Betitidrift
für

mit befonderer
Berúdfidtigung bes Magnetizmub.
$\mathfrak{J n} \mathfrak{B e r b i n b u n g m i t ~ b e n ~ S e r r e n ~}$
Bentele, Bergmann, Einnemofer, y. Efdenmayer,
Grobmann, Groob̂, Jaindorf, Sayner, Seinrotb, Sente, Soffbauer, ¢onnkaum, Sorn, 以aaf, Pienig, Momberg, Minery Oetelver, ©adneider,

$$
\operatorname{Bering}_{\text {geraubgegeben }}^{\text {ven }}
$$

Fried. $\mathfrak{f l} \mathfrak{f} f$ f.

Orittes $\mathfrak{B i e r t e l i a g r s b e f t ~}$ für.


## $\boldsymbol{J} \boldsymbol{n} \boldsymbol{b} \boldsymbol{a}$ t.

©cite
1 \&ber das bebirntebat in peiner verfajiedenen organifaen und phodifaen fusbildung; bon ferrn Prof. © irogy $m a n n$. . . . . . . . . . . . . . . . 1
Gegenbemertungen zu ben Bemerfungen beg Profefior S affe im erften $\mathfrak{B i e r t e f j a b r d b e f t ~ d i e f e r ~ ß e i t f d r i f t , ~ З a b r s ~}$ gang 1821, ©. 43 ; yop Seerrn Dbermedicinaluath Dr.


## Cewiederung auf bie vorftebenden Semertungen; von 9 a ffe 137

Seine Srren in bie flinifaen Enftaiten? Son be mifel fen 172
Stantengefadideten und $\mathfrak{F e m e r t u n g e n ~ \ddot { u b e t }}$ die झanie ; von


Bonn, georuct bpi ๔. FF Ibormann.

Ueber bab Gebirnleben in peiner berfaiebenen organifden und prodifdyen 彐usbilbung.

10n

Gerer prof. Grobmana.

Sobielf $\mathfrak{B e r b a m b l u n g e n , ~ a n a t o m i f i f e , ~ p h y f o l o g i f d e ~}$ und pfydologifde, aut aber ben bier angegebenen (axe genfand angeftell worben find, fo liegt er dow no $\Phi$ fo gut ald im Dunteln. Und diefe ©unfelgeiten bed ruben theild auf, Dem feinern und zartern gebilbe des Cobjirnlebens felbit, tyeill auf den fo fawer zu beftimo menden pbyfiologitiden ganttionen feiner eingeluen Theife ober Drgane, theild und nod mebr auf bem

 gelles setifige 1822. 3.

1

So viele und múbfame Unterfudungen baber aud siber biefen fo bunfeln gegenfand angeffelt morben finb, fo baben fie bis jegt bod nur befonbers burd bie vergleidende 3erglieberung unb Beobadtung einige wenige Sdritte in bem \&abyrinthe, weldees bat phys difde und phyifiche feben tbeilt, vormárts geben tipp nen. Uno liegt nidt vielleidt cine Urfade yon ben menigen auftidrungen, welde bibber bie febre yout Dew Gediculebent erbaiter bat, : erflid auf ber cineú Seite in ber Mppfififation felbf, mit welder man ben Gebirnbau in feinen ঞbindungen und. migteridfen ©eo bilten betrabtet bat, zweitens auf ber anbern Seite in ber cinjeitigen materiellen ober anatomifden 3ere glieberung, welde meinte, burd bab Meffer, burd Fuçeinanberlegen ìnd 3 ufammenfügen aind bie $\mathfrak{B e r o}$ bintung bege einzelnen oder gefammten Ceelenlebent aufs zeigen fu fornen?

Sd made bei ben radfolgenben Bemerfungen wenig Infpruch auf Beifalligteit. そber eben fo febr redme id auf शaфfidt und freandlide stufnalyc. צgenigfens lann boch ber' Berfuct nicht gemibflligt werben, ciaca (begentand., Der bas Seeleyrben interefirt; zu bea
 satur zu betrádten.

Und fo ift bent aud ber ceffibtspunit angegeben, aus weldean mir biefen $\mathfrak{B e r f u c h ~ a n g e f e b e n ~ m i f f e n ~ w o l l e n . ~}$ (fir gebt bon ben enalogieen ber gratur aub, une auz Den tiefern crebilion bes Mórperictune bie orgas
 exidatert.

1. Ueber bab organifal Gebirnleben.

> cerfer थ́bfønitt.

CGB. if ia auf teine weife zu verfennen, bá bie Matur igre Bilduagen nact einem gewiffen Urtypu®
 (feg). Und fo viele (Einmendungen auch Damiber theild *2ypiologifaer tbeil' anatomiføer Seits gemadyt wers Den tomaen, fo beruben biefe gróstentbeile waf Mifo beriftubniffer beffen, wag unter ber unendididen Stus fenteiter ber $\mathfrak{R a t u r}$ ja begreifen if, und zugleid auf einer uuridtigen 彐ucleguig, wie Die Fatur thren . Typuళ in ben organijden. (Sebilben aųfübre, Bent mean jene cinmenbung for beift: eछ fey teine Stúo fenleiter Da, meil einzetne Sprofien entweber aubfallet: ober auld neue bincingefegt werben tonnen, wie $\mathfrak{B l}$ lup menbaゅ fict mit einer folden ©inmenoung begnaigt, fo ift flar, Daf diefelbe felbf nur auf ber ©tufenleiter ciner fegr engen und begranjten Sadpfung' rube, wo zwifben Dem einten und bem anbern Gliede nidtz meis ter bineingefget doer beraubgenommen werben lonnte. Die andere ©immenbung bingegen, wo man 3 . $\mathfrak{B}$. Feine. ciafacte Bilbung zwifden dem Gegirn Der bobern und áiebern Shiere zu finden meint, fo daß alfo der Protos typ Der গiatur unterbroden fey, grúnbet fich auf ber faliçen શus̀legung, mie bie Natur ibren Rypuঞ bilbet nad von dem ©infaden ou bem 3 ufammengefegten fort farreitet.
 bex úbrigen Rorpergebilden, in mie fern mie diepe iu
 in ber $\mathfrak{B r u f t}$ bez menfaliden \&eibeg fiad bereinigen feben; forgente Unalogie. $^{2}$

Exflidi: bd e rin jebeB biefer veríhlebemen Syp fteme fid in orei Şauptbeftimmangen ober Srgane theilt, bie wir bier mit bem Mamen ber $\mathfrak{B e g e t a t i o n}$, ber Jrritabilităt und Senfibilitat bejeidnent mollen. Wenn biefe berfaiedenen firdfe ober funts tionen lid nad ben Steigerungen ber ©yteme feigern, alfo unter anbern organifden Beftimmungen unt eleufo lerungen auftreten, fo liegt Diefe nur in ber Poten: zirung ber ®idfte uno Eyftene, alfo teineçwegs in
 ©8 if ia phyfiologifd nidt ju beriennen, meldice anas loge Beteutung of $\mathfrak{B}$. in ben $\mathfrak{D r g a n e n}$ beg Reibes und ber Bruft auftritt. Die Safte, melde in ben niebeitt (bebiloan auf eine mebr tem そelluriz̊mue abnlide art ergeugt und zerfegt werben, fteigen in ben $\mathfrak{B r u f g}$ gebilben $\mathfrak{z u}$ einer boberen Potengirung. Und aud bier erideio nen alfo biefelben oreifadien Srgane, welde jener Dreifaden $\mathfrak{B e f t i m m u n g ~ b e r ~ B e g e t a t i o n ~ D i e n e n . ~}$

Fidut meniger findet fid biefelbe $\mathfrak{A n}$ nalogie zwifben Den Srganen und Cyftemen beb ©erebralgebildes, Das ebenfall aug folden orei bauptabbliden Theilen, bem grogen, Dem fleinen Şirn und Dem verlángerten Marte bep ftcbet. Bejiebet fich nidt aut bier vie vorjúglide Differenz biefer Sirngebilde anf bie vegetatiben, irris tabein und fenfibeln Srafte, welde alfo audd bier, mie in ben tiefern .forpergebition, in einer gleiden orgas nifden Bertbeflung und ふufammenftimmungs obføon

## $-5-$

msgr, wie bprt, geffeigert und bem tiffern Relluribmues entrififen auftreten?
iSmeiteng zeigt find zwifalen bem firn uub ben
 Des . bauptfablide Drgan auf ber bóbern animalen Ctufe in zwei $\mathfrak{I b}$ bilen ober \&appen barftellt, wie biefeg in ber feber, Mitz, funge, bem fyerjen und auc in bem groffen und tleinen Seirn ber $\mathfrak{F a l l}$ if: Die Deutung viefer \&beilung oder beb Mugeinanber: tretens einez und beffelben $\mathfrak{D r g a n a}$ in folde zmei Tbeile liegt vielleidt in ber Enlage, mie fid bie pflanglide Ratur zu ber animalen fortbildet, und in bem, wab jene in ibrer bobften Stufe ober in tem Terminationeso punfte bem animalen Reide zur fernern Aubsiloing und fortwdbrenben æbeilúng ùbergiebt. In ben Rotys redonea ded bobern pflangliden Saameng and in ber in
 Geiten liegt vielleidt bie 2 ndeutung ber fertern Bilbung, melde mit Difeem fatyledonenartigen $\mathfrak{M n f a \xi}$ 子u bem animalen Reide, und ben in bemfelben augzubildenden,
 mofpladiler und fidtwefens fortfareitet. Sn ber शatur tuúpft fíh einġ an Daś andere burch nâbere ober entferatere $\mathfrak{A n a l o g i c}$. Uno fo meit onber nun quat Die Deutung liegen mag, daf und warum bie animale Rórperbiltung nad einer boppelten Geite jweis theilig in ben widtigern $\Phi$ rganen fortiareitet, fo mollen' mir biefe ふuceutung, welde diefer Mebergang deé pflanz: lidken ou bem animalen giebt, Dod nidt beridamaben. Benu, wie mir ldon frúger gedufiert baben, wir fitio

Ver spritung; baß ber erfte sinfang bes शnimalen won jenem Terminationgbunfte bee pflangliden nidt weit entfernt fey, und daf alfo feine Beziebung bee unter, føiedes und dad Uebergangeg zwifden Diefem und jenem paffenter fey, ald die Einneifbe, ,obas §bier fey: eine tr Fict wurgelnbe Pflanze". ©f tragt die Rebensfeime, Die Die $9 f f a n g e$ in bie ©froe treibt, in fid. © bon bem tiefern \{ellurismuc logigeriffen und tragt nun Diefen in feinen eigenen $\mathfrak{B e g e t a t i o n g e g e b i l d e n . ~ © a b ~ f a ̀ b r t ~}$ nun aber auć in der doppelten ober zmeitbeiligen Bilo bung, melde in Der Berjabbrung liegt, fort.

Dritten B. Die Natur jeigt in ber fortfareiterben
 anbere anfegt, einb aub bem antern fic efjeugt. Und fie zeige bieg nidt blos in ber allgemeinen Gyftembiloung yon Rumpf, Bruft und sopf, fondern audi in ben einjeinen Gebilben biefer. ©yfteme, wie fid bie wefentliden Sors gane in benfelben aubbilben. Éin Sorgan bat eine ties fere Bebeuting ald daş anbere; in jebem bdbern Srgane ftell fiag bab leben in einer boblerr und freiern Selfits ftandigfeit bar. Wis im 2agemeinen nady jenter ©yftembilount, fo bilbet aud sie Matur in biefer ein jedees. Drgan nact leiner tiefern ober bobern Bejiebung friber ober ppater aus, weldfer abey. freilid nide in einer frengen aritbmetifden Sirbung wie in ber medanifden Natur geideben tann, ba bier Bie Rbatigleit obey dab feben in einer mebr fimula
 Dod finb felbft bei biefer megr fimultanen Bildung die fortforeiteaben Stufen, pie fid ein $D$ organ immer
mejt: als bag anbere berbolfomme, nidt ju berfenmer. finben mir nidd brefen allgemeinen Stufengang in Der gegenfeitigen :Bildung ber, Cbegirntboile nad, ben bers [dicbenter Thbienteben? Dack verlangerts Marl, ber erfe eerebrale Maffak, Das tleine Gebirn bibet fid Danu aube, baraufidab grofie. So. orbnen fich felbft im anges meinen oie sebiettlaffen nad diefer groffern ober mint
 weluft fid bier zeigt, búrfte bielleidt bon goberer Bet beutung werben, wenn wir nad ben $\mathfrak{F u n f t i o n e n ~ j e n e r ~}$ Gebiratbeile fragen. Denn aud Diefe grage fann ja mar nad bem Gefes ber enalogie beantwortet merben: Segt bleiben wir aber nod bei bem 3ufdaulidyen ober Elaffern fteben, baf bie Matur in ber Bildung ber Gegintbeile eben benfelben analogen Gang; pie in Dén $\mathfrak{u} b r i g e n$. Rorperfyftemen, beobadtet.

Afn ein viertes analoges gefeg fdeint fide bie Matur in bem anfangenben $\mathfrak{A n j a b}$ and ber weiteren Bitbung biefer Rèperorgane zu binbent dap diefe bon eingelnen gerfteuten $\mathfrak{P}$ unten anfand gen, fi屯 bann in gladen ober breiter \&ubbebnung
 Drganen vereinigen utto zufammenbangenbe. Sebilde barfellen, von unt zu welden nun jene einfelnen 3 weigs Ginfaufen. Wie Snfeln, wie einjelne $\mathfrak{P u n f t e}$, find anc fange biefe beginuenden Bildungen gerfreued. So ers geugt fidt bab Syftem ber Sifififation, baE in feinet:
 fid frablenformig ermeitert, tho fierauf fid of einem: gegliedexten ©anjey zufammenfest. So ofe anfanglide

## -8 -

Sgest utib Ruagenbitbung, wie aud in allen übrigen Sorganen ber tiefern Begetation, wo alle biefe Drgane anfangs ald eingelne gerfitente Drgane, ober Berfledtungen eridecizen, bie auf einer bobbern animalen Bila bung fid vereinen und $\mathfrak{z u}$ einew bercinten csangex werben. In den tiefern Bildungen erfacinen bief Srgane.
 und Fivergefledte, bebor viefe zu einem ©entrim. $\mathfrak{z u}$. fammentreten und ein eigentyúmlidee Drgan ber Bea lebung bitben. Die befonbera, mie mir oben armabna
 Drgane bitben nun in biefer Gefammtmaffe ein unb baffelbe Drgan, was fidy mit feinen §appen nad beipen Geiten binlegt und fo bie orfte Bejiebung ober bie ©puren feimer frùberen Bildung beibebdit. Die Rumo genlappen find mun ciu und baffibe Drgan, bas Sger theilt fid nur nod Durch bie bajwifdentretenbe' sisand in bab, arterielfe und vendfe, and fo ferner, am biefe belanntex $\mathfrak{B e g i e b u n g e n ~ n i d t ~ w e i t e r ~ a u f ~ b i e ~ t i e s ~}$ ferm \$bbominalgebilde anjumenben. शber cine gleide
 leben. Sinfangs in ben spowusten, Jmpetten u. f. w. find aur eingelne Rerbenfader. Das gange fiebirn ídeint in biefen (eifdiedtern nur (seflecht, bas fiø biz zum Sopf fortiest und in eingemen Sinneênerven verbreitet. In ben gobern ©efobledtern treten biefe zerfreuten Fifden mebr jufammen, ober sz tritt in und zwifden ibnen cix ©entralargan auf, son meldem fie aubgeben ywb auf meldeb fie zurúdfommer. unb biefe פrgane ober Gentralorgane, melde jest nod weniger bemis
 balb:cine ©efammanaffe, bie auf bab:genauefte butd Hebergange, Brúden ober ©ommtifuren, mie bie zweitappigen Rungen und bab zweinbeilige Sgers, verbunben ift. Sn bem grofien und Heinen Gegirn flelt fie in ben: bobern : Zbieren eine folde genau verbuk? bene §beiluag und $\mathfrak{B e g i e g u n g ~ D a r : : ~ B a b r i d e i n l i ф , ~}$ fo follieffen mir, bitbet bie Matur bier nidt anberes ald auf igrer tiefern Stufe. Unb welde Foigerung unb Erflaruug bírfte aub ciuer folden analogen Bergleis dung fid ergeben!

Funftens. Nidt weniger, wis gwifwett ben beibery feitigen $\mathfrak{D r g a n e n t b e i l e t t , ~ b e f o r b e r t ~ b i e ~ R a t u r ~ i n ~ i b r e x ~}$ bdyern Drbnung aud immer mebr bie genauere und feftere Berbinbung unter beñ Drganenfelbf. Die Eteinern ceffaffe, melde anfangg bie Hebergange bilbeten, werben nun zu gróflern ©trángen, gu gangen gRafien. Die Iympgatifdien Gefaffe tommen in ber Mildaber zufammen, Die Benen unb grterien bilben in ibren Uebergangen ju Şers und \&unge groffe Stamme nub Gefaffe. Burfte biefe 2nalogie nidt aud auf biefelbe Werbinbung zmifden ben groiffern Sentralorga nen ginmeifen, mie und mab nun bie $\mathfrak{B e r b i n b u n g e n ~}$ find, bie jwifden bem grofien, dem fleinen Şira und bem berlangerten Mart cintreten? Berbins Dungen, bie in ben niedern zbieren fo fobrach unb lame bemeribar yinb, bier fid nur now in ounnen gaben und Samellen anjeigen, aber in ben bobern Geo folectern zu feten $\mathfrak{u n d}$ farfen Drganen werben.

## - \% -

 gebens treten in ter Rorperwilt gewdenitid sie begea tativet, etndgumen, probuttiven $\mathfrak{B e}$ fitumangen din; wif nidt weniger 䦿utrerbate :ober an inte Seite fowobl in bem शbiominals als:auds Brupteben bie fecernirenben Drgane lagern. Dableben if: in allen fetp net finnitionen geburben an bie Bebingung, aufzurebe men und augzafdeiben. $\mathfrak{I n}$ ber Mitte beg thierifaen leibes ziebt fiab bas Begetationsigefad $f t$ biu, umgeben unter Dber binten fich bon ben \&usideibungs, Dber Exs cretionsorganen. weldse folgerungen laffen fid vieln Ieidt baraus ableiten fưr Dag Gerebralleben, bas Dod in feinem Gxnabbrunges, unt Erbaltungegefalfte nidt meniger wie die tiefern ßórpergebilde an Diefe Bebins gung ber Sea und ©xcretion gebunden feyn tann! Derin fand aud bié Stoffe, die Zerfegung ber ©ere: brafelemente yon feinerer $\mathfrak{A r t}$ ald-bie grodbern, mebr suateriellen Stoffe ter niebern Spadre, fo bleiben es bod immer Stoffe ber Natur, mie es ja aucb faon Dab $\mathfrak{B e f e n t}$ bez Sirngebilbes zeigt, bas aus Rinde unt
 zufammengefegt if. थucb bie bobere elementare গatur bes Gebirmlebent, fofern es an cinen organifoden Stoff gebunben if, tann fid nidt: anders ald burd Die Berfesuag ber tiefern Glemente erjeugen. Bie gas tur mady aud biet gemin feineu ©prung bont bem giefpirationes fu bem Serebrallebent. Uno qie mannige



## - 11

 finb nut aber bie innern unmittelbar mit bem Sirn, gebifter ober naber mit igm yerbunbenen ejetres tionborgatie?

Siebentens. Mit biefen Mnalogien, welde bett gleiden æildu'nggang bez Sfirneingeweibes, und bet tiefert Sorgane geigen, berbfubet fía audd bie Untert fabeibung ber Sirntjeite felbit bure bie bazwifden tres tenben Şante. ©ine gleide andbeilung findet fia aud burcy bab Mediastinum, Pericarditun, Diaphragma in ben ubrigen Syftemen.: Der analoge ober gletide Bang ber Bitbung erldutert ia alfo bitlleidt felbit bie \&byiologifaen Beftimmungen ober bie funtionen jener Birntbeile.

Diefe Enalogient, metdue faon bei ver alfgrmelafter Beobacturug ober aud bei nur ciniger anatomifóden ふënnts ní, Dez menfatichen תorpers fich barbieten, beftatigen alfo wobl ben Sas, bañ zwifden ben organifden funts tionen beg sebpirnlebens and ber abrigen Sylteme tein fogroffer linterfaied feyn fontre. Diefe Sulalogieen, melde fid in bem Bauc, in ben Berfaltniffer
 tiefer begrùndet als bloz in ber eluffenfeite ober ciner zafaligen Form Diefer ©ehilde. Sie bezeiduen wabry

bette perbit, unb entfeben aus ber eigentbúmliden Bers føiebenbeit ber organifoen : Ffunftionen. Sie bieten vielleidt nad biefen fo analogen und bomogenen Mertz malen einen ©ゅluf bar, um etmas Bemiffereb, ald aut blog anatomifden 3erlegungen doer demifden Bes ftimmungen gefdeben tann, úber bie eigenthúmlictex
 Auber bie innere $\mathfrak{R a t u r}$ ber pinchifden $\mathfrak{B e r f f a ̀ t e}$ irgend rine nidt unmabridseinlide speinung aufouftllett.

In ber weitern Erorterung Diefee Gegenfanbes mag unt nun ferner ber analoge ©ang ber Matur unb Die Beobadtung beffelben leiten, und fo fragen mir: weldeg if oer eigentbutmlide 3ufammenbang ber ©bes birnthette, weldeé daz ঞerbaltniß Deß Gegirne ju bens übrigen Nerbenfyitem und in melder Folgereibe bildet fid baffelbe in ben verfaiebenen Dronungen bes Kbier, lebent aub e Denn aud nur nad analogen fercbei, nungen glauben mir, Das bie Frage entificbeut
 bes Sirifyftemb auggebe, db dab coebirn ober Das nuidenmart oder Die einzelnen Merven alg gegenfeitige fortfegung auzuisben reyen.

Erfent. ©ie brei Shauptfyfteme beg animalen ses bent und feiner fortbiloung fino dab lymphatifdre, bas Blut; und baê গervenfyfem. ©in jedeş biefer Syfeme fielt aber nad ber 5 ronang, in melder ed: fia befias Det, eine Dreifacte gotengirung bar. Biefe Potengirung namlid berugt auf ben Grunblrafteu Deg organifden \&ebene, der æegetation, Srritabilitat uno Genfibilitảt. Dent aud bier finbet fid bie liebery

## - 13 -

miftimmung bes organifden Rebens mit ber abrigett unorganifaen शatur, baß, madbrent bas Grantwefen ber legtern auf ber Expanfions:, Contraftions: und תrifallifationsfraft berubet, daflelbe breifade Analogon in ben branofraften bes gebens auftritt. Dunch bie ganje Sfufenleitew ber Natur bewegen fia Diefelben $\mathfrak{B e d i n g u n g e n ~ u n b ~ B e f t i m m u n g e n , ~ a b e r ~ i m m e t ~}$ bober gefteigert oder in freierer Wirffamteit. Wbarend in ber unorganifden शatur das wefen berfelben in dee Werdaberlidfeit und $\mathfrak{B e g}$ getation ber Materie verfunfen $\mathfrak{z u}$ fenn fobeint; tritt in bem $\mathfrak{p l l a n j l i d e n ~ f a b o n ~ b i e ~}$ freiere Erregbatteit und in bem ennimalen befonbers bie Sjertidaft der Genfifilitat bervor. Die Эrbnungen Der Ratur bilden fide nad ben fieten Steigeriungen eis ner und berfelben ©rundfraft aub. Sede einzelne $\mathfrak{R r a f t}$ bebt ober fenft fich, daE wir es fo aubbrícten, je nadp bem fie ber begetativen, irritabeln doer fenfibeln Stufe mebr anbeimfalt. ©ine folde auffeigenbe Dronung if in teinem Syfteme bes qebens zu vertennen. . Weldae
 Des Sáugetbiers und der muctulden fafer Deब פzeids tyiers! Welde Sttigerung nidt ${ }^{- \text {in }}$ ber 3 ubereitung bes $\mathfrak{B l a t}$ in bem warmen und in bent faltbitutigen §biere, und welde nidt felbit zwifden ben Benen uno ben 2rtee. rien! Die slatur bebt nad ibrer aufteigenden Drbnuing eiti jebes sorgan ober baç bauptiádliad bedingenbe fes bendigfteri zu einer groffern Sodbe; inden fie in Bedint gungen und Glementer augfegt, bie in berniebera Drop mung nidet Da maren; wie bieš mamentlí mit ber Res
 Doer Brandien ober lungen, im Waffer ober in bex $\mathfrak{l u f t}^{\text {, in }}$ einem mebr ober weniger entwifelten und jus fammengefeßten Drgan, yolfúbrt mirb. .

Rad diefer Analogie, die ia allen ©yftemen aufo tritt, tonnen wir alfo jalieffen, bafe eine gleide aufo feigende Dirbnung aud in ber Bildung bes शere venlebens Statt finbe, unb baEb bier nidt menis ger nad Den brei Gtufen ber Grandfafte oreis Steigerangen beffelben fegn muffen, wop alfo, Die vegetatioe, irritable und fenfible Spbare


Solgen wir bier nur ben Beobadtungen, bie fфow baz allgemeine organifac Selbfgefúbl aubfpriøt, fo ergibt fid bie Griduterung bes Dbigen burd Die veges tative Epgàre bezs Rerben:, melde úber bell gangen Sorper auggebreitet if, burd bie beftimmtere ober genauter begefidnenbe ©pbàre berjenigen ©efůble, bie bem, gdber organifirten leben, ber Bruft, dem Şergen u. f. w. ndjer liegen, und britteng burch bie now megr indibibualifirenben Gefúgle ber Siane merfzeuge, bie unmittelbar mit Mnfdauungen wexs bunber find ober felth ald folde fich'organifirent. Die Stufe, burd melde fíd bab allgemeine vegetative ©bes futbl bis zu Dicfen Sinmesianføauntgen freigert, føeint bas faflende Drgan zu, feyu, weldes befonbers bem Brufteben, als einer Steigerung Desi nieberen abios minalen (Gefdaftg, anbeimfaltt. Das vegetative ©ra
 bemferbea nod bie miatúbrlide æegfamfeit beg niedera

## - 15 -

Qubeng aub, wåtrab in our Gteigerung beffelben zu Cinneठimentifugen aie ©elbitbeftimmung und Selbftyda
 $\mathfrak{n i m m}$.
$\therefore$ Naw bem bier bemertten Ctufengange bed qebenb, wie biefeg fid in feiner Srganifation feigert; múrbe atfo oret befondere Merbenfpgaten ver शubso bildungen beg શervenlebenz angenommen merben mûfert. Und bieraus wirbe fid aud fdon muthmaaflid ber शinfang ergeben, mie bas शerveninftem obee you wel, dein sheile eg ifi reiner Billoungofndare anbebt. fangt bie ßitbung yon bem ©eebirn bear ben Sinnejs werffeugen naø dem æúdenmarte an; ift biefes bros eine Berlăngerung ber Gebirnmaffe, ober if bas Oe= birn vielmegr eine giortfegung aub bem શiutenmart und bem Tervenfytem? furz uber biefe gragen tana nur ber analoge Gang ber Matur entidecion.

3 weiteng. Die Bildung eines jeben eingelnen - Syltemb fangt, wie wir oben fapn bemertten, yon einjeInen 3weigen und $\mathfrak{P u n f t e n} \mathfrak{a n}$, bie erft nat unb - nact in ber bdbern \$bieroronung fid zu einem Gentrals organ zufammertesteri. Denn soab if diefes Gentrata. brgan anbers, als ber शusboruat beé gefteigerten Seynze, ber $\mathrm{z}^{2}$ einem bobern ©̛́rabe entweder Der Begetation, Dber Der Jrritabilitát; ober Genfibilitat gefteigertett Sraft! Das arterielle Exftem geigt fich it ben niedern, \$bteren faft nur als eine $\mathfrak{B e r}$ zweigung ober Berlanges rung yon cingelnen थDern. Das ঞenenfyfem bat nur Brandien $\mathfrak{u}$. f. w. Mad Diefer श्रnalogie mùrbe alfo

- аиゅ bas Cerebralleben in jeiner organiføen erftan Bila


## - : 16 -

 oweigungen und 9 untitn aubgejen, efe eb su ciner groffern Maff anmadfit ober fíd zu cinem 58 bery Drgan fteigert.

- Aber brittent wârben mir febifalieffen, werts mir nur in einer folden allmdbligen शufeinanberforge Die Bebtugung unb bas gefes ber Bilbung mollten be= feben laffen. Die Natur geigt ein Drittes, Daffiendms lid, wenn fie $\mathfrak{j u}$ eitrer gemiffen Stufe angefommen if, an biefe Bweige zugleid vors und rúctodrto grofiere Drgane ober Etamme anfegt, wie bieg f. 9. ber fall if mit ber fortbibung beg arteriellen unb vendien Syftemb. Cf erfacint bier zugleib mit beut forjen und ber \&unge ber grdfere vendfe anb arterielle Stapm. Bor und rudwarto bat fim zugleid bas organifde Gebilde erweitert und vergroffert. UnD Dies ftebt mieber mit ber Bebingung beé 民ebeng, wie bie Ratur yon einer \{biertiaffe zur anbern ober yon einer Fubbilbung ${ }^{\text {gut }}$ anbern fortforeitet, in bem genaueften 3ufammenbange.

2luf jeber auffeigenben Stufe eridacint jugreid eine
 Snodenbiloung in ben niebern dbieren einjela abfass meife angefangen bat, fo erfacint bann in ber boberen Dronung zugleid bas Mindgraty und ber Scbdbel. Wit bort in bem arteriellen $\mu$ nb vendjen Syfem mit
 vendfen und arteriellen Serzens, jugleid bie grdifern Ctrange, Das Rudgraty gleidfam bes 2berinttem ery føeint, fo aum bier in ber bogecд \%usbiloung bes ©es

## - 17 -

rebrallebens in ber Dronung ber ©augetbiere: Dte fit

 des Gebirng ober ben yorbern fíd angaufenden Manfen.
 mart gebet bon de品 Gebirn aus, doer bab Gebirn if
 Raturforider ein fo grofiee Gemidt legen? Beibee if boddf wabrideintid. untidtig. Denn angewandt auf Das $\mathfrak{B l u t i f i g t e m , ~ m a b ~ w u ̈ r b e ~ e s ~ b e i g e n : ~ S e e r z ~ u n d ~ \& u n g e ~}$ fino fortfegungen bes querfyfeme ober biffed ift eine Berlăngeruus jener Drgane? Die Matur arbeitet nidt in folden fuccefiven Beriangerungen und $\mathfrak{M n f a b e n ~}$, fonbern mit jebem . $\mathbf{d}$ gern Rebengiyftem if zugleid eine
 Der übrigen Gyfteme gegeben.

Befimmen mir alfo nad diefen analogen Zhatfacter Die anfangenbe und fortifreitenbe $\mathfrak{B i l l b u n g}$ beg $\mathfrak{\Re e r v e n t , ~}$ und 乌irale6ent, fo wird nact Der beginuenden Bildurg ber Serven ( $\mathfrak{b}$. $\mathfrak{B}$. in ben Mollubiten dber nod tiffer berab), auf ber boberen Dronung Des abiertebens in bem Rerbengervebe ein $\mathfrak{P u n f t}$ feyn, yon weldem bie Biltiung Dann weeiter bor, uno zugleid rudwarts, ober zacd Dem (eratium und bem uibrigen §orper in befølens nigter $\mathfrak{P r o g r e f i ̃ o n ~ f o r t f d r e f t e t ~ o b e r ~ b i e ~ g r o f f e r e ~ M a f f e ~}$ Dees Gegirns mit. Dem Rưứenmarte alz zugleed Dafegeno bartillt. Denn die menigen ßeifpiele, mo Gegirn und Retbengewobe obye Riudenmart, mie in einer Sugelo form baliegen, tonnen ban feiner đinmendung feyn, ba.

Stife's getnoty. 1822, 3.
2
gerabe bei birfen tiefern Zbieren，welde biet ald Beis fpiele bienen，faum nod vom（s）ebirn ald einem eigent thu̇mliden Drgan bie Rebe feya tann．
geldeg if nun mobl biefer Pufft，bon bem

 Iogie bie $\mathscr{e n n l e i t u n g ~ g e b e n . ~}^{2}$
$\mathfrak{B i e r t e n s}$ ：Wie geht bie תnowenbiloung votu Dent Rumpfe $\mathfrak{j u}^{\circ}$ Dem Sopfe Dber Durd＇meldien Tbeil fest fie fid wor．und rudmarts fort $\%$ Durd ben Spals， burd ben Ilnjas beffelben，wo nod 凡umpf und Sopf faf unmittelbar an cinanber granzen und bie Bruftges biloe，f．B．bie Brandien，felbft nod in Ropfe liegen．©be ber Mumpf und sopf aber biefe beiben Snodenbildunges fid weiter berboufadnbigen，tritt，eia mittlerer bajmifden，mit bem aud zugleid bie פinde gratbsbilbung，子． $\mathfrak{B}$ ．in ben Fifacen，beginut．Das Rudenmart fobeint alyo aud in feiner Entfegung，wie aud bie vergrofferte Filbung beg grofen und lteinea Sirnz ober Diefe Maffenbilbung，anzufangen von bem mittlern Puntte beg Rerbenfytemb；welder sopf und Rumpf naber verbinbet burd bas mittlere Drgan bes Brafgebilbé lafuft，und befoxbers bek untern §beit Dés Sゅádels ober diefe $\mathfrak{B e g e t a t i o n b i p b a r e ~}$ mit bem bobbern unb aud zugleid tiefern Reben vers bincet－i申 meine bon bem berlangerten Rart und bem an baffelbe fi申 anf由lipffenden fympatbifaen und vagen rerbenpaar．

Co erfdjeint mit biefer Rủctenmartbilbung ober bent Mútforatb ein gam neues lebengorgan auf ber mittlern

## $-19-$

Ctufe bee Rbierteids, und fo ertidet fid beun aud
 ren Dag Rervengebilibe yon bem Ropfe nach bem ※bbow men ùnteriodres fict beugt ober unterbalb lăuft, mabrend in ben bobbern Zbierean bab: $\mathfrak{R}$ ú fenmarise gebilbe oberbalb ưber bie शbbominalgebilde exboben ift. Daż Rerventeben jener æbiete beftebt nur nod groftem theils in Dem fampathifan und vagen Fiervengefledte, Dab auch in Der boberen శbieroronung unterbalb beb凡utdgratge ober unter ben શboontinalgebilben verláaft, und bier, mit ben andern Interlofalnerven vereint, bie peridiedenen (befledte bildet. Warum alfo follen fidh, wie cin neuerer febr fobarfinntiger গaturforfoter unb Reurolog bebauptet, Die Zgiere gleidjam umfebren, bie niebere Sronung berferben aufbem Sưden and bie góbere Dronung auf bem Bautbe kafen! Die Erfobeinung it Den bobbern Ibieren, Daf Das Rứfgrath oberbalb lảuft, Die Nervenjweige aber in ber niebern Thierorburug unter ber Bruft und den શbsominalgebiloen binitreidien, ifit ja bie naturgemaffefe Biloung, indem diefe legtern Rervengebilibe mur die 3beige beg fompathíton
 marlggebitbe da ift, weldes erfif pader in ber bobbern Biloung bes Gerebrallebens erfjeint.

