
A. G. 14.

## Columbia Onnimerxity inthe Citpoffinnarart

LIBRARY


# Ein Blita in die Bufunft? 

# Den Freunden <br> Sex mifjenichaftlichen 2 \{itrologie 

von

## Clsbeth Cbertin. $\varepsilon$

Motto: Die ganse Welt ift Gottes Wert. It es 2 berglaube, ift es Gunnde, aus dem Wert die $2 b$ fiduten des Gøöpfers ertennen 3u mollen?


1918.

Verlag $\mathfrak{F r}$. Paul Eorenz. :: Freiburg i. $\mathfrak{B r}$.


Sefer, melde die wifienidaftliae $\mathfrak{X i t r o l o g i e}$ nod nidat lennen, viefleidut gar ein Dorurteil gegen fie baben, wosu die ITladenjdaften gewinn

 mit Wabriagen oder Propgezeien 3 и tun bat, da fie auf aftronomifden Be= rednungen berugt und ibre 2 Ingaben nidit idematifd aufgeftellt, fondern durç mübiame matgematifde Berechnungen feftgeftellt werden.

Was man aber voraus berectnen tann, ift Iein Propgeseien und Zein Wabrjagen, jondern llares Wiffen.

Eine Sauptaufgabe der 2 iftrologie beftegt ja nidgt nur darin, das ©ea
 beredinen, wann gewiffe Ereigniffe, die man naळb sabilojen Erfabrungen vero muten darf, eintreten werden. Elan tann alfo gewifie Ereigniffe als megr oder minder mabridgeinlid binftellen, tann jedod nur jelten, vielleidyt nie die $\mathfrak{Z}$ rt eines Ereigniffes im voraus mit voller ©emibbeit angeben.

Inlan verwedgsle alio nidt Berechnungen von 2 (ipetten auf aftronomijaer ©rundlage mit millturlidem Wabrjagen oder Propgezeien.

 wirtung der ©eftirne exfabren und eine geliozentrifae Berednung füt unjern 3wed vollig verfegrt wãre.

$$
\begin{aligned}
& 156.4 \\
& \text { Eb39 }
\end{aligned}
$$

## $\mathfrak{D e n} \mathfrak{F r e u n d e n}$ der mifienidaaftichen 2itrologie.

## Einleitung.



Puf dem beutiden Büchermartt exicheinen immer wieder neue $\mathfrak{U u s g a b e n}$ von alten und aucb neuen wertiojen Büçern über 2iftrologie oder Gterndeutetunjt.
Wenn wir fie genauer betractiten, to baben fie weder für
 $\mathfrak{I m}$ Gegenteit: Gie find nur geeignet, das Denten des Eejers irre 3 f fübren oder die 2 Yitrologie als Wifienjcぁaft in Derruf 3u bringen.

Weid praftifaen Wert bat ein $\mathfrak{Z}$ andbucl der $\mathfrak{Z i t r o s}$ logie mie 3. $\mathfrak{B}$. das von Ernit $\mathfrak{H l a y e r}$, wenn es weiter nidts entbält, als eine theoretijape 3 uiammenftellung von 2 ijpetten mit all dem mittelalterliden Ballajt, der סamals üblidy mar.

Went man fotd ein $\mathfrak{B u c b}$ gelefen bat, ift man nidyt flüger als 3 uvor, da das Wiffen von Uipetten allein nocg feine
 facd liegt die Gache nicbt. Frei naw Gbatefpeare tônnte man fagen: „U્Un fict ift ein 2 ippeft weder gut nod böfe, das Denten madit ith exft da3u", das beift, er betommt jeinen Wert im Soroftop nur durch das Derbinden mit andern 2 Upetten, und nur aus dem jorgfättigen 2 Ubwägen der $\mathfrak{X}$ ipette gegeneinander ergibt fict ein brauctbares $\mathfrak{y} 0$ oroftop. Wer fíd aber nur über $\mathcal{U}^{2}$ pefte unterridaten will, findet fie in den empfeglenswerten Werten von $\mathfrak{B r a n d l e r}=\mathfrak{P r a d} \mathfrak{t}^{1}$, $\mathfrak{F e c r g o w}{ }^{2}$ und Eibra ${ }^{3}$ viel befier angegeben.

[^0]Was nügt ein forcdes நandbuø, wenn obne Ertäuterung darin
 blutgierig, зur $3^{\text {aubberei geneigt, prablerifa, racgierig" u. a. m. }}$ ©der: „Єaturn verleibt $\mathfrak{U r m u t}$, ranges (?), mühevolles $\mathfrak{E e b e n}$, Derbannung, ©efangeniciaaft, Gtreit, Derrat und ©injamteet."

2mo ift in forden Budgern nur ein einziges stal angedeutet, ১ā man fortlaufend den jeweiligen ©tand pon Gonne, $\mathfrak{m t o n d}$ und Planeten mit den wabgrend der ©eburt influenziecten ©tellen im wurzelgoroftop vergleiden mū, wenn man feifitellen will, wann die unguten oder tritifden 3eiten ein-
 Gat beffiere ober gladlidere 3eiten, wenn gutige ©eftirne gute
 ublen planeten bitden.

Derart einjeitige Regetn aus dem grauen 2 Ittettum pafien
 und $\mathfrak{M}$ Hafienmord, geiftig fortidureiten und eine logifade $\mathfrak{B e}_{e-}$ griñoung fordder 2 Uusfagen vetiangen.

Oind denn alle $\mathfrak{H z e n i d e n , ~ d i e ~ i n ~ d e n ~ S r i e g ~ s o g e n ~ u n d ~}$ mittämpfen, graujam und blutgierig?
$\mathfrak{H t e i n}$, gewía nidt, aber die Beteiligung am Sxiege war fig tarmifdes $\mathfrak{G}$ efidid, dem fie nidy entgeben tonnten.
stan tann alio im ginblit auf die erwännten Regetn
 ftegen, von tlatur aus blutgierig, graufam ober raufiuftig find und den Cgaratter eines $\mathfrak{m i o r b e r s}$ gaben, wenn fie aud leidter Bliut fegen tönnen als die von der giatigen Denus beeinflugten Itleniden, bie unterm 3eiden wage geboren find.

2fucd mancye berilymte furste und Cbirurgen ftegen unter dem Gitorpion, alfo unter $\mathfrak{M T a r s e}$ influg, ogne daf́ man bei $\mathfrak{i g n e n}$ die niedrigen Eigenidaften der $\mathfrak{m o z r b e r}$ oder Gtrajen-
 ©eburt \{tand.

Jeder ๔ebildete, der fotd ein ફ̧andbucy oder irgend ein Cgatlatanneert mit sujammenbanglojen Regetn aus alter 3eit
 ădtlid beifete legen und die Euft verlieren, noch weiter in ste Gade einzudringen, wenn er nidft rectizeitig beffere $\mathfrak{Z u f o}$ tlărung aber wifienidaftifat $\mathfrak{U f t r o l o g t e ~ e m p f a ̆ n g t . ~}$

Es fommt dody darauf an, in weldem $\mathfrak{y i m m e l s h a u j e ~ d e s ~}$ $\mathfrak{E} 0$ roftops der triegerijcge $\mathfrak{N l a r s}$ mäbrend der Geburt itand.

Don alledem aber und vielen andern widttigen Dingen ftegt nidbts in diejen moblfeilen Gterndeutebúcjern, die man megen diejer und anderer $\mathfrak{N l a ̈ n g e l}$ mit Rect 3 ur Gdundo literatur recinen darf.

 falfare Diagnoje oder ein Derjeben bei einer Operation un= gewollt den Tod eines Patienten verurjact, aber wer will $\mathfrak{i b n}$ deshalb der $\mathfrak{G r a u j a m t e i t}$, der Blutgier oder anderer $\mathfrak{U n}$ tugenden befauldigen?
$\mathfrak{U n d}$ jelbft, wenn im allgemeinen die alten Regeln nod ftimmen; wie ergrűndet man, auf wen fie anmendbar find?

Das eben jagen die jogenannten Gterndeutebücher nicht.
Goldee $\mathfrak{Z} u s f a g e n ~ \mathfrak{u b e r ~} \mathfrak{W i r t u n g e n}$ einselner Planeten oder nur theoretifa 3 jammengeftelite Regein aus alter 3eit bleiben desbalb für den beutigen wifienidaftlidyen Forider jo lange meetlos, bis eine umfafiende Eiteratur auf diejem ©ebiete vorliegt.

Iad meine damit nidyt Budger, die mie bisger, nur eine Wiedergolung oder 2 Ufitillung von 2 Ipeiten und igrer Bedeutung bringen, fondern neue Werte mit volljtändig aus. gearbeiteten §oroftopen aus unjerer 3eit, die den theoretifaen 2 Uusfübrungen die fefte $\mathfrak{U n t e r l a g e}$ geben.

Daju mird aber exft nad dem Nriege die rechte 3eit getommen jein, wenn ひubeit und ©ejaaft fid mieder in ge= oroneten Babnen bewegen.
$\mathfrak{U m}$ mit den Freunden der mifienidaftliden $\mathcal{U}$ itroo logie in $\mathfrak{F u b l u n g ~} \mathfrak{3} \mathfrak{b l e t b e n , ~ g e n u ̈ g t ~ e s , ~ v o r l a ̈ u f i g ~ n u r ~ e i n e ~}$ tleine $2 \mathfrak{n l e i t u n g}$ als Ridtidnur 3 и meiterer Beobadtung und Foridung berausjugeben.

Bisger bat man, vom Wurzelboroftop ausgebend, Uus. jagen auf die 3 utunft der betreffenden Perfonen gemactut.

Wenn aber die 2 (ipette der $\mathfrak{P l a n e t e n}$ aftronomifal genau
 ftatten auf das Eeben unbetannter $\mathfrak{Z l e n}$ iden, die unter gleiden 2 \{ipetten geboren find.
 los ourch falide Rûafictinabme auf Perjonen, die fid thr
$\mathfrak{G o r o f t o p}$ ftellen Iiefen, aber nur $\mathfrak{G u t e s}$ bozren mollten. Wie wäre es nun, wenn wifienidaftifa gebildete aftrologifife Foricuer den $\mathfrak{N l u t}$ bätten, ifre Beobadtungen $\mathfrak{u n d}$ Erlebniffe fundzutun, anjtatt alles für fich 3 解 begalten?

Beim Gtudium der $\mathfrak{y}$ oroftope நervorragender Perförlid). teiten find mix io viele $\mathfrak{U}$ bereinjtimmungen in ibren Erleb: niffen aufgefallen, dáb fíb aucd beim Dergleicjen anderer in gleiden $\mathfrak{J a b r g a ̈ n g e n ~} \mathfrak{G e b o r e n e r}$ joldse $\mathbb{C a t j a c ̧ e n ~ u n d ~ a ̈ b n l i t h e ~}$ Eriebnifie feitiftellen Iafien mûfien, denn gleide oder äbnlide GeftirnItellungen bewirfen befanntlidy aud gleide oder ãbnlide Geldiate.

Зum mindeften läßt fíd aber aus dem Gtand der grogen progrefifiven Planeten $\mathfrak{U r a n u s}$, Gaturn, $\mathfrak{I u p i t e r}$ durd ein Dergleiden mit den Gtellungen der Planeten in früberen Jabren angeben, ob ein $\mathfrak{l l e n}$ idg eine tampireidge, gute oder ungute 3eit vor fict bat.
$3 \mathfrak{u}$ foldaem Dergleiden der Gtellung der mädtigen Planeten im ginblid auf die Gonnenftellung der in veriditedenen
 fübrungen anregen.
 aus den Brättern: „Зur Einfübrung in sie Wiffenfaft der Gterne" oder סurc die Brojaüre: „Wirtungen der ©ejtitneinflüffe" baben und sann nacuitegende Uingaben als Ridut-

 eine Gtelle an aus dem vortrefficaen Büdlein: „Sann ich ge= , nefen?" von Dr. med. Riedin, G. 81/82: „Ia begaupte nicat, סaß der $\mathfrak{H l e n i c}$ für alles, was ibm miderfăbrt, die Oterne verantwortlidg macten mûfie, iad fage nur, ১aß̄ deren ©influß im allgemeinen niat geleugnet werden darf und im befondern veridieden ift je nad der Eigenart des Planeten und naw Cemperament, Wiulenstraft, Feinfübligteit und jonftigen $\mathfrak{U} m=$
 ftellen beift eben ajtronomijd und ajtrologifd ein genaues $\mathfrak{B i l d}$ des $\mathfrak{K i m m e l s}$ zur 3eit feiner ©eburt beredinen. Diejes $\mathfrak{y i m m e l s b i l d}$ seigt den gefamten planetarifaen Einflub $\mathfrak{i m}$ Uugenblid der Geburt als ein unausioldalides Giegel und be= seidnet aud sugleid die Beanlagung des Körpers und der

Geete des Ileugeborenen. Don diefer 3eit an witd es mobl jeder $\mathfrak{H l l e n j}$ d gemäß jeinen Derbättnifien - Ertenntnis, Willens:
 Ieiten und 3 u verbeffern, und er mag seigen, was er aus feinem ๔eburtsgoroftop madeen tann und wie er 3 и wäblen verftegt zwifden Gut und Bofe. Das fpàtere Eeben seigt dann im Dergleid mit dem Geburtsboroftop, was er aus ibm gemacht bat, und aud darin ift mieder die Willenstraft $3 \mathfrak{u}$ erbliden [meines Exactens aber nur bis $3 \mathfrak{u}$ einer gewifien Grenze. Die Derf.]. Go beftimmt der Weife jein Gdidifal felbit durch edles Denten und feiten Willen, der Tor aber wird von $\mathfrak{U n w i f f e n ̧ e i t , ~ G e n u ß f i u c t ~ u n d ~ a ̈ u g e r e n ~ M r a ̆ f t e n ~ b i n ~}$ und ber geworfen. Jener bandelt frei, diefer ift ein Gilave, der, indem er frei $3 \mathfrak{y}$ bandeln glaubt, fich won innern und


Senner der 2 Ytrotogie werden Einjelbeiten und die gen nauen Tranfite der Planeten über die Radixpläge berectnen und weiter verfolgen tônnen.

Wer idyon im Bejitge eines Wurselboroftops ift - und für foldue find diefe 2 Uusfübrungen leidyter verftändlich 一, mitd fich in der aftrologifaden Cecbnit eber zurectitinden und bald felbit neue eigene Beobacitungen machen.


©lsbeth Cbertin.


I.
 $\mathfrak{n}$ unierem 3eitalter der drabtlojen Celegrapgie dürfte
 noç $u$ nerforidate $\mathfrak{K r a f f t e}$ gibt, die, von den $\mathfrak{S i m m e l}$. torpern ausgebend, ficm gleicajam als magnetifar Otrablungen auf den Organismus des inleniden bemertbar maden, da doぁ Wititrotosmos und $\mathfrak{w l a t r o t o s m o s i m ~ 3 u f a m m e n g a n g ~ f t e g e n ~ u n d ~}$ alle Kxafte des Weltalls ineinanderwinten.

Diefe aftralen Gtrömungen, die den im Weltgansen berridenden ©ejegen gegorden, laffen jiad leiber nody nidt extlaren; mit mafien fie als Catiacie binnebmen und uns immex mieder an die fdon vor Jabrbunderten gemaditen ©rfabrungen Galten, aber aud unjerer 3eit entprecaend neue Beobadtungen ginsufügen, um die empirifde Diffenidaft nod weiter augзubauen und $з u$ vervollftandigen.

Wer fein eigenes $\mathfrak{K o r o f t o p}$ genau ftudiert und die Dirtung der Gubergãnge der Planeten uber verfaiedene gimmeisorte verfolgt, wird bald jinden, daf fíd unter gemifien 2 Upetten faft immer irgendweldue pgyfifae oder piycifde Wirtungen bemertbar maden, Wirtungen, die fid aus dem 2 ipettarium einer Elativităt genau nadbweifen Iaffen. Golde Planetenübergänge nennt man Cranfite. Diefe Iaffen fíd vorber berechnen, an ibrem Cintreffen tonnen wir nidts ăndern.

Elidt bei jedem ©ranfit mafien widatige Ereignifie ge= faeben. Diele aftrale Gtrömungen macjen fiab bemertbar nur סurd feetifde Eindriade oder 21nregungen, die von augen fommen, oder, falls es fich um ubble Cranfite bandelt, durch ©emuts= depreffionen oder gefundgeitlide ©torrungen. $\mathfrak{I n}$ meld feltfamer
 Beifpiete. EXin Eejer der „Єternblătter" ¡థrieb mir:


#### Abstract

,. . . Es mird Gie gemiß intereffieren, 3 u erfabren, mie der ©ranjit des Gaturn über meinen Uranusplag gemirtt bat. Diejer groge Tranfit dauert ja reidmlid viersebn Tage, und da in erfter 3eit fich nichts bejonderes ereignete, glaubte idf fવon - und freute midy darüber -, der Tranfit werde mirtungslos borübergeben, aber idy freute midy $3 \mathfrak{u}$ früh. $2 \mathfrak{U n}$ dem Tage, als der ©ranjit genau war, las idy in der 3eitung eine $\mathfrak{t u r z e}$ NTitteitung, dab eine Exfindung im Gaifisbau, mosu der $\mathfrak{U n t e r g a n g}$ der, $\mathbb{C i t a n i c}^{\text {mid }}$ angeregt batte, die id aber nidat vollendete, weil andere Urbeiten dazwifden tamen, nun von einem 2 meritaner genau in der von mix erdacten Weife und mit grogem prattijden und finanziellen Erfolge in die Cat umgejegt worden jei. Da batte id


 meinen ひxger. . . ."Diefes Beifpiel ift recht legrreict. Uxanus ift der Pranet der Oftultiften, Entdecter und Exfinder, Gaturn aber - סas
 des Gaturn über den $\mathfrak{U r a n u s p l a t s}$ des $\mathfrak{I}$ ativen bedeutete die Deceiteluug feines erdabten planes.

Wie der Betreffende mir fpäter in weifer Gelbjtertenntnis mitteifte, jei ex mabricueinlid now nidy reif für das facinbar grobe ©lũa oder fûr die Derbefferung feiner Eage, die ibm aus der Derwirtlidung feines Planes Gâtte exwackien tönnen.
$\mathfrak{I n}$ einem andern $\mathfrak{B r i e f e}$ des Derlagsbuchgãndters $\mathfrak{F}$. $\mathcal{F}$. in $\mathfrak{F}$. Geift es:
„... Gie mödten mogl gern miffen, wie dex legte Cranfit des $\mathfrak{M l a r s}$ für midy veriaufen $\mathfrak{i f t}$ - nidd eben angenebm. 2Im 14. 21pril 1917, als der groß̄e Fliegerangriff auf unjere
 feinem Plat im Wurselgoroftop und $3 \mathfrak{y}$ gleider 3eit im genauen ©egenichein 3 um Nlond radix, ferner im Quadrat зum $\mathfrak{U r a n u s}$ radix. $\mathfrak{I m} \mathfrak{I}$ abresboroftop aber ging er über den Puntt für $\mathfrak{f a r m o n i e}$ und ftand im Quadrat sum $\mathfrak{i l o n} \delta$ progrefifiv. Diejer aber befand fich genau auf dem Puntt für Grantget und Cod, ftand 3 ugleicis im Quadrat 3 um $\mathfrak{N l a r s}$
 diefem Cage alio entging idg nur mit tnapper $\mathfrak{E l o t}$ dem Tod durch eine $\mathfrak{F l i e g e r b o m b e . ~ E r i t a u n l i d ) ~ i f t , ~ w i e ~ i m ~ G o l a r = ~}$ boroftop genau auf den cag eine Eebensgefabr angezeigt

## - 10 -

war, die aber abgemendet wurde, weil nocb gute $\mathfrak{X i p e f t e}$ mitwirtten ${ }^{1}$. Wie jeltjam erjceinen 3eit und Raum bier verťnűpft. . ."

Wie man aus diejen $\mathfrak{M i t t e i}$ ungen fiegt, bemirtte der grobie Tranjit des Gaturn über den Uxanusplag nur einen beftigen $\mathfrak{U} \mathrm{rger}$, der aber bald vorüberging, weil der Betreffende fíd mit feinem $\mathfrak{N l i g g e j} \mathrm{dia}^{\mathrm{a}}$ abfand. Der Mlarstranjit aber bewirtte gemäß der friegerifden Matur des Nlars eine plöglide, un= vorbergejebene Eebensgefabr. Oo liegen in jedem Falle die Dinge verichieden. -

Bedingung für genaues Eintreffen von Dorausjagen von Tranjiten und Direttionen ift ein genau auf die Geburtsseit berectnetes $\mathfrak{D u r j e l b o r o f t o p , ~ w e i l ~ d i e s ~ d i e ~} \mathfrak{G r u n d}$ lage für meitere Foridungen und Iacbprûfungen ift.

Wenn die Geburtsseit ungenau angegeben ift, dann ift nidyt nur das 2 Kizendentseiden 3weifelgaft, dann find aucd die fenfitiven $\mathfrak{P u n t t e}$ unberūafficatigt $\mathfrak{3} \mathfrak{I}$ Iafien.
$\mathfrak{B e i} \mathfrak{D i f f e r e n z e n ~ i n ~ d e r ~ G e b u r t s j e i t ~ v o n ~ e i n ~ b i s ~} 3$ wei Gtunden
 Einfluffe im $\mathfrak{y i n b l i d}$ auf die Gonnenitellung - die ja in jedem Iabr 了ur jelben 3eit die gleidge ift - bereçnen und feititellen, ob man durch die tommenden Einflafie der grogen Planeten, deren Wirtung fich oft über Illonate erftrect, зum Beifpiel durd Tranjite des $\mathfrak{I}$ upiters, des Gaturn oder des $\mathfrak{U r a n u s}$, gute oder unangenebme 3eiten vor fich bat und wann der §obbepuntt einer Srifis erreidy fein wird.

