendige Prozesse der innern Metamorphose des Menschen betrachtet werden müssen, sind: Blatteinn,

Masern, Scharlach, und (aus innern Gründen, obgleich im Äufsern, nach nosologischen Grundsätzen, nicht als Exantheme bezeichnet) das wahre Nervenund Fleckfieber.

Was nun zuerst die Reihefolge betrifft, so kann man im Allgemeinen annehmen, dafs (einzelne Verhältnisse ausgenommen, wodurch einzelne Menschen und selbst ganze Völker von einigen dieser Krankheiten frei bleiben,) jeder erwachsene Mensch im Verlauf seines Lębens diese Krankheiten erduldet hat. Ferner kann man annehmen, und eine genauere Beobachtung wird dies bestätigen, dafs in der Erscheinung dieser Krankheiten eine Sukzessionsordnung Statt findet, welche nur in einzelnen Fällen, und durch äufsere Umstände, welche die natürliche Ordnung stören, unterbrochen wird. Es ist eine bekannte Erfahrung, dafs manche gelindere Exantheme zuweilen Vorläufer von andern bedeutenderen ähnlichen Krạnkheiten sind; so die Rötheln von den Masern und von dem Scharlach, die Windblattern von den wahren Blattern, und so wieder, dafs andere gelindere Ausschlagskrankheiten andern heftigern sehr oft nachfolgen. Diese Beobachtung deutet schon auf eine innere Beziehung aller Exantheme unter einander, wodurch sie sich wechselseitig bedingen, und auf ein allgemeines Gesetz, welches sie alle umfafst.

Nach diesem Gesetze scheint nun die Ordnung, in welcher die Exantheme sukzessiv erscheinen,'die folgende zu seyn: zuerst im frühesten Alter Kinder-
blattern, dann Masern; hierauf Scharlach und endlich das Norvenfieber."

Die Epoche der Blattern wird von der Geburt des Menschen an bis ins zwölfte Jahr, die der Masern zwischen das dritte und funfzehnte Lebensjahr, die des Scharlachs, als in völliger Energie erschei. nend, vom funfzehnten bis fünf und zwanzigsten Lebensjahre, die Epoche des Nervenfiebers von da an später vom achtzehnten bis fünf und dreifsigsten Lebensjahre gesetzt. Dafs der Scharlach meist mit der Mannbarkeit zusammen fäll, scheint auch gegründet zu seyn.
„Dies sind die Perioden der Exanthome, und so reift der Mensch, wie die Planze durch die Metamorphosé ihrer Organe, das Thier durch die Prozesse seiner Verwandlungen, und der Embryo durch die UmbiNung aller seiner Thèile, durch Krankheit zum hühern Leben, Jedes dieser Exantheme , bezeichnet eine Stufe seiner höhern Bildung; in jedem derselbè wird ein Äufseres abgelegt, ein innerer Keim ausgebildet; und in jeder dieser Krankheiten wird das frühere Leben dem Tode übergeben, und ein neues aus dem Tode wieder gebaren. Durch jede dieser Krankheiten wird der Menscb vollkommner, geistiger; daher sie nur erscheinen, so lange der Mensch einer Vervollkẹmmung fähig ist, bis zum ausgebildeten Mannesalter. Über dasselbe hinaus ist der Organis. mus der Ausbildung unfähig, daher er far die Mitthej-
lung dieser Krankheiten (Ansteokung) keine Empfäng-* lichkeit mehr hat.

Wenn somit die Exantheme als nothwendige Bildungsprozesse des Menschen die Ausbildung desselben vollenden, so ist mit Recht zu bezweifeln, dafs Menschen, welche diese, oder die sie ersetzenden Krankheiten nicht überstanden haben, eben so vollkommen organisirt sind, (im allgemeinsten Sinne',) als diejenigen, welche sie ertrugen, und es ist wahrscheinlich, dafs solche Menschen manchen andern ${ }^{\circ}$ Krankheiten, gleichsam zur Ausgleichung des retardirten Bildungsprozesses; mehr ausgesetzt sind, und mehr Empfänglichkeit für dieselben haben. Bekannt ist es, und nicht ohne Bedeutung, dafs Menschen, die alle Exantheme'erduldeten, gewöhnlich lange Zeit gesund sind, und ein hohes Alter erreichen, so wie, dafs Menschen ${ }_{2}$ die nie erkrankten, wenn sie in spätern Jahren von Krankheiten befallen werden, dann sehr schwer darnieder liegen."

Hier findgt Rez. nun die oben aus einander gesetzte irrige Folgerung, welche das fraheste Resultat für das Ursprüngliche nahm. Ohne Zweifel mufs der Mensch die bezeichneten Epochen, welche zu den bestimmten Krankheiten, als Krisen, geneigt machen, durchlaufen, aber diese Hemmungen; welehe erst die Metamorphose von Krankheitsäufserung begleiten maehen, sind nielt als nothwendig in der Natur des Menschen gegrändet, sondern sind.zufällig durch Zusame mentreffen von Umstäden hervorgebrachit wordeny
oder werden noeh hervorgebracht. Daher stellen wir den Satz in Abrede, dafs ein Mensch, der nicht das Exanthem erduldet, minder vollkommen organisirt sey, als der damit behaftet gewesene, wenn er nicht schon die Stürung in sich trägt, diẹ dafür empfänglich macht, Es giebt Menschen, die niemals Scharlach hatten - aber sie sind doch ihre Entwickelungsstufe , welche davon meist begleitet wird, gehörig durchlaufen. Nach unsrer Ansicht lüst sich jeder Zweifel, und alle widersprechend scheipenden Falle liegen harmonisch da, nach des Verf, auf einer nicht so allgemein' seyenden, als er annimmt, Voraussetzung gegründeten Annahme stofsen wir, auch in Hinsicht der Epochen der Exantheme, auf unauflöshare Einwựfe.

In einer Note drückt sich der Verf, in Hinsicht auf Anreihung des Nervenfiebers zu den Ausschlagskraukheiten beziehungsvoll folgender Gestalt aus:
\#Ich habe hier als ausgemacht, voraussetzen zu ekirfen geglaubt, dafs die heftigern, wahren Nervenund: Fleckfieber, so wie die Kinderblattern, der Schatlach und die Masern den Menschen nur einmal in seinem Lében befallen, Denn wepn auch hierbei sich nooh einiger Widerspruch finden sollte, so ist es doeh im Allgemeinen durch die im Grofsen gemachten Erfahrungen in der Pest und beim gelben Fieber, den gröfern Formem derselben Krankheit, erwiesen, Wenn der Mensoh, nachdem er einmal diese Krauk= heiten wirklioh mberstandea hat, dennoch nachher wie=
der von den leichtern Formen derselben Krankheit befallen wird, sol beweist : dies so wenig etwas gegen unsre Behauptung, als die bekannte Erfahrung, dafs Menschen, welohe die Blattern und den Scharlach überstanden, dennoch nachher einzelne Blattern und partielle Halsentzündung darch Ansteckung von Blattern und Scharlach bekommon kännen, gegen die mur einmal den Menschen ergreifende Natur der Blattern oder des Scharlachs aussagt. Jene gelindern Formen des Nerven - und Fleckfiebers, :.von welchem letztern ich einen Menschen in einem Sommer drei Mal:befallen gesehen habe, sind aber auch nicht mehr die genannten Krankheiten, die wir als Prozesse der Metamorphose des Menschen betrachten, oder wenn sie als solche zu nehmen, nur die Erscheinungen einer momentan retrograden Bildung." (Auch hier beziehen wir uns auf unsre obige Feststellung.)

Vollkommen, auch in diesem Sinne; stimmen wir dem Verf, bei, wenn er die Kuhpockenimpfung nach seinen Grundsätzen würdigt, und vergleicht siee mit dem erzwungenen Zurückhalten oder der Beschleunigung der Pflanzenausbildung. „In beiden Fällen wird der Bildungsprozefs gewaltsam antizipirt, ehe der Organismus sich selbst zu dieser Metamorphose ausgebildet hat, bis zu dieser Stufe gereift ist, sich zu derselben getrieben fühlt. Daher der ganze noch unzeitige Prozefs leichter verläuft und leichter ertragen wird. Was aber den Nutzen der lmpfung, sowohl der Kinderblattexa ${ }_{2}$, als der Kuhblattern botrifft ${ }_{2}$. so ist
es, im Einzolnen betrachtet, freilich klar, dafs durch die letztern allerdings der Mensch, in so fern er die Blattern uberstehen mufs, eine grofse Erleichterung erhalt, indem er statt einer schweren Krankheit eine höchst unbedeutende erträgt. Aber betrachten wir die Exantheme als nothwendige Prozesse zur Ausbildung des Organismus, wie fruher zu beweisen gesucht ' - ist, so erhält die aufgeworfene Frage, ob das lmpfen der Kinderblattern wirklich die im natärlichen Gange des Leebens entstehenden Menschenblattern ersetze, ob mit Vertilgung der Menschenblattern durch die Kuhblattern wirklich dem Menschengeschlechte ein Dienst erwachse, und ob nicht die Natur, da doch im Allgemeinen stets eine gewisse Summe von Krank-1 heit herrschen mufs, die Vertilgung der Blatternkrankv heit noch auf eine andere Art, als durch die Vakzine, durch eine gröfsere Zabl anderer Krankheiten, und selbst durch neue Krankheiten kompensire? - eine grofse Bedeutsamkeit.

Ist nämlich der Krankheitsprozefs der Blattern ein nothwendiger, die Ausbiidung des Menschen vermittelnder Prozefs, so kann dieser durch die Impfung der Blattern, als durch gewaltsame Antizipation desselben, wie èr leichter verläuft, so auch nur unvollkommen erreicht werden, und das Fehlende wird auf eine andere Art ersetzt werden milssen. Und eben so bei der Vakzine,

Die Erfahrung, welche beweist, dafs im Allge meinen unter gleiehen äufsern Verhaltaiosen stets eine
gleiche Summe der Krankheit iberhaupt herrscht, und: dafs in der allgemeinen Metamorphose.der Krankheit aberhaupt mariche einzelne Krankheiten verschwinden, aber das. Fehlende an der Summe wieder durch andere neu ; entstehende Krankheiten ersetzt wird, kann hieriber noch nicht entscheiden, weil die Zeit, seitdem die Menschenblattern ©durch das Einimpfen derselben verringert, und durch die Kubblattern ganz verdrängt worden, zu kurz ist; um schon die Folgen dieser Vertilgungsmittel der Menschenblattern bemerken zu können; und die Aufmerksamkeit ist noch auf diese noch zu, erwartenden Erscheinungen in der Totalsumme der Exantheme und in ihren Verhältnissen zu einander zu richten. Denn sind die Exantheme Prozesse der Metamorphose des Menschen; so kann nur ein Exanthèm durch das andere kompensirt werden, und es ist zu erwarten, dafs, sobald ein Exanthem entweder in seinem ungestörten Verlaufe durch sich selbst erlischt, oder durch äufsere Mittel yon'der Erde vertilgt wird, ein neues entsteht, wel. ches den nothwendigen Prozefs kompensirt." Aber noch sind die Pocken nicht gànz durch die Kuhpocken vertilgt, denn die Kuhpocken selbst sind nur eine Spielart der Menschenpocken, wie wir uns für äberzeugt balten.

Wir halten indefs die Furcht des Verf, far ungegrändet, wenn er fragt: "Ob nicht durch Vertilgung einnes Exanthoms vòn der Erde die Ausbildung des Menschengeschlechts retardirt, und wenn das Exan-
them nicht durch etwas anders ersetzt wird, zurückgehalten werde? " - pflichten aber vollkommen der zweiten Frage für bejahend bei: „ Ob nicht die Vertilgung der Blattern als ein Eingriff der ärztlichen Kunst in die Rechte der Natur des Menschen zu betrachten sey, eine gewaltsame Störung in dem Gange des Lebens überhaupt und seiner verschiedenen Erscheinungen hervorbringe, und, gleichwie ein gevaltsam unterbrochener einzelner Kmankheitsprozefs oft auf längere Zeit die Gesundheit stört, so die Gesundheit des Menschengeschlechts, den Gang der Ausbildung des Menschen zu einer höhern Existenz, zuriúckhält?"،

Auch zweifeln wir nicht daran, dafs, wie die Vakzine für die Kinderpocken, auch fur die andern Exantheme endlich ihnen entsprechende Spielarten aufgefunden werden können, wodurch sie zwar in ihrer gemeinen Gestalt unterdriekkt werden, aber in andern Krankheiten zur Kompensation unvollkommner Krise, in ncuen viclleicht, um so verderblicher durchbrechen, als es unmerklich und nach und nach geschehen kann.

Am Schlufs wendet der Verf, die Entwickelung seiner Ideen noch sinnreich auf die Rückwirkung des Geistigen im Menschen an, wobei wir ebenfalls nach uisserm oben festgestellten angränzendén Grundsatz die gleiche Meinung hegen, so nämlich : dafs ein Individuum, das nach seinen organischen Verhältnissen wirklich z. B. die Blattern háben mufs, das vermöga der verkehrten Art, womit os aus der Mutter Schoos an das Lieht getrieben, gebunden und ge-
schnitten wurde (die gewöhnliche jetzt herrschende Methode bei der Verrichtung der Geburt) schon den Keim dieser Krankheit, oder vielmehr die Krankheit selbst in sich trägt, bis die günstige Zeit einer Hauptkrise erscheint, und die Pockenkrankheit sich zeigt.

Nach allen diesen eingeschalteten Bemerkungen wird man auch alles Treffliche und Treffende in der vorliegenden Schrift gehörig würdigen, und man wird den Sinn des Folgenden richtig nehmen.
„Es ist nothwendig, dals mit jeder dieser als Exanthem erscheinenden Metamorphosen die begeistete Materie noch höher begeistet, der Mensch also geistiger gebildet werde, und dafs, wie der Körper freier von Krankheit durch dieselben wird, so auch der Geist mehr der Materie entbunden, sich selbst mehr erkennen lernt. Da die mehresten Exantheme in rliejenige Lebensperiode fallen, wo neben der Ausbildung des Geistigen zugleich eine Ausbildung des Körperlichen Statt hat, so ist bei den Blattern, Masern und Scharlach diese innere Ausbildung nicht so deutliç zu erkennen, als bei dem Nervenfieber, welches gewöhnlich dann sich zeigt, wenn die kürperliche Ausbildung ihre Gränze erreicht hat, und die fernere Bildung sich allein im Geistigen darstellen kann. Denn je gröfser und eingreifender die Metamorphose, desto energischer das nachfolgende Leben. Jede dieser Krankheiten ist ein Übergangspunkt zu einer neuen Auferstehung des Lebens; aber je bestimmter clieser

## 186

> Übergangspunkt, desto vollkommner auch das folgende Leben.

Wem von allen denen, welche dies heftigere Nerven- oder Fleckfieber überstanden haben (da diese geistigere Bildung, als ganz'ein Inneres, am deutlichsten nur von dem Menschen selbst, der die Art seiner Existenz vor und nach einer solchen Krankheit 20 beobachten versteht, erkannt werden kann,) ist nun wohl die auffallende Veränderung seines Innern unbemerkt geblieben, welche eine solche überstandene Krankheit mit sich führt? - Das Gefühl des Wiedergeborenseyns zu einem neuen Leben voll ungewohnter Leichtigkeit und Energie aller Thätigkeiten? - Die Klarkeit des Denkens, wie die Bestimmtheit des Handelns; die gröfsere Empfänglichkeit für jeden wahren Lebensgenufs; das harmonische Zusammenstimmen aller vorher sich oft widerstreitenden Tendenzen des Lebens; die gröfsere Einheit des Lebens, und das lebendigere Leben überhaupt, welches nicht durch Beschreibung dargestellt, sondern nur unmittelbar angeschaut werden $\mathrm{kann}_{2}$ und an dessen Darstellung durch Worte, wie an der Beschreibung der Farben, jedes Bestreben scheitert? -

Und wie der Geist, so erreicht auch der Körper nach Vollendung dieser Metamorphosen seine irdische Vollkommenheit. Menschen, die alle-diese Exantheme uberstanden, geniefsen aufserdem, dafs sie vor diesen Krankheiten geschützt sind, einer bleibenderen, ungestörteren Gesundheit; ihre Individualität hat
einen Punkt der Ausbildung erreicht, der die selbstständige Existenz derselben sichert, so weit es die Ge setze des Organismus erlauben, und sie mehr in sich selbst befestigend, weniger den äufsern Einflüssen unterworfen, den Organismus weniger krankheitsfähig macht.

Die Sprache ist in dieser Schrift auch reiner und teutscher, als man es geworhnlich tindet, ja man könnte sie geschmückt nennen. Aus den meist wörtlich mitgetheilten Stellen wird man sehen; dafs der Verf. schön schreibt, und obgieich er eine reiche Phantasie. verräth, dennoch den wissenschaftlich forschenden Geist sich erhält, was auch sehr wohl neben einander bestehen mag; denn Kunst und Wissenschaft massen sich wechselseitig beleben.

## 188

## VIII.

Eine Berichtiguñg.

Da durch des Herausgebers Reise nach der Schweiz unvermeidlicher Weise zu den beiden Monatsheften Oktober and November fast zu gleicher Zeit das Manuskript bei der Rückkunft in die Druckerei gesandt wurde; so entstand daraus eine Verwechselang, welche leicht sehr auffallen kann, wenn man den Schlussel dazu nicht erhält; es ist, nämlich der Beitrag IV. zur neuern Geschichte des Magnetismus im Oktoberheft, für das Novemberheft geschrieben und bestimint gewesen.
d. $H$.

## A $\boldsymbol{\Sigma}$ K $\boldsymbol{A}$ HIIIEION. Zweiter Jakrgang. Dezember 1812.

Schlüssel liegen im Buche zerstreutt, das Räthsel 2u losen, Denn der prophetische Geist ruft den Verständigen an.
Jene nenn' ich die klägsten, die leîcht sich vom Tage belehren Lassen; es bringt wohl der Tag Räthsel und Lösung zugleich. G'̈́the.

## I.

## Zwei Krankheitsgeschichten

> als
ein Beitrag zu den Erfahrungen über Somnam-
'buttismus' und thierischen Magnetismus

$$
\begin{gathered}
\text { Von } e^{i} b \text { e } \ell, \\
\text { Doktor und Kreis-Physikus. }
\end{gathered}
$$

Die erste Kranke, Dem. H., IZ Jahr alt, ist von schwacher, nervöser Konstitution, leidet schon seit ihrem 8ten Jahre an Kxämpfen, die aber lange Intervalle hatten, so dafs sie oft mehrere Jahre von ihnen befreit war. Sie isț regelpäfsig menstruirt; jedoch gehen jedesmal der. Menstruation heftige Schmerzen und Krämpfe im Unterleibe voran. In ihrer Familie sind sowohl von väterlicher als mütterlicher Seite Krämpfe und andere Nervenubel allgemein,

Dezember 1812.


Schon seit- dem Isten Januar- 1809 klagte sie uber Kopfschmerzen, welche täglich zunahmen und bis zum 9 ten so heftig wurden, dafs sie, um sich Erleichterung za verschaffen, ihren Vater am Nachmittag dieses Tages zu einem Spaziergange mit ihr vermochte. Das Kopfweh nafim dessen ungeachtet so 2 z , dafs sie sich genöthigt sah, sich uni 7 . Uhr zu Bette zu begeben, wo sie bald aufser Besinnung kam und in eine Ohnmacht verfiel, aus der sie nach einer Weile mit Raserei erwachte.

Um 9 Uhr wurde ich zu ihr gerufen, fand sie, ohne Bewufstseyn, im völligen Delirio; ihre Haut war kalt und feucht, der Puls klein und krampfhaft. Ich hielt dié Krankheit far einen starken innerlichen Krampf, der vorziaglich das Gehirn affizirt habe, verordnete den Liquor mit Opium und Senfplaster an die Waden. Dieser Zustand liefs nach einer halben Stünde nath und völliges Bewufstseyn kehrte zurück, jedoch war die Transpiration unterdruackt und die Kranke klagte aber unleidliches Kopfweh, welches den ganzen Plattkopf einnahm.

In der Nacht wechselte das Befinden oft ab. Die Kranke lag bald ohne Bewufstseyn da, sprach viel und mit Lebhaftigkeit; bald war sie bei Bewufstseyn und hatte das heftigste Kopfweh; abwechselnd bekam sie auch leichte Zuckangen in den Extremitäten.

Am 10 ten war das Befinden der Patientin dem am vergangenen Tage gleich, nur dafs die Perioden der Bewuftlosigkeit sich verlängerten und die Erzathlungen in denselben deutliché und zusammenhängen-
der wurden. Jetzt schöpfte ich die Ideé; dafs die Kranke eine 'Somnambule sey.

- Am Abend legte der Lieutenaint v. T. izufälliğ seine Hand auf ihr Bette; sie führte dieselbe während des jetzt nicht mehr zu verkennenden Somnambulis: mus nach ihrem Nacken und wollte siç, späterhin nicht wieder yon ihr trennen, so dafs sie, wenn der Lieut. v. T. es versuchte sie fortzuzieher, heftig schrie und Zuckungen bekam. Ich sah nan, dafs die Patientin durch den Lieuli, v. T. magnetisirt sey und bat denselben sie auszufragen. Zuerst wollte sie nuf seine Fragen nicht antworten, nach einer kleinen Weile aber erfolgte auf jede Frage prompte Antwort: Ihr Gefuhl war erhöht, die abrigen Sinne aber waren far die Aufsenwelt todt; , nur in dem Falle waret sie thätig und 2 war in einem höhern Grade, wenn sie ih= rem Traumbilde angereiht waren ${ }_{3}$, oder der Magneti= seur sie darauf hipfabrte. Alle, die im Zinmer wa: ren, konnten ihr so stark zurufea, als sie nur ver= mochten; sie hörte es nicht; ;es aqersprang in demiselben eine Bouteille Bier mit starkem Geräasah uńd gie erschrak nicht; ihire Augen waren gesohiossén; siè sah nur dann, wenn der Magnetiseur sie auffordëtte; ihm Personen oder Gegenstände ${ }_{B}$, dié im Żimụier wa= ren; zu nennen, und selur gđnas: . Ioh gab déni Liêut: v: T: Zueker in den Mund ${ }_{j}$ sie selarieckte ihin so: gleich; holte itim demseltoen aus dem Murde; und ge= nofs ihā mit innigem Wohlbehagen; wenni er Salz it den Mund nahm, empfand sie eithert saliziget Oe= achmack und verzog das Gesieht; zumi Eevtéise; dufs
es ihr unangenehm war. Er trank ein Gla's Pranzwein, sie versicherte sogleich, der Wein sey sauor und bekomme ihr in ïtrem Zustande nicht gut. Zum Beweise, wie fein ihr Geschmack war, muls ich folgenden mit ihr angestellten Versuch erzählen.

Ich forderte mir ein Stuckchen Zimmt, um zu erfahren, ob derselbe, da er doch weniger pikant als die vorgenannten Mittel ist, wann ihn der Magnetiseur genösse, von der Magnetisirten geschmeckt warde: ich erhielt zugleich mit dem Zimmt eine Nelke, die in dem Röllchen Zimmt steckte, schob sie heraus und aberreichte sie schweigend dem Magnetiseur. So wie er sie in den Mund nalm, bewegte die Patientin die Lippen und sagte: ich schnecke Zimmt; wie aber 'der Magnetiseur die Nelke zerbifs, äufserte sie: sie habe sich geirrt, es wäre eine Nelke. Wahrscheinlich hatte Zimmtstaub die Nelke uberzogen und affzirte so zuerst den Geschmackssinn. Wurde ihr Magnetiseur gekniffen, oder getreten, oder auf eine madere Art körperlich affizirt, so fühlte sie dies jedes Mal, als wenn es ihren eigenen Körper beträfe. Magnetisirtes Wasser schmeckte ihr salzig, scharf. .

Auffallend war es, dafs sie in deri Magnetiseur, er mochte seyn, wer er wollte, jedesmal ihren Vater crkannte; sie befafste denselben auf dem ganzen Leibe, spielte, wenn es der Lieut.v. T. war, mit dem Backenbart und den Achselbändern desselben, wunderte sich, dafs ihr Vater einen Bart habe und Achselbänder trage, hielt aber dessen ungeachtet jenen für diesen.
t.r:Wie sie durch das Auflegen der Hand des Lieut. v. T. auf ilmenn Nacken in den ersten Schlaf verfiel, und derselbe wohl: schan eine gute Stunde gedauert latte: näherte ich mich mit einem Stahl ihrem Ge; sicbte; sie rifs schnell die Augen auf, sah stier vor sich hin und wurde starrslichtig, so dafs ich gezwungen war, den Stabl zu entfgrnen. Nach einer Minute schlossen sich die Augen wieder; ; die Starrsucht liefs mach und sie schlief noch, eine kleine halbe Stunde suhig, war heiter und versicherte, dafs alle ihre Sobpuerzen verschwunden wären. Als sie erwachte, war ihr wohler, als yor der Anwendung des thieri. schen Magnetismus.

Am andern Morgen magnetisirte ich sie; sie antwortete auch mir auf jede Frage, nachdem sie selbst meine Hand an ihren Nacken gefuhrt hatte. Ich fragte, ob ihr das Magnetisiren wohlthätig wäre, und sie antwortete: , ja, denn schlafen muls ich doch, und jwenn igh nicht magnetisirt werde, so empfinde ich währegod des Schlafs heftige Schmerzen, welche bei dem Anlegen der Hand an meinen Nacken verschwindepar Ich liefs defshalb nun aụch beständig einen Magetiseur bei ihr.
$\therefore$ Am angenohunsten und wohlthätigsten war es ihry: wenn der Lieut. v. T. sie magnetisirte; sie war aie so heiter im Schlaf, wenn ein anderer dies Gesehäft abbernahm.

War der Lieut. v. T. im Zimmer, während sie voa einem andern magnetisirt wurde, so langte sie mit den Händen immer dort hin, wo derselbe stand.

Naherte er sich ihr, so ergriff sio ihn bei der Hand, zog ihn za sich heran, verdrangte den Magnetiseur, der bei ihr safs, und setzte ith an déssen Stelle. Tragte er sie nun, wér bei ilhr gesessen habe, só versi--chêrte sie, dafs sie es nicht wisse, sie lhatte ihn für ihren Vater gehalten, obgleich sie wohl gofahle habe, dafs er es, nicht sey, da ihre Sochmerzen micht 'ganz pachgelassen hätten, dies geschieht aber jedesinal, fagte sie hinzu: wenn Du, lieber Vater, die Hand gaf meinen Nacken legst:" Auf soin Befragen, war: um sie die Hand nach ihm ausgestreckt habe, versicharte sie, dafs dieselbe mit Gewalt nach itim hingezogen würde, und dafs sie ihm folgen müsse, wenn er sie verlassen wolle; versuchte er seine Hand vom Nacken zu entfernen, so schhrie sie laut und bekam Zuckungen.

Die Periode des Schlafs und des Wachens wechselte oft mitt einander ab; jedoch dauerte die Periade des Schlafs lạnger als die des Wạhens. Während des Wachens fühlte diè 'Pátientin sich inmer sehre ermattet, afs gar nichts und trank selten.