 Siebt auth bier Die Fatur nidt die Tbeifung ferbet an? Wir fefen dag ecranium gefølofien und getrent von Dem untern Maxiden = uno Munbgebitbe. Daહ̉ 彐egetas

 Gebdube. Hab wobin laufen nun befonders jene ges \&anaten Rerpenzweige? Rad biefen tiefern (fefidtoior* gaven und nad offen , Begetationbgefitbe, ber Seaut.
 tetidiebe, ber zwifden ber vegetativen, irritabein unt fenfbela bdbern Rervenipbare, wie wir oben no ${ }^{\text {and }}$ andere Analogieen bemertten und aud bier wieber finben, Statt bat, fonbern aud sweiten6, baf in biefen Rerbenpaaren cower in bem Drgane, aus meldèm fie centralmáfig bers yorgeben, bab vermittelnde Medium ber vegetas tiben und fenfibeta Rervenfpbdre fot Das alio fめon in bea niedern $\mathfrak{Z b t e r e n}$ ein foldeb Rervengey bitbe in;bem firn erideint, Dab fich nun unterwodets fdolingt; und. Daß in biefem vegetativen Rervenpaar, abber meldeß binaus fid) neue Srgane, Rudenmart and tleines und grofies Grbirn anfegsn oder mebe bdufen, bie cdeibung zmifden bem vegelativen unt fenfibeln Merventeben liegt, fimmt auf bab analogefte mit ber Kbierbildung úberoin, bie auf ber niedern Stufe aud in bem Ropfe doer ald Nierve mebr vegetatio. auftritt, mo bie gange sopfbildung namliad fia faf allein noc in ben unteren Maxillars doer Munbgebifo bpn ausbreitet.
 gebilben biefetben fortidreitenben Beftimmungen anf, welde in ben ûbrigen Rotperfyftemen mabrgendmmen werben, unb burd melde ber Drganiēmug gleidfam ber Spiegel ber unorganifden शatur mirb. Dife bed wegt fid $u m$ brei Prreife, Grbe, Suft, Sonne. ©
aud iz ber ©tufenteiter bes organifbertifebeus erflid bask gefammte Gefegs, Diefe Spharen fufenmeife in ber
 $\mathfrak{B r u f}, \operatorname{ROPf}$. Sweiteng maltet bier aber aud bas bep fondere Ģefek, in jebem einjelnen Eyfteme Diefe allgemeinen Befimmangen zu wiederbolen und fid in fus fenweifen formen, biz eछ fu ber reinen unb nollommenen Barfillung beg Rebentefytems tommt, fortbilden zu laffen. Bevor bie Brajt bura bie fungea atbinet, alfo bier ber atmofphárile Zheil fid yolutomm, ner und in einer integralen Eingeit Darftellt, wird bas Fefnirationg̨geídft in balber ఇbeilung butc Brandien unt nod tiefer abmarts burd Trachien volufủbrt, Die über ben ganjen siorper ald luftaugenbe Drgane augge breitet find. Bie Ergeugung Der fuft if ja jelbe demifo an fo viele unb manderleif: Elemiente gebunben, ob fie nun mit gróbern Zbeiten gefatwangert ober alge reine ©nts bindung von leidtern (Sab̉arten auftrete. So if ja aud bie Gutfebung ber wirme an fo manderlei demifac sproceffe gefnupft, und menn fie foon in ben tiefera Kbierarter, ia felbf fabon in bem pllanyliden mit eis nem eigenen $\mathfrak{y}$ rincip ber lebettberaft anfangt, fo if bod Die Æefpiration burd, Rungen und bie midnerbeffen vers bungere Marmes ©rgeugung von cince bobezeq Potens, bje unittelbar an ben Uebergang jum $f$ idte, fu bem Mrincip dé Rerpens $\mu$ nd Gerebralges bilder amprantat
$\therefore$ Sn bam Gerebralgetillae seigen fi巾 num, aum piebar jene brei allgemeinen Gogeren ber unorganis,

ben mit ibten torrefponbirenben ©innorgaven，in ©es tuめn，，Gebdro und Eefidtsfinn．Und fo finbet fid bie auffeigenbe Drbunng，theilg，wie biefe Sinne geffelt find，tbeild mie，in welder organifact Zufeianaberfolgéfie fid ausbitben，baf bié tellure Spbare ober der ©rbinu，baf wir ibn fo nennen，fid tiefer zeigt als bab Gebor，und Seborgan，unt jenes aud）in ben tiefern und mittlern Gebilben beb 彐bier； reids fabon eine weitere und unbebingtere Spgare bat．
$\mathfrak{R o t g m e n b i g ~ m e r b e t t , ~ w e t n ~ m i r ~ b i e r ~ a n a l o g ~ f o l i e f f e n , ~}$ alfo aumbie innern ebbirntbeile fid gemán biefer aufs fert Sinuenbibung unb ©innenorbnung auzbilben．©s wity aud bier ein folder progrefiber Gang．Statt finben maffen，und jeber Sinn mirb gleidfam eine efo gene ©ruppe bes innern ©enforiums ober Deb Sirngebilbes cintegmen．

ciudisurtte grage entitebet；weldue wir nad ben analogen terfdeimuigen ber Ratur zu beantworten fucben
 und bie ùbrigen शervengebitbe gu ben anbern organiføen Gyftemen feben，weldes bas eigentorim li申e agen＇s ber in ben Servea aub bem feyirn ézeugtert Srafte fey，und weldie Bebingung；welde Drgarenbitbung Dager moglitin bem Cucepbalo Statt finben muffe？

Son befonberer＇æidatigleit für bas eigentyưmlidue Zeben beg ceebirng，für feine gunttionen find gemis erftid Das Bergaltní ber Rinde sum Sarte，wie．fid biefeg in bey gegenfeitiget ©ebirud和eilen vertbeilt，abs ober zunimmt $\mathfrak{u}$ ．f．m．

3weiteng bie sebirnmindungen，bie balb megr ober meniger auggeprdgt，tiefer oder flader，fyme metrifder ober $\mu$ nifymetrifber uber＇bas groge und Pleine Gegirn fid bingiegen，und wic diefes in ben mana derlei Dronungen ber $\mathfrak{Z b j e r e}$ Statt findet．

Drittens．Won ganz eigentyưmliøer Bebeutung und Inasige facint befonders bie graue unb fobwarze ©ubfanj zu feyn，bie man in einjefnen Sjirntbeilent antrift，unb wo bie erftere mebr gleidmaffig vertheitt unb bie $\mathfrak{R e r v e n f u b l a n z ~ s u ~ b e g l e i t e n ~ f a c i n t , ~ b i e f e ~ a b e r ~}$ nur in einjetnen Stelen und Srganen，wie z． $\mathfrak{B}$ ．in Dea Sゅenteln beg grogen sebirng，vorganden if．

Befonbere Mertwúrdigfeiten，wie fi申h alleż biefes gegenfeitig bergatt，in ben verfdiebenen gatierorbnuns gen fid fo ober auberz seigt，fellt die vergleidende Fnatomic aufo aber fo widtig and biefe Unterfus фunger und Bergleidungen－find，fo tonnen fie bod taum cine きubtunft uber bie Beftimaung biffer Ibeife und Bergattniffe，geben．，Und bie phyiidlogifde Ben tradtuag liegt aud gier nod fo gut mie in Dunfeln． Lêngemeinere そualogieen múfen alfo aud bier leiten， nud nur biefe tonnen ein gidt uber bie inuern fupts tionen bes ©çínlebeas verbreiten，bie fíb yor aller．
 дісяер．

## - 24, -

- Die Rejultate, bie wir aus biefen Intologieen abo Jeiter, folten fie aud nod fo problematifo feym unb nidit auf eine unmittelbare ober anfdaulide Weife bea fiatigt werben tónnen, find bod immer widtiger, alf jeneş verbuilte celbeimaí, in meldeem die whyfolos gifde lebre gber Dab Gebirnleben føwebt. Dema jeme शefultate werben føon tarum nidt finnlid ober anao tomifd befătigt werben tonnen, weil fie eine Unters fuøung beb mebr pfydifdent Seyme ober bie bobere Ummanblung ber शatur betreffen.

2af leine weife finb eben batum nun jene probs leme unaús, benn fie erldutern bod auf ethe vers
 Duntel if.

 bás in ibm reben fo mie in biefen, cin eigent that mo. lides in rincip-malten, zerfegt unb ergeugt werben mûffe, und zwar ebenfall ber $\mathfrak{A n}$ nalogie nad ein 5 ob beres ærincip, als in jenen untergeorbneten ©yfea men bed febens berrident ift. gragen mir nux ble Ratur, was fie in biefen verifiebenen Sytemen zers: fege unb meldae Wotenz ober Exgare fid in thuen ere
 ald bie aus ber tiefern Grbe zum fûfigern Clemeitre: und enblid zur warme ober Warmeerjeugung bervors gegenben Sidafte bar. Unb wirb es nur niobt waber
 ulfoen Rreifen fo aniolog mit ber anfern watut forte forreitet, aum in bem organifden feben nod ein boget s.

## - 25 -

res Srintix und gerabe babjenige mdgliat pey, weltes ebenfallz bie bobere Epbare ber anorganifaen Natur einnimmt, namlid fidt ober Ridtergeuguigg? Wit biefem $\mathfrak{P r i n c i p e ~ m u ̈ r b e n ~ m e n i g f e n k ~ b i e ~ G r f a c i - ~}$
 unb cempfinbungefphare zeigen, bie (sefominbigleit, bie unbegreiflide Wirffamfeit Des ©mpfinbungeiweferte. Und erfellt bent nide audy unmittelbar, felbft, ment wir auf bie boddfte Spige ber beranfdaalidenben Ems pfinbung, auf श्थnføauung und Segorgan binbliten, bas unmittelbar in bem organifden Syfem ein Drgam ober cin leiter fegn múffe, meldies diefes̀ allgemeine
 2luge foiegelt fid ja nidt bloc im sidfe ober nimmt Daffelbe pafio son ber enufienwelt auf, fondern ebmuf in ber Mervenspbare ein foldes fod felbit erjeugendess Clement feyn, weldee ben innern शafdaunngen und Sorfellungen clanz, Deutlidfeit; Farbe und Beidy wing giebt. Die झgantaficenmelt bes Zraume uno De马 Bumflerifaen Didteng, ja felbit bee flaren und beuts Hiden Denteng, in ber Erintterung $\mathfrak{u}$. f. m. beftatiget Diffes auf dic unmittelbarfte weife.

Sinb biefe mit crang unt esidt exfudten inuern
 hifbung ohne fidt? Giad, baci turge und feite ©innebesteryen, inur bie feitungen bes aufien fidtr, obne innere arjengende ふraft diefes Yrincipes ©ino jene
 Lebgafteften zeidnungen apfier fod ju forvis gtaubt;
nur ein Fieflex, ofuc etwab̧, was fich refleftivt ober mas Diefe Strablen, Diefen ©adein bed Ridts in fia yera breitet?
$\mathfrak{W e n t}$ bie bobere und weitere शubbreitung bes आero benfytear, bie $\Re$ úafenmarisbiloung befonbers anbebtmit berjenigen Sebnung ber Xbiere, woo aud bie Blutwarme feigt und bas Reppirationge foftem volltommer if, fo liegt bierin eine शnalogie mebr, um auf ten lidtfioff ald bab eigentbumlide Servenprincip ou fळlieffen.
(e6 liegt in ben verfdiebenen cmpfinbungen, mie fie fitif feeigern ober mie bas allgemeine Sodrpergefübl in befanbere cigentbumlide cempfindunger ind zuleçt
 Daf auf ber untern Stufe bes Ridterzeugaiffes, mo baffelbe, no un unittelbar an ben wharmeftoff ges bunben, in biefem gleidiam leitend if, ober fid aus einem intenfib fobadjern Brabe ber \&ebensemarme entwidelt, Daffelbe fict in bem alfgemeinen Sdrperges füble barflette und verbreite, wie bie taufend atugen gleid ©efuflignerven uiber bie Şaut ber niebern Rbiere
 Der fleigenben Blutwàme ber bobern Zbiere fici bab Sidatprincip wermejrt ober freier entmidelt, aud bier bas ふorpergefábl fid potemirt unb in cin beftimme teres taftendes $\mathfrak{D r g a n}$ ûbergegt; unb baf enblid, menit bas Rervenfyfem in bem Gegirn fid big zu bem.
 Wat, au申 bie eigentbumfide Sinnenanfфаиung un. Sinucaperception beginae.

## - 27 -

3weitent. Dod wie bem aud feyn mag, bas gervenprincip mag Pidtftoff ober ein ariberer, fo ges
 Iiden ober aud) mabridecinliden Meinungen geben ans Gier nidt an, ba mir blos nad ber Berbiabuag bes Rervenfyftems mit ben ubrigen Syftemen fragen. Uab Die organifde $\mathfrak{B e r f e t t u n g , ~ D e r ~ o r g a n t i d e ~ S u f a n m e n b a n g ~}$ geigt bod, baf, mas auch jenes princip ber Rew ven feyn moge, er bod eine bdbere Sotent bed febenc fey, bie fid aus jenen untergoorbteten Syftemen ento midelt.

2Berdees nun biefe anfange Doer bie erfe Entmidelung Dese Rerveniyftemg jey; wie bie erften guntte vom Mex;


 facen ober bynamifden Ùebergánge fo menig füblbar und fibtbar finb. Die fíq verbreltenbe Rebensimarme, die ©xtalation bee Bluts,-if biefe ein $\mathfrak{n}$ mittelbares ©rs jeugrie bes Merbeuftoffis?
 bûf, went im भuggemeinen bač Rerbenfyfem mit bem übrigen Sidrper in feiner genefis und eubbiloung fo genau cobdrirt, aud in bem encepbalum biefetben Bes bingungen Statt finben múfien, bas aua bier folde Hebergànge ober Hebergaugbimafien von exbalitenben $\mathfrak{u}$ b ciafaugenben Cefaffer beg Blutē, von Mrterien s unb Benengefledten feyn múfien, melde ben Rebenèprocef


gemás matrbe ober múgte aber mabrideinlid blefer Uebergang, Diefe Berjweigung von $\mathfrak{A b e r n}$ nub Merben bier eine andere Geftaltung baben, als in ben niebern Syftemen, wo bas $\mathfrak{B l u t i y}$ tem nod bie. bsbere Potenz if. EEs wưrbe fíd wabrideinlid bier als eim glfimilar bon Yierben und $\mathfrak{B l u t}$, als ein übergebenbes Entalogon barftellem.
 bem Mart tbeils fo verfdiebene und abgefdnittene, theild baffibe in Titue tleinern Berzweigungen bie unb ba begleitenbe Maffe? Die ßinbe bee Gebirnb, bie mit ibren wsinbungen, mit ibrer Diate und Ritfe fid for mobl in bem groffen als fleinen Sirn auf ben einzels men ఇbierfufen fo-veribicben barfellto- Sif es die Benenmafie bes ssebirng - bab auffaugenbe
 uno unter ibm liegenten $\mathfrak{B l u t l e i t e r n}$ int fo genauer ßor, sé̈ponden; feget ? - Went bie Benert úberbaupt burd Den ganjen sidrper mebr bie. Dberfldebe berilk ren ober
 ber sberflade yerbreiten; wern bod in bem cebirn cia auffaugendeg unb mit bem MRarf in numittelbaret Berígrung fegendeg Rerbenfoftem ba feyn muß: fo lieffe fid da vieffeidt analog falieffen, bán biefe $\mathfrak{B}$ e. fimming ift der Rinde des Sirns liege und. daE biefe gleidfam die Vena coronaria dee ceedirns fey', bie eben in biefer bobern Geftaltung uub Bildusg; two bas sfutmitem unmittelbarer und in feinen jartes foin ghden mit bem Rervenfyftem cobdrirt, aud biefe

menigfteng mit biefer ©rflarung ber organifben funlo tion jenes §girmenenfyiteme bie manderiti abweis dendencerfacinungen ubercinftimmen, wo in ber einen Zbierorbnung, ie nadbem bier bas $\mathfrak{B l u t f y}$ tent auf biefer ober jenter Stufe ber Bolfommenbeit feht, biefes bas luebergemidt bat ober nur nod lympgatifab Slutfigftit if, bie situminbungen tiefer ober fla, der ift, bie Rinbenfubfanz fid vermeprt ober yere ringert and fid mebr ober meniger aber bab grobe oder lleine Geநirn ausbent.
*uf melder, Stufe bez इbierfeides fángt benn bié Minbenfubfans beg großen unb teinen Sirng an? $\mathfrak{N i d} t$ it und mit ber, wo aud) bas Blutyplem ge, fleigert ift $\mathfrak{S n}$ ben tiefern $\mathfrak{Z b}$ beren erfdeint es ents weder gar nidt; es if auch feine Spur von demfelbent ba; Die Rerven und Rervenbúntel find bloc eine weiffe Maffe deer find aud mit einer nur tleinen Dberflade ตon' iener $\Re$ inde balegt. $\mathfrak{S n}$ ben $\mathfrak{Z b i e r e n}$ bóberer Drbe yung, wo bas Blutyffem eine eigenthúmlide Rolle pieft, tommt aud nun viefe Rindenfubfanz entweter eingela ober in abwectfelnden Streifen mit Dem Mart
 mebr als bloz่ bag auffaugenbe und zurucfábrenbe Benengeflect, ober griffe fie tiefer int bag eigentbúma lidue Srgan beg Seelenlebens ein; fo múrbe fie bei Gerlegungen nidt fo viel yon threr ©ubfanz verlieren Idnnen, ofne baf bie Geelenberridtungen Dabei lits ten, und fie wưrbe aud in. ibrer Bilbung yon ben Ebierfufen, aufiodrts fid nidt fo mannigfaftig, was


Drittenb. Sbenn aud bas Rerben, unb Sgirns fyifem als efue cigenthúmlide organifde Spgare tbeirs bas ©befeg ber Bilduag in fad felbit bat, tbeild aber aud in bem gefammten Drganismas gegrinbet ife, fo伸eint et bod ber zualogie gemás, baß es bis in feimer gobern Sotenz, alfo mo et fidh ald cancepgalon bilbet, eine ndbere und unmittelbare Berbinbung mit bem are teriellen Syftem babe; baf in bem ভdabel ober in bem Gegirn eine $\mathfrak{B e r f f a t t e}$ fid befinbe, wo ber grofie Bermandlungeprocefoes artericllen Bluts in Die Reryenmaffe yor fic gebr. Dab vendje 8lut gebt von ben \&ungett in bas Seerz úber. Die Sungen bitben ben grosen lebenjproceß, burd ben bab Blat eine bobere Yoteng ergalt. Dema id lana nicat in bie Weinung ber 939 fiologen einftimmen, taf biefe bobere .yotenitung bem Serzen zufomme. Diefes Drgan if fabon frúber aubgebitbet, ege ber febendpros cen burd bic Rungen unb ber bolfommaere Blutums lauf beginat. Wern nun'aber bier in bean Rungenges bilbe ein foldees Drgan ber Umwanolung, Der ふers fegung beb Blute ift, zeigt fid Dana nidet ein Fnas logon in bem Gegirn, fo fern bier das von ben Rarotiben berauffromenbe $\mathfrak{B l u t}$ in ein eigence פrgan aufgenommen $\mathfrak{n}$ й bafelbft ber grofe $\mathfrak{P r o c e}$ в zwifden bem glute unb bem Rerbengeifte bollenbet mirb?

- Whas find bann mobl in biefer Scinfidt bie Plexus choroidei, bie fí faft in allen Zentriteln bee Gegirns
 Die Fentrifelu felbft, was bie befoubers in biefer Gegenben medfatnbe Subftang yon graulider, bunfo

Ter Farbe und bie føwarge ©ubfank in ten Marts fదentela bes groffen Gebirng e Sit biefe legtere eite Firt bes pigments, baş fid aud auf ber Retina choroidea bes \{uges abfest? (Eine inacre Retina choxoidea beb, biber gefeigerten Gebfinne ?
$\mathfrak{B a s}$ aud ber Uebergang ber organifden animalen
 Der Ridtproceß bes animalen lebens bat bod viel 民ebus Iidileit mit bem Glemente bes phyffaen sidts. Unb wenn bier nun bei bem લ્rnodrmunge, ober Berbren, suugbprocefie fick lidt entwidelt, cin Nieberjalag fid bilbet, und Diefer ganje proceß mit gabformiger Ento midflung yerbunben if, wab burften bana in biefer Bejiegung bic Siame feyn, bic fid mic \{elluribmuen, 2ltmofpgare unb lidt zu cinanber berbalter, wo bet Gerubsfinit bas Srgan ber vegetativen Spbare, bab ©esbor bab atmofpgårile unb der ©̛efidtsfina die Sphare bek Gofaren ift.
 einer bynamiiden und organiføen शotymendigteit mit bem Serebralleben febet, mas tamn bas Berbaltnis biefer Motbmenbigteit, anber8 feyn ald ber Lebergang Der warme zum Ridt, bie (Eutbinbung beส Ridt. Dber ©erebrallebent aub bem Pulmonar. and arteriellen Reben!

Megrexe cerideinungen bes \&ebene beftatigen ia aud 'bies zur Esenuge. Der oftmalige Pidt fiximmer, ber vor bem franfen quge fomebt, ber sidtidein, berfid oft in bem $\mathfrak{2 l}$ uge bilbet bei erbdgter $u$ ub erbibter $\mathfrak{B l u t}$

tigleit bei einer Iranlen 2unlage beb ©ebitus:-fubbie niat alles Berweife, baf in bem ©encephalon eine entbinbenbe $\mathfrak{B e r f f a t t e}$ yon biefen terreftrifben, atmobip预.
 alfo nun mogr jene Plexus choroider, jene' Bentriter, jene afdgraue unt fdmarge Maffe in ben Sirmfaerio Pelu, was bie Bierbùgel und bie Birbelbruife, bie wit auffonbernbe Srgane úber bie Bentrifel gelagert find!

Sollt unt bier bie \#nalogie verlafien unb bie greide Bilbung abnlider Drgane in bem ફruft, unb
 \$Befen ber eínjelnen Şirntbeile beredtigen $\%$ Die Natur weidet felten bonibrem çrundtypuß, und weun fiø Diefer nuø verdnbert zeigt, fo if es oft nur bie unmefent, lide Berdnberung Der aufiern Form uab Darfellung.

Sゅ' finbe baber aud in bem Şirngebilbe nidt bie fo groffe Undgnlidfeit befifleen mit ben ùbrigen febents gebifben. Was, fit in ben gerdumigera Syltemen bes \&orpers mebr expandirt, bat fid bort mebr tons trabirt. Wag in jenen alg giade erideint, if bier fuc gelformige ©eftalt, Gpbdroir. Wbab bort it eint gefnen freien Hoern lauft, bat fíd bier fu einem fetm nern \#Dergefledte fufammengejogen. Und die bid. tern unb grdbern Ge: und Grcretionborgane bes nies bern lebens exfacinen bier in fleinern $u$ mriffer, $\mathfrak{i n}$ Eleineren Falten, Rammern, §ugetn ober $\mathfrak{B i e r}$ bùgeln, Birbelbruife und Bentrifelu. Waß bat nan Konf in Diefen Drganen nidft alles vermuthet! Dea Sits ber Geele?, Die franthaften Grideinungex biefer Drgane jeigen einmal bie organifde Beftimmung

## $-33-$

ber legtern, jweiteng aber aud bağ Ungegrảnbete ife mer Jyypotyefe. श्यl mena in einem mit Ganbidrnera angefülten Şăufden Sjirnfubfanzund bei bem bod gefune ben 3 uitanbe ber Seete biefe in jenem Ralfgegaufe thren 530 gnafis baben tonnte!.

Die lage bes segirns und ber eingelten Sirntbeile
 prefy femen.
$\mathfrak{F i c r t e n}$. Welde ふerbinbung finbet unter ben singelnen Sirntheilen Ctatt, weldg gegenfetige Roro regponbens unter ben grdferm und leinern Rgeiten, Brúften, Erbégungen, Berlángerangen, unter ben megrfaden gegenfeitigen uebergangen beb


Sebes sodperfyfem bitbet gleidjam für faine abgefolofierte Reife yon Drganen, aud bae vegetative Syftem fleigt an ber foglverte und Morta au bem mittlern Syfeme binauf unb biefed an Der Pudenmarls faute bu Dem Gebiru. Jebed Syftem febt in cinem gemiffen periplerifacalumlaufe fu fíd felbit, dab feim sigenee Gentrum bat. Cin folder peripgee rifder $\mathfrak{H m l a u f}$ mit feinen Gentralorganen finbet fíw in Der Mfortader unt ben Begetationggebitben bac きab,
 meniger in bep $\mathfrak{B r u f f}$ been, wo bab giat purd lunge unb §ert um, sid felbet treifet. झeldre if nun Dis peripherifфe cingeit Des Gebirnlebeng meldies bie segenfeitige forrespondenz, imiføen ben singenen Gebirntbeilens

[^0]Die Empfinbungen, bie yon ber Bruft ober betm mboomen berauffommen, theilen fid bem Gebirne mit, und bas csebith wirtt meder bura feine ctinifindun; gen ober ஒottellutgen auf jene niebern abeile. Wir fragen bier num nad bem wege, ben blefe ©mpfits Dungen grben, ob fie auf bem nam liden $\mathfrak{b s e g e}$, auf weldent fie aufteiget, and mieber abwarts geben, ober ob es folde boppelte bins und zuradfgegenbe Rerbets wege giebt, baß alfo erftid ein Sreistauf felbit fin bem (febirne, дршeitens aber aub cin verfdieberier anfs unt abfteigentior Empfindongemeg fey?

Wirtt bie Secte burb biefetben gierben abtoditiz, burch meldie fie bie cempfibungen don bem sidiper
 unferer empfindungen und Entibliefingen fragen,
 ioo fie Die forpertiden cupfittoungen regiert, pey; als menn bie Seele ummittelbat voin ben torpertidén 'Empfinbuigen, bon bet exnimatitat beftimit and geo Yeitet mirb.

Das Saerz erbaft fein Blut burd bie Betren, penbet baffelbe aber burb andere sidern dem sorper wieber 3u:. Finbet nidt alio eitt foltuer progrefiner unt res grefiner (3ang des Meromfyturio in ben Gebirne Staft, inbemourd sie señenteroén, dá iat fefo Henne, dié torperliden Empfitbungen you Dem débime empangen, aber burd diferterienterven,
 pfinoungen verebelt unit geteting zuritagefatt weroen ?

Dab́ lletne Gebirt zeigt brei Berbinbungen: erls

 fnoten. शuø in ben Marfidentein bes groffen Şiras geigt fid sine ágntide そubbreitung von megrern forts faben und Bergmeigungen.

Es findet fid in Den veridiebenen Rbierorbungen aud cine $\mathfrak{B e r f d i e b e n b e i t ~ i n ~ f i n f u d ~ b i e p e r ~ F o r t a n g e ~}$ unb Serjmeigungen bes grogen undfleinen §irng, mie
 bigela und den Sirnfnoten berbiabeto In ben gbieren find meiftens, mie bie Beobaditungen legren, bie if rids formigen fortfảse bes tleinen ©egirns farfer ald
 cine angeige feyn, baf bier pie vegetatiye gerbiy. oung bes firins mit bem Sorper grofer fey als Die Şernfaft bes grofer firng ưber gat tleine; unb





 vermuthen, Daf auf piefer gegenfeitigen, merfoiabengn Bexbinoung, Dag Hebergewidt Dort ober
 bobern geifigen Wefens ypn ber animalen satur, upo binmieberum die inftinffartige vegetative Sandungo weife det ghkers yan den fatreeru Berbinbungsuerven -tbeild dee veriangerten Marfs, theild jener:fridfors
.migen fortfage bes fleinen Sirns ablange. Dod wie bena aud bem fey: es berbient bies eine genanere \$by fiologifde und anatomifde Beobadtung. Unb wets der Şarbey mirb bie genauere Berbinbung unter ber Sirntgeilen, ben otganifden Umlauf und bie Berjweis gungen teß bem ©́egirnleben eigenthúmliden عebensi Roffes, eftbers; Pidtitoffes iu. f. w. aufinten? Durxd melden eleftrifゅ galvanifden Conbenfator ober Reiter?

Futufteng, fragen mir nadi bep eigentbúmlidert
 Şirns und yertangerten Marfis, fo búrfte ja aud biet
 wir auf bie Grunbirafte bes unorganifden unb organio nifden seing und felbot auf bie pfodifden gidfte Ginfeber.

Diefe ©Gunditdfte find Begetation, Jrritabilitat und Senfbilitat. .- © ie mieberbolen fid in cinem jeben Sórperfytemie: So in ber $\mathfrak{B r u f t}$ bab Spers ald $\operatorname{Drgan}$ ber Sritabilitat, bie Runge ald Drgan Der Seufbilitat. Wiefe Srdfte freigern fid nad jebem bober geftiegenen ober geffeigerten Syfteme.

Diefen ${ }^{2}$ egnlidifeiten gemán múrben mir bas verldus -gerte warifur ben yegetativen §geil des firns rebencibas fleine Şirn für bab Jrritabilitatse coder billensorgan, und bab grobe gefirn fit deit eigenthúmliøen ©is ber biz zur Creiftigfeit gefteigerten ©mpfindung ober Senfibilitat anjufobn Hrfacte gaben, Ridtt fo, ald menu in jebem biefer


## $-37$

ober Irritabilitat obet Genfbilitat feg, fonbern nutf baf lebe, eingelne biefer Siafte bies bad Mebergemida babe, ober bie vorjuíglidere Potetiz fey.

Wenn in bem mannigfaltig feigeraben qeben ber Tbierorbnung die Srritabilitat endiah big oum Maub felinftem binauftritt, wo Diefér Mubfel nur mit ben ges Frigerten $\mathfrak{B l u t f y f t e m}$ eine bogere und lebentigere Reigs barteit erbatt, fo if eb ber $\mathfrak{A n a l o g i e}$ gemán, baf mit

 bem willen náger angrangt ober mo bab willfùbe Lofe E゙piel ber Mubteln in gotere Befimmung -er લeregbarfeit uno willfugr ubergegt.

WBena in bem Rervenfyftem Deg abboniens und ber Soruft fid megr blos ber vegetative 3uftand bes
 tâe mit ber goberen. Steigerung beg Fiervenfyltemz \}u bem Encepbalon fab Diefes Gefůbi feigern und bier ein figentøámtidees biberes $\mathfrak{D r g a n}$ geminne, von bem feine


 in cine aufucbmerde und perfinalidende Bilverfprade úbergebert.,

Und wena enolid ber Begetationsfreiz bes̃ niebern Rebens fid Dann aud mit bdgern Gebitben bet Drgan nişmus fleigert, fo if es nidt nur aralog, ein abno
 muthen, meldes bie niebern Begetationgianfanbe aufy nimat, fie verebelt, weiter beforbert, wno mo nup

## - 38

oben auk biefem Sirrirudenmart biestime obet 3weige on ber eigentbámliden Sinnenfpbare aubgeben. Sif nutu ein folder gbeil nidt bad berldugerte Marl, aut bem bie effen Rervenpaare, befonbers bed begetatioen Sebent, nad ben Ginneu aubgeben?
©6 wuirbe mit Diefer $\mathfrak{P r o g r e f i o n ~ b e r ~ o t g a n i f \phi e n ~}$ Irdfe in Difem Mart, in tem lleinen unt grofien Cobirn aud bie:progrefine Bilbuag ber befirntbeile in ber auffeigenben §bierorbuug abereinfimmen. Das grofe Csbirn wurbe fich befonbers in bem $\mathfrak{R}$ en: Fぁen ausbilben, bas fleine girn bas vorsugglidere Bitbungborgan ber unter ben memiden flebenben Saugtbiere fenn, bis taum nod ein tleities bes bith ba if, beet fid in ben niebern gbierta mar size Medulla oblongata mit ibren Rerbenpaaret geigt unb enblid felbft nod tiefer it ber ghitrorbaytg felbf Disfeg verfaminbet und nur ein $\Re$ ervengrfiedte) ber bow bem sopf unter bem abbomex binlaufenbea sagen und \{ympatbifacu Merven ùbrig bleibt.

Wit biefer Progrefiion und ber eigentstmalider Sirritabilitatsbeftimmung bes Ileinen 乌irns watrbe es fermer ubereintommen, baf befonbers in benjeniger
 SMusfetypremb ober ber Sjalsmuctein bevortritt, theits Das ffeine prir einen fo flarien warmfis rwigen fortiab bat


 ang, wo bie wegetative $\overline{\mathcal{E}}$ maft uninittelbar in Suritas, bifitat úbergeft. liegt bena baber tidd sud in ciefon

## - 39 -

 uber bic lappen bes Heinen Sirns eine $\mathfrak{Z p}$ ber groberen ober minberen Sgerrictaft ber thirrifden Matur, bes tbierifden. कillens, wo ber Spftintt ûber Die bobere Sxaft ber Ueberlegung ober Borfellurg fiegt, fo mie wir oben ejne foldo Anjeige in ben ftride formigen fortfagen bes thinen Sirns fanben,

Co mårber wir alfo beg fincepbalon in die begfo -tative, irritable und jenitite Spbare einutbeilen naф jenen Aualogieen ute veranlaft fober. Das grope Ges birn eriotiene alş bic Scufbilitạt
 Das verldagerte Marl als Die Wegetationsfpgdre ber Die niedern \&orpergebilde mit Dem Gebirn verbindenden und зи Den Sinnmerfjeligen abgegenben Rerpenapeige:

 bilden, melden progrefingen saug mobl oiffe Biltung Darfellt uno ob nidt felbf sine dhere und nieg bere Dromung unter ben cingeluen Merbenpaaren Ctatt finbet, is nadbem fis yon biefen ober jenem Jbeile ofe Gincepbaloas eqtipingey.
 nerven betrift, fo if ia fosern aus bez aufiern \{inlage, wie fiø bie Sinumertjenge in ber auffeigenben \&bier: orbung fubbiben, piar, dap aud in Disfem Sinuen, Leben ux den singeinen Mexpen befedben' sine pers
 Eerucdfina f巾eint, nadbem bie ajedern Drgane der शarilargegend bib ;u simem gemifien (Grad von शubs

## -40 -

bitoung getommerl finb, ble erfe Stufe ber bsfers ©imnengegend zu fenn: gridt allein bem duffern Drgant nad, forbern aum ram ber inneren \&ubbreitung bet Ges rudenerben in feinen Riecdfortfaben ber Rgiere, tans biget fim bier Die erfte auffeigenbe Drbuang gum Geree bralleben an. Der allgemeink Zellurigmug wieberbolt
 nal, unb Bruftebent \{eine eigentyùmlide Begetationst pobare bat, fo rubet nut aud bas Cerebralleben auf ciner folden érmeiterten undcrgsbten Spbare beb Rellurigmub: Die Begetationbipgare, Die tiefer berab unmittelbar mit ben auffern Celementen zus fammenbangt, murgelt nun in bab jrbifac © Fement ber Euft betrein, fofern biefe bie irbifben Stoffe aufs uiturn and bet Guftbebatter berfelben if.
©ine zweite Dronung beb fid auઠbreiterben ©eres brallebens faeint mir bie ceboripodre ju fegn, wie aum biefeb bie auffeigenbe Drbnung ber Ebieys
 eriennèn giebt. Diefet erfdeint in feinen-duffers umo riffer, in feinem duffern atmofpgarilem Drgan und fpater in ben $\boldsymbol{T b}$ iergebiben, $\mathfrak{u n b}$ zrar bier mieber mit ciner vorjugliden glotuberauz und bet ©efidtsfinn berwiegenden Spbăre. Die Dgrlappen begnen fid jut ciner weiten ©pgäre ant. Hid fo wie man jene vorger bee
 phatrea (Gerubbtbiex, fo tonnte man biefe, Gegstibiere nenuen. Das Gerebralleben bat fid alfo bier yon bet borigen tiefern Stufe ber tellurex atmofpharilea ©mo

fotarifet 気uffifung unt umpoantung bes euftreifes ald ©dwingung einte eigentyamliden Elementer, Das Seben bat alfo nun cine neue and bobere epbare ges
 unb bie irbiføen ๔rgiefungen. 3ur eaffoffung des reinern itn meitern Ruftelements erbebt fid ber (eto borfinu. ©er nimmt in ber tgierifden Drbnumg, wo ex fid befonters aubbilbet, einen bdjern $\mathfrak{y}$ lag als ber Gefotsfun rin. Cer if gleiøfam bier Die oberfte aubs seftellite ${ }^{2} \mathfrak{B a d}$ e bes ©etebrallebens.

Drittens fangt mit ber शusbildung beg ceffiqtso finns eine nod bobere Drbnang bes Sinnenlebens. - an, unb fie erdfriet fíd befonberd mit bem neenfap liden Cebirn. Das efobir if in feiner etellung ties fer gepanten. Der potare Sreis̀ ûberfeigt bier gleides fam alle anberen Spbaren, auf ibn if nun bie erfe unb gidpife Bejifhug, et veranfdaulidt, was you Dem Shr if empfangen morben, er giebt. bem \&ufteles ment Form unb 5altung. Gine ndbere geifigere Befreundang bes æbierlebeng mit Der Ginneumelt! Der berudifinn if auf biefer Stufe foon megr doer meniger entbegrlidees Sinadrgan geworben.

Dab grofe ©ebirn, vielleidt das cigentgủmlide fidtelement bes cerebralen sebent if in bem Meniden beponbers ausgebibiet., शejisben fiad nidt auf bie शbs
 Cobirn and Die bier befonbers auggebibeten $\operatorname{Drgane}$ Der Segbugel unb bie æinbenfubftany, bie bielleiddt im Berbdtuif mit ben doroiteifder Gefledten bat Ridt


## - 42 -



©6 ergiebt fid aber eben baraub zur Beurtycilang, wie die Sinnebmerven laufen unb von weldgem Rbeile Ded ©ebirnd fie abfammen, Dber aud mit mebrern Gebirutbeilen in Berbinbung fteben, bie zweite Mäd fidt, wab ndmlid biefe Nerver nidt allein in fenfus eller fonbern aud. in a nimater Bejicbung ald aubs fonbernde oder erndbrenbe febentiorgane feya mogear
©bgleid, biefe sfage in Bejiegung auf bie etgents utben Ginnnerben dieferbe ju feyn ideint, Die wir oben faon aufgemorfert baben, fo bat fie ood cise anbert $\mathfrak{B e d e u t u n g}$ rúdfichtlid ber anbern Merben, bie fid mit jenter gerven veteinigem, und yon ben tieferm veges tativen Beftimmangea irgend cines §irntbaild aus geben.

Daß unter ben gerven bes Cebirub ein wefentlider Unterfoicd feyn muffe, ergiebt fid mobl fdon ans ben mebrern gerbenpaarert, bie von megrern Sirutbeilen abfammend ou einem und demfelben Cinnorgan geben,
 Die fin in bem \&uge verbreiten. Nuffer bem eigent tbuthliden Gebuerben, ber yon beat Sebbugeln fammt, verbinben nd nod mebrere Rerben mit bem :luge, bie yon bem mittlera und biptera æbeile bes verlaugerten marts totamen.