Die Kenntnis der 2 Kitrologie ermöglicat es, ein geptantes $\mathfrak{U n t e r n e g m e n ~ a u f j u g e b e n ~ o d e r ~ a u f ~ e i n e ~ b e f f e r e ~ З e i t ~} \boldsymbol{\jmath} \boldsymbol{u}$ verjaieben, wenn bevoritebende ititifice 2 \{pette 3 ur Vorficat mabnen.

Ess ift nidnt gut, in tritifden 3eiten übereift und triebo mäßig su bandeln, weil leidy alles feblidlagen tann.

Die 2 Yitrologie tann im grogen wie im tleinen nuftlid) und pratticd angewandt werden, wenn man edie 3 wecte ver-

[^1]folgt; fie tann das Eeben 3 weifellos erleidtern, wenn man über jeinen Gang genau unterridftet ift und dann in tlarem Bewubtiein bandeln tann, anftatt jidy wie ein famantend $\mathfrak{Z o b r}$ $\mathfrak{i m}$ Dinde von äugern Einflüfien bin und ber treiben $\mathfrak{z}$ Laffen. $\mathfrak{I g r e}$ Senntnis follte allerdings 'mit farter Willenstraft und Gelbitbeberricjung eingergeben, damit man aud vorausjicht Itchen tritifden 3eiten mutig und gefabt entgegenjeben fann.

Die Kenntris der 2 Iftrologie exfordert gar feine Wiulenso fraft, jondern nur Deritand und Gtudium, aber das Doraus. wifien und Ertragen fritifcer Beiten exfordert Dillens: traft und Geetenitärte.

Die Senntnis der aftrotogifden Gejege mactit aber aud milde und ठuldjam und verleibt geiftige \{iberlegenbeit, jo daÉB man die tleinen Reibereien des Uutags nidat mebr io tief
 Dordergrund ftellen und in ibrem engen Gefidtstreis von den groben Gejegen und Gtrömungen des Weltalis und von univerjeller Eiebe nichts wiffen wollen.

Die 2 Ifrologie legrt das widdtige vom Ilebenjädiliden,

 iぁjeiden und maçt erbaben, feit und fandbaft in allen Eebens. Iagen. Jgre Senntnis und Iluganwendung legrt aud, das ganze Gabafen und Wirten von நöberen Gefidtspuntten aus зи betractiten. Uußerdem ift fie auci ein vortrefflides $\mathbb{E}$ ro 3iegungsmittel.

Wenn wir sum Beipipiel - und fei es auc nur vorübergebend - von felbitiúçtigen oder berridjfüdtigen Illenjaen gepeinigt werden oder auç nur unter den Eaunen lieber $\mathfrak{N T i t}$ menichen $3^{u}$ Leiden baben, dann jagt uns die 2 (itrologie, warum der betreffende $\mathfrak{N l e n i f}$ ausgerechnet an gewiffen Tagen fo reizbar-nervös, tribbelig oder verdrieflicy fit, wenn etwa gerade üble Mlarss oder Gaturn=2ipette mirtjam find.

Wutrden mir uns aber unter gereizten oder übellaunigen Inenichen immer mit aufregen, auf 3ornesausbrübe beftige Diderworte geben, dann wäre ein größerer Otreit, der 3 u einem Bruç der Freundjaaft und dauernder Entfrembung fübren fönnte, taum $\mathfrak{z u}$ vermeiden: ,denn tleine $\mathfrak{U r}$ acben fönnen große Folgen baben". Berűaficatigen mir aber die

2 (ipette, die reizbare $\mathfrak{Z l}$ (eniden aufregen, betämpfen mir uniere Erregbarteit, begervicien wir uns jelbjt sur recbten 3eit, jei es durad Gabweigen - wenn fíd der סurct den Mlarseinflú gereizte $\mathfrak{H l e n j a}$ austoben mill 一, fei es dura guitiges $\mathbb{E n t}$ gegentommen oder durd ;币einbare Elidtbeactitung der dis= barmonijden Gtimmung, ১ann mird die üble Wirfung bald und unjळädliç vorübergeben.

2us diefem Beifipiel ift su entnegmen, daß die Wirtung der Cranfite bor allem feelifa 3 u verftegen ift und daf es auch auf den Grad der erreichten Ebaratterentwidtung antommt, inmieweit fid ein $\mathfrak{H l e n i c}$ durd üble Wirtungen aftraler Gtrömungen nocy beeinflufien Iäbt, denn nidt jeder ift eine fo empfindifac émpfangsitation disgarmonifder ajtraler Sraafte.
 aucb veridieden mirten -, der eine wird nur innerlid erregt und unrubig, ein anderer läbt feinem Cemperament die 3 ügel iafegen und mittt dadurd beunrugigend und disgarmonifa auf feine Umgebung.

Ie megr Gelbjtbegerriduung und Dillenstraft einer befigt, defto weniger wird er unter den disbarmonifden Gapmingungen 3u leiben baben. Siferaus fiegt man aud, weiçen grogen Wert die 2 itrologie, die Kenntnis von det Wirtung der Geo fitirne, in ©rgiegungsfragen gaben tann.

Cooridyt und unüberlegt ift es, wenn Eaien, die erft anfangen 2 Iftrologie 3 ifudieren, obne pratticde Exfabrung ibre Ungebung, die nod teine 2abnung von der wiffenfdafto Ifden $\mathcal{U}$ ftrologie gat, auf einen tommenden 2 [pett vorber aufmertiam maden, auf einen 2lipett, der nady alten aftro: Iogijajen Regeln einen tritijden Cag bringen müßte, denn die der $\mathfrak{D i f f e n}[\mathfrak{d a f t} \mathfrak{U n t u n d i g e n , ~ d i e ~} \mathfrak{H l e u g i e r i g e n ~ u n d ~ G e n j a t i o n s o ~}$ Iuftigen meinen nun, an dem fraglicyen Tage míafe ein für
 lides gefdeben.
$\mathfrak{U n}$ geiditegt nidgts, was fyre lebbafte Pbantafie erwartete, fo mird die Eegre von der Witung der Geftirneinfiuffe von


Oo tann es vortommen, dab jemand, der erfit anfängt Uitrologie $3 \mathfrak{u}$ jtudieren und jeine Umgebung unbedacterweife auf eigene tritifche tage aufmertfam madt, 3 war nidts
 und Gpott feiner Umgebung su Ieiden bat, modurd fid ja aucd faon der Tranfit auswirten tann, indem man die Wirfung gewiffermaǵen jetbit gerbeifübrt. Je tiefer und ernjter man in das Gtudium der mabren $2 \mathfrak{i f t r o l o g i e}$ eindringt, defto vorfictiger wird man in den ひ̛uberungen vor Ser töriaten Illenge fein, die voller Genjationsluit nur immer gewaltige Wirtungen exwartet, dow für die feineren Geetenjamingungen, die io gebeimnisvoul $\mathfrak{F a}$ den ipinnen, tein Deritãndnis gat.
 der wiffenichaftlidenen 2 iftrologie fich mebr und megr von der Weit suruiafiegen und nur im fillen für igre $\mathfrak{S r e i f e}$ weiter wirten, wägrend die jogenannten Gterndeuter ibr Unwejen offentlid weiter treiben und die wabre Difienicuaft jcaadigen, allerdings nur bei denen, die nidgt felbit ernjtgaft priffen, was Wayres an der Gade ift.

Durch das Beobacuten der Tranjite der eigenen und fremden $\mathfrak{F}$ oroftope erbalten wir einen Gafufiel 3 um Derfãnonis des eigenen $\mathfrak{J a b s}$ und des Cgarafters unierer $\mathfrak{I T i t m e n i c b e n}$.

Es ift piydologijd bodinterefiant, 3 exforiden, marum
 als man es fonit von igm gemognt war.
$\mathfrak{D u r c h ~ E i n b l i a d ~ i n ~ d i e ~ v e r j d i e d e n e n ~ M a t i v i t a ̈ t e n ~ I e r n e n ~ m i r ~}$ verftegen, warum unjere $\mathfrak{y t i t m e n j}$ den, die erjt jo liebevoll, freundlidy und gütig waren, plobslid engbersig, mígmutig, be= rechnend oder geizig werden, wenn fie unter einem unveritandenen 2 2pett des Gaturn 2ingitgedanten oder Furcht vor der 3 u= funft gaben.

Klande Mlenjden merden unter Gaturntranjiten idmermütig oder einjamieitsliebend, andere io egoiftif(b, $\delta a_{B}$ fie plotslid alles für fid sujammenraffen mödten. Gie jaffen alles möglide an, bängen fid an irdifaen Befits, den fie nod nidt bezablen tönnen, machen aufs Geratewobl Gdulden und Iegen jo die $\mathfrak{U r j a c h e}$ зu 3ablungsfamierigteiten und Prosefien, unter denen fie dann jabrelang $3 \boldsymbol{u}$ Ieiden baben.

Der fidg unter Einfluffen des Gaturn 3 u materieller Be• reiderenng treiben Iãbt, der mird bald die traurige Erfabrung maden, wie fळwer diefer unter üblen $2 \mathfrak{K p e t t e n}$ erworbene Befits $з \mathfrak{b e g a l t e n ~ i f t , ~ w e n n ~ m a n ~ u ̈ b e r ~ f e i n e ~ D e r g a ̃ l t n i f i e ~ l e b t , ~}$
und wie auf 2abzablung erworbene Gachen סurch unoorbergefeநene Dortommniffe neue Gorgen und Gaulden nać fí zieben, die man gätte vermeiden tönnen, wenn man mit dem Sauf entbebrlider Gachen bis sum Eintritt befferer 3eiten gewartet bätte, denn alle Quadratideine unbeildrobender Planeten erfordern gewiffe Einjdräntungen, denen man fíd fügen foll. Ein voreiliges $\mathfrak{y i n e i n}\{1$ ürsen in neue $\mathfrak{U n t e r n e ந b u n g e n ~}$ unter ungünjitigen 2 ipetten veridlimmert die Wirtung, die fíd jonit nur durch vorübergebende Entbeநrungen bemertbar gemacht hätte.
 gonnen wurde, nabm ein trauriges oder tragijdes Ende.
$\mathfrak{E l a c}$ meinen $\mathfrak{B e o b a c t u}$ tungen der $\mathfrak{H}$ ativitäten betannter $\mathfrak{P e r -}$ fonen balte idy es für ridtiger und fluger, unter $\mathfrak{u ̈ b l e n}$ Gaturn

 braucht, jich aber teinen unnügen Ballajt und Plunder, feine Eurusjacten anjuidaffen, am wenigiten dann, wenn man nicht die $\mathfrak{Z l i t t e l}$ dazu bat. - Der Gaturn ift, mie idjon erwäbnt,

 3 mingt, סáb alles $\mathfrak{I r d i f d e ~ v e r g a ̈ n g l i d y ~ i f t . ~ D e s h a l b ~ i f t ~ e s ~ g u t ; ~}$ fid unter feinem Einflū lieber geiftig 3 u vertiefen als welt-
 werden. Jeder $\mathfrak{H l}(\mathrm{nt}$ id, der arbeitet, der efrlid ringt und vormärts ftrebt, tann felbit unter midrigen 2 [petten vormärts tommen, wenn er die EXnflâife, die materiell ungünjtig wirten, für geifiges Gcuaffen und etbifde $\mathfrak{g}$ öberentwiditung verwertet.

Wer סen $\mathfrak{u b l e n ~ W i r t u n g e n ~ a f t r a l e r ~ E t r o ̈ m u n g e n ~ e r l i e g t , ~}$ die ex סurç Dorficht und refflide \{̂berlegung bätte verbindern tönnen, der ift felbit iduld daran. Sönnen wit aucl grofe
 und grantbeiten nidt aufgalten, io tônnen mir סoc durd Gaulung unjerer Wiflenstraft, סurç eine gelãuterte Weltanidaaung und 2 Uusnüzung aller unjerer geiftigen und törper=
 beim erften Gturm 3ujammenbrechen, fondern uns tapfer be* Gaupten. Wix jollten alles mit rubigem Gleidmut extragen Iernen, was aud an uns berantreten mag.
$\mathfrak{D i e}$ wabre $\mathfrak{U r j a c h e}$ der 3 uftannde oder Gejajebniffe unjeres Eebens läß̉ fich nur mit $\mathfrak{g i l f e}$ der $\mathfrak{X}$ itrologie ergründen, und
 feines Eebens nimmt und der im Soroftop liegenden Gpiege= Iung feines Cbarafters die beften Geiten abgewinnt.
$\mathfrak{D u r c h}$ das Gtudium unjerer Geftirntonjtellation Iernen: wir am ebeiten die guten und jamaden Geiten unjeres ©ba: ratters fennen und find dadurch imitande, die befferen Fäbigteiten und Calente mebr ausjubilden und jølecbte Eigenjáaften abjulegen oder zu betämpfen.
$\mathfrak{D u r d}$ das "Dorberwiffen unguter 2 ipette tönnen wir uns aucd beffer vor Derfuøungen icぁüsen, vor Gdaden bewabren oder Gtörungen der Gejundbeit rectyeitig vorbeugen.

Das ift der $\mathfrak{E l u} \mathfrak{z e n}$, den mir durch das Gtudium der $\mathfrak{Z}$ itro: logie baben tönnen.
$\mathfrak{I n}$ dem bolländifaen Werte: $\mathfrak{X i t r o l o g i e , ~ i f r e ~ T e c h n i t ~}$ und ©tbit, von Eibra, werden die 2 ipette der Planeten mit K-Gtrablen des Gosmos vergliden, die uns durcbleuchten und die fawaden Geiten unjeres $\mathbb{C b}$ aratters, vielleidy aum unjerer: Körperbejcaaffenbeit für einige 3eit offenbaren. Diefer Dergleid ift fegr treffend, denn jeder, der fíd eingebend mit dem. Gtudium diejer Wiffenfanft befabt, wird gewabr werden, dab
 Ifa ift als $3 \mathfrak{u}$ anderer 3eit, - ftets den $\mathfrak{G e f t i r n e i n f l u f f e n ~ e n t : ~}$ iprecbend.

Go werden aljo die Cbarattermandlungen, Gtimmungs:
 und magnetifden Gdwingungen im Rosmos in uns bervorgerufen und beeinflubt, סa wir als minziger Teil der grogen Einc. beit aud den tosmifden Gejegen des Weltalls unterworfen find.

Die Wirtung der Planeten ift aber den jeweiligen $\mathcal{Z}$ (petten. entiprechend gans verichieden und immer muß die Gtellung eines progreffiven oder weiterwandeInden Planeten $3 u$ den influen= zierten Gtellen eines Wurzelboroftops erwogen werden.

Wenn zum Beifpiel eine genaue Oppofition, das beíbt eine genaue Gegenüberitellung, der beiden groß̄en Planeten. $\mathfrak{U}$ anaus und Gaturn ftattfindet, mie im פexbjt 1918, wenn der Uranus 24 Grade im Wafiermann und der Gaturn 24 Grade im 3eidyen Eobwe ftegen wird, io werden beim Eintritt einer
grōßeren Sataitropbe, mag es fich nun um ©rdbeben, $\mathfrak{U n g l u ̈ d s = ~}$ fălle, Explofionen, $\mathfrak{y}$ äujereinitur3, \{riegsereignifie, Gefabren oder traurige Ilacdridten bandeln, die 2 leniden, bei deren ©eburt eine gleide oder ăgnliae Oppofition diejer mädtigen
 oder jeelijajen Erijdütterungen 3 I Leiden baben als jolde, in deren $\mathfrak{H l a t i v i t a ̆ t ~ d i e f e ~ z w e i ~ j i d g ~ d a n n ~ f e i n d l i d ~ g e g e n u ̈ b e r j t e g e n d e n ~}$ Planeten nur Quadratideine zur Gonne oder teine abnliden 2 2ipette bilden.

Dem einzeinen, 3 亿 deffen $\mathfrak{g o r o f t o p ~ d i e f e ~ f i c h ~ d a n n ~ f e i n d r i d ~}$ gegenüberjtegenden Planeten Beziefungen நaben, bringen diefe 2 ipette gröjere Erreignifife, jei es durch plögriche Deränderungen, durch Mrantbeiten, Dertuite, Codesfălle $\mathfrak{Z n v e r w a n d t e r ~ o d e r ~}$ befreundeter Perionen, oder aud durcb farte feelifぁe Gpannungen und innere Sonflitte, סurcd $\mathfrak{Z u f l o ̈ f u n g}$ von Freunde
 fremoungen nabeftegender oder geliebter Perjonen, die aucb durch ortlidye Crennungen entiteben tōnnen. Ooldae aftrale Gtromangen grober, einflugreider Planeten bewirten in entiprechenden $\mathfrak{I l a t i v i t a ̈ t e n ~ e i n e ~ b e f o n d e r s ~ e x e i g n i s r e i d e , ~ u n r u b i g e ~}$ oder tritifde 3eit und exfordern grofe Kraft und Willensan-


Gdrache Ilaturen, die nidyt mifien, daÉaud die Ieidoolle oder aufregende 3eit einmal ein Ende nimmt, find unter diejen
 ftatt den Sampf mit dem Gaidijal aufjunegmen. $\mathfrak{I n}$ jedem einjeinen Fall tommt es aber darauf an, in weldem $\mathfrak{y}$ aufe der $\mathfrak{M}$ ativität in der ©eburtsfunde die Gonne jtand, ob mejr törpertides Eeiden und $\mathfrak{U n g l u a}$ oder mejr $\mathfrak{T r a u e r}$ und jeelifde
 warten find.
$\mathfrak{D a}$ der $\mathfrak{U x}$ ranus $84 \mathfrak{J a b r e}$ зu feinem $\mathfrak{U m I a} \mathfrak{f}$ braucht und der Gaturn 29 Iabre, jo tommt die Oppojition diefer Planeten felten metr als ein= bis zweimal in einem tilenidenteben vor, wãbrend Quadratideeine sum Gonnenplag einer Ilativität fich ofter bilden. Eine foldye Oppofition des Uranus im Waffermann sum Gaturn im Beiden Eõwe fand sum Iegtenmal in den $\mathfrak{I a b r e n} 1828$ und 1829 ftatt. UUus diejen $\mathfrak{J a b r g a ̉ n g e n ~}$ werden gemín nidt megr viele Illeniden leben. Eeo colitoi,

Ser betannte rufficde Didbter，war nod vom Jabrgang 1828； sant feiner gefunden Eebensfübrung und vorwiegend geiftigen Betätigung tam er über mande tritijde Monitelfation binweg， der andere fabon Jabre vorber 3 um Opfer fielen．Tolitoi fonnte，trobdem bei feiner ©eburt der $\mathfrak{U r a n u s}$ und der $\mathfrak{J u p h t e r}$ im Quadraticdein ftanden－was jeine religiofen Ronflitte und den 2 Iustritt aus feiner Kirche vesanlagte 一，allen $\mathfrak{U n f e c f t u n g e n ~}$ gut ftandgalter．
$\mathfrak{H a c}$ aftrologifaer Eebre und Exfagrung（bgl．Eibra und Brandier－Pradt）ift Iupiter bedeutjam für weitlicae und geiftlide Beborrden，wäbrend $\mathfrak{U x a n u s} 3 u \mathfrak{U m}$ iturs und Reformen geneigt madyt，jo dā̄ Quadrate und Oppojitionen diejer beiden Planeten in einer Ilativität die betreffende Perjon faft ausp nabmelos in Gtreit und Wideripruab mit Beborrden oder Der． tretern der Sirche bringen，sumal wenn Uranus fräftig ftegt， mofur eben das $\mathfrak{F o r o f t o p} \mathbb{C} 0$ litois den Beweis liefert．Sier Gaben wir auch gleid ein Beifpiel für die Wirtung eines fo： genannten tritifळen 2 Ippettes．
$\mathfrak{I n}$ Colitois $\mathfrak{E o r o f t o p}$ ftand der $\mathfrak{U x a n u s}$ an der Gpite des phitojopgijden 3eidens Waffermann，in jeinem eigenen 乌aufe， nod dazu im Gegenidein 3um Gaturn im feurigen 3eiden Eöwe，wäbrend $\mathfrak{I}$ upiter einige Grade im waafferigen 3eidyen Gforpion ftand und einen Quadratichein $3 \boldsymbol{u}$ den beiden refor－ matorifa，erzieநerifa und vertiefend wirtenden Planeten bildete． $\mathfrak{D i e f e} \mathcal{Z}$［pette verantagten Colitoi，fich mit religiojen Problemen eingebend $3 \mathfrak{u}$ befaflien．

3ur $\mathfrak{E r l a ̆ u t e r u n g ~ f e i ~ b i e r ~ b e m e r t t , ~ \delta a ß ~ Q u a \delta r a t i c h e i n e ~ u n d ~}$ Oppofitionen $\boldsymbol{3}$ 亿iammen ein \｛reuz bilden．Rreuz aber bedeutet jymbolija Kampf und Eeiठ．
$\mathfrak{D a}$ nun in Colftois $\mathfrak{F o r o f t o p ~ d e r ~} \mathfrak{U l v a n u s}$ mäctitiger war als Iupiter，der in dem feiner Slatur nidet entiprechenden Waffer－ zeiden Gtorpion wenig träftig ftand，fo überwog bei Tolftoi der reformatorijde ©rieb und ex begann den religiően Rampf．

Colitoi vertrat betanntidid das idilidte，belebende $\mathfrak{U r}$－ dxiftentum im Gegenfag 3um pruntbaften，exfarrten Sirçen－ driftentum jeines Eandes．Und da die Rircue inrem gansen Wejen nach nidy wobl anders fein tonnte als fie war，falls fie ficif nidyt felbit aufgeben woilte，fo war der Sampf gegen den unbequemen Kleuerer unvermeidifa und Colito murde exfommuniziert． Gbertin，cetn Bitaitin bie Butunft．

Ob es fein Glufa oder $\mathfrak{U n g l u a t ~ m a r , ~ m i f f e n ~ m i x ~ n i d y t ; ~}$ aucy nidat, ob ex jelbit dies als eine 3 uriúafegung oder Gamact empfand, - wabrideeinlich nidyt, da ibm das Durcbjegen jeiner eigenen Ideen gobger ftand als die Eegre der ortgodoren Dertreter feiner Konfefion. Die Wirtung läbt fict nun von verjçiedenen Geiten betrachten. Tolitoi gat jiab durch fein freies Wort viele Feinde gefdaffen, und jelbjt jeine Freunde werden nidt alles, was er legrte, gut und beforgenswert gefunden gaben, - er fduf fid aber durd jeine Eegre und fein Eeben einen unfterbliden Iamen.
 nadteilig auffaffen, er erfordert vom Mativen jedow größeren Graftaufmand, um feinen Feinden 3 и miderfteben. - Goldse 2ipette, wie зu Colitois Geburtszeit — Uuranus im Waffermann und Gaturn im Eömen -, wiedergolen ficg in unjerer 3eit, und man סarf wobl annebmen, סaß jegt mander grobe Geift mieder geboren wird, der in einigen Jabrzebnten jeine Keformbeftrebungen und jeinen Rampfesgeift geltend macten mird.
 Seiden Eõwe und Gaturn im Waffermann, war 3 um legtenmal in den Jabren 1873-1876 mixtjam.