Ich suchte von ihr zu erforschen, wie' lange ihr Schlaf und Wachen jedesmal dauern würde, und sie gab, mị stets die Zeit auf die Mipute an. Wachend wulste sie nie dịe Zeit zu bestimmen und batte niẹht einmal eine Idee von der Länge einer Minute. Auch gab sie im Schlaf genau die Uhr an und sprach mit pieler Geistesstärke und mitt einem bewunderungswürdfgen Austruck, dessen sie wachend nicht fähig war. Sie spigg angenehm und mit vielem Gefụhl.

Das Auflegen der Hand des Magnetiseur＇s auf ihren Nacken ibeschrieb sie als eine sehr angenehma Empfindung；es ströme nämlich，wie sie sich aus－ drackte，aus dem Arm etwas in ihren Körper，wel－ ches kühlend sey，auch fühle sie，dafs etwas aus ih－ rem Körper in den Arm hinein ströme．

Ich bat den Lieut．v．T．，indem er die Patientin durch das Auflegen der rechten Hand auf ihren Na－ cken magnetisirt hatte，mit den Fingerspitzen der lin－ ken Hand，ohne die Haut zu berühren，das Gesicht zu manipuliren．Kaum batte or einige Striche von oben herab gemacht，als sie ihre Augen öffnete，stier vor sich hin sah und starrsüchtig wurde．Er hörte auf zu manipuliren und sie sank wieder in einen sanf－ ten Schlaf．Krämpfe，wenn sie Somnambule war， wurden durch wenige Striche aber das Gesicht gestillt．

War sie magnetisirt，so durfte sie Niemand an－ ders berăhren，als der Magnetiseur，sonst bekam sie ein unangenehmes Gefahl und leichte Zuckungen． Der Lieut．v．T．allein konnte sie，ohne dafs es ihr unangenehm war，anfassen．Der Stahl erregte ibr bei seiner Berührugg Zuokungen，wie ich schon er， zählt habe．

Der Magnet braohte eine auffallende Wirkung hervor．In ihrer Nähe angebracht，verursachte er Zuckungen，in der Entfernung von einigen Schritten ein beäugstigen̨des Gefühl．Sopaderbar war folgende Erscheinung．Die Dem．K．，eine sie besuchende Freundin，klagte über Zahṇweh；da ich den Magnet
bei der Hand hatte, so wandte ich denselben in einer Entfernung von 2 Schritten von der Magnetisirten an; hielt inn an den schmerzhaften Zahn und sogleich klagte die Magnetisirte uber heftiges Zabnweh; so wie ich den Magnet in die Tasche steckte, verlor sich das' selhe wieder.

Ich wiederholte diesen Versuch in einer noch grüfsern Entfernung und das Resultat war das nämliche, so dafs ich von dieser Operation abstehen mulste.

Silber fïr sich brachte keine Wirkung hervor, indem die Magnetisirte oft mit einem Thaler spielte, erregte aber sogleich Zuckungen; wenn der Magnetiseur das Silber in die freie Hand nahm and nun die Kranke beruhrte', so dafs eine 'geschlossene Kette entstand. Glas wirkte auf die nänliche Art.

Zwei anwesende Damen magnetisirten die Dem. H., da keine Mannsperson zugegen war, sie hielt die eine filr ihre Mutter, die andere far ihte Schwester, und versicherte in einem spätern Schlaf, dafs beide ihr keine Erleichterung verschafft hätten.

Schon am irten des Morgens versicherte die Magnetisirte, dafs' ihre Krankheit bis am 12 ten des Nachmittags.um 4 Uhr dauern warde.' Am IIten, des Abends aber hatte' sie, wie sie nachher erzählte, einen Ärger, dessen Ursach sie nicht nennen wollte, und dieser sey der Grund, dafs' sie bis um 6 Uhr, gèrade wenn die Marienglocke schlitge, leiden masse, dann würde sie erwachen, ein Glas Wein trinken, bis auf den Glockenschlag 7 ruhig schlafen, beim

Erwachen Heringssalat und Biersuppe fowdern, dann ein Paar Stunden wachen, die Nacht gut schlas fen, am 14ten des Nachmittags aufstehen, und am 17 ten des Nachmittags ausgehen, wann das Wetter gut wäre; welches aber schmutzig von unten seyn wärde. (Die Wetterprophezeihung traf aber nur in so weit ein, dafs der heitere Himpel an diesem Tage sich trabte, und etwas nasses fiel, welches jedoch picht so viel war, dafs man es schmutzig von unten bäatte nennen können.) Am Abend spät magnetisirte ich sie, weil der Lieut. v. T, nicht zugegen war; sie wurde mit einmal unruhig und sagte änǵstlich zu mir! ",Vater! er ist unten im Hause, er will zu mir herpuf und man will ihn nicht herauf lassen; " ich schickte hinunter und erfuhr zu neinem und allér $\hat{E}^{\prime \prime}$ staunen, dafs ein sehr guter Bekañter von ihr, den sie uber alles schätzte," unten sey und zu ihr herauf wolle. Nachdem sie 'erwacht war, wufte', sie fiemvon gar nichts. Sie fiel wieder in den Schlaf. Ich schickte hinunter, und liefs'dem 'guten Freunde 'sá gen, es wäre jetzt noch nicht Zeit sie zu besuchen, ich wollte sie zu seinem Empfang erst verberciten; als dié Abgesandte wieder zurück kam, sagte die Magnetisiste zu ihr:, , jich weifs wohl, warum du dich entferat hattest, du hast dem u. s. w. gesagt, es wäre noch nicht Zeit, Hiich zu besuchen, er sollte nur noch etwas warten.4 ,

Die Dem. H. konnte von allem diesen nichts gohört haben.

Wie späterhin der genannte gute Freund $\mathbf{z u}$ ihr. kam und sie als Somnambule magnetisirte, so wurde auch dieser von dem Lieut. v. T. verdrängt, zu welchem sie eine stärkere Anziehang zeigte.

Am 12 ten des Morgens fand ich sie in demselben Zustande, aufser dafs das jedesmalige Erwachen mit Krämpfen und einem heftigen Geschrei verbunden war.

Sie sagte im Schlafe voraus, dafs ihre Krämpfe und Schmerzen sich bis ans Ende ibrer Leiden enorm vermehren würden und bat den Lièut. v. T., sie nicht zu verlassen, indem seine Gegenwart ihre Leiden umm yieeles verringere. Wir übrigen Männer, die im Zimmer waren, konnten durch unser Magnetisiren ihr an diesem Tage keine Linderung mebr verschaffen.

Gegen Mittag fing die Magnetisirte aus eigenem Antriebe an ypn mir zup sprechen, ich fiel gleich mit der Rede ein und sie antwortete mir, obgleich ich isolirt war, auf.jede Frage.

Ieh fragte; obes kein Mittel. gebe, welches ihr Linderung oder Holfe verschaffan könne? sie antwortete mir: „Kefns, aufser wenn mein Vater die Hand an meinen Nacken hall." Ieh fragto meiter: Kenuc̣t ¿̀u deinen Körpor genau? und sie ervfiederte: ${ }_{n} \mathrm{O}$ ja lich sehe ihn ja deutlich vor mis." . Sie gab mir!nyn eine genaue Beschreibung von allen Organen ihres Körpers; besonders genau beschrieb sie mir das Gangliensystem, in welchem, wio sie versicherte, der Sitz der Kradkheit sey,

Natturlich waren ilire Beschreibungen und-Benennungen der Organe nicht anatomiseh, aber doch so: treffend, dafs sie nothwendig eine innere Anschauung davon haben mufste. Wollte sie genau sehen, so schob sie etwas das Deckbett fort, und betastete. das: zu beschrébende Organ. Wachend wufiste sie mir nicht einmal die Eingeweide der Lage nach zu bed stimmen. Den Schmerz in Kopf beschrieb sie als einen stumpfen Nagel, der im Gehirn stecke.

Mehrern Personen, die sie durch den Magnetiseur befragten, propnezeihte sie ihr Geschick in einer sehr gewählten Sprache, dessen Eintreffen die Zeit lehren wird.

Am 12 ten des Morgens fiel die Madam R.; die Schwester der Dern. H,, dię zusammen wohnten, in der Krankenstube in Ohnmacht, aus der sie mit Krämpfen in den Extremitataten erwachte.

Die Gelegenheitsursachen waren die starken Anstrenguagen während der Krankheit ihrer Schwester, da sie weder Tag noch Nacht yon ihrem Bette.kam und ein Ärger, den sie kurz vorher hatte. Auch hatte wohl der Aufenthalt in der Krankenstube und das Anschauén aller dieser Phänomenen einen starken Einflufs aaf: ihr schon geschwächtes Nervensystem, Sie ist von ziembich starker Konstitution, leidet aber schon seit einiger Zeit an Ohnmathten, aus denen sie mit Phantasieen erwdcht.

Die Kranke fuhlte gleich nach ihrem Erwachen eine Lähmung und Kälte in 'dem rechten Arm und Fufs, so dafs das. Cehen, nor mit Hülfe einiger Pere
sonen möglich war. IIhre Augen /waren geschlossen und öffneten sich nicht trieder.

Ick fulhrte sie von ihrer Schywester fort, und brachte sie in ein anderes weit entlegenes Zimuner, wo sie sich auf das Sopha setzte. Wie ich nach einer guten Viertelstunde wieder zu ihr kam, fand ich, dafs ihre Krankheit dieselbe sey, wie dje ihrer Schwester, nur nicht so hach, gasteigert. Ich fing isolirt an mit, ibr zu sprechen, sie antwortete mir auf alle meine Fragen, hörte aber nicht, was die andern sprachen; späterhin antwortate sie mehrern.' Sie sah mit verschlossenen Augen nichts.
$\because$ Beruhrte 'ich oder eine andere Person, deren mehrere im Z̈iinmer waten, sle mit dér blofsen Hand, so "hatte" sie" iǹ" dém beruhrten Theil din unangeneh'mes Gefühl und bekam leichte Zuckangen. Mit Handschuh konnten wir sie berabren, ohne dafs diese Wirkungen eintraten.' Ihr rechter 'Arm und Fufs waren kalt wie Eis. Sie klagte uber eine ưnbeschreibliche Angst und Unruhe im ganzen Körper.

Ieh wollte sie magnetisiren; allein die Bezührung oder Annäherung meindr Hand an ihre Haut war iht kufserst unangenehmar Beruhrte der Lient. v. T. sie, se versicherte sie; dafs. sie sich von ihrer Unruhe sehr erleichtert fühle und dafs sie merke, er könne ibr helfed, jedoch wissé sie: incht antugeben, auf welche Ait.: Hestrich er einige Mal die reehte halb gelähnte Hind; so wurdd sie warmer: und hewegte sigh freier.

Ich wirde den Lieut. v, T. gebeteri haben sie zu ma "ghetisiren, wenn er sich von der.Dem. H. hätteitres Inen' können, die nur' kurze Perioden des Wachens hatte und sehr unruhig wurde, wenn er beim Eiaschlafen als Magnetiseur nicht zugegen war.

Die Madam R. fühlte die Annäherung des Lieut. .n. T. schon auf mehrere Schritte. Er legte auf mein .Gesuch seine rechte Hand auf ihre Herzgrube und die linke an die Stirn; augenblicklich erfolgten Zuckungen in den Unterextremitäten. Silber vermochtẹ sie nicht anzufassen, es verursachte ihr ein unangenehmes Stechen. Aus den Haaren, versicherte 'șie, strömten Funken aus, die wir aber nicht sehen könnten. Ihr Auge war sehr empfindlich für den Lichtreiz.

Sie fühlte es jedesmal, wenn ihre Schwester in dem entfernten Zimmer in den Schlaf verfiel und bat den Lieut. $v$. T. selbst, dafs er $z u$ ihr gehen und ihr helfen möchte, da dieselbe bei weitem kränker wäre, als sie. Ich fragte sie, woher sie es wisse, wenn ihre Schwester in den Schlaf verfalle; sie antwortete: weil mich dann eine unbeschreibliche Angst aberfällt.

Ich fragte sie ferner: wie lange sie in diesem Zustande bleiben würde? sie antwortete: „wenn mir der Lieut. v. T. nicht hilft, so dauert dieser Zustand so lange, bis meine Schwester zu leiden aufhort, nämlich bis um 6 Uhr. Überhaupt war eine Korrespondenz zwiseien beiden Stuhen, die alle; die za-
gegen waren, in Staunen setzte. Die Dem: H. walste alles, was in ihrer Schwester Stube vorging. Sie crzählte, ohne dafs in ibrer Stube eines Worts davon erwähnt war; ihre Schwester sitze in der Stube auf dem Sopha, jhre Augen wären verschlossen, und sie warde so lange leiden, als sie. Sie sagte uns jedesmal im magnetischen Schlafe, wer bei ihrer Schwester wäre, was sie gesprochen habe und wer mit ihr spreche. Dieser Versuch wurde so oft wiederholt und so genau beobachtet, dafs weder Zufall noch Täuschung vorhanden seyn konnte. Wir fragten sie, woher sie es wisse, was ihre Schwester spreche, und sie antwortete: „ich sahe es, mein Ohr dringt zwar so weit nicht; aber an den Bewegangen der Lippen sehe ich, was gesprochen wird." Der Magnetiseur versuchte wiederholentlich, sie in ihren Behauptungen irre zu machen, allein sie blieb bei dem einmal Ausgesagten und versicherte, dafs sie es ja sehen Kơ̈ne, mithin sich nicht irre fahren liefse.

Die Krämpfe und Schmerzen wurden bei der Dem. H. am Nachmittage beim jedesmaligen Erwachen, wie sie varaus gesagt hatte, heftiger; sie zählte schon im Voraus die Anfälle, die sie noch zu überstehen habe und versicherte, dafs der letzte Anfall; in dem sie eine Stunde leiden witrde, der schrecklichste fuar sie wäre, mit welchem sich ihr Leiden ende. Sie ,bat den Lieut. v. T. recht dringend, sie nicht in dieser for sie so martervollen Zeit zu verlassen, weil ari ihre Schamerzen une die Halite lindenses.

Um 5 Ehr besuchte ich die Mad. R., 1 die noch eine unbeschreibliche Angst füthlte, so unruhig ,war, dafs' sie die linke Hand, die nicht gelähmt war, ; immer hin und her bewegte und die Augen nooh geschlossen hatte. Sie sagte miry dafs, wenn der Lieut. v. T. nicht zu ihr komme und ihr Erleichterung verschaffe, sie in Zeit von einer halben Stunde in.Ohnmacht fallen witrde, aus der sie nach einer guten Viertelstunde mit den heftigsten Krämpfen erwache. Der Lieut. v. T. konnte aber die Dem. $\dot{H}$. nicht verlassen, weil dieselbe an furchterlichen Krämpfen litt und aufser sich vor Schmerzen war, wenn er versuchte seine Hand von ihrem Nacken zu ziehen. Die Madan R. fiel auch wirklich nach einer halben Stunde in Ohnmacht, lag eine gute Viertelstunde darin und orwachte mit den fürchterlichsten Krämpfen, so dafs sie mehrere Menschen halten mufsten. Ohngefähr 6 Minuten vor 6 Uhr schrie sie laut, kommt der Lieut. v. T. nicht vor 6 Uhr $2 u \mathrm{mir}$, so bleibe ich zeitlebens blind, jetzt bin ich kränker, als meine Schwester, sie mufs ihn zu mir lassen.

Die Dem. H., die es sonst nie duldete, dafs der Lieut. v. T. als Magnetiseur sich von ihr entfernte, schob ihn jetzt leicht zurück, und der Lieut. v. T. eilte auf meine Veranlassung zu der Mad. R., da bis jetzt alle Voraussagungen eingetroffen waren und ich keinen Grund hatte, an diesen $\mathbf{z u}$ zweifeln.

So wie die Mariegglooke 6 Uhr schlug, wach** ten beide, wie vom Zauberatabe getroffen, auf, for,
derten ein Glas Wein, schliefen I Stunde und erwachtan'mit dem Glockenschlage 7 Uhr zum zweiten Mal und genossen die schon am vorigen Tage bestellte Biersuppe mit Heringssalat. Eine Sympathie zwischen beiden ist hier unverkennbar.

Von allenı, was vorgefallen war, wufsten beim Erwachen beide Schwestern nicht das Geringste. Die Mad. R. konnte am andern Tage schon wieder in der Stube herum gehen, die Schwester erst am dritten Tage.

Jetzt sind beide, eine unbedeutende Mattigkeit abgerechnet, gesund.

Stargard, den 20. Janüar 1810.

## İI.

## Fernere Beiträge

$$
2 u_{1} x
$$

frühern Geschichte des Mesmerismus.'

Sicherstelliung der Entdeckung, welche die höhere Wirksamkeit der Natur gleichsam in die Macht des Menschen setzte, ist stets das Augenmerk von Mesmer gewesen. Daher war Anerkennung von Soiten der Fakultät in Paris, und Gewinnulng der Ärzte selbst für die Sache, worauf sodanan die Regierungen selbst mit gutem Grund die wohlthätige Heillehre in Schutz nehmeri konnten; das Streben, welches Mesmer's bisher' zufälligen Aufenthalt in Paris verlängerte und mehr fixirte. Es wird hier nicht ohne InteresSe seyri; die Schilderiung zu lesen, welchè der Arzt $D^{3}$ Eslon tout ihm macht; als ex ihin züum ersten Mal bei einem Krankeni, den êr selbst gut kann: te, und der ein Mann von gesetatem Alter und reifer Beurtheiluing war; zu sehien Gelegeihéit fand,
${ }^{2}$ Schon woilite ich den Kírankenn," sagt D'ES ion (in seineth Obstriations sut le maginetisime animal); , , verlassen, als Mesmer eintriat. Nach den ges wölnlichen Höflichkeitsbezzugungen tichtete eí das Wort an den Kranken; den ich zu toientem grofien

[^27]Erstaunen, obgleich schon früher davon unterrichtet, eine heftige Krise erleiden sah. Seine Augen bekamen ein stieres Ansehen, seine Brust hob sich, Stimme und Athem blieben aus, bis ein heftiger Schweifs ihn von seiner Beängstigung befreito. Ziemlich lang blieb ich ein stummer Zeuge; aber endlich glaubte ich das Schweigen brechen und meinen Stand Mesmern entdecken zu müssen; denn ich wufste wohl, dafs er sich über dergleichen sogenannte Überraschungen beklagt hatte. Er bezeigte keinerlei Verlegen'heit; aber seine Antworten waren ziemlich kalt, was mich weder an einem Fremden Wunder nahm, noch mir mifsfiel; unmerklich belebte sich die Unterredang zwischen uns, und ich erkannte leicht, dafs Mes. mer mit seiner ganz ihm eigenthümlichen Wissenschaft Kenntnisse in der Medizin verband, nach denen ich gegeizt haben würde."

Dén Entdecker wagte man mit dem Namen des Scharlatans zu bezeichnen, der sich den Naturfor'schern und Ärzten mitzutheilen nur nach sicherer Ge-- legenheit strebte; so sagt auch D'Esion von ihm: dafs er, empört von der Anklage des Scharlatanismus, welche manchmal bis zu ihm selbst drang, nur so zu sagen im Angesicht des Universumis arbeiten .wollte. Er hoffte die Gelehrten zu überzeugen, und durch sie die Aufmerksamkeit der Regierung auf die .Sache zu ziehen, damit ihm ein öffentliches Gebäude eingeräumt wlirde, wo er die Kranken behandeln und Seine Trundsätze den Ärzten mittheilen 'kömnte.

Bald richtete er far eigene Kosten unterdessen einen Kursaal ein, um die Realitär des Magnetismus darzuthun.

Man drang in Mesmer, er möchte eine Kommission von der Fakultät fordern, welcke seine Behandlungsart beobachtete, und sodann ein Zeugnils daraber ausstellte. Dieses lehnte er ab, weil, wie er sich sehr richtig und bestimmt ausdruckte, det thierische Magnetismus keineswegs das sey, was man ein Geheimnifs nennt, sondern eine Wissenschaft, die ihre Grundsätze, ihre Folgerungen und ihre Lehre habe. Und gerade weil man noch nichts davon wafs. te, könne er diejenigen nicht als Richter anerkennen, die von der Sache nichts verständen. Schüler wollfe er, der Richter konnte er sich aberheben. "Wenn; ${ }^{\text {rt }}$ fugte er damals schon bei, „meine Anträge in Frank: reich verworfen werden, werde ich dies Land endlich nicht ohne Bedauern verlassen. Werdon sie ferner aberall verworfen, so hoffe ich dennoch, es wird mir eine Freistätte nicht fehlen. Mit meiner Rechtlichkeit gepanzert gegen allen innern Vorwurf, werds ich eine geringe Apzahl jener leidenden Menschheit um mich versammeln, welcher ich allgemeiner nuttz: lich $\mathbf{z u}$ werden so sehr gewunscht hätte،"

Nachdem die Falkultät sich dern gethanen Vorschlag weigerte, eine gleiche Anzahl von Kranken mit Mesmer zu behandeln, um daraus den Werth seiner Methode zu erkennen, und er es sich endlich gefallen lassen, dafs jene ihm eine Anzahl Kranken in
sein Haus gaben, deren Heilung sie nach Beendigang der Kur, welche er selbst anzuzeigen sich vorbehal ten, untersuchen sollte, sie sich aber hernach bei seiner Anzeige dies zu thun geweigert hatte, darum, weil er die frohere Besuchung seines Haases von einer Konmmission nicht gestattete; so fand die bekannte Untersuchung der Pariser Kommission bei D'Eslon Statt, der für sich einen eigenen Kursaal errichtet hatte. Warum wollte aber, frug man oft, Mesmer fruher nicht die Kranken der Kommission zeigen, als bis nach vollbrachter Heilung? Weil diese Männer, unbekannt mit dem Gang dieser aus der Natur hervorgehenden Heilart theils die Kranken, obwohl auf dem vollen Weg zur Heilung, wahrscheinlich verschlimmert geglaubt haben würden, theils aber otine vorherigen Unterricht die Behandlungsart gesehen und unrichtig wieder $\mathbf{z u}$ eitlen Versuchen angewendet, dann aber auch den von Mèsmer mit Recht sorgfältig den Augen entzogenen von ihm schon frah entdeckten magnetischen Somnambulismus beobachtet hätten:

Wie eigentlich nun die Kommission verfahren sey, ersieht man sehr klar aus des D. Varnier's und Jussieu's öffentlich geführten Beschwerden. Man kam so oft auf den Bericht der Kommission zurack, während man Jusisieu's Gegenbericht und Varnier's (damaligen Doctor regous der Fakultät) Beschwerden entweder nicht kannte oder mit Stillschweigen abberging. Es sind aber so wichtige Akten-
stricke, dafs sie jetzt wieder öffentlich in das Gedächtnifs allgamein zurückgerufen werden müssèn. *)

1. Mesmer's erste Vorschläge an die medizinische Fakultät zu Paris waren wortlich folgende:
$r_{1}^{\prime}$ Der Verfasser wendet sich durch die Vermittelpag der medizinischen Fakultät zu Paris an die Regierung und giebt dadurch die augenscheinlichste Probe von der Aufrichtigkeit und Rechtschaffenheit seiner Absichten.

In dieser Gesinnung schlägt er der Fakultät vor, in. Vereinigung mit der Regierung und unter deren förmlichen Begünstigang, die treffendsten Mittel zu ergreifen, um den Nutzen seiner Entdeckung zu beweisen.

Vielleicht fuhren am geradesten zu diesem Endzweck Vergleichungsversuche zwischen der neuen und alten Heilart.