Suffer ber fenfuelfen Bejiegung, ia welder bie Ginanervex fu betradten fine, ergiebr, fid alfo nod bis animale ober yegetative Beftimanug; acch welder ber Uriprwig ber ubrigen Sgimuerper $\mathfrak{j u}^{\mu \mathrm{ets}}$

Farcen if baf namlid anffer bea oxgatiforfem foriellen Funftionen no anbere $\mathfrak{m e r t s}$ zenge und gerridtungen vorganden feyn muffen, welde dad Cerebralleben in Berbins oung mit dem ganjen umfange Deg Dighe uismu\& briagen:

WBir baben oben føon auf ben unter\{øied ajemerto fam gemadt, melder ber ※nalogie nach zwifden bem grogen, bem tleinen Sirn und bem verlangertèn Mart Statt finden muß, daß namliø bas exfere bab Dxs gan ber Genfbilitat, bag̀ zweite ber Jirritabilitadt und DaEb britte baş vegetative Şirnorgan fey. Şier erbdit bieb nun cine ndbere Bebeutuag Doer 气㐅mbenbung in Sinfict ber eingetnen Merben, fofern fie von einem iener groffern Sirntbeile fammen and fofern aun bie wad. Den ©innen zulaufenben Nerben
erflid ald fenforielle \&eitungen,
зweitens ald Rerben Des $\mathfrak{z i l l e n s}$ ober ber $\mathfrak{F}$ ts ritabilitat, .
und brittens ald Rerven ber yegetatiyen Gphare zu betradten finb.
 ubercix, baf zin und berfelbe Rerbe allex biefen vers fabiebenen Funttionea vorftege. Der Untenfaied offers

 mebr ober. weniger beftimmites fofúb bet blob abboo minalen - Funftionen doer ber Bruftempintong poer
 fipridt. Getbit turd Srantbeiten, rechde bas Revoent pofem betreffen, fdeint ber Mnterfdido Der Mervea,

Cofeen biefe meje ber wegetatioen ©pyitre biemea ober mefr ber Bthimmung bee willens und ber fenforitllen hoderen Poteng unterworfen find; beftatige ju merbent. wie btere Rerben feiben, wo blob eir Theil ber Rerver Den Irritabela unregelmdfigen affeltionen unterworfen作, wo bie eigentlid fenforiellen Rerben niøt before bert nijitleiben! Dagegen giebt eb anbere Rereventeiben bes Eafirafufteme, wo bie fenforiellen Bebingungén 'affis jirt finb, zubefaabet ber Sntegritat ber irritabeta $\mathfrak{R e c}-$ venberwegung!

C6 fragt fid alio, ob nidet bic Sirunetben, bie von to werfdiebruen Theilen beb Encepbalon aublau fen,' nai jenen brei Beftimmangen aud ia brei Sauptgrappen fu fellen finb und ob nidt mit biefen bruppen aud ber Uriprung und bie \$erbreip
 guge brei arten yon Nerben fid verbreiten, erflid ber cigentbimlid fogenannte Gebuerye, zopitent ber Merbe beb irritabela, brittens der Merve bet begetativen Syfemes

Die Ctellung unb ber Urfprung ber Merven, bie yon fo verfdiepenen \{beilen beb Gebirnes zu bem Ruge gefen, faeiner diefe Eintbeifung gu rectffertigen. Der eis gentgámidide fenforielle Ferbe fommt bon bem grogen Gen biru, bie frritabein unb vegetatizen you ben verfфictenea Stellen bes verlangerten Mrarts, bie melor ober weniger mit bem itritabela tleinem Sirn in Berbiabung ftehen. - Bom grofer widatigleit murbe baber aud in ber vergleidenber \{ipatomic bie befonbere pygfologifde Betradtung feyu, wie fid in ben secfoiebenen $\mathfrak{z b j e r}$ tiafien bis oum Mremfdea berauf viefe yerfodiebenen

Therbeaftmme bed çȩirns auzbitben; um barnad bas mebr vegetative ober irritable ober enblid bae bdger gefteigerte fenfovielle Reben Des ©ebirne au beftimmen, und barnad felbf bie megr poer meniger gefteigerte unb fid you ben niebern Bebingungen bee Drganio mù hefreiende Sraft bes $\mathfrak{B i l l e n s}$ gu erotrerrt. Síno Die Rerben, welde yon bem berldagerten mart ausp geber, fatrier uno zabtreider in ibrer Berbreitung, ald bie eigentlid fenforiellen Fierven und wie vergalt (IIC) biefe ibre gegenfeitige $\mathfrak{Z e r g m e i g u n g}$ ? $\mathfrak{J u}$ einigen Kbiereit ber niebern Dronung find i. \%. bie gerven, taelde von ©im verlangerten Maxt na币 bem ※uge segen, ungemein fart, opne dá dodia dea blefer Rbieren ber Sebian eine befonber Staxte und ©adarfe Sat. Ciab bies alfo nidt blos Merpen Der yegetom tiven ober itritabeln Spbare?
 logie und befonber ${ }^{\text {a }}$ ber Sginulebre nur daburb eipiges gidft fommien fu fonnen; menn man nide blos mit
 bitung allgemeiner Naturagalogicen und befónderß naø

 feinen notbrendigen funttionen betradtet. .- भadg bem शuge in bem menfdliden cespirn, wie aud in bem ber boberen Saugthiere, Ianfen fo viple शerven and verbaltsifmáaig mebr ald zu Dem Geruas und ©ebdramu. Eiegen nun biefe Cinue ber begetatio ven Sphare fbon naber? Geben barum meniger Fer, ben 'bu biefem, weil in bem ©exudifinn mumittelbar f(don die vegetative und in bem gighrinn hie irritable

$$
-46-
$$

Epgare fiø barfielut？Das Şirugebitbe facint fid in ber lage ant Etelung biefer Flervent，wie fe naber ober entfernter you biefen cinjelaen Sirntbeilen ento fipringer，nad jener susbiltung ber vegetativen，irris tabeta unb tenforiellen eppare zu ridten，und baber and in ben verfdiebenen Rgierorbmangen fid berfdies Den ju modifiziren．Biebr auf biefen SRobifitationen， als anf bem allgentein bemertten Berbditniffe ber grofe bet grogen und tleinen cefirns berubt bie gubbilbung bes yon ber Begetation zu einer bobrtu ©pbăre anfineigenben Cerebrallebent．

Wemn in ben niebern bebflden bes Sirganiemus bie futbitbung yon ber telluren Gpbare beginat und burd ein jebes Gyfem bis iu ber fotaren feigt，und zwifden ben Gebitben biefer Gpgâren aud in biefer aufiteigenben Dronung eingemdger Bufammenbiang Gtalt finbet，fo ith analog fut falieffer，daf aum in bem Eebirnleben ein dantider Uebergang und 3 ufamment bang smitoen ben cigentlid po genauten fenfotielem Begiefunget Statt babe unb bier wie bort eine greide verbittin nerven fey，Wie unb woentipxingt ber © ru由bs，ber ofobra urb fer Gebnerves： Der Urfprung biefer ferven，wie er bib jeght if auf gefunten wobrben，ftimnt auf teize Weife mik jenem analogen ©effes 苂berein．Der berumérinn murbe bies pem urfotatige gemins eine fofere Bebeutang babent ale ber ©edbornerve，ber feinen anmittefbaren 3ufans mengang mit bem grogen Gebirn zu baben \｛化int， Tortvern aus bem verlingerten part entipringt．
©5 fragt fid baber, 106 nidy in tem: Cerubsinn neben jener fenforiellen Beftimmfung nod eine gaupts fadilide vitale fiuntion liegt, bie aud mit ber obiget Bemexfung; baf 佁 in tem Sjegirnteben ber vegetativer, atmospyarife und folare grocef tarfelle, abereinftmmt.
 rebenigngleid fur bas yitalianimale Xrigan bex eunge, die luft nodg cimal ;u zerfobeen deer bab Irterienblut ber Rarbtiben fo wie bat tiefere Grbirna leben einem nodmaligen © Cutbindungeprotes zu untets werfen? gean bie lungen in ben niebern giteren fid als : grandien barfellen, if nifit cine folde weite Brandfalvertbeilung aud in sem fo weit fid ausbegy nenben Geruçorgane ber $\mathfrak{n}$ ter bed MRenfぁen febenden sebiere? Uno mein biefegrandien in beabobern abieren zu einem volfemannell and innerw Meppirationsdrgante Tid aubbiben, liegt bana nídts शegnlidet in ber
 girten Peben, wo ber ceruches obet atmospadrife -inat bon ber duffert weiten Fifle, auf roetheet greidfam:bab luftelearent fomimmt, fich meiter in ble Soble beg craniumz gutuctaiebet unt nử ou einem Sdernt " fenfuellen und innern stant ber cerebralen Gemfation mirb?
Sf mun ber Geradifint vegetativer Oeite al6 cia Frälogon bet fungentefiration und ald: (8) ebisma fingetorgant augufben; fo múrbe viellotat bfe bben bemertle tigne entorbuntig ber ceformation baburd eine Grthuterang ergalten, bas bfe forrudjenetyen, ob

fanb，bod zuerf ald gungenorgay geftelit and fribf mit ben wefentliden Xbeiten bei groger Cebirnd juc fammenbàngen múften，um bie erfen notpreabigen Beffanbtheile firt bat Gefinnleben ar bereiten，wnt ein neuces and bdger potenfitted 3 erfegungsorgan fir bie duffere \＆uft zu feyy．Daß in．beut Eerubborgan nod eine－anbere，ald bie blob feuforielle ほegicepung liege，baf in ibm nameatlid cine wieberjolung beb Yetbmungeprojefed fid ausbráafe und in inm eine bos bere $\mathfrak{B e b e n t r n g}$ bes animglen lebens fey：Diefes ※nau logon wirt ia geredtfertigt felbf burch Die Ruftbejáfter ber Stirnlnoden，welde ibre Finalogieen in ben \＆uftb begattern ber Bruft in fo befopberer Frageiqnumg mander Zbierorbuang finten．

Ift Das Cerudsorgan ald bitales Drgan ber（Šegitm refipisation anjufeben，fo murbe bie in bemfelban zerr fegte luft nad bem（Sebor and von Diefem Die Reges meration cines，noch bobern 底fements au bem－ereforgan gefübut werbea．Unb ber Geborinu mit finea Ret wen wirte auf biefe Weife ben mittlern Mraß bes ©er giras，wie DaE Sejorgan Die bobere Cteffer cinpegmen màfen．Der Gebdracrve múrbe auf biefe ．grt eint Dem ©eruøgifur untergeorbacte Stelle einzunebmen føeinen．

Wienn in einem ieben eingeluen Gebilter bes Drgar






## － 49 －

©s birn＇Daz seben cinen forden jptoceß beffege，bus alfo aud bier abnlide Drgane und analoge Berrids tungen find，wie in Dem §ypub ber übrigen Sorpers fyiteme，nur freilid gefteigert，fodaE heben ben vitaten Fruntionen oder auß ibnen bie fenforiellen Brziegungen． and 2 affafiungen bervorgeben．

## シierter 2b「ゆnitt．

Und weldez if nun bie eigentyanalide fountion bes （Ficbirnlebenb，in weldem 3ufammenbange ober Intao gonignue ftegt ez mit bem ubbrigen תorper？wir fagen $\mathfrak{A n t a g o n i s m u s , ~ u m ~ e b e n ~ b a s u r c h ~ b a s ~ w a g r , ~}$ fapeinlide $\mathfrak{B e r b a l t n i s ~ d e f i f l b e n ~ f u ~ D e n ~ \Re e f p i r a t i o n e l e b e n ~}$ $\mathfrak{z}^{\mathfrak{n}}$ bejeidmen．

Se mebr fich bag begirnteben zu feiner eigentbůme lident und bigeren ¿gatigteit fteigert，je mebr ege，$a b=$

 fid） $\mathfrak{3}$ fim felbf wenbet，welder antagonismue zeigt fiab ba zwifber der Zbatigfeit Des Begirns und dent ubrigen ふórperleben？Die niebern Gebilbe weiden，
 ein（Gleidgemidyt breitet fim uber bie finnliden Rrdfte aub，und e8 zeigt fía befonbers bie organifa fo merts
 rabiger and bab naw bem debira zulau． fende Slut in feinem gaufe gleider and Rafle＇a setifír．7822． 3. 4

## - 50 -

fanftermirb. Und je mebr fid bab esefirnleben yor ber finnliden Anidaunng zu bem reinen Eenfen, bou ber finnliden apperception fu ber eigenthúmliden Geil flestbatigfeit feigert, Defio mebr nimmt ber 民tbmungs: procé $\mathfrak{a b}$, Die $\mathfrak{B e g i e r b e}$ ber $\mathfrak{B r u f t}$ facint ftill jufteben, und Da®́ Gerebralleben eine eigene Quelle feiner ghas tigteit in fid gefunben zu baben.
 Eridecinungen theild in ber menfdliden Fatur tbeild in ber Drinung bet Tbierreiøb; bergleiden mir mit ib nen sieallgemeinen ©refege Des Rypus, nad welden bit Ratur fich bon einer ©pbare fur andern erbebt: fo fommt uns aud bier wieber bie $\mathcal{A}^{2}$ nalogie entgegen, Dan bie erfte und eigentbúmlide fanttion bes Gebirn Iebenz in Dem $2 \mathfrak{n t a g o n i o m u s ~ D e r ~} \mathfrak{B r u f}$ beftege, mir modaten fagen, zu entatbmen ober ben elty mungeprocef zu ciner bdbernentbinoung binaufiufúbren. Und fo erfdeint benn mieber Die ennalogie, welde faton in ber unorganifaten sas tur nadigemifent if, Dak ubber bem quftireía fid ein boberer. Sreiz entbinbet ober aud jebem verbrennliden Proceffe fid úber ber luftentwifelung nod ein eigene thū̄̄lactes fidt entwidfelt. 'Wbit biefen elnalogieen múrbe, bann audh úbersinftimmen, waz fid. felbf fo augenfocinilid in bem (bebirnleben ald Sebfinn gefals tet und auf veffen gbatigfeit faft alle epperceptionen Der andern Sinné zurưcgefübrt werben. Wean in ber organifoten geftaltung ber lunge eine fo lange gbies: reibe vorberaebt, ebe ę́ ju Dem volfommnen in Der $\mathfrak{B r u f}$


## - 51 -

Heinen Blutlauf fommt, folaft aud bie Ratur eine eben fo lange Reibe durd, 'um bas fidtorgan aubs, gubtben und daz fuftelement in dem Gerudsorgan einer neuen Defompofition augjufegen.

Der Gregenfag zwifden bem Gebirne unb Bruflefien fobeint zu.feyn die ©tillung und Befánftigung bes $\mathfrak{B l}$ utumlaufg burct bie bier fict Darfellenbe neue Des
 §erzen, welder ฒarmegrad biefes Blutumlaufis! So notgmendig eben diefer Temperaturgrad für dag bogere Reben if, fo ift er es bod nidt unaittelbar, fonbern nur mittelbar, auf dá dableben, wie ez̆ youbem weif blútigen zu Dem rotbblụtigen ano bier von bem faltern
 Feuem aun utbergebe burø diefen erbobten Temperaturs grad ju jener Entmidfung Deż fidte, bie mit einem jeben erbodbten Warmegrare verbuncen if, and Damit mit biefer 3erfegung dez Shutg in dem Gebirne num eben aud ein reinez und rubiges Element ber ceres bralen Zhadigfeit beginne.
©teigt benn nidt bie $\mathfrak{K a t u r}$ in ber vitalen Thatigs feit, in ber Bermebrung und Berfartung dea Rebens, eben baburd duf, daf fie dem Thiere Das Ruftelement gleidyam in feinem $\mathfrak{B l a t e}$ angemiffen bat, daß gier Diffes, Blut mit grojern Stamunen und mit gró̂erer आabe zu bem Gebirn úbergebt, obne bier fo bolutoms men, wie in bem menfoliden (bebirn, yon feinem Zemperaturgrabe zu einem reinernclemente entbundent 3u merbeng Berubt nidt vielfeiot eben barauf bie Shise Der thietifden Begierve, und aud in ber mento.

Liden. Natur ble Mandelbarfcit tes geifigen Eegrts, wo ce balb yon ber Siße und bem Inbrange beş Blute berabgejogen, bald mieter beí geffillter Bluttodtigs feit in feiner ©reiftigleit und $\mathfrak{F r e i b e i t}$ beforbert mird? Berubt nidet befonbers auf biefem vitalen Berbaltmiffe ber Blutgefafle fu bem Gegirn fowobl ber Rraft als aum ber form nad die fo bebeutenbe phyfologifae und pindologifde $\mathfrak{B e r}$ idiebenbeit unter ben ©ebirn tgatigleiten, mie, in melder rable und Ferme bab Blat yon bem Sgersen bei einer fürzern ober lángera Şalbbilbung zum Gegirn úbergefúbrt mirb, und in


'Ez můrbe' eine grof̂e $\mathfrak{A l}$ fgabe fûr bie Mgyfiologie $\therefore$ ‘fenn, ủberbaupt ben eigentbúmliden wadrmegrab bez Geebirne nio ber verfdiebenen Sirntbeile zubeftimmen; ba bódit mabrideinlid, menn nidt alle enalogie, taufぁt, bas ©ebirnleben barin beftelet, Die warme Dé Brutz, zu zerfetzen und aus ibr citt Goberes ©lement $\mathfrak{z u}$ entmideln. wsent nun Reppirations̄ermogen und ber Grab ber Bluts warme in einem genauet $\mathfrak{B e r b a l t n i f e ~ f e b e n , ~ f o ~ i f t ~ i a ~}$ mobl fúr'bie Bejeidnung Des ©efytrnlebens in organifder Dber sitaler Rádficit nidt ganz unpaffend, Dab einen © $\mathfrak{C t a t y m u n g b , ~ u n b ~ s i d t p r o c e ß ~ t e s ~ \& e b e n s ~ z u ~ n e n t ~}$
 nern $\mathfrak{u n b}$ bobbern Deforgbationछ̉quclle bingefigrt werbe.

Und in Diefer Begiegung tritt ver Gerudbifinn alz cin zweites und bdgere $\mathfrak{\mu t b m a n g}$ borgan bes foabere fo pyyfiologifa midtig auf, fofern in ibm

## - 53 -

eben biefer neue $\mathfrak{3 e r}$ fegungzprocef̃ gegeben feyn mag,
 Geren und reineren gotenj binúberjufübren.

DaÉ bie Eeele, ober mit weldem গamen man bies, feb geiftige Wejen bejeidnen mag; einen befonbern Sis, gleidfam eine eigenthumlide Eofalitat in bem bes birn babe," if nidt mabrideinlid und aud auf feine $\mathfrak{B e i f e}$ mit den .Spelentbatigfeiten ubereinfiimmend. $\mathfrak{B e n n}$ es aud anatomifa ermiefen merben lann, dan bier und da in bem Gegirn bie centrale Bereinigung aller Fierven fey, fo if biermit für ben Sik ber ©eete cben fo wenig bemiefen, alz für bie ortlid entfebende $\mathfrak{E}$ ebenşfraft bes Bluts aug ber centralen Bereinigung ber Blutgefáfle in- Dent Şerjen. Der Eseif ober bie Eeele baben eine bobere Bedeutung, als da fie fich in einem fo engen Raum einfaffen liefien. Denn bad eigentyămo lide Gebiet ber Geele ift ein bóberer $\mathfrak{D}$ ganib̄aub, ber fide uber bem finnliden erbebt ober wabridecinlid mit ibm wie Blutbe unb ,Erbreidy verbunben if. Eine lange - lange smetamorpbojenreibe f西lingt fith burd Die gattye $\mathfrak{R a t u r}$, und bie gódife Spige diefer Metas morpbofen, die fum Bemuftreyn getommene $\mathfrak{B}$ elt, ber Demiurges ber grofen, weiten, unenditaen $\mathfrak{R a t u r}$ if oie Seple. Dod uber viefen Gegenfand weiter unten.

## Finfler 2bfinit.

Mir fegren ju ben problematifden Sißen, wie fo


## $-54$

Die organifden gulftionen bes (febirne an bie Şand gegeben baben, zurüf, und fellen fie in folgender furs gen Ueberfint bar.

Man febe ten obigen erfien $\mathfrak{\mu b}$ faritt.

1. Wie in einem jeden Syfiem des menfaliden $\mathfrak{D r}$ ganiămub, fo zeigen fitd duct in bem socbirngebilde drei $\mathfrak{Z b e i l e}$, das verlangerte Mart, das fleine und das grope bebirn. Whabrideinlid liegt in Diefen Gebilben Die $\mathfrak{B e j e c} \boldsymbol{c}_{\text {nung }}$ ter allgemeinen $\mathfrak{R a t u r f r d f t e , ~ \mathfrak { B e g e s }}$ tation, Srritabilitat und Senfibilitat.
2. Wie ein jedes bauptfádliate lebenẻorgan in feic ner boberen Biloung lotyletonenartig unter z wei fappen ober nad beiben Seiten fict aubbebnt, fo zeigt fid auch diefe boppelt fid berbreitend $\mathfrak{B i l}$ oung in Den Jemifpbdren beg gebirng.
3. Der. Naturtypue ift, bâe fitd ein Srgan nad bem antern aubbiloet und bad tiefere eber als bas bibere. Cine foldo Stufenfolge if aud in ber Aubbiloung deg verlangexten sparfz; Des lleis มen und groben gebirng.
4. Die $\mathfrak{P a t u r}$ fang ibre Bildungen yon einzelnen gerfteuten $\mathfrak{P}$ unften und $\mathfrak{B e r}$ meigungen an, bib fie endidy das $\mathfrak{D r g a n}$ 子u einem ©Ganzen zufamment feßt, und fo aud in bem sebirn, bag anfanglid nur © es fledt und Berzweigung von Rervenfaben Durc Den Rorper ift.
5. Dit शatur bitbet auf ibrer bobberen organifaen Etufe grdefere und fetere Uebergange yon bem einen Drgan zum andern, aud zwifden ben tweigetgeilten eappen eines und oeffelben

Srgan . Solde Berbinoungen und lebergange finb nun audf zwifden ben Sgemifybaren beg Gebirns, ald © ommiffuren u. f. m.
6. Baz ganze organifal Gebitbe binauf zieben
 faten ober unterbalb ber eigentbúmlidien Rebensigebilde bin. 3nifden und unterbalb ten Sirnbemifipharer er, fdeinen Die Bentrifel, Bierbuigela. f. m.
7. Wie bie 9atur in ben úbrigen छfebilien ein jebeb Syptem yon dem andern abfondert, fo trennt fie and folde frangerfale uno longituoinale Sdeiouns gen burd jadute und ©anale gwifien ben grokern Beyirntbeilen.

Man febe ben gweiten Mbfanit.

1. Die وatur zeigt in aflen ibren Bitbungen und Sronungen Drei ©rundrafte. . In bem unorgas nifden: Wegetation, Expanfiongs unt Sontraftionge Praft; in vem Srganif円en: Produftion, Srritabilitat, ©enibilitat. Und jo zeigt fie aud in bem Drganignub srei 民ebentiffteme: 2boominal, $\mathfrak{B r u f t}$ und ©es rebralgebilde. शber in einem jeben biefer Syiteme befolgt fie audi ben, oreifaden Stufens gang von ber $\mathfrak{B e g e t a t i o n ~ g u r ~ S r r i t a b i l i t a t ~ u n d ~ S e n f i s ~}$ blitatt. Nad biefen brei ©pbaten bitbet fidy alfo aud bab Gerebralleben auz.
2. Die গatur beginnt alfe biefe Bitoungen yon einc gelnen Zweigen, und fegt diefe Dann zu gróperen Stammen fufammen, und fo renn autb bie Bildung res gervens fylfag yon ben eingelnen rervenjweigen

## - 56 -

3. 2uf ciner gewiffen Ctufe verfoigt ober fegt bie Ratur biefe Bilbungen nidt blos in einer feten oors warts f申rettenden Reibe fort, fonbern aud bie Bitbung rámartb verlangernd atib uber bas ganze Gebilde aubbreitenb. ©o beni aud in ber $\mathfrak{B i l}$ oung Des Mervens and Gerebrallebeng.

Bon ber Gegend des berlangerten Marti, wo ber fympbatione Nerbe if, ber unter unb in bem niebern Gebilde veriduft, fegt bag Gegirn feine Bils Dung rútmartz fort, und eb entfeyt bie RAdfens martbbilbung alb cin lebenborgan bes bobjera ఇbierreity
5. и. б. Whie uberall in ber ganzen satur brei ©pbaa
 und bdgern Ginyorganen, die ben Sdavel von bem
 fpgate, \&idt; © ©


1. Da\& (Serebralleben if mabridgeinlidy eine centbine Dung Dez fidtmefens auz ben $\mathfrak{B l u t g e f a f f e n . ~}$
2. ©̌z if in tem Gebirn wabrideinlid ein bea ficn dbnlidez abforbirendes $\mathfrak{F e n e n f y}$ ftem yortma. ber. Sit diefes bie Mindenfubitanz? Benn auf melder Stufe bés tbierifden lebenz fángt befonders Die Bildung biefer ©ubftand an? In ben rotgs und bes fonters ben marmblútigen æbieren.
3. Die plexus choroidei erfdeinea ald bie $\mathfrak{B i l}$ ©ungefatten oberuebergangezur Bildung Dé Mervengeifteb.
4. Finbet in beam Gegirn nidt eine nad verfdies benen Rerben vox , ind ruadmarte fareitenbe Berbitt, binbung ober eine bem fleinen Blutumlanfe dgnlide vor', unt ruffebende $\mathfrak{B i r f f a m f i t ~ S t a t t ? ~}$ Wirft bas grope Gegirm purd biefelben Nerven auf Das fleitre Sjirn, burd melde diefez die miebern fes benabeftimmungen bem grofen Gegirn mittbeilt?
5. Dab verldugerte- Rart erfacint ald Begeo tationsfufe bes Gerebrallebeng, bab treine Cefirataşorganber srxitabilitat, Dabs grofe - Cbirn ald Srgan ber Senfibilitat.
6. Die Sirnmerben mie aud bie Ginme nad igrer vègetativen, werifabela und fenfibeln Seite betradtet. alfo verifiedene funttionen ber Nerven. Das ©erudborgan alz eungenora gan beg 『egirng.

Man febe ben vierten $\mathfrak{F b}$ f币nitt.
Das Gerebralleben alg ©ntatbmungz, ober ©ntbinbungsorgan bes fidts aud ber Blut, warme. Das reinere und $\mathfrak{u b e r}$ bie Blatwarmé erbobeng Eidtleben.

©sz erbell auz biefer 3ufammenfellung, baf bie Ratur in ber Bilbung beg esebirne nidt meniger nad eben ben Gefeben yerfagrt, mie in ben tiefera unbries

## - 58 -

Dern Bebilben seb Srganismub, und baf baber aucb cime beutlidere Erefldrung und Beftimmung fowobl der organifden Gebirntbeile als aum ibrey funftionen nur. moglid. if nad biefer Bergleidung ber übrigen ania malen Bilouriaen. $\mathfrak{B z e n n}$, abgefeben von biepen sinas logieen, ber Şirnbau gar nidtti शebulideez zu baben fobeint mit Den úbrigen Biltuagen red Rorpere, ma bie Srgane fict megr in Flatben augeinanberlegen, ibre organifale Struftur beutlidier und offenbarer if, in. bem Sjirnbau bingegen fich altez mebr zufammentegt, in einander brangt und eith munderbares seminde yon Gemiop badricaet sheilen bat, wa man nun niø't die Berbindung tee tetitiern Thecle mit ben grofern (Sons bolutex $\mathfrak{u x m i t t e l b a r ~ w a b r n t a m t : ~ f o ~ f a ̀ d t ~ n u n ~ g r o ́ s t e n t , ~}$ theils das Gebetmus binmeg, wen wir obne juyftis fitation des ceebirnbaues nad feinen móaliden pfocbio foben funftionen nur ben hatirtiden biea verfoigen und es als ein analoged organifaes Gebilbe betrachten.

erflict ient bwei foemifpbdren uno dié 2beilunge n wieder unter diefen 5emifpbaren mabrs zunegmen. Denn bie gatur bilvet aud fo'in Den $\mathfrak{u b r i}$, gen organifden Biloungen, mo die vornebmiten Rebensa
 treten und baber in iebem Rorperfyiteme, verbunben mit ben antern refentliden Drganen, ebin foldue $\mathfrak{K b e i}$ lungen und ©dicibungen maden, wie wir es in bem Cricepbalon finden;
 miffuren und lleinere $\mathfrak{D r g a n e}$ eintreten. 刃enn

## - 59 -

eben fo berbinbet bie Natar and bie zweitgeitigen Raps pen ber tiefern פrgane, unb aud zwifden biefen treten fecernirenbe und excerairenbe fleinere Drgane, wie Dis Nieren, cin, und aud anbers fant es ja autd mobt nidyt in bem ©begirn als vitalen Srgane ber fall fegn;
brittens bie feirnminbungen, bie arteriellen $\mathfrak{B e r z m e i g u n g e n , ~ b i e ~ \Re i n d e n s ~ n n b ~} \mathfrak{R a r f f u b f a n t ~}$ mit allen ben anbern fleinern elbtbeilangen wabr zumebo men.' Benn aud in ben übrigen Gebilben beg fots perb zeigt fid eine dbnlide Wertbeilung ber bendien und arteriellen ©efáße mit fo manigfartigen Stofs
 bobber potenzirtes feben, tann fid bod. unter leiner andern शaturform; als bie anberen Bilbungen baben, barfellen.

Die eingelnett organitopen $\mathfrak{F u n f t i o n e n}$ ber veridies benen (sebiratbeile treten nun mit einer grógern Rotb= menbigfeit und Rlarbeit fúr bie ©infidt auf, und bab ©ebirnleben tritt unter bie allgemeinen notgmenbigen Gefege der Maturbildung. Wir erfennen bann an' ibm ben namliden æypue, den die $\mathfrak{R a t u r}$ 'in anbern אós pergebilben beobadtet, und bie eingige Grildarung berus bet nur barauf, wie bas eeben fich bier potenzire unt $\mathfrak{m} \mathfrak{a}$ nun bie eigentgúmlide organiføe fouftion bez Gegirnlebens fey.

Aber aud bierauf antmortet bie Ratur nad gnas logieen and nad) Dem Gefeb ibrer fortiforritenben Bils Dung, Daß́, wenn úberbaupt irgend eine naturgemábe und notbwendige $\mathfrak{B e g}$ iebung zwifden beat Blutgefaken und bem Rervenfyfrm, jwifden Dem Refirationb e und

## $-60$.

Gegirnteben liege, fie bod sur altein in ber centbits bung und Entwidiung begienigen elements lies gen Esnne, moburd bab $\mathfrak{A n f d a u e n}$ felbf $n u x$ erf moglid if, burd) © -aub bemganzen Dxygens und:Degoxygengea


Esb ergebt baber bie $\mathfrak{A n}$ frage an ©eri申tbargte und Dicieñigett, welde fid mit phyfiologifden und anatos mifden Unterfudungen bes ©eegirnbauts folder £eis
 nen, thierifdem bdifm willen bejeidnet war, befadas tigen, ob nidyt befonbers in folgenden æbeilen ira gend eine' yon bem gemogntiden \{ypue bes menicts liden Şirngebilbes abmeidende Struttur fu fina ben fey.

Griflid namlía in bem $\mathfrak{B e r g a t t n i f ~ b e ~ s ~ v a g e n ~}$ and fympathifфen 'reryenpaars zu den ubrigen firn undbefondersfenforielten Rerben. Sd vermutbe bei bem Unterfdiebe; ben
 irritabeln und fenforiellen firnfyfem gemact baben, baft in folden Subjeften befonder ${ }^{\text {eines }}$ verbredertifden Millenb, die vegetativen und irritabeln Sirngruppen Doer überbaupt ein ndbereb und fadrferes Berbaltnī 3 wifden bem ßlut s und Fierbenfyftem in ter gegenfeis tigen ふerbintang burd bas yage und fympatbiføe Mer; benpaar bervortreten, mie nidt meniger tgeils it bem farfern Bau beg berlangexten Marfz unb Der ftarfern Sitbung bes wurmformigen Forts faßeb̆, tbeild aud bes fleinen ©fegirne felbft. Menig.

## - 61 -

Ifens if in biefen Theilen base vegetative and irritable Cyftem am meifen begeidnet, und i申 vermutbe, Dafe ber thierifal Trieb, ber tbiertifie Wille fid bier in ber Form, Feftigfeit nnd Starfe Diefer Fierventlyeile am meifen $3^{3}$ erfennen giebt.

Sweitens in ber $\mathfrak{F e r b i n q u a g}$ Des fleitnen Sirns theili mil Demberlangerten Mare tbeits: mit Den Fiergigern und bem grofen cebirn, Db aud bier nidt in folden Subjeften ein abmeidender Xypus fid zeige, baf z: B. Die fridformigen Fortiage fatifer alz gemolnntid in bem menfaliaden
 weil mir eben in biefen fortfáben ber ©influß Deb fleis nen ©egirns ale Drganz Der Irritabilitat auf bab groge Gegirn und befien Genfibilitat fid ou erfennen zu ges ben facint; ob alfo nidit exflid im Angemeinen in
 x?erbindungen bes fleinen Şirns fu finben fey und nide in ben \&eidnamen yon Berbrectern bejonbers bie fridformigen goftidge bez fleinen firng an Grobe, Feftigfeit u. fow. fid ausjeidnen.
$\mathfrak{B o n}$ grofer Widtigftit finb bie ふrobadtungen, bie man in neueren 3eiten ùber biefe anatomiéden Bere baltniffe beb. Segirnbaueb in Den Reidnamen yon Bera brechern zan maden fid Muxbe giebt. ©ine folde ©amm, lung ber Beobadtungen fann nidt anders als ein gron fes \&idt $\mathfrak{u b b e r}$ bie organifdent und pigdifden \&eiben Des ©ebirnlebeng. verbreiten. Daber witb 'bie obige Infrage und mutbmaaßlide Meinung gewis ibre æad.
fidt finbent．sab glaube，baf in bem Gebirue ber Fers brecher biefe grojern 彐erbaltniffe beß ưberwiegenbea berlangertey Sparts und leinern（eebirms uber bas grofe sop bebeutenberm patbologifosm ©influfie，ald bie mogliden anbern abnormalen Beftimmungen find， ba bingegen in bem Gebirn ber Wabnfinnigen vorbúg， lid Dab Secretiongs und 区xcretionggefadft entweber bes ganjen Eebirng ober autd ber biefens Ges ¡ぁdft befonberş vorftebenben Şirnorgane（Rinbenfubftanz，
 id made，menn：bas（erebralleben mirflid，mie mir oben analog beftimmten，in bem \＆idtleben und ber eis gentgúmliden Entbindung befielben beftegt，tbeils auf ben eigenthúmliden Bliad bee शuges ber Babnimnigen， tbeild auf dag aufmertfam，was íd fo oft in ben $\mathfrak{S r}$ renbdufern erflid im angemeinen，zweitenz ale cinen

 ibren Blict vor $b \in m$ Ridt $\mathfrak{z} \mathfrak{u}$ verbergeu fuden．Sif beni bies
 Wferben，bie ben Connenfich babén，bangt man in bem 2ugenblide，wo fie ign betommen，ein \＄uab
 Sめ．babe in ben Yrrenbdufern fo oft Babufinnige ges funben，bie ibren Ropf gayz mit Rleibern bebect bats ten und ben ganjen Kag fo verbült ba faßen．Go aúd oft Babnfimnige，bie fi申 immer mit．Den Şabben Die 2lugen rieben ober bie fingerfnddel in bie 彐ugen geftúst batten．Colde ヨangeigen find ja oft bie natür， Lidffen Snoifationen ber $\mathfrak{R r a n f}$ geit：

## - 63 -

Dod wir geben bier zu bem zweiten §beil unferer Setradtung $\mathfrak{u b e r}$ Daz pixdifde Şirnleben fort, nads Dem mir unfere Bebauptung uber bie organifden funto tionen beffelben und ùber die Bebeutung, baf fia in innen und ben Sinnen die brei §aturfreife potenzirt und vergeifiget barfellen, mitgetbeilt baben.