Diele in diefen $\mathfrak{I a b r e n}$ geborent $\mathfrak{N l a ̈ n n e r}$ und $\mathfrak{F r a u e n t}$ gaben bereits in jüngiter 3eit megr oder minder dauernd die beunrubigende und beftige Wirtung der Oppofition diefer Geftitne unangenegm und empfindiad tennen geternt, fei es.
 $\mathfrak{R r i e g s b e t e i t i g u n g , ~ \delta u r c ̧ ~ M r a n t g e i t , ~ D e r w u n d u n g , ~ 2 i n g i t ~ o d e r ~}$
 Crauerfălle im engeren Sreife, oder durch $\mathfrak{U}$ ifitande, die größere $\mathfrak{U n} \mathfrak{y}$ trengungen im Dergåltnis $3 \boldsymbol{u}$ andern 3eiten erforderten.

Wenige aus diejen $\mathfrak{J a b r g a ̈ n g e n ~ w e r d e n ~ f e i n , ~ d i e ~ b e ந a u p t e n ~}$ tönnen, daÉ ibnen die Xipette diefer grogen beiden Planeten nidy Summer, Eeid oder 2 Uufregung gebracht gätten. Wogl alle baben ibre trûben Erfabrungen gemadit und viele find an Ertenntnis reider geworden.

Wenn nun 1918 die grogen $\mathfrak{U n b e i t f u ̈ n d e r ~ u n d ~ G a i c t i a l s . ~}$ volfitrecter Gaturn und $\mathfrak{U r a n u s}$ wieder in Oppofition fteben werden, wie in den erwäbnten Jabren, fo werden nidgt nut

Sie, bei deren Geburt \{uranus im Eőwen und Gaturn im Wafiermann fand, fíd auf eine $\mathfrak{D u r d f r e u s u n g ~ i g r e r ~ P l a ̈ n e ~}$ oder auf eine untubige 3eit gefagt macben müfien, fondern aum die Wheniden anderer Jabre, zu deren Gonnentonftellation in den 3etben Wafiermann, Gtier, Eome und Gtorpion einer diefer Planeten eine Monjunttion ( 3 ufammentunft), eine Oppofition (©egenüberftellung) oder einen Quadratichein (eine ©ntfernung von 90 Graden) bitdet, und da tommen in exfter Einie in Betracht:

Sie Einde $\mathfrak{I} a n u a r$ bis $\mathfrak{Z l i t t e} \mathfrak{F e b r u a r ~ G e b o r e n e n , ~}$ mit dem Gonnenitand 7-28 Grade im Walfermann;
die Ende $\mathfrak{Z p r i l}$ bis etwa $\mathfrak{M i t t e} \mathfrak{M a i}$ Geborenen; mit dem Gonnenitand 7-28 Grade im 3eiden Otier $^{2}$;
die $\mathbb{E}$ nde $\mathfrak{I} u l i b i s e t w a ~ M i t t e ~ \mathcal{U g u f t . ~ G e b o r e n e n ; ~}$ mit dem Gonnenitand 7-28 Grade im 3eiden Eöwe,
und die $\mathfrak{U n f a n g}$ bis etwa $\mathfrak{H l i t t e} \mathfrak{H}$ ovember Ge= borenen, mit dem Gonnenitand 7-28 Grade im Giorpion.

Für die in genannten Illonaten Geborenen mird nad den $\mathfrak{F}$ auptitrömungen der beiden großen Planeten $\mathfrak{U r a n u s ~ u n d ~}$ Gaturn 1918 noch ein befonders unrubiges oder tritifdes Jabr werden.

Damit aber foll nidy gefagt jein, dā́ nun alle, die in den dazmifden Iiegenden Monaten und Tagen geboren find, Glüa baben mâflen oder von Gorgen verjdont bleiben: denn mie fur jene ein guter $\mathfrak{X i p e l t}$ ein $\mathfrak{U b}$ bel mildert, fo tann mitunter eine einsige aftrate Gtrömung diefer oder anderer Planeten 34 einer midatigen Gtelle in einem Wurzelgoroftop oder in Beftrablung eines andern Geftirns einer Mativität - die eben ftets individuell berüdfichtigt werden muß - ebenfogrofe Ereignifie oder enticheidende Wendungen in einem Mlenicuenteben Gervorrufen wie die exwăbnten 2 ipette.

Go tommt 3 um Beifpiel der $\mathfrak{U r a n u s} 1918$ in genaue Sonjunttion im Wajfermann $\mathfrak{u}$ der Gtelle, wo ex in den Jabren 1833 bis 1835 fand, in Oppofition $3 \boldsymbol{j}$ der Otelle, wo er 1875 bis 1877 im 3eiden Eöpe fíd befand, und in Quadraticiein 3 u der Gtelle, wo er 1855 bis zum Gommer 1858 monatelang im 3eiden $\mathcal{G}$ tier ftand, und jçließlid aum in Quadraticbein 3 den Graden im 3eimen Giorpion, in denen ex 1895 bis sum Winter 1897 war.

Der Gaturn aber fommt 1918 in Sonjunttion $3 \boldsymbol{u}$ der Otelle，wo ex in den $\mathfrak{I a b r e n} 1830$ bis 1831 ftand，－Soch werden wabrideinlid faft alle aus diejen Jabrgängen fajon geftorben jein，einige allerdings exft in jüngiter 3eit，wie 3 um Beipiel der am 2．Hovember 1831 geborene $\mathfrak{y u m o r i f}$ Iulius Otettenbeim，der am 29．Ottober 1916 ftarb，turs vor feinem 85．Geburtstage，als auger der Uxanus－\｛onfunttion der Iupiter nod einen Gegenidein sum Gonnenpiats jeiner $\mathfrak{H}$ ati＝ vităt bildete und auberdem einen Quadratidein sum $\mathfrak{u r a n u s}$ und feinem Radixplag．

Der Gaturn tommt ferner 1918 an die Gtelle，woo ex von 1858 bis 1860 ftand und wo ex 29 bis $30 \mathfrak{J a b r e}$ \｛päter，Ende 1887 bis 1889，fid befand．

Go wird er autd den in diejen Jabren Geborenen Gorgen， ©dipierigteiten oder gefundbeitlide Gtörungen bringen，wenn nidyt rechtzeitig vorgebeugt oder dagegen angetampft wird．

Wer von den in den genannten 3eiten Geborenen für 1918 2biditiges plant，mag nidy 3 u viel boffen，fondern vor＝ ficmtig bandetn，auf dafer nidg enttäuldit werde，denn die vorerwăbnten 2 ipette erfordern eine gewfffe Eäuterung unis das Befiegen eines Diderfíandes． $\mathfrak{I n}$ folduen 3eiten find grōbeke Sraftanftrengungen nötig als in den Jabren，wo ©rigonalt iøeine gutiger Planeten das Eeben bedeutend erleidtern．

Die Uuanus－2uppette rufen mefitens entfremoungen oder Seindjeligteiten bervor．Befonders Pexfönlidjteiten，die im
 feindungen gefabt maden，wenn ein 2 Tpett des $\mathfrak{U}$ ranus fälig wirs．

Einen Beweis dafur，mie genau die $\mathfrak{U}$ ranus－UTpette mirten， Iiefern die $\mathfrak{Z o r o f t o p e ~ p i e l e r ~ b e t a n n t e r ~ o d e r ~ g o c k g e f t e l i t e r ~ i n l e n i c ぁ e n . ~}$

Iad greffe als Beifpiel nur סrei im Iabre 1857 geborene 2nãnner beraus，bei deren Geburt der Uranus 21－22 Grade im 3eiden Etier riactăufig war：

1． $\mathfrak{u n j e r ~ f r u ̈ b e r e r ~ R e i d s s t a n s l e r ~ B e t g m a n n = 乌 o l l w e g ; ~}$
2．Ser rufficue ©robfurit Ifitolat＝Elitolajemiticy；
3．Ser Präfident der ameritanij山en RepubIit bition．
Diefe dref $\mathfrak{I l a}$ anner，die $\mathfrak{i m}$ gleichen Sabre，unter des
 3eit in den Iegten $\mathfrak{I}$ abren im Dordergrunde der ©ffentlibteit


Diefe Beifpiele beweifen, weldye mädtige Wirtung der $\mathfrak{U r a n u s}$ auf ein $\mathfrak{H l e n j c h e n l e b e n ~ a u s u ̈ b t , ~ w e l d e ~ u n r u b i g e ~ 3 e i t ~}$ ex bewirtt, wenn ex im Quadratidein 3 um Radirplag einer Kativitãt ftebt, gan3 gleid, ob jemand in Deutidiand, $\mathfrak{R u} \mathfrak{B l a n d}$ oder in $\mathfrak{X}$ merita geboren ift.
$\mathfrak{D e r} \mathfrak{I l a c} f 01 \mathrm{ger}$ Betgmann=\{ollwegs, Dr. Inidactis, der nur ein $\mathfrak{J a b r}$ ppäter als fein Dorgänger, am 2. Geptember 1857, geboren ift, bei deffen Geburt der Uranus aud now $\mathfrak{i m}$ 3eiden Gtier ftand, wabbrend $\mathfrak{J u p i t e r}$ und Illars einen Quadratichein 3 ueinander bildeten, tonnte unter den vorjäbrigen 2Ifpetten nur furse 3eit feines 2 Imtes als Reidsstanjler walten. Diele Pripatleute diefer Jabrgänge aber, die teine
 braucten, batten in anderer Deife unter diejer Uranusitrömung in den legten $\mathfrak{J a b r e n}$ ein untubiges, forgenreides Seben, fei es $\delta$ urd $\mathfrak{U l u f r e g u n g e n ~ u n d ~ F e i n d j e l i g t e i t e n ~ i n ~ d e r ~ F a m i l i e , ~}$
 idaftsprosefie und dergleiden megr.

Der $\mathfrak{U r a n u}$ in Oppofition oder im Quadraticgein $3 \boldsymbol{j u}$ der Gtelle, mo er bei einer Geburt ftand, bewirtt alio piobjlide Ereigniffe, Geldverluite, $\mathfrak{Z m t s e n t l a j f u n g e n , ~ G e r i d t s v e r g a n d o ~}$
 und \{ãmpfe.
$\mathfrak{I n}$ weldaer Weife bei dem eingeinen - der in den vorertoäbnten $\mathfrak{J a b r g a ̈ n g e n ~ © e b o r e n e n ~ - ~ \delta i e f e ~ m i d y t i g e n ~ T r a n = ~}$ fite des $\mathfrak{U r a n u s}$ und Gaturn im Jabre 1918, 3 um Ceil aud now in 1919 bis 1920 fíd auswirten werden, tann nur von Fall $\boldsymbol{z}^{\mathfrak{c}} \mathfrak{F a l l}$ unter genauer Beruidfidtigung feines $\mathfrak{E o r o j f o p s}$ als mabrideinlid ergrindet und vorausgejagt werden. Dex aber von den in den genannten Jabrgängen und Monaten Geborenen in einem Uugenbliat das sidnt der weit erblidte, wo neben den ungünftigen 2 ipetten aud gütige Geftirnein= flüfie mitwirtten, wird alles leidter ertragen und aud unter den $\mathbb{C r a n f i t e n}$ des Gaturn und $\mathfrak{U r a n u s}$ über die $\mathfrak{K a} m p f e$ und Gamoierigteiten gut binwegtommen.

Ellateriell dentende Nieniden werden unter den 2 Ippiten, die mancie Einjaräntung und Widerwărtigłteiten mit fid bringen, zweifellos megr 3 и leiden gaben, als geiftig göger entwidelte und ideal veranlagte $\mathfrak{H l}$
 werden, wenn der üble Einfluß ausgemirtt gat.
$\mathfrak{I n}$ mancben $\mathfrak{F a}$ neben Dexlujten recbtseitige $\mathfrak{S i f f e}$ sugleid, oder bas, was an= fangs unerträglid exjøien oder als trauriges ©ejaja aufgefagt $\mathfrak{m u r d e}$, wendet fíd am Ende dod noci sum Guten, namentlid


Deshalb braudy man den tritifden 3eiten auch nicht ängitlidy entgegenfidauen, es tommt dod alles mie es tommen $\mathfrak{m u}$, auf $\delta \mathfrak{B j}$ wir an Ertenntnis und Erfabrungen reider werden. Und wer ftets Gutes im ફerzen trägt und das Befte will, brauad jables nidat su fürchten.

Ilacy vorftebenden $\mathcal{U u}$ fübrungen bitden alfo die Planeten in gewifien 3eitabidnnitten immer mieder 2 \{pette $3 \boldsymbol{u}$ der Gtelle, mo fie wãbrend der ©eburt eines Illenjøen ftanden, und beiwirten ১adurd wider neue Wendungen, gewiffe Geelenregungen, die סurç $\mathfrak{I l a c}$ denten oder סurw aangere Einfluffe und $\mathfrak{U m f t a ̈ n d e ~}$ in uns bervorgerufen werden, oder bejondere Ileigungen, Cgaraterwandlungen und Gtimmungswectiel.

Dor allem muß man in unjerer 3eit megr danady frreben, sie piychologifde Geite der aftrologifden Foridung $3 \boldsymbol{u}$ ergründen, $\delta a n n$ exit wird man ibren mabren Wert und Ilugen erfennen, der nidgt darin beftegt, die Ileugierde und Genjations: luft der $\mathfrak{y l i t m e l t} 3$ b befriedigen.
 Inleniçen auf gute oder tritifde 2 ippette aufmertiam $\mathfrak{z u}$ machen, Senn fie erwarten in ibrer Gudit nady Dergnügungen und Ieidter Eebensart unter guten Tranjiten 3uviel, wie id in ägnłider $\mathfrak{U r t}$ bereits in „, Dirtungen der ©eftirneinflufife" Geite 41 ermãbnte, und find unjufrieden, menn fie nichts 2 luger= gewöbnlidges erleben. Gabwache Elaturen aber geben fidb im
 gedanten bin, ogne ein ©e[degnis abwenden 3 tornnen.

Dertooll ift das Dorberwifien - mie iajon gefagt nur für die, $^{\text {die genuigend willensftart und weife find, um aucb }}$ \{deinbar leidvollen 3eiten mutig entgegenidauen 3 亿 tönnen, denn in Wabrgeit ift nad bögerer Jügung alles gut und dienlid, wie es auळ tommt. Freifict verftegen wir es oft erft nacd $\mathfrak{I} a b r e n$. $\mathfrak{D u r d}$ Gelbjtbertrauen und den feiten Dorjat,
fida nidy vom Gaicajal ,untertriegen" 3 亿 Iajien, werden die vorber Unterridteten aud in truben und tritifden Tagen rubig und gefabt bleiben, um jo mebr, da fie wifien, wann Der tritijde 2 ipett ausgewirtt baben tann und wann wieder eine Wendung зum Befferen $\mathfrak{3 u}$ erboffen $\mathfrak{i f t}$.
$\mathfrak{I n}$ naçfolgendem babe icd in grogen 3ügen ungefäbr an= gedeutet, wann nack den Cranjiten der Planeten im Sinblia auf den Gonnenitand der in verjbiedenen Illonaten ©eborenen im Jabre 1918 gute oder tritifche 3eiten im allgemeinen $3 \mathbf{u}$ erwarten find. Einjelbeiten fönnen jedoci, nur individuell beo rectynet werden, wenn das Wurselyoroftop 3 um Dergleíd vorliegt.

Die folgenden $\mathfrak{U}$ usfübrungen jollen alfo nur eine Ricto \{dnur oder allgemeine \{uberfidy geben, was den Eejern und Eeferinnen naळぁ den $\mathfrak{G}$ auptitrömungen der Planeten Ileptun, $\mathfrak{U r a n u s , ~ G a t u r n , ~ J u p i t e r ~ u n d ~} \mathfrak{l l a r s} \mathfrak{i n}$ nädfiter 3eit allem $\mathfrak{2} \mathfrak{n}$ idein nad bevorftegt, und ungefafy andeuten, wann gute - der ungute 3eiten $3 \mathfrak{a}$ erwarten find.

Betanntlid ftegt die Gonne jedes $\mathfrak{I a b r}$ um die gleide 3eit in demjelben 30diatalzeiden:
vom 21. $\mathfrak{Z l a ̆ r}$ b bis 20. Upril im 3eiden Widder,
vom 21. 2lpril bis 21. Wlai im 3eiden Gtier uim. ${ }^{1}$
Die Planeten aber wandeln weiter und bitden jomit
 Gonnenftellung einer Ilativität. Go tommt es, JaÉ das Eeben poedjelvoll ift, סaß̄ ein Jabr mebr Glüd und Freude, ein anderes mebr traurige Ereigntife bringt.

Don dem gegenwärtigen progrefiven Gtand der Planeten ausgebend, Iafien fím alio gewifie Galüfie ziegen, wie die
 fein mird.

Wer tiefer in das Gtudium der mifienichaftliden 21ftron logie eindringen mill, leje Jarüber das \{apitel: ©ranfite, in dem ingaltlicy guten, wenn auch etwas mangelyaft verdeuticten bouandifaem werte: Eibra, Geite 234. És beift sa unter anderem:
,Die Cranfite bon $\mathfrak{U r a n u s}$, Gaturn und $\mathfrak{I}$ upiter Gaben eine febr ftarte Wirtung, - fogar $\mathfrak{0} 0$, $\delta a \tilde{B}$ fie wãbrend

[^2]einer gewifien 3eit die Wirtung von guten und falecten progrefiiven 2 ipetten ganz überflügein tönnen.
„ZTlan tann, nur das $\mathfrak{I a b r}$ und den Tag der Geburt einer Perjon tennend, סurch das Derforgen der Tranjite von Uranus, Gaturn und Iupiter binfidtlidg der Gtelle der Gonne mit Gemifbeit die guten und jalecbten 3eiten des Geborenen anc deuten, indem man bierbei megr Gewidt legt auf die Einflafie von $\mathfrak{U r a n u s}$ und Gaturn als auf die von Iupiter."
$\mathfrak{I n}$ diejem Ginne gabe id mix nun viele $\mathfrak{y o r o f t o p e ~ v o n ~}$ Perjonen verjciedenen ひiters vorgenommen und die tommenden aftralen Gtrömungen der Pianeten mit dem Gonnenftand im 3odiatus verglicgen, um durcb eigene Sombination im allgemeinen und ungefäbr ansudeuten, was den in den 12 )Noo naten ©eborenen 1918 etwa bevorfteben fônnte, ogne damit beftimmte Begauptungen aufitellen su mollen, denn wie jaon
 סurç jeelifde Gpannungen oder ©emûtsbewegungen aus, die für die $\mathfrak{U}$ mgebung unbemertbar bleiben, ১urw Gemũtsbewe gungen, die den Betroffenen oft megr exjauttern und jeelifd unglûalid macyen, als ein 2lugenftegender wabrnegmen tann. Hur den $\mathfrak{M l e n j d e n , ~ d i e ~ j e g r ~ m e n i g ~ G e l b j t b e b e r r i d u n g ~ b a b e n , ~}$ fiegt man leidter an, wenn fie eine falaflofe Iladt oder leidvolle Gtunden batten.

Ie weniger die Itenidyen fid felbit exzogen baben, defto leíder mertt man ignen an, wie jebr fie unter ungünjigen Ulipetten nod Illarionetten find, anjtatt den feindlidien ©infiufien Diderftand entgegensuiegen und mutig und tapfer den sampf des Eebens aufzunegmen.