Die Anwendung der gewöhnlichen Heilmittel kaṇn unmöglich bessern Händen anvertraut werden, als der ganzen Fakultät. Sollte also selbst dennoch die neue Methode mehrere V.ortheile gewähren, als. die alte, so ist's wohl ausgemacht, dafs die zu ibren

[^28]Gunsten angestellte Versuche vollotaindig entschoidend sind,

Folgende Anstalten könnten vielleicht zu dieser Absicht vorgekehrt werden; wobei es sich versteht, dafs man von beiden Seiten die vollkommensțe Freihëit in seinen Meinungen und in der Behandlung der Kranken haben müsse:

1) Man mufste die Regierung bitten, sich in's Mitted zu schlagen. Und da die Bitte eines Korps, wie die medizinische Fakultät ist, natärlicher Weise ein ungleioh gröfseres Gewicht, als das Gesuch einer Privatpersan haben mufs, so müfste die Fakultät die. ses zuvøryderst tuber sioh nehmen
2) Man käntte hieraúf 24 Kranke aussuchén. Zwölfe davan würden der Fakultät übergèben, um sie nach der gewolnnichen Methode zu behandeln; die zwälf ubrigen würden dem Verfasser dieses Vorsehlags anvertraut, um sie nach seiner Art zu besorgen,
3) Bei dieser Wahl werden alle von der Lustseuche angesteckte áusgenominen.
4) Man kännte vorläufig den Zustand eines jeden Kranken sohriftlich entwerfen; und jeder Boricht davon mulfste von den Abgeordneten der Fakultät, dem Verfasser und den von der Regierung dazu bestellten Personen unterzeichnet werden.
5) Die Wahl der Kranken würde entweder der Fakultät allein oder dem Verfasser zugleich aberlassen,
6) Un allen fernern Untersuchungen und Einweadungen vorzubeugen; die sich etwa hinternach in

Absicht auf den Unterschiod des Alters, Tempera-ments, der Krankheiten und ihrer Zufälle u. s. w. mar. chen liefsen, könte die Vertheilung der Kranken durchs Loos geschehen.
7) Die Art einer jeden Prafung und Vergleichupg der Kranken, nebst der Zeit dazu, müfsten vorläufig bestimmt werden; damit nachher kein vernünftiger Grund abrig bliebe über die nach beiden Methoden bewirkte Besserung zu streiten,
8) Da die Heilart des Verfassers wenigen Aufwand erfodert, so verlangt er nicht die geringste Bolohnung furr seine Bemühung, Nur die nöthigen Auslagen für den Unterhalt der 24 Kranken übernimm, wie natürlich, die Regierung.
9) Die von der Regierung zu diesem Geschäfte vorgeschlagenen Personen fänden sich bei jeder Unter-: suchung und Vergleichung des Zustandes der Kranken ein und unterzeichneten den schriftlich aufgesetz-, ten Erfund. Da es aber ein wesentliches Stück in den: Augen des Publikums ist, allen Verdacht einẹs heimlichen Versţändnisses oder Parteilichkeit zu vermeiden, so wäre es unumgänglich nothwendig, dafs die Abgqordneten der Regierung aus keinem medizinischen Korps genommen würden,

Und nun schmeichelt sioh der Verfasser, dafs die medizinische Fakultät in diesen Vorschlagen nichts als seine schuldige Hoohachtung gegen ihre tiefen Einsichten und den Wunsch erblicken werde, durch die Unterstützung eines der Nation so schätzbaren Korps,
einor der nüłzlichsten Wahrhaiten ein̉e' glacklliche Auf: nahme zư verschaffen,

## Mesmer $D_{1}$

II. Des D, Varnier (Doktor-Regens der medizinischen Fakultặt zu Paris und Mitglieds der K, Akademie der Arzneikunst) Appellation an das Publikum gegen das unrechtmäfsige Verfahren den medizinischen Fakultät. . (Auşug des Wichțigsten daraus.
Schon seit fast 8 Jahren erregte der animalische Magnetismus die Aufmerksamkeit unsrer Hauptstadt, Die öffentlichen Traitements zogen eine Menge von Kranken und Neupgierigen $\mathbf{z u}$ sich hín. Eine grofse Anzahl yon Ärzten, von Paris und aus den Provinzon besuchten dieselben, um sich yon der Existenz des bisher noch unbekannten Heilmittels durch zu-: verlässige Wirkungen zu überzengen, Noch immer war ich mit der Fakultăt der Meinung, dafs der Magnetismus ein alter Irrthum sey, dessen Täuschendes. bald offenbar werden müsse, - Allein die grọfsệe Festigkeit, die dieses System von Tage zu Tage erhielt; die ansehnlichen Freunde, die es lin den erha-. bendsten Ständen fand ; die inponimenden Zeugnisse, die zum Yortheil desselben sich erhoben; die offfentlishen Aufforderungen an die Fakultät voniden Ver: theidigern dieser Lehre; und der Embarras, den die Mitglieder der Fakultät nicht undeutlich blicken lie:fsen, wann die Frage von der Bestimpung des Werths
desselben war: Alles dieses sog. mich endlich aus mei-: ner bisherigen Unthätigkeit. Ich überlegte, 'dafs ich als Arzt die Verbindlichkeit auf mich hätte, nichts! aus der Acht $2 u$ lassen, was meine Kunst vervollkommnen, die Heilmittel vermehren und uberhaupt. zur Erleichterung der leidenden Menschheit etwas beis tragen könne. - Man kündigte nun öffentlich eine Heilmethode an, welcher man die glücklichsten Wirkungen zuschrieb; - Sie, konnte vielleicht eine. Chimäre seyn; - - Allein diese Voraussetzung durfte mich doch zu keiner Gleichgültigkeit berechti-. gen, da sie auch eben sowohl reell seyn konnte. Ich. hielt es daher fur meine Schuldigkeit, durch mich: selbst meine Zweifel aufzuklären, ohne mich auf den: Glauben eines andern zu verlassen. Daher entschlofs ish mich, den Zutritt, welchen Hr. D'Esloh, ein. Mitglied unsrer Fakultät, den Ärzten erlaubt hatte, zu benutzen. Ich brachte zu dieser Untersuchung nicht das stolze Vorurtheil, welches nichts sehen will und sich gegen die evidentesten Proben sträubt; denn mit solcher Gesinnung, wilrde meine Untersuchung gänzlich unnütz gewesen seyn, und ich würde meinen Zweek vollkommen verfehlt haben. Aber ich hatte auch yon der andern Seite mich mit einev gänzlichen Unparteilichkeit bewaffret, und war fest entschlos: sen, nich der Dupe von täuschenden Wirkungen oder Wunderdingen der Einbildungskraft zu werden Hre D'Eslon hatte-also, eigentlich zu reden, keinen furchtbarern Beobachter als mich. Meine Neutralität liefs mir die nöthige Ruhe der Seele, um rich-
tig zu sehen, und die vör meinen Augensich ercignenden Wirkungen richtig zu bestimmen und von allem Wunderbaren, womit-sie umgeben seyn mochten, zu entblöfsen. - Auf diese Weise beschäftigte ieh mich 3 Monate hindurch als ruhiger Beobachter in dem Traitement des Hrn. D'Eslon. Während dieser Zeit ward vom König die Kommission zur Untersuchung des animalischen Magnetismus ernannt, die eigentlich aus 4 Mitgliedern der Fakaltät und aus 5 Mitgliedern der Akademie der Wissenschaften bestand. Zwar behauptete man laut im Publikum, dafs die: Herren Kommissarien zu dieser Untersuchung miclat wohl eine genaue Unparteilichkeit: mitbringen kennten, da sie sich schon offentlich gegen den ${ }^{\mathrm{Ma}}$ ghetismus erklärt hätten; da dieselben nicht glaubten; eine Wahrheit ${ }^{\text {ch}}$ zu untersuchen, sondorn eine Täun schung zu entschleiern ; dafs ihr Auftrag nioht sowohl sey, die Fakultät von der Meinung zu unterriohten, die sie annehmen músse, als vielmehr die von ibr 'schon angenommene Meinung zu rechtfertigen; dafs sie uberhaupt, nach deri von ihnen schon gegebenen Erklärung gegen den Magnetismus, diesen Auftrag zum Prafen nioht hätten annehmen sollen: - Allein alle diese Reden machten keinen Eindruck auf. mich, weil ich ubberzeugt war, dafs das Interesse fur die: Wabrheit alles persönliche Interesse abotwiagen weer. de und dafs die ungünstige Meinung, die die Herren gegen den Magnetismus zu eeiner Zeit gefalst hatten, :wo sie gar keipe Kenntnifs davon besafsen, sie nioht hindern würde, eine ganz andere Meinung anzuneh-
men, ; wenn sie sich von seiner Realität und Nutzbarkeit, äberzeugt haben würden. - -

Aber wie grofs war mein Erstaunen; wie diese Kommission bei dem Hrn, D'Eslon eintraf, und ich gleich die unangenehmste Lücke fand, indem die schätzbarsten Glieder derselben fehlten! - - Vergebens suohten meine Augen den illüstern Fremden, den amerikanischen Nestor, welcher Stärke der Seele mit Schärfe des Geistes verbindet, und das doppelte Glack geniefst; sein Vaterland aufzuklären und zu vertheidigen.

Zu meinem Leidwesen erfubr ich, dafs die Schwächen. seines Alters ihn zu Hause hielten und er bei dem Rapport dereinst pur die Ehre seines Namens hergeben würde.

Auch sah sich die Kommission der Einsichten. des Hrn. Majault, des Arztes an Hotel-Dieu beraubt, indem derselbe sich wegen seiner vielen Kranken auch nicht ein einziges Mal sehen liefs.

Zum gröfsten Unglück konnten ferner die mehrsten Herren Akademisten aus Mangel der Zeit nur sohr kurz beim Traitement erscheinen und bald nachr. her sah man sie daselhst gar night mehr.

Die übrigen endlich, auf welchen die ganze Last der Prufung zu ruben schien, begnügten sich, nach. grofsen $Z$ wischenzeiten zu kommen und nach einem fuachtigen Blick auf dae Ganze wieder zu verschwinden.

Bei einer solchen Anordnang, die melir far die Bequemlichkeit der Kommissaire als far den zu untersuchenden Gegenstand nützlich schien, sah ich zum voraus, dafs der Rapport schwerlich die Wünsche des Gouvernements und des Publikums erfullen werde, und ich fing. an zu fürchten, dafs die Kommissaire, anstatt einer belehrenden Auseinandersetzung und genugthuenden Auflösung nur einige Ideen liefern würden, die geschickter wären, das Ungewisse in dieser Sache zu vërmehren als zu zerstreuen. Dieser Gedanke ward für mich ein neuer Grund, meine Aufmerksamkeit und Geduld zu vergrofisern, um durch meine eigenen Beobachtungen das zu erhalten, was ich dürch die Beobachtungen jener Herren nicht erhalten könnte.
, Nachdem die Kommissaire die Krankenanstalt verlassen hatten, so verlor ich sie ganz aus den Augen. Nur das erfuhr ich, dafs sie noch etwa ein Dutzend Versuche an einzelnen Personen in Privathäusern gemacht, und dann ihre Materialien einem Geleb̄rten zur Bearbeitung unter die Hände gegeben hätten. Im Monat August erschien auch wirklich dieses interessante Produkt, welches eine wahre Epoche in der Geschichte der Wissenschaften machen mufs.
$\therefore$ 'Das Publikum' befand sich indessen dadüreh in seiner Erwartung sehr getäuscht; und viele Personen: faften nach einer einmaligen Lekture dieses Rapport's sogat elne vortheilhaftere Meinuing von einer Lehre;," die ihnen so schlecht bestritten zu seyn schien.

Von allen Seitan erhob sich cine Menge von Stimmen, um die Fehler und Unvollkommenheiten des Rapports"aufzudecken, der, auch in kurzer. Zeit seine erstere Achtung verlor... Bei diesen Umständen beschlofs ich meinen angefangenen Weg fortzuse tzen, und den Angriff und Vertheidigung des Magner tismus andern zu uberlassen. Indessen sann die Far kultät auf Mittel, die Neutralität, die ihrer Antipathie gegen den Magnetismus zuwider war, aufzuheben, und so erschien denn der oben aageführte Schlufs, dafs jeder Doktor färmlich dem Magnetise mus entsagen solle. Diejenigen Mitglieder, die, wie ioh, anhaltend geproft hatten, fanden es für unräthlich, eine Verbindlichkeit einzugehen, die uns verbot, uns je als Anhänger dieser Lehre zu erklären. Gesetzt auch, dafs wir jetzt noch keine günstige Meinung far den Magnetismus gehabt hätten, so konnten wir doch unmöglich für unsre zukünftigen Gesinnunt gen stehen und wir sahen uns vielleicht genöthigt, entweder unser gegebenes Wort zu brechen, wenn wir jené Lehre dereinst annehmen warden; oder gegen unsre Pflicht zu handeln, wenn wir unsern Kranken diese Hülfe entzögen. - In dieser Stimmung erschien ich in der Fakultät, die mich zur Verantwor: tung hatte vorfordern lassen; es ging in derselben äu? fserst tumultuaxisch $2 u$ und man begegnete mir mit Härte und Unanständigkeit. Ich ward zum aten und 3ten Mal zitirt, und damals schrieb ich meine deutt che Erkazrung hieraber an den Dechant der Falkultait.

## Brief ion Varrier an Parfour da Petit.

Ich habe das ate Einladungsbillet oder vielnehr die Zitation erhahen, um der 2 ten Untersuchung der Fakultät aber diejenigen von ihren Mitgliedern, die sich mit der Ausabung des thierischen Magnetismus beschäftigen, beizuwohnen. Ich selbst bin mit unter dieser Anzahl begriffen, weil ich eine Heihe interessanter Thatsachen,' die ich schon vorher bei Hrn. D'Eslon beobachtet habe, durch mich selbst sehen wollte, und weil ich zu dieser Absicht einige Fretuide bei mir versammelt gehabt, die, nach vergeblich gebrauchten gewöhnlichen Heilmitteln, auch diese neue Kurart an sich zu versuchen wünschten, und weil ich solche bei denselben, obgleich mit aller Klugheit, anweadete, die allezeit das Verfahren eines Arztes begleiten sollte.

Ich könnte diese Arbeit sehr leicht, und ohne irgend einigen Nachtheil meines Vortheils oder Reputation aufgeben, da ich sie nicht aus Nebenabsichten unternomimen und da sie mir nur Mühe und Beschwerde verursacht, ohne dabei einträglich zu seyn. Allein ich habe wirklich viele Gründe, dieses nicht'zu thun; Gründe, die ich mir die Ehre nehme, Ihnen hierdurch zu entwickeln, indem es mir unmöglich ist; mich bei der Versammlung in Person selbst einzufinden. Ich ersuche Sie zugleich gehorsamst, diesen Brief der Gesellschaft alsdann vorzulesen, wenn man sich uber jenen Gegenstand berathschlagen wird.

Mein orster Grund ist, well ich nämlich ungeachtet dor Hochạchtung, -die ich für die Herren Kommis-
saire habe, die auf Befehl des Staats 'den thierischen Magnetismus, untersuchen mässon, , weder durch die Versuche dieser Herren noch durch ihre Schlüsse Überzeugung erhalten habe: - Denn seit den 6 Monaten, da ich diesen Gegenstand.mit allem Fleifse betrieb, hab' ich eine Menge von Thatsachen gesamuelt, die jenen Versuchen wirklich widersprechen.

Die Herren Kommissaire setzen, wie bekamnt, alle Wirkungen des. Magnetismus im Beruhren, in der Einbildungskraft und in der Nachahmung.

Was nun zuerst die Berührung betrifft, so hab' ich gleich anfangs, um mich von der Ursache der wahrgenommenen Phänomene zu versichern, meine Berührungen so leicht und so sanft gemacht, dafs offenbar keine mechanische Erschutterung jene Wirkungen veranlassen oder durch ihren Eindruck das Nervensystem in's Spiel setzen konnten. : Dennoch erhielt ich auf diese Weise sehr grofse Effekte. Ich fand oft, dafs Organe unter meinen Fingern auf, schwellten, krampfhaft wurden und mir alle: Merkmale einer sichtlichen Wirkung gaben, wovon dieBerührung keine Ursache seyn konnte.

Was ferner die Einbildungskraft anbetrifft, so wirkte ich auf Personen von solcher Stärke, bei welchen durch diese Ursache auch keine Erschätterung möglich war; die aber dessen ungeachtet 'sehr ber stimmate Wirkungen erfuhren. Ich wirkté ferner auf Personen, ohne dafs sie es wuisten; ich wirkte selbst durch undurchsichtige, lebendige und leblose Körper und erhielt gleichfalls deutliche Wirkungea. : : in.

Ja ich bekam selbst, indem ich Kranke magnetisirte, Sensationen; Wenn nämlich mein: Finger an einem in Wallung sich befindenden Theil des Körpers Emptindungen der Käte verursachte, so bemerkt' ich dagegen deutlich an meinem Finger ein Gefuhl von Wärme und umgekehrt. *)

Ich magnetisirte Personen, die in der Ohnmacht lagen und brachte bei ihnen durch die leichteste Berührung ihres Oberleibes mit meinem Finger Empfindung und Leben zurtick.

Ich gab auf solche Weise allein durch jenes Heilmittel einer Frau, die einen krampfhaften Schluchzer hatte, und die ich ohne Empfindung und Bewegung antraf, das Leben wieder. Sie kannte den Magretismus nicht dem Namen nach; ahndete also nicht, nach ihrer Erholung, magnetisirt worden zu seyn; ward nur dieses einzige Mal eine Stunde lang magnetisirt, und weifs solches noch bis jetzt nicht; Kinder, die noch an der Brust ihrer Mutter säugten, hab' ich magnetisirt, und bei ihnen ohne alle Beruhrung sehr deutЏiche Wirkungen hervorgebracht. Das Gesicht eines 5 - 6monatlichen Kindes von Mr. Acosta, Fermier der Staaten von Bretagne, in der Strafse Mail, schwoll bei jeder Magnetisirung; so wie die Operation aufhörte, nahm die Geschwulist wieder ab. Es schlief ohne Berährung ein; und ich besänftigte und
èndete

[^29]endete bei ihm die heftigsten konvulsivischen Bewegungen. Andere Kinder von fast gleichem Alter sah ich auch in wirklichen Krisen! - - Darf ich, kann ich diese Wirkungen der Einbildungskraft der Kranken und meiner eigenen Imagination zuschreiben??

Was endlich die Nachahmung anbetrifft, so geschahen alle obigen Wirkungen nicht in einer öffentlichen Anstalt; sie geschahen bei Personen, die nie magnetisirt worden waren, und die keinen Begriff da-- von hatten, was Magnetisiren für Wirkungen hervorbringen müsse; die ganz allein waren, und niemals andere Personea in diesem Zustande gesehen hatten. Übrigens bin ich gewifs, dafs, wenn auch Nachahmung wirkt, solche doch nur als eine mitbestimmende Ursache bei solchem Subjekt wirkt, "welches schon vorher dazu disponirt war. Denn ich habe mehrmalen in öffentlichen Traitements gesehen, dafs Kranke, ungeachtet des Beispiels von andern Kranken, ihre Krisen nicht bekamen, wenn sie keine Disposition dazu hatten.

Nach meiner Absicht werd' ich dieses alles dereinst umständlicher darstellen, da jetzt nur von den Gründen meiner Überzeugung, nicht von der Überzeugung anderer die Frage ist. Es folgt aber schon aus dem, was ich hier gesagt habe, dafs die Entscheidung der Herren Kommissaire mich wohl nicht habe wankend machen können, dafs ich den bestrittenen Gegenstand fur sehr wichtig halten mulsse; und daf3 noch durchaus kein Beweggrund da ist, der mich hindern könnte, meine Untersuchung so lange fortzu-
setzen, bis ich den Vortheil und den Nachitheil dieser neaen Methode gehörig gegen einander abgewogen habe.

Ungeachtet des Raspekts, den ich übrigens für die Fakultät und für die Fhre und Würde habe, die mir 'der 'Titel eines Doktor-Regens giebt, glaub' ich doch nicht, dafs diese Gesellschaft das Recht habe, meine Freiheit zu geniren und mir irgend eines von den Mitteln zu untersagen, die ich für meine Kranken vortheilhaft halte; und zwar um so weniger, wenn ich solches durchaus nicht als ein Geheimnifs oder Myster behandle.

Denn, gesetzt einmal, dafs es gar kein magnetisches Fluidum gäbe, und dafs dieser Einflufṣ von einem Menschen auf den andern wirklich Nichts und alles eine Chimäre sey; dafs diese neue Methode nur darch Beruhrung und Imagination wirke: - Warum sollt' ich dentoch diese Beruhrungen nicht anrwenden, wenn solche in der thierischen Oekonomie Bewegungen hervorbiringen; und wenn diese Bewegungen durch einen varständigen Arzt auf eine vortheilhafte Weise far die Kranken gelenket werden könnten? - Warum sollt' ich die Einbildungskr'aft nicht in's Spiel setzen dürfen, da doch die Herren Kommissaire selbst sich erklärt haben, dafs ihre Wirkungen so kriaftig sind? - Wer mag mir wohl die Unmöglichkeit bewweisen; solche so lenken zu könten, dafs sie meinen Krankan vortheilhaft und folglich ein grofses. Heilmittel werde ?

Sähe man aber endlich diese neue Methode auch sogar für eine Art von Gift an, wie die Herren Kommissaire im. Schlusse ihres Rapports zu verstehen. zill gehen scheinen: Ist denn selbst der Gebrauch des Gifts den Ärzten untersagt? Verlassen sich nicht alle Regierungen hierin auf die Weisheit und Klugheit der Ärzte, und erlauben denselben solches zu geben, in wie fern sie dasselbe für gewisse Krankheiten nützlich und heilsam halten? - Nach welchem Rechte will denn die Fakultät ihren Mitgliedern ein Joch auflegen und ihnen in der Ausübung ihres Amts Gränzen vorschreiben: - Ist die Medizin, wie die Religion, an Glaubensartikel gebunden? Nein! Die Religion ruhet auf einem unerschitterlichen Grunde, auf Offenbarung: Aber die Medizin ist noch-immer nach dem Bekenntnifs der gröfsten Meister eine Wissenschaft, die sehr auf Muthmafsungen sich stützt.

Was endlich die vorliegenden Umstände anbotrifft, so erwägt die Fakultät weder ihr eigenes wahres Interesse, noch das Interesse der Gesundheit des Publikums, welches doch ihrer Sorgfalt anvertraut ist, wenn sie ihren Mitgliedern die Ausübung des animalischen Magnetismus untersagen will. Denn diese neue Entdeckung ist schon wirklich unter Personen aus allen Klassen verbreitet. - - Untersagt sié also den Ärzten die Ausubung des Magnetismus, so überläft sie denselben fars erste enthusiastischen Freunden desselben; und wenn diese nach einiger Zeit wahrscheinlich ermuden werden, so fallt dies Heilmittel vielleicht in die Hände unwissender und kahner Em-
piriker, die trotz aller Vorsicht und Wachsamkeit der Regierung desselben milsbrauchen können. - Man lasse dagegen den Ärzten allein das Vorrecht, dieses Heilmittel öffentlich anzuweuden! Sollte denn auch bei einigen derselben die Einbildungskraft anfänglich gespannt seyn, so wird sie sich doch gewils in der Folge bald herabstimmen und die Anwendung des Magnetismus wird bald auf den wahren Werth gebracht werden. Denn da die Ausübung desselben beschwerlich und ermüdend ist, so wird die Neigung dazu bald sinken, und zwar um desto geschwinder, wenn die Vortheile, die die jetzigen Verehrer diesem Heilnittel beilegen, nicht alle erhalten werden, und die Ärzte künnen alsdann ihre Kranken schon nach und nach davon abbringen. Es wird folglich der Magnetismus, wenn er, wie man vorgiebt, nur ein altes, wieder aufgewärmtes chimärisches System ist, bald wieder in seine verige Vergessenheit zurücksinken. Mein Votum also, welches ich als rathgebendes Mitglied dieser Gesellschaft vorlege, ist dieses: Dafs man keinem von uns die Ausübung des sogenannten Magnetismus untersage; dafs man vielmehr die Årrzte nach Möglichkeit ermuntere, sich mit diesem Gegenstand zu beschäftigen, und von ihren gemachten Beobachtungen und von dem gefundenen Vortheil oder Nachtheil dieser Heilmethode Rechenschaft abzulegen. Dagegen erklär' ich als ein Mitglied, welchés wegen der Beschäftigung mit diesem Gegenstand angegriffen wird, hierdurch feierlich meinen Entschlufs, mit dieser Beschäftigung fortzufahren, weil ich dem

Urtheil der Herren Kommissaire nicht beipflichten kann, da ich selbst eine Menge von Versuchen gemacht habe, die gerade das Widerspiel von den ihrigen beweisen; weil ich ferner in dieser Methode für meine Kranken glaube Vortheile gefunden zu haben, die fortgesetzt und genauer bestimint zu werden verdienen; weil ich endlich überzeugt bin, dafs die Art, wie man den Magnetisinus wirklich gebraucht, noch vervollkommnet werden kann; und weil nur fortgesetzte Versuche solche Vollkommenheit mich lehren können.

Ist nun die Gesellschaft mit diesen meinen Gründen nicht zufrieden und genehmigt sie den Plan zur Verfolgung ihrer Mitglieder, die den Magnetismus untersuchen; und ubt sie Ungerechtigkeiten aus, ohne 'die Befehle des Gouvernements uder der weisen Obrigkeit abzuwarten, die für die Sicherheit dieser Hauptstadt wacht, so orklär' ic̣h hierdurch, dafs ich aus Ehrerbietung gegen die Gesellschaft meine Rechte nicht ernsthaft vertheidigen, sondern da ich sowohl meine Ruhe als meine Freiheit ungestört zu erhalten denke, dafs ich ruhig die Zeit abwarten werde, welche das Publikum von der Rechtschaffenheit meines Betragens und von den güligen Ursachen meiner Fe stigkeit überzeugen wird.

Endlich ward am 23. Oktober gegen alle ausdaurende Freunde des Magnetismus und also auch gegen mich ein förmliches Verbannungsdekret, und zwar aus folgenden 2 Beweggründen gegeben.

1) Weil ich mit Personen die Arzneiwissenschaft treibe, die kein öffentliches Recht dazu haben, 2) weil ich durch Ausiibung, durch Schriften und Reden zu viele Anbänglichkeit für den angeblichen Mágnetismus hege. - -

Wollte man ferner sagen, dafs ich die Wirklichkeit der Lehre durch die Kommissaire hätte prüfen lassen und von ihnen die Auflösung meiner Zweifel erwarten sollen; so antwort' ich dagegen: Was brauch' ich einen Ausschufs der Fakultät, um mich uber ein physiologisches System zu unterrichten? Ist es nicht vielmehr unsre Pflicht, beständig auf Mittel aufmerksam zu seyn, die unsre Kunst vervollkommnen und ihre Wirkungskräfte vergröfsern können? Die Gesundheit unsrer Mithürger ist ja ein unsrer Vorsorge anvertrautes Gut, und wir dürfen zu deren Erhaltung weder Zeit noch Sörge noch Beschwerden sparen. Wir sind gleichsam Ŝchildwachten, welche Sorge tragen müssen, alles Nützliche und Heilsame aufzufassen. Eben diese Verbindlichkeit ist die Basis unsrer Pflichten und der Grund des öffentlichen Zutrauens zu uns. Diese Verbindlichkeit hat aber nicht die Fakultät in Ganzèn genommen; sondern jedes einzelne Glied derselben überhaupt. Jeder Arzt, sobald er in die Fakultät tritt, wird Inhaber und freier Herr von allen Heilmitteln, die er nach seiner Klugheit abändern, verbinden, verwerfen, vermehren kann, und er mufs jede Gelegenheit zu seiner Aufklärung pflićhtmäfsig ergreifen. - - Diese allgemeine Obliegenheit jedes Arztes sucht' joh nun $2 u$ arfullen, als ich
nach einem 6jährigen Abwarten mich endlich den Un. tersuchungen des Magnetismus widmete, und dadurch ein undankbares und mühsames Studium ubernahm, welches mir zwar eine grofse Entdeckung versprach, aber auch mit Bitterkeit und Widrigkeit umgeben zu seyn schien - Mitten unter dieser wardigen Beschäftigung traf mich nun das beleidigende Verbannungsurtheil, wodurch ich öffentlich vor dem Publikum beschimpft wurde. Die Fakultät spricht mir 'geradezu das Recht ab, zu beobachten, mich zu unterrichten, meine Zweifel aufzuklären und meine Kenntnisse zu erweitern. Alles dieses soll blofs durch , die Kommissaire geschehen, 'und jeder Unterricht, der aus einer andern Hand kommt, mufs ein Verbrechen seyn. Sah man je eine sonderbarere und dem öffentichen Wohl entgegengesetztere Forderung! - Komnt' es mir nun nicht verbeten werden den Magnetismus ungestraft zu studiren, so mufs es mir auch erlaubt seyn ein Urtheil darüber zu fassen. Denn es wäre zu ungereimt, wenn die Fakultät von ihren Mitgliedern, welche die Freiheit hätten sich zu unterrichten, nachher die Aufopferung ihrer erlangten Kenntnisse forderte. Dieser néue Despotismus ist so sehr der Vernunft als den Rechten der Fakultät zuwider. Die Fakultät fordert aber nicht blofs eine Aufopferung der Praxis, sondern es wird auch durch das Dekret vom 25. August jedem Mitgliede verboten, sich durch Schriften als einen Anhänger dieser Lehre qu zeigen (nequę praxi, neque scriptis) —— Und im Dekret vom 23. Oktober steht endlich ausdrücklich
noch unter den Grtinden der Rejektion，weil ich auch zum Vortheil des Magnetismus geredet habe．＊）Kann man etwas Unduldsamers und mehr Beleidigendes fin－ den！：－Ich würde also durch meine Unterschrift je－ nes Formulars vom 24．August von allen meinen istel－ lektuellen Kräften haben ein Opfer bringen müssen， und zwar im Betreff eines Gegenstandes，der mich selbst，meine Pfichten und die Mensohheit so wesent－ lich interessirt．Es wäre mir nioht einmal erlaubt ge－ wesen，iin freundschaftlichen Umgange Beobachtun－ gen für die Rechtfertigung jenes verworfenen Systems anzuführen，ohne mich einer．Verletzang meiner Ver． sprechung schuldig zu machen．Und während dafs dies System noch der Gegenstand dor äffentlichen Un－ tersuchung ist，würd＇es mir verboten gewesen seyn； als unparteiischer und uninteressirter Richter daran Theil zu nehmen，und ich hätte：mich allein als Figu－ rant unter die Tadler und Verläunder desselben hin－ stellen missen．Und wenn dieses System endlich mit so vielen andern unter die ausgemachten．Wahrheiten seinen Platz einmal nähme，und sich mit，allen Kenn－ geichen oiner wirklich wichtigen Entdeckung darstell－ te，so dürft＇ich doch meine Stimme mit dem allge－ meinen Labe nicht vereinigen；so müft＇ich meine Üherzeugung verstellen und mit der Maske des Un．－ glaubens decken；ja sagar die Grausamkeit haben，ein von mir als nützlich und heilsam erkanntes Heilmittel

[^30]dem Leidenden zu vérweigern, der mich darum anspräche!! Dafür bewahre mich Gott, dafs ich ein so unschickliches Versprechen unterschriebe, welches meine Ruhe, meine Glickseligkeit', meine Pflichten, maine Achtung gegen meine Kunst in's Gedränge brächte! Mögen sich meine Mitbrüder, wenn sie es räthlich finden, der Forderung unterwerfen! Ich lasse nir kein Mittel nehmen, das sich mir zum Trost der Manschheit darbietet, und lasse um keinen Preifs meine Freiheit fesseln! - - Und woher denn diese sonderbare, Vorsicht der Fakultảt gegen die Einführung des Magnetismus? Sie läfst sich nur aús. 2 Gründen erklären!.. Entweder muthmafst sie, dafs diese Lehre irgend eine wichtige Wahrheit verberge, die sie ihres Interesses wegen glaubt verweisen zu müssen; oder sie hält solche im Ernst für eine wirklich gefähr* liche Täuschung.' Ich überlafs es den Feinden der Fakultät, die erste jener Ursachen, als den wahren Beweggrund ihrer Aufführung aufzustellen, da ich derselben nicḥt die Beleidigung erweisen möchte zu denken, dafs die Aussicht für ein der Menschheit nützliches Heilmittel defswegen ihre Unruhen erregen könne, weil es dem persönlichen Nutzen einiger ihrer Mitglieder entgegen ist... Ich will immer lieber glauben, dafs die Fakultat innigst überzeugt sey nur eine Illusion zu verdammen? - Allein dann geräth sis freilich in einen auffallenden Widerspruch mit sich selbst. Denn es ist doch einmal gewifs, dafs die Fakultät noch bis in den Június riz84 keinen bestimmen Begriff von diesem System hatte. Es publizirte da-
mals ein Mitglied derselben, Hr. Thouret, seipe Zweifel und Untersuchungen über den thierischen Magnetismus und bewies durch seine ganze Darstellung, dals er auch nicht die ersten Kenntaisse davon habe; und dieses Werk ward mit dem Beifall der Fakultät herausgegeben. .Einige Tage nachher that nun Hr. Millin der Fakultät den Vorschlag, Partei gegen den Magnetismus zu nehmen, weil jeder Tag, wie er sagte, der, Fakultät einige angesehene Mitglieder entreifse. *) Die Fakultät gab darauf die schon oben angeführte weise Antwort. In der folgenden kurzen Zeit von. 2 Monaten hat aber die Fakultät selbst keine Versuche oder Entdeckungen gemacht, wodurch sie mehr Lieht erhalten hätte. Nur der Rapport der Kommissaire war indessen erschienen. Wenn sich nun aber ergäbe, dafs dieser Rapport uber die Wirklichkeit oder Illusion des Magnetismus keine Aufklärung gäbe, so wäre die Fakultät wieder anf den Zustand der Ungewiffheit vom 24. Junius zutückgebracht, und alle ihre Schritte, die sie dieses Rapports, wegen unternommen, müssen als inkonsequent und uniberlegt erscheinen.