## 1I. Ueber จab piydifde Sirnleben.

عange babe id mid)' mit ben Unterfudungen ber ¿̇bierinftinlte beføaftiget und mannigfaltige Beobads tungen Daruber gefammeft. शurin id geftebe, ese if mir bier eben fo gegangen wie mit ben Unterfucbungen úber bas organifdye Gebirnleben, wenn mall burd Beobadtungen allein bie शaturgefege finden mill und nidt bie fortfareitenbe Matur in ibren $\mathfrak{A n}$ nalogieen $\mathfrak{z}^{4}$ Şưlfe nimmt. So viele mittbeilungen idh Daber aud uber diefen (begenftand nachgeleien babe, fo babe id Doch feine Ceinbeit und teine mabre ©rflarung, wie bad Whobifate \&eben auf ben Ebierftufa fid mannige faltig fortbilbet ober -nact meldoem Geieke eछ biz zat Dem Memfden fortforeitet, gefunden. Dean eb̆ factint mir, bãe eg meber für bie meniobliche Ratur unmurbig if, wenin fie fid in einiger Berwandtidaft mit bem Sbierlepen benft, nod aud für die $\mathfrak{P}$ 价dologie ermei $\boldsymbol{p}^{\circ}$ lida, baf bas spfydifde nur mit Dem Menfben ans fange. Die Ratur geft widt in Springen zu aubern pildungen fort. 4 no mabrideinlid finben wir aud.
zwifalen bem Thiers unb Menfaenteben eine $p$ indis fぁe＇́stufemeiter．

Wenn bab organifde §irnlebert in reiner शubbils Dung yon ber unterfent Sbierfufe fia beraufwinbet， To if es faon barum wabrideinlid，bas aud bas
 nebme．शad weldem ©sefege alfo Die Matur auch bier bilbet und weldes ber Uebergang von bem piydifdent §bierleben fa bem ©reifte beg Menfben fey，wo und wie bier eine neue und bobere Drbnung，Das গeid ber geifigen welt anbebe：bab if bie Яufgabe． Der forgenben unterfudung．Freundide fefer werben mit bet nadffebenben Betradtungen bie Macyfibt baber．， wie mit den obiget．

1

## 

Die शatur feiert in ber auffeigenten Dronting igrer Bilbungen（eine Gefdidte ber Selbfbefreiung $\mathfrak{u}$ nd Selbftyergeifigung．Won ber gróbern Ma， terie fangt fie an，zerfegt blefe na耳 ynd nad，gebt $\boldsymbol{z}^{4}$ anbern Reiden unb Darftellungen $\mathfrak{u b e r , ~ t u n b ~ j o ~ b i e t e t ~}$ ein Ratürreid bem anbern bie Sand，on eß fin ges genfeitige beraufbift，und mab bie bodife＇Btibung in
 ben einer neuen Birbungegefぁidte．

Das Mflanzenreid bat fid úber ben æaturizmus ber unorganifфen Matut erboben，aber es fept nod
auf bemforben fef, und obfaon mit cigentbinlider qea bensifraft begabt, fann es doch ogne Mabrung, Die ibns bie unorganifde Ratur Yeibet, nidbt befteben. Die ert fen Rinder bee pflanjenreidz find gleidfam sie erfen -2njabe Der Soune, wo fith biefe mit ben tiefern cles menten wieber verfomitert. Und die lange Reige deg Pflanjenreide binauf if sint Gefaimte ber Gentwid Iung nad breien Rbeifen ober Stufet, 'bie in bew Seime und in ben Spbaren ber aufern ફatur faon angezeigt waren. Die Pflanje Tebt ald $\mathfrak{W u} \mathbf{u z e l}$, ald Ctamm, ald $\mathfrak{B l a t y e}$. Sie fleigt aub bem ountela Retide beg cerbbobeng berbor, breitet ibre ©phare it Der $\mathfrak{A}$ tmosipbare aus, und foliest ige feben mit ber Sonne oder mit ber bodifen Entwidtung ber Blútbe. Ein langers Reid you Entfellungen, wo Das Reben yon bem in fid felbf gefolofifnen sireife anfangt, . fid nach und naø ausbebnt, neue 5rgane unb $\mathfrak{B i l}$ -Dungen treibt und in ber bodten Bifoung Den Hebert gang ju einem neuen Maturreide madol

Dat Caamentorn if biefer Puntt, welder bie
 fíd entwidelnben febent. ©ie splange ftebt auf Dem Eroboden feft, fie if bae geffifelte Sind; 'abet fidon bat fie fid in bem Saamenforn yon ber crive getógt. Ces tragt fein eigenes \&eben, fein eigenes ©fte reid in fid. Eg bat faton den $\mathfrak{A n f a n g}$ gemadt, bis Whurela in fid felbit ju følagen. Das groge Brebeims nif ber ferualen Berbindung erflart fich to yon felbf. .(66 if Die Bilbung eines yon ber Groe abgeldôten bos あern Mutterbobenge. Die CrDe erbebt fida ùber

[^1]5
pa felbft turd immer neue Gpbaten. was bie Ratay erf unmittelbar auf und in bie Erbe pflanzte, fflanat fie nun in ben bofer gegobenen Boben ber weiblidgen Blůtbe, ober bie weiblidje Blưtbe if ber neue ©tanbs punft, auf meldem bag neue yon ber ©rbe abgelóste leben gebeibt.

Das animale §eben, baŝ auf unb ûber ber Grbe binmantelnde $\mathfrak{p f l a n j e n r e i d , ~ b e g i n n t ~ a l f o ~ i n ~ b o b e r e r ~}$ Freibeit und Gelbftidndigfeit. ©g trágt bie eigene Sraft beg ©eyne in fid, ober Die Drgane, weldae bie Pflanje in bie Grbe treibt, trígt fie unmittelbar in
 winbet fid mieder diefe neue Gefaltung berauf nad bem Gefege jener breifaden Geftaltung: Zelluriâmuళ,
 ©erebratleben. So mannigfaltig fít sab pfant
 find nuи aud in ber Drbnung biefez, animalen Segnż. Bon Stufe zu ©tufe freigt Die Matur auf, bis fie zu Der Жubbiltung ober æollenbung deg Serebrallea bent angefommen ift. 'und wie mit dém animalea Leben eine neus $\mathfrak{D r b n u n g}$ anfing, inbem fid bie Mut terpflanje yon ber Grbe abbofte, fo find wir aud bier mieber anf der Granje, wo bie allmadtige Natur pir meues leben vorbereitet gat. DaE Zbier lóst fad yort
 nen animalen Spbaren. Und mas ift biefe Borbereis tung, biefe Pofung anbers, ald ber Mnfang bes pfydifaentebenb, einex neuen weit úber ©rbé. uber Pflanje und Rbier erbabenen शaturorbung! Su
 bem finnliden Boben ber ※nimalitát gepflanat, beginnt
 verbatt fict. $\mathfrak{z}$ bem animaten , wie tag animale zabent pflangliden unb Diefes zu bem unorganifden. श्vas bee Blảtbe bes einen: lofet fid ein néues Saamenforn ab, unti jedes mirb bes andern Mutterfoooß, biz ber Reim, Gerangewaøfen, feinen eigenen Sreizlauf volfûgrt, whb ber mûtterlide $\mathfrak{B o b e n}$ cinẹs neuen Rebens mirb.
 fareitende $\mathfrak{R a t u r}$ in ibrem analogen ©ange verforgen, mirb est tlar, mae sie Matur mit ibren endlofen ©ødi pfungen zur $\mathfrak{A} b$ fiidt babe, wie fid ein iebes ifrer Mecide son bem anbern fonbere und meldee bie cigentyúmlide

- Beftimmung einer jeben \&ebencorbnung uno bie endia uber bad Drganifife fith erbebende Wirtiamitit feg Bemn fid Die unorganifde Natur yon bem fdrberen Zellutiomuc bià zum Riøte verfựtigt bat, fo fegt fid _sin neute Seben auf ber Grbe an. E6 if die 9 flanje. §Benn bie gflamje in einer langen Reibe bon tubbilo onngen vou bem gifdetyledonen biz ou dem zweitbeiligen sotylebouen fortgeganger, and ein cingefdlofienes

 fes yon ber Begetationsflufe bis jum 马irugebitbe und ber शasbitbung Deffelben fortgefegt bat, fo erbebt fid wieber mit und auf ben Gerebralleben eine neme Srop
 bilbung mieder unter bem Gefege Der breffadea Datp fellung fegt:


## - 68 -

erflidi Inftinft oter Ginnenfpbare, zweiten Berfand ober 'ecele, Drittens Bernunft ober ©eiftereid.
©o zeigt fid felbft in ben æbejiebungen: ©inn, Eeele, unb Geif, bie fortforeitenbe Drbaung bee pfydicben von bem Gerebralleben, weldes in bem menfaliden Drgas niฮm pfydifde leben bilbet fich alfo sben fo zact brei ©pbdreat fort, wie గid bas poytifide leben bemegt. Diefe brei grogen Sreife find bab Cinnen = Werfandebs unb Эers nunftleben. WBie fia ein jeber biefer Rreife bewegt, miro fid. im folgenten jeigen.

Der Snftinft ift ber groge, allgemeine Sreis, wo
 Das Gerebralgebilte bat tie dufern unorganifdent Spjaren und felbft bie' Spbaren ber langen animatea Etufenreibe in fid aufgenommen; ee ftellt biefe unors ganifden und organifden Spbaren in bem Mifrofoso mue ber brei Cinnenfreife bar, und fo bault fid auf Diefem Gerebralleben mieber éine neue ©tu. fenreibe auf. Der leiblide ober animate Drganibe mug gebt in Sinnenanidaunng und Berfanbe bs orbnung úber, und mit ber Gernunft babat fíd ras allgemetre Wefen wieber eine Stufe fu einer bobern und freiern ©ntwictung.

Der Suftintt if bie in Die Cinue cingebilbete dunere Raturorbnang mit allen ibren Epbaren und Sireifen, Der in Die Ginne fideinbilderde tellure, atmospharile und folare Srganismub, Gr bilbet fid alfo nad biefen breien Rreifen fort, und if

$$
-69 \text { - }
$$

evflid Jnfinft ber aboominalen ©pydre. zweitens ber atmobpbarilen, und Drittend ber Jiftinft beb folarenfenforiellen sebens.

## 1. Die aboominale feriforielle Spbare.

$\mathfrak{W e l d}$ e rauge Reibe yon tiefern $\mathfrak{B i t b u n g e n ~ o b e r ~ b e r ~}$ erfen $\mathfrak{A n f a ́ z e}$ bes animalen lebens giebt eb nidt, ebe es zur beutlidern Darlegung einer folden Sinnenem, pfánglidfeit fommt!, Denn baç ưber ben poligpentoro per aubgebreitete allgemeine Gefübl tomnen wir nidt fo nennen, weil fíd Diefess ( Sefúbl nod nidt zu einem befondern Sian oder פrgan geformt bat. Dase Sint nenleben fangt nur mit ber Darfellung ber ßelt in Diefen Eleinen peranfoaulidenben Drganen bez ©eres brallebenz an. Senes allgemeine Befübl ift nur tie erfte Fegung ber vegetativen © mpfanglidteit, Die überbaupt mit ber श्यnimalitat "beginnt, aber nod meit von jener organifden Geftaltung ba cinem Sinne organ entfernt if.

In einer langen Stufenreibe bildet fiad alfo biefer biefer erfe $\mathfrak{A n j a}$ Deb fenforiellen doer inftinttmabigen lebens berauf. Und welde Stufen bemerfen mir hier gleidfam in ber शbldfung Des Saftinff ober ber inftinfts artigen Şûlle ban bem forperliden Drganigmue?

Sie find erflid bab mit bem Sörper ber tiefers Drganigmen unmittelbar verbunbene $\Omega \mathfrak{n}$ atgebilde bes organifden febeng,
tweitent bie Befreiung biefes $\mathfrak{F}$ nfinfts von ben an ben תórper angewadfenen sunftgebitbenf Die fogemanaten sunftriebe, und

Orittens Die fid mieber bon biefen $\Omega u n$ fen trieben befreienden und eine grobere und weitere


शief und innig verwadfen mit bem Rorper bes Drganižmuถ fino Die Ŝunftgebitbe, welde unmittelbar in bea bas feben bebedenben unb einguiflendem Sala: Ien, Pryftalliationen, Bemeben und Gefpianten be= fteben. Sie erfocinen faon bier mehr ober weniger. ald freie Gebilbe, indem fie entweder yon ber গatur mit bem Sórper, wie bae Roraligeyaufe mit feinest \%emobnern, ober wie bie siondilie mit beat Søaals thiere vermadjen find, Doer nur zumeilen als eine ei, gentbúmlide $\mathfrak{g e f t i m m u n g ~ u n b ~ f u ̈ r ~ e i n ~ z e i t i g e z ~ B e d u ̉ r f = ~}$ min, wie dab ©eppinnft für die Raupe, und zamar van ber thatigen Suulfe ber legtern gemebt werben. ©̧ erfぁciat fetbfit in jenen mit Dem פrganignaug yerwadfes
 welden daE ふhier an ber Bitbung berfelber nimmta indem 3. B. bie Єdaale mit bem fí végrógernber Rdrper bes æ̌biexs burd eine eigentgúmlidge $\mathfrak{Z r b e i t a}$ famiteit ober Berbeguag Des legtern vergrosert mirb. Deandod aber rafer fid bier faum nod biefe organia Then finnitgebilde von bem ßau dez Srganismug una terftheiben. Geg finb Dic erften unmittelfar mit bem.
 gebiles.

## -71 -

Freier bewegt aber fiditidon ber Suftinf in jenen mit bem $\mathfrak{I n f e f t e n l e b e n ~ b e g i n n e n b e n ~} \mathfrak{Q r b e i t e n}$ und $\mathfrak{Z g a}$ tigfeiten, fid ein eigeneg Gebilde zu bereiten, in dens Fe leben ober magnen, doer burd beffen Saúlfe fie die mannigfaltigen Bedurfnife ibres tleinen lebene an fid giegen. Wber eben aum in biefen Snftintten zeigt fid ber Uebergang yon ienen an bem forpler baugenben §unfigebiben gu Dicfen freiern $\mathfrak{F u n f t r i e b e n , ~ i n d e m ~ b i e f e ~}$ immer nod ben Stoff bes su verfertigenden ©ebildes aив fid felbf giegen. ©s if num føon bie bon bem sodrper bes Molusten fid lojenbe, aber bod immer иоф аив Dem תorper gleidjan berborgegende Sdaale. Die Epinne zieft auz ibrem Sórper bie Fdben, ber Wutrm ziegt mit feinem Gefpinnft bab Blatt zufammen,
 Biene foleppt igren Borraty zufammen, unb bauet ibn in ectigten Şallen an, alb wenn aud bie exte brund bidoung biffer аugerbalb Dem 5 rganis̀mug่ auftretenben
 Birbung babe, fi申 in celluteren ©emeben und Formen anjufeben.

SBelde mannigfaltige Sunfluf eribeint nun in bies fen exfen Regungen eineg außerbalb bem §órper aufo tretenden \&ebens! शa cine und bie nimlide foorm ge, bunben wirlt bod fbon bier ber $\mathfrak{R}$ rieb unter immer wieberbolenden $\mathfrak{2 n}$ faben, bis bie Rebensfraft erføopft if und mitten in Der erneuerten entbeit burid fich felbfters firbt. Zerreift man aucp mebrmalg bie faben cines Sxia nengemeber, Die Spinne eilt bod balo betbei, es wieber.


## - 72 -

jener 3erforuing erfirbt ber Fieis bes Sunftriebes gleidfam in fich. Das leben zebrt fich burct Die immer mieberbolente ©rjeßung auf, wie ber Trieb ber ఆdlings plange, die, wenu man fie difters yon ibren Spaltuygss punften lobmadt, endlid erfidopft $3 \mu \mathrm{r}$ 飞tbe liegen bleibt.

Eber fabn, wie gefagt, exfacint biefer Sumftrieb in biefem tleinen Snjeftenteben unter oft abwedpelnder yub yeránberlider Darfellung. Daf Snfeft weif febr gut, fein Gefpinuft nadh ber luft aufzubangen, bems
 fidert ober too baffelbe auch mebr Şaltungẻpunft bes fommt. Wie gefaift meif nidt bie Spinne jeben Wintel, jeben berporragenben Gegenftatio in einer meitern Gntfernung zu benußen, anb bie faben gleidfam маб allen $\mathfrak{F z e l t g e g e n b e u ~ b i n j u g i e g e n ! ~}$
 sun in ben Simaen auftretendex Belteryfallffationen, Die matbematifden cerese ber Ratur, bie bier ald fenforiclle Begieguagen; ald Sunfarbeiten im tedp nifoten ©emebe, alz Snftinft, als organifder शaturs trieb, auftreten \% Die शatur arbeitet an ibrer Bergeip figung ewig fort. und wab bier fryftallograpbifdes ©emebe bes §unftriebee if, mirb bale zum Bemufte
 baltríge.

So intereffang eb aud fegn mag, bie Formen bies for Sunftriebe in biefer tleinen $\mathfrak{S m f e f t e n m e l t ~ d o b r ~ a u d ~}$ nod tiefor biabl unb bie Gtufenleiter ber Yatur berauf ju betradten, fymar bieten fie nur bas aldges
 Reben fict fortbilbet, um immer mebr und mebr yon ben Banben bes Drganisamue fid zu befreien und ald freie, geifige Sorbnung fid barjuftellen.

Wer bie Ratur nur nad ibren auffern Formen beo tradtet, obne auf bie ennalogieen in Diefen formen zu Teben, ober wer fid nur an ben cinjelnen alaffinugen erfreuet, mag 3weifel baben, ob die Natur mirflid nad. biefem Gefeb ber Gelbitbefreiung Forifdreite. Fiar bies fer mag zweifeln, bás ùber den Drganism bę binauß fid mirtlid eine neue und eben fo leberbige welt, namalid Die bes ©ianb, ber Seele droffne, und bak mit mit biefer eine noue und bobere Maturorbnung anfange. Sf benn ber $\mathfrak{I n f l i n f t}$ nur ein ilubdugfel bee פrganibo muछ, ober bie Geele nur ein jrobult bes sorpers? Es múfte ja aud bie planje nidts meiter als ciu Erberyftall, das $\mathfrak{R d i e r}$ nidbts anberb atd ein demifder groceß fean! Ber an biefen Cerbsbungen, fortidrei, tungeit, neuen Dronungen ber Fatur nidt jweifelt, wirb auch midig and mit bet grdaten Leberjeuguag Dab eigenthumlíde Reid der geiftigen Welt anerfennen, Die aber freilid aud megrere Stufen ber Dffenbarung Jat, wie wir bier fobon an biefen $\mathfrak{F n f l i n t t e n , ~ a n ~ b i e s ~}$ fem in fenforiellen dufern Bejiełungen fíd barfellenben gaturgeifte finden.

Der Unteridied, ben wir oben, bei Der Betradtung beg organifden 'Gerebrallebens, zwif(hert ber vegetatis yen, irritabeln und fenfibeln Spadre fanben, bemabrt fiø aud bier. ©ez ;iebt fid in Diefen tleinen Infeto tengebilden faft mur nod bie pegetatibe शervenaweigung

Bin. Wom bem Sopfe gejt fie abwatt unter bem Srby Somen fort. Unb in bem dopfe find eag felbit nar nod bie erfith ober legten Rervenipizen. Das ganje Reben Diefer $\mathfrak{I n}$ fetten if abbominale æbatigleit und Gereg: barfeit, unaufborlider ©rnibrunge \& und Bersegrungezs prosef. Mit ber groften Heppigfeit voubringt bier bae Seben fein Begetations; und Fortpflaugungegefadft. शber auct auf biefer Stufe erideint yod baz Reben in feimer Gebunbeabeit an aufere ๔lemente. Die meds
 buttez, unb ©terbefatte ungdbliger Infeftenfdaaren, Die gleidfam nod in und auf cinanber mudern, wie. bie sudominaletemente felbft, welde bald zu ganzen Maffen fict anjegen, batD in eingelne Gebilde und MRita ben fid) serfegen. Das meifitus percinte und fid greidfam auf einanber anfekenbe Reben biefer Snjelten ift fe felbft nidt anders ald bie unterfe Stufe ber Be* getation, wie nun felbit ber im gefelligen Berein ar* beitenbe Runftrieb ber Snfeften eine folde infeltenara. tige $\mathfrak{A n} \mathfrak{n d}$ afung ber $\mathfrak{R u m f b i l b u n g ~ i f . ~}$
2. Dieatmogpdarile Spbarc.

Se bober bab organiføe Reben fleigt and bie tiffern ©ebilde fta theild zu cinem eigenen Serebralorgan ane fegen, theils aber aum bie mittlern Spharen in ibrex 2 2usbilbung fortfdreiten, (bena biefe mittlern Stufen find eben bie Hebergange yon bem abbominals und Bryfleben), befto mebr feigert fid aud bie piydiføe Tbatigfeit unb empfanglidleit, und Die fenioriellen


## $-73-$

Thas organifde und prydifdel leben fteigert fud eben fo, wie fich bie undrganifden Raturipgaren feigern,
 won biefer zum Ridttreife.

Das organifde qeben bitbet aber biefe Spbdren in Drei beponbern ©ebilden aub, und nady diefen Gebilben fleigen mieber jene telluren, atmospgairilen uno lidet máßigen Darffellungen.

Dace aboominalgebilbe bilbet fíd aub erfllid naø bem \{ellurismusi, zmeitens nad ber श्थtmosphare, brittens nad bem fiatfreife.
Daber bier bie unterften Gebilde ber Matur, welde entrweder in bem zellurismus gleidfam yer, funten find. (Die ©ingeweibewirmer und anbere ábulide polypofe Darfellungen biefeß ourc fotuls nif und © ©dbrung emparfeigenden Sebeuk) Ober esf find.zmoitens bie atmospydriden Cebils De, wo Der $\mathfrak{B u}$ urm $\mathfrak{u}$ bergebt zum $\mathfrak{j u f f t t e n l e b e n . ~}$ (Die in ber $\mathfrak{\& u f t}$ fid miegenben $\mathfrak{J n j e f t e m f h a a r e n ) ~}$ ober orittens bie lidtgebilbe, bie ibr leben megr in bem sidate bollenben, und biefes felbet føon megr in ibrem Sorganibmus, ald reudtenbe safer w. f. m. barfellen.
Dab oruflebeq bitbet fid feruce waw biefen brei Gpgaren auc, bod. baf føon blet ber Kelg luxisimue, wie bie ubrigen ©pbăren fiø mebr friger who in Hebergangen barfellen. , 玉lfo seftid nady bem zellurisimu


## - 76 -

zweitens nad ber atmoipgare, weldes fier eine weitere und felbfitaroigere Berbreitung if, brittens bie gidftpbdre, wit welder num bie 'eigentlide Filbung bee ©erebrallebens bes giant. Dort alfo
erflín bie fif申è und ampgibtenartigen Gefaledter berfelbert, zweiteng Die $\mathfrak{B o g e l}$, britten bler ber \{nfaing beß bierfúsigen §bierteiぁ B.

Das ©erebralleben enblid bifbet fid mieber ลนส่
erflid, naø bem \{elluribimub, zweitens nad ber $\mathfrak{M t m o s p b d r e , ~}$ brittens nad bem fidtfreife.
शlfo audy bier mieber
erflid Die . Gebilbe bes befonders berportretenbeat tefluren ©erudsorgan
gmeitens bie gebilbe bee fia in bem ectorfina barfellenben atmobybdrilen febens,
brittene bie (sebilbe beg Gebs ober fidt finn
©o verfolgt bie Natur eine und bie namlide ©tu, fenteiter, und and bas fenforielle feben bilbet fid bare иad aueg. Tie ©runtirdfte ber organijфen Ratur, \$probuttion, Srritabilitat unb Seafibilitat, betommen nad biefen Spbdren eine immer bobere Bebeuturs ; fie geo winnea inmar bobere unt fetbiftinbigere Drgane. Uni Diefe Drgane laffer fod ato micber, cintbeilen

## - 77 -

erflid in Drgane bes Mbooment, wo fid Daş ఇellure, (Atmob̉pbarile und Solare barftellt: Gingemeibe, Wilz, feber,
zweitens in brei gleide, jene Gpgaren reprajen:
 ©unge,
unb brittens in bie brei cerebralgebilde: verlangertes Mart, tleineg und gros feg (Gebirn, ald Die reprdfentativen $\mathfrak{D}$ organe Des pegetativen, irritabeln und fenfibeln Rebens, Dber beg telluren, atmoçpgàrilen und folaren, - meldesifid befonberes in ten Ginnorganien baro ftellt.
 bene von bem 2bbominal, ou Dem Cerebralgebilde bes zetidnet Die Matur binfictllid bes Merbenfyftems
erftia burd bie yon bem Sopfe nad bem \#bs bomen fid verbreitenten Mervengefledte, zroeitend : ourd bab mit bem Brafteben entfebende Rutcemarf,
brittens burch bab in ben Cangtbieren bis zum Menicien fid ausbitbende espirn.
Sbenu bie ganje Gpbare Des yon bem unterfen Gebilve berauffèigenben Ridtleben bie $\mathfrak{R e r v e n z m e i g e ~ z u m ~ R u ̛ d e n m a r t ~ u n d ~ y o n ~ b i e f e m ~ z u m ~}$ Gebirn fortfareitet, Dab Reryen = oder ©erebrals leben if, fo mird num das atmofibdrile leben, meldés fict wíder in orei Forticbreitungen, erflida



## $-78 \quad-$

bejecidnet. Und eben fo wirb ber qellurizanas, Der fici in bem enboominalyyfem burd Eingeweibe, 1 Mily und Peber begeidnet, in bem tympgatifden unb bis zu ben $\mathfrak{M i l d g e f a r e n g ~ g e f t e i g e r t e n ~ © g , ~}$ flem bargeftellt.

Dab Mboominalleben fübrt ben Rellurisủus burch bie Berfegung ber irbifden Stoffe bib gu beat $\mathfrak{m}$ affer und bem gefteigerten Elemenf beffelben, bea
 nen atmozpgariten Rreifen yon ber talteren biz $3 \boldsymbol{4}$ ber bdgeren Zemperatur Dez rotgen $\mathfrak{B l a t z}$ fort. Und Dab folare feben fteigert fid you ben fernern $\mathfrak{B e r}$ : zweigungen Der fid aub ben niebern (febilben entwifelnbeu
 jum Eentralgebilde ber sidte ober Dea (Gebirnb.

Mte anberen organifaen ©ebilbe, Saut, Muçtel, Snoden $\mathfrak{u}$, f. w. verfolgen eben biefe breifaden fort, fareitungen in einer jebeb̄maligen ber oben brei begeids neten Spadren. ${ }^{\text {. }}$ Uno fo erfdoinen nidt allein bie Steio gerungen der dufern cebilde felbft, fonbern aud bie Unmanblungen ber innern 2blagerungen, Der Getretis $^{2}$ DBs, unb Extretiongorgane u. f. w. Dab tellure, ats mofybarile und - folare Berbaltnif bejeidnet fiblaud felbot onrcd bas Stautyifem.

Bon bem nacten (bebitbe Des wurmb fleigt bie Betleibung biè zur Rallidaale auf.

Won biefer bib jur begaarten fant.
Uno yan biefer bib zur menfaliden Şaut, bie ver getativer, atmofpbărites und folares Syptem zugleid

## - 79 -

fit, und wo baz̉ feģtere befonbers babl Mebergemidt uber jene beiben Darfellungen erbalten bat.

Mád biefer Dronung fteigern fid wun aud bie $\mathfrak{J n o}$
 ften Sinnenfabigleit fort. Wie fid bie organifaen rixafte feigern, erbebt fid aud ein weiterer unt bos berer Sreis bes Suftintts. Und siefe find naø lenen oben bejeidnteten ©pbaren ebenfalle zu theilen

zweitens in ben Sufinftoce atmospbare,
$\mathfrak{u}$ th brittent in ben $\mathfrak{J n f i n f t}$ bez sidtz,
ober mas baffelbe if, in den Snfintt bee abvominalo, Bruft : uno शerbentebenes.

Diefe orei sireife geftalten fia aber mieber jeber nad feiner breifacten Drbnung.

शlfo erflid ber Juftinft begె abbominallebens in tellurer, atuogphariler und folarer Radfict: 'Drei, fade $\mathfrak{J n f f i n f t e}$

ふweifeng ber $\mathfrak{J u f t i n f t}$ bes $\mathfrak{B r u f t e b e n s}$ in telluo rer, atmospbariler und folarer Beziebung.

Drittens ber Suftintt bes Rerventebeng naw feirer begetativen, atmobpgdrilen und-folaren Darftelung: Wiederum orei fortfdreitungen deę pfocifínen inftints artigen Rebenc.

Mit Diefer legtern Daritelínug, mo bas Gerebralo Leben bas Hebergemidt in feinet folaren and fenfuellen Spbare uiber bie anbern Gpbaren erbalten iat, beginnt mun das int ell igib te feben eine neue Najuroromung,es begint der Menfamit feiner $\mathfrak{F e r f a n d e b - ~}$


## $-80-$

ren Sreislauf bie zur Darfellung in ber beramida wit： あenben Simeniphare gefdloffen，biefer bergeifigte utnd in ten Sinnen fid barfellence spitrofogmus mirb nun ber Unterfás ou einer bobern ertennenden uno verfegenden Welt．Die Crtematnif fangt nun an， melde gleidfam auf jene Sipnemanfdaungen，wie auf thr allgemeines lobmifdes cebiet fid lagert．

Begeidnen wir nuit alle norigen §reife mit ben bem


1）ber © mpfindung，
2）Deछ Begebrenz oder Miमens
3）Des Borftellenb，＇
fo erbellt bie nad jenen Sreifen gezeidncte Fortidereia tung ber phyfiden Daritelurgert．Und fo tonnen wir bent aud mieber exflid nad ben allgemeinen welts treifen Doer organifds fobmifden Gyftemen bie piydis fゆen Darftllungen theilen：
erflia in bie slaffe yon organifdelt ober piydi， faen．Wefen，mo ber ©wpfindungbinfintt fich megr gerbortgut，
greitsab in folde，wo befonbere ber Mattenso Doer $\mathfrak{J r i t a b i r i t a t c ̧ i n f i a f t ~ b e r r i d t u n d ~}$ brittens in folde，wo bie $\mathfrak{B o r f f e l l u n g s f a f t , ~}$ Die Hebertegung u．f．m．zut Jerridaft fomme，ber 负orftellugsinftift．
Su ber erfern siaffe mixbon mir finben alle nies bern Drpaungen Dex Gliare．
$\mathfrak{S n}$ Der zweiten bie＠artern Maffen bes lebeub， bie fich in ben Shugetbieren，ibren gemgltigen Infints ten，ibrer Mildgeit，uso ifper zerreigenden Ruft zeigt．

Sn ber britten ben Ubergang bes Rbiers zum Mrena faen, ober vielmejr felbit nod das Zgier, Das fid aber felbf fion in feiner thierifden luf zagmen unb von Worfelluagen leiten lapt.
 cbifde Reben yon ber Gapfindungberaft jur Mideube und $\mathfrak{B o r f t l l}$ ungztraft feigert, find nun wieberbott ges theilt nad ienea cinjetnen organifden fortidreitnngen jedez $\mathfrak{R r e i f e z}$.
©riftia bac ©mpfindungetbier, mo eben Diefer $\mathfrak{J} \mathfrak{n}$ finlt
entweber bloc auftritt in feiner !telluren Spgare alb cmpfinbungsiuftintt

 berbinbet,
whev wo brittenc fid mit biefen beiben fayon ein \&nalogon bes $\mathfrak{B o r f f e l l u n g b t r i e b s ~ v e r i n u p f t . ~}$
Ini biefe erfere Rlaffe mâreen mir fegen die co es wh xate, in beren Suftift fi申 blos bas yegetative ©befugl zu arteanett giebr.

Sal : bie zweite Rlaffe 'bas Irritabilitátesteben ber $\mathfrak{J n f e l t e n}$, wo falin freierer widenbtriēb zeigt. Und bièe Rlaffe wârben mir felbef naø ber organifden - 2 njefge: theilets
in bie britte staffe ber geflugelten Sifeftett, wo ber \&rieb felbf eine gro acte $\mathfrak{B c}$ eite belomat, und
佺 eint.

## - 82 -

3meitent bas millenspoder Jrritabilí tatstbier, alfo Diefer bogere Sreib, wo úber ber Begetation Die Srritabilitat bervortritt, biloet fiab mies ber nad ben brei oben angegebenen Bejielyugen fort.

Den Uebergang yon ber Begetationgipbare zu biefer staffe maden bie Mollugten. Diefe Rlaffe felgit aber múrbe fich theilen
erflid in bie ber $\mathfrak{J}$ reitabifitat: fifde it ibrem fo bemegliden Elemente;
gmeitens © mpfindungbibier, Boger, mo Das yorber ftumme ©lement nuat laut mirb und efn froblidereg', leidetereछ Element ergátt, orittens $\mathfrak{B o r f e l l u n g , ~ o b e r ~ © a u g e t h i e r , ~}$ Wit bem Chugefdaft felbf fdon verbintet fict ein $\mathfrak{B o r f f e l l e n}$ bes elterlidem febents zu bem neus gebornen. Welde थnalogieen Des̉ Borftllens, natủrlide eanertenntnige ftreten bier berbor! Borfellungeinflitit.
Die oritte staffe murbe fid theilen nady ber freis ern Doer befdranttern ©phare Deg . Borffelleng, nad Dem grobern ober minbern Gebdatnife und ©rinues rangbyermógen, taø ber grofern ober minbern $\mathfrak{B a b l}$ in bean Borftellen felbft, wo endixit diefer 彐orftellungen trieb yon feiser organifiden Seite bis zum lebbaftern
 ùbergebt.

Den פRenføen tomen mir in teine biefer staffen bringen. Gr gebort einer bdgern Dronung an. Unb ob mir aud faon in bem Menfdengefぁledte melyrere ঞacen $\mathfrak{n t b}$ aud aufierbem fo biele Ueberginge in bem

## － $83-$

 figen finben，fo ift bod ber Gattungebegriff und bie in ibm liegenbe $\mathfrak{R a t u r}$ ein ganz anberes（cefdledt． Berfand und Bernunft－bodgere Bejiebungex


Diefe prodifde Stufenteiter，meldge wis erft bier zur cetlauterung Des ञorigen aufgeftell baben，feigt nun felbft ant ber organifden Ctufenteiter auf． $\mathfrak{H}$ be Die gro $\tilde{e} \mathfrak{n}$ organifder Gebitbe ber Mildgefáfe，bes Blutumlaufz，bez গeryenfyftemes，diefe allgemeinea Gentralgebilbe bejeionen die centrale ©eingeit jener plyo ゅifめen Sronung und Eintbeilung．

Mit ber Steigerung eines jeben biefer Syfteme feio gert fidy Dab piydifde feben und feine Tohtigteit in ben $\mathfrak{B o r f e l l u n g e n , ~ C u p j f i n d u n g e n ~} \mathfrak{u n b}$ Begebrungen．Wie mit ciner jeben folden organtiføen 凡ubbtbung das Kbier aub bem niebern Clement aufwarte fleigt，bas
 fommuern \＆ungenwerigengen，子u bem ©áugtbietreben， fo befpreitet fid aum mit einem jeben folaien bobern．Streife

 yom Winterfalafe bis zum abmedfelinben Sぁlaf unb Waden unb bem Webergemidte beb lestern fid berles bendigt und biefe mieberum mit ben organifden $\mathcal{F} \mathrm{m}_{\mathrm{m}} \mathrm{e}$ tionen bez Blutumlaufz ber balben ober ganjen vends fen Sirculation u．f．m．in ber genaueften Werbinbung ftegt，fo finden fid aum in allem piefem bie Stufen und ©profien，an welden bas pfydifde；laden bis am feiner grdfern Selblbeftimunug aufreigt：

## - 84 -

ces if baber auø nidt notbig, alle bie eingetnen Gamilicen ber pfidif(ben Berwanbtidaft und शasbils bung yon ben erfen Stimen an zu betraditen, unt aud unmoglid if bies, ba fiø eben ber erfte Fitfaug it bem Sorganifaet verliert, und bef plydifde शutbilbutg, eben fo wie bie organtide, in bent lfinften Hebergans gen fortforeitet. Cben besbalb balten mir aud iene eite getnen Beobadtungen, bie an einjelnen §bieren ges
 bei allem ibrem Sntereffe bon feinem befonbern miffens folaftlidet Werthe, ba fie nimmermebr cine foftemas tifal ©infiat in bett $\mathfrak{D}$ ganizmub bez gefamms ten Seelentebens gemabren tomnen. Wie eingetnen Beobadtungen múgen fide vielmegr auछ bem allgemeio -nen ©efeg ergeben, und menn wir erf bie allgemeines csruppen aufgefumbeu baben, fo laffen fid banu bie 3wifdenglieber und bie Eleinern Bermandtidaften fetbe finbent:

Mit Der atmospgraifer Epbare Deß organifajen Eee bens fangt alfo cine weitere pindifal शubbilbung an* Das feben frigt aus bem tiffern Elemente bes getuo xiemuб zur bogern ভpbare auf, aber auø bier begeg men uns bie fortidreitenben Stufein Der Begetation; - Whe meldge ja ùberbaupt ous Reben nidt befeben tann. Qut bem Sbaferetemente, aug Dem Brandiaftebet

 nuit smofain jenem tragern fin Heidtern \& ftleben, wo bier 仙on bie Grregbarteit

$-85$
Bat! Das facte, bas fiad meyx befreurbenbe feber: fangt bier an ju gerridea. Die Bruft bebt fid you Greabe and :Berlangent, und felbof bie gefelligen Be: ziegungen erbalten medr pfydifden Mntbeil. spit wela cber Sorgfalt fattert nidt Der Bogel feine Sungen! (5) Clebrigfeit, © rinnerungefeaft, ©edadta nic fangen bier føon an, f(4) auşubreiten. Und ber Dotfina, bas fitulide atmoppharile Ges ofatnic betommt bier einet eigentgumliden Umfang: und eine befonbere ©dadrfe. Die Sømatbe finbet igr શeff mieber, bab fie yor bem Sabre baute, ber Stord fies belt fíd wieber auf bemfetben Sjaubgipfel ant. Stebt nibt ber Drtzfian mebx ia Begiegutg mit bem ce ex
 niebera Gefodopfen, wo ber atmofpbarile sreig einen fo bebeutenben $\mathfrak{H m}$ fang cinnimmt? $\mathfrak{W i c}$ finbetber $\mathfrak{Z u g}$ yogel feine beimifar und frembe Gegend wieber's wemt Der ©ferudginn in feiner erfen Spbare an ber $u$ th mittelbaren Fusbunftung bes ®orpers bangt, fo mirb er in, feiner atato terung.borgan. Das Ebier mittert nad ber Gegend Tim und burø alle Diefe Bejicyungen armeitert fa mu! ber $\mathfrak{J n f t i n f t . ~ W a s ~ a n f a u g ~} \mathfrak{H n m i t t e l b a r ~ a u f ~ b e m ~}$ gbier aufgebeftetes sunfigebilbe war, baun freifg sea soebe ober freierer Sufftrieb, wird nuil foun all g.s: meiner ortlider Suxfinn. Der plydifde Mitron josmus begat fic immer megr aus unb burditreift Die WBeltipfaren. Dis gantse Matur eignet fid mod immer



Qebin feine $\mathfrak{N a b r u n g}$ anb Wognung unmittelbar-in bem Sige ber Faulnif finbet, bag meitere Rebeni ©cups ant suille aug fid felbft fiebt, fo fampalt nun føon bas bobere $\mathfrak{I n f t i n t t l e b e t t ~ f e i n e ~} \mathfrak{B e d u r f n i f e}$ aus ber weitern ©egend zufammen, unb mirb theild gulfoo fef, inbem eb,yon bar dupern Ratur abbingiger wird, tbeild felbffadnbiger, inbem es dura feinem Sentinft aug ber ferne und megr mit eigner wabl und Untera
 net $\mathfrak{B e f}$ ¢̆́̉sung fammeln tann.