Wenn man nun beftimmte Tage berausgreifen moilte, an
 urteilende inteniden fagen: „Was ift denn gejdeben? id gab

 betroffenen Intenichen in der 3eit innerlid sumute fein mag, das wird der unter folden 2 亿petten Otebende nur am eigenen Eeibe exfabren.
$\mathfrak{U}$ nd felbit, wenn igm tein perjönlidjes Eeid geidiegt, fo mird er doç eingeftegen müfien, סaß̉ Die Зeit unter ungünfigen 2 ipetten $\mathfrak{i m}$ Derbaltnis $3 \mathfrak{u}$ andern 3eiten forgenvoll oder freudios fit.

Erieidtert aber wird jeder aufatmen, wenn naci fritijden 2 ipetten ein guter ©infiuß fict bemertbar madt.
$\mathfrak{D a}$ idd mir der grogen Derantwortung jebr mobl bewubt bin, mié aud der Forgen, die eine Deröffentlidung bejtimmter Nflutmağungen - nur naç dem Gonnenitand - bemirten tann, will id vor allem bervorbeben, welde $\mathfrak{Z}$ fpette oder Beftrablungen der Planeten für die in verjdiedenen Itonaten Geborenen நauptfädilidy in Frage tommen und was fie an= geblich nady alten aftrologifden Regeln verurjacjen. Dabei fif $3 \mathfrak{u}$ beachten, dáb legtere durchaus nidft io mörtlid ge= nommen werden dürfen, wie man fie nod in der aftrologifden Bibliothet, Band I, verzeidnet findet.

Gerade diefe Regeln bedürfen now efner gründliden $\mathbb{E r}$ Ia̋uterung auf Grund prattifaer Erfabrungen, die jeder jam= meln tann, wenn er fid mertt oder notiect, was ibm ein Planetenübergang über eine Gtelle jeines $\mathfrak{y}$ oroftops brachte.

Wie die im Iegten Ceil diefer Brofaure angegebenen $2 \mathfrak{U}$ pette im Eaufe des Jabres mitten, tann nun jeder felbit exfabren.

Uim Gaflub des Jabres mird dann gewif manaber bea
 und daf wir nur als ein winjiger ©eil in Derbindung mit dem gefegmājig mirtenden grogen Weitall fteben, abGängig von einer நöberen $\mathfrak{Z}$ nordnung, der mir, wie jedes Eebeo wefen, wie jede Pflanze und jeder Gtein, unjer Erdendajein für einen beftimmten 3eitraum verdanten, bis unjer Sorrper der itdifden Dergänglidteit anbeimfălut und unjere Geele fíd. mieder vertörpert.

## II.

## $\mathfrak{Z}$ IIgemeine $\mathfrak{U}$ Uberjitat

## uber die wictigiten PIanetenwirtungen des Jabres 1918 im Sinbliat auf den Gonnenftand in den 3 mölf 3odiatalzeicyen.

Gteinbod, pom 23. Dejember bis 20. $\mathfrak{I}$ anuar: Geite 26,
Waffermann, vom 21. Januar bis 18. Februar: Geite 29,
Fifche, vom 19. Februar bis 20. 2narts: Geite 31,
Etier, vom 21. $\mathfrak{\text { Upril bis 21. } \mathfrak { N l } \text { ai: Geite 34, }}$
3wiflinge, vom 22. inai bis 2t. Iuni: Geite 36,
$\mathfrak{K r e b s}$, vom 22. $\mathfrak{I}$ uni bis 23. $\mathfrak{I} \mathfrak{H I}$ : Geite 37,
E®we, vom 24. Iuli bis 23. Xuguit: Geite 39,
Jungfrau, vom 24. $\mathfrak{X u g u f t}$ bis 23. Geptpmber: Geite 42,
2aage, vom 24. Geptember bis 23. ©itober: Geite 43,
Gtorpion, vom 24. Oftober bis 22. Ilovember: Geite 45,
Gchutse, vom 23. Ilovember bis 22. Dejember: Geite 46.

Die in veridiedenen $\mathfrak{M l}$ ( Ttegende $\mathfrak{Z n g a b e n ~ i m ~ \Sigma a u f e ~ d e s ~ J a b r e s ~ p r i f e n ~ u n d ~ \delta a d u r d ~}$ feftitellen, wieweit fie für ©eftirneinflüfie empfănglid find.

Denn סie $\mathfrak{H u s f u ̈ b r u n g e n ~ g e n u ̈ g e n d ~ D e r f t a ̈ n d n i s ~ f i n d e n , ~}$ dann werde ich aud für die ferneren Jabre weitere Berecto nungen foigen Iafien und das näçite Jabrbub סurw neue Beifpiete und $\mathfrak{T l i t t t e i l u n g e n ~ a u s ~ d e m ~ g e f a a ̈ g t e n ~ E e j e r t r e i f e ~ e r - ~}$ weitern.

## Steinboat.

Für Ende Dejember und im 3eitraum vom 1. bis 20. Ja* nuar Geborene mit dem Gonnenitand 1-30 Grade im Gtein: boat seigten fím 3 u $\mathfrak{U n f a n g}$ des $\mathfrak{J a b r e s}$ einige miderfitreitende 2 2pette, die manche $\mathfrak{D i s h a r m o n i e ~ b r a c h t e n , ~ f i e ~ t o ̈ n n e n ~ a b e r ~}$ dem ஒrubling boffnungsvoll entgegenictauen, folange der $\mathfrak{Z l a r s}$ noch das 3eiden $\mathfrak{I}$ ungfrau durcdicareitet und einen ©rigonalfacin sur Gonne im Greinboá bildet. Dadurd jind mandjerlei
$\mathfrak{F r e u}$ en, $\mathbb{E r f o I g e}$ סurck neue Derbindungen, ©lûa oder Iluten סurci Freundidjaften, Protettion oder ©bren und 21usseid. nungen, dem Gtand und den Derbältnifien des Geborenen ent= fpreçend, angeseigt. ஹiejenigen, bei deren Geburt die Gonne nod in den erjten Graden des Gteinboats ftand, werden feo doch im Februar und im $\mathfrak{I u l i}$, wenn der $\mathfrak{z l l a r s}$ - der in3wifclen rûataaufig mird - in das Beidgen Wage eintritt und einen Quadratidein зur Gonne im Gteinbod bitdet, aucb mande $\mathfrak{D i s g a r m o n i e n ~ u n d ~ v o r u ̈ b e r g e b e n d e ~} \mathfrak{Z u f r e g u n g e n ~} \boldsymbol{3}$ ermarten baben oder zeitweife etwas jampermütig und träntlid oder reizbar=neroös fein. $\mathfrak{c l i t t e}$ des $\mathfrak{J a h r e s}$ werden be: fonders auch Ende Desember Geborene unter einer farten fee-
 Dann der $\mathfrak{I}$ upiter einen Gegenjdein sur Gonne bilden mird. $\mathfrak{D a}$ diejer Planet aber gleidzeitig einen Trigonaljaein vom Uranus empfängt, tann bei vielen eine plobliche Eöjung der inneren Sonfitte oder bedruacten Dergältniffe eintreten und alles fich bald wieder 3 um Bejferen menden. Witte $\mathfrak{I u l i}$ tritt der $\mathfrak{I} u p i t e r$ in das 3eiden Srebs ein und bildet bis Ende des Jabres einen ©egenfchein 3 ur Gonnenjtellung der Januarmeniden, bei deren Geburt die Gonne 1-15 Grade im Greinboá ftand. Dadurd werden viefe im 3weiten פalbjabr 1918 allerlet tleine oder größere Ungelegenbeiten mit Begörden, Der$\delta_{r u ®}$ mit Dorgejegten, geridttide Gdpoierigteiten, Illeinungs verjøjiedenbeiten oder irgend welden Gtreit oder Mampf ausju= fecten baben, da dann aucb der $\mathfrak{N l a r s}$ feindidy ftegt. 21ber teine $\mathfrak{U n g} \mathfrak{t}$ deswegen. Ess braudt fíd ja nidt immer um groge "Єtaatsverbrecben" зu gandeIn, die tleinen Madelitide
 bittern. Der Illars fordect nur jein Recht. Wer ein gutes
 voriges $\mathfrak{J a b r}$ Klars und $\mathfrak{I}$ upiter in Monjunttion uiber meinen Gonnenplat gingen, was mix ftudienbalber bocinterefiant war, Gatte id viel Freube durd ફerausgabe meiner $\mathfrak{y} i n d e n b u r g=$
 nabmt murde, womit id j(d) gerectunet batte. Dann war id) unter äbnlider Ronitellation now auf einem Sriegsprefieamt,
 burtstag mieder freigegeben und batte nun erft redt Erfolg.

2ndere batten unter Iupiter－und Ilarstranfiten Deryorre in anderer Besiebung，die oft ganz garmios vertiefen．
$\mathfrak{U} m \mathfrak{u b l e n}$ Wirtungen vorzubeugen，mögen die，bei deren Geburt die Gonne im Gteinboá ungünftig beftrabit mar，fiç feft vornegmen，nidts 3 亿 tun，modurd fie Unannegmlidfeiten mit ひ̛́mtern，Bebörden oder Geriçten baben tönnten，ebenio alles $3 \mathfrak{u}$ unterlafien，was fie mit dem Gtrafgefers in Monfitite bringen tönnte．Uư Prosefie find joviel mie möglidy su ver＝ meiden．

Bei $\mathfrak{W l}$ nidyen mit gutem Wurzelboroftop－ibrer Ge： burtsfunde und ibrem Jabrgang entipredend－mag ficy diefe Oppofition des Jupiters 3 ur Gonne－die bei Ende Januar Geborenen nod bis 1919 binüberwirtt－auf ganz barmlofe 21rt ausiolen סurw irgendmelde Gdmierigteiten oder סurd Elidtbeadtung now beftebender Griegsvorjariften und der－ gleiden mebr．
 ©eburt now Gegenidefine des Gaturns oder des $\mathfrak{H l a r s}$ Gerriditen， tann diefer Cranfit aber aud ernitere Geribtsvergandlungen， gemaltfame 3 urídgesogenbeit oder Einjarăntung der pexjön＝ Iiden Freibeit in irgend einer $\mathfrak{U r t}$ bewirten．
$\mathfrak{I n}$ jedem Falle tommt es darauf an，in melぁem $\mathfrak{g a u f e}$ der Ilativităt wadyrend der Geburt die Gonne ftand，wenn 3．B．im zegnten ફaufe，dann ift mit Berufsjcadoigungen oder

 trantung innerer Organe．Gtand dic Gonne wåbrend der ©e＝ burt im elften ફauie unter ungűnitiger Bejtrablung，fo bat man unter miderftreitenden 2 \｛ipetten nur Differensen oder Gtreitige teiten mit $\mathfrak{F r e u n d e n , ~ v e r f e g i t e ~} \mathfrak{F} 0$ ffnungen oder Enttäuidungen． Ungünitig oder aufregend werden für $\mathfrak{I}$ anuarmeniden bejonders einige Cage im $\mathfrak{I u l i}$ fein，wenn aud nod der $\mathfrak{z l}$ lars einen Quadratichein sur Gonne bildet．Sandelt es fict nur um Gtreitigteiten und 3 wift $\mathfrak{i m}$ familiären oder freundidaaftididen
 feines efgenen Croges mandes $\mathfrak{u}$ bel mildern．Die Gonne im Gteinbod mady etwas 3 亿 Gtarrtöpfigteit geneigt，jo dab man fíd befleigigen muß̆，janftmütiger und nactgiebiger gegen andere 3 u werden，wenn man mit feinem Ilảdjiten im Frieden

Ieben will．CEinige gűntigere $\mathfrak{X i p e t t e}$ für $\mathfrak{Z} \mathfrak{n f a n g}$ bis $\mathfrak{Z l i t t e}$ Januar Geborene find etwa Ende $\mathfrak{Z p r i l}$ und im Illai，obwobl Sann vorübergebend die Denus im Widder einen Quadratichein зum 3eiden Gteinboá bildet，wodurd Leidit etwas Derdruß

$\mathfrak{U}$ 人uck Ende $\mathfrak{I u l i}$ bis Intitte $\mathfrak{Z u g u f t , ~ w e n n ~ d i e ~ D e n u s ~ i m ~}$ $\mathfrak{K r e b s}$ Itegt，bifdet fie eine Oppojition 3 ur Gonne im Grein＝
 gaben，mande vielleiøt auळ зи $\mathfrak{Z}$ 亿sfdweffungen veranlaft werden oder fleine Derdriefliditeiten Gaben．

Der Illertur bildet 3 u diefer 3eit vom 3eiden Junge frau aus einen ©rigonalfaein 3um Gteinboa und verurjaぁt bei manchen anregenden Briefwedjfel oder gefftigen Dertegr，
 oder Reifen．Goldje 2 ipette werden durad den wandel des $\mathfrak{z l l o n d e s}$ ，der alle 3 wei bis drei Tage in ein anderes 3eicyen tritt，bedeutend verftärtt． $\mathfrak{I m}$ Ottober find für $\mathfrak{I a n u a r m e n j ø e n ~}$ wieder einige feindlide Einflaffe vorbertichend，Einfluffe，die wenig günitig für neue $\mathfrak{U n t e r n e b m u n g e n ~ f i n d , ~ b i n g e g e n ~ o f t ~}$
 oder Beleidigungen berbeifübren．Ende des Jabres aber find die Einfluffe gemijat．Der Jupiter im Sxebs und der Illars im Gteinbod ftegen fíd feinditid gegenüber und bemirten leidat grögere $\mathfrak{D i s b a r m o n i e n ~ u n d ~} \mathfrak{H l e i n u n g s v e r j a i e d e n b e i t e n , ~ a u ळ ~}$ Ungriffe aus Betannten＝oder Freundestreifen oder von frember Geite，die befonders die $\mathfrak{X n f a n g} \mathfrak{J a n u a r ~ G e b o r e n e n ~ l e i d t ~}$ beftiger treffen tơnnen，wâbrend die Ende Januar Geborenen erjt 1919 jăarfere 2 useinanderjesungen oder 2 Uufregungen diefer $\mathfrak{Z x t}$ நaben werden．
$\mathfrak{W b e n n ~ f i d y ~}^{2}$ \｛ipette weniger jeelifa als törperifa bemert： bar madien，fo ift Dorfidt vor Eriăltungen geboten．Uno



## Wafiermann．

Die Ende Januar und in der Зeit vom 1．bis 18．马ebruar Geborenen mit dem Gonnenfand 0－30 Grad im 3eiden Waffermann mögen fíd auf ein siemlidy unrubiges und forgenoolles $\mathfrak{J a b r}$ gefafft macjen，das groge Sraftanftrengungen
exfordert，mollen fie allen Pflichten gerecit merben．Gonit ift ge＝
 Seit von Ende NTai an und im Iuni günitig und freude＝ bringend．Dies $\mathfrak{J a b r} 1918$ find aber die 2 ［pette durw den Gaturn und Uranus miderftreitend．3war gegt der Iupiter durd das 3eiden 3willinge，aber der סüftere Gaturn veryarrt
 fo dáb er nod lãngere 3eit einen Gegenjdein 3 um Gonnen－ plats im Dafiermann der Ende Januar und im Gebruar Ge＝ borenen bildet．Go wird fial fein Einfluß bei dem einen eber， beim andern fpäter füglbar mađen und mande neue Prüfung． bringen，die 3 ur Gelbftertenntnis und Eebre dienen foll．

Ellenjaen mit ungũnitigem Wurselgoroftop werden סurc） die Oppofition des Gaturn 3 ur Gonne radix seitmeilig unter $\mathfrak{W e r z t r a n t h e i t e n ~ o d e r ~ a n ~ r b e u m a t i j a e n ~ G d m e r z e n ~ l e i d e n . ~ D e s . ~}$ galb ift reatyeitig auf die ©ejundheit $3 \boldsymbol{u}$ adten．Einiidernd auf falechte 2 ［pette der Ende Januar und im Februar ©e＝ borenen wirtt zeitweifig，wie j币ぁon angedeutet，der gütige Gtern Iupiter，weil סiefer bis Ende Iuli now durw das． 3eiden 3willinge wandelt，im Trigonalj山ein 3ur Radixjonne im Waffermann und aud im Crigon $\boldsymbol{3}$ um Uranus progrefiiv．

Slleniden，deren Wurzeljoroftope Dewjelwirtungen 3 wifden andern Planeten aufweifen，werden Familientrauer baben， andererjeits aber aud mande Exteidterung．Unter io wider－ fiteitenden 2upetten tann es gefdeben，dab Deriuft und Gewinn，Freude und Eeid，eine froge und trübe Botjøaft 3ugleid tommen．－ $\mathfrak{I m} \mathfrak{E}$ erbit bitdet der $\mathfrak{l l}$ ars vorübergebend einen ©rigonaljdein sur Gonne（radix）im Waffermann，［o－ Iange ex das 3eichen Wage durwmandelt．Unter guten 2 Ifpetten von $\mathfrak{I}$ upiter und Illars werden junge Eeute neue nüto Itde Betanntidaften maden，eine gladlide Eiebesjeit gaben， mande зugleid ©rauer um liebe Ungebörige．Undere Eeute in mittleren $\mathfrak{J a b r e n ~ \delta u ̈ r f e n ~ u n t e r ~ d i e j e m ~ C r a n j i t ~ a u f ~ © l u ̈ a t ~ i m . ~}$ Beruf und auf Beförderung rechnen；wieder andere baben ge＊ icuaftlidyen Gewinn，Protettion oder Iutgen durd neue Der＝ bindungen．ひittere Seute werden fid über ©füa und Woblo ergeben ibrer Kinder freuen tönnen，wenn fie nidt felbjt ©rfreu＊ Iides exleben，－alles immer den perjöntiden Deryătunifien und dem Wurjelforoftop entiprecjend．
 meinbetraditungen immer nur den Gonnenftand als 3entral－ puntt in Beziegung sum wandel der Planeten des Iaufenden $\mathfrak{J a b r e s}$ im Ginne babe，ogne beftimmte Planetenftände der ©e＝
 afpette gemildert oder vericauaft werden．

Jedenfalls mird das Jabr 1918 für Ende Januar und im Februar Geborene wedjelvoly und ereignisreid fein．

Das Gemult der von der Gonne im Waffermann Beo einflugten wird unter den wideritreitenden 2 Ypetten des Gao turn und des Uranus seitweilig grüblexif币 und famermütig， dann plöglich jegr exregt，Launengaft und exsentrifd jein， felten im rubigen ©leidmag．Ưu円 der Ileptun im Eöwen mird etwas bedrüdend auf das Gemüt wirten．Es mird viel Willenstraft nötig jein，in jedem Falle die rubige wûrde 3 u begalten，die unter folden 2 \｛ipetten exitrebt merden follte．

## Tifaje．

Ende Jebruar und in der 3eit vom 1．bis 18．Wianrz Ge＝ borene，bei deren Geburt die Gonne im 3eiden Fifae fand， werden 3 u 2 infang des $\mathfrak{I}$ abres－durd den Quadratjchein des $\mathfrak{I}$ upiter im 3eiden 3wialinge－manぁerlei Einiantäntungen und Widerwärtigteiten 3 u erdulden gebabt gaben oder abge－ ipannt und träntlid gewejen jein．Ellande merden fíd aud， lảngere Зeit nod von ibrer $\mathfrak{U m}$ gebung unveritanden und be－ drüatt fühlen．Durct den 2 ［ipett des $\mathfrak{I}$ upiter 3 ur Gonne im Seiden Fifde werden für die meiften，die im Erwerbsieben fteben，Gdwierigteiten im Beruf 3 и überwinden fein． 2 Isw dann find aucb allertei Differensen mit Refpettsperjonen oder 3 wiftigfeiten und $\mathfrak{U}$ useinanderjegungen mit Dorgefesten，mit
 und andern，die der $\mathfrak{g e r r j f a f t}$ des $\mathfrak{I}$ upiters unterftellt find， 3 u befürchten．Unter dem 3eidyen Fifabe Geborene mit fømãam－ lidyer Körperbejanaffenbeit werden fiaj in diejem Iabre mabr＝ icheinlicy in mançen Monaten träntliçer und matter füblen als 34 anderer 3eit und oft an $\mathfrak{F}$ autausjaflägen，unreinem Blut oder entzündliden Srantbeiten 3 亿 leiden gaben，nament＝ Iid dann，wenn der $\mathfrak{H l a r s}$ Iangere 3eit im 3eiden $\mathfrak{I u n g f r a u}$ ftegen mird，das ift im zweiten Quartal des Iabres．Diefe
aftrale ©trömung verurfact auç Ieidyt Derסauungsfiörungen, Intagenbejwmerden, Darmirantheiten und dergleiden mejr, fo

 borenen bringt der Geptember den $\mathfrak{g}$ 豕epuntt einer $\mathfrak{K r i f i s}$, die fich bei jonit torperlich Gejunden jedodi nur durcd gereizte ©timmung und $\mathfrak{u}$ berempfindlidteit bemertbar maden mird.
$\mathfrak{H a c}$ diefer 3eit mird aber eine Wendung sum Beffern eintreten, denn im vierten Quartal dringt der Iupiter tiefer in das 3eiden Srebs ein und bitdet dann einen ©rigonalideein 3ur Gonne, noodurab fídy die allgemeinen Derbältniffe günftiger geftalten und mande unerwartete $\mathfrak{F r e u}$ e tommt. Diejer $\mathfrak{Z}$ \{pelt
 ftegenden, Protettion und allerlet $2 \mathfrak{n n n e g m l i d f l e i t e n}$ und Gez fajente ourch befreundete Perjonen. Gefdafitsleute aber sürfen
 Sie teine gar 3 u ungũnitigen 2 [pette in ibrem Wurzelyoroftop baben, beginnt vom gerbit an eine erfolgreide 3eit. Golange der illars feindila sur Gonne ftegt, find bei denen, die das fecdite Saus ibrer llativitãt ungunjitig aipettiert baben, auç fleine Derwouß und fonftige törperlictue Unpäfliditeiten nidy ausgefdiofien. Unter all diejen Gtörungen mird natürlidy der eine megr, der andere weniger 3 I Ieiden $\mathfrak{g a b e n}$, entiprectend feiner $\mathfrak{Z l a t u r a n -}$ Iage und Krantheitsdispofition.
$\mathfrak{H a c}$ allen Widerwärtigteiten $u$ nd Gorgen mird jedenfalls das Jabr 1918 für die im klarz Geborenen beffer enden als es begann.