Die Fakultät hat demnach keine gründlicbe Kenntnifs vom animalischen Magaetismus; und ihre Entscheidungen sind ein Gewebe von Widersprüchen, die Niemandeńr richtig leiten können. Der Rapport

[^31]der Kommissaire sagt zu gleicher Zeit zu viel und zu wenig; er zeigt den Keim einer grofsen Wahrheit und läfst die Entwickelung derselben im Dunkeln. Das beste also, was die Fakultät thun kann, ist, sich zu instruiren, und ihr Urtheil aufzuschieben, bis Zeit und Erfahrung sie mehr aufgeklart haben werden. Und eben durch sie hab' ich mir einen gesunden Begriff vom Magnetismus gemacht. Denn, ich bekenn' es geradezu, dals er für mich weiter keine Ungewifsheit hat; er ist in meinen Augen nicht mehr Hypothese, sondern eine wichtige Entdeckung, wovon man den gröfsten Nutzen für die Mensclhheit ziehen kann.

Ich kann es auch nicht farchten hintergangen worden zu seyn. Denn Ich habe zur Gewährleistung ein ganzes Jahr von Beobachtungen und Erfahrungen, während dessen beständige Effekte mir eine grofse Kraft, die sich durch das Magnetisiren entwickelt, einstimmig bezeugt haben.

Wird diese Lehre mit Einsicht geabbt, so fübrt'sie - zu Resultaten, die für manchen auffallend und wunderbar sind. Aber der einsichtsvolle Mann, der Effekte und Ursachen zu nähern und $z u$ vergleichen versteht, sièht in denselben nur die kluge Anwendung einer Naturkraft, woraber jeder Mensch disponiren kann, und deren Eigenschaften ein Mann von Genie zu entdecken wufste. Wird diese Kraft mit Weisheit und Behutsamkeit auf die thierische Oekonomie angewendet, so kann sie die glücklichsten Entwickelungen und Revolutionen hervorbringen; so wird sie der Arzneikunst schätzbar, indem sie deren Hülfsmittel vermehrt und deren

Irrthümer verbessert. Die Ausübung des Magnetismus ist durchaus kein Geheimnifs, sondern eiue Wissenschaft; die Theorie davon ist einfach und die Anwendung leicht. Diese Wissenschaft erfordert keine besondere Werkzeuge, Apparate und Kosten. Die wohlthätige Natur, die ans dieses Erhaltangsminttel in tie Hände gab, umgab es nicht mit Schwierigkeiten; knüpft' es nicht an Rang, Geburt und äufsern Glanz. Die gauze Menschheit findet hier ihre Rechte; man braucht nur Mensch zu seyn, um seinen Nebenbruder zu retten. Der Arme ist von dieser glucklichen Macht nicht ausgeschlossen. Und bei einer wohlthätigen Seele und einem reinen Herzen läfst sich vielleicht in dieser verachteten Klasse von Menschen die gröfste Hülfe fịden: Und so kann dem Reichen der Gegenstand, seiner Verachtung dereinst das Objekt seiner Hochschätzung werden.

Es hiefs sich wahrlich einer gänzlichen Ungerechtigkeit schuldig machen, wenn man dem Publikum eine Lehre als Charlatanerie und als den guten Sitten gefährlich ankündigte, die in den Werken der Sćchöpfung bisher verkannte Wohlthaten entdeckt und uns jeden Augenblick zur Gottheit hinführt; die uns in einem einzigen Prinzipium, das uns umgiebt, ein allgemeines Mittel unsrer Erhaltung zeigt; welche uns mit der ganzen Natur verbindet und eine Art von Brii-:derschaft mit allen uns umgebenden Wesen gründet; die dem Mensohen Ehrfurcht gegen ihre eigene Existenz einflöfst, indem sie denselben den ganzen Werth einer vollkommnen Organisation lehrt; die
ihm einen neaen Beweggrund darbietet; sich unter einander lieb und werth zu haben; indem sie die geheimen Bande zeigt, die uns an einänder knüpfen; die endlich alle bürgerliche und religiöse Tugenden mit der Gesundheit vermäblt und aus der Reejnigkeit des: Herzens ein Mittel der physischen Erhaltung macht.

Wenn einst die Nachwelt die mancherlei Ungereimtheiten bei der Einführung des Magnetismus, und die Gleichgültigkeit der gelehrten Korps für eine so wrichtige Entleckung, und die Art von Zusammenverschwörung ihn gleichsam in der Geburt zu ersticken, und die ärgerlichen Deklamationen gegen seine Vertheidiger liest, so wird sie wahrlich in Versuchung gerathen, den Vorrang unsers Jahrhunderts.zu bezweifeln und was man von dessen Menschlichkeit, Toleranz und Aufgeklärtheit aufgezeichnet hat, für U̇ber treibung halten. - Wenn sie aber zugleich unter seinen Verehrern Personen findet, die sich durch Tugenden, Kenntnisse und Genie auszeichnen; wenn sie err fährt, dafs sogar eine grofse Menge von Ärzten sích beeiferte, diese Entdeckung anzunehmen und auszubreiten; wenn sie eine eigene Gesellschaft erblickt, díe ihr zum Zufluchtsort und zur Statze gegen Verfolgung diente; wenn sie liest, dafs ein Gouvernement voll Gerechtigkeit und Weisheit das Gleichgewicht zwischen den streitenden Parteien hielt und das Resul: tat. eines so wichtigen Streites ruhig abwartete; und die Wahrheit sich durch den Stofs'der Meinungen aufklären liefs; dafs dłr Staat, sobald der erste Ort einer Verfolgung oder Intoleranz einer der Parteien vọr spein
nem erhabenen Tribunal erscholl, welches die Kenntnisse der Nation so wie deren Rechte beschirmt, gewufst habe diesen Mifsbrauch der Autorität niederzudrucken und die Freiheit der Meinungen, diesen so wichtigen Schatz, gehörig zu handhaben; So wird eben diese Nachwelt an diesen Zägen das 18. Jahrhundert erkennen und seiner Zelebrität das schuldige Opfer darbringen.

## Varnier D.

III. Berickt von f゙ussieu, einem der Königl. Kommissaire, zur Untersuchung des thierisckèn Magnetismus.' (Auszug aus dem Wesentlichen.)

Ich ward den 5ten April $1784^{\prime}$ vom König ernannt, um die Lehre, das Verfahren und die Wirkungen des thierischen Magnetismus bei Hrn. D'Es lon mit zu prufen. Der Rapport der Herren Mauduit, Andre und Caille, die meine Mitkommissaire waren, ward von mir aus Motifen nicht unterzeichnet, von welchen ich hier Rechenschaft gebe, damit man mir keine falsche andichte.

Unsre Kommission schien von uns nicht ein simples Urtheil za fordern, das sich nur'auf einige isolirte Thatsachen statzte, sondern eine gründliche Auseinandersetzung zahlreicher und mannichfaltiger Versuche; die fähig wären, die Sache selbst aufzuklären und das Gouvernement und Publikum in seinem Urthen za leiter.

Die Freunde des Magnetismus nehmen eine grofse Kraft, ein allgemeines Fluidum an, das'in der gant zen Natur existirt, welches in beseelten Körpern das Prinzip des Lebens ist; welches sich andern Körpern mittheilen kann, und dadurch mehr oder weniger merkbare Effekte hervorbringt. - Diese Effekte se* tzen, wenn sie wahr sind, eine bestimmte Aktion und irgend ein thätiges Wesen'voraus; und können' fär den Körper, der sie empfindet, entweder nützlich oder schädlich oder gleichgultig seyn.

Der Hauptgegenstand der Kommissaire mufste wohl dieser seyn, die Wahrheit der Thatsachen zu bestätigen, deren unmittelbare Ursache aufzusuchen und den medizinischen Nutzen derselben zu bestimmen. - - Wir haben bei Hrn. D'Eslon einen Theil dieser Wirkungen zu wiederholten Malen und unter verschiedener Gestalt unter unsern Augen entstehen gesehen.

Das Báguet, dessen eiserne gekrummte Stàbe gegen die Kranken gerichtet sind, eine Schnur, die sie verbindet und ein kleinerer Stab oder Kondukteur sind die bekannten Werkzeuge der Magnetisten, welchen sie die Eigenschaft beilegen, das in der Luft enthaltere Fluidum zu konzentriren,' es jedem Indivi-: duum mitzutheilen, und von einem zum andern zirkuliren zu lassen. Diese Aktion wird noch durch die eigentlichen magnetischen Behandlungen vermehrt; welche bald in Verbindung mit jenem Apparate, : bald auch nur allein vorgenommen werden. Die Behandlungen bestehen abrigens im Reiben, im blofsen Bo-
rühren, in der Bewegung des Kondukteurs oder eines Fingers vor der magnetisirten Person. Unter den daher entstehenden Effekten sind ferner einige innerlich, 2. E! eine empfundene Wärme an dem Theile des Körpers, der mit den Stäben des Baguets in Berührung ist, oder des Wohlseyns oder Nichtwohlseyns, welches durch die beschriebene Behandlung erregt wird; andere Effekte sind äufsere, und zeigen sich durch Gähnen, Feuchtigkeit, Schweifs, Thränen, Lachen, Unruhe, leichtere oder, schwerere Konvulsionen, Schlaf, Verlust der Sinne, und Ausleerungen aller 'Art.

Man hat uns die Art des Verfahrens bekannt gemacht, dafs wir also dadurch ähnliche Sensationen selbst hervorbringen konnten. Einige von uns handelten selbst; andere begnügten sich Zuschauer und Beurtheiler zu seyn. Die durch uns selbst hervorgebrachten Effekte konnten nun nicht, geläugnet werden. Aber da sie nicht immer die nämlichen und mit unsrer Art zu operiren übereinstimmend waren, so liefs sich eine veränderliche Ursache vermuthen. Nach der Angabe der Vertheidiger dieser Lehre ist diese Ursache ein Fluidum, das in allen lebenden Körpern vertheilt ist und durch alle Punkte der Oberffäche entflieht. DieExistenz desselben mulste bewiesen werden.

Physische Proben desselben konnte uns Hr. D'Eslon nicht. geben, weil das Fluidum, wie er agte, durch kein Mittel sinnlich zu machen ist und folglich die bei lebenden Körpern hervorgebrachten Wịrkungen der einzige Beweis seiner Existenz sind. - -

Die Gegner konnten nun diese Effekte etwa dem Eindruck zuschreiben, der durch ein unmittelbares Beruhren hervorgebracht werde, oder wenn diese Effekte in seltenen Fällen auch ohne Berthrung geschahen, so konnte man noch immer eine mehr' oder weniger erhöhte Einbildungskraft annehmen. Man mufs also in entscheidenden Versuchen alles Reiben weglassen. Das Berühren durch eine breite Fläche oder durch einen starken Druck' mufste auch vermieden werden, weil es einige Ähnlichkeit mit dem Reiben hat ; aber eine leichte Berührung mit der Fingerspitze oder der Spitze des Kondukteurs, konnte erlaubt werden; es hat aber auch diese noch nicht den Werth, als wenn gar keine Beruhbrung geschieht. Wesentlich ist auch die Vorsicht gegen Imagination; man wirke also theils ohne Wissen der Personen; theils wähle man sich zu diesen Versuchen Kinder, Personen, die ihrer Vernunft beraubt sind, oder selbst Thiere. Ohne diese Vorsicht würden die Gegner alles der Einbildungskraft zuschreiben; obgleich die Vertheidiger mit ebent dem Rechte behaupten können, dafs dtese Meinung eben so wenig gegrandet sey, als die Hypothese von einem allgemeinen magnetischen Fluidum: - Da man ferner behauptet, dal's diese Kraft sich nicht bei jeder Person gleich zeige, sondern dal's sie bei fein organisirten Kranken merkbarer wirke, so folgt, dafs, wenn Versuche bei ganz Gesunden oder wenig Kranken gemacht werden, und diese Personen keine Empfindung haben, dieses noch nichts entscheide. Diese negativen Beweise sind nur so lange geltend, bis
man ihnen Gegenbeweise entgegensetzt. Als wahr aufgestellte positive Thatsachen müssen auf eine andere Art angegriffen werden. Der erste Ort, Erfahrungen hierüber zu sammeln, sind wohl die äffentichen Säle, wo viele Kranke bei einander sind und wo man also vieles sehen kann, wo man nach und nach alles Detail der Behandlung erkennen und alle Nüanzen und Abänderungen empfinden und mit einem Wort all: diejenigen Effekte aufzeichnen kann, die werth sind, methodisch bestätigt zu werden. Auf diese erste Prüfung folgen dann einzelne oft wiederhohe Versuche, um dadurch die vornehmsten, vorbin beobachteten, Fakta zu bestätigen. Diesem zu Folge besuchte ich den Krankensaal des Hrn. D.'Eslon, und 'operirte, um alle Täuschung zu vermeiden, selbst; und verwandte ohngeachtet mèiner öffentlichen Beschäftgungen und angenehmen Arbeiten einé ansehnliche Zeit darauf. Von den Kommissairen wurden von Zeit zu Zeit einige Versuche gemeinschaftlich gemacht, die ihnen schon hinlänglich sćheinen, darauf ein Urtheil zu griunden, welches ich nicht unterschrieben habe. Ich liefere in Verbindung mit jenen gemeinschaftlichen Versuchen hier meine für mich allein beobachteten Fakta kurz und unparteiisch. Vielleicht können sie zur Basis einfacher Folgerungen nach Grundsätzen der Physik dienen!

Ich mache IV Klassen von Thatsachen: I. allgemeine und positive, wovon man vielleicht die wahre Ursache nicht angeben kam, IL. Negative Fakta, die nur die Nichtwirkung eines Fluidums zù bezeugen
scheinen. III. Positive oder negative Fakta, die der Einbildungskraft allein beigelegt werden könnten، IV. Positive Fakta, die offenbar eine andere wirkliche Kraft erfordern.
I. Allgemeine Fakta Die Kiranken versichern, dafs die cisernen Stäbe des Baguets, eine sehr sanfte Berührung, ein gegen sie gerichteter Konduktor oder Finger in den magnetisirten oder in andern Theilen bei ihnen eine Wärme, oder in seltnern Fällen eine Kälte; bald einen Schmerz, bald andere bestimmte Sensationen erregen. Einige empfindlichere Personen glauben, diesen Einfluf's des Fingers oder des Konduktors schon auf beträchtliche Entfernungen su spüren, so wie auch die Kraft des sie fixirenden Auges oder der Kette. Ihnen entgegengehaltene Körper haben far sie in gewisser Richtung einen besondern Geruch, der bei veränderter Richtung sich ändert. Dá dies alles innerliche Wirkungen sind, so lassen'sie sich nicht wohl vom Beobachter verifiziren. Die äufsern gewöhnlichsten Wirkungen sind Gähnen; bei einigen, und insonderheit bei Frauenzimmern entstehẹn - bei fortgesetzter Behandlung naeh und naeh Unruhe, konvulsivische Bewegungen, die von kürterer oder längerer Dauer, anfangs leicht, dann stärker sind; ziuweilen ein widernatürliches Lachen, zuweilen Schlaf oder Verlust der Sinne.' Bald bleibt die kranke Person an ihrem Orte; bald durchwandelt sie den Saal mit einem verwirrten Aussehen: Der Puls geht gewöhnlich ordentlich, schlägt aber zuwetilen, bei grofsen Schmerzen, schneller: Diese rerschiedenen Sen-
'sationen heifst man magnetische Krisen, die sich entweder blofs durch das Aufhörén der Symptome oder darch Thränen der, Augen, durch feuchte Haut, durch Schweifs, Auswurf, Erbrechen, Uriniren oder Stuhlgang endigen. Der Gang dieser Krisen ist zuweilen irregular. Ich habe solche mefirmalen ohne alle weitere Behandlung schon am Baguet entstehen sehen. Einige Personen versicherten, dafs sie solche nur im Krankensaale bekämen, andere haben sie auch aufser demselben. - - -

Einige Personen erleichtern sich in der Krise durch regelmäf'iges Magnetisiren und bleiben dann eine Zeit lang ruhig bei einander. Ein junger Mensch, der häuflge Krisen hatte, schien die Sprache verloren zu haben, ging ruhig durch den Saal und magnetisirte oft andere Kranke, wodurch er zuweilen regelmäfsige Krisen hervorbrachte und ohne fremdes Zuthun endete.

Sobald er in seinen natärlichen Zustand zurück kam, sprach er wieder, erinnerte sich nichts von dem, was mit ihm vorgegangen und konnte nicht magnetisiren. Ich habe dieses oft mit eigenen Augen gesehen.

Die Lehre von den entgegengesetzten Polen fand ich durch meine Versuche nicht bewiesen.

Das Fluidum soll von oben nach unten fliefsen und den Nerven, als dessen Hauptkondukteurs, folgen, wefswegen man auch die magnetischen Behandlungen von oben nach unten für heilsam, die entgegengesetz-
für schädlich hält. Das erstere traf nicht immier
richtig za, wohl aber das zweite. Denn die Bewegung des Fingers aufwärts erregte bei empfindlichen Personen in der Brust, im Halse, im Kopf einen Embarras und eine A'rt von Starrheit, welche durch die. Gegenbewegung sogleich aufhörten. Diese abwechselnden Empfindungen, die bei dem nämlichen Subjekt innerhalb 3 Minuten erhalten wurden, waren bei einigen blofs innerlich; bei andern wurde dadurch ein augenscheinlicher Schweifs verursacht. Diesen Schweifs hab' ich selbst innerhalb 1 Stunde bei 3 Personen durch dieses Verfahren hervorgebracht.

Wenn ich in der Behandlung statt einer leichten Berührung stark drückte oder rieb, so erregte ich sehr oftSchmerzen und Konvulsionen und selten eine kom-; plete, sich durch eine Ausleerung endigende Krise.

Die Versuche mit magnetisirten Gefäfsen und die Versuche, durch Reflexion von Spiegeln Empfindungen hervorzubringen, schienen mir nicht genugthuend zu seyn. Die Musik hat oft Krisen erregt und verstärkt. Eine unter die Nase gehaltene Blume hat lebhafte Empfindungen erregt. Die "Bewegung zweier an einander geriebenen Finger vor der Nase oder den Munde brachte in diesen Theilen Reize hervor und erregte Niesen. Ein Konduktor hat in den nämlichen Umständen zuweilen ein. Anschwellen oder eine Lo-kal-Spannung verursacht, die sich bis in den Hals zog, die benachbarten Drüsen zusammendrückte und zuweilen mit Erbrechen begleitet war. Ich habe allein durch dieses Verfahren ein mit Blut und Schleim vermischtes Brechen veranlassen gesehen.

Die Behandlung durch's Beruihren ist vorzäglich' fähig, die Magnetisten zu ermüden. Ich habe zwar bei mir selbst dieses nicht erfahren: aber ich habe andere nach langem Wirken so erschöpft gesehen, dafs sie am Baguet und in der Berührung anderer Menschen peue'Kräfte suchten und erhielten.

- Die Behandlung selbst ist zwar naoh dem Zustande der Kranken verschieden; doch giebt es allgemeine , Regeln und Theile, worauf man am gewöhnlichsten wirkt. Mit Grunde hält man die Herzgrube, womit das Zwergfell und ein Nervenplexus in Verbindung ste: hen, fur einen der empfindlichsten. Eben so wird uberghaupt die vordere Seite des Körpers. für reizbarer angesehen, als der Ruicken; und Personen, die durch mịh selbst auf beide Arten magnetisirt wurden, haben mịr dia Bestätigung davon gegeien,

Die kranken, leidenden, verstopften Theile empfinden oft noch aufserdem bei der Rerührung des Fingers oder des Kondukteurs einen lebhaften Eindruck und eine brennende Hitze. Zuweilen bewegt sich die Geschwulst unter dem Finger und scheint zu wachsen. Ich habe diese beiden Effelite oft hervorgetracht. Eine Frazensperson gab den lebhaften Schmerz durch ein Geschrei zu erkennen, als der magnetisirende Arzt seinen Finger von einer Druse des Unterleibestin horizontaler Linie entfernte. Dieser Versuch ward von ihm in meiner Gegenwart mehrmal wiederholt,

Um den Eindruck des Fluidums; das den ganzen Körpeq durchläuft, $\quad 34$ erkennen, legt' ịch meine reghte Hand auf den Hopf einer zu Krisen geneigten

Kranken und die linke Hand auf ihren rechten Fufs. In wenigen Minuten ergriff sie ein Zittern oder ein allgemeines Frösteln, welches sie vorher nie gehabt hatte und das soglaich aufhörte, sobald ioh meine rechte Hand wegnahm.

Manchmal trafen die Empfindungen mit dem Orte der Berührung nicht überein. Ein auf den Unterleib gelegter Finger erregte Schmerz im Rücken, und wenn man den Finger an diesen leidenden Theil brachte, so trieb er den Schmerz an einen andern Ort oder zerstreute ihn.

Mehrere Kranke glaubten einen gelinden Wind zu spüren, der hald warn, bald kalt war, so oft ich meinen Fingar in einer zollweiten Distanz vor ihrem Körper vorbei bewegte. Ward diese Beweegung längst des ruhig liegenden Arms oder Schenkels fortgesetzt, so schwollen zuweilen diese Glieder dadurch auf und es ward varnehmlich in gelähmten Gliedern ein Kribbeln erregt, das mehr oder weniger lebhaft wàr.

Von diesen angefahrten Faktis sind einige offenbare Wirkung einer physischen Ursaché andere von ihnen können einem unbekannten Fluidum oder dem Einflufs der Einbildungskiraft zugeschrieben werden.
II. Negative Fakta. Die hieher gehörigen Fakta sind ganz kurz angezeigt, weil sie alle gleichartig sind.

Eine junge epileptische, ibrer Vernunft beraubte, Person ward in Gegenwart der Kommissaire I Stunde lang auf verschiedene Weise magnetisirt und empfand nichts. Das nämliche Resultat fand sich bei 5 Kranken aus der elektrischen Krankenanstalt des Hrn, D.

Mauduyt, wovon jeder drei Viertelstunde berührt warde; wie anch bei einigen Kranken des Hrn. D'EsJon. Mehrere Personen, die ich aufser dem Saale, ihrer Neugierde wegen, magnetisirte, empfanden nichts, so wie ich selbst mehrmals ohne Empfindung magnetisirt worden bin.

Aus allen diesen Beobachtungen folgt, dafs das Fluidum auf viele, theils gesunde, theils kranke Personen manchmal ohne merkbare Zeichen wirken müsse.
III. Fakta, die voṇ der Einbildungskraft hängen.

Die andern Kommissaire haben so, wie ich selbst, mehrere Wirkungen beobachtet, die allein davon abzuhängen scheinen, Allein die Magnetisten verwerfen auch die Einbildungskraft nicht ganz.., Ich führe zweierlei. Arten von Thatsachen an; die ersten sind negativ und schwach beweisend, Wenn nämlich die Einbildungskraft gewisser Personen, die für Magnetismus empfänglich sind, auf andere Gegenstände gelenkt werdẹn, so empfinden sie nichts. Ein den magnetischen Krisen unterworfener Kranker ward von mir eine lange Zeit vermittelst der Berührung magnetisirt und empfand nịchts, als Wärme, indem wir uns während der Operation üher interessañte Gegenstände unterhielten. Er versicherte mir, dafs diese Geistesbeschäftigung bei ihm öfters die Effektee des Magnetismus abgeändert oder unterdrückt hätte,

Eine Dame ward wä̀hrend dem, dafs sie sioh mit ihrem Gemahl, der in Konvuisionen lag, beschäftigte, magnetisirt, empfand aber nur eine gelinde Wärme,
ohngeachtet ich sonst durch das nämliche Verfahren bei ihr Krisen hervorgebracht hatte.