Der $\mathfrak{J u f t i n f t}$, was if er benns fi er nidt bie fenforielle Wermandtidaft bes Drganièmue mit ber
 einblibende Drganibmug, nidt bie Darfellung ber ganzen Natur in pindif申en freifen? Die ganje Berwanblung ber शatur beftebt ia in bem Hebergange bez einen Wefens iu Dem andern, it ber วu einem bobern פrganismuc ùbergebenben eithbilbung Der erfen Ceftaltang, Die Wflanje if Das \$ild ber Cerbe, ble Grbe bat fid gu biefen organififenterbirben: erboben. Bon Matur faon finbet ein eltetides $\mathfrak{B a n d}$ zwifden biefen Sinbert ber Ratar ubb bem mitterlis Wen Bobent Statt. Mas find tie \{riebe ber Mflanze taí ber Grbe, naぁ ber Bupt nad Gonne und Ridt?



Ber sinfintt: gebt fio bober ia bem Sbiére. Dao Zhier if bie bober organifite \$flamenmelt. PHe tobe midde Epgdren fellen fid ridat mieder in biefeat cjen biube bar. wie mbttis waltet घun aud biet ber

Snftintl! Cin jebes abier tennt nun aud bier fein ©lement. Wober bies? nidt aus bem, was bas gbier felbf ift. Ein jebes Element fubt pein Element. शug Diefen Juftintten erbedt am bentlidften bie gegenfeitige Berwandtidaft.

Und fo erbebt fict wieber cine neut Dronung mif bem Sinnentbier. Die fatur mirb nun ©enfos $\boldsymbol{r}$ i $\mathfrak{m}$, Die ©dwingungen ber $\mathfrak{\& u f t}$ merben ©ebórorgane; Die einfallenben fidtfrablen felbftbatige Sebwerljeuge; Die weite eftmofphare ftelt fid in bem Sferubsfine Dar. Freilid ment wir diefe פrgane nur in ben fo fleinen Wintelt und Stellugen betradten, wie fie ant Dem sopfe angebradt find, bana mag ez myftifa Itingen, bas in biefan mitrosfopif币en cstajern bie ganze welt enthalter fey. 2lber wer bie weitern Bes. jiebungen biefer Gimme lennt unt zagleid ben Cang Der Natur, bie von ben grofen weltenmaffen aud Heinere fpiegelnbe Srgant entwirft, wer ba weif, baf ber שieif von bem fleinen 9 unfte ants bie weltemafin unb bea Raum ủberfegen tann, ben biefe mit ibren sugeta felbft laufen, wer úberlegt, baf ber ceif nod weiter uber ben Raum zu riner bobern Srbanig biraublegen zann, Der witb bie Grtlaruing iener Pbanomene, Die fiø in ben thierifфen Suftilten zeigen, ridet unmogltd finben. Sie fino - biffe thierifden Siftintte - bie zua (Geifte aufiteigenben verfinlidtea Beltbegiegungen ober Wettereife.

Bena ber Geif whiten fon, went er auf bie Mas tur mirten fow, muse er bank nidt eirfen Boben, ein Mpittelorgan baben, burd daß er mirtt? ๔in Mittels
orgay, weldes bie dufere Welt in fid tragt and zur gleid feine Ranlen - biez find bie aupauliden Bejies bungen - in bie aufere finnlide $\mathfrak{B e l t}$ einjdlage? Mit eben biefem Drgan fangt aber aud nun, wie mit ber Wurzel ber פflante, eine neue Sphare ant und mie fíd bab spflanjenleben burd) taufend ©̌eminbe und burid
 Blátbenteben beraufiblingt, fo aud bie geiftige wéselt, Die ibre erften शafange unb ©ntwidfuagen in jenta fenforiellen Begiebungen und animalen Suftiften bat.

Man bat bis jest ben Sufinft immer nur ald ciac Prccibenz ber vrganifden Materic angefeben. Sif bean bie Pflanze aud nur ein Mecibens bey Grbe; bab Ifyier aud
 cin zufallig Mitgegebenes in Dem atbmenben, freffenben,
 barungen, bobere welten anfangen, und in ignen bie Stufenteiter ber Selbfbefreiung ber Natur you igrem tigemen finnliden $\Omega$ leibe liegt, fo. erbliden mir aud in
 Geifterwelt. Sit gattera Faben fommt mull ber emige
 fpridt in bet, ©prade, benlt in ewigen Sbeét. ©r

 Sterne int, fot ginauffynt.
 ten, werin fie ourch affe biefe Geffitediter ber organio
 yon ber exften. areuferuag ter Geticuitrofte bib ou ber

$$
\text { - } 89=
$$

voditommarer ${ }^{\text {Ausbilbung Deb menfoliden Ceifes aufo }}$ geftellt morber if！

3．Die forare Spbdre．
Wir baben bis jest bie $\mathfrak{D u r \phi g a ̊ n g e ~ b e g ~ p r y a i f d e n ~}$ Sebens nur inad ibren allgemeinen（sefdledtern betract． tet．Mit der ausbilbung bes atmospgarilen Rreifeg，
 \＃fydídyen Wefens an．
 Preifeğ，beginat nun cine nene Dromung beb Sauo getbierlebenz unb mit igm eine bosgere．pigaifde Darftllung．
 rent，and bier if bas vegetative，irritable umb fenfole

 eigentyùmlide ふ̧batigfeit belommt．©ie Stufer，nad melden fid bie Borfelluag fortbilbet，find

gmeitens innere श्यโゆaunng，
britteuc $\mathfrak{F}$ orftellung．
Dac ©inuorgan muf exfli申 far bab Renfere bie gebdrige sundifoung unb Empfingliakeit grben，zwein
 men und bxitteng aud ben Biforn bie Bowfelungen ergengt werben．©8 ift in bem pfowifden seben bere
 aufgenommente Materien getfeb，verwanbelt unb is
, bie cigentbi̊mliden organiføen flůfigititen ủberfủbrt. aud bie Ginne nebmen auf, gerfegen, verwanbeln.

शber biefe Borfellungen erbalten auø nad. ben ver fdiebenen Sinnorgantin eine veridiebene Bejiegung. Und bas celement ibrer Kadigteit if eben fo veridies ben, wie bas clement, burd meldieb fe eingeben.

1. ©eruds
2. Gebor:
3. Gefidtsfinm
find biefe ©tufen, unb nad innen breitet fid bet Fore ftellungsinn ober bie Borfellungetgatigfeit felber aus.
 3u immer gróßerer ふlarbeit und $\mathfrak{B e f t i m m t b e l t . ~} \mathfrak{j g r}$ cigener 尺reige erweitert fich inmer mebr mit bem wei-
 Der Gegorimin ift. .

Die Natar fângt tore erften Fanáage ber Sopfbil, bing mit bem niebern begetativen Sreffe ber erndgreno ben, fágenden Werffeuge an. Ber Magen' liegt sabe an bem spunbe ober if biefes Drgan felbft nod. Sie fareitet bana ju ben ©etubsmertfangen fort, und mit Dem ©augetbier eroffnet fid bie शubsifbang bes Gegororganes, weldes fat freilid foon fruiber.amfeste, aber in in blefem bobern ceffleøte eit vontommatre Billoung etbalt. Die aufert ©ebortbeite facenf fia nun bei ben Gaugetgiesen wie eine meite atmofpgare an. Und bie ganze Borfelluagetbattgleit befomant cinen weitern und bdgern umfang. Die Rufmertiamfeit witb freiwilliger, gefpanater, felbftefatiger. Der Juffintt
"-9 94 :
Gat num in allen feinen Begiefutgen eineth meitern? untreib.
 ganifden und pfobifden 2ubbildung aud it ben §yien ren bie eigentbutalide Zyátigfeit bes $\mathfrak{F o r f e l l e n s ~}$ anfangt, fo wie ber mit berfelben verbunbenterteís ber Erinnerungs, und ©edddtniftraft, bea ๔igenifnne, Des $\mathfrak{Z r o k e}$, einer weniger zu bejabmenben wiutubr; fo wie bingegen aud ein grojerer \{rieb Der Folgfamp teit und Merfettibititat!, Bergleide man bie ceetebriga Feit unb Runffertigleit cinez $\mathfrak{B o g e l s}$ mit ber Eerwanbo beit und Cefdiatliofeit cines Şunbeg, mit bem Res flexiosfinn, ber, fo modte man inn nemten, in biefem auftritt! Unb if mobl ber 隹terficieb; bie gortidreio
 fu verfennen? - Sa batte einet Sunb, bet, menn id mit ibm fpajieren gieng, mir ben Weg wief, bent ta geben folle, bamit inn ber talte wind nidt traf. Wenn id feinem willet nidyt folgte, fo mebelte er zu meinen Ffüfen; biz id feine Bitte erfultte Mie or tradotig war unb bie Stunbe bes cebdagreng fam, fo nabete er fí mir und zeigte mir wehtlagend: bent Weg nad.ber Rammer, wo id ibin fein Rager gititrao gen mbdte: Da el lecter gemodnt mar, fo tontte er bei bem groften Şunger gange Etunben warten, bis
 fen Squabe ùberzeugt, melde alebnlibfeit bier fabon ${ }^{3}$ wifden biefem Zbiere unb bem finbifden Menfden ©tatt finbet; afle móglider suinfeber Sфmeidelei, aber aud Gigenfinn, Zrog und bobbafte R'aune, bie' mit bes

## - 97 -

sermecidlidung verbunben if, maten bier fidtbar. Die Beobadtungen tiber Diefen ©jegenfland finb ja nidt felten
 Saugetbieren ;u $\mathfrak{K a g e}$ fommen, wabrbaftig $\mathfrak{B e w}$ rung ervegenb. ©z if auf feine Weife zu verfennen,
 Borfellungen gut verbinben, fie burch inuere Anregung 3u mieberbolen u. f. w. Gatt finbe.

Bena bie organifde Matur auf biefer Stufe fid affo verbolfomme nud bag evenfere burc innre ©ent tralgebilde darfollt, fo if bies aud mit bem Pindis
 in feiner Eigentbümlidfeit und bilbet feinen cigenea pfydifaten 5rganiömub، ©igentbumbrecpte, Siebe zux
 f(daft und Sgerfafubtr DaE Rect beg Startern, mels Ges zur ©ddatroe ber Menfobeit fo oft unter ben Mrens

 yon feinem ©ebiete meg: Eine allgemeinere Sympatbie unfangt jugleidy bas Gangs: Dié Expanfioness unb (E)ut tractionetuffe regen fidy bier fasen in fo kebjaften

 Menfden!

Das zaier ift immer nọa an ben Duganibant, an bie unmittelbar thierifdey Rrdfte gebunben. Dis Sta *intte befolgen einen gleiden ©ang. Sene und diefe
 Ientraft. Der Suftintt bat fow smar fogn au Borfele
 blinden Prafte ber $\mathfrak{I n f t i n f t e , ~ b i e ~ f i d ~ n o d ~ n i d e ~ w o n ~}$ bem æoben getost baber. Die Begeidnung bes tgiea xifden $\mathfrak{B e f}$ ens ift Suftinft, follte aud biefer Sufinit


Die organifice शatiur, melde fib in bem Sauges thier unterbalb bem Senfaet barfellt, if bas Hebest gemidy bez |arteriellen ©yftemb, bes grogen feften Snodenbaues, ber farlen Mubletit, turz baè Uebere gewidt dez arterielfen $\mathfrak{B r} \mathfrak{H}$ flebens. $\mathbb{B r a n}$ in ben niebern \{్bieren bie Begetationffufe mit allen ibo reus Begierben, ibrer (ster fo madtig auftritt, fo berridt Bier nun bie tobenbe sraft bes Blute und bag llebers gemidit beffelben ùber.bas bodyer fid ausjubilbenbe ce rebralleben. sibie nabe fibt in ben reifenben Saugo tbieren ber stopf auf ber $\mathfrak{B r u f}$, wie farl $\mathfrak{n b}$ mubfue 18s ift ber Bau ber legtern! Cfinen le lángera 2 Beg baz Bhat yon bem gerjen fu bem Gejirn zu gejert bat, befto megr milbert fid aud baŝ milbe lebert unb


Dab Gerebralfeben in biefen ©ángetbieren beftebt $\mathfrak{i n}$ Der शuళb Srritabilitat. Und wenn mir oben \{両on barauf aufo
 fleinen ©ebirn eine stoiefade Berbinbung fey, je nadp bem biefes auf jenes ober gegentbeilig wirft, zmeitens melde Foortfage unb lubergange von bem teinen ees bitt zum grofen und zu bem verlangerten Mart aubs gebildee dēer yorbertidend feyen, brittenk oaf unter

vegetativen, irritabeln und fenfibeln Spfimmung feyp fo, if mobl bie Staft und Starte, mit melder in Diee fen Gaugetbieren bas irritable Syfem und bie Sno finfte ber $\mathfrak{J r r i t a b i l i t a t t ~ w i r t e n , ~ e r t l a r b a r . ~ D i e f e s ~ S y o ~}$ frem bilbet. fid in ber STaffe Diefer Saugetbiere nad veridiebenen Graben auş, je nadbem es yon ber tras geṛr vegetativẹ Stufe aufángt unb fiø biż zu bem bodifen Grabe eines eigenen ©yftem fteigert, uiber meldees deṇ bas böbere Gerebralleben, oie Genfibilitat in ber थlubbilbung beg grogen Segirns beginnt, wo fi千 dant ber 乌Renid von bem . Shiere facibet und eine freiere Dronung beginnt.

 geft $\mathfrak{u b e r}$;it cintem neuen (Gefdledjte, und nun frelt Dab nadabmenbfúdtige, naødffenbe zbier ba. Was $\mathfrak{B r u f}$ gebilda bat bier zwar noch bie Dber? , band a aber bas vendie Syften bat cin Uebergemidt
 ment boberm Eerebralleben beberrfot wirb. Đas. neue
 Deat vegetativen Seite abgewenbet bat, unb in bem nut Die Bilbung zwifden bem venḍfen unb arteriellen Sys ftem in, ©treite liegt. Dab Rungeafifem fegt mit dem leben Dee grofen Bebirag in ber genaueften Bers .mandtfidaft. ©6: zerfest, erbobt, belebt, milbert Die Lemperatar ber Marme, die das grofe Gefirt zum

 foriellen febonz eine bobere Bejiebung. Die bunfeĺn

## - 95 -

Borfellungen bes cebjors merben lidter, Die Ratur befommt ein beutlideres Germand, bas inare Seeleno leben gleidfam ftegende fettern $\mathfrak{u n d}$ 及ei申nung, sixle ©celenfrafte ridten fich empor fu eiuer neuen $\mathfrak{A n t}$ føaiung.

- Das pfydifale seben bat fiw alfo burd brei Streife bee vegetativen, irritabela und folaren beraufgemunben
 enbet ift, Dber bie aufern tormifden Gpbaren fidy is Diefen tosimifden Drganen barfellen. Bie Mfyde Gat nun einen Boben, von bem fe anfliege und beffen Blátjen fie zu neuen Wbelten bintrage! Dieß if ber $\mathfrak{B e r f a n d}$, bie Bernufft. SuEb: ber Pfyde entwino Det fid bie Seele, ber ©eifi beg Menfden: aus ber Tfyde, welde aud in bem.Rbiere waltet; bie Geels, welde mit fobtuern und freiern fittigen, ald ienes Raupengefdópf, begabt if.


## 

mit bem menfdien beginut alfo cine neue शature s-orbuang - wer lónnte Daran zweifeln!-3roar bángt er
 aber biefe if ifm nur ©toff, nur baė Material ber Sobert Betradtung. ©er tragt yon ber tieffen bie zur bobberen alle fogmifden Spbdren in fid, und if infor
 Raber $\mathfrak{u} b e r$ alle biefe ©phdren fana er fiegen, or trigt

## - 96 -

 Satur bat fí in ith befreiet bis zur freigeit be Ceiftes.

Wir betradtea bier ben Menfden ber Gattung nаб. Denn aud bier gilt, mabe mir fo oft fobor zur notgmentigen Beadtung ưber bie Sdranfent ber menfas liden willuendreibeit bemertt baben, ba§̃, fo febr auth Die Matur ben Fienfden fu einer bdjern $\operatorname{Drbrutg}$ bee
 - bie prganifden Beftimmungen und Semmungen fo beraufs

 und erneiverts Haterfucuungea wir úber biefen Gegenfand :angefsell tabein, fo lómen wir bow bab giefultat unferer

- fribgern sittbrifungen niøt berlafen, bag eg ©drans ten uab Semmingen bar menidlidea Seele giebt, ùber melde ber Menfd nidt fiegentana, weil fie bie $D=$ ganifden Beftmmangepunfte feines wefend find. Wir boffen, baf dis ©riminalphilo opybie barủber mefrere sufflárungen erbalten werbe, uat etwas nidut in Strafe zu giegen, was aufier allem Eefeß ber, ©trafe. liegt.

WBir fucten bier aber yaø ber eigentgủmliden Bits -bungifufe Det menfalictert Eeele, in wie fern biefe . Itber bas organifde bewebe beg leibes erbaben if. ، Und es tommat ane bier ber erfe punft entgegen, Der ibu
 unb bie Cinuenfigare erbabene $\mathfrak{B e f e n}$.
:. Der Sinftint nimmt bie Spbare beg ©irne und ber bon bempelben abbangenben Beftimmungen cit. Suftinft
tit mely ald torpertiduer Drganidmus．（Er．if ber yon neuem find darfellenbe ober in die bdjere unb freiere ©innenfpgare fiø ausbibenbe Drganizmubs．Imftintt， Seete，ESeift，Diefer find bie Gtufen ber pfydifden Fortbilbung．．Die Zbiermelt if bie Bildungigefぁidte． Dez Snftintzz，Diefer fat fid you feiner vegetativen Geite fobont bis jum Worfellen eryoben．Und mit ber Spbarre，bie über biefen Borftelungs̉puntt binausiliegt， faugt num ber eigentbuimlide Sreis Dez Reufden an． Grbegreift，yerfelt，erienata．fom．Wels dez find benn bie Sgaraftere biefer bojern Drbmung 9

Dab Sntelligible if ef；bie：clinbilbung bes： Cinnliden in bab Yntelletuclle，und eben Daburd Die Beberridung bes Sinuliden burw bie emige－Dronurge： melde in ber ganyen Welt berboricudtet；aber tod nidt Die Dronung bees Beroufteyns odec bie zuin Bea mustrena getommene welt if．Die＇ewige $N$ atúro， orbang tritt nur in Dea 马erfandund miro
 maltet，tritt num mebr berbor．Und ber Menid ere fenat und；verftegt nur．झBag if Dena das Denten， Der freie wille，bie Sarmonie ber fadrea cmpfina Dungen anbers，ald bie fid зum Bewugtfegn ber Seele extlarenbe Ratureingeit！Eine neue ฒelt Der Exppinte． Dungen，Gebanten und wimenthandiungen！

Der wfyøidde ふxeto beftegt alio aus folgenben Spbarenta Unb auゅ bies feigt fid bab allgemeint Matury gefeg，yon bem niebern creabe fid burd eine mittlere． Stufe fur bidern Drbaung fortjubilben．

[^2] 7

## - 98 -

 genfpgare, bildet fid ypn ber aupern zur innern Onfdaung und yon biefer jur $\mathfrak{B o r f i c l i x n g ~ f o r t . ~}$ Drei Reiben bee prydifden in ber Ibierwett aufteis genden Pebens! Drei 5 Drganenreiben bee Eerebrallebene begteiten biefe gusbitbung beg Snfinlte: 一 ©eruø", Cebsts and Gebfinn.

Buncitens bér prydifde intelligible Sreis. Die चnidauungen und Borftellungen merben Begriffe;
 Nab intelleltualifrexte welt! Die notbweubigen Mas
 ftandes. So alfo aud Yn biefer Grtenntniffpbare, wie ober, orei ©pbaren, bie fíd in ber auffeigenben Dronang ber logifíen ategoricen bartbua.

Dritieng bas, prydifat rationale sreiso. Bie Geynunft; bas bóbere Crfenntnifyermogen. © Dic inteffeftuelle Wbelt, melde fay für bie ùberfinulide Mas turorbituig entwidelt.

Die Gramberafte alles wefenz ertøcinen aud mies Der it , biefen prodifaen Sreifen ale die boberen ©en ftaltungen ber nieberín Grideinungen. ©mpfinden, W8.plen, Denlest burditreifen in nicber̃er ober bo berer Motemiriang siefe ©pharen, mie Jrritabisitat, Cenfbultidat a. T. mo, Contration, Expanfion die Sirdfte ber organtiden uab unorgapifoben, Satur find.

BBenn in ber prydifd inflinttartigen ©phatre ber SReutd allen Dea Empfiñ gebrniffen Dabingegeben if, wie fie eben fommen and ifn ubermaltigen, ober weat in biefer Gxyare fix bis

## $\because 99$ !

Maturelemente mit allen ibren po berfdiebenet Modifitationen yon פiube und , Nufrubr barfellen in Der Rube und bem sampfe ber geibenfaaften, mógen diefe nun auf Empfinbungen, Begeyraifen ober Borftelungen beruben, und abfogeno oper abneigend mirfen, wie ja bie gamje Natur fid in fordent Entgeo genfeßungen von Befeindung und Befreindoung bey
 Diefem Eroboben ber tiefern Bedúrfnife und Bemeguat gen ab, ulld bie Sronung ber Natur erideint in ber freiern facmonie ber ©mpfindungen, it ber ©xtenntnifoer gaturgefetze, in ber freien Willenghandung. Das Sadic, Wabrea (5) ute if nun ber §reis biefer pfymifdsintelleftuellen $\mathfrak{B e l t}$. Und ber Menfø if bab rigentgumlige $\mathfrak{B e f e n t}$ Diefer freitn losmifaen Barfellung.

Die Şarmonisen bes Saónen extotren nuat aus bet freiern Srele, bie Şaemonieen bez wabren beleben und erbeben nun bes Menidea Geif, und bie ewige Spars monie deg ©jutea belebt und bejeelt num fein qebent. Menn bie $\mathbb{M}$ Mdauung unnittelbar an bem Dbjefte bangt, fo if bier nun bie freiere und fadnere Belt. Das empfinbende, tenfende, molente wefen erfreuet. fid feiner rifenea Freibeit, feiner Entbunbenbeit yout Den tiefern शaturfreifen!

Uno wer giebt bir bent, o-mpenfø, biefe ફaty monieen beş C゚mpinnoens ? Sie tonen auss bir, ofne baf. Du ees weigt und millf. Sat ber Begeifterung deip ner Seete berwegen fid bie freiern Sdmingen ber Nas tur. wer giebt und erbebt bid $\mathfrak{z a}$ biefer Sarmonit
bet Bebanter，baf ba foridef，fudef，funbefts Sif ef nidy ber Coot in bir und auper bir，ben buaber nidt felbjt \｛daffef，jonbern er fanffet bidp er giebt bir Die Sgarmonieen beb Erfentnifey，bid zu erfrcuen an allen feinen erføaffenen werfen and bie Sarmonie ber وatur ju finben，bic aber uur bic Sparmontic beio nes（Seifted ift．Und enblíd，mas if Das Gute，das beinen Willen bemegt，ermarmt，entflammt？Der ewige Grift Gottes if es，ber beffer in bir auffrablt und ber baburd bir zeigt，wask bes．S币ópferge urit Der Sdópfung cingiget 28 ertb and 2 med ift．
 Ceyn，\＆eben，Remu白tfeyn bejeidnen ja bie brei gropen Spgaren ber Ratur．Und Das Bemubtieyn if bet grobe fozmifde Freiz dez pfyゅíden lebent．Went in ber dufern গatur burd ben Raum fo biel eingefabt und aufbebalten if，in bem organifぁen Reben burio Die Eebenciraft；bie fid in fid felbit tragt unb bie Cordnjen ibres Seyng beftimmat，fo umfabt nun bas Betwutieyn－ber Beltentanm des ©eifies－ ailes Bergangene und 3 afünftige，er balt feff，mas nidt mebr ift，gibt bem ©innliden bobere Einfaffung und Beftandigleit，Und aud in biefem Bewuptfeyn finben fíd Die brei Sreife beg emigen fortiøreitens mieber： Sinalides $\mathfrak{B e w u f t i e y n ~ o b e r ~ G e b d d t a i f , ~ i n t ~}$ telleftuelles and ationales Bewnstrenn．Der Menich fintt oft you bem einer Sreife fu Dem anbera hinab．Dieb tiegt fum zheil felbft in Dem antbet feis yet organifaen Befimmungen．Wurzel，Stamm
und $\mathfrak{B l}$ litge feben biefe nidt in einer gegenfetigen Wedpfermirfung ?

அud ber Menid feyt unter bem Gefes ber Matur. Er giebt fich nidt felbft, fonbery ed wird, ibit gegeben. $\mathfrak{J n}$ ber Menidenwelt wie in ber Ibiers und. Pflanjens welt find Stufen unb Sronungen: ©innenmenfta, $\mathfrak{B e r f a n b e s u m e n f a , ~ B e r n u n f t m e n f d . ~ D i ́ e ~ f i n d ~ d i e ~ T h e i s ~}$ lungen fowdogl in ber allgemeinen Wenfdengefaidte, ald aud in ben Uuterfdeibungen ber eingeinen wiens
 fareitet fort nad jenem Gefeg, yon bem Sinu anfs maxts zum Bertanbe, you Diefem zur Berwunft. Die wilbe Sraft bes 9 sumg bewegte fonft alled, wie bas Zbier raffte ber ærenfd naф Gigentbum,' rad ©emalt,
 Sitte, Freibeit, Derfontiofeit. 'atber bie Berrunft beis liget. Ueber baz gejes ber Drbnung berridi ja bet orbuende Meiter. Das ©efes mirb und if Riebe.

Der Meufd if frei, in wiefern fad bie Natur bei ibm auf einer boberen ©tufe barfeat. Fber if ex unt bebingt frei? Wenk bir die Natur nidt bie Sadrfe De8 Dmiteng gegeben bat, fo finbe bod bie Gefege ber
 wfinbeng yerliegen, fo las bod bie Şarmonieen ber Natur in ben fødxun Şarmonieen beiner Runitgebilbe wiedertonen! Utab wena fie beinem willen nidt bie freien ©abmingen gegeben bat, fid aufrecht in baltent in bem Sturme bek Rebens, fo fey bod, frei, und made moglid, was bir unmoglid ift. ©o betoegt fici bie Rraft und Madt bes ©eiftes immer aur innergatb
ben Sdranten bee oregebenen.: Der Menid tritt nict aus bem Drganiamue Des Meltalle beraub, ob er fain ein boberes clied, ald bab ber ghaterie unb ber organifden Matur iff.

Wis as er werben foti, tanu er nur in 3ufunft merben, menn ber Kod die Sảgel ldft und bie Bandett fprengt, Die ben Menfaen an bie Grbe feffelu. Der
 Bernurft, LEin weiter Fómifder Rreib, ber fich uber bem ©fbenleben auftbut! ©in meiterer fortjoritt $\mathfrak{z u}$ ben uneubliden Sreifen ber ewigen Drbnung! ©® gebt
 bat feime innere Rraft, fein innereb leben. शizs ter
 ab; was ficd bort freier entfaltet. Bies if ber ※ubs fprad, bie 以zabrbeit ber gangen Matur! faffen mir midjt bie Ratur bei ibrem §ingelbeiten, mollen mir fie nidet bloc burcd EMaterie und an ber Materie ergra:yben, wer fann zweifeln an ber Entfaltuing ber Blütbe, Die fobon bier in ber innobpe gegeben if, all einer ùber ben Berftand binausliegenden Weltorbaung, zu melder bie Beraufft abergebet! - , ISdl werbe fegm, bemitach bin !"

Fragea mir aad ber פerbinbung beek getifigen Wses fons mit bean sodrper ober mit leinem befonbern tses bíloe, meldee Gebirn beift: mas liegt in der zrage, ob bie Sectemit dem sitrper einéoder vers eiat feg? - Cfins! if benn bie goflange nidt viel mebr a einge crbeben fid benn bier nidt neac und bogere Wrbnugen? - Bercint! ©od aber nidt mie ©ine

## - 103

 ber Unterfaß, aus bem fict eime neue, son bem leib. Iiden, $\operatorname{Drganibmus~gavs~verfoicbenc~Ratuprorbinug~}$ emporbebt. Wer bie Geele bei bem Gebirn umfafers will, wirb fie nie eifaffen! ほer bace (sebira nur nad feiner anatomifden Struftur erfaffen will, wirb nie:bie bógern Begiȩungen, bie fid in igm exdffnen, begreis fen. $\mathfrak{B e q}$ n ber Mildifaft nidt bab $\mathfrak{B l u t}$, und das Blut nidt ber Rerbe if, menn ber Rerve mieder nad Den Raturfufen fo biele Steigerungen bat,-parum nud wie foll nua bas pfydifde feben blod bas orgas nifde Shirngebilbe ober bie Seele nidt mely als bis Ragerungen und windungen be太 ©ebirns feyn! Dad Meffer mag bab gebirin zerlegen; aber nie mirb es Die Geele ober ben Sis ber Seele regrunben, Die Seele if bie ùber ben Drganiannás fíd eroffuenbenexé bdjere weltorbnang, bie Darftelfung bez weltalle
 empfinbendén, woblenber, denfenben wriens.

Gidtbar mag man ia roobl nadpeifen, mie fid $\approx$ bag menfolide Gebirm in Bergleidy mit ben úbriger Spieren aubbildet. Hnd bie organifde bobere ©tufe iff bort
 theite erbebt,
2. Dá̃ ix biefem grofien Gefirn bie Spgảre ber fidttyerfegung und lidtberbreitung if,
3. Da © Die niebern Spbăren bed vegetativen unb irritabeln Sirngebilces zurudmeiden und zab, groge Gegirn uber yiefelben berriat u. f. me.

## - 104 -

(bber mic tank alles biefes bie frage auffelfert, was bie ©eele fif, mabs. fie mirti, wo fie ibrent Wittelpunft ober ©is bat? Btebt mat biefer frage nidt eine tosmifide Bejicbung, fo if fie unvero ftanblid unb aubeantmortlid.-Dod wir breden bier ab, ba mir ja fфon ein meitereb ùber bas eigentbúmsidse Geelenleben bed wenfdex, fo mie uber tie fobimticdert Spbaren, bie fid bier zrigen, it biefer 马eitfarift (m.f.


## 

- Jaffen mix bic Ratur in ibren erfdeinungen nad biefen Bejiebungen auf, fo-befomit num aud bab Sodglide unb Unmoglide eine anbere Bebeutung, unb Die Sdranfen ber menidliden ©rfentnif erweitern fad naø Dem Umfange ber Ratur. Das ฒunberbare ober Wunbervolte tritt aun gróptentbeile in bie Sdranfen Der Matur, wenn mir bie meitern $B_{\text {ejiegungen }}$ ber $\mathfrak{R a}$ :tur auffaffer. Es wirb in unfern Beitenfoviel geforfdt, maş natúrlid fey, waş munbervoll? MPyfticismus and Yaturaliom allein in einer empirif( erwociterten Maturfeuntaip


Die Fragen àber biefen Cegenftand tbeiten mir uady ben Erfbefnungen, wie fie fid auf bie organifde, funa Side anto intelleltuelle gatur begiegen. Daxuiber alfo
nad ben obigen Betradtungen $\mathfrak{u b e r} \mathfrak{R a t u r}$ ，unb Sirws Itben no币 FoIgenbez．
$\mathfrak{B e n n}$ mir bie frdfte ber materiellen Welt blog naぁ ©̛emidt und ben matbematifden Berbattnisen weffen，fo butfte freilid Bieleg unerllarbar unb man＇ Derbar erfcheineu，mas bod in bea Rreis beg Erbles benb，gebdrt，子．B．（bā̃ wir bier in Bejug auf bas Folgenbe nur baz einzige erwaduen）bic ©rifdeinung bė่ Grbmagnetiz̀mub．
©o biele Beobacoturgen aud ùber biefen angeftelt morben find，fo meif man immer nod nidt bie ©̛runbo Erafte feiner $\mathfrak{F}$ Birtfamfeit．© ©er febet mabrideinlid mit ber allgemeinen Straften ber Matur in einer genauen Berbinbung．＇Weldaes rigens，finbet nuı zmifden ben beiben polen ber Grbe und bem Requator Ctatt？Der Wagnetiomus bewegt fict，wie bie Gffabrung jeigt， in oftliden und meftiden Meribianea um bie Gebe， er bildet einen bewogliden Streifen，ber fid in Iango famem fortidreiten um bie Grbe brebet unt mabrideins lidy einen ©ytlus．von mebrern Sabrbunberten cinatmmt．
 $\mathfrak{B e r b a l t n i f ~ b e r ~ S p a n a u n g b i r d f t e , ~ D i e ~ f i c u ~ u m ~ b e m ~ 彐 e q u a , ~}$ tor baufen，zu ben Polen；wobin felbit baz flimtigere Clement，in zmei grofen bemifpgąrifden Wafferftreifen Des atlamsifdien und fubliden Dceans eilt？Dod mie bem aud rey，es febee mabrideinlid mebrere alto gemeine（Exfdeinungen per Grbe，bie yon Serido in Werido＇misbertommew，mit ith in Berbinbung， und bielleidt bangen aud bie allgemeinern periobifdea Exfacinuggen，pie fiø biobmeilen in bontagiofen，eigens
twimliden Srantheitzsuftanben eingeiner ©rbftride zeigen, mit ibmimnabern $3 \mathfrak{j f a m m e n b a n g e}$. $\mathfrak{S f}$ es mabrideintid
 raume Deriobe binburd bie meftiche europdijaten \&añs ber שirberfátterungen and anbern atnoppbarilem 3uc ftanben werben utterworfen fegn, die fie eine fo. lange Seit nidtt erfubren ? Dod was ionnen Diefe Sappotbefer gelten, fo lange niddt Die Erfabrung fie beftatigt, Dbs faon in ibnen eine moglide Ertlarung einelaer ©exa fobinungen fiegt, bie fonft unerllarbar find!
genn alfo in bem sireife dee gemodntiden Sebens bismailen Erfdeinuagen borlpmmen, bie nad bem bea Eannten ©iffege ber Matur nidt facinen erlista und sur babard abgewiefen werben ju tónnen, baß math Fie für u'n $\mathfrak{m b g l i d}$ bált, und biejenigen, welde bod" ${ }^{\prime}$ an bem Faftifaen biejer 区ridninungen nidt zweifeln, - Me大 Merglaubens ober Myfficismus befduls Digt, fo gábea nir bod erflid in jenen oben ermágnten Ex: facinungen ein Beifpiel, bas auct nidt erflart werbsa fann, weaigftens bis jegt nod nidt erflart morben ift, und beffen Ratúrlidfeit und $\mathfrak{B a b r b e i t}$ bod nies, mand in 3 weifel zisbt. Weldye $\mathfrak{B e r b i n d u a g ~ f i n b e t ~}$ zoifden ben Erbpolen und ber Reinen Magnetuabel Etatt? ßenin mir yon biefer Ridtung ber গabel niøts majten, und ciner aub bem gemeinen Woffe fagte, , itd mid bie Magnetnadel imarer, obne baf id fiebes túbre, nad gorben ridten", wárben wir bann bie ©ridpeinung nidt bielleidt bem 3 ufall jufdreiben unb yon bem, ber baş faltifbe ber ©rfdemung anerfennt, fagett, er, fey aberglanbig obet Myptifer:
ginbet bemm num nide vielleidt in bein uimfange best telluren Rebens, zu welidem Dod aud ber Mrenfa gebdrt, eine allgenteine, bib jegt node nidt erforfidte - Werbindung Etatt; nad welder bie unannigfaltigen शrten beg શberglanbend und ber munberbaren ©agen uidt in das ఇeid ber unmóglidleit, fondern zu dem $\mathfrak{U}$ mfange iener bis jegt noథ unbetaunten $\mathfrak{F a t u r f t a f t e ~}$ uno eines allgemeinen gaturmagnetiömus gebobren? ふou munberboden ©rideinungen foli ja immer niăt bie Rede feyn, fonbern nur bon bem, was ift und aub tiefern berborgenea Prafter ber शatur berborgebt. Die Bibifenidaften liegen wabrbaftig bier eben fo febr in bem argen beek aberglaubens, wie taum bié gemeint ften Gagen von Zauberciea und 'sererevien! Sene ldugs nen, was' und weit fic nidt wiêen, diefe wegmen an, was fie nidt gepruft baben,

Dab grôte ®unber - unt bow tif es Matur -i geight-fic darin, wie (Eins in bas enbere úbergebt,
 morphofenreid, wo bet Maturgeif bald Difefes ober jenes Siteib angiegt. Sun etflare mian ood, wie bie Crbe, fuft ober ©onac aur splange ábergebet, wie die Splanje Ebier wirb, wié-fich in dém sibierteben dag Gerebralfeben yon drei Sinaorganen anfest,-wie auz diefen Ginnenfibdare Der Geif in'bie Melt binetnfegt.
 ES iff fo, db ees gleíd niemand ertlaren tann. Su ben gemeinften and alltadididften Dingen liegt dit dast wunberbolffe. Diefé aber nefimen mit an, weil es


## - 108 -

yub uagemdgulider if, raugren mir aud bect fonbers baren Grunbe, weil ef nidd alltdglid fonberi feltuer , ©

Wie geber benu num bie dusern Begenftanbe $\quad$ u
 פifoer in Borftelungen fu. f. m. aber \& Eine lange, lange Feibe you Werwandlungen; mo bas Eine ims mer munbervoller fif' ald bas Inbere, wo bas Reale immer mebr in bas §beale, bic Materie in Ceif bia, . uberjareitet. Und if bena bied vielleidy aud nidt wabr, weil eblalle Jage; jeden elugenblit gefdiebt, ober nut barum mabr, weil eè imuer und jeben थus geublid gefoiebt? Sadberei ber Natur, bas mir fre fo nemaen, liegt ja am æage. Und wer mag fie ertids ren! 'Die Dbumadt' beg Grflaxens if ia aber tein Beweid für bie פynmadt ober शiøtigteit ber Thatfade.

 glaubens beift: ,iman tonte fid aufer fia fetbot yets fegen und bort ober bier ale creif fid feber laffen, ober ber Magnetifeur tornue unmittelbar burd feinen Willen auf bic Somnambule cinmirten, Dic Somana bute tonne in bie gerne feben" unb was ber munbero baren Ergdglungen megr fino, fo fragen mir bier, was if wabr unt unvabr, und liegt, bean bies शille yan ben gemofatiden erfocinungen ber Matur fo entfernt, Dafe eb gelăugut und für tolles Beug Des Mabnglaus bene gebalten werben mú, meil es feltmer bedbadtet oder vielmegr feituce ber \%eobadtuug if werth getats ten morben?