## 20idSer.

 20. Des Illonats ibren Geburtstag Gaben, werden durct den Einfluß des Gaturn, der im Jabre 1918 vom 3eiduen Eorwe aus einen Trigonalidein zur Gonne im Widder bildet, im allgemeinen manderlei Elugen durc) ältere Eeute oder $2 \mathfrak{Z n}=$ perwandte Gaben und mit jolden in gutem Cinvernebmen jein, wenn nidst bejondere 2 [ipette eines ©eburtsjabres die gute Wirtung aufbeben. Der Gaturn in gutem 21ppett sur Gonne

macdt unternegmend, fleifig und ftrebfam. 21ud der Iupiter im 3eidgen 3willinge, im Gextil $3 u r$ Gonne, wirft fordernd in jeder Besiegung und verbeigt Freude und $\mathbb{E r f o l g e}$ aller
 Geburt die Gonne nod in den eriten Graden des 3eidens Widder ftand, fommt aud noळ der Trigonaljaein des Ileptun in Betradyt, der bejonders böber entwidelte Cbarattere $\mathfrak{3}$ einer Detfeinerung igres Gefubls und ber ganjen Dentungsart beeinflufien wird. Grob veranlagte ilenjaen aber werden
 Bleiben. Beionders geiftig tảtige $\mathfrak{H}$ eniduen werden unter dem Ileptuneinflū produttiv und fळaffensfreudig fein, Eeute in Gtellungen und ひảmtern oder intifitärperfonen tönnen unter dem guten $\mathfrak{I} u p i t e r e i n f l u \mathfrak{b}$ auf Derbefferung ibrer Eebenslage oder auf Beforderung rechnen. Privatteute werden andere Freuden und ©enũffe baben oder $\mathfrak{I l u g e n}$ סurw gute Derbindungen und freundidaftlide Beziegungen.
$\mathfrak{E l u r}$ vorübergegend einmal im exften Quartal und dann nodmal im $\mathfrak{I}$ uli, folange der $\mathfrak{N l a r s}$ das Beiden Wage סurchicareitet, baben Ende Itărz Geborene und Uprilmenicjen einige bejonders tritifae Cage, die fíd auf mannigfaltige $\mathfrak{Z u t}$, סurd irgendweldje $\mathfrak{Z u f r e g u n g e n , ~ \delta u r a b ~ j e e t i f d e ~ E r i j a u t t e r u n g e n ~}$ Dder aud రurd Grantbeiten, Deriegungen, Unfalle und 马euersgefabren bemertbar maden tönnen, namentlid, wenn jemand $\mathfrak{i n}$ gefäbrdeter Gtellung ift und wenn die aftrale Gtrömung reines vom Widder Beeinflugten ins fechfte פaus feines $\mathfrak{W u r j e l o ~}$ boroftops fâil. Gonit wirtt fid der 2 ipett oft nur durch überreizte Gtimmung, סurch Gtreitigteiten und סurd grobe $\mathfrak{I m p u l}=$ fivität aus. Mlande 2uprilmenjaen werden, folange der Cranfit Des Slars wirtt, bejonders erregbar und jäbsornig jein und jíd) sadura gute Freundjøaften verjdersen, wenn fie nod nidt


Gerade die Dirtungen des $\mathfrak{N l a r s}$ tann man durd eigene Dillenstraft und Dorjidit bedeutend abiamaaden und jo mancbes. . Mizg efafá mildern.

Feindjeligteiten, Unglüafsafle und Prosefie werden fíd - nack alten aftrologifden Erfabrungen - die vom 3eiben Widder Beeinflußten סurch ibr voreiliges und impulfives gandeln

©bertin, cin Bitat in bie Butunft.
aber סutd Beobadfung der Marstranfite die üble 2birtung. foweit fie fid auf Gtreit und 3wiftigteiten besiegt, in dem Nlage verringern, als man fid beberriden leent und rubiger und. gefegter wird.

Wer im Wurzelboroftop jebr träftige, disharmonifaje: 2 ipette bat, mag damit rechnen, Ende des Jabres, wenn der $\mathfrak{J u p i t e r}$ einen Quadratidein 3ur Gonne bildet, in Gamierige teiten mit Beforrden oder Geridten, wenn nidy gar in Prozeffe$3 u$ geraten. Bei manden werden fid diefe aftralen ©trömungen.
 Religion, Gejes und Gitte und סural vorilbergebende DisGarmonien mit andern Perfonen auswirten. Und aucd foldet Erfabrungen werden lebrreid feín und notwendig su geiftiger


## Gtiex.

$\mathfrak{F u x}$ Ende 21pril Geborene, now megr aber für $\mathfrak{I l}$ aien $\mathfrak{l i n d e r}$ wird das $\mathfrak{I}$ abr 1918 febr ereignisreid fein und mande unrubige und qualvolle Gtunde, viel Gorge und ફerzeleid bringen, ebe die disbarmonifaen 2 \{ipette überwunden find, denn die Gonne im Gtier mird von 3 wei Geiten von unbeildrobenden Planeten vexlegt. Suerit bildet der Gaturn aus dem 3eiden
 tinder verduntelt und trübt, ठann bildet der Uranus von derentgegengefegten Geite aus dem Waffermann einen Quadratfaxein 3 ur Gonne im Gtier, was ebenfalls Beunrubigung bervor: rufen wird. Befonders $\mathfrak{W l a b}$ den und Frauen werden unterdiefen widerftreitenden 2 \{ppetten 3 亿 Leiden baben und in $\mathfrak{U n r u b e}$ -
 Hativităt ift der Gonnenitand bedeutjam für den Geliebten. oder Ehegatten.

Obwobl die doppelte 2 Ipettierung der Gonne jiemlid Ititifch. und unbeititundend ift, brauçen dennoç teine grogen $\mathfrak{U n g l u ̈ d}$ faxle зu geideben. Diefe Quadratideine deuten meift nur auf Einjarãntungen, $\mathfrak{L a f f e n}$ tein bebaglides $\mathfrak{G l u} \mathfrak{d}$ oder dauerndeg. Woblbefinden auftommen und bringen mebr $\mathfrak{U n r u b e}$ und Deränderungen als groge Ereigniffe.

Oft wird fíd diefe Gtrömung durch Crennungen von ge*


Gegnfucht bemertbar maden. Mlande Mlaientinder, die in Jabren geboren find, in denen der $\mathfrak{I}$ upiter im 3eiden $\mathfrak{W i d}$ der, 3willinge oder Wage ftand, 1880 bis 1881, mit $\mathfrak{I u p i t e r}$ im $\mathfrak{W i d}$ der, 1882 bis 1883, mit $\mathfrak{I u p i t e r}$ im 3eiden 3willinge, 1886, mit $\mathfrak{I}$ upiter $\mathbf{i m}$ 3eidjen Wage, fomie die in den $\mathfrak{J a b r e n} 1892$ bis 1895 und 1898 fomie 1904 bis 1906, merden durç günfitgere 2 Upette fomie dural den Gtand des progrefifiven Ileptun auds vorübergebend Freude und glüdlide Зeiten gaben und über die $\mathfrak{t r i t i} i d^{2} \mathrm{n}$ Cage des $\mathfrak{J a b r e s} \mathrm{im}$ allgemeinen leidter Ginweg: tommen. Gie finden in 3eiten idmerer Bedrängnis biffreide $\mathfrak{F r e u n d e}$ und geiftigen $\mathrm{G}_{\mathrm{d}} \mathrm{ug}$. Widerftandsfäbige Ilaturen der mittleren Jabre werden an Erfabrungen mieder bedeutend reider werden. Ilädifes $\mathfrak{J a b r}$, wenn der $\mathfrak{I}$ upiter in die 3 weite $\mathfrak{y a l f t e}$ des 3eimens \{rebs eintritt, wird fíd dura jeinen Gextil=
 Uusweg aus den - durcd die widerjiteitenden 2 Spette - ent ftandenen Gorgen und Ilöten zeigen, und vieles, was exft 3weifel und Unrube verurjachte, fiad 3 um Befieren wenden.

Perfonen von imwader Gefundbeit, sarte Kinder und ăttere Eeute werden סurch den Gaturneinfluß im Eöwen im Quadratidibein 3 ur Gonne im Gtier Ieidyt Ertaltungstrantheiten,
 Leibstrantbeiten ausgejegt jein, durcぁ den Quadratichein des Uranus im Wajfermann sur Gonne aud andern entzuindifajen
 tinder bejonders auf ibre Gejunḑeit adten muffen, find einige Wocien im Februar, im Uuguit und im Ilovember, wenn fich Quadraticdeine und Oppofitionen sur Gonne bitden.
 befonders im Geptember des Jabres bemertbar madjen, wenn der $\mathfrak{i l l a r s}$ das Beiden Gtorpion durcijareitet und feindtidy 3 ur Gonne im 3eiden Gtier ftegen wird.
$\mathfrak{I n}$ diejen 3eiten treten aud leidy Disbarmonien mit be= tannten Perjonen ein, fei es im diretten Dertebr oder im Briefmedjel. Gelbitbeberricuung und Dorjict in jeder Beziebung find bann anzuraten.

Diele nod unbefriedigte zlaientinder, in deren Ilativität das $\mathfrak{g a u s}$ der Eiebe und Cbe durad die grofen Planeten $\mathfrak{U r a n u s}$ und Gaturn ungủnjtig bejtrabit fit, die fid noळ vereinjamt
fablen oder denen das Eiebite durç ；內einbare Gaiafalstüate
 werden vielleidgt，wenn fie bejdeiden und genügiam geworden find，סurch treue Freundidaften und WDogitaten entidadigt werden und die Wabrgeit des føönen Gprucbes von Geibel extennen：

> Die Eiebe bridt berbor wie wetterbligen,
> Die Jreundjaft tommt wie dämmernd Mlondenlidt,
> Die Eiebe wial erwerben und beftben,
> Die Freundjdaft opfert, dod fie fordert nidg.

## 3 witlinge．

Die zwifden dem 21．Wlai und 21．Iuni Geborenen mit dem Gonnenftand 0－30 Grade im 3efaen 3wiilinge werden durab den Wandel des Planeten $\mathfrak{I u p i t e r}$ ourch diefes 3eiden ein ver－ Gãttnismãgig gladlidyes und erfolgreidyes $\mathfrak{J a b r} 3 \mathfrak{u}$ erwarten Gaben，denn dex Iupitex，über den Gonnenplag einer Ilativität gebend，bringt Exfreultiges aller $\mathfrak{Z x t}$ ，Dem $\mathfrak{Z l t e r}$ fowie den $\mathfrak{U}$ m－ ftãnden und Dergãltniffen entipreçend．Gelbitveritãndtica tommt es aum auf die Geburtsfunde der Ende Mlai und im Iuni Geborenen an und in meiddem $\mathfrak{y}$ aufe figrer Ilativität die Gonne
 Woblbegagen，gute 马amilienereignifice，beruflide Fortidritte oder nene Derbindungen 3 u erwarten find．©ewögnlid bringt Ser $\mathfrak{I}$ upiter in guten 2 ［petten $3 u r$ Gonne，mit denen 1918 aud einige Beit Februat－und Ottobermeniden $3 \mathfrak{u}$ redinen Gaben，exfreulide Beziegungen，©efaente，Itugen oder Pro－ tettion durç andere，Beförderungen，gelळäftliぁe $\mathbb{E r f o l g e}$ ，neue Befanntidaften und dergleiden mebr，ftets dem Gtand und den Dergaitnifien des Geborenen entiprecbend．Jüngere Per－ fonen，bei deren Geburt die Gonne im fiebenten $\mathfrak{g a u j e ~ f a n d , ~}$ baben 2 Uusfidst auf Eiebe und Cbegelegenbeit oder feiern Der－ lobungen，乌ocuseiten und andere Feftlidfeiten bei Betannten oder Derwandten mit．ひ্́ltere Perionen mit dem Gonnenitand im fünften $\mathfrak{Z a u}$ e $\mathfrak{i b r e r} \mathfrak{I l a t i v i t a ̄ t ~ w e r d e n ~} \mathfrak{F r e u}$ e an ibren Sindern oder Familienzuwads நaben oder Freude durcぁ Derlobung oder Dergeiratung ibrer Kinder oder jüngerex 2 Inverwandter．

みu円 ber Gaturn im Beiden Eöme im Gextilfaxein 3 ur Gonne der Ende Illai und im Iuni Geborenen verbeigt ignen，
ăgnlidy wie den 2lprilo und Oftobermeniden，seitweife Itugen und Geminn durd andere．
$\mathfrak{E l u r}$ סas Gefdiá derer，סie am 8．und 9．Iuni ibren Geburtstag baben，wird fíd vorübergebend－סurç die an diefem Cage des Jabres 1918 \｛tattfindende totale Gonnenfiniter＝ nis－etroas verdunteln，fei es durd einen Trauerfall in der Familie oder סura andere trübe Ereigniffe，Gorgen und Gamierigteiten．Dod wird felbft im falimmften Falle die Iăbe $\mathfrak{I u p i t e r s}$ mildernd mirten．
$\mathfrak{I m}$ 3weiten Quartal des $\mathfrak{J a b r e s}$ wird auct der $\mathfrak{I l l a r s}$ ， vom 3eidyen Iungfrau aus einen Quadratidein bitdend，vor＝
 im Briefmedifel ift Dorjidt geboten．Der Quadratjdein des $\mathfrak{N l a r s}$ зur Gonne einer $\mathfrak{Z l a t i v i t a ̆ t ~ m a c h t ~ z e i t w e i f i ́ g ~ e t w a s ~ r e i z b a r - ~}$ nervös，unftät，serftreut und rubelos．－2abgejegen von einem Crauerfall，der mandue நârter treffen mird，dürfte das $\mathfrak{J a b r} 1918$ für $\mathfrak{I u}$ nimenfoden $\mathfrak{i m}$ allgemeinen erfolgreid fein．

Witte $\mathfrak{I} \mathfrak{n n i}$ ©eborene mit dem Gonnenftand 23－28 Grade im 3eiden 3willinge werden durab den Trigonalfaein des Uranus im Waffermann in den gleiden Graden aud einmal unvermuteten ©eldzufiuz，Ebren oder Beförderung exiangen und mancbe merden vielleidt aud eine Erbidaft madjen．
$\mathfrak{I m}$ allgemeinen find den $\mathfrak{I u n i m e n j} \dot{\text { en }} \boldsymbol{3} \mathbf{u}$ neuen $\mathfrak{U n t e r}$－ negmungen befonders die Intonate Februar und ©itober guinftig， wenn fíd Crigonalj币jeine зur Gonne und 3 um progrefifiven Iupiter bitỏen．Vorübergebende $2 \mathfrak{Z u f r e g u n g e n , ~ n e r v o ̈ f e ~ G t o ̈ r u n g e n ~ o d e r ~}$ Sräntlidfleit werden meiftens im Dezember eintreten．

## タrebs．

Für die Ende Iuni bis etwa 22．Juli Geborenen mit dem Gonnenftand 0－30 Grade im Mrebs mird die sweite $\mathfrak{F}$ ăfte des $\mathfrak{I a b r e s}$ fich im allgemeinen günitiger gejtalten als die erfte， da anfangs bes $\mathfrak{J a b r e s}$ der $\mathfrak{M l a r s}$ erregend auf fie einwirtt und viel innere $\mathfrak{U n r u b e}$ verurjacht，wabbrend im §erbit der Jupiter in das Зeiden \｛rebs eintreten wird und mebr $\mathfrak{g}$ armonie und Doblbebagen verbreiten wird．$^{\text {mit }}$
$\mathfrak{D i e f e}$ 3eit mird bejonders gut fein fär neue Unternebmungen und perfönlidge Ungelegenbeiten．Llad \｛uberwindung manajer $\mathfrak{W i d e r m a ̈ r t i g f e i t e n ~ w i t d ~ d a n n ~ f u ̈ r ~ d i e ~ m e i f t e n ~} \mathfrak{I u l i m e n j 円 e n ~ e i n e ~}$
erfolgreide Periode beginnen, die bis ins $\mathfrak{J a b r} 1919$ bineina dauern mird.

Dex Ianuar ift für $\mathfrak{I u} u$ imeniden meiftens wenig günitig, meit da die Gonne im Gteinbod ftejt und einen Gegenfdein зum Krebs bildet. Dadurd werden viele Ende Juni und im $\mathfrak{I} u l i \mathfrak{G e b o r e n e}$ Ieidy $\mathfrak{3 u}$ Ertãltungstrantbeiten geneigt jein. $\mathfrak{I m}$ Februar bitbet aud now der $\mathfrak{1 l l a r s}$ vom 3eiden Wage aus einen Quadratidein sum Gonnenpias im 3eiden srebs und verurjadt $\mathcal{Z}$ ffregung, Gtreitigteften $\mathfrak{u n d}$ Disharmonien in famiciären oder befreundeten \{reifen. Derjelbe 2 [pett wiedergolt fick Ende $\mathfrak{I u l i}$ und $\mathfrak{Z n f a n g}$ Uuguit. Geine Wirtung ift aber nidgt von langer Dauer. Gdjon im Ilovember bitdet der $\mathfrak{I l l a r s}$ einen Trigonalidein sur Gonne und bewirtt neue Betannt=
 je naw den nock mitwirtenden 2 (ipetten, die individuell nach der Geburtsjeit berednet werden mûfien.
$\mathfrak{I m}$ allgemeinen madeen ungünitige 2 \{ipette die von der Gonne im Krebs Beeinflugten Ieidy 3 亿 Brufttrantbeiten und Kungenleiden oder Illagenbejdwerden geneigt, fo daß fie fid wor Extãitungen gûten und eine diãte Eebensweife bevorsugen foltten.
$\mathfrak{I m}$ Inảrz, wenn die Gonne und der Mlertur im Beiden Fifde, und im Ilovember, wenn die Gonne und Denus im Gtorpion Itegen, wenn fid mebrere Crigonalfdeine зum 3eiden
 genegmere 3eit, in der fie fím pobler und angeregter füblen und froge Gtunden im freundjdaftliden oder gefelligen Sreife exteben werden.
$\mathfrak{I m}$ abbrigen find - mie jabon megrmals betont - ftets die Geftirneinfluffe, die im Geburtsjabr und in der ©eburtso ftunde vorberrimten, für das $\mathfrak{G l u f a t ~ u n d ~} \mathfrak{W 0 b l b e f i n d e n ~ m a g g e b e n d . ~}$

Dies ift bei Iulimeniden, deren Eeben bejonders weckielreid ift, weil fie felbit aud unbeftandig und mantelmutig in ibren $\mathfrak{F r e u n d j a f i t e n ~ u n d ~ I l e i g u n g e n ~ f i n d , ~ m e g r ~ a l s ~ b e i ~ a n d e r n ~}$ зu beruictifictigen.
$\mathfrak{Z l a d}$ meinen bisberigen Gtudien gabe id gerade unter $\mathfrak{J u l i}$ menidien - und 3 war unter $\mathfrak{i l a}$ annern megr als unter $\mathfrak{F}$ rauen Godintelligente und geniale $\mathfrak{H l e n i j}$, Gariftiteller, Exfinder und Didter - gefunden, ebenjo mie abenteuerluftige, waratterlofe und anormal veranlagte Îlenicyen, die
in veridiedenen $\mathfrak{J a b r e n}$ geboren find. Ưuf teine $\mathfrak{H l l e n j}$ かengruppe pagt wohl to treffend Eombrofos Dort: „Dom Genie 3 um $\mathfrak{I r r i n n} \mathfrak{i f t} \mathfrak{n u x}$ ein Gdritt" mie auf - Iulimeniden.