Die positiven Fakta sind solche, welche zu beweisen scheinen, dafs die Einbildungkraft hinreicht, solche Empfindungen zu erregen, die man dem Magnetismus zuschreibt. Hr. D'Eslon traktirte einige Personen, die ein vorzägliches Zutrauen zu ihm hat; ten. Diese sah ich zu gleicher Zeit in Krise, ohn + geachtet er sie nur nach und nach berühren konnte. Wenn eine derselben etwas zu sich kam und ihre Augèn auf ihn warf, so war dieser blofse Blick oḅne alle Berührung hinlänglich, die Symptome der Krise zu:rückzurufen.... Eine dieser Kranken hatte gewölhn: lich am Ende der Krise einen starken Auswurf, dem immer ein leichter Krampf vorher ging. Wenn Hr. DEslon den Saal verliefs, so ward der Auswurf unterbrochen und konnte durch die Berührung eines andern Arztes nicht fortgesetzt werden. Die Rụ̈ckkunft des Hrn, D'Eslon stellte den Auswurf sogleich wieder her, Ich habe den Auswurf anfangen gesehen, ohne vorherige Berührung, sobald sich Hr. D'Eslon ihr nur zur Seite setzte, und sie gestand, dafs dęssen Gegenwart meḥrmal bei ibr diesen Effekt hervorgebracht habe,

Eine andere Kranke, die heftigen Krisen unterworfen war, empfand bei der unmittelbaren Berührung mehrerer Ärzte wenigere Wirkung, als wenn Hr, D'Eslon sie nur anblickte oder in der Ferne seinen Finger gegen sie bewegte. Sie fiel auf diese letztere Behandlung mehrentheils in Konvulsionen.

Um zu sehen, was der erste Eindruck für eine Wirkung hervorbringe, so wünschte ich eine Kranke, die für Magnetismus empfänglich schien, zuerst zu magnetisiren. Das erste Mal zeigte sich nichts; am Ende der zweiten Magnetisirung ward'sie in die Höhe geworfen und diese Bewegungen nahmen an Stärke und Ańzahl zu, aber ohne Schmerzen. Am 3ten Tage kamen diese Bewegungen gleich anfangs und dauerten lange Zeit, ohngeachtet' ich gegen das Ende die magnetische Handlung unterbrochen hatte. Ich ging aus dem Saale, und sie hörten nach der Erzählung der gegenwärtigen Ärzte gleich nachher auf. Da jch nach einer Viertelstunde wieder kam, so fingen sie, ohne einige Behandlung, mit eben der Stärke wieder an. Ich ging fort, und sie besänftigten sich. Die Kranke wollte auf einer 'Terrasse frische Laft schöpfen, sah mioh im Hofe und bekan die nämlichen Bewegungen; nachdem sie in den Saal zuruckgegangen und wieder beruhigt war, so wollte sie fort gehen. Da sie mich unten an der Treppe sah, so Hatte sie einen neuen Anfall und ward in einen untern Saal geführt, wo ich sie zuruck liefs. Einige Tage nachher sah ich dieses Frauenzimmer wieder, welohes in dieser Zwischenzeit durch andere Ärzte magnetisirt war, und die nämlichen Bewegufigen, nur mit dem Unterschiede, gephabt hatte, dafs solche nieht auf eine gleiche Weise erneuert wurden. Meine Gegenwart wirkte jetzt nicht auf sie. Wenn es kein abgeredtes Spiel war, wie ich nicht glauben kann, wenn ieh die Natur und Stärke der Bewegungen denke, so
hingen solche gewifs von einer heftg erregten Einbildungskraft ab.
IV. Fakta, die unabhängig von Einbildungskraft sind.

Wir haben nun noch eine andere Reihe von Thatsachen zu durchlaufen, welche Aufmerksamkeit verdienen, und wenn sie wahr sind, andere Ideen erzeugen, als der vorige Artikel uns anfänglich darbot: Ein einziges positives Faktum, welohes evident das Daseyn einer äufsern Kraft beweist, zerstört alle negativen Fakta, díe blofs deren Niohtwirkung darthun, and aberwiegt diejenigen, die der Einbildungskraft allein pflegen zugeschrieben zu werden. -- -: Ich stellte mich am Baguet einer Frau gegenüber, die auf ihren Augen zwei sehr starke Flecken hatte, und deren Blindheit durch die Kommissaire selbst bestätigt war. Ich sah sie eine ganze Viertelstunde hindurch ruhig, indem sie mehr mit dem eisernen Stabe des Baguets, der gegen ihre'Augen gerichtet war, bo schäftigt schien, als mit der Unterhaltung der andern Kranken. In einem Augenblick, wo das Geräusch von Stimmen ihr Gehör zerstreute, riohtete ich in einer Entfernung von 6 Schuh gegen ihren Magen, den ich als sehr empfindlich kannte, einen Könduktor. Nach drei Minuten schiln sie unruhig und in Bewegung zu seyn. Sie wandte sich auf ihrem Stuhl um und versicherte, dafs sie jemand magnetisiren müsse, ob ich gleich vorher alle Vorsicht gebrauoht hatte, alle diejenigen zu entfernen, die den Versuch zweifelhaft machen konnten,

Diese ihre Unruhe zerstreute sich fast augenblicklich, wie meine Bewegungen aufhörten; und sie ward so ruhig, wie vorher. Funfzehn Minuten nachher wiederholte ich unter ähnlichen Umständen und mit aller möglichen Vorsicht den Versuch vollkommen mit dem nämlichen Erfolg. Ich war überzeugt, dafs die Kranke bisher keinen andern Nutzen von ihrer Behandlung gezogen hatte, als dafs sie in einer Entfernung von 3-4 Zoll gewisse Gegenstände schimmern sehen konnte. Das Licht fiel bei diesem Versuche seitwärts auf sie und mich. Nur einer von den. Vorstehern des Saals war gegenwärtig und stand an meiner Seite, hielte sich ganz still und liefs mich nach meinem Belieben handeln. Da die Zeit indessen verflossen war, so konnt' ich den dritten Versuch nicht machen. - -

Eine Kranke, deren Krise ein tiefer Schlaf war, hatte, ohne zu erwachen, von Zeit zu Zeit leichte konvulsivische Bewegungen und ein Auffahren, welches durch ein äufseres Geräusch im Saale'veranlafst wurde. Die magnetischen Bewegungen, die in einer kleinen Entfernung von ihrem Gesichte gemacht wurden, erregten öfters die nämlichen Zuckungen. Ich versuchte es oft und fast immer mit Erfolg, ob ich gleich die Zeit in Acht nahm, da kein fremdes Geräusch diesen Effekt hervorbringen konnte.

Die Krise einer andern Kranken war ein allgemeiner Krampf nebst einem vorübergehenden Verlust des. Bewufstseyns ohne irgend eine heftige Bewegung. Der Kopf lag vorwärts, die-Augen waren geschlossen, die

Arme zuräckgebogen，die Hände offen und Finger aus einander gestreckt．Als ich mit meinem Finger ihre Stirn zwischen den Augen berührte，schien sie ein wenig erleichtert zu werden．Zog ich den Finger sanft zurück，so folgte der Kopf，ohne berührt zu werden，jeder Richtung desselben，wenn ich den Kopf somauf die eine Seite gerichtet hatte und meine andere Hand in einer Entfernung von einem Zoll ge－ gen die entgegengesetzte Hand der Kranken hielt，so zog sie solche schnell zuräck，als wenn sie daran eine starke Empfindung fahlte．Diese Bewegungen wur－， den innerhalb 10 Minuten 3 oder 4 MaI wiederholt． Nach diesem nahm der Krampf ab und mit ihm die Empfindlichkeit．Die Kranke konnte sich nachher nichts von allem erinnern．Ich selbst habe diesen Ver－ such nur einmal gemacht，und er ist defswegen so vollständig geworden，weil ich einen Monat vorher die nämlichen Phänomene in einer Krise beobachtet hatte，die durch einen andern Arzt bewirkt wurde．

Die kleinsten magnetischen Bewegungen mach－ ten bei einer andern Kranken einen so lebhaften Ein－ druck，dafs，wie man ihr einige Mal mit dem Finger einen halben Schuh weit über den Rücken fuhr，ohne， dafs sie solches nur vermuthen konnte，sie auf der Stelle konvulsivische Bewegungen und Stöfse bekamt， die ihr die vorgenommene Handlung anzeigten und die so lange dauerten，als diese dauerte．Dieser mein er－ ster und einziger Versuch bei dieser Kranken brachte den nämlichen Effekt hervor，wovon ich vorher 4 oder 5 Mal Zeuge gewasen wat．

Im Krankensaal waren noch mehrere Kranke von beiderlei Geschlecht und von einer mehr oder weniger reizbaren Konstitution, die gleichfalls den vorigen Effekt, obgleich nicht so stark, empfanden. Dieser Versuch gelang vorzäglich gut, wenn sie durch vorherige Berahrung in der Gegend des Magens gereizt waren. Wenn man den Finger ohne ihr Wissen und ohne Beruhrung aber ihren Kopf oder Rácken bewegte, so sprangen sie mit vieler Lebhaftigkeit auf und drehten den Kopf, um zu sehen, wer etwa hinter ihnen stehe. Diese unwillkürliche und unerwartete Bewiegung ward nämlich durch Ärzte erregt, die erst ganz neu zugelassen waren, die noch nicht frei handeln durften und noch aufserhalb des Kreises der Kranken standen, und nur rück wärts und halb mifstrauiseh die Kraft versuchten, die man sie erst hatte kennen lehren. - Ich habe anfangs auch sehr oft diesen Effekt hervorgebracht. Allein um die Vermuthung bei mir selbst zu ersticken, dafs die Kranken nicht etwa ineine Handlung vorher sähen, oder dafs diese Empfindung nicht vielleicht ohne mein Zuthun Statt habe, blieb ich lange Zeit ruhig nében ihnen stehen und erwartete so einen gläcklichen Augenblick zu meinem Versuch, der mir duch fast immar gelang. Ohne mein Wirken kam keine Erschâtterung. Dieser nămliche Effekt ward auch öfters durch andere Personen bei Kranken hervorgebracht, indem ich deren Aufmerksamkeit durch entgegengesetzte Beruhrungen bechäftigte.

Diese Thatsachen sind nun zwar der Anzahl nach nicht viel und nicht sehr mannichfaltig. Aber ich mochte keine anfüren, als solche, die genugsam bestätigt sind; und woraber ich gar keinen $Z$ weifel habe. Sie werden dennoch hinlänglich seyn; die Möglichkeit und die Existenz einer Kraft zuzugestehen, die sich von einem Menschen zam andern fortpflanzt und bei diesem letztern manchmal eine merkbare Wirkung hervorbringt.

Aus der Zusammenreihung dieser Thatsachen und der partikulären Folgerungen laffst sich schliefsen, dafs der menschliche Körper dem Einflusse verschiedener wirkenden Ursachen unterworfen ist, die theils innerliche und moralisch sind, wie z. E. die Einbildungskraft; theils äufserliche und physische', wie das Reiben, die Berührung und die Wirkung des Fluidums, welches aus einem ähnlichen Körper ausströmt. Diese äufsern Ursachen werden sich bei genauer Untersuchung wohl auf eine einzige, einfachere und allgemeinere bringen lassen, nämlich auf die generelle Einwirkung der uns umgebenden elementarischen oder zusammengesetzten Körper. Wenn man uber die Wirkupg des bestrittenen Fluidums und uber die Gleichheit der Effekte, die durch dasselbe hervorgebracht werden, mit denen, die vom Reiben und der Berührung abhängen, nachdenkt, so muls man ohne Anstand in diesen drei Fällen die nämliche Aktion finders die nur auf eine verschiedene Art angewendet wird. Die lebhafte Wirkung des Reibens giebt eine Empiṇdung, die stärker, sicherer und allgemeinger ist; die

Aktion der Berahrung ist sanfter, aber nach dem Zu stande der Organe verschieden; die Wirkung des von einiger Entfernung kommenden Fluidums mufs im Ganzen nicht sehr empfindbar seyn, und nur gewisse Subjekte aftiziren, die für die schwächsten Eindrücke empfänglich sisd. Allein wie wirkt deun diese dreifache Behandlung? Was ist das fur ein Wesen, welches in die Körper dringt? Das Reiben und die Berährung bringen Wärme hervor. Sollte diese Wärme wohl das Fluidum seyn, dessen Existenz man bestreitet? Wie wirkt es auf den menschlichen Körper? Wie durchdringt es denselben und mit welcher Kraft? Welches sind dessen Verhältnisse mit den innern und ãufsern Ursachen? - - Dieses alles verdient dereinst weiter untersucht zu werden.

## Medizinischer Nutzen des Magnetisirens

Krankheitsheilung durch Berahrungen ist zu allen Zeiten und bei allen Nationen geübt worden. Da solche aber Händen überlassen ward, die sie nicht zu leiten wufsten, da mą sie ohne Ordnung anwandte, da sie uriter die eigenthumlichen Mittel des gemeinen Haufens verbannet und von wohl unterrichteten Männern vernachlässigt wurde, so schmachtete sie lange Zeit in der Dunkelheit. Magnetismus erregt durch das fortgesetzte Reiben mit der Hand in den Fiebern eint leichte Oszillation; und bringt durch eine ausgedehnte Beruhhrung in den Körper einen Theil von Wärme, die von dem Menschen ausströmt, welcher diese Behandlungen ausubt. Das Daseyn dieser thierischear Wärme
und die Möglichkeit, solche mitzutheilen, ist zu allen Zeiten anerkannt und die durch Wirkungen bewiesene Nutzbarkeit derselben allgemein zugestanden worden:

Die tonischen Mittel, in deren Klasse der sogenannte Magnetismus gehört, haben die Eigenschaft', den erschlafften und geschwächten Fiebern Kraft und Ton zu geben. Sie stellen die Verdauung her, indent sie den Magen stärken. Sie bewirken ein allgemeines Zusammenziehen und verursachen zur nämlicheri Zeit den Abgang angehäufter Materien und widersè: tzen sich neuen Kongestionen. Sie beleben den Kreis: lauf des Bluts, indem sie die Bewegung desselben vermehren: Diese dem Blute mitgetheilte Kraft theilt sich nachher allen Theilen des Körpers mit: Die un= terbrochene Ausdünsting wird wieder hergestellt; und frische Übel, die durch deren Unterbrechung verur: sacht wurden; werden sogleich gehoben. Die tonischen Mittel wirken auch als besänftigende, indem sié eine gleiche Wärme in dem ganzen Körper verbreiten; oder sie in dem leidenden Organe, welches Mangel daran hat; vermehren, und solcher Gestalt das Gleichgewicht $\mathbf{z w i s c h e n ~ d e n ~ T h e i l e n ~ w i e d e r ~ h e r s t e l l e n : ~}$

Wenn die thierische Wärme wirklich an allent diesen Eigenschaften Theil nähme; und wenn es als Wahrheit bewiesen wäre; dafs, die tonischen Mittel jene Effekté nur dadurch herv̀orbrächten; indem siè das Prinzipiưn der Wärnte vermehren; so könnte mant diese vortheilhaft in alleir dér Fällen brauchen; wo die tonischen Mittel angezeigt werdent. Auch ofine
jene gebraucht, würde diese zuweilen einen doppelten Vortheil haben, indem sie nämlich ihre Wirkung unmittelbar, zu dem geschwächten Theil brächte; ohne sie über die andern mitzuverbreiten und indem sie den Magen nicht durch eine mühsame Digestion schwächte. Dieses Mittel würde also unter der Direktion geschickter Ärzte in neuen Krankheitsübeln; in solchen, deren Ursachen leicht, oder wenn sie auch von schwerer Art, doch nur voräbergehend sind und nicht die ganze Konstitution des Individuums angreifen, sehr heilsam und nutzlich seyn. Auch würden die Ärzte keinen Anstand finden, dieses Mittel mit denen zu verbinden, welshe sie in gewissen einfachen hitzigen Krankheiten gebrauchen, um den Magen dadurch zu stärken und denselben fähig zu machen, von Zeit zu Zeit einige Nahrung zu verdauen und einen guten Chilus zuzubereiten, der durch seine Vermischung mit dem Blut den Körper auf's neue beleben würde, der durch die Dauer der Krankheit geschwächt ist.

Wenn man diese Behandlungsart auch in chronischen Übeln anwenden wollte, so sollte man dasselbe doch zuerst bei leichten versuchen. Man sollte bei diesen Versuchen langsam und mit Überlegung verfart. ren, und nichts dabei auf ein gläckliches Ungefähr ankommen lassen. Denn, was auch in einzelnen Fällen nützlich ist, kan'n oft durch die Menge und durch einen unüberlegten Gebrauch schädich werden. Denn tonische Mittel, die zu lange ohne Behutsamkeit und zur unrechten Zeit gegeben werden, verar.
sachen Irritation, gewaltsamse Spannung der Fiebern und Konvulsionen.

Eine Wärme, die man einem Körpér mittheilt, der schon eine genugsame Menge davon hat, überladet denselben und wird ihm beschwerlich. Hatte ein Kör.per aber schon vorher zu viel von dieser Wärme, so verursacht sie Wallungen und Irritation; übertreibt man solches bei einem Körper von sehr reizbarer Beschaffenheit, oder bei dem irgend ein Organ leidet, so vermehrt sie den Krampf und pflanzt ihn von einem Organ zu mehrern andern fort und veranlafst solcher Gestalt entweder örtliche oder allgemeine Konvulsionen. Diese starken Bewegungen sind Anstrengungen der Natur, die eine zälhe und fixirte Feuchtigkeit fortzustofsen sucht. Sind inzwischèn diese Bewegungen zu heftig, zu hâufig und insonderheit zu schwach, so ist zu befurchten, dafs sie eine merkliche Alteration in den gesunden Theilen und eine schädliche Verände, rung in den kranken Theilen bewirken.

Eine gemäfsigte Kraft wirkt zuwar langsamèr, aber sicherer; wurde man mit einer sanften Beruhrung leichte kaum merkliche Reibungen verbinden, so würde man Ströme von thierischer Wärme verame lassen, welche die Kommunikation swischen den Or ganen wieder herstellen, die eituen zum Vortheil den andern frei machen, und heilsume $A$ dbuhturgen hervor bringen wurden. Man wirde auf diese Weise enae lokale Feuchtigkeit, die wicht Zeit hatte, sich festzusetzen, ableiten; und oft Wärme, Lebun and Bewn
gung in den erst kürzlich gelähmten 'Theilen' wieder herstellen.

Die Möglichkeit dieser Effekte ist hinlänglich durch die Gleichheit bewiesen, die zwischen dem Prinzipium der thierischen Wärme und der elektrischen Materie obwaltet, die man auch sehr vortheilhaft zur Hebung der nämlichen Übel anwendet. Die Eigenschaften der elektrischen Flüssigkeit sind lange Zeit verkannt worden. Denn die Elektrizität, ohne Grundsätze angewendet, war wirklich eine gefährliche und schädliche Kraft. Aber derjenige, der ihre Wirkung abzuwägen weifs, macht sie zuverlâssig und nützlich. Man würde die Wirksamkeit derselben vielleicht noch vergröfsern, wenn man eine Methode erfände, diese Flüssigkeit in die innersten Theile des kranken Kürpers auf eine sanfte Art zu bringen, anstatt sie über denselben in ganzen Strömen auszuschütten. Man könnte diese Flüssigkeit animalisiren, indem man zwischen dem elektrischen Konduktor und dem Kranken einen andern lebenden und gesunden Körper stellte, worin die elektrische Materie zum Theil ausgearbeitet witrde, ehe sie weiter ginge. Diese ${ }^{\text {'Verbindung des Magnetismus mit der Elektrizität }}$ würde die Wirkung der einen maifsigen und die andere verstärken. Nur allein die Erfahrung kann den Nutzen dieser doppelten Anwendung bestiramen: Eben diese Erfahrung wird auch lehren, bis zu welchem Grade die thierische Wärme ohne Zuthun jener andern Kraft mit Nutzen angewendet werden kann? Die Elektrizitat ist wechselsweise bei det Krankenbehandlung
angenommen und verworfen worden. Der thierische Magnetismus wird die riämlichen Veränderungen durchlaufen, bis einpnal seine Wirksamkeit besser beobachtet, besser erkannt, besser beschrieben und bestimmt wird.

Der gewöhnlichste Effekt desselben bei kranken Personen ist die Wiederherstellung der Kräfte, des Appetits, des Schlafs. Viele haben auf solche Weise Erleichterung erhalten, ohne eine merkliche Einwir, kung der Kraft zu spüren; andere hatten leichte Empfindungen davon,

Die Verdauungen vieler hypochondrischer und hysterischer Kranken sind gleichfalls besser geworden, und haben solcher Gestalt die besänftigende Kraft dieses Heilmittels bewiesen, die sich aber auch dadurck beweisen läfst, weil man durch das Auflegen der Hände Magenschmerzen und Koliken zu besänftigen vermögend ist. - -

Die Beruhrung auf der Gégend des Magens trieb zuweilen die Hitze gegen den Kopf. Sie zog sie dagegen zur andern Zeit vom Kopf weg, indem man andere Theile des Körpers magnetisirte. Bei verschiiedenen Subjekten vertheilte sich die magnetische Kraft im ganzẹn Körper und verursachte Schweifs. Diese Effekte waren desto gewisser und schneller, wenn man den Finger über den Körpar von oben nach unten bewegte. Es wich bei dieser Bewegung, so wie bei einem schwaohen Reiben van der Stirn bis unterwärts der Schläfe gewöhnlicher Weise ein leichteres Kopfa wch; das stärkere widerstánd öfters und die Erleich-
torung war nur momentan. Dafs man ferner durch diese Art von Beruhrung auch die Transpiration herstellen könne, daraber hab' ich selbst die Erfahrung mei einer dienenden Frau auf dem Lande gemacht, die wegen einer unvorsichtig unterbrochener Ausdünstung seit 2 Tagen einen so unerträglichen Schmerz in einem Schenkel hatte, dafs sie denselben nicht bewegen konnte. Diese Frau wufste vom Magnetismus nichts und eben defswegen schien mir diese Gelegenheit zu einem Versuche günstig zu seyn, Ich setzte einen Finger auf den Magen und den andern anf den leidenHon Theil, Schnell verstärkte sich die Wärme im Körper, und ward von einer allgemeiren Feuchtigkeit begleitet, die den Schmerz fast ganz verjagte, Die Kranke, die über diesen Effekt erstaunt war, konnte schon nach einer halben Stunde vermittelst eines Stabes gehen, und sich ohne fremde Hulfe niederlegen. Zwei Stunden nachher bewegte ich oberhalb der Bettdecke den Finger vom Kopfe bis 74 den Füfen, und diese Bewegung war hinlänglich, auf der Stelle einen starken Sch weifs zu erregen, weloher die Naght durch fortdauerte, Die Kranke ward dadurch so weit hergestellt, dafs sie schon am folgenden Tage 2 Stackwerke allein herunter steigen und einen Theil ihres Dienstes wieder beginnen konnte, Nach 2 Tagen war ganz allein durch diese magnetische Behandluag das Übel weggeschafft,

Unter den durch Magnetismus glnoklioh behandeltan Krankheiten kann man auch einige Augenübel qählen. So ward z. E. eine, wirkliche Entzündung
dieses Organs dadurch geheilt und durch abgeleitete Feuchtigkeiten ein verlornes Gesicht wieder hergestellt, und ein Flecken im Auge vertrieben. Eine Frauensperson hatte seit 5 Jahren nach einem Milchversatz zwei so starke Flecken an ihren Augen, dafs man den Stẹn nicht zu unterscheiden vermochte. Drei Wochen lang brachte die magnetische Behandlung bei dieser Kranken keinen merkbaren Effekt hervor. Aber nun bekam sie häufige Krisen, welche mit leichten konvulsivischen Bewegungen anfingen, worauf ein Frost und endlich ein kurzer Schlummer folgte. - Alsdann bewirkte die Natur einen weifsen Abgang und die Flecken schienen sich zu verdünnen und der Stern fing wieder an sichtbar zu werden. Die Kranke konnte darauf Farben, und in einer Entfernung von 3 Zoll einige grofse Gegenstände unterscheiden. Eine vorübergehende Unterdrückung des Flusses verzögerte den Fortgang der Besserupg. Allein am Ende des Julius ward die Iris ganz sichtbar und der Schein. schärfer.

Die magnetische Behandlung hat auch einige Quartanfieber gehoben, welche wenigstens ohne andere Arzneimittel aufgehört haben. Diese Kraft hat bei feuchtem Husten häufige Auswürfe und bei trocknem Husten das Aufhören des Anfalls bewirkt; bei Lungensüchtigen hat sie fast immer mehr schädlich als nürzlich geschienen; die Wirkung des Magnetismus bei skraphulösen Geschwulsten war langsam und wenig merkbar. Eine wassersüchtige Frau ward durch
denselben vermittelst hervorgebrachter Ausleerungen zwar erleichtert, aber nicht gänzlich geheilt.