## - $109-$

W3ic verbalt fich bas piychifde Gebirnteben in bem organifden ©befirnleben, mic biefeg zu bean tbrigen Siorpar, wie biefer zu ber dugern शiatur, zur Mflonge, zum Mineral u.f. w.? wer meif diefes! Und bod batagt ein allgemeiner fosmifder 3ufammenbang in ala
 Wort ein, bas Wort in cia leiblicues Jeiden, bies 3eiden in ein Raturwefert aufer unç. $\mathfrak{H b}$ bies sulfe gefdeiegt in einer aufo unb abfteigenben ภette. Sff eg bena nuin ropgr fo munberbar uno biefen Maturerfdeinunger zupiber, ment ber wille alg folder cimmirten tana
 menn ber Geif fid vielleidt to perfonifiziren Zamn, Daf er andermdrts obne leib ùnd Sorper und bod fors perabnlid" und ibentifd erføeint!. Das ঞُunbervolue fallt, wenn wir ben Edleier ber Ratur luften ober bas genauer betradten, was bie Natur alle Rage if unb wirtt.

Sd tyue fo oft, wena id yon biefen ober jenen Gagen bes etberglaubens und fie beftreiten ober bebaupo ten bore, bie $\mathfrak{F r a g e}$ : if benn die Matur Dee Meniden, ber menidaliden Seele meniger als die eines anbern S่atartorpers; als Das oft fo sounbervolle æefen, wels
 Den grofent breiten Raum nimmt fie cirt und jebeb \&uftcen bewegt Daf anbere! Der Gonnenftrabl fliegt in menigen Minuten son feinem תdrper 34 unferer Cerbe! ©in fleines, bas fleinfe Zbeilden frgeno einer demifdent Serfegung erfült, wer weif melde Stredé mit feinem gabformigen cerrude. Dab ryier tenut in
feinem $\mathfrak{J n g i n t a n e}$ bie weltgegenben；uber weldie weite Strecten von Seen ziebet ber 3ugyoger bin，er tebrt bei wieberfebrenber Sonue wieber in bas beimiface Feft bes vorigen Baterlanbes！Welぁe 马erbinbung if swis faen Gurdit，Sbrecten，Einbildung und jenen ${ }^{2} b j e i d e n$, Die diefe ©emaitbebemegungen ber famangern．Mutter auf bey feib beez fotus aborůden，und if bean bies bielfeidet aud nidut mabr？शun fo fommen mir niebr
 Die ber Stamm ber Materie felber iff．
 máne $\mathfrak{B e g}$ eftnjeeten auf，wenn mir ben $\mathfrak{H m f a n g}$ ber Satur empas meiter ausbreiten und befonbers auf bie felbft wanbervollen Mebergange und Berwandlungen bes cinen शaturreiøs in Das aubere शめt baben．Mas in ienen eingetnen $\mathfrak{u z}$ tleinern exjめeinungen munberbof facint，if fa bas wunder ber ganjen Matur felbff． Sie if cine $\mathfrak{x r a n b f i g n r a f i o n ~ y o n ~ u n d i n b e n t ~}$ berfaieb＇enfen ©eftalten．Sn jebem Rugenblid erfdetint fire als Sưnfleterin unb Sauberin，bie mit Den getrimften and verborgenfent Mittelu fpieft．

Und fo fommen mir bier bean wieder auf bie Ridu tung Differ Betradtung zuridef：

Dase Seyn und \＆eben jeber अrt fu feimen grofen，
 barjuftellen und zu zeigen，bar jeber Qubruct ber Natur cipe Siguatur ingez ganzen Eebenb，Bilo Den¢ und Didtene fey，upl Dâe fat burd alle Wgturorbungen sin ung berfetbe Rypue bemege，

## - 111 -

Der DaĘ Eingetne in Dem 9an und das 彐a in beat Cinzetnen fid ppiegeln laft.
Wir gaben in biefer eabjandlung alfo zweierlei $\mathfrak{u n}$ terfuめt

Griftid, wie bas organiface Gefirnteben ein Mbs bruct und ein boberes Bilb.you ben unter ibat flebenber fowobl unorganifder als organiføen Spbaren if.
 in gleiden Hebergángea und Stufen von bem niebrigiten $\mathfrak{Z n f f i n f t e}$ big zu jener $\mathfrak{A m f d a u n g g s o}$ phidare beraufbildet, wo über ben Sirm $\mathfrak{B e r}$. ftand unb $\mathfrak{B e r n u n f t}$, berrfdt; ber Infinft: bie tu bie Sinnenfobare fid cinbildenbe fimulide Maturorbnung; ber Berftand: bie in intelleftus ellen Sormen fit barftellenbe Welt; bie Bers nunft: bab פrgan, meldees bieninben, mie jebes Ceyn ju cinem andern ভeyn, feiste snog̨pe anfegt, $\mathfrak{u}$ für eine anbere Weft \}u xeifen unb fid aufo 3ufdriesen, bag Drgan ber emigen Berbinbung Der ©eiffer: und Naturwelt!
©egenbemertungen zu bea ©emerfungen beb Serru פprof. शafle int erfiten Sierteljabrzbeft differ Зeitfdarift, $\mathfrak{F a b r g}$ 1821, ©. 43.

180

Serta Dbermedicinalraty Dr. Sobnbaum.
 §иш wagte, bie yom Sgerru prof. $\mathfrak{R}$ affe angefodtene zanfidt you bem ©inbfey ber Geele und bees geibes in
 mir biefen, mid foron ald MRenid interefirenben Ges genfland, burø fadrfered शadbenlen uber ign, wo
 cinen Weg aus 9 rrgángen und 3 weifeln binaub zum gellen Ridte ber Wabrbêt ju babnen. Sad wollte beo rebrt feyn, um mit mir felbft aufb શeine ju tommen; beun - íd gabe níft, utfade bamit binter bem Berge

Jut balten－meine gedanten bariber and uber bew bant in enger Berbintung febenden clauben an eine perfónlide fortbauer maren nod nidt bu berjenigen $^{\text {n }}$ Rube gefommen，weldje bas menjalide Gemuth jux fricben fellt．

Muct id batte；in jenem frommen driflichen çatu ben exmadifen und ergegen，mit biefem Glauben lange bertraglí巾 Gaubgebalten，und war．erft in foateren Jabs rent bamit in Zwiefpalt gefommen，ein Zmiefpalt，＂ber bei meinem feften ©lauben an Redt und Mabrbeit auf meine Denfe und Sandluagzmeife meiter teinen Einflus． batte，und auf meine ©bemitbsrube auch nidt fobrenber woirfte，mis fo vietes Anbere，mas wir genau iu eva
 gen．．Јథ bdtte gerne meinen alten guten olauben beo Gatter，und wolte Dod eben fo menig gerne ber Grime ben der Kernunft bagegen mein 5 br verfoliesen．
$\mathfrak{S n}$ biefem Buftand pes Bmeifelnz fanden mid：die 2luffage beg mirtigen Sgerauggeberg biefer Beitfdrift． ©eine ©runde gegen dag ©ingfegn yon Geele und Reib fobiemen mir goddit beadteniberty，ja fie erfoienen mitr in foldoer ©cbatfe und Rlarbeit，als if．mir fie felbf
 tiget bàtte．Dennod gemadgrten fie mir nidt，wab i申 fucbte；velfommene Ueberoinfimmung ber Bernuaftint， fidt mit bem alten Clauben．J由 fampfte bagegen：
 atd）ber f中wodaere Feino will befiegt jeym

Subem id nun gerne ben ©ieg in Die すdatbe why nes Gegners gebe，fo mus idn nur mínfфen，bap iqn niq！

Rulfe＇s Setrar，1822．a
mígerfanbert werbe，und báa meine Meimug；ber meineb Gegners gegenůber，tlar und offen por وller丹ugen liege，bamit cin Seber frei usb unbefanger pras
 sen in ten Stand gefegt werbe．Pllfo nidt um auf meiner SRefung za befteben，foabern aur am ber weis tereat Cexoteitung wegen，muf i申 bie Bemerfungen bes $\mathfrak{W e r r n}$ Serauegebers ；im erfen Bierteljabrbeft vom $\mathfrak{J}$ ． 1821 Diefer ふెeitforift mit cinigen ©egenbemerfungen begreiten．

Der Berfafer fit in biefen sgemertuigen auf eine efgentride wieberlegung miner Grànoe gegen Die pero

 －bee Jenfeite；bie legre yom Einçfen ober Bercintfeyn ＇nidt auf bie $\mathfrak{u r f t e r b l i d f t e i t b l e g r e ~ g e f t u b t ' ~ m e r b e n : ~ s o n n e ~}$ und buirfe $\mathfrak{n}$ ．f．wo．＂

Ja：fontife fragen，marum er benn bo币 f申on ia
 Unabbangigteit beg Jrrefenne von einem vorauggegnm genen tórperliden Siranlbeitbjuftande，Sabtgi 1818，


 folden corund gettend made？warum er and mieber in biefen Beiterfungen ©． 47 fage：，miffenfoaftlicje Counte；Erorterungen，wie ber Betfand fe giebt， zonnen bie Gaibe allein nidt entfdieioen，fiebauen ibre Hetergengúng áainfanbere，fraftigere ©tíben？Sad


## $-115-$

es.nide jexer © Glaube an Die Unfterblideteit ber Scele Tey, und warum er biefen claubent bort 50 bow, bikt fo. gering acte, bafer fib in eine-wiberlegung bet .gegen ibn vorgebradten Gruinbe bes 刃erfandes nift cinla balten, wo er bee Giegeb grmiser ift, ober acdet:er
 sauf eine 9 siberlegung berferben cinjulagen:?

DOD. id folge ibm in ber Widerlegung meiner (5tulnde fir bag Einpิenn yon Seele und Reib.'

Mas mir ber Berf. Sc. 74 zum' Bormurf madt, Das id gemife, Der Bernunft juge|
 maden, gatte id fie wirllid yon \{nberett ab: ober fos nen nadgeftrieben. Dad: davon fpridt mid meit (6emisert frei. Daf meine' शnfidten an ein gemifes
 und ment aud jene :anfidten die aufere Form biefes Syftembe tragen ober zndere fid अegntideb unter 'abns Ifder, form gedadt haten, git bief nidut fur beth ofed genfland unierpe Streftes gleidwiel? ©g fragt fichotu: find jene Rusforitde wabr doer fino fie fatide Soent Fnficten und Borftllungen bab ciewandiber Beit tra gen, in bet fie gefdrieber wurben, fo foigt baraus nod teinesmege, daf. fie yon anderen entlemit obet

 fences fit, fo. fónnen bice batin gefaften entionten boco $\therefore$ majx, fár ank folgenbe Doitel wahr fogn.

## -116 -

,Die Begrúnbung jener \&nfidten natigutbeifen", wis et ber Berf, ebenbafelbit forbert, if, whemis facipt, wenigitens in Bejug auf die boditen grincipiets, yon benea ble Bernuff ibre Haterfuøungen beginnt; cine niwt 弓u befriebigenbe forberung. Sbr bie $\mathfrak{B a b r} s$ beit jener bbdften Principian abftreiten mollen, biefe , ebem fo viel, alb ibr bage. Wermbgen, vernùnfrig sut feyu, abipteden. Sie fest die $\mathfrak{B a b r j e i t ~ b i e f e r ~ P r i w t ~}$ cipfen, mit eben ber Gewifbeit yoraus, alB fie fict felbf yorauछfegen mug. Ceim શnderes if es um bie forgen rungen, welde aud jenea porincipien gejogen merbent. Bon tyen tann gefordert werden, baf fie fomobl un:
 gebdriger sarbiung and Folge aus jentan guncipien
 freben.

Was num bas in ber yortanberín Streifadye bet ftebenbe Drincip Det: Bernunft anlangt, aud benen jere foigerungen bergeleitet soerben; fo if barůber upfer

 nee früberen शaffabeb gelten laft; und beren Begrún,
 angofeben werben muf, er uns goffentlid erlaft.

Sept aber, wo mir bie Bermunf ibre ©dritte von bier auf weiter freet haffem mollen zur erfdeinenten Weltay tritt er, ibr bemment in ben 2 seg , fie fragent, mo fie binaue roolle \& , pirs fie berbotene prige gefien beife? Ja, da fie nun chamal auf biefen vergotemen wegen angetommen, madt er uns glauben, fie fey es
gar nidft, bie ba manble; fonbern tife nadidfenber Gefádre, ber Werfanb, mant febe es tym gleid amb Gange an, er binfe.

Sch geftebe ee, bas id mir nie in einem Meniden Bernunft und $\mathfrak{B e r f a n d}$ ald zwei io ganz von eiranber serfoifbene und abgefonberte Dinge babe yorftelfen zónnen, wie es jufolge ber eegre mander philofoplen.
 tbierifden Reizbarteit, शerbentraft a. f. w. ergangen. Sめ babe mir immer gedadt, ba , was mir fo fünfo lid in ber Reflexion fu fonbern vermogen, bod pobl in ber গatur niot fo frrenge gefonbert feyn moge, ba
 feitig erginge und aubbelfe." ©é if mir yorgetommen, Dafe menn id den raifonirenben', combinirenben, vero gleidenten Berfand yon bem Wenfben binwegnibme, audh yon ber ßernunft nidt viel mebr übrig bleiben, und bab, wenn id vice versa bie orbnenbe unb ridys
 -nidt biel mebr anjufangen feyn werbe. CEz it mir vorgetommen, dak, wenu nur Das zur ©ptare ter Ber nunft gegore, was zuforge mander झgilofophett baju geredinet mirb, aufer biefen wbilofopgen- felbit nut:
 ten, was mir bod yon ber einen Seite gar fu ars maaplid, y:a ber anbern gber redt beflagendmerty ere føien. ©z จunfte mid, DaE menn bie Bernunft um olles Endlide nidta wife und fid baber auct nidt ba* sume zu, fummern babe, fie Doch im Grunbe redt wea nig míse, dena mía menig mesif fie von dem Uneadliden $\%$
 tat mid wogl befdeibe, baß meine $¥$ bilofophie mit manden anderen nidt in tie Sdranten treten barf. Smbener tab Redt barf id meiner $\mathfrak{W e r n u n f t ~ n i d t ~ n e b s ~}$ men lafer, wag fbr van Gottes und Redted megefi
 bei pbilofophifaen gorfdungen. Sie gebt voran, bank fomaxt erf ter $\mathfrak{B e t f l a n t}$. Went id baber aud meinem yerebites begner zugebe, oñ glues dad, wab id it menem ※nffage bou Sraften, über bå Univerfum vet? breitet, von ZGeilen biefer algemeinen sráfte $\mathfrak{a}$. f. w. fage, mir thdit burch bas 5rgan ber $\mathfrak{B e r n u n f t , ~ f o n s ~}$ bern burd baz bes nadmadenben Berfanbez: zugefoms men fey, fo focint eg mix, alg múpe eben biffer Bers. fand wegen siefes Madabaiche unv গadfrebens einer To ebrwurviger $\mathfrak{z a b r e x i n , ~ a l d ~ b i e ~ B e r n u m f t , ~ e b e r ~ l o b ~}$ als Rabel serbienen. Sad dadte, er lompe in feinter
 ner nur redt féf an feire boblére Gefabrtinn galten, poen meil fle úber ibn fegt uno weil ifre glide weiter
 Bernunft tas Befugnts nicat baben foti und nick bata aber ein fo bebiagtez, in fo verganglidjer Erfacinung fic barfellendes sergattnif, wie bas yan Seele und Reib begs auf erben lebenben meniden eines ift, in entioneiben", for fant bod mobl bem Berfand bie Bea
 fess : Berbaltuif ben $\mathfrak{B l i d}$ nad obey zu ridtet uño bie Wernunftanfi申t auゅ in Bingen gelterd zu madjen $A$ mobin bie Bermuft nidt megr reiditin ber Betrado

## - 149

tring bur enblidien æergaltnife babluneublitfe nidt aus ben \{ugen fa verliexen. Ja, eछ fann bem Berfanbe wobl sugemuthet werben, in ber Betradtung endlider - Berbaltnife nict bloze bet ber Bergleidung berfelbem anter fid, fleben zu bleiben, fonbern aubl gier ben bow Geren Diaaftab ber Betmunft anjulegent, und ben Gdjeim won sem wefort zu trennex.
 Der Berfand (S. 40) føjaft ein ©ing nad jeiner Mrt auళ Den formen, mit benen er zu thun bat, berea Tebenbiger, auб ben Welten $\mathfrak{u b e r}$ und neben ibm fanmo mendet Sibalt aber fúr ify nidt ba fif; ein Eing, - ab firignallerbingz gilt, bab aber, nmaud unferem Serneguen bes funliden und überfinnliden Sivalts biefer Foormen mabr zir feyn, expe ber Befrafo 'figung' burí biefes Bernebmen bebarf." Modte ex bod dem Ferfajer gefallet baben; fill uber btefena, wie mir foceint; eben beg voukten lidts bedarftigent Suntt; etwab beutlider fu erthren! ©as eing fall furt ben Berfand alderaings getten, aber eb folt erf
 Subalts ber Formen Beltaftigung erbalten 9 Den finma
 ja aber ber Berfand nid) vernebmen? Unt tod gilt babe ceind fur inn? Sa geftye, daf id dab nidat fape

Wir fdeint eb, ber Werfant tonne, unflide ben Bufammenbang aller einzelaen Formed, vom Denex iba jebe cingetne immer wieber auf bie anbere zurutweift - Whe bafe er aut biefem $\$$ reíg yon combinationen bere auctontmt; 子u erfldreis, [id nidt anbers belfen, ats

 welder alle jene befonberen formen in ber Einbeit bee gime verbunben fino; er mûke, fith felbft eriennento als cin nur ibr untergeorbneteß ust nur zum ©rfaken ber endident $\mathfrak{B e r g ̆ a l t n i g e ~ b i e n e n b e e s ~} \mathfrak{B e r m o g e n , ~ f e i n e m ~ U t s ~}$ theile ûber bas, was ùber bag fnnlide Bernegmen bins
 fibten ber Bernanft anjufdiliegen fucben. Die Bernunft aber fpridt Die Einbeit beg શuళ $\mathfrak{\alpha}$, marun foll fie ber Berftand langnen? Ctma, weil fe ibm nidt ald fordo erfdeint? Darf er Dent Sdeine trauen? Ramn Der Berfanb verncinen, was bie Mernunft bejabt? Bab thut er aber, wenn er neben bem Ginblegn beas Ganjey nod ein Bereintfeyn beş eingelnen ©fliebez begauptet. Cntweber \{aes if ©ins, yon crwigfeit ber und bank giebt eb tein Krennen, fein Bereinigen, allee, waę fab $\mathrm{z}^{2}$ trennen, $\mathrm{z}^{2}$ vereinigen \{deint, if fonon wefentlid cinb; Dober alles if bereingelt, getrennt; bann giebt es feine Cingeit bes शut.

Wenn mein ©egner ©. 49 fragt: wie gelangt bie Bernunft aub ben Regionen ber Unenblidfeit und gato beit zu bem Enbliden und exingelnen, fo mddte id iba umgefebrt fragen, wie fommt das Enblide and ©injelme sur unenolidereit unt 9ubeit, wenn e8 niфt mit ibut Gind ift? $\mathfrak{F B O}$ 低 bie perfobnenbe Mitte zwifden $\mathfrak{F e r e}$ fland und Bernuaft, menu der eine veracint, was̀ ber anbere bejabt? sưr mid giebt eb teine, ald mur $b a_{2}$ yoo entweber ble Berfantegs bie Bernunftanfict in fola wem Grabe beberridt, baE nur Beridiedened, (5etrenn; teg, nidt ©inbeit gilt, pber umgefegrt, mp Der Merfand
(\%d ber Fertunft unterorbinet und mif biefer mur eins beit in allen formen fiegt. Sier if ber \$untt, mo mis cinig werden můjeh, ober wir werben fs nidt. Ber, meldjer gemognt if, bie Binge int ifrer endiden efer fobiebenbeit nub Befonberbeit ;u feben, fommt nie aus Diefem Befichtafreife beraub, tommt nie zum Ceinsfeyn, wie es bie Bernunft will, bodotene nur fu einem toms binatorifden ©insfeyn, welajeg aber tein wabreg eings feyn, if, mágreab per; welder bies Einbjeyn yaraues,
1 fext, es in extem fiebt, mo ter Berfand aur Betrenue teß unt GefonberteB, erbliát.
$\therefore$ Dem Berfanbe fommt aflerbinge zu, ưber Berbaitt nife bee cendiden zu entfdeiben, aber in feiner ent; focibung barf er bem,' was bie Bernunft eimmal als mabe erfannt bat, nidt miberpreden, was aber ges fobeben múrbe, wenn et neben ber Einbeit Des भus uod ein Bereintreyn yon feib und Seele, welde dod aud zu biefem $2 \mathbb{M}$ gebdren, annebmen mollte.

Dấn bem fabarfen श्थuge bes $\mathfrak{B e r f .}$. 50 Die yon mir gebraucten Muళbrúcte: Foixirtfeyn ber menfoliden Seele in einem Sinbivibuam, Gebunbenfenn derfelben an bie Drgatifation, aufgefallen finb, nimmt mid nidt $\mathfrak{W}$ unber. Sie find freilid $3 \mathbb{n}$ necbanify, um von einer geiftigen Rraft gebraucbt ju merben. श 2ber mis aft find mir nidet gendtbigt, zur Grlảterung metapgno Fifider cregenfante un\& Bibeer aub ber phyffaen welt fu bedienen? ほer módte ez damit fo genau nebmen, wenn ber 3wed; Berfinaliфung und Berbeutlidung, Dag Gegenfantef erreidt mird?
 fung yon bem genommen, wab faon frúber anbere far 'das Bereintfeyn nadigemiefen baben und audy wor ten ©runben, bie fíd in bec Эerf. शufiabe angefủbrt fine en, wenigitens bie bauptiamblidfiten ùbergangen."Wab die Brùnbe ofnberer betrift, fo babe id barauf
 atur mit beg ßerf. ©frúnben gut thuit baben mollts, bit mir binreide aber eben bie legteren betriff, fo glaube id teinen yon Bebcutung übergangen bu baben, wenigitens feinen, Der bab gataje Grebàube bu bálten bermódte, menn es mir gelimgen foltte, bie ubrigen $\mathfrak{z}^{4}$ enttraftern.

Der Berf. will ferner ©. 53 meiner Frage, weps balb bie Seete bent nidt eing und baffelbe fúr bie for perliden und für bie pfydifdea Rebendidußerungenfeyt folle, bá fit ja aud in verfaiedenen Sndividuen and felbit in bem nemliden Indivibuum $\mathfrak{z a}$ verídieberen Beiten fiad nidt auf eire und diefelbe' 囚eife dufern, feine Betoeisfraft für ben Gegenftand bes Streiteg zu, geftegn. Эa meine, ber Grand, mefgialb er bief thue, liege barin, bẩ er bier milltuibrliぁ geifiges ©cauuen,
 $\boldsymbol{x} \boldsymbol{n} \boldsymbol{g} \boldsymbol{g e n}$ einer $\mathfrak{a n d}$ berfelben Sraft (ber Seele) nimmat,
 ferungen eben biefer $\mathfrak{R r a f t}$, fortbern ciner anbern ana fielt. Woria liegt beat aber ber Bemeif, daf bie *eußerungen Des forperliden febent nidt aud jener Sraft ibren uriprung zu bantei baben? Darauf misd มnt bema ©. 54 geantwortet: ,Die Seelenduperungen

Peyen in cinem unb bemfolben Berbuffeen verfuipft." Was beweift bas aber für ibre Einbeit? Sie findooch aber aud -verfaicben." wober tommt bie Berfaiebent beit in ber cixbeit (ber Geele)? Wenn bier Berfaties benees dod ©inz ift, warum foll ez ben bei geifigen unb leibliden graften bod anberg feyn ${ }^{\text {P }}$ Uno warum foll benn bier bie bertnupfung in einem unb demfelben Indibibuum nidg ebey fo viel gelten, alb bort die Bertnúpfung in einem unb bemfelben Bewufticyn?
 prede fur bie 世inbeit ber berichiedenen Seetendufea rungen. ©bert bas fpri申t aber, nad unferer શnfidt, aud für bie ©inbeit bezz pbyfifien und piydiføer fea beng. शudj bie Seele mirb burd dußere æieize erregt, wie tie Grregbarteit oder Meizbarteit Deb sorpers, and fie ninmt zu Durd geiflige Mabrung mie ber Ròs per burd forperlide, aud fie ermattet burd 2 aftrens guig mie bisfer, aum fe folaft unb bitbet als Gins biloungzeraft, wie ez Der ßilbungètrieb bes ®orpers thut, auø fie reprobucirt als Gebadatnig wie bie fóre perlide Reprotuctionsfraft. Die शegnlicpleit zwifdet gefigen und torperliden Sidften, Die fid. Leidt now
 and eben biefe eregnlidteit if eb, welqe mid die Bea bauptung magen lást, ban alle biefe yerfoiebenen srafte ebenfall nur Aeukerangen ciner unb berfelben © Crundtraft; Modificationen berfelben auf berfdiebenten Ctufen bee Bilbung, nidt wefentlid yeridiebene ßrafte (ub)

Wie nun im ©egentbeil mein Cegner geiftige ant "plyfface Sraft nidt ald folde betrachtet, fondern bas
 fomeiben und ふ̀ertbeilen" beffen, mas wefentlid cius if, und wenn er einmal bier bas cine uab Ganze jers theilt und zerínaitten, weil es in ber erracinung bets faiesen if, fo fdeint mir, er muffe, umt confequent зu feyn, aum nod weiter in bjefer \%rennung geben unb magnetifde, efeltrifde, galbanifde u. a. Rrafte alb befonbere, für fid beftebertbe sirafte anfeben, da and bier megr ober weniger diefelbe Berídicdenheit ia ten ©ribeinungen fithtbar wirb, wie bort.
 ob bean nidgt aud bie Bertbeibiger bes Bereintieyne am Enbe bas princip ber Cinbeit, wenn auct nur als. Sorincip beb sung gelten laffen mûften u.f.m., ermiebert wirb, babe id nur auf bab ginjuweifen, was id obet
 Berfand Statt finbet. Entmeder ber Berffand daugnet alle crinbeit, ober er bejabt fie, wie fie bie Bermuft
 Einbeit, auf eine bis Berbinbuing ber perfaitbenartigen Rrkfte zafammentalterbe Einbeit iprede, fo unterfarite idg wodl biefe, Eingeit yon biefer Berbinbung, aber xur in fofern bie Meuperungen biefer yeridiebenartigen Srafte finulid verfaicben find; bem wefen naw fino, fe bepbalb immer ©inb. Go unterideibe id mohl ria nep pofitiuen und negativen Mor am maguefe, ogne Defbalb mebr ald eine magnetifde Straft anjunebmen;

To unterifacibet. Der Berfi felbif Mgantâjie, Gedabtni色 u. f. m. yon einanber, obne Die Eingeit biefer verfaice - ©enen ©ectoinduberungen ala Geelentraft zu Iaugnen.

Daв Bufammenfangen und zufammenwirfen ber Crecte und bes \&etbes úberbaupt ( $\mathcal{S}, 56$ ) beibeifet freis lid nidts für bace Cindfeyu beiber; aber ein folde's Bufammenhángen und Bufammenwirfen, vermóge beffen - Die Sperenthatigfeiten bie Etelle Der عebendthatigfeiteu vertreten, baffelbe tyun, was fouft nur burch biefe zu gefdeber pfegt, facint mejr als ein 3ufammenbanget in grepobntiden Cinue fa feyn.

Sanigreiflide Bewetfe bafiry, maf ber fogenannte (?) Ceif des torperliden \&ebeng, ber in per Gallens, in ber Shamabionberung u. f. mitbettg if, mit ber Eeele beg Meaidea Derfelbe fen," fann íd freilid nidat auffellen. Sゅ babe blop 3weifel gegen biejenige. \#rt.
 bie ibren शeuberungen, Die bem Sajeine naw, nerfíhier
 liegt aber diefe Beríiedenbeit eben barin, :baf in bg teibliden Funtionen, in ber callenabfonberuagis: int ber Bemegung bee Sergene und bar Sefafe u. f. m. nidit Gpuren geifiger , Sbátigleitio nidt wifle, nidet
 id folde Spuren aufauzeigen vermedte, murbe ind Dgr - Forberung Cenúge Ieiffen, warbe ide nadweifen foy nent, wit ber fogenamate Geift bee torperlident sebens


meines elufakes: Man mill, baf:bie Rentigitit be ferjens u. f. w. geridtet.
©. 57 verfudt eb bet $\mathfrak{B e r f}$. miø mit einer algen
 bat er mid gainglid mifuerftarbert. Die formel tomite vietmebr fo beifen: $A+B$ if nidgt reit $A ; a+b$ if aud nidt rein $a$. Went man aber $a+b$ ald rein a angentoment witb, fo tann mit bemplber Siedte aud $A+B$ ald rein $A$ afgenommen merben. Sber: wsenar das geiftige ebben :- Cmpfinbung unb Bermes sung beftimmt, obngeadtet fie nidet rein piodifa fint, fo tonnte nat mit bemferben Fiedte begauptati, ba, mo
 ebenfalls. geiftige Tgatigleit. © Detht if bier Feizbarfeit férperliaes seben, fo if es autu vort ©mpfinbuing uibo Bémeguntg; batigt aber bort bie छbemegung von geific - gent Rtaften' ab; fo taun aud bler obe blofe Sicigbaty teit babon abgiangete
c. © 13; yon ber ©rideitung, baf aldgetrennte
 reiecighateit zeigen, bie Rebe iff, kegt mir meitregener
 fommen ift. Ş fagè bort aubbrưtid: benn ciner





 Geele ${ }^{2} \mathrm{H}$ fenn.

## －c327

Das fid feisen foldent Begriff von ber Eedte，ald cin Bing，DaE man mie byolypen zetfanciten tann， Bege，babpn batte，Diadte iq，méthen Gegner bais une
 Sbige nur ald eine Meinung an，auf bie man leidt bei ter Nanabme vou befonbereat Celen in jebeen zin， getren ：Menforen gefübrt werben fonnte．

Dent Ginmurf ©． 58 ；gegent ven meinigen；baf pige あifde und torperlide Siràfte meiftang gemeinfdafolido nbudyemen，muf id gelten laffen，hur begreife idn nod immer nidt，wie bef einer folden $\mathfrak{y b}$ bangigfeit bes © ©ein figen son Dem $\Omega \dot{d r p e r l i ́ d e n ~ j e n e s ~ b e n a ~ b o ぁ ~ n o ぁ ~ e t w a s ~}$ fegn fol，wo ber arme ©piefer bintomme，wenn er gar fein $\mathfrak{J n f t r u m e n t ~ m e l g r ~ b a t . ~}$

Das bei 彐erlegung unb Berluf ber Gebirntbeile nuribie Seelenaugerungen，nidt die godigifiten felbft aufgeboben merben（ङ，59），modote ben Berf． fobwer zu beweifen feyn．gir tommt das eben fo vor， ald wenn Semand befaupten molte；bei gerfortex Runge fey nidit bie fablgteit，zu athmen；fonbern nur die feuferufg beg eatgmens verforen．

Die Mitmitfung torperlider Drgate aub fir wie Gdgeren＂pydifden Berridtungen mue id fo lange ans neømeth；bis mir bewifen mitro，Dap eine Geele ubere baupt obne stotper wirleti Pontte．
 Itden Bewegingen ber Tbiere teinen photiden ？ jugetele，bat mein ©egner bura eine－untidtige Dews，
 múpe wogl als vitales Sprincip mirtjam fegn，weil es－
nidt ald benfenbes unb yorftellenbes Эermogen berbota trete", gefunbem. Cse fank natùrlid nur you foldezs Zbieffufer getten, wo wir plydiface Erideiaungen und torperlide pidt mefy zu unterfdeiben im Gtanbe finb,
 bab unbeianntè Eseifige in bie eleufezungen ber bloz sitalen Rbitigfeit peprliere, if bloc ßermutbung, obe gleid fie leidot burd eine weiter gefáarte enalogic, for mogl ber Bildungén ald ber Staftauferungen in bex ganjen Natur, unterftuist werben 'tonnte, woju jedod bier ber Sort nidt ift.