Ein fpăteres Wert bietet mix gemib einmal Gelegenbeit, sarüber peitere $\mathfrak{Z} u s f u ̈ b r u n g e n ~ З u ~ b r i n g e n . ~$

## EOrwe.

$\mathfrak{F u} \mathfrak{Z}$ Ende $\mathfrak{I} \mathfrak{u l i}$ und $2 \mathfrak{Z u g u f t}$ Geborene mit dem Gonnenftand 1-30. Grade im 3eiden Eõpe lägt fíd im allgemeinen nidyt viel Erfreulides fagen, da die Konjunttionen von Ileptun und Gaturn mit der Gonne in diejem 3eiden und der Gegenidein des Uuranus aus dem Waffermann feelifaes oder törperlides Eeiden und materielle Gorgen anseigen.
$\mathfrak{F u} \mathfrak{r}$ viele Ende $\mathfrak{I}$ uti und im 2uguit Geborene mird das $\mathfrak{J a b r} 1918$ dura die Tranfite der grogen Planeten Ileptun, Gaturn und $\mathfrak{U r a n u s}$ eines dex jdwerjten und tummervoliften Jabre ibres Eebens jein, trogdem seitweilig der Jupiter im Gextilfdein 3ur Gonne ftegt, und fie werden erleidtert auf= atmen tönnen, wenn dies $\mathfrak{I a b r}$ fûr fie vorübergebt, ogne ibnen Gajaden an Eeib und Geele gebrady 3 и baben. Für Ende $\mathfrak{J u l i}=$ und $\mathfrak{U u g u f t - G e b o r e n e ~ w i r d ~ d e r ~ I l e p t u n e i n f l u g , ~ d e r ~ b i s g e r ~}$ noch wenig erforjçt murde, am meiften fühibar jein. Llaç meinen Beobactutungen an Befannten \{deint der Cranfit etwas Iabmend auf den Geift 3 u mirten, Wabnvoritellungen $\boldsymbol{z}^{\mathfrak{u}}$ ver-
 Gdaffenstraft berabzufegen. Bejonders famädlide Ilaturen Iafien fiad unter dem Cranjit Ieidt ungünitig beeinflufien, find uberempfindlid oder moralifa baltlos. Es tommt bei dem Einzelnen ganz auf die Geelen und Geiftestraft an, ob ex den ©influb zum Guten ausnügt - indem er ficq geiftig vertieft ob er einer Derfucyung erliegt oder fich frembem Willen unterordnet. $2 \mathfrak{A m}$ beften ift es, in jedem Falle auf die eigene $\mathbb{K r a f t}$ зи bauen, energifd gegen ©emũtsdeprefiionen anjutämpfen, in Gottvertrauen auf beffere 3utunft boffen und fich mit dem Gedanten зи tröften, dā auç diefe trübe 3eit vorübergegt.

Diele der $\mathfrak{I}$ ulimenjaen und $\mathfrak{Z}$ nfang $\mathfrak{Z u g u f t}$ Geborenen werden aber leider - סurad eigentümlide $\mathfrak{H l i g g e j}$ (ide entmutigt - nidat mebr aber fidy felbit verfügen tônnen oder nidat swillensfart genug fein, \{ubles abzuwenden.

Bejonders $\mathfrak{N H e n i d e n}$ ，die am 30．und 31．Juli ibren Geburtstag baben，werden סurch die diesjäbrige Sonjunttion des Ileptun auf ibrem Gonnenplats einen gewifien Druat ver－ โpüren，der lăngere 3eit auf ignen laften mird．Bei manden werden fiç auç Gtörungen des Gebvermögens bemertbar macぁen， wenn bei igrer Geburt ein Planet im Gternnebel Prāfepe
 $\mathfrak{I} u l i$ ©eborene mit ungünitigem Wurselyoroftop mögen fich auç vor unlautern ફandiungen büten，die eine Beftrafung nać fich siegen tönnten．－ $\mathfrak{I n}$ jedem Fall ift „ein gut Gemifien ftets ein janftes Rubetifien＂．－Die warnung gilt befonders denen，bei deren Geburt die Gonne feindlidy von Ileptun，Gaturn， Iupiter oder $\mathfrak{l l a r s}$ beftrablt war oder in deren Elativität Oppofitionen oder Quadraticheine vorberricjten．－Ia will Gier nidt deutlider werden．Der fid getroffen fühit，wird felbit mifien，weldae $\mathfrak{U n t u g e n d e n ~ e x ~ a b z u l e g e n ~ g a t . ~} \mathfrak{I m}$ tieffiten Ginne des Wortes fit jeder jelbjt feines $\mathfrak{G l u d t e s}$ oder $\mathfrak{U n g l u a d s}$ Gadmied，und ogne 3 ureidjende $\mathfrak{u x j a c h e}$ miderfăgrt niemand Gutes oder Ungutes，wie es in einer geredten fittlidyen Welt＝ ordnung ja aud nidgt anders jein darf．Und das ift eben dee 3 wed der mifienidaftliden 2 fitrologie， 3 u warnen und 3 ц belfen，
 tann fid übrigens aud－wenn ex nidit für den Ilativen
 wirten．©o tönnen Eitern unter diefem ©ranfit Unangenegmes über ungeratene \｛inder hören oder andere $\mathfrak{U n g l u}$ ásbotjafaten，je


Gegen wlitt 2uuguft Geborene perden mebr durch den $\mathfrak{U}$ bergang des Gaturn abber ibren Gonnenplas 3 亿 leiden Gaben． Ilaw den Uugaben in der aftrologifaen Bibliotbet ift der Cranfit befonders dem weibliden ©efaledt ungünjtig．－Die Der＝ Ountelung der Gonne ourch den Gaturn jymbolifiert ein trauriges Gefdiaf．－Die doppelten 2 ipette des Gaturn und des Uranus sur Gonne tőnnen in vielen Mativitäten audd den Der＊ luft einer dem 乌erzen nabeftebenden Perjon anjeigen，wenn diefe Cranjite das vierte，fiebente，adfte，zegnte oder elfte ફaus berulbren．Es braucgt aber nidt immer das Galimmite ein－ 3utreffen．Wer ein gutes Sarma bat，dem werden auca üble $\mathfrak{U}$（pette nidit viel anbaben tõnnen，und wer im feften Gotto．
vertrauen überseugt ift, סák alles, wie es aucd tomme, ibmt зum beften dient, der ftebt innerlidy über den Planeten, aucb wenn fie ibm ãugerlidy Eeid bringen, denn ex,nnimmt die Gottgeit auf in feinen Willen, und fie fteigt gerab. von igrem Weltentyron" (Gailler).

Ein $\mathfrak{F r e u n d}$ der $\mathfrak{X}$ itrologie, $\mathfrak{Z}$ erx $\mathfrak{F}$. $\mathfrak{F}$. in $\mathfrak{F}$., iarieb mir: ,. . . Im Eidute der indifden Phitofophie ex Planeten als die Dolfitreder des Karma, im Eidute des Cbriftentums ais ©eridtsvoliziejer ©ottes: wer teine mora= lifac Gajuld 3 u besablen bat, den beläjtigen fie nidyt, es fei denn, daf eine bocjentwidelte jauldioje oder fajt iauldioje Geele freimillig ein berbes Erdentos auf fid nimmt, um fid סurcd Eeiden und $\mathfrak{u b}$ berwindungen von Wideritänden weiter 3u vervolitommnen. Da es aber taum einen illeniden gibt, der frei ift von Gduid und Fegle, fo feben mir aud alle $\mathfrak{z l l e n i m e n}$ den Einwirtungen der Geftirne unterworfen, immer jedod mit den Einidräntungen, die fid aus feinem Sarma ergeben. Freilid, die groben Gajuffaite des $\mathfrak{N l t e n i c j e n , ~ d e n e n ~}$ teiner entgebt: ©eburt, ©od, Srantbeit, Ungluad icbeinen ficm, bei allen $\mathfrak{H l e n i c}$ en gleichermeife nafi dem Gtand der

 Witlensfreibeit. Der Unteridied 3 wifanen dem Weifen und dem Coren liegt mogl darin, wie einer fid ftellt $3 \boldsymbol{u}$ dem, was die Gterne igm bringen: ob ex es 3 亿 jeinem Beften $3 \boldsymbol{u}$ nutsen weif oder ob es ign nodg tiefer in Eeid veritriatt. . . ""
$\mathfrak{I n}$ vielen $\mathfrak{F a l l e n}$ werden diefe $\mathfrak{U b}$ bergänge der Planeten nut eine 【iebeleere Beit oder $\mathfrak{g}$ erzensvereinjamung סurch Trennung oder Unveritandenfein verurjacien. In den regten Jabren gat fick der ©ranfit des Gaturn bejonders den Januar= und $\mathfrak{I}$ uli= meniden durç trübe 3eiten bemertbar gemadit. Dod mie fie, mit 2 Uusnabme derer, die indefien verforben find, aber die Leidoollen Iabre binwegtamen, jo werden aud die jegt famer ©epraften mieder freudiger in die Sutunft fegen tönnen. Wer fid ungluactid fübit, dente an das tiefiinnige Didterwort:

[^3]
## Jungixau．

©uinitig für die von Ende $\mathfrak{U u g u j t}$ bis 23．Geptember Gea borenen mit dem Gonnenitand 1－30 Grade im 3eiden $\mathfrak{I}$ ung： frau ibrer $\mathfrak{H a t i v i t a ̈ t}$ find im allgemeinen einige 2 Docben $\mathfrak{i m}$ Januar und im Ilonat Ilai，wenn die Gonne und der Iller－ tur einen Crigonaljdein zum Beiden Jungfrau bitden．Diefe 2 ipette verurjacjen gemoznnlid eine beitere und gladidide 3eit， angeneநme Bejuçe，anregenden Briefmedjfel，gute Gefぁafte， freundidaftlide Besiegungen und dergleiden mebr．
$\mathfrak{F u} \mathfrak{r}$ Ende $\mathfrak{Z}$ ugul bis etwa $\mathfrak{i l i t t e}$ Geptember Geborene
 der $\mathfrak{I}$ upiter 13－20 Grade im 3eiden 3 wiulinge und bildet ［0： mit einen Quadratidein $3 \mathfrak{u}$ den gleiden Graden des Gonnen＝ ftandes der Geptembermenifben，wodurø Unannebmliditeiten und 2 ufregungen entitegen tönnen，die von dem Einzetnen megr oder weniger empfunden werden，je naぁ dem Grad der Cbarafterfiantie und der Empfãnglidfeit für äubere Eindruide． Se megr ©emütsrube jemand befigt，defto weniger wird ex fich aus der Faffung bringen lafien．Bejonders trittid mird für viele im Geptember Geborene der Itlonat Iuni fein，wenn Gonne und Jupiter beinabe gleimseitig einen Quadraticdein зum Kadix－Gonnenplas oder sum 3eiden Iungfrau bitden． Diefe aftrale $\mathcal{G}$ trőmung tann ftarte feelijche Gpannungen， $\mathfrak{u} b e r-$ anftrengung im Beruf，gejundbeitlide Gtörungen oder mateo rielle Gorgen veruriaçen，die aber vorübergeben，fobald den falecten 2 ［petten gute 2 ipette folgen．Perjonen in Ûmtern und Gtellungen tönnen $\mathfrak{M e i n u n g s v e r i d i e d e n b e i t e n ~ o d e r ~ U n g e - ~}$ Iegenbeiten mit Dorgejegten oder Bebörden Gaben，Privatieute aud Familienzwiftigteiten oder jonitigen Derdrū．

Unfang Geptember tritt der $\mathfrak{I}$ upiter in Gertiljarin 3 ur Oonne und bildet längere 3eit vom 3eichen Srebs aus einen günitigen 21ipeit für die Ende Uuguit und im exften Drittel des Geptember Geborenen，wäbrend er für alle，die nady $\mathfrak{H i t t e}$ Geptember ifren Geburtstag baben，erft im Jabre 1919 eine gűnitigere Gtellung einnimmt．Diejer Planet wird nämlidy im $\mathfrak{H}$ ovember，von $15 \mathfrak{G r a d}$ im Krebs ausgebend，nodmal rüd－ Iâufig und jomit in jeiner Sraft und Wirtung sum ©uten ge－ føゅmãd．

Diele der Geptembermenidyen，die neue Präne gaben und Gdyönes von der 3 ufunft trăumen，werden daber exft nod mit Gぁwierigfeiten 3u fämpfen baben und es mird ibnen nidyt alles fo leidg getingen，wie fie es fid denten．
$\mathfrak{I m}$ Ilovember und Dezember aber，wenn der Mlars das Beiden Gteinboat durdwandelt und jomit einen Trigonaljぁein 3ux Gonnenitellung der Geptembermeniden bit det，zeigen fiab tros disharmonijaer ©egenjtrömungen doç aucb einige Eidjt
 зur Gonne verbeigt $\mathfrak{F r e u}$ e und $\mathfrak{U n n e g m l i d f e i t e n ~ \delta u r d ~ n e u e ~}$ Betanntidaften，freundjafitide Beziegungen，Protettion oder gejăäflicae Derbindungen，er ftärtt aud die Dillenstraft und den Eebensmut．

Vieles，was erft versögert purde，wird dann rajder von＝ ftatten geben．

Unter ungünftigen 2 （ipetten Ђaben Geptembermenjden meijtens unter nervöfer Reizbarteit und unter Derdauungso ftörungen $3 \mathfrak{L}$ leiden，wenn nidyt nod bejondere $\mathfrak{u b e l}$ in einem Wurzelboroftop angeseigt find．

## wage．

Für Ende Geptember ©eborene und Ottobermeniden mit Dem Gonnenitand 1－30 Grade im 3eiden Wage seigen fid für 1918 günjitige 2 \｛pette，denn der mogitätige Gtern $\mathfrak{I}$ upiter verwoilt bis $\mathfrak{N T i t t e} \mathfrak{I u l i}$ im 3eiden 3 willinge und bildet jomit einen $\mathbb{C r i g o n a l i d e i n ~ s u m ~ 3 e i d e n ~ W a g e . ~ G e i n ~ E i n f l u ~} \mathfrak{i f f}$ mie fabon mebrmal ermäbnt，glúde und freudebringend．Der auf verantwortungsvollem Poiten \｛tegt，mird fid guter Erfoige und Fortfdritte erfreuen tönnen，ひUszeidnungen oder $\mathfrak{U n e r t e n n u n g ~}$ ernten．Undere werden $\mathfrak{G l u f a t}$ und Freude im Familientreife baben．Beitweilig ftegt aud der Gaturn für ©ittobermeniden günitig，weil er vom 3eiden Eöpe aus einen Gextilidein 3 um Gonnenitand im 3eiden Wage bildet．Llacd den Ungaben in der aftrologifden Bibliothel verurfacht der Gaturn，uiber die guten Gonnenaipette gebend，Etrfolge mit gefelfjaaftitid göber＝ ftegenden älteren Eeuten oder Beförderungen，－jedenfalls irgend welden Dorteil oder Ilugen．
 ১urch סie ©̛nde Geptember und im（1ttober Geborene $\mathfrak{z u}$ größeren
 erreiden oder ibren tägliden Pflidten gerectit $\mathfrak{3} \mathfrak{u}$ werden. Dann: macht fíd der Cinfluß des gütigen Iupiter mebr und meநr geltend $\mathfrak{u n d}$ erreidg für viele $\mathfrak{i m} \mathfrak{I u n i}$ feinen $\mathfrak{F o b}$ bepuntt, wenn er 3 ugleid mit der Gonne im 3eiden 3willinge einen genauen Crigonaljdein $3 \mathfrak{u}$ ibrem Gonnenjand in der Wage bildet. Dieje 2 ipette find aud günjtig für alle, bei סeren Geburt סie Gonne im 3eiden Waffermann oder 3willinge ftand, alfo für Ende Januar und im §ebruar, fowie für Ende $\mathfrak{H l a i}$ und im Iuni Geborene. $\mathfrak{I n}$ weldyer $\mathfrak{U r t}$ ficd die glüdliden Cage bemertbar madyen, ob durch Erbolung, woblleben, Bebaglicifeit, ange= neநme Bejuçe, frobe Boticaften oder Gefdente, läßt fick nur dann genauer exgrunden, wenn man das ©eburtsboroffop einer Perion vor fidd bat und es mit den Planetenftänden diejes Jabres vergleiden tann. Bei vielen Mleniden tonnen angenegme Erlebnifie nod dura gute $\mathfrak{H l a r g}$ oder Denustranjite gefördert werden, bei andern fann durç üble Gegenitrömungen 3 Sen Kadirplägen einjelner Planeten die פarmonie aucb eine vorübergebende Gtörung exleiden, denn - wie Gdiuler jagt - „des Eebens ungemijate $\mathfrak{F r e u}{ }^{2}$ ward teinem Gterb= lidyen 3 uteil".

Der $\mathfrak{F}$ aupteinfluß dex Geftirne ift aber für ©ftobermeniden - namentifd im exjten $\mathfrak{j a l b j a b r}$ - gut. $\mathfrak{I m}$ dritten Dierteljabr dagegen wird der gute Gtern $\mathfrak{I} u p i t e r$ für fie verblafien und im Klovember und Dejember mird der triegerifae Inars im Gteinboaf im Quadrat 3 ur Gonne (radix) Ser ©ttober: menichen fteben. Diejer 2 Ipett tann Disbarmonien und $\mathfrak{X u f o}$ regungen bewirten in der $\mathfrak{Z x t}$, wie jaon in vorftebenden $\mathfrak{Z u s}$ fübrungen extlărt, tann aber, befonders bei älteren Eeuten, aucb törperlide Gamersen oder rbeumatijde Eeiden verurjaden, für weide die meiften $\mathfrak{H l e n j}$ gen, bei deren Geburt die Gonne in der Wage ftand, unter ungünftigen aftralen ©trömungen bejonders empänglidy find. Das 3eiden Dage beberridyt unter anderem die Eenden und die Elieren. Durch diäte Eebensweife Iäßt ficd mancues übel verbindern oder erträgliwer geftalten.

Diefe 2 usfübrungen mögen ben Eejer 3 ur Ertenntnis
 iprechende Erlebnifie 3 erwarten find. Go tann ein $\mathbb{H}$ lenid, wenn gleidseitig ein guter und ein unguter 2 \{pett fällig
ift, förperlicy moblauf fein und plozlich eine trûbe \{lacdridyt erbalten, die ibn jeelijd erjaüttert, oder ex tann im andern Falle eine Freudenbotidaft empfangen, aber gejundbettid nidyt auf der ફ̧ăe fein. Die Einfluffe find eben oft gemijat, io ১aß́ alles $\mathfrak{F u r}$ und $\mathfrak{D i d e r}$ зu erwägen ift, wenn man mit Geo wifgeit vorausjagen will, ob und wann ein Mlenid einmal volutommen gluatlid und sufrieden ift. Es läfit fid fanwer ein beftimmtes $\mathfrak{I l l a}$ b von Freude und Eeid angeben, weil die Wagidaten des Eebens auf und nieder idmanten und nur felten im redten Gleidgewidit ftegen.

## Giorpion.

Den Ende Oftober Geborenen und Iovembermeniden, in deren Klativităt סie Gonne 1-30 Grade im Grorpion ftand, merden fich in diejem Iabre, - ăbnlid wie bei den $\mathfrak{H l a i e n}=$ findern - Ileptun, $\mathfrak{U r a n u s}$ und Gaturn unangenebm beo mertbar maden, und swar סurç நemmungen, Dersögerungen


 niffen, סurcd innere Entfremठungen und dergleiden mebr.

Inlandye berslide 3uneigung, mande beife Eeidenidaft der $\mathfrak{Z}$ ovembermenidjen wird סurd den Einfluß des Gaturn im Quadratichein 3 ur Gonne im Giorpion extalten ober - wenn die Ileigungen beftegen bleiben - nidy erwidert werden. Die ©ranfite des Ileptun sum Gonnenplas einer Ilativitat mirten meiftens myiteriós. - U2ndere, bei denen das Eiebesieben nidyt gejtört wird, werden woabrideinlid megr סurd ©emütsjitim= mungen, Srantbeiten, gebeime Эeindjøaften, feelfide Qual $3 \boldsymbol{1}$ Ieiden baben oder aud infolge perfönlider Unfreigeit, indem fie jich andern Illenicien unterordnen oder deren Wünicje be= rüdfititigen müfien, woduraj igre Bequemlidfeit und ibr Woglo begagen beeinträctigt mird. Quadratjdeine grōer Planeten verurfachen eben eine gewiffe Einjaraantung und allerlei Wider= wärtigteiten, die am meiften von denen empfunden werden, in
 $\mathfrak{I n}$ dem Derte von Eibra Geite 113 geift es: „. . . Der Dierediafpett exfordert einen barten Kampf - Widerftand in der $\mathfrak{f r a ̈ f t i g i t e n ~} \mathfrak{F o r m}$. Uutles, was mix suftande $\mathfrak{z u}$ bringen juçen,

Gat Ileigung 3 u miglingen，indem wir überall diejen Wider－ ftand befiegen müfien．Das $\mathfrak{g o ̈ d j}$ te in uns muß wackien und uniere Gelbitjucdt muß geringer werden，abjterben．Der Quadrat－ aipett ift aljo der 2 ipeit des Codes und des daraus erideinen＝ den Eebens．＂
$\mathfrak{I m}$ allgemeinen find für $\mathfrak{Z l o v e m b e r m e n i c j e n ~ d i e ~}$ Monate $\mathfrak{2 l a r z}$ und $\mathfrak{I u l f}$ günjtig，wenn die Gonne im Crigonaljdein зum 3eiden Giorpion ftegt，wăgrend einige Tage im Februar，
 wandelt die Denus durad das Зefden Fifde，bildet einen ©ri－ gonalidein зum Gonnenjtande der Ilovembermenicjen und bringt 3u der 3eit，entiprechend dem Wurselgoroftop，Gutes und $\mathbb{E r}$－ freulides，angeneநme Bejube，Gejdente und dergleiden mebr．
$\mathfrak{I m}$ Geptember gebt der $\mathfrak{i l l}$ ars durct das 3eiden Gtorpion， jein eigenes $\mathfrak{K a u s}, \mathfrak{i n}$ weldjem er grofie $\mathfrak{K r a f t}$ gat，was mande 3u ftarter $\mathfrak{I m p u l f i} i t a ̄ t, ~ E r r e g b a r t e i t ~ u n d ~ \mathfrak{g e f t i g f e i t ~ g e n e i g t ~}$ madt．Wenn der 2 ipett nidt Cemperamentsaufwallungen be＝ wirtt，fann er entzuindlide Mrantheiten，Sieber oder tleine Derwundungen verurjacten．
 fichtig jein，bejonders wenn man mit Eifen oder Эeuer 3 и tun
 entitegen．Go wurde mir joeben von einem $\mathfrak{y}$ erin beridftet， bei defien Geburt die Gonne 23 Grade im Giorpion ftand：
 $\mathfrak{Z n j}$ treiden über midy ergeben lafien müfien und tonnte，da id mir die redte $\mathfrak{g}$ and total verbrannt hatte，addt Tage feinen Federjtrich tun．＂

3ur 3eit，als ibm dies gef币ab，ftand der Uranus 22 Grade im Wafiermann，bildete aljo einen Quadratidein $\boldsymbol{3}$ um Gonnen－ plas leiner Klativität．Dies nur als $\mathfrak{B e i f p i e l}$ ，in welder $\mathfrak{U r t}$ fid joidje Cranjite auswirten Iơnnen，wenn man unvorfictif $\mathfrak{i f}$ ．

## Gれひutse．

Die 3 wifchen Ende Ilovember und dem 20．Dejember Ge－ borenen mit der Gonnenftellung im 3eiden Gaüge werden im Jabre 1918 vexfdiedenen Einflüfien unterworfen fein und im． allgemeinen ein ziemlid bemegtes Eeben baben．

Diele, befonders gegen Ende Klovember und $\mathfrak{U n f a n g} \mathfrak{D e}$ zember ©eborene, werden durd den ©rigonalidein des Ileptun зur Gonne wabricteinlid ©elegenbeit gaben, Surc Betannt-

 und $\mathfrak{3 u}$ vervolltommnen, wäbrend die nady kntte Dejember ©eborenen - je nad ffrer Deranlagung - סurd gerbe Gdiat falsprüfungen erfit in den folgenden Iagren durad den $\mathfrak{t l e p t u n -}$ afpett su ciner Derinnertiçung oder Dertiefung fyrer $\mathfrak{G e f u ̈ b l e ~}$ gelangen werden.