Eine eingeschlossene Wassersucht blieb bei allem Verfahren unverändert. Die Punktion ward nothwendig und man erhielt dadurch 14 Pinten Wasser. Trotz der fortgesetzten Behandlung erschien die Geschıvulst nach einem Monat wieder; und wie es weiter damit gegangen, weifs ich nioht, weid ioh dapmals das Traitement verliefs. Der Magnetismus hat bai nicht veralteten Lähmungen der Extremitäten sehr guto Hoffnungen gegoben. Ich kann aber far keine vollkommne Heilung bürgen, weil ich keine Prüfung poer diejenigen angestellt habe, die im Publikum angekündigt worden sind:

Die Anstrengung, die sich eine Wäscherin bei Hebung eines Käbels gab, hatte inr im Arm einen heftigen Schmerz orregt. Ein aufgelegtes Kataplasma trieb den Schmerz zurück in die Schulter, welche nun ohne Rätha, schwoll. Arm und Ellenbogen hatten gar keine und die Finger und insanderbeit die Hand eine sehr genirte Bewegung,

Sié konnte an der Şchulter, des immerwähreqden Schmerzes wegen, gar keine Berahrung leiden; selbst dass Gewicht der Kleider ,war iher beschwverlich, Die Kranke hatte dabei keinen Schlaf. Schon seit einem Jahre hatte sie verschiedene Mittel ohne Erfolg. versucht, als sie durch einen von meinen Mitkommis: sairen in den Krankensaal gebracht und durch:'die. abrigen examinirt wurde. :Dieses geschah am Enda des Mai's, Gleich maoh den ersten Tagen der Behand
lung : bekam sie einige Stunden Schlaf und die Schmerzèn waren nicht so anhaltend. Wena man den Finger längst des Arms herunter bewegte oder auf der Schulter fest stellte, so entstand in diesen Theilen eịn häufiger Schweifs. - Unvernerkt kam die Bewegung wieder, der Sohmerz nahm sehr viel 'ab, und veränderte den Ort. Bei Veränderung der Witterung ward er zwar manchmal wieder etwas stärker, aber or legte sich auch nachher wieder. Die Kranke konnte nach und nach die verschiedenen Artikulationen bewegen und ihre Hand auf den Kopf bringen. So hab' ich sie vor 5 Monaten verlassen. $-\infty$

Mehr oder weniger veraltete Obstruktionen der Drüsen oder der Eingeweide waren diejenigen Krankheiten, welche die häufigsten Krisen hervorbrachten, wovon man in Absicht auf ihren Gang und Effekt zwei Arten unterscheiden mufs. Tie eine Art derselben ermüdete die Kranken sehr, war immer irregulair, 'mit Konvulsionen und lebhaften Schmerzen vergesellschaftet, und ohne Aủsleerung: Die andere, deren Symptome bald stärkere bald schwächere konvulsivische Bewegungen waren, endigte sich mehrentheils durch das Abgehen einiger Feuchtigkeit. Diese letztern waren den Kranken nicht nur nicht beschwerlich, sondern schienen sia zu erleichtern und auf einige Tage zu stärken. Das Fortdauern des Übels machte, dafs sie ihre Zuflucht immer wieder gern zu diesen Krisen nahmen, und solche trotz des momentanen Schmerzes nicht vermieden: Sollte die-
ses Verlangen nicht ein Instinkt der Natur und eine Indikation von dem Nutzen seyn？

Eine Mannsperson，welche heftige－Krisen zu ha－． ben pflegte，die sich öfters durch ein Erbrechen von Blut und Schleim endigten，hatte eine，sehr lange Kri－ se，welche durch einén Zufall gegen deren Ende un－ terbrochen ward．Dieser ungelegene Umstand unter－ drückte den Abgang aller Feuchtigkeit und brachte die besänftigten Konvulsionen wieder zurück，Es wurden 8 folgende Tage von dem Kranken mit Übel－ seyn und Bangigkeiten zugebracht und man versuchte vergebens die Wiederherstellung der Krise．Die Spannung der Fiebern war zu stark；er bekam nur Konvulsionen，wodurch die innere Gene vermehrt ward．Nun ward er ia meiner Gegenwart durch Hrn． D＇Eslon magnetisirt，und dieser Arzt bewirkte nach einer halben Stunde einen Husten，ohne Konvul－ sionen nebst einem sehr starken Erbrechen，dessen Folge eine Befraiung der ersten Wege war，und nun kamen Anzeigen zu einer bessern Gesundheit wieder． －－Diese Umstände scheinen zu beweisen，dafs die Feuchtigkeit sich lange angehäuft，und dafs diese neue Krise nur idas Ende der vorigen gewesen．Ich habe auch mehrere Mal bei eben diesem Kranken eine Unterbrechung der Krise beobachtet；sein hèifser Athem kündigte angehäuftes Blut an，und dieses Blut， welches er nachber von sich gab，war schwarz und verdorben，－Sollte man hieraus nicht sahliefsen können，dafs die magnetischen Krisen einen eben so regelmäfsigen Gavg haben，wie die andern；dals sie
aber oft unterbrochen oder unracht geleitet werden und daher zuweilen einer: verschiedenen Ordnung za folgen scheinen!!

Die bisher angefahrten Fakta, welche die tonische Kraft des angewendeten Mittels allgemein beweisen, sind entweder aus meinen eigenen Beobachtungen gesammelt, oder von den Kranken selbst mir zagesichert wordea. Die Übereinstimmung so vieler einzelnen Erfahrungen beweiset die Wahrheit einer jeden insbesondere; ubrigens konnte ich die offenbar verbesserte Gesundheit dieser Kranken im Ganzen keinen andern Ursachen als dem Magnetismus zuschreiben, obgleịch Einbildungskraft, Bewegung, Befreiung von andern, den Körper angreifenden, Arzneien, Zerstreuung und der Gebrauch des Weinsteinrahms vielleicht jenem Hauptnìttel zur Hülfe kamen. Aber es wwäre unrecht zu denken, dafs diese Nebendinge aberall zureichend gewesen wären. Bei genauer Erwägung der verschiedenen Wirkungen ist es leicht zu selhen, dafs sie durch irgend eine physische Ursache hervorgebracht wurden, welche vermuthlich die thierische Wärme ist. - - -

Um dieser Behandlung mehreres Interesse zu geben, suchte man sie aus einer ansehulichen Theorie herzuleiten. Man nahm daher ein Fluidum an, welches auf grofse Entfernungen wirken sollte; suchte dessen Existenz durch kuriöse und aufserordentliche Proben zu erweisen, legte demselben eine allgemeine Heilkraft bei; reduzirte alle Krankheiten auf eine einzige u, s. w. - - Was entstand daraus? Dem

Enthusiasmus wurden von der einenSeite sowohl als von der andern Zweifel entgegen gesetzt. Man machte Vërsuche, die nicht immer gelangen; und der Mangel der Übereinstimmung zwischen Ursachen und Wirkungen veranlafste endlich den Schlufs, dafs ein solches Fluidum gar nicnt existire und dafs die Effekte täuschend oder blofs Folgen der Einbildungskraft wären. Indem man also nur eine schlecht bewiesene Lehre hätte verworfen sollen, zog man die ganze Behandlung selbst in dieses Verdammungsurtheil. - Um klug zu verfahren, batte man den Anfang damit machen sollen, dafs man die thierische Wärme alloin als die wirkende Ursache angegeben hätte; man hätte also zuerst deren Existenz bewiesen; , von der Kraft geredet, womit sie aus dem Körper strömt, und wie sie dadurch eine besondere Atmosphäre bildet; dargethan, dafs sie sich von Körper zu Körper durch Reiben und durch Berührung mittheile; dann hätte man ferner aus ihren Wirkungen ihre Eigenschaften bestimmt und diese nach und nach bei vergröfserter Praxis aus neuen Rosultaten vermehrt. - - Dieses alles wäre ohne Schwierigkeit gewesen. Nụn hätte man ferner aus Thatsachen beweisen können: dafs eine leiohte $\mathrm{Be}-$ tührung mit dem Finger oder auch blofs eine Annäherung desselben auf einer kleinen Distanz schon zureiche, diese Wärme mitzutheilen; dafs es ferner nicht unumgänglich nothwendig sey, deutliche Empfindungen zu haben, um das Reelle der Effekte zu beweisen; dafs selbst die Elektrizität bei nicht isolirten Personen auf den Körper wirke, ohnre diase ihre Thä-
tigkeit äufserlich 'zu erkennen zu gehen: - - Wären endlich diese Behauptungen durch zahlreiche Beobachtungen und zuverlässige Kuren unterstützt worden, so würden sie einen solchen Grad von Überzeugungskraft erhalten haben, der zu ihrer allgemeinen Annahme hinlänglich gewesen wäre. Die Arzneikunst und Physik würden nun diese auf Erfahrung. sich stützende Praxis als nützlich und methodisch 7ugelassen und sich gemeinschaftlich dargeboten haben, alle diese einzelnen Thatsachen mit einander $z u$ verbinden und zu erklären u. s. w. So würde nach und nach ein solider Grund gelegt worden seyn, auf welchem man in der Folge zum Vortheil der Menschen ein dauerhaftes System würde haben auffahren kön,nen. - -

Allein man ist hietbei einem andern Plan gefolget. Man hat sich vorzüglich an grofse Versuche gehalten, die nur der glänzende und vielleicht unsicherste Theil dieser Methode sind und hat den wahren und eigentlichen und soliden praktischen Theil vernachlässigt.

Uns liegt es ob, diese Arzneikunst der menscklichen Berührung, die schon jetzt in gewissen Umständen so heilsam ist, und wenn man sie einst besser und vollständiger kennt, noch weit nutzzlicher werden kann, zu vervollkommnen; wir müssen daher auf's sorgfältigste von ihrer Praxis alle nur kuriöse Versuche entfernen, welche gleichsam nur das Magi-
sche-des Magnetismus sind und die eine weise Arzneirkunst aberhaupt als unnatz, oftmals als tauschend, zuweilen als schädlich und immer als unwordig fur Menschen, die nur fur grofse Zwecke bestimmt sind, verwirft.

Vor allen Dingen mufs man endlich bei derglejchen Krankenbehandlung allen Schein von Mysterien vermeiden; denn die Kunst, deren $Z_{\text {week }}$ ist, Menschen zu helfen, gestattet keine Geheimnisse, sie geht ihren Weg offen und unterwirft ihre Mittel der öffentlichen Beurtheilung. . . Geheime Kunststücke, die wohl in den Jahrhunderten der Unwissenheit Ehrfurcht und Achtung verschaffen konnten, |zeigen in unserm aufgeklärten Jahrhundert nur die Larve des Irrthums oder des Betrugs. . . Diejenigen Ärzte, die als unbefangene Beobachter der magnetischen Behandlung beigewohnt haben, versichern es, gute Effekte gefunden zu haben. Wir massen also diejenigen, die den Magnetismus üben, ersuchen, ihr Stillschweigeu abzulegen und öffentlich bekannt werden zu lassen, was sie wissen, was sie glauben, und vorzüglich, was sie sahen. Diese von ihnen auch ohne weitere Theorie aufgestellten Thatsachen werden dereinst durch andere verifizirt und mit denjenigen Erfahrungen verbunden werden, die uns die Elektrizität und der mineralische Magnet lieferten und werden uns solcher Gestalt dienen können, die Verhältnisse dieser beides flassigen Materien gegen den animalischen Magnetismus oder gegen die thietische Wärne genauer zu be:
stimmen und durch gemeinschaftliche Vereinigung sie insgesammt noch nützlicher zu machen.

De $\mathfrak{\text { grussieu }} \mathbf{D}$.

Wir haben uns absichtlich aller Anmerkungen enthalten; denn da sowohl Varnier als Jussieu blofs als Beobachter auftreten, nicht aber in der Sache selbst urtheilen können, und was ihnen darïber als theoretische Prinzipien mitgetheilt warde; nicht von Mesmer unmittelbar herrürte, so findet sich darin manche falsche Ansicht, manche irrige Déutung des Beobachteten. Aber um so entscheidender für die Nichtigkeit der kommissarischen Untersuchung und des famösen Berichts bleiben diese Aktenstücke, weil sie eben die Unbefangenheit der beiden genannten Ge lehrten darthun. Wir stehen jetzt schon auf einem Punkt, wo bei dem Leser vorausgesetzt werden kann, er werde in jenen mitgetheilten Schriften von Varnier und Jussieu alles genau zu wardigen wissen. Aber er wird durch diese Mittheilung auch in den Stand gesetzt seyn, den Gegnern dieser grofsen Angelegenheit für das Menschenwohl, welche sich oft genug noch auf den Bericht der Pariser Kommission und ihr Verdammungsurtheil stutzen, sogleich zeigen zu können, wie morsch und zerbrechlich diese Stutze sey.

III．

## Ưber die Erbaltung

## der．Gesundheit des Kriegers．

Als im Jahr 1806 der Krieg ausbrach；nahrt der Herausgeber Veranlassung，eine kleine Schrift，unter dem Titel：Aufruf an die teutschen Krie－ get zur Erhaltung ihres Wohlseyns，ih－ rer Stäke und Gesundheit，Berlin bei $O$ ． Decker，K．Geh．Oberhofbuchdrucker，in Druck zu geben，wozá das Königl．pr．Ober－Kriegskollegiun nicht ruur seine besondere beifällige Oenehmigung gab， somdern auch die Vertheilung unter dàs Heeì anordne－ te．Die Ereignisse der Zeit liefsen aber diese aus wat－ mem vaterlänđischen Herzen einem guten Zweck ge－ weiltte Blätter im Datrkel，unid der Nutzen，welchen sie stiften sollten，war zum gröften，Theil verloren． Wir nèhmen jetzt，wo der Krieg sich füt den Gesund－ heitszustand sich so verderblich auf＇s reue zeigt， Ge － legenheit，das Wesentiche daraus hier mitzutheilent und über

In dem kurzen Eingang，dessen Anfang besơn－ ders die Seelenstimmung des Kriegers für seinen Kör－ perzustand geltend macht，heifst es：„Das einzige wab－ re Ungluck，was solche Krieger treffen kamn；ist，
wenn Krankheit' sie auf den Boden wirft. Wunden müssen den Sieg erkaufen; verwundet seyn. ist kein Unglück: Aber wenn Krankheit und nicht die Hand des Feindes den Soldaten trifft; ihn aus den Reihen seiner Brader von der Bahn des Sieges; der gerechten Rache und des Ruhms hinweg zieht; dann vermag sein Muth und sein Heldensinn nichts mehr, und von unsichtbarer Macht gezwungen, verbindet ihn die Krankheit mit dem Feinde, denn statt ihn mit zu bekämpfen, wird er den Seinigen eine Last; statt diesen in: den Gefahren beizustehen, $\cdot$ hemmt er ihre Bowegungen und vermehrt gar oft die Gefahr. Auch fallen Viele in der Schlacht gerade dann, wenn es Anstrengung, unermüdiche Kraft und Beharrlichkeit gilt, - am Freudentage der Ehre - blofs aus Schwäche des Körpers und aus Kränklichkeit; oder sterben an ihren Wunden, welche nicht tödtlich für sie gewesen wären, wenn sie sich sonst ihre Gesundheit erhalten hätten:

Darum, meine Bruder, werthe Vertheidiger des Vaterlandes, tapfere Krieger! achtet und schütżt das theure Out der Gesundheit; erhaltet die Kraft und Stärke Eures Körpers; da Ihr dieselben jetzt im Kriege so nöthig habt; damit Ihr nicht der Krankheit; diesem eignen Feinde, zur Freude und Rettung des Feincles, den Ihr bekämpfen sollt, unterliegen möget.

Um Eure Gesundheit im Felde zu erhaltet, findet.Ihr leicht die Mittel; wern Ihr meinen Rath, den ich Euch hier ertheilen will; wohl befolgt. Und wean mein Beruf mich verhindert, in Eure Reihen 2 A
treten, an der Vertheidigung unsers Vaterlandes mit den Waffen Theil zu nehmen, mit Euch far den Sieg, fur unsre Erhaltung, far den heldenimuthigen König; der, gut und edel, vergebens Euer Blut zu sehoneri suchte, den letzten Blutstropfen mit Freuden zu vergiefsen; so will ick wenigstens dutrch treue Warniumg und guter Hath Lure Gesundheit, Eure Kraft und Stärke $\rightarrow$ diè Fähigkeit zum Schlagen und zum Siegen - Euch erhalten, Euroh dadurch halfreich seyn."

Um alles zux umfassen, ist das Ganze in IV Abtheilungen zusammen gedrängt:
I. Wie sich der Soldat auf dem Marsch zu verhal ten hat.
II. Wie sieh der Soldat imStandquartier und in der Festung zu verhalten hat.
III. Wie sich der Soldat im Lager und vor der Fe stung $z u$ verhalten hat.
IV. Wie sich der Soldat in der Schlacht zú verhalten hat.
Zu I. Der Krieg erfordert meistentheils ein fast immerwährendes Marschiren.

1) Es ist zu sorgen, dafs nírgends eirr Klei dungsstück drücke und die freie Bewegung hemme.
2) Sey es noch so wenig, vor dem Ausmarschiren mufs etwas genossen werden. Warnung aber vor vielem Branntewwin.
3) Nichts erhält die Kräfte fristhier als Munterkoit der Seete. „In dem Augenblick der Trennung von den Eurigen mögt Ihr immerhin fuhlea, wie werth
sie Euch sind; desto mehr aber erhebe Each der Godanke, dafs im Gemeinwohl auch sie mit begriffen sind, dafs Ihr far sie auch fechten und sie schatzen werdet, dafs der Ruhm, den Ibr Euch mit tapferm Schwerdte erwerbt, sie in der Ferne erfreut und dafs derselbe init auf Eure Familien ubergeht - Nicht $^{\prime}$ zuruck, vorwärts mufs der Blick des Kriegers gerichtet seyn; auch kann ihm nichts freudiger begegnen, als wenn er Gelegenheit bekommt, fär edlen Zweck der trägen Ruhe zu entsagen, und nicht allein im Kampfe selbst durch tapferes Schlagen, sondern auch in Muhseligkeiten aller Art, bei Mangel und Strapazén, Hitze oder Frost, kurz in allen Widerwàtigkeiten, durch Ruhe, Gleichmuth und Frohsinn den guten Geist und Sinn zu bewähren, welcher den wahren Krieger, den Helden macht. -
„Singet muthige, erfreuliche Lieder insgésammt mit heller Stimine, oder noch besser, wechselt damit ab, damit Ihr bei Athem bleibt und Euch so abwechselnd erfreut, ermuntert und anfeuert. Hört thr die Trommel zuweilen darein wirbeln, oder ertönen Euch die Hörner und Trompeten, so lafst Euch das wie ein Aufruf zu Muth und Ehre seyn; welche beide alle Eure Pfichten umfassen. Vergesset der gegenwärtigen Beschwerden, und denkt nur der Freude, wenin Ihr Eare gute Sache gut verfochten, und Euer rühmliches Ziel erreicht haben werdet. - Nebenbei achtet auf die Gegenstände wohl, die Euch aufstofsent und Euch neu sind. Ihr durchzieht Dörfer, Städte und Lander, Ithr setzt uber oder durch Flase, the
ubersteigt Gebirge - das alles giebt Euch manche Veränderung, und wenn Ihr es wohl in Euer Gedächtnifs aufzunehmen beflissen seyd, macht es Euch für immer bis in Euer hohes Alter Vergnägen. - Alle Menschen lieben das Reisen; Traurigkeit und Niedergeschlagenheit wird meist dadurch zerstreut; - nun so betrachtet Eure Märsche und Kämpfe als Eure Lustreisen, und ruhet nicht eher, bis Ihr da angekommen seyd, wo Ihr den Feind ganz zertrümmert habt, und Europa aus der Hand unsers geliebten Königs den Frieden erhalten kann. Seht da, werthe Männer! welcher hohe Aufruf zum Frohsinn und zur Freude, da cine solche Bestimmung Euch geworden ist, indem sich Euch so Vieles zur Aufinunterung mannichfaltig darbietet. Es ist genug, um jede Widerwärtigkeit, welche sich überall findet, aufzuwiegen, es ist genug, um jedes Ungemach vergessen zu machen."
4) Warnung vor dem kalten Trinken beim Durst, besonders von jeglichem Was̄ser. Es wird ein Gemisch aus einem Theil Essig, zwei Theileu Branntewein und zwölf Theilen Wasser fur die Feldflaschen empfohlen.
5) „Seyd Ihr" (so heifst es vrörtlich) „bei starken Märschen oder Manövers recht heifs geworden, und habt Ihr dabei stark geschwitzt; so versäumt es nicht und haltet es nicht für eitle Mühe oder Weichliehkeit, das nasse Hemde auszuziehen und mit dem trocknen, das Ibr im Tornister habt, zu vertauschen, sobald Ihr Zeit und Mufse dazu bekommen könnt, belonders im Quartier. Wenn Ihr auch oft nicht Zeit
und Gelegenheit haben möget, das durchschwitzte, schmutzige Hemde zu waschen, so habt Ihr schon Gewinn genug fär Eure Gosundheit, wenn Ihr nur das nasse Hemde nicht auf Eurem Körper, sondern im Tornister oder sonst wo, wenn es geschehen kann, im Freien wieder trocken werden lafst.
"Aufserdem aber haltet auf Reinlichkeit, wascht und reinigt Eurei Körper und gewöhnt Euch auch hierin zur Ordnung. Es ist höchst wichtig für Euer Wohlseyn und Eare Gesundheit. Glaubt nicht, es sey im Felde therflussig, reinlich zu seyn. Ihr habt es gerade da am nöthigsten, um Euch vor Ungeziefer, Ausschlag, Krätze und andern Übeln zu bewahren. That darin nicht blofs, was befohlen wird, sondern seht Euren eignen Vortheil ein, und thut Euch selbst nie genug in der Reinlichkeit. Wer sich immer im. Schmutz herumtreibt, verliert gewifs bald an Gesundheit, Stärke und blühendem Ansehen. - Doch wa-, schet Euch niemals unbedachtsam mit kaltem Wasser, wenn Ihr warn seyd, sondern kühlt Euch dann ìmmer erst ab, weil jenes eben so schädlieh, wo nicht. noch nachtheiliger ist, als schnelles kaltes Trinken bei Erhitzung.
"Nichts kann dem Körper nachtheiliger seyn, als Nässe, welche bei feuchter Witterung, durch Regen oder auch beim Durchsetzen durch Flusse in die Kleidung zieht und bis auf Eure Haut dringt. Gegen so ettwas mufs sich freilich der Soldat abhärten, denn das kann ihm alle Tage begegnen; indefs ist es sehr gut und nothwendig, dafs er trotz dieser Abhärtung, und
besonders, wenn er noch nicht abgehärtet genug ist, darauf denkt, jedem Nachtheil. für seine Gesundheit zuvorzukommen, - Nur darf widrige Witterung, schlimmer, kothiger und oft fast bodenloser Weg Eure Geduld und Eure Munterkett nicht stören; werdet Ihr darüber unmuthig, so wird anch allesärger: der Regen kommt Euch heftiger, unausstehlicher vor: der schlimme Weg, wenn er auch schon besser wird, scheint Euch mit jedem Schritt schlimmer zu werden. Dagegen wird Euch alles leichter vorkommen und seyn, wenn Ihr Euch, wie es braven Kriegern ziemt, aus allen solchen unbedeutenden Widerwärtigkeiten nichts macht, munter Eure Schritte vorwärts fördert, und Euch selbst darüber freut, dals Ihr zeigt, was Ihr ertragen und leisten könnt. - Bei solchen Umständen aber ist 'es gut, wenn Ihr verhältnifsmäfsig öfter ein Glas Branntewein von Zeit zu Zait trinkt, damit Ihr hübsch warm bleibt', und auf diese Weise dem Wasser das Feuer entgegen setzt. Seyd Ihr durch ein Wasser gegangen, oder hat der Regen aufgehört; so müfst Ihr es, sobald Ihr dazu kommen könnt, eben so machen, als es oben bei $\boldsymbol{\xi}$ ), im Fall Eure Hemden nafs geschwitzt sind, angegeben ist; nämlich: das nasse Hemde abwerfen und ein trocknes dafür anziehen, Euch auch die Haut, wo möglịh, über den ganzen Körper trocken reiben, Die durchnäfsten Kleidungssțücke müssen zum weitern Gebrauch, so schnell als möglich, auf welche Art es nur geschehen kann, getrocknet werden.
„Bei wrindigem Wetter, besonders wenn Ihr gegen den Wind marschiren müfst, sucht in langen Absätzen recht tief einzuathman. Habt Ihr ein Tuch, das Ihr ganz lose um Mund und Nase binden könnt, so dafs Raum genpg zur Luft und zum Athmen bleibt,' dann ist das dabei am besten. Der Luftstrom kann Fuch alsdann nicht so schnell vom Munde weggeführt und das Athman nịht so sehr, als' es sonst geschehen: wiurde, erschwert werden. Dadurch aber schützt Ihr Euch vor Brustäbeln und mancherlei andera Krankhaiten, "
6) Mäfsigkeit im Essen. „Bei der starken Bewre-, gung, worin Thr in Felde immer erhalten werdet, ist grobe Kast gerade dem Körpar am zuträglichsten. Rei warmera Wotter wird kaltes Essen Euch weit zuträglicher seyn, alṣ warmes. Dagegen bei Kälte oder Nässe sucht etwas warmes in den Leib zu bekommen, und wenn es auch nichts wäre, als warm Waster mit Branatewein vermischt, worin Ihr Euer Brod einbrocken könnt. Vor allen Dingen aber seht Euch vor, wean Ihr hungrig seyd, besonders wenn Ihr lange ainmal Mangel gelitten habt, schnell hinunter zu schlingen, was nur hinunter geht, und Euch ganz voll zu stopfen. Stopft Euch voll, wenn Ihr es habt - aber nicht schnell auf einmal; lhr könntet sonst leicht Bauchgrimmen bekommen, das Euch plötzlich niederwirft, und andere Zufälle, durch welche die. Qesupudheit auch ganz zerstört wird, oder selbst der Tod eiptritt.
„In Herbste, wo Ihr leicht die Rotheruhr, diese so schmerzhafte und gefahrvolle Krankheit bekommen künnt, nehmt Euch, und besonders diejenigen unter Euch, welche gar nicht an den Genurfs des Obstes gewöhnt sind, sehr in Acht, viel Obst zu essen, besonders unreifes. Unterdrückt Eure Begierde nach demselben, damit Ihr es picht unter den folterndsten Schmerzen bei der im Felde so Viele hinraffenden Ruhr umsonst bereut und verwünscht, auf den gutenRath nicht gehört und Euch dem Obstessen unmäfsig aberlassen zu haben, Um aber einiger Mafsen dem Schaden vorzubeugen, wenn Ihr es doch nicht lassen könnt, oder aus Mangel anderer Nahrung zum Gepufs des Obstes gezwungen seyn solltet; - verschluckt dabei ein oder zwei Mal am Tage 30 Pfefferkörner, schwarze oder weifse, wie Ihr sie haben könnt. Überhaupt lafst es Euch gesagt seyn, als ein pothwendiges Mittel zu Eurer Gesundheit, im Felde. j̣mmer eine Tasche voll Pfefferkürner bei Euch zu führen. Hiermit kōnnt Ihr vieles, was Ihr durch Essen verderbt; wieder gut machen.
„Alle Knochen geben, wenn man sie recht klein zerhaut und mit Wasser auskocht, eine nahrhafte: kraftige Brühe; darum werft sie, wenn Ihr Fleisch gegessen habt und Knochen übrig bleiben, niemals wes; und haltet es nicht fär unnütz, sie in Eurem Rauzen mitzuschleppen: Ihr könnt Euch dann, woo Ihr auch hinkommen mäget, oogleich von den klein zerhackter Knochen Fleischbrühe kochen, mit Brod, Mehl ${ }_{3}$ Eiern, oder was Ihr sonst habt und auftreiben
kởnnt, ein nahrhaftes Gerichte bereiten, das Euretr Hunger stillt und Euch stärkt. -
„Es kommt nicht selten vor, dafs nichts als altes, oft schon verdorbenes Fleisch zu bekommen ist." Durch ein ganz einfaches Mittel könnt Ihr solches, selbst stinkendes Fleisch Euch geniefsbar und ùnschaddlich machén, wenn Ihr dasselbe, roh oder schon gekocht, stark'mit gepulverter Kohle bestreut, es einige Sturden stehien lasset, und dabei öfters mit frischem Wasser abergiefset, abwaschet und von neuem mit Kohlenpulver bestreuet, welches Ihr Euch allenthalben verschaffen könntit - Habt Ihr Gelegenheit, die Knochen wie ein Pulver zerreiben zu lassen und so mit Euch zu fultreen, so ist das am vorzäglichsten."