Wiberfpredend facint es mir, mena ber Berfager ©. 61 fagt: „lebende menfolidje Sorper obne pigctis \{de Ifeuferungen Tind fion oft geboren morben," unb gleid darauf: „Sie farben megen Mangel an eltbem,
 bebingt if, und daffe megen DRangel an Rtbemboleu. flarben, laft fid ald ein csrurb anfitpren, baff feblos
 ner bebauptet, da fey demmod Seele, mo, auch teine Ceelendußerungen vorganben find, unb biey farbea gene Roirper, meil fe blog forperlict gelebt baben!
©ben fo wenig begreife id, mie bie 凡unabme, „Das entfeltte mifgeburten, bie bis zur cseburt topperlid rebten, feetentog gewefen feyen", für bie edebre yom Bereintienn Gưttigteit baben foll . anfo, meil bie Geele fich nidt duserte, iff fie nidt dat warum if fie bena Dod Da, wo fie bod auф nidt ba. ou feyn føeint, bei tiopertidaer. Berleßung nito Berluft ber Cesgirntgeite,

## $-129 \quad-$

f. S. 59? Marum if fie benn ba, yo wir nidyt megy unterfфeiben fónnen, ob fie ta fey, f. ©. 61 ?
, WaE zwei Əinge cinanber zu gewisen Ieuferutigen
 mir zugegebert aber menn zwei わinge auf eine folde $\mathfrak{B e} i f{ }^{\text {e }}$ zufammen verbunden find, báf taz eite nidje mirfen fann, obne dan ee tas andere bate, fo find beibe aud nidy diel meniger ala cing. ©in Exieler', ber lein $\mathfrak{J n f t r u m e n t ~ g a t , ~ a u f ~ d e m ~ o r ~ f i c i e n ~ t a n n , ~ i f ~}$ nide viel mefr als gar teiner; ein $\mathfrak{J n f f r}$ ment, was nie gefpielt wirb, fo gut ala gar feinez, unb E̋eele unt feib find bod nod etwab enger verbunten, ald Spieler $\mathfrak{u n d} \mathfrak{3 n t r}$ rimtent.
,Die greunbe ber febre yom Bereintfeyn fuchen teat Grund, Daf iemand folectit ober yerfebrt benft, nides in bem Bau bes Gebirnes; fie erwarten nidt, dá bie Onatomen barifber গadmeeifuig geben, und zrat bep*
 ber ben Menjaen auf Erben verliegenen Geitcegaben nur yon ber geringeren doer grdferen \$augliøfeit bed
 meil die Werfaiedengeit Diefer Geifegegaben nixr in bear
 meifen lafen, wie fie fiad bei anberen torperliden Yers
 ten, welde beim Exielen cinez Juftrumente nide tem Spieler, fonbern bem $\mathfrak{I n f f u n t e n t e}$ angeforett, lagen fid in blepent auffinten.
Den Einburf, bas mit 3erforung eingetiter jorgatt eingelae Ecelentbatigfeiten aufgegoben werbett, furt Oiffe's Beittde. 1822. 2.
mein Gegner burd ein ©ileidniß zu entraften, was mir aber bier fo menig wie an anbern Stellen bem
 es namulid: v,Den Ton, mofúr auf einem slavier bis Tafte und Saite feblt, tann aud ber gefdictefte Spies. ler auf blefem תlabier nidet bervorbriagen; benuoch if fein Snfrument nur fein $\mathfrak{I n f r u m e n t . " ~ - ~ D i e ~ G e e l e ~}$ ber ©aite ift aber niabt ber ©pieler, fondern ber Kon. Wie verbalt fich aber nun bie ভade? Gerabe mie bei. ©eele und Sorper. Went bie Saite leibet, leibet ber Zロม.
,, Wizie Kbatjadjen legren, bebarf bie Eeele nidt

 ©intrúcte bes ßergangenen fonnen, wenn aud nidt
 anbern juráategren, mie Die פphantafieen bes æraumes oft DaE, waß mir in wachen fangit vergeßen batten, im lebenbigften Sdauen auf cinmal mieberbringen." - Wenn langit vergegene begenftinde im Zraume mieberfegren, fo febren fie eben aud unter ber form Des Gebiddnifes mieder; Denn ber Zraum føaff und bilbet in diefer form mie in jeber anbern. Es tif bier Derferbe Fall wie im wadjen, po wir ant oft eineb $\mathfrak{W o r t e B}$, ciner Şandlung Monate, Sabrelang nidt erinnern, und endid fommen fie sufdelig bode einmal wieder. Daß aber Eindrúcfe bez Эergangenen, bie mit Berluft gewifer Cegirntbeile verioren gegangen find, in ben Mbantafieen bes \{raumez wiebergefegrt feyen, bavon if mir nod frin Peifpiel vorgetommen,

Det Sak：„サHez，was bie Seete bier witb； wiro fie burø Şúlfe threg sorper8，fey nidit gleids bebeutend mit bem：autez，mas bie Geele if，if fie
 gilt yon＇ber Seele．शur mittelf bes §órpers ift bie Seele，was fie ift；fie ift es bura iby gemorben and if es noゅ，und wenn Die boberen Geeleaverribtungen auct obne torperlide Weranderungen yor fid geben， fo gilt bod yon ignen gerabe baffelfe，was yon ben nieberen gill．Sobbere und niebere Geelenverridtungen murgetn in einer Seele；find bie legtern nur in uno mit dem ßírper móglia，fo find eg auch bie erfern． Ber Ferf．meint ©．64，iф verwedfele Bufámmens bängen mit $2 b$ bángen；aber wenn bwei Dinge auf foldo Weife mit cinander zufammengángen，saß bas ©ine das 2nbere nidt entbebren fana，bángen fie bana nidet aud you cittanter ab？
$\mathfrak{B}$ enn ber Riorper bas einjige Mebüm if，wobura bie Seele zur Жufdaaung einer welt gelangt，wean biefe शnjchauntg vorauggefegt werben muf，bamit fe
 Welt binauc liegt，fo bleibt das Berbattnia beg sidt pers zur ©eele in einem wie in bea anbern falle ims． mer bafielbe．Sbne den Rorper teine ßeltanfalautng，
 foten，Daber menn audy yermittelte，rod immer gied lation．

शlub bem Sabe，taf Durd ben Sorper bie Seete atten geiftigen Fiadrungiftoff aufnebme，fann allerbings über bie Natur bes aufnetmenben ふermegeng fo vies／

## - 132 -

gefdiofien werben (S. 65), baf, wena biefer (ber תorper) jener (ber Seele) fo unentbebrlid if, Daf fie nur turch ign empfindet, benft und wirft, fie entweber mit igm eing, ober dod fo enge verbunber feyn múge, 'baf eing obne bas antere uberbaupt nidt fegn fónue, und megr bat aus biefem Saße nidt gefdrofien merbent follen.
$\mathfrak{A} \mathfrak{m}$ 'Sぁlufe feiner Bemerfungen bat mein ©regner nod Einigeb $\mathfrak{u b e r}$ meine gegen bie \&ebre yon ber ins bibituellen Fortbauer geridteten 3weifel beigefùgt, was bon meiner Seite gleidfalld nod einiger Beridtigung betarf.
 ber Berfand in bie innere $\mathfrak{B e}$ fftatte ber গatur unb Des ©reifes falauen tonnte, fo mürbe er nidt notbig baben, fid ter unfidern und zweifelgaften foithrung Des Gilaubens anjubertraust. Das lautet nut dod mogl etwas anbers ald: fo múrben bit feines calaus benz mebr bebủrfen! S̃nzwifaen míge das babin ges fellt feytr. 2ber bat benn ber $\mathfrak{B e r f}$. nidut bie ummittels bar darauf forgenben, yon mir nidt obne elficht binzue gefügten Worte gelefen: Wir mollen nidt entideiben, ob er bann an mabxer und innerer ©luaffeligteit ges minnen múrbe doer nidt u. fo w.? Mir fadeint, int
 nur mit andern and megrern $\mathfrak{B o r t e n}$ auggemalt babe.
$\mathfrak{I n}$ bie ©diluffolge ©. 67. geftege id mid) nidt finben $\mathfrak{z}^{2}$ fónnen. Sch beute mir námlid biefe Stelle To. , Die Ngnung, DaE Reben und Dajegn mit ber Belt

tige. Burgetanben! \{ber bloz als अgnung Der forts bauer $\mathfrak{a}$ berbaupt, nidt ber inbibibuelten Fortbauer, ,,भiun fommt bie Whantafie mit fladdigen, unfideren Geftalten binju." - Bugeftanden! — „Endida Pommt Der Begriff, Der Diefe unfitieren ©effalten alz notys
 Geftalten mieber fu finben meint." - 彐atz notbwentig
 ftalten nid)t notbig, bie glaubt nur ber Berfand nó, tbig zu baben, Begriff und Urtbeil lommt aber' aud bom ßerfande, „Den, alb leidt irrenben, bloz meid nenbert, wir nidt ald bodfte Bebórbe zu beridt figent laffen bürfen:" - शatfo bie פblantafieen find trůgliぁ', Eie Begriffe und Urtbeite bes $\mathfrak{B e r f t a n d e s ~ f i n d ~ t r u ̉ g l i d ; ~}$ mas bleibt nod? - Die Manung, in welder nidt mebr und nidt weniger liegt, ald bie fortbauer úberbaupt. Sfe fo gemeint, for finbe id die vollommenfe llebers einftimmung zmifaifn ber Meinung meines Gegners and ber meinigen.
 Ben an eine befonbere form ber Unfterbliwfeit (f. S. 68), weil, wenn id bie befonbere Form binmegnebme, nidts mebr bleibt als bie shinung Der fortbaut uibers Gaupt, ber iक atud bulbige.

Der Berf. fragt (ebendaf.), ,mesbalb es bent eint Wieberifommen der eingelnen, niederen Seelenbermos gen in einem anberen feben bedúrfe, da ia fóon in Dem jetgigen ein Innemerben bes Bergangerien in eiz rer offenbar aitbërn fform alz ber dee siedacttliges; rin bab Bergangene nídt in blogen Beiden, fonbein
 lid fey ei' Sd antworte: weil bie Eeele nur cine Geele if, bie nicdt getbeilt merben, bie ni@t bag Seds Gere mit fat nehmen, und baġ গiebere ba tafen fana. Hebrigenk fann bas Bergangene in teiner anberngorm bier mieberfcemmen; ald in ber bes ©eddetnifes; auct bas̉ ald erneuerte Gegenmart føauenbe Suncwerben tann midts anbers feyn, als ein unter gunfitigen $\mathfrak{U m}_{\text {s }}$ funden bober gefteigertes © Gedadtuic.
,,Ez laft fid ridt láugnen, baß , menn bie Ceple in einer anbern $\mathfrak{B e l t}$ nur fúr biejenigen Berridtungen, bie in ber jegigen igre bodgeren find, fortbefande, fie bie nieberen obne mefentlide Einbufe faon mutbe ents, bebren fönnen." (f. S. 68.)-WBabr! शber íd láugne, Daß fie ùberbaupt Die nieberen zum Bebuf ver bóberen éntbebren fónne. Şier fann fie ezz nid), wie foll fie ez bort tónnen? Яuch wúfte íd nidt, meldie van ige nen id gerne entbebren. módte.
,Gz fey uidt nótbig, סaf bie namlide $\mathfrak{F r t}$ you Sorper wieberfomme, Denn ef forbere nidt eitmal bie Wiederborung teafelben \{onftúaf sie namlide शart von Tinftrument." - ©leidnipe tonnen bier Die Gade nidt erfadpfen. शber auch Dab ©lleidntis angenommen, fo flingt Daffelbe £onftict auf jebem anberg gearteten $\mathfrak{j u}$ firumente anbere.

Den Bormurf ber UnbefdeiDengeit, , melden mir endlid ber ञerf. sum Sçlube S. 69 in Bezug aufbie
 cingelnen SRenidgen mad, allen feineq, Bejiegungen, Riøtaurrlennuig ber, Futoritat trgend sines groser

## - 135 -

Geifes madt, ertrage id gerne, meil ber Sdein mis Der mid zeugt, obfacon mir meir $\mathfrak{J n n e r e s}$ fagt, ba eben Diefer Febler unter meine geringften gefóte. Rud grobe Geifer baben geirt, warum folle ia nidt ${ }^{\text {? }}$ irren fonmen? Ja, id mieberbole, wasi id am \&nfange Diefer ©egenbemerfungen fagte: id wúnide fogar úber unfere Streitfable in Srtbum zu feyn. Uberbaupt, wema ほủnide unb •joffungen auf eine perfŏnlide Forts Tauer, fatt Beweifen bienen tóninten, fo mare Miemand bereitmilliger fúr bie Saøe zu frreiten ald id, ber id) jest bas ©regentlyeil tbue. Was id fagte von $\mathfrak{B e r}$

 Snneres über biefe Sade 子u fagen brangte, ift meis nung, Dieinung, bie id mit bem befdeibenen Bunide
 die id Deffalb ber Seffentlidfeit Wreiz gab, weil id úberzeugt war, Das mandier -barúber in gleidem 3mieo fpalt if, wie íd es bin. Sal magte eछె, biefe meine Weinung jogar auf die Gefabr bin anzjupreden, bon manden Unbilligen und Unverfdandigen ar8 Beradder bes Sexiligen angefegn zu werben. Mein glaube if: id) boffe, id wínfare eine perfontide gorthauer nadysiefem \&eben, aber mein 3 erftand vermag daz $\mathfrak{D b}$, ฒic
 folder © (flaube teine Gúnve fey.

Sd weis nidt, foll id mid barủber freuen oter niфt, aker Die føóne Stelle $\Re$ eil’, welde unfer Berf: ©. 70 anfúbrt, fdeint mir fu bemeifen, baf aud
biefer labne Denter fid in gleidem Bmiefalt begriffen fiblte, ald er fie nieberidurieb. Db fid biefer 3mies fpalt nod für diefeg \&eben lofen werbe? Wir mollent eg in ©ebulb ermarten. '§alten mir nur immer feft an Redt und Wabrgelt!
;

Erroicberung auf bie vorftebenben $\mathfrak{B e m e r f u n g e n . ~}$

> Bon
> $\mathfrak{R} \boldsymbol{a} \mathfrak{p}_{1}$ e.

S\$0 es die ©rfenntní ber $\mathfrak{F}$ abrbeit gill, ba mag man faion frreiten. Sめ bitte alfo ben geebrten Berfoffer beg vorfteyenben suffagez $\mathfrak{u m}$ bie Erlaubria, in gleider शifict mic ben früberen Bemerfungen, bie er nacinem शuffaße: Bereintfeyn yon Seele und §eib ober Einteeyn, entgegenftelte, jegt aum feinen vorfelyenben cine ©r. mieberung binjufügen ̧u bůrfen.
 íd iauf Den frůbern \$uffas meinez Gegnerz ermieberte, nur diefe gemolt. foft muß id aber fúroben, cben saburch, raß id nur bie ©ade, nurbie auf biefe gegenben Remerfungen, in ${ }^{\text {quge zu faffert bemúgt war, jur Ber; }}$ nawliffigung berform, fo weit ber Gtreitenbe biefe ber ther: fon feines ©egners fauldig if, verfingrt wortien ju feyn.

Dab wurto mir um fo mebr leib thun，ba mein（Gegner ja aud meit yeregrter ફreund fif，von bem tad weif， Dafer eab，waş er mir entgegemfellte，nur ber Befors Derang ber 飞rfenntnif Der æabrgeit \｛duldig zu feyn glaubte．

Meint $2 b$ fict ift meber jubefelrent，nod zu befiegen． Sa füble mid aber gebrungen，bab，wab id einmat in ber bowet Hebergeugutg，eb fry daz Beffere，baz der
 offentlid zu vertreten，fa：lange iat es für bab Beffere balte：©s gilt aucd bier，ber Wabrbeit getrey zu fegn．

Sa ftelle bie Sgauptpunfte ber gegenwartigen Streits facte bier neben cinamber，cas diefen guniten Unters georbuete nur nebenbei in Betraftung ziegenb．Dief f（巾eint mix，theilg＇um bie f̧auptiade nidt aus̉ bem शuge
 vergùten und zu befeitigen，beffer，ald Dab Эerfabrea， Den Bemerfungen meines Giegners nad der Drbuung ou forgen，wie fie bon ibm vorgetragen find．

1．Die Rebre von bem paydiflysomatia fめen Beybdtaise des menfden，wie erauf Grbentlebt，tana miffenfanfti申ni申t auf Dieमnferblidfeitolebregefust merben．
 mieberbolen，theils meil er für pie folge unferer $\mathfrak{B e s}$ tradtung entideibend if，theild um eine Bemetfugg meinés ©iegnerb，bie meine Heberseugung von biefem Sabe angebt，bier gleid anfangz iu beriぁtigen．

Der（3）faube an perfonlide $\mathfrak{H n f l e r b l i d f e i t , ~ f o ~ g e m i n ~}$ er aud unferer $\mathfrak{B r u f t}$ eingepflangt if，fann bod
 Berwedjelu wir jebod biermit nidt cinen zmeiten， von！jeutem veridiebenen Sab：ber Blaube an per： fónlitye $\mathfrak{u n f l e r b l i d f e i t ~ u n o ~ b a s ~ © r g e b n i ß ~ b e r ~ m i f f e n s ~}^{\text {and }}$
 und feib im Menfaen tonnex mit einander in eine，fưr beibe gúnftige Uebereinftimmung treten．
$\mathfrak{I n}$ Betreff der ßemerfung meinez Gegrer ©． 114
 nif ber Uufterblidfeitatejre zu ber Eebre yon Seele unb Eaib im irbifden Meniden anbers bargeftellt，babe it Folgenbee zu erwibern；was benn zugleị́ einer miø an， gebenben Darfellung in einem frùberen Mufiaße meio nẹ̆ Gegnerg jur ßeridtigung bienen moge．
$\mathfrak{I n}$ meinem iu biefer 及eitfdrift fúr 1818．Şeft 1，
 Die શbbảngigfeit ober Unabjángigfeit Deż Jrre feynè von
 mix bie $\mathfrak{Z u f g a b e , ~ D i e ~ f a m m t l i d e n t ~ © f r u n d e , ~ w e l d e ~ i d ~ u ̉ b e r ~}$ Diefen Gegenftand，fowobl für alg gegen jene 2thangigteit，
 zuffellen．Sゅ fủgte diefen ciruinben zwar aud eigene，bie mir paffend．jøicnen，bei，aber bie meifen maren boc wouथ1s beren entlegnt，und namentliø die Mebraabl bera．a．5． S． 451 für tife શbángigfeit zufammengeftelten aug den helannten Sariften yon ©biarugi，yill，Skurz； $\mathfrak{b e i m}, \mathfrak{F} . \mathfrak{F r a n f}$ und 彐uberen．Der ganze Burammens bang ber Stelle S． 451 oben，zumal in Berbinbung mit
 deu 3 fammenfegung bie Rebe feg. So gefoirt benu
 Rosperlider Siranfgeit a. a. D. ©. 452: ,„Sft bie Seele unfterblid; fo fann fie nicht erfranten, benn Srantgeit



 Spuribeim in feinen Observations on the deranged Manifestations of the mind, London 1817, ©. 101. Der $\mathfrak{B e r f a \xi e r}$ ber vorftegenben $\mathfrak{B e m e r f u n g e n ~ b a t ~ i n d e f ~}$
 Seft 1, ©. 42) alle jene Grinbe, unter benen mebrere find, zu benen id mid nidt unbebingt befenuen módte, auf meine Fectnung gebracts, und bief nun aud mies
 aufgeftelten getban. Ess ift alferbings meine ©ゅulb; baß id jenes nidt fabon fruber bffentitid gegen itn bes ridetigt 5abe. © 3u entgegnen und bei ber belegenbeit autd jenen $\mathfrak{J r s}$
 bibber nidt baju fommen; auch warb eine fotde Ents gegnung mit ber 3 eit immer minber notbmenbtg, on Die Sebre, baß jebes $\mathfrak{F r c e f e g n}$ yon torperfider Mrantgeit bebingt werbe, an weif, Ssartuanit, Groos, Sacobi und शnderen' To geiftoolle Bertbeidiger fand; baf el meiner für fie nicht mebr beburfte, mobei betint aubl jene Beridtigung unterbliet.

Uebrigent faun id autb bier nidt. in eqrebe fegn, ba $\mathfrak{m i r}$ bie $\mathfrak{H e b e r e i n f t i m m u n g ~ v i e f e r ~ l e g r e ~ m i t ~ b e m , ~}$ mas ber Claube yon ber Uniterblidfeit ber Seele aubs fagt, für beibe gúnfig zu fegn føeiat, wenn id gleid aus biefem legten einen wiffenfanatlicten Grani für jent ju entlegnen für ungnùgend balte.

शuf bie frage bes vorftebenben शuffagez, ob mix benn $\mathfrak{z u}$ ben fraftigeren ©túken, wotauf, meiner 2euserung zufoige, Die Bertbeibiger ber £ebre yom Đers eintfeyn ibre Ueberjengung bauten, nidt eben aud ber ©laube an Unfterblidfeit gefore, werbe id weiter uns ten zuruafommen, and bemerte bier nur yorlaufig, ban biefer ©laube an jener Stelle nidt yon mir gemeint
 futbe $\mathfrak{z a f e r g ~ G e g n e r s ! ~}$

## 2. ©inbeit beg शllg.

 erflăren mir uns nur tarủber, maş mit biefer Eingeit gemeint feyn folde.

Wir tommen barunter vorzúglid zmeierlei yerfefent.
 Sbentitat Deffelben; ben \{nderen blofe \&inbeit aus finem
 3u melden nun follen wir une galten?

Sene erfte $\mathfrak{A n f i c t}$, fagt man $\mathfrak{u n g}$, ifit ber Bernumft gemdá"; Denn „Die Wernunft forbert ©inbeit". Die bierbei子unt Grunbe liegende æorauళfegung, Daß bie forberuns gen Dee bôberen menfaliden Erfennens notbwendig obs
jective effült fegn músen, fónuen wir fár unfern gegent, wartigen 3wed balin gefellt feyn laffen.
$\mathfrak{Z}$ ber eine ©inbeit aub ©ixem ©runbe, auş ©iner โfaffenben शamadt, aus cinem lebendigen Saipfer Şimmels und ber Eeben, ift bod aud eine cinbeit. Weldes ift nut bie redte?
©z if wabr, bie ©inbeit ber Ießten $\mathfrak{A r t}$. $\{$ deint nidf fo volfommen, als bie ber erfen. Dort laft bab̃ શa, bei ber Gemeinfanteit feines urfprungs unb peiner ©r=
 mirb biefe Werfaiebenbeit für blogen . Sdein erflart. $\mathfrak{Z}$ ber biefer Grflarung fum Zrog mill bie Beridiebenbeit
 fefter Glaube an fie brüat fid jeben $\mathfrak{N}$ agenbliat it unfern ©bebanfen, Empfinbungen und Befrebungen aub. So jdeint eb bent mit ber Gewifbeit jener $\mathfrak{B e g}$ auptung, daf die $\mathfrak{B e r f d i e b e n g e i t ~ c i a ~ © d e i a ~ f e y , ~ f e l b f ~ n u r ~ e i n ~}$ Sapein zu feyn.

Wie fommt ez ferner, bas die Bernunft felbit, igrer signen forberang angetreu miro, inbemfie aud in bem ©rfenntnigtreife, ber igr zuftegt, Peineछిmeges sultez für ©ins balt? Sf'etma Gute $\mathfrak{u n o ~ B d f e s ~ i b e n t i f a ? ~ G n t s ~}$ gegnet man ung bletauf, ber Sdein fey bier wieber im

 Wiberfpruad, und mit Redt bertrauet wir igm Darum nidt. ©agt man uns aber, folde yon ber $\mathfrak{B e r n u n f t}$ anerfannte Werfdiebenbeiten berugten blo auf einem Plus ober Minus deffelben Einen, fo bleibt théild unfer ©imourf, baf aud bie $\mathfrak{B e r n u n f t} \mathfrak{B e r f o}$ iebengeiten anerfenne, beftegen,
tbeild fegen wir bier bae cute mit Dem blog શidtbbjen， bas $\mathfrak{B d j e}$ ．mit sinem bloß $\mathfrak{N i d}$ gguten verwedpfelt．

Nuf bie $\mathfrak{B e m e r f u n g , ~ b a f , ~ w a b r e n d ~ j e n t e ~ e f i t e ~ £ e b r e ~}$ bie Bernunft mit jebem anberen ©rtennen ber Seete in soriberfrand fege，die zweite ein jebes nad feiner sirt ebre und alle in Hebercinftimmung finde，wirb ung smar baछ Primat jener Bernumf entgegengeftelt ；bierauf ers
 mat auch zugegeben，ein fotides boch bie Redte ber ans Deren Erfenntniglíafte nidt aufzubeben vermóge．

3eigt fia uns benn biernaぁ jene angeblid yon ber 彐ér－
 foldoe，ber bie Bernunft felbft feine Foige leiftet，und sie
 fprud flebt，fo balte id mid zuber $\mathfrak{A n n a b m e}$ jener andern
 faon feine bez $\mathfrak{E i n}$ feynsi if，bereøtigt．Siø glaube fers ner gegen Die－ßermedifelung beg wabrfarinlid ber，Ra， tur ber Dinge entpredenden Safeg ： $\mathfrak{e g}$ if ©inbeit bes มab，wit bem unerwiefenen：श्यleg ift cinb ；proteftis ren ̧u nựย์．

## 3．Bernunft und Berfand．

Sゆ bin mit meinem ©egner cinberfanden，Daf Bert nunft und æerfand nur bie ßerridtuagen einer und Derfelben Ceefe，daf fie feine abgefonberte Dinge find （oben ©．117）．2ber in mandem थnberen，waళ Dag Sergàltnif beiber zu cinander betrifft，fúgle id miid getrungen，voŕ igm abjumsiden．

```
    1
I - 144 - <
```

 Stoffe igres qigitigfegne fúr berfdieden erflaren, und zwar nidet blos bem Grabe, fonbern aud ber êtt bes Geelenmirtens näd. Darum muß iø bean aud zmeio fela, baf fid Die auf folde Weife verfaicbenen gegens feitig ,,auguubelfen" im Stande fegen. Wabiburig bleis ben muirbe, wenn bem Meniden ber Berfaud dine bie Bernunft ober biefe ofne jenen entzogen wúrbe, gebt ung bier zu unterfuben nidt au, wenn eb aud nidt au Zbatfaden feblen follte, bie ung baruber wenigftene शths Deutungen geben fónnten. Dás bie ßernunft nur menig wiffe, mag immer feyn; aber uberfegen wir babei nidit, Dấ ein extenfio wenigege, eit intenfio fegr Bebeus tenbed feyn fann. Und ein fordees Bebeutentee weís, vernimut bie Bernunft in ber §hat. शber nidt blog bie Mernunft in biefem ober jenem Memfden vernimmt ef, fortera salle, bie igrer tbeilgaftig finb, vernely mea e8, wie verfaieber aum ibre Berfandeeztrafte feyn mogen. Denn obfdon ein enblides, gebunbenes
 feyn tann, und eb, wie die Erfabrung geigt, and viels fad, ift, fo muß bod ein freies, unbedingteş $\mathfrak{B e r m \delta g e n , ~}$ wie bie Bernunft, Zeiner Grabe fáhig, fie muß für alle Menfden gleidj feyn.

פidet cinverfanden bint fat mit bem Berfakerberyors


 nimmt bie Eeele nur alg'- Bernunft; ale Begriffe bits Denbe und vergleidende æbátigfeit, wie ber Berfages
felbit bet Beritand fo nennt, Gat fie feinen Blid ind Unenblide, und bie fufgabe, baffelbe nidit aus ben (augen ; $\mathfrak{z}$ verlieren (S. 119), mutbet ibr ald folders ein Unumgticded $\mathfrak{z u}$.

Fiddt einverftanben bin id ferner mit meinem bers ebrten Gegney, wenn er von bem $\mathfrak{B e r f t a n b e}$ forberm ju Idnuen glaubt, DaE berfelbe noen gobern Maapitab ber Bernunft anlegen und ben Sdein yon bem Wefen trenued (Seité 119). Wag bet Berfand immerbin Den ibm ùberlieferten Maafftab ber ßernunft anlegen; meffen wird or auf jeben gall nur mit feinem eigenen Idinnen. Som wefen und Gdein ber Dinge verftegt
 Formen, in benen er mirtt, ibm Schein unb wefen, obgleid, flreng genommen, felbit Die Exfenntnif bas yon fid nidt mebr ju feinem © (bebifte reduen ldfe 3 a er yon bem $\mathfrak{J n b a l t}$ jener Formen, wie bie belten ther und neben ibm benfelben geben, nidts vernimmat, wie foll er ba fum wefen tommen? Sat man auø bier und ba, gemeint, bas ber Berftand das Wefen ext
 foledte Die Duelle taufenbfaltiger Berirrungen gep morben, und wit நabett alfo mogl urjabe, une babor zu bůten.

- Alud baruber hitt id mit meintem ©egnter nidyt gleis cjer Æeinung, oaf , Die Bernunftan fibt bie Bertants
 Das vón. ber ßernumft Bernommene in Begriffe bildet, Dient er ibr nad feiner $\Omega$ raft, mie er auf entipredende Weife Dem Géfübl, bem dußeren Ginne, furs jebem

[^3]yernebmendea $\mathfrak{B e r m b g e n}$ bient. und fo zu vienen if allerbings feia, bie wiffenibaft, bebingendeb, Gefich ft.
 Berfanbebanfidt", mie unfer $\mathfrak{B e r f a f f i e r ~ f i c h ~ a u b b r u ́ d t , ~}$ wodre, fo. fdeint es mix; nur bann moglid, wenn ber gers fand für Den beberribten Zgeil feiner Begriffe aufborte, Berfand zu feyn; bean jebe Geelenverridtung fann mux fo feyu unb wirlen, mie es ibrer beftimmten Matur gemalf if. Wir tónment ber Wernunft mebr bertrauen, alt bem Bertanbe, ung bucd byre Erfenutnife bet unfern Spanblungen mebr Teiten laffen; batum bleibt jebod) bit Berftanbeşaufdet, was fie ift. תónnte aber auct bet Berfand fid beberriden laffen, fo bliebe ung nod bie Frage ubris, warum'er die Berpflidtuth biezu blof gegen bie Fernunft, und nidt aud segèn bab © (befúpl sub ben clanben baben folls.
cendid mus id von meinem Grgner barin abweia фen, bas id mir nidt benten tant, wie Wernunft ant Werfand fid einanber etmas bejaben ober verneinen tons nèn (S. 120). ©s fdeint mir, Dap nur quantitatio Berc fфicbenes fi申 bejaben unb verncinen tonue, niøt bas qualitatio Berfdiebene, wie jene beiben, Bernumft muífte jonft nidt Bermunft, Berfiand nidt Berftant -fyn. Das, mab jene vernimut, berfebt diefer nidt; er fama ed alfo, ed fey bean blof fpictend, nie yets neinen, nie láuguen; und umgefebat perftebt Dicfer etwas, moven jene aidt gu fagen meifo. Sodnea dodid nidt cinmal Gebdr unb Gefidt, obgleid fie gemeins fadaftid , auf ber Stufe bes cufferea Sinnes fleben, einanber beiaben und verncinen! ©in jebes wirft it
feiner 9 grt，bejabt und yerneint fiø felbft，unb ein jebeg，fot fern eb nur in feiner art wirlt，feiner felbf gemos．

Dáe id bei Diefer शnertennung beb einer jeben．Geelew verriøtung nad ibrer গatur gebübrenben Redteē niøt „，ber Bernunft baẺ Bermogen vernúnftig zu fegn abjŭa fpreden＂geneigt fey（m．fo Dben ©．116），bemerte id நier blog im 彐orbeigeben．Nidt baß bie Bernunft ibre bódften 9 rincipien，fonbern bá atein Giegner bies jenigen ¥rincipien，bie er ibr zufdrieb，bempife，war meine forberung．
and fo finbe id benn＂bernact fưr Wernunft anb Wertand einestbeils meber Das Bedúrfnis einer，bera fóbnenben Mitte＂＂，wie fie ber vorfefenbe शuffaß ©． 120 fudt，nod anderntheils biefe Mitte th berienigen Darfeto Iung beg 刃etbaltniffes von Bernunft uno Berftanb，wie
 Bernunft und $\mathfrak{B e r f a n d}$ in feinem wiberfreite；beibe múgen eiànber bab，wab jedem von beiben mabr iff，gelten Iaffer．Widt in ber Darfellung bes æerbáttniffes；Die
 Unterorbnuing feine verfognenbe witte if，alß auø weil moidden Bernunft und Berftand fein foldes Beberriøen， mo Eines burch bas andere in ben פrobulten feines Thatigfegns befdránft mirb，moglid if．
 tiebene Bermógen in $\mathfrak{u n}$ veruebmen，verfeben，bitbea unb empfinben laffer．Sicines foll bas satnbere lăugner， aufbebeq wol̂en＇，weil teines eş tann．Dabei bertrauen mir cinem jeben nadj feiner $2 x t$ und als einem menfde li申en Rermógen．Weldeé am meiften Bertrauen pere

## $\because \quad 148$

bieme; j; garuber fragen mir tyeild bei ber uns im wabrbeitsgéfubly, im Gemiffen, in ber religidfen ETber bung eingbbornen Dffenbarung, theild bei ber uns úbers Tieferten ant.

## 4. Das शll bes Berfanbez.

- wic aud bie verfdicbenen $\mathcal{F r t e n}$ und Formen ura
 abbociaith mogen, fie baben bod, nur ein jebes uad
 DemBefonberen (Eutgegetgefegten, eines minber 9 Bingtert, eines umfaffenden'. Die Bernunft bat diefe Midtung auf abiolute Weife; bie פboantafie Enupft Welter und Welter zu cinemt wétgangen; Das Gefubl bilbet fid ein wa
 Felbit ber yot Sllem auf bab Befonbere angetoiefene augere Sint fitebt, inbem ex imwer tiefer uub weiter, ja felbf ùber Die Gdranfen beb̧ ibu Ergrundbaren bins aus fdauen mill, 3u einer umfaffenberen Grfenntnif.

Dem Werftande if bie Fiditung eingeboren, Dak er feine Begriffe aus nieberen in bdbere unb, biefe in Den bobiten binuber bildet. Inbem ér fid bou ber Segrán füng ber Borftelungen immer freier madt, ber Mertwale immer meniger in feine Begriffe aufnimmt, erweitert er bie Epgare berfaben. So gelangt er yon nieberern शrtbegriffen zu ben bodjften Gattungsbegriffen; fo Durd fortgébente sfinweglafiung ber bebingenben Merfs male, bou bem ßegriff ber electrifden Jiraft zu bem ciner allgemein auf Grben, bon ba fu bem einer in unferm gancen Sonnenfyftem berridenben Naturlraft,

## $-149 \quad-$

unb yon bier za bem ber 2Mlraft uno ber Urfraft felbfi．Und eben babin bringt ibn aucd Die namlide Speration，wenn er biefelbe bon dem Begriff einees ans， Deren Befonberen，ber Warme，Değ gidts zc．beginuen I\＆ft．

In biefen bodflen Gattuagbeegriffen bat er fein Sul．Biefes Berfandegsell bermag bag fúr antere Bers mogen Berídiedenfte ou＇umfafien：Bopies und Guteß gelangen in ibm als gemeinfame $\mathfrak{P r o b u f t e}$ ．ber $\mathfrak{W i l l e n}$ bs ubung，Der Sreibcitsduferung，すujett uno wení als gemeinjame Groeugnibe Der Raturfraft unter cinen： Begriff．Dabei bat Diefeg and zugleid Einbeit unt aum Mannigfaltigleit；es if aus Deat Befonberen burd bie ©rjeugung bon Gattungzbegriffen beraufgebildet，und
 griffea binabfteigen；mir baben in igm dic ©inģenng： eingeit．

Den Berfanbe gegort biefes Nal alleia an；bie：Bete sunft vernimmt fo menis ©utes uno $\mathfrak{B d}$ fes àls ©ines， mie ber dugere Sinn Gattungegefodpfe und cine 2 Hf efectricitat fodaut．\＄das bindert aber nud．ty bás biefé qual bem Bertande pabr fery ees if ibm，in befien Ratur
 er fo bilbet，gepriefen，und midts meniger als getabelt， ＂ba er ia in biefer ©igenidaft als abfrabirenbes Denl？ vermogen bem Memiden ein Bedúrfuib und eine Bierbe iff．Ban ，Streiten und Beherriøen untasaugnen if auゅ hier nidt bie ふepet Das Berniuftall tann bem．Bern fande dab Seinige nidt berbrdugen，und biffer umgetefor：


Refonen wir bemn nur jebes nad feinerert，nidt aber ©ines für bas andéte！Denu bann beginat ber $\mathfrak{J r r}$ ． tgum，bann tas Uebel．Dann mirb ber bodife csato tungsbegriff mit ber Gottbeit gleid geftelt，unv＇bag
 bilbet worben，unb barum；bei aller feiner silagemeinheit， nod in ben ciranjen bes enbliden befangen if，mit ber ©inbeit verwedfelt，bie über allem をnbliden if．Dann
 3 wiføen Bertand unb Bernanft unvertifgbat fefgefegt Gat，uno ben unfer nigetrúbteg Sumemerben ung offens bart，und madien ben Berfand an fiat felbft jam fúguer， Stber immer liegt ber bier eintretenbe ssiderfpruca nidt if Den Bermogen felbf，fonbern in Dem unridtigen Gep brand，ben wir yon igren ©ergeugnißen maden．
$\therefore$ Hub bem gemáa beantworte id intr Demn bie fragen unb deute id mir bie Sabe，Die ber vorftebende ． ©． 120 anio 121 mir entgegenféllt．Antangend zunddof

 bie Getrenntbeit bebe Die Einbeit Des－2lled auf，mir falid facint．Die Kinbeit det ella im \＃riprung ber Dinge＂，in ber føaffenbet planadt，befegt aud mit ber Beridiebengrit bér Dinge，fofern biefelben geidaffen find； $\mathfrak{a}$ itb eben fo mit ber 解erbinbung ber Binge；fofern blem prton gemeinfam pio $\mathfrak{a n d}$ erfalten werben．Fur bem， Det；wie mein segner，eine cinofeynseinbett mid，if vie Berfぁiebenbeif zumiver；er＂mus biefeffe，＂fich felbf uno ber satur einen Buang aiffềlegend，verneinea．


## -131 -

benbeit, ben in bet Begrif 'eingebenban wheibbartects fuggen, nur focinbar int Wiberiptudo lito fo bae ben beibe, Bernunft und Berfand; fever tore Gina
 Dafetbit ©. 120); wie bas ©nblidje unb ©injelne zur untablidfeit and allysit fomme; menn nidet wit igs
 zablidfeit lomme unt zu tominen braucte; fofem bet
 Lau zù verwanbeln braudt. ©é fapint mir ferner, Da firt beide, Bernunft und $\mathfrak{F e r f t a n d , ~ f o w o b l ~ B e r f o l i e b e n e s . ~}$ at Eingeit gilt, weber :nótbig, bás fît bie Innabite, ,nnur Berfolebeneg, छetrennter, nidat bie ©inbeit gette"; Die $\mathfrak{B e r f f a r b e e ̉ a n f i d t ~ f i n d ~ b i e ~ B e r n u n f t a u f i d t ~ u n t e r o r b n e ́ , ~}$ nod Das̃ ungelegrt bie Bernuaft bem Berfand bie 2ufo gabe nadae, mit ifr ,nur Einbeit in allen formen fut

 gleidbebeutend feyn adrfte. Ridt minber, wie Becht bes, Berftanbee gegen ben \%uefpru由; ,obaf beto
 ald wabr ancrifanten nidt miberprecten befelliglaube if anbererpits, bag Der- beraunft begtatnbet, Daf
 laffet braude, you bet fe midto weif, unb enblidy bin
 G. 121 meint, , ber, meider gewobat fey, bete Dinge.



fonberw bstoftens nux fu cinem lombinatorifden cinbfeym, bas aber tein mabres ©insfeyn fey, mabrend der, welder bies Einbieyn boraubfege, es in \#lem frbe, wo ver Berftand nur Betreuntes und Gefonberted erblide:" Der Berenten, oie mir bier anffogen, find gar siele. Sd tana mir nidt denfen, bás ba, woo et ein Grtenneat gilt, eim blofer Gemobntifyn Den ©efichtatreib gauz und auf immer veridiciegen fórne; id fann mid ferner mit cinem blof ,,Dorausgefesten" ©insfeyn nidt begnato gen; id weiß von feinem, Daxф bie ßernunft gemodteit ©inefeyn, meldes alle Gefoiedenbeit und Bejonberbeit ber Dinge anfbebt; id meiß endid, mie føòn einasas bemertt merben mufte, nidt von Dem ßerfande, Daf Derfelbe ,nuri" Getrenntes und $\mathfrak{B e}$ [puberes erblidf.
5. Das.Berbaltuif vön Gecteynd feib wad Bernunft und $\mathfrak{B e r f a n d}$.
: MRein berebrtei Gegner jelbft giebt ©. 118 孔u, ba§
 non Seele und geib zu entfdeiden, unb id bin bier ganz mit ibm eiagerflanden. Won bem Gmigen, UnexDlidera yeraimmt fe, uidt yon bem Cnoliden, in ber 3eit foes fetyenben. Cie bernimat bon ber Geele, wie bife auls Whrem ewigen Urjprunge if, boz dem qeibe, mie Diefer
 Dingten $\mathfrak{B e r b a l t a n i f e ~ b e i b e r ~ i n ~ b e n ~ v e r g a ́ g l i 申 g a t ~ E r b e n a ~}$ lebex Dea PReníden.
 pie Forberuing anfgeftelt'mirb, ber Berfand falle: ba, wos

gettenb maden, unb bem gemd Seete unt reib als (Tins betracten, fo if biergegen if bemerten, bas bie
 nidtse miffe, und taß temnad, aud menn ber Berfand

 Dennod. für ein foldes, fo wadre ef fetr eigentes; nidat bas ber Beruanft.
$\mathfrak{W i r}$ tonnen bem $\mathfrak{B e r f a n}$ be nigt abfireitett, Daß in feinem 2al fict Seele und Reib unter einén Begriff bringen laffen. Щber er felbf yermag ia bei ber Biloung bon Begriffen niederer Rrt auc beide mieder bu' trenmen. Und Darum, Daß jeme beiden bem abftrabirenben Dentent sing find, find fie es ood nidt aud für oie Bernunft, fúr bą ©efůbl, fûr ben dugeren Sinn; und mir múrven verfegrt thun, wenn mir Die शusfprúde diefer bintant fegen und bem $\mathfrak{B e r f a n b e}$ allein Reøt geben mollten. Bepor Diefe Gntideibung Dee Bertanber als unbedinge
 anberer Bermogey mit ibr úbereinftimnen; mie ber abs frabirenoe Serfand dent Begriff, fo múgten fie aud den Sngaltals eins vernegmen, mas fie aber nide toun.
 obnay Seite 119, angefùbate Gtelle meine friberem .2luffabeb, Die mein Gegner:unverfinnolid gefunbem bact.
 fetber teinegivege, mbe mein Gegure gebeutet pat;



Dern you $\mathfrak{t n f e r m ~ W e r n e b m e n ~ b i e f e s ~ S u b a t f e , ~ b . ~ b . ~ y o m ~}$ bem છernejusen bed gawgen Menfaen, gefprodien babe.
6. Dab Berbataig you Gcele und \&eio fúx Oab Gefabl.
 ther unfer geifigee Geyn unb Birfen, ùber unferen Geelenfuftand und beffen $\mathfrak{B e r a ̊ n b e r u n g e n : ~ R a d ~ b e p n ~}$ Gegenfanbe, woruber biefe Stimme•ipridt, wennen yir fie Eémiffen, Gefufl ber geiftigen Sraft unt Sdmaḍe, ber $\mathfrak{F r e i b e i t ~ u n d ~ b e r ~ B e f d r a n f u n g . ~ S i t ~}$ forifat flat und vernegmilia, mern es nut filll und rubig in uns in, das wir fie bernetimen foxnen. Sbr शugipruø mirb zur Rgat fate bes Bewuftreyne.