Diele $\mathfrak{D e j e m b e r m e n j d e n ~ w e r d e n ~ d u r d ~ d i e ~ © p p o f i t i o n ~ d e s ~}$

 gaben.
$\mathfrak{M}$ tancie werden auç, befonders im $\mathfrak{M}$ (onat $\mathfrak{I}$ uni, wenn Sie beiden Planeten $\mathfrak{I}$ upiter und $\mathfrak{M l a r s}$ im Quadratidein $\mathfrak{z u -}$ einander fteben - סura irgend wen gereizt und berausgefordert ober [fbwer geträntt und beleidigt perden. Befonders impuliv verantagte Desembermeniden werden fid alsdann 3 u
 find. Gie foutten igr ©un vorber reiflich überlegen:
$\mathfrak{M l a n c j e}$, von der Gonne im Gaüzen beeinflugte Itleniden werden unter fo mideritreitenden $\mathfrak{2}$ (ipetten nicd frei pon inneren Sonfititen fein und fid unverftanden fühlen.
 des $\mathfrak{I u p i t e r}$ wabrideeinlid suantbeiten durd Gtörungen im Bluttreislauf oder andere Befdwerden gervorrufen.

Undere Dejembermenjden, bei denen das $\mathfrak{s}$ aus des
 teiten mit Dorgefegten oder Uungelegenbeiten mit Bejozrden Gaben, und wieder andere mit noch mitwittenden tritificen UTipetten $\mathfrak{3 u}$ pranetenorten des $\mathfrak{W u r z e l g o r o f t o p s ~ t o ̈ n n e n ~ f o g a r ~}$
 wenn folde nidt bereits beftegen.

Eo seigen fid für Ende \{lovember und im Dejember ©eborene im $\mathfrak{J a b r e} 1918$ eine $\mathfrak{H l e n g e}$ wideritreitende $\mathfrak{Z}$ ipette, sie jedoda aucy seitweife durct gutige Einfiuffe, wie durad den Gextilidein des Uranus und durcd den ©rigonalidein der Gaturn $\mathfrak{z u r}$ Gonne igrer Klativităt, gemifdert merden, io dag
ficm einerjeits ein icmmer3licher Derluft, anderfeits aber aucb ©eminn und Erfolg seigen wird. Wer feelija Leidet, bat vielleidt 3ur felben 3eit im Beruf oder in anderer Besiegung mebr ©lūaf und Freude, wer aber materielle Gorgen bat, füblt fid vielleidt feelijd oder in Sersensangelegengeiten befriedigter. Ulles Gute ift eben felten vereint. Mlanden jugendliden Perjonen, die nod Erfabrungen jammeln müjien, wird gerade -das, was fie beif erjegnen, im Ginne einer böberen Vorjebung durch die ©egenftrömungen der ©eftirne jerftört werden. Diele exboffen und exwarten $\mathfrak{3 u}$ viel, aber - es fit nidyt alles gut,

©s gebt ber $\mathfrak{I}$ ugend Gegnen
Hady mandem fašnen ©raum,
Ifit Ungeduld und ©rãnen
Gturmt fie den Gternenraum.
Der §immel bort thr Fiegen
Und Iabdelt gnädig: nein,
Und lãft porubbergeben
Den 20unid sufamt der Pein.

Dorftegende $\mathcal{U}$ usfübrungen maçen feinen $2 \mathfrak{Z n j p r u c ̧}$ auf Douftändigfeit und find unter Dorbebalt aufjunegmen, weil vieles - obne Einbliá in die Ilativitäten, nur unter Beruidfidtigung des Gonnenjtandes - jidh nidyt deutlider jagen Iaßbt, da in jedem einzelnen Falle etwa vorgandene Gegenftrömungen mildernd oder vexftărtend mixten fōnnen.
$\mathfrak{U}$ ber die 2 Kipette mãre ja nod viel mebr 3 ; jagen, aber da id nidyt alles miedergolen tann, was id fdon in andern $\mathcal{Z}$ ufiägen gefagt babe, fo verweife id jur Exgănzung meinex $\mathcal{Z}$ usfübrungen auf meine andern Gdififen, in denen der Eejex nod manches finden wird, was nötig ift 3um Derftãndnis der Bedeutung und der Dirtung von 2 ipetten und $\mathbb{T r a n f i t e n}$ (iiege зum Beifiel „Wirtungen der Geftirneinfiufife" Geite 28-45).

Uut, die fíd unter den genannten $\mathfrak{X i p e t t e n}$ entmutigt, gereizt, erregt, betrübt oder beleidigt fühlen, mõgen gute und edte Gedanten begen und alle Eiebe und ©üte auf ibre ©egner und Widerfacher tonzentrieren, dann wird mancle böfe Wirtung, meldse die Elidtbeadtung ber $\mathcal{X}$ [pefte verurjacht, iabon im Entitegen aufgeboben.

Wer neue $\mathfrak{U r j a c ̧ e n ~} \boldsymbol{3} \mathfrak{u}$ üblen Wirtungen vermeidet, fích jelbjt beberricht und redlid bandelt, wird aud mebr Gutes etwarten Iönnen, und wer andern Freude bereitet, wird felbit erfreuet werden, denn: mas der $\mathfrak{N l e n i c h}$ jăt, das wird er ernten.
$\mathfrak{U n t e r}$ Bosbeiten und $\mathfrak{U n f e i n} \delta$ ungen werden am meiften die $\mathfrak{H l e n i d g e n ~ l e i d e n , ~ d i e ~ n o d y ~ n i d y ~ g e l e r n t ~ g a b e n , ~ B o j f e s ~ m i t ~}$

 wenn man veriucts, dem Gegner gerect 3 u werden und ernitGaft prüft, wer ein 3ermürfnis verfauldet bat. - - -

Senner der mifienidaftliden Uitrologie, die vorftegende $\mathfrak{Z}$ иsfübrungen nod mebr ausarbeiten und die Saicifate ibrer Entitmenichen befier verifeben mollen, mögen bejonders die im Eaufe des Sabres fíd noch bifdenden Sonjunttionen berüatfictigen, da diefe einen ftarten ©inflū baben, wenn fie auf den Plats der Radixionne, des Illondes oder auf den 2 Ijendenten einer $\mathfrak{I l a t i v i t a ̈ t ~ f a l l e n . ~}$
$\mathfrak{I m} \mathfrak{I} a n u a x$ find günitige Gtrömungen vorberridend, סa nact $\mathfrak{N l i t t e}$ des $\mathfrak{M l}$ (onats die Gonne, $\mathfrak{I}$ upiter und Mars Surd Trigonalideine verbunden find, genau am 20. bis 23., wodurd das $\mathfrak{I}$ abresboroftop der in diejen Tagen Geborenen gluadoer= beigend ift. Ende Januar dagegen Itegt die Gonne in Oppofition sum Ileptun und Gaturn, was vorübergebend Gorgen, ©emũtsdeprefiionen und Einidaräntungen verurjaçt.
$\mathfrak{I m} \mathfrak{F e b r u a r}$ find eine $\mathfrak{U n} 3$ abl Sonjunttionen:
Denus in Konjunftion mit $\mathfrak{U r a n u s}, 23$ Grad Waffermann am 5., was nad alten Regeln Ungünjtiges, $\mathfrak{F a l j}$ byeiten und $\mathfrak{D e r \delta r u ß ~ m i t ~ w e i b l i d e n ~ P e r j o n e n ~ o d e r ~ p l o t g l i c h ~}$ ausbrecbende Gtreitigfeiten bringen foll. Diefe ©ranfite machen die Betreffenden, $\mathfrak{z u}$ deren Wurselgoroftop die Sonjunttion Besiegungen bat, auç $3 \mathfrak{u}$ finnlicher Erregung und Eiferfucht geneigt oder fie veruriachen romantijabe oder unlautere Eiebegaffären, je nad den noch mitwirtenden 2 [jpetten.

Gonne in Sonjuntion Denus am 10. mirtt günjtig, beeinflußt 3 亿 $\mathfrak{F r e u b e}$ und Gejelligteit oder andern ひunnegmlidfteiten.

Gonne in Sonjuntion 3 u $\mathfrak{U r a n u s}$ am 13. mirtt megr beunrugigend. ©ft loft diejer Cranjit einen vorübergebenden Gdreat und irgend ein plöglides ©reignis aus, mandmal סurd
eine trübe Boticaft oder $\mathfrak{U} u f r e g u n g$ durch Feuer oder Expplofionen und dergleidyen megr.

MTertur in Sonjuntion Denus am 20. wirtt ant regend und günitig.

Mertur in Monjunttion $\mathfrak{U r a n u s}$ am 26. bringt meift $\mathfrak{H l e u e s}$ auf ottultem oder miffenidaftlidem ©ebiet oder Zuseinanderjegungen mit Eebrern, Kaufleuten, Wifjenidaaftlern oder Otfultiften (nacd Brandler-Pract).
$\mathfrak{I m} \mathfrak{M a}$ äz $\mathfrak{i f t}$ Gonne in Konjuntion mit Mlertur am 13., tags 3uvor $\mathfrak{M l o n}$ - \{onjunttion Gonne, weniger günjtig.
$\mathfrak{I m}$ Upril, am 1., ftegt die Denus mieder in Monjunttion mit Uranus (Bedeutung mie unter $\mathfrak{F e b r u a r}$ angegeben).

Dod gleiduseitig ftebt $\mathfrak{I}$ upiter im Gertil $3 \mathfrak{u}$ Gaturn, mas den Betreffenden Itugen und $\mathfrak{F r e u b e}$ סurd ältere Eeute, an= genebme Creigniffe oder geicaaftlicten Gewinn bringt.
$\mathfrak{I m} \mathfrak{I l}$ ai find megrere Quadratjcyeine mirtjam: im ganzen Inlonat ftebt $\mathfrak{J u p i t e r}$ im Quadratjdein 3 um Ilars, am 19. die Gonne im Quadrat 3um $\mathfrak{U r a n u s . ~ D a s ~ f i n d ~ d i s h a r m o n i f a e ~}$ $\mathfrak{Z}$ ipette, weldye das ©emũt der $\mathfrak{M l a i e n t i n d e r}$ mehr oder minder beeinfluffen.
$\mathfrak{D e r} \mathfrak{I} \mathfrak{n i}$ ift nidt $\mathfrak{n u r}$ durcb die Gonnenfiniternis am 8. in 17 Grad 3wiilinge bedeutjam, fondern aud סurd die am 24. ftattfindende $\mathfrak{W}$ londfinjternis in 2 Grad Gteinboaf. Da১urd werden aud die su Weignaditen geborenen IMenichen beein: flugt. Der Mlars ftegt gleidyzeitig 3 u den $\mathfrak{E i m m e l s l i d}$ tern im Quadrat, alfo tritifa für die am 24. Juni und 24. Dezember Geborenen. Beadtenswert ift ferner im $\mathfrak{I u n i}$ : Gonne in Sonjuntion $\mathfrak{I}$ upiter am 22. und Gonne in Sonjunttion $\mathfrak{N l e r t u r}$ am 27. Diefe guten ©egenftrömungen werden. mançe uble Dirtung mildern.
$\mathfrak{I m} \mathfrak{I u l i}$ find megreve Konjunitionen bedeutiam:
Slertur in Sonjunttion Ileptun am 12., Nlertur in Sone junttion Gaturn am 17., Denus Monjunttion Iupiter am 27. und Gonne Konjunttion Ileptun am 30. - Diefe 3 ufammenfunfte der Planeten bewirten Dertegr mit jebr verfaidede artigen Meniden, je nad den $\mathfrak{g}$ äujern des $\mathfrak{g} o r o f t o p s$, worin die Planeten ítegen. Wlertur in Konjunttion Gaturn verurjaçt oft gegenjeitige ©äujぁungen, iぁeinbar vorteilbafte Derbindungen, die fich aber nacbyer mieder auflofen. Gonne

Sonjunttion $\mathfrak{I l e p t u n}$ mirtt bedrüdend aufs ©emüt oder bemmend in anderer Weife.
$\mathfrak{I m} \mathfrak{H u g u f t ~ f t e g t ~ G o n n e ~ i n ~ K o n j u n t t i o n ~ G a t u r n ~ a m ~} 11$. und Gonne in Oppopition Uxanus am 19. Beide Sonjtellationen find siemlicy bedentlid und baben die bereits im erjten Ceil bejariebenen Wirtungen.
$\mathfrak{I m}$ Geptember ift Gonne in Sonjuntion Mlertur am 2., Denus in Sonjunttion am 16., Sann nochmals am 25., ZNars im Quadratictein 3um Gaturn am 21. und Nlars $\mathfrak{i m}$ Quadraticdein sum $\mathfrak{U r a n u s}$ am 23. Wäbrend fich alfo Gaturn und Uranus mebr und mebr ibrer am 1. Ditober ftattfindenden genauen Oppojition nähern, ftegt $\mathfrak{W l a r s}$ in der STitte 3 wifdyen beiden, und 3 ur 3eit des $\mathfrak{S e r b j t a n f a n g e s ~ ( a m ~}$ 23. Geptember abends $8 \mathfrak{U b r} 45$, Greenmichseit, $9 \mathfrak{U b r} 45$ $\mathfrak{N T}$. ©. 3.) der $\mathfrak{N l o n d}$ nabeju 17 Grade Gtier im Quadraticdein $\mathfrak{u n d}$ in Oppojition $3 \mathfrak{u}$ den mädftigen Planeten. - Mlan betradte daraufbin das gimmelsbild auf dem Citelblatt.

3war wird der $\mathfrak{M l}$ (ond 3 u diefer 3eit von $\mathfrak{I}$ upiter, Denus und $\mathfrak{H}$ Hertur gut beftrabit, aber die fich treusenden $\mathfrak{X i p e t t e}$ aus den feften Beiden Gtier, Eozwe, Gtorpion und Walfermann laffen auf eine febr fritifde, unrubige 3eit
 des Bucges gefagt, die etwa $\mathfrak{N i t t e} \mathfrak{F e b r u a r , ~ \mathfrak { I l a i } \text { , }}$ Uuguit und im Ilovember Geborenen am meiften empfinden werden, jei es durch eine Durcbtreuzung ibrer Praane oder surch befondere Ereignifif und traurige Iladridten.
$\mathfrak{I m}$ ©ftober ift bemertenswert nocd Gonne Konjuntion $\mathfrak{N l e r t u r}$ am 15. und Gonne Quadrat $\mathfrak{U r a n u s}$ am 16.
$\mathfrak{I m}$ Hovember ift naç, 'den ungünitigen 2 (ipetten von Uranus und Gaturn am 23. Gonne in Konjunttion Denus in 0 Grad Gcaüfe, ${ }^{\text {In }}$ die gut für die 3 wifden dem 22. und 24. $\mathfrak{Z}$ lovember und für $\mathbb{E n d e} \mathfrak{N T a ̈ r} \mathfrak{z}$ und $\mathbb{E n d e} \mathfrak{I u l i}$ ©eborenen ift.
$\mathfrak{I m}$ Dezember ift eine Gonnenfiniternis am 3 . in 10 Grad Gcuüse, doç ftegt Denus noç in Sonjunttion mit den gimmels: lidatern.

Renner der 2 iftrologie werden aus dem Gerbitboroftop mande Garfüfie: ziegen fönnen. Uxanus und Gaturn fteben am oberen und unteren $\mathfrak{M l e r i d i a n}$, noゅ da3u von $\mathfrak{H l a r s}$ סurø exaften Quadraticgein angefeuert. Und der Mlond fteft in
ungűnitigen Upplitations-2Uppetten daju. Der zllond ift der $\mathfrak{E} e r r i d e r$ des $\mathfrak{U}$ izendenten, aber unzweifelgaft beberricht der
 Reformen $3 \boldsymbol{u}$ erwarten find, denen nod eine unrugige 3eit vorangeben dürfte.

Doct was aucd tommen mag, - es witd gut und legrreiç für uns alle fein. Wer genügend Geelengröfe und den feften Glauben an göttlide Fügung befigt, der wird auch in trüben 3eiten oder unter fritifden 2 ipetten denten:
,2Was Gott tut, das ift moblgetan, Es bleibt gereat jein wiale."

## Elactwort.

Die wiedergolte Ermabnung, ftets 3 u individualifieren, in meinem Büdlein: Wirfungen der Geftirneinflüfe, veranlabte $\mathfrak{G e r r n} \mathfrak{M l a x} \mathfrak{D i t t r i d}$ in Eeipzig $3 \mathfrak{u}$ einer Sritit.
$\mathfrak{E r}$ \{drieb $\mathfrak{i m}$ Зentralblatt für ©ttultismus unter anderem: ,, . . Sab man von der $2 \mathfrak{I}$ trologie eine mertwourdige Dorftellung ergalt, menn die (Grundanlagen der Mleniden ftatt vom aftralen Einflú ( $\mathfrak{E r u n d g o r o f i o p ) , ~ \delta u r d ~ D e r e r b u n g , ~ E r z i e g u n g , ~} \mathfrak{U} m$ gebung $\mathfrak{u}$ im. bedingt find."

Meine סiesbezüglicye ひ̛ugerung Geite 27 beigt:
,2Wobl tann ein Erforicjer der tosmifden Einflüfie mit $\mathfrak{G i l f e}$ aftronomifder und mathematifcher Renntnifie genau auf den $\mathbb{C a g}$ den $\mathfrak{g}$ ögepuntt irgend einer fritifden Gtrömung beredgnen, wenn er die gegenmärtigen Geftirneinfluffie oder aftralen Girömungen mit dem Gtand der Plarieten im Durset= Gorofiop eines $\mathfrak{N l}$ enichen - d. 彑. mit der Geftirntonitelfation wäbrend der Geburt - vergleidt, er wird aber, wenn er die näberen $\mathfrak{U}$ mitănde, $\mathfrak{P e r g a ̃ t n i f f e ~ u n d ~ n o c ̧ ~ m i t w i r t e n d e n ~}$ $\mathfrak{P e r j o n e n ~ d e r ~} \mathfrak{U}$ mgebung niat tennt, teineswegs die $\mathbb{E} \mathfrak{i n j e l}$ geiten der bevoritegenden Ereigniffe angeben tönnen."
$\mathfrak{U}$ nd an der andern Gtelle lagte idy: „Deil aber die

 Deutung und Gailderung der ©ejtirneinfluffe im sinbliá auf jede eingetne Elativität durchaus $\mathfrak{3 u}$ individualifieren." Das begaupte id auch beute noch.

Mleine periönlide $\mathfrak{Z n j f a}$ aung $\mathfrak{u b}$ ber $\mathfrak{V e r e r b u n g ~ a b e r ~ i f t ~}$ eine ganz andere, als jener $\mathfrak{g e r r}$ ansunegmen jcheint.