Dieser Rath in Hinsicht der Knochen ist nicht unwichtig: Der Krieger kann in eine Lage kommen, wo er auf diese Weise sich vom Hungertode zu retten vermag.
7) Wegen des Wundgehens 'der Füfse ist ès nộthig, dafs die Schúhe gehörig anpassen, 一 "Thun Euch die Fufse und Gelenke weh, so wascht sie fleifsig mit Branntewein; merkt lhr, dafs eine Stelle wund werden will, so wascht sie auch mit Branntewein, und bedeckt sie mit einem Stack feinen Papiers; welchies weit weniger reibt und scheuert als der Strumpf oder das Le ler. Ist die Haut schon wund und naafst sie, so befeuchtet das Papier mit Branntewein, oder noch besser mit Goulardischem Bleïwasser, und legt es doppelt auf die wunde Stelle. Doch ist es noch besser, wenn thr in solchem Falle es sogleịch dem

Kompggnie - Chirurgen anzeigts der Euch dies oder ein' anderes dem Falle angemessenes Mittel geben wird. Befolgt Ihr aber jenen Rath mit Aufmerksamkeit, so werdet Ihr selten mit wund gegangenen Füfsen Eure Noth haben, nach wohl gar dadurch marode und zum Marschiren untüchtig werden.
„Fangt Ihr an recht made zu werden, so denkt nur nicht an Eure Müdigkeit. Seht auf diejenigen, die noch unermüdlich, frisch und munter vorwärts schreiten; babt den festen Willen, Eụch nicht durch die Müdigkeit besiegen zu lassen. Da werdet Ihr bald fahlen, wie gleichsam ein neuer Geist in Eure matten Glieder fährt, wenn Ihr mit Lust und Freuden Euch anștrengt und es den andern gleich zu thun, ja die Stärksten noch zu übertreffen vermöget. Lasset Euch's auch nicht verdriefsen und leid seyn, wenn Ihr einmal oder öfters einen ungewöhnlich weiten und starken Marsch machen müfst; freuet Euch daruber vielmehr, dafs Euer Heerführer solchen Beweis von Vertrauen in Eure Ausdauer und Kraft Euch giebt, und beweiset Euch durch fröhliche Anstrengung dessen würdig, Schnelle Märsche sind auch Heldenthaten, und thun mehr oft, als blofs tapferes Fechten; wiel Menschenblut wird meist dadurch erspart. Wo es also gilt, habt den Willen nicht zu ermüden, macht für Euer eignes Beste grofse Anstrengungen jun Marschiren - dann schützt Ihr Euch selbst vor Müdigkeit; und wenn er will, kann der brave Mann :iles. -
„Ubrigens ist das Waschen und Reiben der maiden Glieder, wie schon gesagt, besonders in den Gelenken (in der Kniekehle und am Fufs) mit warmem oder kaltem Branntewein schonn wäbrend des Marsches? oder im Quartier, ein ganz herrliches Mittel, der Midigkeit und Steifigkeit der Glieder vorzubeugen, und djeselben stark und geschmeidig zu machen, wenn sie mude und steif geworden sind."
9) „ー Habt Ihr Euch erkältet, was besonders bei nasser Witterung jedesmal zu befürchten istt; so nehmt 40 bis 50 Wachholderkörner zu Euch, die Ihr wie die Pfefferkörner immer in einer Tasche mit Euch fuhren müfst, und trinkt warmes Wasser mit Branntewein vermischt, wozu Ihr, wie schon bemerkt, Euer Brod verzehron könnt. - Nehmt Ihr bei der schlechtesten Kost des, Tags über Pfefferkörner mit oder ohne Branatẹwein, und Abends bẹ̣ Nässe und Kälte Wachholderkörner ein, so werdet Ihr gewifs weit weniger an Leibgrimmen, Durchfall und Rotheruhr $z \mu$ leiden haben, als es sonst geschehen wäre. Dies. alles ist auch dann doppelt nöthig, wenn Ihr Eure nassen Röcke und äbrige Kleidung nicht ausziehen und trocknen künnt, was doch im Quartieer seyn kanṇ sondern sie vielmehr anbehalten und auf der Haut müfst trocken werden lassen. Suchet dann nur vor allen Dingèn Eure Fulise wenigstens trocken zu machen und warm zu halten, so wird dies bei den übrigen Vorsichtsmaafsregeln Euch auch nicht so leicht schaden. - Bleibt Ihr tängere 'Zeit in einem Orte liegen, so könut Ihr Euch alles bequemer machen, Euch
trocknea und wärmer halten; kőnnt Euch auch, was besonders zuträglich bei Erkältungen ist, Hollunderblathen mit kochendem Wasser anbrühen, und es mit ein wenig Branntewein am Abend trinken, worauf Ihr etwas schwitzet, und Euch meist am andern Morgen wieder munter und gesund fühlen werdet."

Eirt Betrachtung, wie wichtig es für die Pflege sey und vortheilhaft für jeden Einzelnen, sich gut gegen die Menschen zu betragen, in deren Hause der Krieger seinen Aufenthalt bekonmt.

Zu II. „Hier gilt es nun vorzüglich," druckt sich der Verf. aus, „was ich Euch so eben an's Herz legte: suchet durch höfliches gutes Betragen dię Leute, welche Euch beherbergen, zu Freunden zu haben; sucht es dahin zu bringen, dafs sie Euch wie: Olieder ihrer Familie betrachten, und dafs es ihnen leid thut, und nicht Freude macht, wenn Ihr wieder von ihnen fortzieht. Für kleine Dienste und HandIeistungen, weiche Ihr ihnen erzeigt, erwerbt Ihr auch bei den ungeselligsten Menschen leicht Zutrauen und Anhänglichkeit; Ihr erweiset Euch selbst dadurch den gröfsten Dienst, weil Euch dies nicht unvergolten bleibt, uṇd Ihr durch gute Behandlung von Seiten Eurer Wirthe; indem sie dann mit Freuden mehr für Euch thun, als mit Recht von Ihnen gèfordert werden kann, für Euet Wohlseyn reichen Ersatz und Lohn durch Euer gutes Benehmen findet: Eine noch woit dringendere Aufforderung findet Ihr hierzu in einer Festung, welche von Euch vertheidigt wird, \$enn da theilen die Barger und Einwohner Noth und

Gefahr mit Euch, und kommen oft dabei um Hab;und Gut, wenn sie auch ihr Leben retten.
„Folgende Stücke lasset. Euch nun noch recht vor dens Gemüthe stehen, und aehtet wohl darauf.

1) „Wenn Ihr auch täglich im Standquartier oder im Lager in den Waffen geübt werdet - so lasset Euch selbst das nicht gnagen. Morgen mafist Ihr vielleicht aufbrechen, starke und weite Märsche machen; fast ohne Rast; wer da aufser Übung und Gewohnheit ist, der wagt für seine Geaundheit am meisten. Daruin denkt daran, und macht Euch heute, und jeden 'Tag, aufser Eurer Berufsarbeit nooh Bewegang, und uöt Euren Körper, wodurch Ihr ihn immer mehr und mehr abhärtet, und so gestählt nù fast allem trotzen könnt. Ihr möget unter einander fechten, laufen, springen, zur Wette marschiren, und mit einander ringen. -
2) "Kommt Ihr in eine Lage, wie es sich auck auf dem Marsche triff, und wie schon dabei von allem die Rede' war, so thut auch hier alles, wie es oben angerathen worden ist. - Besonders in der Fe stung, während der Belagerung, wo Ihr fast immer unter freiem Himmel in Thätigkeit seyn mülst, ist vieles wie auf dem Marsch oder in der Schlacht, wovon wir nun auch bald reden wollen. - Vor allen Din-, gen aber lafst Euch wie aherall, besonders da, wo Ihr längere Zeit verweilt, es angelegen seyn, nicht allein Euch selhst, soadern auch alles um Euch her reinlich zu halten. Die Unsauberkeit und der Gestank, die immer zanehmende Anhäufung von Schmutz,
sind torzaglich Ursache, dafs so leicht unter Euch ansteckende, bösartige Fieber entstehen, welche alles um Euch her verpesten, und mit Euch zam Schrecken der Bewohner in die Städte und Dörfer einziehen und sich da ausbreiten. Euch selbst, dem Mangel an Reinlichkeit habt Ihr es meist zuzuschreiben, wenn solche Krankheiten entstehen und viele von Euch hinwegraffer.
3) „Der brave Soldat, dem die gute Vertheidigung seiner Sache, seine Ehre unid folglich die Erhaltung der Mittel am Herzen liegt, dies auszuführen, hate sich vor der Liederlichkeit und der Ausschweifung mit dem andern Geschlecht. Nichts kann ihin gefährlicher seyn, als dieses. Aulserdem dafs es seinen Kärper entnervt und geneigter zur Hinfälligkeit und zu jeder Krankheit macht, giebt er sich auch noch der beständigen Gefahr der Arsteckung Preifs. Diejenigen aber, welche vom venerischen Übel angesteckt worden, sind nicht blofs allen Gefahren und Schmerzen ausgesetzt, die dasselbe schon ganz far sich mit sich bringt; sondern müssen auch noch in solcherr Zu stande von jedem üblen Einflafs, der Witterung vorzaglich, die verderblichsten Folgen befurchten. Ich will nicht einmal gedenken, dafs Ihr mitten im Lauf von Sieg und Rulim dadurch auf das Krankenlager geworfen, in den Lazarethen erst nach langer Zeit elènd, oft nur als Schwächlinge oder schmählige Krüppel das Lében davon bringt, wenn Ihr' an'đer Seuche nicht gestorben seyd. Nur aufinerksam will ich Euch darauf machen, wie vielen Beschwerlichkeiten auf dem

Marsch, bei Manövers Ihr unterworfen seyd, wenn Thr angesteckt werdet; und aneh tiur die leichtested Grade: des Übels empfangen habe. Da köntt Iht nichts Aufserbotderitliches leisten, denn Euer Körper unterliegt; jede Anstrengung verschlimmert das tomer; die Wunden, die Fhir rabmvoll empfangt, deren Narbent Euch künftig zieren und ehren, sind in stolctiein Zustande Eures Körpers immer weit gefährichictur, alls sie es an sich wären, sie sind schwerer zu heilen, und kosten Euch oft ganze Glieder, die Ithr ohne die inniere Krankheit nicht verloren haben wurdet. So findet mancher brave Mant durch Ữbedacđifsatnkeit seimen Tod, oder wird zum unrühmlichen Krüppel. Derin verliert er Glieder in der Schlacht, vor dém Fefinde, so gereicht es ibm zum Ruhme; und er kann mitStolz und Freude seinen verstümmelten Köriper betrachteti, als ein Opfer, das er der Vertheidigung seines Kot nigs und seines Vaterlandes geibracht hat, und als ein Zeichen seiner Tapferkeit; geschieht dies abor turch solch eine Krankheit, die er sich selbst muthwillig zugezogen hat, so hat er keime Elire davon, and er wird nur mit Verdrufs and Arger daran denken; and sich selbst die bittersten Vorwarfe machen."

Besonders ist das ein wichtiger Umstand Zur Erio haltung des Kriegers, dafs er sich daran gewöhne, das 2u entbehren, was er oft entbehren mufs. Es ist ein grofser Fehler, wenn der Soldat sich daran gewôhnt, in Betten zu schlafen.: Mufs er dann wieder feldidgern (im Biwak stehen) unter Gottes freiem Himmel ind aaf dens Erdboden zubringen, so ist Krankheit
sein gevisses Theild Wer sich dagegen gewöhnt, uberall und immer auf Stroh mit seinem Mantel oder mit dem bedeckt, was er immer haben kann, dem wird Feldlagern keinen so grofsex, so schreienden, Unterschied machen. Es lag eine grofse ärztliche Weisheit darin, dafs Friedrich der Grofse während des ganzen sietbenjährigen Krieges, so wie er wirklich im Felde stand, das merkwürdige Beispiel gab, und auf Stroh schlief. -

Zu III. „Habt Ihr Zelte, gut;" - obwohl nicht nuehr üblich, sind sie der Vollständigkeit wegen hier erwähut - „Ihr seyd dann von obenher gegen Regen, seyd auch vor dem' Winde geschützt; könnt Ihr Unterkommen in nahen Dörfern, Höfen und Häusern oder Hütten finden, noch besser: dann seyd Ihr wie in Eurem Quartier wohl verwahrt; - aber auch unter freiem Himmel Euch zu lagern, mufs Euch leicht werden und eine Lust seyn. . Ihr könnt es auch ohne Nachtheil, wenn Ihr nur dabei die nöthige Achtung auf Eure Gesundheit nicht aus den Augen verliert.

1) „Da Ihr meist des Nachts beunruhigt werdet, oder doch da am wenigsten vor einem Überfalle sícher seyd, auch selbst manches gerade in der Nacht auszufuhren habt, so wird Euer Schlaf in der Naoht gar. oft gestört. Damit nun das Euch nicht schwäche und krank mache, ist kein anderès Mittel, als Ihr müfs Lueh in dieser Zeit mit Fleifs daran gewöhnén; auch wenn Ihr nicht auf dem Posten oder sonst unter den: Waffen seyd, doch zur Nachtzëit munter zu bleịben; und dafar am Tage den verlornen Schlaf, wean es an-
seht, wieder nachizubolent inr werdet das vielleicht schon ohpehin thun, weil es, wie Ihr sagt, die Noth arfordert, und meinen Rath als aberflassig ansehen; aber es ist was anders, was man thut, well es der Augeablick erfordert und weil das eigne Gefuhh dazu drängt; als das; was man mit Uberlegung für sein Bestes erkennt, und es that 3 auch wenn das augeenblickliche Bedurfnifs es nicht erheisçht. Oewöhnt Euren Kürper aus freiem Willen an alles, was kom! men kann ${ }^{2}$ so werdet Ihr es ohne Nachtheil für Eure Gesundheit leicht verrichten können, wenn eg Noth thut.
2) „Liegt Hhr in Zelten oder unter freent Him mel, so mulst Ihr doch immer auf dem Erdboden lie: gén. İst dieser feucht oder nals, so könnt Ihr Euch leicht Schnupfen, Husten; L'eibweh;; Durchfall; Ro: theruhr und ädere Krankheiten zuziehen: Da mulst Ihr denn zusehen, dafs lhr Euch von Baumzwèigens Reisern'und Laub, wie Ihr nur kürint, mittèlst Steinen oder was es sonist ist, èin vòm Boden etwàs erhöh tes und vori der Nässe' abgesondèrte's Lager bereitet? worauf Ihr Euer Stroh legen könit.
3) „Hier tritt auch der Fall ein, wo ailes dasjez nige palst und beobachtet werden mufs; worauf schon bei Nässe; Regen und Kälte auf dem Marsch aufmerksam gemacht worden ist: Sucht Euren Körper so viel als möglich trocken zu erhalten; besonders die Fulse; und erhaltet Euch dureh warmes starkeddes Getranke frisek und wohl.
4) "Mactit in den Zelten alle Tage Rauch vot Wachholderholz oder Wachholderbeeren - das schligt alle böse Dänste nieder, - und heraach lasset frische Luft durchziehen.
5) „Ist es recht kalt oder seijed Ihr dupchnafist, so setzt Euch nie selir nahe an das Waohufeuer nieder, oder an das; wotan Ihr kocht. Das plötzliche Abwechseln' von Kälte und Hitze schadet Euch gewifs. So hatet Euch auch, lange nur von Einer Seite Euch daran zu etwärmen oder zu trocknen; das macht sehr leicht Gicht und Steifigkeit der Glieder, wenn eine Seite des Körpers, oder das eine Glied dem Fener und der Hitze, alles andere aber noch der Kälte oder Nässe ausgesetzt bleibt.
6) „Im strengen Winter ist nichts leichter geschehen, als dals Ihr Glieder erfriert; und dies ge schieht besonders häufig, wenn Ihr Euch, wovor ich schon gevarnt habe, plötzlich aus der Kälte der Hitze aussetzet. - Hände und Fafse erfrieren am meisten, auch die Ohren leicht. Ihr merkt das au einom tauben Gefühle in dem erfrornen Gliede, welches bald in einen stechenden Schmerz abergeht. Das. Glied aber selbst wird dabei erst weifs, dann brennend roth. Sobald Ihr so etwas fühlt und bemerkt, müft Ihr das Glied stark mit Schnee oder Eis retben, dann bedecken, und nur nach und nach späterhin es der Wärme aussetzen. Die Fufse zumal könnt Ihr auch dadurch gegen dieses Übel schützen, dafs Ihr Euch ein Stúckchen ganz gewöhnlichen. Pelz, von welcher Gattung es sey, zu verschaffen sucht, welchen lbr als

Sohle in Eure:Schuhe 'oder in die Strumpfe unter Euren Fufs legt. Dás: wird nicht allein bewirken, dafs Thr die Fafse nicht etfriert; soindern es schatzt Euch auch noch gegen viele üble Folgen' der Erkältung; welohe Euch nicht so viel anhabon kann, sobald Eure Fafe warm und trocken sind. - Das katin auch auf dem Marsch Euch sebr: gute Dienste thun; und habt Ihr kein Stidek. Pelz, so ersetzt es auch einStick Hutfilz; und in Erriangelung dessen ein wollener Lappeni odor auch Papier, welches auf den Grutid des Schu: hes so gelegt wird, dafs es noch eum Theil notben awi Rande sich hinauf biegt. Bei schoun erfrornen Fafson ist diese Vorsicht doppelt nöthig."

Bei wirklich erfrornen Gliederrn geschah hier des sich dem Verf. fast als spezifik wirkend erzeigten Mittels. Erwàhtiung;' welches' blo's aus zwei Drachmea Altheesalbe mit zwei Skrupelr fein gepalvertem Opium vermischt besteht; was dick auf Leinen oder Leder gostrichen täglich einmal frisch auf die erfrornen Stel. len und Glieder gelegt wird. -

Zu IV. Heer sind folgende Angaben:

1) „Wenn sich ain Treffen, eine Schlacht vorbereftet, so bereitet Euch auch dazu noch besonders vor, oder habt lhr aicht Zeit dazu, so sucht weährend des Gefechts. wo es doch zứweilen auf Augentlicke Rube giebt, das Nöthige noth nachzuholen. Bringt auch Eure Sachen in Ordnung, damit thr mit vollkommenster Gemuthsruhe auf alle Fäle, das heilst, auf Leben und Sieg, Verwundung und Tod gefalst seyn möget.
2) "Bediarft Ihr zur Ausdauer in Marsch una zar Leichtigkeit, womit er $\mathbf{z u}$ thun ist, dafs Ibr Euch die Kleidung so viet als möglich bequem macht;- so ist dies zehnfach nöthig in dem Gefecht. Nịhts mufs Euch drücken, pressen, Stockungen im Blut maehen, and Euck in der Bewegung hemmen. Dieses kana eingerichtet werden, dafs doch die Ordaung and gute Mannszucht micht verletzt wird; wenn Ihr mit Uberlegung dabei verfahret. Der, welcher durch seine Kleidung nicht beengt und gehemmt ist, halt zehn 1 Mal mehr Strapazen aus, als ter andore, der nioht darauf geachtet hat; und mancher ist schon aus Ermattuing, oder durch den Schlagftofs getraffen hingesunken', der sich jetzt noch tapfer schluge, wenn er sich recht leicht und frei zu machen bedacht gewesen wäre.
3) „Sucht, ehe Ihr in das Feuar oder sonst mit dem Feinde zusammen kommt, jedes Bedürfaifs abt. zumachen; auch mülst Ihr darauf gefafst seyn, den ganzen Tag des blutigen Kampfes hindurch nicht Zeist zum Essen zu finden. - lhr maift Euch also auf sabchen Fall schon einrichten, damit Ihr auch Kraft habt, unermiddich zu fechten. Es gehe keiner mit leerem hungrigen Magen in die Schlacht, und wenn es auch nar Brod and Branntewein ist, was Ihr zuvor, eu Euch melamen könnt.
4) "Fallet Eure Flaschen wohl mit Wasser, und wenn Ihr gutem Rathe folgen wollt, mit jenem Gemisch von Essig, Branntewein upd Wasser, :wrozu lhi hier auch noch mehr Essig nebmen könnt, als ish es

Eueb beim blofsen Marsch anrieth. Rönnt lhr keinen Essig bekommen; sa nehmt dazu Branntewein uad Wasser, letzteres so frisch und kuhl Ihr es nur ha. ben könnt. Werfet eínige Stückchen zerriebogner wohl ausgebránnter Holzkahle noch hinein, so hält sich das Wasser den ganzen Tag gewifs frisch. Steht Ihr einige Zeit, wie sich of in der Schlacht trifft, ruhig an einer Stelle, so setzt:die Flaschen mit dem Wasser in eine aufgewühlte Vertiefung in die Erde, damit es kahl bleibt, denn daranf kommt alles an. Hetrachtet dies einfache Mittel als: Euren Schuzz; lhr könnt ihm oft Euer Wohlergehn und Euer Ligben noch zu verdanken haben, dem kalten Wasser, das thr überall haben könnt, nur zu oft in der Hitzé des Gefechtes, auf dem brennendon blutigen Schlachtfelde vergeblich Euch wunschet und darnach lechzet. Es ist ein Menschenfreund, ein teutscher Arzt, der liat ganz neuerdings ein Rettungsmittel recht mit Fleifs far Euch gesucht, und es im kalten Wasser gefunden. Jeder Arzt und Verständige mufs dem wâr--digen Faust darin beipflichten, und er hat sich ein - Recht auf Euren Dank, noch mehr auf die Nachachtung saines Raths erworben. Ich fage seinem Rathe nur noch den bei, dals Ihr Euch das Wasser auf die angegebene Weiso durch einigeStuickchen Kohle frisoh erhaltet, und wo müglich noch Essig und Branntewein zumischet, wodurch das Wasser hier in jedem Falle eine gröfsere Wirksamkeit erhält.
„Ihr fragt einstimmig: wozu? - Hort mich 2n,und Ihr werdet es selbạt einsehen und begreifen, --
„Ihr wift, und habt es, brave Kriegst schon erfàhren, wie Ithr in der Schlacht, es sey nun zu Fufs kämpfend oder zu Rofs - durch Euren Muth, durch Kampfhegierde, Freude und Erwartung glähend, durch die heftigen Bewegangen inamer mehr erhitzt, oingehallt in Wolken von Pulverdanppf und Staub, und gleịchsam davon bedeckt, einathmend die warme auf diese Weise verunreinigte Luft - bald mit trooknem heifisen Munde nach Ḷabung, nach einem Tropfen kuhlen Wassers lechzet. Viele, denen diese Labung picht wịd, müssen aus Durst und Ermattung umsinken; aber diejenigen, so ihre Feldflaschen mit küblendem Getränke an den Rand ihrer Lippen bringen können, fühlen neuen Lebensgeist, Kraft und Stärke sich durch ihren Körper ergiefsen.
\# Wird einer unter Euch verwundet, er hat das Mittel; die Wupde auszuwaschen, ' kann das Bluten oft auch leicht dadurch stillen. - Sinkt Ihr von eiper Kugel oder einem Schwerdthieb schwer getroffen

- nieder auf den Wahlplatz, so entströmt Euch das Blut, Ohnmacht breitet ihren schwarzen betäubenden Fittig uber Euch aus, und trubt Euren Blick - alsdann ist Euer Zustand apuch um so geffährlicher. Auch hier ist Euer kaltes Wasser oder das gemischte Getränk das rettende Mittel. Ihr trinkt davon; lhr waschạt Euch die Schläfe - und bald werdet Inr Euch besser und kräftiger fühlen - schoṇ könnt Ihr Surge Ruf Eure Wunden wenden und die gethorigen 'Nittel suchen, Euch zü helfen; Man hat Krieger sction zerschnnettert auf dem Wahlplatz gefunden, wie sie mit
schwarzen, vor Durst, Trockenheit und Hitze aufgesprungnen, ausgedorrten Lippen, unter den heftigsten Schmerzen, nur um einen Trunk Wasser oder um den Tod jammern! - - Man hat ohnaächtige, schon Todtgeglaubte durch Begiefsung mit kaltem Wasser wieder erweckt und dürch einen Labetrunk dem Leben wieder geschenkt.
„Seht da, was es Euch für Vortheil bringt, wenn lhr sorglich diesen wohlthätigen Rath befolgt, und Eure Feldflaschen am ruhmwürdigen, heifsen Tage der Sclalacht wohl zu füllen sucht. Gegen grofse Quaal, gegen Schwäche und Ohnmacht sichert es Euch, kann Euch das Leben retten, fast immer Eure Wunden minder gefährlich machen. Unid nicht für Euch alleia, auch fur Eure Brüder könnt lhr dadurch zuf der Wahlstätte hülfreiche Erretter werden. Seyd lhr hingesunken und habt noch Kräfte genug, oder habt Jhr Euch wieder erholt; - so schaut um Euch her - da liegen vielleicht Hunderte verschmachtend and unfähig sich selbst zu rathen noch zu helfen, welchen lhr die erquickende Läbung reichen könnt. .Scheintodte, selbst vom lebendig begraben werden, :könt Ihr erretten, wie lhr selbst in gleichem Falle durch dieses eben so einfache als grofse Mittel davón -gerettet werden könnt! -
$\therefore \quad$ oSolche Menschlichkeit seyd Thr auch dem gefallenen Feinde schuldig, damit er auch Euch menschlich bebandle Liegt Ihr auf dem Schlachtfelde unter einander, abgesondert vom Kampf; so seyd dhr - Hinzelned, mit Wunden bedeckten keine Feinde mehr;
gleiches Sohioksal, gleiche Noth, ynd das Euch entströmende und. sich vermischende Blut machen Euch in diesem Augenblick zu Freunden und Bradern.