Wenn gerr Dittrid die Bedeutung der Dererbung und Ummelt für den Cgaratter eines $\mathfrak{N l e n}$ iden leugnet, wie aus feinen Worten berborjugeben icheint, wenn er den Cbarafter

tlären mill, fo seigt das nidgt nur eine fraffe $\mathfrak{U n t e n n t n i s ~ d e r ~}$ Dererbungslegre und ibrer Tatfacben, fondern er erweift auch
 verlangt, als fie leiften tann. Elidgts bringt ein Gyitem, eine Eegre jo jebr in Derruf als bocdgeipannte Erwartungen, die fíd nidy erfüllen. Die suerit für eine Gaçe famarmen, wandeln fíd dann leicht 3 и Derächtern und Feinden.
 Logie, Sarma und Dererbung mödte id an diejer Stelle niat eingeben, fondern eine ausfübrliae Beantwortung einem fpäteren Werte vorbebalten.
$\mathfrak{W l e i n e s} \mathbb{E r a c h t e n s}$ intarniert fich eine Geele, die bei der 3eugung des irdifden Eeibes oder erjt bei der Geburt - per will das genau jagen? - von einem Elternpaare angejogen witd bei den Mleniden, wobin fie nad böheren Gejegen - igrem Karma gemäß - gegört, um in diefem Erden: dajein ibr Gejaid auf fich 3 u negmen oder, wie Goethe fo treffend fagt: ibres "Dajeins Sreife 3 u vollenden".
$\mathfrak{I n}$ diejen Worten liegt ein tieferer Ginn, als allgemein veritanden mird.
$\mathfrak{N l i t}$ meinem $\mathfrak{G i n} w e i s, ~ d a \mathfrak{B}$ die näberen $\mathfrak{U m}$ ftãnde, Derbattniffe und noch mitwirfenden Perfonen bei Dorausfagen $\mathfrak{3}$ berücfichtigen find, wollte idy eigentlid) etwas anderes jagen, desbalb einige Beifpiete:
 idon genug gejagt babe, will id einmal von guten 2 ipeften reden. Ein Cranfit des gütigen $\mathfrak{I}$ upiter löft $\mathfrak{F r e u}$ de aus oder das Empfinden von Woblbebagen und 3 ufriedenbeit.

Die Freude tann aber bei dem Einzetnen ganz verichieden jein oder verfaiedene Gründe baben. Und id betone
 mirtenden Perfonen entiprechend.
$\mathfrak{B r a n d l e r - P r a c h t ~}$ idreibt: „Jupiter über jeinen eigenen Plats (Die Gtelle, die er wäbrend einer Geburt einnabm) gebend oder $\mathfrak{u} b e r$ feine guten $\mathfrak{X}$ ipette, verurfacht: $\mathbb{E r f o l g e}$ aller $\mathfrak{U r t}$, $\mathbb{E}$ gren $\mathfrak{u n d}$ Gewinne, Beförderung, neue, einflußreidge $\mathfrak{F r e u n d e , ~}$ neue Gtellung und gute ©ejundbeit."

Damit ift fegr viel, faft zuviel gefagt, denn id babe gefunden, ১аங́ fich im gewöbnlicgen Eeben jolde Cranfite oft
nur durch ein paar Cage ©elegenbeit 3 и befierem Eeben, סurch $\mathfrak{I}$ utualijabe oder finnlide Genüfie, סurct Einladungen $3 \mathfrak{Z} \mathfrak{F e f t l i d}$ teiten, סurch Buiammentünfte mit mohlwollenden Mleniden, durch Gepdente oder erfreulide Botidaften bemertbar madjen. -

STan leje daraufbin aucb die Zusfübrungen in meiner $\mathfrak{G i n d e n b u r g =}$ Brofchure und verfolge weiter, was die 3eitungen etwa nadi Unfang 2upril über unjern Generalfelomaridall beridften werden, denn dann wird in feiner $\mathfrak{H l a t i v i t a ̈ t ~ m i e d e r ~}$ - nach einigen $\mathfrak{U}$ \{pefiten, die grofe $\mathfrak{Z n j t r e n g u n g ~ e r f o r d e r n ~ - ~}$ $\mathfrak{I}$ upiter im Crigonalidein 3 ur Gonne (radix) fteben. Gagen wir alfo einfaca: ©er $\mathfrak{I}$ upiter-2lfpelt bringt $\mathfrak{F r e u b e}$ ! Damit ift nicht 3 uviel gejagt.
$\mathfrak{U}$ m aber den Einmand des Srititers $\mathfrak{3} \mathfrak{u}$ miderlegen, mödte
 bei einem $\mathfrak{F u r f t e n}$ oder $\mathfrak{F e l d b e r r n}$ eine andere ift als bei einem Wlanne des Doltes.

Ein $\mathfrak{g e x r j c h e r}$ freut fíd, wenn feine $\mathfrak{P l a ̈ n e}$ geringen, wenn er feinem Dolfe neue Giege vertünden fann, - ein Reicyer $\mathfrak{b a t}$ unter dem 2 \{ipeft vielleidy $\mathfrak{F r e u d e}$ an frobem Gelage, eín $\mathfrak{U r b e i t e r}$ fann fíd idjon freuen, wenn er von einem gefellichaftlid $\mathfrak{g}$ öberftebenden ein "gutes Crintgeld" oder etwas gefdentt betommt, was er nicht alle Cage gat, was dem mit ©lüdsggutern Gefegneten aber io alltäglíd ift, $\delta a \mathfrak{B}$ er feine Freude darüber empfindet.

Der bejdentte $\mathfrak{U r b e i t e r}$ wird dann gutgelaunt $3 \mathfrak{u}$ feinem
 oder er mird in die Kneipe geben und das Geld, was ex befam, - vertrinten oder fíd, „auch mal etwas Gutes antun", obne andere an der Freude teilnegmen 3 lafien.

Ess gibt eben verichiedenartige $\mathfrak{Z l}$ enjanen, die unter gleidyen Einflüffen verichieden bandeln, nämlich igrer Deranlagung entiprechend.
$\mathfrak{I n}$ gejellicafflid böberen Sreifen wird man unter guten $\mathfrak{I} u$ itertranfiten auch in frober Gtimmung fein, aber $\mathfrak{U n}$ (prüche und Dergältniffe find dody ganz andere als die des $\mathfrak{N l a n n e s}$ aus dem Dolte.

Galiéslid gibt es aud Menfaen, die trot des Srieges feinen Grund sum Slagen baben, die nod alles befiten, was fie 3 um Woglergegen brauden, die aber trogdem weder ein

Gefübl der Dantbarteit noch der Freude empfinden，wenn es ignen gut gegt und fie nod am reid gedecten Cijche figen fönnen．Gie find aber die erften，die unjufrieden murren，wenn fie in jablechten 3eiten gemognte Genüfie entbebren müfien．
 nifie an，wie ein Planetenübergang empfunden wird．

Go liejen fid nock manche Beifpiele angeben．
 mit den Worten：
，„\｛ur3：Für eine ©infügrung metgodifa 3 u wenig，一 inn baltlid suviel！－Gonit sum Ilacydenten genug．＂
 ausfübrlicher ipreçen，denn inftrultive Eebrbücher baben wir ge nügend．Warum alfo fortwäbrend Illetboden miedergolen？－ Wer $2 \mathfrak{Y}$ frologie ftudieren mill，muß fich docis an anderer Gtelle mit dem mathematifden Ceil erft vertraut macben．Wilir fommt es megr darauf an，prattifde Beifpiele und Beweife $3 \mathfrak{u}$ bringen， wie die Geftirneinflufie wirten，um der 2iftrologie die geo bübrende Beadtung $3 \mathfrak{u}$ veridaffen．Und in diefem Ginne tann ein $\mathfrak{B u c h}$ ingaltlid nie 3 uviel bringen．－Es entgält leider nod 3 u wenig．

Bracte das Butalein aber „3um Ilawdenten genug＂； fo bat es feinen 3wod exfútil．
$\mathfrak{W}$ it der $2 \mathfrak{n n e r t e n n u n g , ~ d i e ~ i n ~ d i e j e n ~ d r e i ~ W o r t e n ~ I i e g t , ~}$ bin id volljtändig 3 ufrieden，denn id mollte nidyt megr als зum Ilacydenten anregen．Blinden Glauben babe id nie ge－ fordert．Idd verweife vielmegr auf die Worte Geite 39：„〇o vorfictig im Glauben mie im Iidatglauben＂，worin id meinen fritifden Gtandpuntt turz und tar dargelegt babe．ƯTX ferner auf Sie Worte（ebenda）：
，2Der aber mill fíd vermefjen， 3 и jagen，daÉ er tief genug in das Wiffen vom sosmos eingedrungen jei，um endgültige， unangreifbare $\mathfrak{Z}$ ntworten auf alle ungetöften $\mathfrak{F r a g e n}$ geben $\mathfrak{3 u}$ tornen！＂

Jあ gemicnida！
Die Derfafferin．

Don ©lisbeth Cbertin exjdienen unter anderen:

## I. Graphologíe.

##  Cbarafterbeurteifung. $\mathfrak{m i t} 190$ Fatimiles. 2,75 $\mathfrak{m t}$.

## $\mathfrak{I n t e l l i g e n s ~} \mathfrak{u n d} \mathfrak{M a n}$ §fabrift. stit 131 Fatfimiles. 3,75 $\mathfrak{m t t}$.

## Graphologif币e Charafterjtudien:

Band I: Wbie סie $\mathfrak{z a n n n e r ~ i n ~ d e x ~ S i e b e ~ f i n d . ~}$ 2,05 4tt.

Band II: Wie die $\mathfrak{F r a u e n}$ in Ser Eiebe find.

$$
\text { 2,65 } \mathfrak{~ w t .}
$$

Jedes Wert umfabt über 200 Geiten mit über 100 Ubbitdungen intereffanter $\begin{aligned} & \text { cariftzäge. }\end{aligned}$ Elegant gebunden je 4,75 $\mathfrak{m t}$.

Das „Bremer Cageblatt" jdreibt:
Was diefe Gtubien ausseidynet, ift vor allem das eine, daß́ bie Dere fafferin es verftegt, ibre ernften, idarffinnigen Beobacbtungen im ©on einer unterbaltenden Plauderei vorjutragen, in der fid Gajaltbaftigteit, Wit und Gatyre mit ftrenger Gachlidfeit und Beweisfraft su einem Gtil mifden, der die $\mathfrak{B u \hbar}$ )er зи einem ebenjo turzweiligen wie ingaltsreiden Eefeftoff madt.

## Graphologilde Betractungen:

## $\mathfrak{x a n d j c h r i f t e n ~ S e x ~ D e x l i e b t e n . ~}$ <br> $\mathbf{1 , 3 5} \mathfrak{m t t}$.

$\mathfrak{U} \mathfrak{u} \mathfrak{J x r w e g e n}$ Sex $\mathfrak{\Sigma i e b e}$.
$1,80 \mathfrak{m t t}$.

## II． 2 Iftrologíe．

## 2Ttrologifde Gtudien：

## ROnigIfđe Slativitãten． ITit $14 \mathfrak{I I}$ ittrationen．2，50 $\mathfrak{H I t}$ ． <br> Wixtungen Ser ©eftimeinfiffe． 1，60 $\mathfrak{z t z}$ ．

## Die Slativitât Ses ©eneralfeldmarjchaus von gindenburg． 1 Mlati．

Die Derfafierin，die auf dem ©ebiete der mifienidaftitaen 2iftrologie「おon Beadtenswertes geldrieben bat，verర్ffentliate im Frübling 1917， daß im §erbit grofe ©̛rfolge und fiegreide §ortidritte der Deutiøen unter gindenburgs $\mathfrak{F u b r u n g ~} 3$ u erwarten find，besweifelte aber gleicaseitig，daj diefe guten 2 ［pette fdon ftart genug fein murden，um den Frieden 3 u bemirten．－Die Brojdure wurde gleid nad dem ©riddeinen befdlago nagmt，murde aber nad meiterer Pruffung erfreuliderweife turs vor des ©eneralfeidmariぁalls 70．Geburtstag mieder freigegeben，naぁdem ficd die
 die Italienter bereits erfült gatten．Im Fribling 1918 foll fiad naw den Ungaben der Derfafierin abermals eine fo gũnfige aftrale Otrőmung bemertbar maden．Wit mollen abwarten，ob die Derfafierin aud darin mieder rebt begãt．

## III．Belletriftít．

## Efebeswandlungen．Erzäblung．2．2uflage． 1，50 $\mathfrak{~ M t}$ ．

## 3wei $\mathfrak{5 r a u e n}$ ．Tovelle． 1，20 $\mathfrak{n t x}$ ．

$\mathfrak{I n i p e f t o r ~ R a a b e . ~ R o m a n . ~}$
$1,80 \mathfrak{m t z}$.

2ulus verfteben－alles verjeiben． Gtizzen und $\mathfrak{K o v e l i f t t e n . ~ 1 , 8 0 ~} \mathfrak{H z t}$ ．

## Sxiegsbraut＝乏feder．

## Gediate．（ $\mathfrak{H l i t}$ dem Bilde der $\mathfrak{D i c h t e r i n . ) ~}$ 1 Mart．

$\mathfrak{H a c} f t e g e n d$ einige $\mathfrak{U r t e f l e}$ aus den zabIreiden lobenden Otimmen der Prefie．
，，3ressauer ©ericttsjeitung＂， $\mathfrak{M r} .47,38$ ． $\mathfrak{I}$ abrgang．
©isbetb ©bertin bat das idsorn ausgeftattete 3 亿cb，das bei einem Umfange von nur 30 Geiten einen Iteinen Reidtum seitgemäfer Eiebegs didatungen entyalt，ifrem Eandfurmmann gewiomet und allen Ariegss
 fo floj ligr Didterbers uber von Iiebesbeifen Empfindungen，und diefe geftalteten fid 3 и bersigen Derjen von edler Gdifatbeit．Gerade durd igre volistümlide Einfadgeit in Form und Gprade find diefe Eieder geeignet，
 bräutliden §ersens gelangt bier unmittelbar sum $\mathfrak{X u s \delta r u d ,}$ und mit ibrer Innigteit wird fie bollen widertlang in allen gleidgeftimmten 乌ersen finden．

．．．In präbtigen Gtimmungsbildern offenbart die Didaterin all die ©efügle，all die $\mathfrak{E}$ offnungen und 3weifel，die das $\mathfrak{g e r s}$ der $\mathfrak{B r a u t}$ durch－ sittern，die ibr Eiebjtes fürs Daterland gingeben mußte．©ie begleitet $\mathfrak{i g n}$ in ©edanten in allen ©efabren und $\mathfrak{t b}$ ten und gedentt jubetnd der Rufategr des getiebten $\mathfrak{H}$ lannes．Die tiefempfundenen Eieder metden mander $\mathfrak{G r i e g e r b r a u t} \mathbb{C r o f t}$ und §offnung bringen．

$\mathfrak{H}$ titten im Griege eine Gammlung ©ediate，die mit dem grojen Ereignis in engitem 3 ufammengang fteben．Gie muten uns an mie ein Blumenbeet in dem fteinigen Boden der rauben Wirtliditeit．Cisbeth ©bertin，eine geborene ©obrligexin，ift eine Didterin，die bei uns mit ibrer Sunit §eimatsrecht erworben bat．Igre Erseugnifie find lebendig in Uufbau und Durçfübrung．Inneres Exteben einer tief empfindenden reifen Geele fpridt aus jeder 3eite．Ciefes Web über die Gareaniffe des Weltenbrandes，aber aud froge goffnung auf eine glüdtidge 3 ufunft tommt in den ©edidten formoollendet in Gailderung und Gprabe зum 2 usdruat．

Surz vor $\mathfrak{Z u s \delta r u a f ~ d e r ~ v o r l i e g e n d e n ~} \mathfrak{B r o j ぁ u}$ ure tam die
 vergriffen ift，סafür follen demnädit im gleiden Derlag 3 wei neue ßüder von Sriedrich Teergow erjdeinen：，Die prata


Die beiden $\mathfrak{B r o j}$ かüren：，，Sônigliçe $\mathfrak{Z l a t i v i t a ̃ t e n " ~ u n d ~}$ ，WDirtungen סex Gejtinneinfiufie＂find aum beinabe ver＝ griffen． $\mathfrak{U} \mathfrak{n}$ eine neue $\mathcal{U}$ uflage tann erft nad dem Sriege gedacht werden；dod wird in einem boltstümliden Roman：，Dex Weg зur $\mathfrak{F r e i b e i t ' v o n ~ E i s b e t g ~ E b e r t i n , ~ D a s ~ D e r i t a ̃ n o n i s ~ f u ̈ r ~}$ zoffienidaftlide 2 Uftrologie dem Eaien fegr exleidtert werden．

## Rant ict gencien? ©in Geiprady zwifaen $\mathfrak{U r} 3 \mathrm{t}$ und $\mathfrak{P a t t e n t}$ úber

 Von Dr. med. $\mathfrak{G}$. Riedlin. Preis $2 \mathfrak{l t t}$.

Diefe für jeden Patienten midatige Frage findet bier eine jachgemãfe, gründlide Beantwortung. Die Garift zeigt dem Granten, mie manderlei, grogenteils nod unbetannte Umftande und saäfte bei der Beurteilung feines
 für den tüdtigiten 2 rest in vielen $\mathfrak{F a l l e n} \mathfrak{i f t , ~ e i n ~ t l a r e s ~} \mathfrak{I a}$ oder $\mathfrak{I l e i n} 3 \mathfrak{u}$ geben. Wbäbrend Dr. Kiedins grō̄eres Wert „©rundurfaçen der stant= beiten und wabre $\mathfrak{F e}$ eilmittel" vormiegend die \{orpermafdine, die Urjaden fibrer Gdäden und die $\mathfrak{H l i t t e l}$ зur Befeitigung diefer Gdãden betradtet, bebandelt diefe Gdrift die nidt minder midtige, aber faft immer pernadyIaffigte Betriebstraft der Gorpermajaine und judt deren grobe Bedeutung für ©ejundbeit und Grantbeit tlar 3 и maden.

# Grumburjachen Der $\mathfrak{R r a n f} \mathfrak{f}$ eiten und wahre Seilmittel. 2uf erund ser neuen 2 tomiebre 

## dargejtellt fuir $\mathfrak{Z}$ irste und gebildete Eaien von Dr. med.

©. Riedtin. Preis 5 Mit.
$\mathfrak{D i e} \mathfrak{K}$ eillunft ift in den Ietten Jabrzebnten jebr in die Breite gegangen,

 Gtrom lebendig fiefen, io mū er in die Tiefe geben. Cs gilt nidt mebr,
 geidiebt, warum etwas io ift, warum der eine $\mathfrak{H l e n j}$ d genefet, der andere niat, warum die $\mathfrak{i l l e n f a}$ en fid gegen die gieiden Cinmirtungen fo veridieden verbalten. Diefe Fragen merden bier beantmortet durd eine Eebre, die den
 $\mathfrak{N I}$ almine, die nad einer gemififen Ordnung arbeitet, und als ein ©ebãude, deffen گeftigteit und ©übtigteit abbängt von der Befdaffenbeit und der Unordnung jeiner tleiniten Ceildoen, feiner Baufteine. Die Difienidaft bat feftgeftilt, daß der Mlenfdentorper, gleid andern Görpern, aus tleinjten
 tülen verimiedener Elemente. Daraus ergibt fith, dab die tleinften ©eile veridieden georonet jeín tônnen, dā nidat alle Oronungen gleidg gut find und daß die Oronungen durcb manderlei Einwirlungen geftort merden tônnen. Oo jeltjam und unglaubbaft es tlingt, lafjen fía mit diejem Grundgedanten die allermeiften Srantbeiten befriedigend und einfach ertlảren, fo einfad ertlâren, daf man fragen tőnnte: marum gat man dies nidt lângit gemūbt?

Die Gariften von Dr. $\mathfrak{R i e d I i n ~ v e r t i e f e n ~ d i e ~ S h e i l t u n i t ~ i n ~}$ ungeagnter Deife und ftellen fie auf den feften Boden der Maturmiffenjafaft, nämlidy auf den Boden einer durcd die Utomtbeorie ermögtichten neuen Monfitutionslegre, die tief und umfaffend genug ift, um alle mirtlid guten $\mathfrak{g e i t w e i f e n ~ i n ~ f i d a ~ a u f = ~}$ nebmen und miteinander verfögnen 3 и tönnen. Gie find unentbebritid für jeden, der eine $\mathfrak{y}$ eiltunit auf ficherer $\mathfrak{G r u n d}$ Iage



## COLUMBIA UNIVERSITY

This book is due on the date indicated below, or at the expiration of a definite period after the date of borrowing, as provided by the rules of the Library or by special arrangement with the Librarian in charge.

| DATE BORROWED | DATE DUE | DATE BORROWED | DATE DUE |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |




[^0]:    ${ }^{1}$ Inatgematifdes Eeநrbuab der 2ifrologie. Eeipzig, Deriag von Ilax 2ltmann. - 2 iftrologifde Bibliotbet. Eeipzig, ©geojopgijaes Derlagsbaus.
    ${ }^{2}$ Rurjus der prattijden $2 \mathfrak{X i t r o l o g i e}$. Eeipzig, Mlat UItmann.
     beziegen Surw den Derleger diefes Buckes.)

[^1]:    ${ }^{1}$ Cin 2 Kipett Iann gebildet werden 3 wifden 3 wei Simmelsiorpern; pon einem §immelstôrper 3 亿 einer Gtelle, wo bei der ©eburt ein §immelstōrper ftand oder die in anderer weife aftrotogifde Bedeutung bat, wie 3. 3. die jenfitiven (empfindliden) Puntte für Eiebe und ©bbe, für Grantbeit und cod, für
     tifden aftrologifden §ilfsmitteln; Wodan-Derlag, Eeipzig-©oblis. 1 nti.).

[^2]:    ${ }^{1}$ Giege: Wirtungen der ©eftimeinfiuffe. Don Elsbeth Ebertin Wodan-Derlag, Eeipzig-©oglis. Preis 1,50 $\mathfrak{3 t t}$.

[^3]:    2benn alfes eben tãme, wie du gemollt es baft, Und ©ott dir gar nidts näbme, und gäb' dir teine Eaft, Wie mâr's dann um dein Gterben, o Intenidentind, beftellt, $\mathfrak{D u}$ mūpteft idier verderben, fo Iieb mảr' dir die Welt?