5) , Ein Tuch von Linnen oder auch nur einzelpe Stucke von solchem Zeuge haltet Euch rein an diesem Tage bereit, um im Fall Ihr verveundot werden solltet, Euch selbst damit, so gut es angeht, verbinden, und auch dadurch das Bluten hemmen zu könmen $_{2}$, wenn sonst keine Hulfe Euch nahe ist.
6). IIst ein Glied von einer Kugel getroffen, so sucht es nur sogleich in eine ruhige Lage zu bringen. Fesonders hütet Euch, wenn der Schufs ein Bein getroffen hat, oder wenn Ihr hei einer andern empfangenen Wrunde stark gestirzt seyd, und Euch dadurch weh gethan habt - geradezu auf den Fufs zu treten. Ist der Knochen zerbrochen oder zerschmettert, welches man nicht sogleich immer merkt, so könnt lhe durch unyorsichtiges Auftreten alles verschlimmern; jadem der Knochen sich völlig verschiebt, und mit seipeñ Spitzen durch das Fleisch durchsticht. Untersucht alsa erst behutsam den Fufs, ob der Knochen şich dą, wa kein Gelenk ist, hin-und herschieben ļäfst ; und läfst or dies $z u$, so bleibt ja still und ruhig liegen, ohne den Fufs zu bewegen. Bemerkt Ihr aber, dafs der Knochen fest ist, so macht vorsichtig den Versuch, auf Fuef Gewehr gestützt leise aufzutraton ${ }_{2}$ ehe Thr den Fufs fest aufsetzet.
6) „Verwundet vie Ibr seyn möget, werfet nie Fure Waffen yon Fuch, sie können Euch, wie ich eben zeigte; zur Statze dienen. Auch schloichon Bo.
sewichter in ihrer Feigheit auf dem einsamen Schlacht: felde umher, die Todten zu plündern, den wehrlosen Verwundeten auszuziehen, íhm Übels zuzufügen. Solche feige Räuber könnt Ihr, auch verwundet auf der Erde liegend, mit Euren Waffgn verscheuchen, und auf diese Weise Euch vor abler Behandlung schutzen, Euch das Leben erhalten.
"Es ist ruhmlich zu siegen, und 'als Sieger unverletzt zu leben, aber eben so ruhmlich, verwundet oder todt mit den Waffen ip der Hand das Schlachte feld za behaupten! -"

## 594

IV:

far
die Medizinal-Polizei und den Nichtarzt.

$$
\underset{\text { Horams }}{v \in b \in r .}
$$

Ein hitziges, was in dem gewöhnlichen Volkssinn ein meist schnell verlaufendes, mit mancherlei heftigen Zufallen verbundenes Fieber bedeutet, sonstauch uner den Benennungen: Nervenfieber, Faulfieber, SpitaloderLazarethfieber bekannt, hat neuerdings in denGegen-: den, über welche der Krieg sich herwälzte, grofse Verwüstungen angerichtet, Um diesen und ihrer weitern Verbreitung, welche sich auch bei uns schon stark anmeldet, zuvorzukommen, sey es erlaubt, zur allgemeinen Aufklärung und Sicherstellung aber diesen wichtigen Ge genstand einige Bemerkungen öffentlich mitzutheilen.

Es ist dieses Übel keine neue oder besondere Krankheit. Ein. nothwendiges Gefolge des Kriegs entstẹht und wäcḥst es ịmmer durch denselben und mit demselben aus leicht begreiflichen Ursachen; denn ein ganza ạhnlicher Ansteckungsstoff erzeugt sich ohnehin jederzeit da, wo viele Menschen bei Mangel
an gehoriger Lufterneuering and nicht ganz angemessener Lebensweise zusammengedrängt sich befinden. In Gefängnissen bricht aus diesem Grunde nicht selten ein solches Fịber aus und verbreitet sich sodann mittelst der Atmosphäre leicht über eine Stadt, oder dasselbe geschieht in Spitälern, auch auf Schiffen unter jenen Bedingun. gen. Von jeher waren Pestilenzen, wie unsre Voreltern diese Art Krankheiten nannten, auch die gewöhnlichen Folgen von Hungersnoth, und blieben, vor dem Anbau der Kartoffel noch in farchterlicher pestähnlicher Gestalt, in belagerten Städten niemals aus. Im Kriege uberhaupt, wo öfters die Menschen boi unangemefsner Ernährung und erschöpfender Lebenensweise zusammengedrängt sind, müssen sich nur zu oft und zu leicht, auch schon der vielen Spitaler wegen, die Ursachen zur Erzeugung des Ansteckungsstoffes und der Ausbreitung der Krankheit finden. .

Man mufs es also schon als etwas Gewöhnliches betrachten, dafs da, wo der Krieg wüthet oder auch gewüthet hat, zu den andern Übeln sich auch dieses geselle, mufs mit dem Muth, den die Nothwendigkeit und Gewöhnlichkeit einer Sache erhöht, ruhig dem Übel entgegen sehen und entgegen wirken, wo dann das letztere, schon mit dem erstern geschieht.

Ein blofs furchtsames Ausweichen vor der Ant steckung macht: dals man sich ihr am lejchtesten Preis giebt. Der Ansteckungsstoff ist so fein, dals er auch von solchen, die nicht selbst die Krankheit haben, andern übertragen werden kann. Dies ist der Fall
mit Gefangenen, deren Körper sich nach uad nach an die Verderbnifs gewöhnt hat, so dafs sie in ihnen nicht so schnell zerstörend wirkt. Daher kommt es, dafs solche oft alle, die sich ihner nahen; mit der tödtischen Krankheit ansteoken, während sie davon verschont bleiben; denn sie haben das Gift, ohne die Krankheit darum selbst haben zu mbssen.

Was man also zur Verbatung thun kann, ist: die Quelle zu zerstören, der Verderbnifs in der umr gebenden Luft, als wodurch der Ansteckungsstoff am leichtesten und schnellsten verbreitet wird, zu begegnen. Dieses gaschieht durch alles, was die Luft recht frisch und leḅendig erhält, vor'allem also Bew egung derselben und häufige Erneuerung; abar nicht blofs in Gebäuden und Stuben, auch in den Strafsen:

Man mufs daher ofters Zugluft machen, indam anan gegenüber stehende Fenster und Thüren öffnet, wobei das hä́ufige Bewegen, Auf- und Zumachen von Fenstorn und Tharen zu empfehlen ist, Hiermit verbindet man Räucherungen, indem man mit Eissig ant gefeuchtete Wachholderbeeren auf wohl ausgeglühten Kohlen mit Flamme werbrennen läft; oder auch die gewöhnlichen aromatischen Räucherpulver dazu braucht, zu gleicher Zeit aber mit frischem Wasser ofters den Boden sprengt. Vor allem mulf die gräfste Meinlichkeit beobachtet werden, damit nirgends Stoffe bleiben, walche die Luft verderben, Die salzsauren Räucherungen (aus Kächensalz, Braunsteip uṇl Schwefelsäure), denen man eine das Miasma chemisich zerstärende Figenschaft zuschreibt; : sipd em-
pehhlungswerth, un Veründer'ungen in den féseern atmosphärischen Verhälmissen hervorzubringen, aber da man sich nicht ginnzlich darauf verlassen kann, so soll man die andern Mittel, wielche in der Luft Bewes gung und Veränderung hervorzabringen vermögen, ja nicht vernachlassigen. Hierzu gehört noch ein sehr eiufaches Mitted, man erhält in den Krankenzimmern immèrwahrend Essig mit Oewarznelker auf mafsigem Koh lenfeuer im Kochen, wodurch eine immerwährende aromatische reinigende Verdampfung hervorgebracht wirid

Un aber auch in den Strafsen die Luft vom Ansteckungsstoff zu-reinigen, ist es möthig darauf zu achten, dafs aus den Strafsen alle Gegenstände' entfernt werden, welche durch ihre Ausdünstang in Fäulaifs abergegangen sind, oder in Gährung begriffene Stoffe der Atmosphäre mittheilen. Denn diese; sehon an und far sich fähig, zu Ansteckungsstoffen sich auszubilden; erhöhen auf eine furchtbare Weise die verderbliche.Kraft eines Miasma, Überhaupt mufs; wie in den Häusern, auch auf den Strafsen, nur nach gröfserm Mafsstabe verfahren werden. Hifer verbrënne man Stroh, lasse Schiefspulver, als ganz besonders wirksam, häuag verpuffen, um der Luft mehr Bewegung durch solche sich in ibr bewegende gröbere Stofi fe zu geben. Aus alten Zeiten her hat man immer viel Werth auf Verbrennangen dieser Art in den Strafsen gesetzt; womit die Ausdanstungen von Verbrennenidert Pech und Theer vortheilhaft verbunden werden kBnnent.

Wie der Ansteckungstoff des Faulfebers dutch alles vermehert und tëdtlicher geadeht werden kann,
*as die Luft mit verdorbenen fauligen Stoffen erfult; so können auch gar viele zufillige Umstände bewirkt haben, dafs das jetzt herrschende Fieber, wiedie Berichte aus Preufsen bekunden, besonders verheerend sey. Der Zusammenflufs von vielen verschiederartigen Nationen kann hierzu beitragen. Dem seyaber, wie ihm wolle, so ist es genug sieh zu überzeugen, dafs man nichts versätumen mufs; was der Verbreitung Schranken setzer kann:

Die Lazarethe sind besonders als der Giftheerd dieser Kranktheiten betrachten. Und da man beobachtet hat, dafs häufig dergleichen Kranke während des Transports in freier Luft sich sogleich besser be finden und selbst dabei genesen; so köante man wohl oinen Vorschlag in's Werk richten; der ain sichersten die in dea Spitatern angehäuften -Ktanken sohutat tand sie heilt. Es müssen nämlieh fur diese imFreien grofse Buden von Brettern zusamitien gesehlagen weitdets, welehe der Luft hinlänglichea Durchzug gewätren. In diesena Raum mulfste máa die Faulfieber : Krankeriaus, den SpitaIern gleich vom Anfang der Krankheit an legen, wo Sie, in ibren Betten gegen Kälte geschützt, gewifs eher genesen, und den Ansteckungssioff nicht so giftig entwickeln und verbreiten wurden, als in den eingeschlossenen Siar lon und Stuben der züSpitäleft eingerichtetenGebàudeint

Was nun aulser den allgemeinen Luftreinigungsmitteln noch den; Einzelnen vor Ansteckuag bewahren Itanin, ist int Wesentichert folgendes:

1) Furohtlosigkeit und eine Art von Úberzeuguigg bei der Anwenduing der gehörigen Vorsichtsmafsiegeln, nioht angesteckt zui_werders:

## $2 \$ 9$

2) Lauwarmes Baden, häufiges Wasohen des Korpety, besonders der der Luft ausgesetzten Theile, dart Hannde und des Gesichts mit Essig und Wasser, oder mit wohlriechenden spirituösen Sachen.
3) Viel Bewegen in freier Luft ohne Ermaidung, mit Verhiltung des schnellen Wechsels von Kälte und Wärme.
4) Das-Kauen von Gewïrznelken, Zivmént oder Mus: katennufs،
5) Durchräuchern der Wäsche mit dem Dunst 女on Kampfer, der auf Kohlen gestreut wird, oder, wenn diesser Geruch zuwider und nervenangreifend ist, von aromatischem Räucherpulver.
6) Täglicher mäfsiger Genufs von Wein oder vóa Branntewein, unter dessen verschiedenen Arten sich der Wachholderbranntawioin zui diesem Zweck besonders empfiehlt.

Ein katnstliches Geschwuir (Fontanelle) soll nach neuern Erfabrungen und aus wohl begreiflichen Gründen, als einSchutzmittel gegen die Apsteckung dèr Pest, sich bewährt haben, wie es schon von den alten Ärraten, empfohlen wurde. Von solchen, welche in stete Beriuh, rung mit vielen dieser rranken kommen, besonders von jungen Ärzten, welche die Krankheit noch nicht aber: standen haben, wäre diases Mittel zụ versuchen, Das Gleiche wird durch eine in Eiterung erbaltene Wunde von einem Zugpfiaster bewirkt.

Ist die Anlage in etnem Korpper nicht allzu stark, um den Ansteckurgsstoff in sich aufzunehmen, so werden die angefuhrten Vorsichtsmalsregeln hinreichen, den nöthigen Schutz 2 a gewäbren.

Die Bihandlung' der Kraiken selbst bleibt natürHeh dem Arzte aberlassen, nur sey hier noch eine Bemerkitthg gemacht, welche, zu allgemeiner Kenntaifs gebracht, von grofsem Nutzen seyn kann.

Man hat auf der gröfsten Höhe dieser Art von Krankheiten; besonders wenn Irrereden eintritt, mit Nutzen Begiefsungen von kaltem Wasser angewendet. Das kalte Wasser hat eine eigenthümliche belebende Kraft beisich, welche man noeh recht zu wwürdigen lernen wird, ex wirkt analog mit der frischen Zugluft, wodurch man ioft Stranke, die in tiefer Ohnmacht versunken liegen, plötzlich erwecken kann. Unter demVolke herrscht Vorurtheil dagegen; man giebt dea Kranken für verloren, wenn zu diesem Mittel geschritten wird. Es kommt wohl daher, weil es oft zu spatt versucht worden. Der Verf, hat kalte Umschläge von Essig und Wasser, stets erneuert, tufStirn und Kopf mit entschiedenem Nutzen noch vor dem Eintritt der lebensgefährlichen Erscheinungen mashen lassen; die ungemeine Erleichterung des Kranken von dem betäubenden Kopfschmerz bringt denselben datu; dafs er selbst eifrig nach der Erdeuerung dieser Umschläge verlangt, welehe auf die einfachste Weise gemacht werden, indem man ein doppelt ader vierfach zusammen. gelegtes Handtuch oder eine Serviette in kaltes Wasser. mit Etsig zu gleichen Theilens wozu ein wenig Salz. gemischt wird, eintaucht, ausringt und auf die Stirn and den Stheitely alte Viertelstuaden erneuert, legt.

## Inhalt des vierten Bandes.

$$
O k t \circ b \in r-H \in f t:
$$

I. Allgemeine Erlauterungen tuber den Magnetismus und den Somnambulismus. Von Mes. mer. Als vorlaufige Einleitung in das Natursystem. (Fortsetzung vom Septemb. Heft.) Seite 3
II. Neuerrichtete medizinisch - chirurgische Schule in Frankfurt. ..... 26
III. Heilungggeschichte einer Nervenkrankheit durch den Mesmerismus, nebst Beiträgen zur Berichtigung und Bestätigung der den Gegenstand betreffenden Ansichten vom Dr, Geiseler in Danzig.

IV. Zur neuern Geschichte des Lebensmagnetis
mus gehorig. Vom Herausgeber.
V. Vermischte Nachrichten.
Novembet-Heft.

1. Über die Erweckung von Mesmer's Lehre und die Anwendung des sogenannten animalischen Magnetismus.
1I. Heilungsgeschichte einer Nervenkrankheit durch den Mesmerismus, nebst Beitragen zur Berichtigung und Bestatigung der den Gegenstand betreffenden Ansichten vom Dr. Geiseler in Danzig. (Fortsetzung vom OktoberHeft.)
III. Ideen übèr die Anwendung 'der Heilmittel, - voin Herausgeber. ..... Seite 13I
IV. Rezept des Elixir des langen Lebens. ..... 149
V. Beitrag zu dem̀ Ahnungsvermögen des Menschen. ..... 1.53
VL. Über Pradier's Mittel gegen Gicht und Po. dagra. ..... 157
VII. Kritische AnzeigenÜber das Wesen und die Bedeutung der Exan-theme. Antrittsprogramm bei Eröffnung derVorlesungen über allgemeine Pathologie undTherapie. Von Dr. Dietrich Georg.Kieser, Prof. der Mediz. zu Jena u. s. w.Jena bei Friedr, Fromman, 1812.4. S. vi. 44. 162
VIII. Eine Berichtigung. ..... 188
Dezember-Heft.
2. Zwèi Krankheitsgeschiçhteń als ein Beitrag zu den Erfahrungen äber Somnambulismus und thierischen Magnetismus von Keibel, Doctor und Kreisphysikus: ..... 189
II. Fernere Beiträge zur frühern Geschichte des Magnetismus. ..... 205
III. Über die Erhaltung der Gesundheit des Krie- gers. ..... 268
IV. Verwahrung gegen ansteckende Fieber für die Medicinal-Polizei und den Nichtarzt. Vom Heraus,geber. ..... 294
Literarischer Anzeiger.

## Literarischer Anzeiger.

## Anzeige.

Die Veriagshandlung der Institutiones medicae von Curt Sprengel hat bei der bedrängten Lage des deutschen Buchhandels und bei den Schwierigkeiten der literarischen Communication mit allen den Ländern die jelzt dem franzodischen Reiche einverleibt sind, Bedenken getragen, solche so rasch fortsetzen zu lassen, als ursprünglich im Plane lag. - Indessen ist jetzt der dritte Band unter der Presse, und wird dieser za Ostern, so wie der vierte Band zu Michaelis erscheinen. Beide umfasen die Institutionen der Pathblogie vollständig und nach (en neuesten Ansichten.

Im die Anschaffung dieses Werks zu erleichtern, erbieet sich die Verlagshandlung, beide Bände, die im Ladepreise 5 Thlr. kosten werden, gegen 3 Thlr. Säch abzulassen, wenn solche bis zur oder in der Jubilay - Messe, vor oder beim Empfange des dritten Bandes des ersten der Pathologie, da jede Abtheilung einen dopelten Titel erhält), baar bezahlt werden. - Nach def Jubilate-Messe tritt der Ladenpreis ein.

Alle Buchhandlungen werden Aufträge hierzu annomen, da sie für ihre Bèmühung die bei Pränumeratins. Geschäften gewöhnliche Provision erhalten. Sollte nn zu gleicher Zeit den ersten und zweiten Theil ( $I_{n-}$ sutiones Physiologiae) mit verlangen, so erhallt man qse ebenfalls bis zur Jubilate - Messe für 3 Thlr. Sächs. er erste und zweite Theil machen übrigens eben so e derdritte und vierte Theil ein besondqres Werk aus. Leipzig, den 1.Febr. 1813.

> Kunst - und Indwstrie - Comptoir

1 von Amsterdan.

## Tw. Tarlage dse Buchhandlung des Waiserinauses in Halle sind nachstehende medizinische Bücher erschienen:

Bachs, Dr. F. C., Grundzüge zu einer 1 Pathologie der ansteckenden Krankheiten. Mit einer Vorrede vom Prof. ${ }^{\text {C. Sprengel. gr. 8. } 1810.1 \text { Thlr. } 4 \mathrm{Gr} . ~}$

Battie, G., aphorismi de cognoseendis et curandis morbis nonnullis ad principia animalia accommodati, rursusque editi curante Dr. Sam. de Madai. 8 maj. 1780.

Gren, Dr. F. A. C.; observationes et experimenta cirea genesin aeris fixi et phlogisticati. 8 maj. 1786. 4 Gr .

-     - Grundrifs der Chemia 3te Aufl. umgearbeitet und verbessert von Dr. F. C. Bucholz. \& Theile. gr. '8. 1809.

4 Thlr.
-. - systematisches Handbuch der gesampten Chemie.

- 3te Aufl., durchges. und umgearb. von Dr. M. H. Klaproth. 3 Theile. gr. 8. 1806. 7. 6Thlr. 12 Gr.
-     - Handbuch der Pharmäkologie oder Lehre von den Arzneimitteln. 3te ganz umgearb. Aufl. von Dr. C.F. Buchole und Dr. Bernhardi. 2 Bande. gr. 8. 1813. Koch, Dr. J. E. A., der Gesundbrunnen und das Bad zu Lauchstädt, historisch, physikal. u. medizin. beschrieb. 2 te verm. Ausg. Mit 1 Kpf. gr. 8. 1813. 12 Gr.
Madai, Dr. D. S., kurze Beschreibung der Wirkangen und Anwendungsart der bekannten hallischen Waisen-haus-Arzneien. Umgearb. von Dr. J. F. G. Düffer. gr. 8. 1808.

18 Gr. Reil, Dri. J. C., de polycholia et fragmenta metaschematismi polychol. 2 Part. 8 maj. $1783 . \quad 12 \mathrm{Gr}_{0}$ Richter, Dr. Chr. Fr., Bemerkupgen uber die Entstehung und Behandlung verschiedener Arten von Fiebern. gr. 8. 1785.

> In Commission.
$F$., novum nosologiae methodicae syste-
minentyoturina. gr.8. Paris 1812. 5 Thly. 16 Gr.
H15: OTSEK
Mu\#MEHEN F $\boldsymbol{H}$ r Arzte
istrdactionolho interessante Werk:
Anton Joseph Testa, Professor in Bologna, Liber die Krankheiten des Herizens, ein Auszug aus dem Italienischen mit Anmerkungen von Curt Sprengel. Erster Theil, welcher die drei ersten Bände der Urschrift umfalst, so ehen an alle Buchhandlungen versandt, und in denselben für 2 Thlr. 6 Gr, zu erhalten.

Gebanersche Buchhandiung.



$$
\begin{array}{r}
257 \\
118
\end{array}
$$







[^0]:    ") Dies ist derselbe Grundsatz, auf welchem späterhin Pesta: 10zzi seine von so eminenten Folgen in das wabre Licht -gesetzte Unterrichtsmethode basirto.

[^1]:    -) Dasselbe findet sich in dem angeführten Aufatz von seyfert.

[^2]:    ') Das ist nicht die Art eines solchen, wie die Veilenmdung Mesmer'n darzustehien suchte. Dar rechtliche Mann vers spricht eher zp wenig als zu viel. Is war nur wenig aleg. was Mesmer bei Uebernahme der Kur versprach. War seine Absicht, wie seine Feinde ihm andichteten, der feinste Betrug, dann mufste er alles versprechen.
    ${ }^{*}$ ) Im französischen Cawne, welchès eben sowohl ein Rohr, oder cinen Stock uberhaupt, selbet einen obearaen Stel hadreves., "

[^3]:    1) Der denkende Leser wird in dieser Anzeige mehre kritische Bemerkungen, und abgesonderte Ausfïhrungen, als nur gewöhnliche Rezension entdecken. Je vielseitiger der in Frage stehende wichtige $\mathrm{Ge}_{-}$ genstand beurtheilt, auseinandergesetzt und bearbeitet wird, um so mehr wird die einfache schlich. te Wabrheit der Mesmerschen Naturansicht hervorleuchten.

    Der Herausg.

[^4]:    a) Mesmerismus ist das aus dem Lebensmagnetismus hervorgegangene System der Anwendung - irh halte es fär gut und nöthig, diesen Untersohied zp machen. .. DerHerausg.

[^5]:    6) Immer? gewifs nicht. Aus der vorhergegangenen Note erhellt, wie die Wahrheit zwischen des Verf. and Rec. Meinung wohl in der Mitte liegt.
[^6]:    12) Nach ihrer Art gewifs; nur niche im Sinne der anthropomorfischen Einwirkung. Auch dies ist ein weites Feld künftiger Bestịmungen, und ei:」er allgemein harmonischen Übereinstimmung.
[^7]:    17) Würde ein unmoralischer Mensch hellsehend, so wäre er darin ein solcher mit nichten, alles Böse bliebe dahinten. Warura sollte aber das nicht mögo lich seyn? Die innere Unruhe karn freilich das Ausbilden stören, aber möglich ist es allerdings, Nalse's Somnambule fürchtete sich vor dem Teufel im gewöhnlichen Zustande, im Hellsehenden lá: chelte sie ihrer Thorheit, wufste aber zugleich, dafs sie solche niemals ablegen, überwinden könne،
[^8]:    18) Dieser Satz ist vollkommen richtig - das gröfste Verstärkungsmittel ist das Magnetisirtwerden dessen, der magnetisirt. Aber hierbei sind grofse Vorsichtsmafisegeln nöthig, um nicht eine individuell ausgebildet wohlthätige Ayt der Einwirkung gaeiza vernichten:

    Der Herausg.

[^9]:    sich alles übrige zu bildlichen Vorstellungen wie in einem Brennpunkt sammelt, so mögte diese in der höhern Beziehung es doch immer seyn, welche weit über das gewöhnlich organisch dynamische himausgreift.

    Der Herausg.

[^10]:    ") HuEvland's Jousnal r8fa. 3. Stäck. 8. 54.

[^11]:    *) Grandrifs der Anthropologie T. I. S. 103.
    *) Neumann, ein Wort über die Fieber, die in Lagern und Lazarethen auszubrechen pfegen. Hufeland's Journ. 1812. Helt 4. S. 84.

[^12]:    ") Spizbart.
    ${ }^{*}$ ) Die Kunst, sogleioh beim Beischlafe das Geschleoht des sus zeugenden Kindes zu bestimmen, nebot ainer kritiochen BA-

[^13]:    leuchtung aller (?) Zeugungstheorioen fon J. a Millot. Uo: bersetzung. 3te Auflage. Leipzig 1802.
    -*) Erfurtische Nachrichten von gelehrten Sachen, 6ter Jahrgang. 180:. Seite gos.

[^14]:    ") Märzetück 1852. 8. 355.

[^15]:     am 24. Januar.

[^16]:    *) 8. Ueborsetzung der allgem. Weltgeschiohte, die in England durch eine Gesellschaft Gelehrter auggefertigt wbrden. ster Theil. \$. 572.
    *) Damit stimmt auoh Freund überein. Histoive io is medeanm. Geneve 1696. 8' 3 24.
    **Ti) Lexicicon Lasino-germaricam Ohmpiass.

[^17]:    -) Eins seiper prognostischen Meistergticke, die Verkündigung eiser Pest, die aus llyrien kommen sollte, hob sein Ansehen bei seinen Zeitgenossen so, dafs ihi die Griechen unter ,die Götrer versetzten. (lselin. hiatorisches Lexikpa.)

[^18]:    *) Heidelberg 1811.

[^19]:     rigut Of. Paxis $181 \%$.

[^20]:    *), Mesmet hat eine zuverlassige Lebre aus seiner grofsen, umfassenden Idee gefunden, und er ist mit andern sonst achtimren Gelehrten in dieset Hingicht nicht zu vergleichen.
    *) Phiarinace schess. Weielar 178s. Pag. 108.

[^21]:    *) Pharmacia rationalis erudisorum examini subiecsa a sociestase qua-

[^22]:    I S. Memoire de F. A. Mesmèr, Dr. en Méd. sur sés detónveriés.'
    

[^23]:    "Dafe amden Zissen dot Kabe-sich Geschwâre zaigen, derch deren Eiter eine ühnliche Krankheit, sey es auch ganz dieselbe in scheinbar gelinderer Form erregt werden. kann: i\&

    - kein هültiger Einwiand; die genuine verheerende Seache det
    

[^24]:    ${ }^{\circ}$ ) In det That ist bei dieger wichithen Frage wohl nieht die Beobachtung; welche allgernein gemachz wurde, zu übersehen, dafs in dem verflossenen Decehnium nicht blofs Masern Scharlach und Rötheln an Heftigkeit und Bösartigkeit zunahe. men', sondern dals auch die häutige Brä̀ue sich häufig zeigte, und mannichfaltige ungetegelte Ausschlige zum Vorschein gekommen sind.

    Anm, d, Herausg.

[^25]:    ${ }^{\circ}$ ) Die Worte Intension und Remission betaichnem die Vermehrung oder Verminderung der Kraft oder Pühigkeit, sie däfen nicht mit Intensitat; wodurch die Wivklang marge-
    

[^26]:    ${ }^{7}$ ) Es wird künftig nooh nüher erhellen, was mit dons Wort Zufall hier gemeint sey - denn er liegt hier in der nothwen digen van Ewigkeit her vorhandenen Weltordming, muchs gleichsam nur eịn Stuäck davon aus.

[^27]:    Dizuenièr 18id.

[^28]:    *) S. Böckmann's Archiv fär Magnetismus und Samnambulismus 1787, worin ebenfalls Auszüge aus diesen Schriften' vorkommen. Aber alles' dieses ist so selten geworden, dafs wir unsern Lesern sie hier mitzutheilen uns für verpflichtot echiten:

[^29]:    -) Die nä̀mliche Erfahłưng mufs jeder praktische Magretist oft genug getubt haben.

[^30]:    ＂）Com praxi，＂scriptis，Verbls，Magtretiamo；nt ajuat，animali adhaeserit．

[^31]:    ") D. Millin, verba faciens, dolet, quod•nova curandi ratio, Magnetismi animalis nomine deceptivo insignita, Facultatis ${ }^{\circ}$ gremio plures alioquin commendabiles Magistros abripueris. Caknd. Medic. 1787.