Das Berbaltnis zum Reibe gegt bie Seele offenbar febr nabe an. Coflte jene Stimme nidt aud uber diefeé ஒerbattnis fíd vernebmen lafien? uno wirb fie, menn fie bas tyit, fid nidt barîber mit bebeutenber Suberldaigteit vernegmen laffen ? Bir tonnen eben ber Innigteit wegen, worin bie Eeele'in jenés Berbâttris verflodten ifit fawerlid umbin; bies anzunegmen.

Wir músen ferner mobt einrdumen, dan jene

 werben, wo bife ratur am lauterften, am metiten reinmenfoliti if, Die intere Etimme miro ferser ba an freiefien wit futteriten berbortreten, yoo vorgofafte Meinangen, magex biefe num felbftergengte ober olop
 flellet, wie in.cisem folden Suftabe ber Gecle, wa
geifige Rlarbeit mit Neinbeit bez Gefáble gepaatt if， Das＇Bewubténn aller unferer náberen geitigen begiez Gungen am beftimmtefen unb llarftem bervartritt，fo
 －$\Phi$ es ©eele unb Leib in uns yertnủpft．

Geben mir nun cinmal ab you unfera preinungex， son bem，was uns unt nafern Beitgenofen，bie mir，auø und tubemuft，auf bie eine ober anbere 䍜t befangen fegy fònen，wabr ober falfø fabint，wo finben mir
 ald bei ben bobern Seelenfubbigen vergaugeiner 3eiten， Die mir gemeieinidaftlid ald bie yorguggeetife geifig freien ancrionuea？ $\mathfrak{u n b}$ ．po berufe id mid bier not －einmal für Die frage über ©inffegn Dber Bereintfeyn ouf jene 3eugnife＇eines lauteren，to wanig，al大 auf Évoen mogrid．if，getrúbtet Bewufteyng，worauf id mid fation in meinth crften Quffabe（viefe Beftidxrift f．1820；Şeft 1，©．21）berief．Biefe Beiugnife fpres den fur dab $\mathfrak{B e r e i n t i e y n , ~ u n d ~ t a d ~ r e d n e ~ f i e , ~ a u b ~ b e r ~}$ bier cumbidelten Bruaben，ou ben traftigerem Stügen umperer segre．
$\therefore$ Diefer Beugnipe fur bag Bereintieyn fatte mucia Cegner in feinem frübereu enffabe entweber gar nidt ober nut in iener yon mir angefodtenen ©telle geo badt：，Phidt alpo bie antoritat irgend eines grogem Geifee，ntajt babe frepalten ber menge an Ditfem ober jenemiglaubex，if $\mathfrak{n}$ ein fiderer Birge feiner Waby bett wno Unfeglbarteit＂coife＇Seitfor．f．1821，耳eft 1 ， C：2）．sbean Semand mit bem geitigen eluge flace： feift ald sin ：Anberer，fo if bie barans berbageliende

Ebatfade bod'mobl Eeitte "Frutoritat", wenigitens nidt in bem gemodnulideu Sinnte bes Mortb, falls
 2uges eine ほutoritat nennen mill. DaE bie Crims men beg' Bewostfeyns bei jenen grosen Geifera falíd gewefen fegen, burfte fid fo leidet nidet beweifen laffen; eben fo flebt uod zu ermeifen, bak ana von biefent ©timmen falfo beridtet worden fey. Und darum trug it Dena Bebenten, ber Exflârung meinez Gegners ůber bas Berbaltnic biefer Stimmen zu unferer Unterfuøung beizupflidter.
sanangend "bas feftalten ber Menge an biefem ober jenem ©laubenis, fo'raume id meinem Gegner eia, Daß ein foldes fefthalten, blop burd Betipiel, Serfoms men, furt ourch blog dußere Berbaltnife bediagt reyu sonne. : 2tber mena gin ©laube sip paar Sabrtaufenbe binburde gebauert bat, Durø 3eiten ber. verfoiebemfer Bilbung-binburd gebauert bat, went er trob aller Betampfungen, Dic er bon ©erefgrten und ungelegrtea erlitten, in ber shauptifage unverdinbert beflebt, wena
 and Rebens betrifft, fo batten wir, meine íd, ziema Iid viel ©ruac, fein Befteben nidt blo yon hußereu Beguinfigungen, fonbern zum siget und modg zum groferen Rbeir yon feiner Begrànoung bur申 ein aus
 Des Bewuftreyee bei , ;ber Mengeci felbft, berjuleiteth ©o glauben bie Hagetegrtete aud an bas शidtein6fen bes ©(buten und Bojen, an ben Unteridied von freiem und , Rothmenbigem, und zwar sbenfall.; fo yiel bes
fantr if，weil fit aus fiod bayon miffen，menigftens nidut blo

Den Glauben ber Menge an baş－Bereinteyn yout Seele und leib niat für blof angelernt ju batten， baben mir um fo megr Grund，ba biefer Glaube faon in ber yon jeben Menfien teidt anjuftellenben Bedbadtung， bâe er fid feines Secten，und Reibes：Dafeynz nidt auf biefelbe art bemuft werbe，cith 3eugnif for fiti bat．SR．f．yon biffem 3eugnif Bencte＇s treffliden शuffab ：uber bab Berbditnis yout Secle unb seib it biejer 3eitfotr．f， 1821 ，Şeft 3.

## 7．Cecte und ibre $\begin{gathered}\text { enferungen．}\end{gathered}$

Sa bit in meinen frůberen शufiagen ひnteribetio Dungen uber bie Seele und ibre Feuferungen gefolgt， bie meinem Gegner als unbefriebigenflerføienen futy， und $\mathfrak{u}$ ber bie id midy besibalb bier，da idy fie nod．jest für ridtig balte，nadber ertlảren mufo．

Dab Borbanbemfeyn ber Seele nebmen wir＇ant entwey
 Jinnewerbens，ober nad Beranberungen，bie unfere dufee ren Sinne mabrnebmen，und yon benen wir，miederbolt gemaøten Erfabrungen zuforge，auf ein bamit berbuth benees．Seelenbafeyn faliffen．Beibes 隹 offenbar nidt Daffelbe．Sin jenem Snuewerben vernimant fid bie Sete felbft；in jenen bem áuseren Sinn fund merbenben Betw anberungen vernebmen mir ibre शeuferungen．
－sion foliépen auf ein Seetendafeyn，auct wo nur eiper yont jenten betben Berocifen fùr cin foldés Bap feyn yorbanden if．玉ud mo alle Beránberuagen für

## $-158-$

sinen Bemeis der zweiten beredtigt, ein Seclendafega anjunebmen, mean nur jenes Snnewerben ba ift. Der Sacintod mit fortoaus ernbem Bemuftienn tbut bies bar. $W_{3} \mathbf{3}$ aber zugleid Diefeb Sunewerben und jene duferen Berainberuigen febo len, ba frjlt auta jeber Berweis für cin Ceelendafeyn.

Da, wo bie Seele fid felbf yernimmt, mirtt fie als Bermbgen; Da, wo fie bura Bermittelang bes $\mathcal{R} \delta$ rpers , uf unjere dufere Einue mirtt; seigt fiø aud ibre ereus
 biefelben won igr bebingt finb, liegt in jenem $\mathfrak{B e r m o g e n t}$,
 bud ber piydicajen शntbropologie, Bo. 1, ©. 117)
 yermógen und Griftestbitigleiten, wie or ef nennt, najer erortert 耳at. .

Und bieg fann benn vielleidt einigea Bemeriungen, welde ber vorfeljenbe eruffak mir entgegengeffalt gat, aur Beridtigung biener.

Sid ermáne zundaft, DaE mein ©eguer mix ©. 129 Dee vorftebenben 2luffabeb mit Untedt bie Bebauptung zuidreibt, bafe bie Geele ba fey, mo mir nidt mebr unterideiben fornnen, ob fie ba fey. Der ganje Bu: fammenbang. von S. 60 unb 62 meiner frùberen erp witerang ergidbt, baf ia ba, mo wir nidat mebr unt
 magt, für unfi申er ertiart babe.
. . Wir baben (m.vergl. ©.127) allerbinge fein Redt, citt Seelenbafeyn angunegmen, wo fid uns blofero f(icinungen bes torperliden lebent, Reibbartit, Bint

## - 159 -

amlauf 2c. seigen, wo nad grofen Berketugen bes Sdrpers nur nod biefe Erfobeinungen yorbandea finto
 biejenigen, bie mir aub unferem eigenen Bewufteyn als pfodifdsbedingte fennen, fortoauera, oa find wir
 nod Fortbauer bed ভeeleabafeyne anjunebmem.

Wenn bie sunge ferfort:miro (m. f. ebenbaf.), fo wird allerbings bas attymen burd biefelbe aufgeboben, meil ez bas Tafegn einer lunge notbmenbig forberta Wher nidt fo entidieben nub fúr if eb, ob bie Geelentbatigfeit anf gleide weife vollig vom ©Sbirn abbange. Das 2tbmen if bie leiblide Berridtung ber lunge; follte, mein ©egner etion bie Fergleidung to weit fortfegen mollen, dap er bie Sees lentbàtigfeit audd fûr bie leiblide Berridtúng bes dew birns erttarte?

Hebrigens unterideibet ja aud ber yorftgenbe Rufo fak ©. 124 bie Sirdfe yon ibren ereuferungen. sur follen bie tegteren naw ©., 125 blop ein ©apir fegn, moson fíat oben bie Rede gemefen if.
8. Secte und عeibin ibrem 3ufammenfegu,
, Mein Geguer, tabelt ©: 129, 130 und 134 meine Sergleidungen Dés Berbaltnißes von Geele und \&eib mit bem eines gonfünflers fu feinem Snfrumente; und er tbut Dab roobl mit $\mathfrak{F e c}$, ; fofern Diefe $\mathfrak{F e r g l e t}$ dung ein Beweis feon foll. SW. fuddte ixbef in tiefer Bergleidung fúr meinen Gegenfand megr sine Cerlaw terung ald einen Bemeis.

## - 160 -

Sab fain bagegen ble bloge wrieberfolung berfiteen Bebauptung, mit anberw Wborten, wie ©. 130 bed vors frebenden थuffagez: Die Geele fey ber Ton bed Rors pers, over S. 131: fie fen males burd ben Sorper, ntidt far. Berbeife gelten laffer. Wie nabe ubrigens Eleuferungen, wie biefe, an ben allen clauben an greir beit, an ણRenídenmúrbe, an §ugend berfditigenben abgrund fireifen, laffe id bier unerdrtert; weis id


- Uno fo will idb aud gern Unredt gaben, went ber Berfafier bes vorftebenden' '2tuffages Seite 127 gegen mid bemerit, baff id $\mathbf{i}$ m feinen Begriff von einer Grele,: bie fich wie Polypen zeridneiben laffe, bdtte zufidreiben follen. Ueberlege ide mir freilid bett ©. 114 gegen mid geridteten ceinmurf, baß bei ben magnetio SWen, eleftrijden, galbanifden Sirdten o,mebr ober menigeré Diefelbe Berfdiedenbeit it ben ©ridocinungett fibtbar werve, wie bei ber geiftigen und pbyffora Sraft bess Menfden, to \{deint mir, ba bie Sraft eines maguetiføen, elêttrifфen, galbaniføen sorpers fíd in Salftea, Biertel 2 c . zertbeilen laft, ole anatabut ciner $\mathfrak{a}$ nliden §beilung für bie Seclenfraftienem ©ins nourf boø nidt to gang utgemás.

Sn ber Darftellung bee $\mathfrak{F e r b d t m i f e c e ~ v o n ~ S e e l e ~ u n d ~}$ Reib, mie:e $\mathfrak{u t}$ ह Die Bepbadtung zeigt, muf íd yot meinem ©fegner in mebreren ©tuden abmeiden, unter benen folgende bie borzúglideren find.
$\mathfrak{B e n n}$ mir ©. 123 Die Frage geftell wito, warum Die Ferfaúpfung voa geifigen und leibliden $\mathfrak{F r}$ dften in einem und bemperben Sndidibuum ,"nidt eben fo viel".
gelten folte, als die Berfnuppung in einem und bemfolben SBewngtfegn, fo babe id parauf zu.erwiebery, daß mir bas nidit fo føeint, weil ,fin $\mathfrak{J a b i p i d u u m " ~ y o n ~ S e c l e ~}$ und leib and ,"ein Bewputfenn! etmag Beriøicbenes fine, weil id teine vollommere, ia idi Darf mogr fagen, meil id feine andere Eingrit fenme, als bie im $\mathfrak{B e m u f t f e y n , ~ u n b ~ w e i l ~ b i e ~ G e e t e n d u f e r u n g e n ~ z u s ~}$ fammengedrien burd die tynen allen eigene lueberein -
 Den, und burd ben Unterídied, bet zwifaen wit Gelbfo. bettimmiung und mit Not thmenbigteit erforgenden Sanbluns gen Statt finbet. Siuf bie grage, moder in bie ©inbeit
 Die Annabme, in ber Gefle fey Berfifiebenbeit, uners miefer fey; baß aber bie Geeleadußerunger verfdieben fenen, weil: ber Gefabite ber Geele, ber feib, gut thuer in verfdieverier Bejiegung fegt, whe dußere Sinne unb
 anв bise nadmeifen.

Sa ber Gemeinfamleit ber ©xfdeinung8form yout Geete uit Leib finbet ber vorftegenbe Ruffas S. 123 Hebereinftimanugen; bie mir nidt in gleidem- Paafe cinleudten mollen. ©EE if zwar bie jest gemodyalide
 Dadtnif, torperliden Bilbungstrieb uit ©inbitbungs, Iraft 2c. mit einanber parallelfitt; aber §aralletismue. if nod tein ©insfenn, und wie verfaieben geigen fiad Doca, nafer betrátet; biefe unbjerue! Daß 3. B. Die Seele Durd åufere Feige erregt merbe, "mief" bex soriper, if feinebwege ridtig; gier 'gefdiegt Die Etregung ant
mittelbar, bort mittelbar, gier mit notbwenbig bes Dingter, Dort mit freier toegenmirfung, bier mit einer Grregbarteit, Die jebesmal bes ఇeizez bebarf, bort mit einer, bie fíd, felbft erregen fana $2 c$. Und endidy auct ofe großte Uebercinftimmung in biefen Fiormen zugeges ben, fo ftebt ia eben für and nod in Frage, ob biefe Uebereinftimmung nidt blof yon bem Bebingtfegn ber Cecienáußerangen burch ben Sorper berrilibr.

Die gegenfetige exblangigfeit von Seele und Reib foblagt mein Gegner zufolge Den ๔rfabrungen, maz ふin ber mit frantem Rórper nidt felten geiftig werben, waE for, perlid gefdmadde shenfder oft geifig vermógex, wad mande Menfden furs yor bem Robe zeigen, offenbar ja bod an (m. f. befonbers ©. 131). Der ebenbafelbit
 mittelf Deg Sorpers fey bie Seele, waş fie. Fey, feblt ber Beweif. Subem if und bleibt es mabr: felbf bie gróste $2 b$ gangigleit if nod tein Eingreya.

Mit ber Meinung meineब Gegnerb, Daß Unyods fommengeiten: bees Roprpers, bie fíd nicdt finnlid, macis meifen lafien, niwt vorganden fegen (m. f. ©. 129), fann id nidt cinverftanben fegn. Seigt uns etwa bie Fufbebang ber midfủbrliden Bewegung, bie Raubbeit, Die. Blinbheit flets ficttbare forperlide Mangel? Sa. babe mid fermer, unb, mie i申 noф glaube, mit Recøt, sagegen erflart, baf gerabe im ßau ber, æbeile, baf gerabe burd bie Inatomen bie Invoatommenbeiten nadgemiefen werben follen. Biefe Unvoltommenbeiten tonnen ja аиш фemifche, auф blof in ber forperliden


Qud bie attatomifden Entbectungen yon Feblern bei Seftiden, Die pibdifd verfegrt maren, taglidy wore måtte.

Dã bie Seefentbátigleiten (m. f. ©. 125) irgenbwo Die Stelle ber (fdrperliden) Rebenstyátigleit vertreten, Dan fie daffelbe thiat, was forft ouva biefe gu geføeben pflegt, if mir nidt befannt.

## 9. Reib obne Sefe und Secte ogne feib.

Bie Grúnbe, meldje ung zwingen, fúr einen menidy liden Rorper ein Seelenbafeyn anjunegmen, babe líg oben ©. 158 bargelegt. Wo biefe Gruinbe feblen, ba fann ber leib Dura Meizbarleit, Mustergucten 2c. bes Lebt feyn, er if aber nidut befeelt. Darum balte ića aud smifgeburten, bie blo dura Meizbarteit, शbjont berung, Geftaltung ze. leben, fûr peelenlos, und id
 logen, Sarn. Sgerbart, ùbercinfimme, ter in feinem etbrbud zut Mryologie ©. 99 , §. 122 fagt:,,Einige Eráablungen von gánzlid blopinnig ©ebornea erreo gen ben Gebanten, daf biefe vielleidet wirtlia nur ves getirenbe Leiber, Dbne Geele, feyn modten." Diefe Annabme bat aus beit angegebenen Grafnben fár bie Regre yom Bereinteyr Gưltigleit. Ber ®drper if in folden midgeburten nod nitbt babin gebieben, mo er Gefabrte und Wertjeug ciner Geete feyn fann. $\mathfrak{B o}$ bei einem Menfón nad Werlebung $\mathfrak{u n d}$ Berluft ber Ges Girutgrite (m. f. Den vorfebenden $\mathfrak{A l u f f a ß s}$ © 128 unten) - blo B Beføránfung ber Seelenáuferungen eintritt, Da if ber Bemeis für cin Seelenbafeyn in biefen Menfant

## - 164 .

fortwadrend yorbanden; wo aber nad tiefer zerforens ben Berlegungen athe Seelenaugerungen baurend auf: bobren, da mird ber Sdrper feelentos und bieria jenent mpizgeburten gleí, , uur baf wir ba, mo Geelenảfes rungen and benfelben fum Grunbe liegenbe Geelenfabigs feiten borber vorbanben waren, bei bem 彐ufgóren ber erfen eben nur yon bem anfgoren biefer and nidgt you Dem ber Seelenfábigleiten $\mathfrak{z}^{u}$ reben beredtigt finb.

Mdferyinge fann man, wean man mill, aud votu ber Geele ciner Miggeburt reten, bie nuy ang einem Baude und ein paar Gliebmaaken beftegt,", fo mie vont ber Seele cineळ̆ abgeldfeten Schentelb, cineb \&nodende, Dber, wie ein neuerer Soriftifeller, yon Dex Secle beई ©iters; aber wex bag thut, ber treibt ein ©piel mit feiner Rebe; Das jebem andern, ber fid Die Sadje nas ber $\mathfrak{u b e r}$ !egt, bent auø alb ein Spiel ersdeinen muß. Fidt minder if es ein bloges. Spiel, menn jemand, wie wir bas aud føon gababt baben, eine metamorpbofe
 rung von Galle, yon Syarn, ince §enten, ing wodien, bis in bie andadt binauf auf bem Papier eutminft, mobei bann, um ber Seidnung millen, bie farben
 cin Stein nod mobl bis zum Gpttfenn!
cine eleftrifde, cine magnetifode Seele murve allets bings jenen Uebergang erfeidtern. शber cine foldo máre Dod vor Allem erf 子u ermeifet, Dab Berlieret tee Geiftigen in bie enferungen ber ,,blob, vitalen" gbảtigfeit erflárt iegt aud mein veregrter Gegner fur blope ßermutyung (f. obea S. 188):

Heber ibie Behatptungen ©. 126 und 429 bes yors
 obne -Willaubr ,, mit bemferben Redte" far eive geiftige


 Unterfuchung einjugetn, thetle weil thnew bie æegrůns -bung feblt, tbeild weil int bem Borigen fobat. bab Nótgige für fie bemertt wotbet.
sónnen' mir man gleid bem wertbeibiger bee Sebre nont Einsfenn tebenbige selber und Reibestbrile nadis meifen, für die er fawerlidi zu einiger Befriebigung eine Seele barthun modete, fo bat er entidiebent
 Dod eine Srele obne feib.

Sein Unbefangener mirb verfenten fonter, yac in Der Forterung, eine obne lefb mirfetto Geete nado. zumeifen, felff menn bie Rebre yom Bereintfeyn andere weitig auf das beftimntefte ermiefen ware, etwas für Die menfolide wabrnebmiung zmar nitat gerabe úamoga
 Reiftenbes liege. Bie Rebensberoegungeft bez feibed laffen fid burd ble auferen Sinne wabrtegmen, fo Dañ Riemand an inrem Dafegn zweifelt fann; bie (Ein: witfungen einer yom leib befreiten Seele mûtber abet, ciner folden. wabrtegmatg igrer গatur gemaj vert horgen, ein blop geiftige Berneymen forbern, ein Ber* nebmen, dab, aubl feine moglidgleit yoraubgefegt, bef Der sidtung ber Geele, wie Fie bei bea meifen

SRenfden Statt finbet; nidt Sebermante ©ade: feyn. mưrbe.

Inbef einmal zugegebent, bás bie Geele in ber Wirtlidfeit, fuch weit mir biefe bis jegt tennern,

 binauşugeben, wenz or mun, aud ©. 127 ofe 9ndgs lidbeit bierbou daugnet. Sam, bér Eidt unb Gleftrit citat und pfodifde Kigatigleit itidt für mefentlid vers fidieben ballt, tónnen mir ja bie in ber torricelifoten feere forperlos mirfenbe fidttgatigfeit entgegentalten; warum begweifelt er Denn bie Entbebrlidfeit eineß Rode vere für bab piydifde Ridt?
 Gegentant bie Meinung augert, ein Spieler obne $\mathfrak{j u s}$ -ftrument fey fo gut alg gar feiner, fanm bier, weil es
 Ceffitg's befanntes wort, Da色 Rafael, aud obne Şanbe getoren, ein groper waler gemefen fegn mưrbe,


Mit ber ©. 131 bes vorffebemben æuffakes aufge: ffellen Begauptung, bab, fobalb; mur bie nieberen Seet lenverridtuager nidt obpe einen Sorper Statt finden, tounten, Daburc baffelbe auø für die boberen ecmiefen [ey, Eann id, midn niфt tinberflegen. Wa bie Geele in freien und in becingten Berriotungen mirft, fo tomaten bie legten redt gut yom תopper abgángig und eben barum beqdranft, bie erften bagegen yon ibm unabgangig unbeben barum frei fegin. Das bloge sónnengenágt biet.
.wn jene Bebauptung mantend zu madien; es giebtaber. aud ©runne Dafúr, ban fiab bie Gade mirflid fo vers

 fobaung fein ©bauen! bes Ueberirbifdent! Mifo feine Bernunft obne dusfere ©inne? Şon bag̉, was̉ mein ©Gegner ©. 117 fagt: eสs fey ibm vorgetommen, daf; wenn man ben raifonnirenben, combinitenten, vergleio denben $\mathfrak{B e r f a n t}$ yon bem $\mathfrak{m e n f i b e n ~ b i m e g n a ́ h m e , ~ a l l d ~}$ yon ber ßernunft nidt biel ibrig bleiben wurte", if nidit ermiefen, gefdweige jenes. Formen ber Seetens' thatigleit tonnen einamber nidt integriren; bie Bers nunft fataut eine anbere welt, ale bie dufern Sinne! und brauct baju feínen Stoff vont diefen zu entebjiten, unb ein Bermógen, das Unendlide ju vermegmen, fann
 nidgt burcd Bebingtea bebingt werbent.
© $\operatorname{cemutb}$ bewegungen forbern mebr atbmen and fes ben, aff Denten, bab ba fortbauern tana, wo teire Gpur yon- atbembolen megr vorbanden if coigfe 3eitfdrift für 1820, J̧aft 1, ©. $10 \mathbb{1}$ u. f.). Wo fers ner bas Denten bereité geftort yor fial gegt, ba tóntent andere Seelenverridtungen nod ungeftiort beftejer.
 fit now bes Gemifine fabig; in Rrantgeiten, wo mir faum eines Gedantens mebr madtig find, tomnen wir $\mathfrak{u n f e r}$ Gedfúbl nod Iràftig ju Gott ergeben; ber fajeis Dente gromme, bêm bie sippen faon gefaloflen finb, briatt nod mít bèm yollen subbruct ber Ftibadt naid


## － 168 －

tigteit，bas ber Sele reinftek wirten，nidt baf fe． Feft und bbet and reconet and vergleidt，foubern baf ife fid in crebet und शndadt gu bem erbebt，ben unfer ceidante nidt faft，unt uncer wiffen nidt ermift．

Wit ber bobberen，edteren शatur ber Seelenberrids tungen nimmt alfo bie forperlide $\mathfrak{B e b}$ ingtbeit berfelben ab．Das if nun zwar fein boluguttiger Beweis für bie gánjlide Ut Inabbangigfeit ber biddfen；es beutet aber boa giemlid beftimmt barauf bin．Der Mefnung，báß bier weis ter niøtes fey ald eine Metamorphofe ber für baEf forper， lidje Rebet nidt verbraudten $\mathfrak{P r a f t}$ ing piydifabe，freben theilb allgemeinere Gruinbe，tbeild für ben vorliegenden Foll bie Grfabrungen entgegen，baf forobll bei eimem wenig geftorten als aud bei einem febr aufgerggten tors perliden Leben jene Seelentroebungen Statt finben
 für bie Lebre yom 豸ereintfenn wenigfteng sben fo biel gelte，ald bie augigefübrtefte 彐bleitung ausb bem Bets fandeąall für baş cesentheif．

So piel，fomobl in Begieguig auf den odrfegenbea
 fettigung bee glaubeng gn\＄Bereintfegn．Sゆ babe diefe celegengeit benuts，um cinen unb begt anbern punct weiter，aubjufübren，alg eb̆ fiderin meinem erfen，mebr fragemeife gefellten：Auffase tyun lies．

## $\therefore=169-$

 benben luterfuøung, eip paar 负eridtigungen beizufúe gen. Und zwar bemerte idy erftens in Begiehung anf ©. 134 bez vorftebenden Muffabes, baß meine G. 69 Diefer Beitidrift für 1821, Seeft 1.y, aufgemorfene zmeite Ərage offenbar nur "Die gerruaft", fur bie mein ©ege
 in Bejiegung auf bie G. 135 bes vorfskbenben Ruffabes ermadnte Stelle aut sieil's allgemeiter æberapie, Daf man nacb meiner Heberzeugutg biefen verebrten ald gefdiebenen Unredt tbun mirbe;, went man fon jener Ctelle zufolge für einen Bertbeibiger ber leyre you einer fid in bie Srritabilitat und Bieprobuftion verlien renben Secle, ober gas, mie es mohl geideben, som ndd etwas . Sゅlimmerem balten molle. Mein mix un" pergeflider \&ebrer erfatint ant anbern Stellen beg tepteft


 feine Fortbaur mit Bemonetfeyn zufidert ac." in Bezies Gung auf jens Eefre offenbar megr zweifeind ale ver, theibigend. Cer batte fis angenomment wie or auø
 gen jum Grunde legte (mesbalb idf iga benn aud wenis ger ", hưn" nequen módte, alb geifooll uno fráftig.unb mit ebler Begeiflerung nad ber Bollenbung bet Er; fenntaig ftrebend), er bátte fie fráftig fortgebildet, war bann aber an igr angemif gemorben. \&eiber bat feit $\mathfrak{z u}$ frúber Zob une bie Darftelung feiner fpatere\# Ueber: jengungen nidt zu Theil werben laffen.

Bon tem four atib wiber in Betreff ber perfonlident Fortbauer nadb bem trbifoen \&obe ant einem anbereat
 ©ruinben ju erforidett und $\mathfrak{z u}$ befeftigen. Sinf einige Bemertungen, welde Der vorftebente Maffas über jene Fortbauce entyalt, erlaube id mir छler nar nod fars b~ erwiedern, Daf. det ,arme Gpicler" (ober S. 127) bon bem, ber ibm base erff Smftument gab, alld mogl, swew ef nbtgig feyn follte, nod eit zweited befommen thante, bap ber Berfand (S. 132) freilidicin ${ }^{\circ}$ Uftent,
 (©. 133) aber fich ben (Gauben babe, bás (ebend.) nes ben Dex einen bufonberat fiorm ber gortbauer, wie fie mein flegner fuct beift und in feitemerften enuffage befritt ${ }^{\text {atod }}$ andert formen miglid foyent, baj ber yow
 begne, alfo font Gebrauch if, bas bie.Bebauptung, bie Seele Eonne far ibre bdjeren, freieren Serriftungen nidu fortbauern obne bie nieberen, befdrantferen, bes Berpeifes ermangele, (m. f. yorber S. 166), baß bé Bers
 gen:Difes tebens in einemt fanftigen entbefren, war eine indibibuelle fey, Dafe endtid bie spledotéand Sarmonie عines. Exonftude auf sinem anbern $\mathfrak{S u f t r u a r e n t e}$ biefelbe bleibe, majrenb nur betrixiabte fa veranbert, ber bes fatutlid nutifene yom joifze ferrábrt.

Und fo meis iof ypn feinem Swiefpalt, owifden ber ঞernunft uno bem guten alten Glauben"! (m. Fobert ©. 113), und balte, mief ixon fruber cbiefe Beitidrift für

$$
\text { - } 171 \sim
$$

1821, 马̧eft 1, ©. 48), noct feft an bem Bextrauten, baff beibe fide immer mebr einigen werben, je megr wir it Erfenntais und Dffenbarang nad bem redten freber. ©g gilt bean bierin treu und fleifig zu feyn. Und e ${ }^{\text {bi }}$ if ein idflid Ding, oaf das bers fef werbe!

#  

> 2on

$$
\mathfrak{R a y}
$$

 Borbereitung zu bem artetliden Berufe aubl jebebmal bie zu bem argtliden Geffadt bei prydifden Reanfen verbunben fey, und íber Die gixnftigfte Gelegenbeit ju diefer Borbereitung, ben biefe Beitfdrift für 1819, Seft 3, E. 325-362 entbalt, bemưbte id mid auf einen für bie Bitbung iunger शerste; wie eg mir foien;
 aus Dén botí bargetegten ©ránben bie, Notbwenbigfeit Det Gerridtung von Jorenllinifen auf unferen $\mathfrak{H}$ ribers fitaten barzutbun. $\mathfrak{J d}$ bordte auf jebe Etimme, bie find uaber biefen Gegenfand, fey ee mir beipflidtenb ober mir Uureøt gebent, murbe bernebmen laffen, und


## $-173-$

gelegentlid und fo gut eg geben molle, fur bie sufo nabme yon Srren und fur Die Unterweifung meiner jums gen Freunbe, ber tlinifden graltifanten, in ber Ben bandlung betfelben.

Ffur die Sadje gefproden bat nut vor Rutgex auø far. Dr feupoldt in feiner ©drift: Sgeitwiffua
 naturrliden Entwifelung nub notbwenbigen Werbins
 id, Unterridtebanfalten ùber Dte Bebanblung von piğ: difcgen Sranfen, und ift blof in Betreff ber Frage, mo forde eluftaltn fu erridten fegen, mit mir nide Derfelben Peinung.

Gant entcbiebem zegen bie Maafregel, junge fersto
 in ber Begandiung yon whdifd. Sranter aunterwelfen, ertlărt fid Dagegen rin anberer adtungebmertjer ©brifta fleller, Şr. Mrof. M en be in (Freifomald. Er fagt in faizes: Sdrift: Die Mebijin in ibrem Berpaltpife zur ©øule, 3u beut Rranfen und zum Staat, Greifomalb 1820 , S. 49: "Eine Dat Snnere folder". (inainlid ber auf
 fenbe midtige frage verbient bier pobs nod berucfa
 benfelben Mrás finden burrfen? fuar bie geiftige Beganios lung, obue bie uberad tein Sranter gebeitt mirb, und, Debbalb aud fúr ben றbagnetiomub, ber nur baz tige bed Unbefanuten if, muisen allerbings: Sinmund Raum in jeber Seilanftalt vorbanben feen, bod nidt für $\mathfrak{I r r e}$ : $\mathfrak{I t r}$ Srrenbeitfern lernt man weder Sure bex
greifet, noí fie beilen. So lange bas jrvett alg eint selue Sranlbeiterfodeinung; ober als æutfitrablen nocg beftebenter leiblider Sranlgeit aub bem Geifigen beí granfen expdeint, miñen aud biefe allerbings in bas Stanfenbaus anfgetompren werben; fobald ber Menid aber unmittelbar is bem Spodfter, bem Geifigen, ers griffen if, barf er nidt mebr in eine beforánfte §ran, tenanfalt verfest merden. $\mathfrak{B i b}$ unfere Srrenbaufer nidt sine Weit für fiad barfellen, find fie' nidt blof §dufer far Srre, fondern audy you Srrenben. Eine folde fleine Welt aber, an veren zwedúnágige Einrido tutg fid taum bie Einbilbungstraft binauf magt, wurbe ble legte godite Gaule bes yoll auegebildeten ariztes feyn"。

Die Borrebe bez bier angefubrten Budbes entbatt ©. XVHI aber unfern Cefenenfand nodif figenbe Stelle: , IJ̌u einem fúr ben Unterridt baupt Sranfenbaufe paffen Srre, naぁ meiner feften Uebers zeugung, überbaupt nidt, ia id balte es felbit bedents Iid, wenn nidt untbuntid, grofe Irrenanfaitten oum Unterriat für $\mathfrak{B i e l e}$ auf cinmal zu benuken, obgleid Dab Mredanifde ber ßebanblung Srrer, und bie befon= bern Fiudfidten, bie bei ber Berwaltung folder शan, falten fu nebmen find, bort allein eternt werben fone нen. Wer in folden Sjaufern aber weiter etwab fudy, ja wer bort im Magemeinen leitenbe Grunbfabe fir bie ©rfenntnis unb. Bebandungober verfdiedenen §laffen, Gattungen und $\mathfrak{A r t a n}$ beg Sisrefenns zu erfafien meint, ber if felber in grogem 'Surtgum. Das Jrrefegn mirb .uur in feinen allmabligen ubergangen aub feimen tave.

Fenbfattigen $\mathfrak{T}$ (nfangeppuntten im mirfliden leben bes griffen, und nur yon Daber fant man aud Die Renita ní̄ ber Moglidfeit und der Bebingungen mitbringen, sillen $\mathfrak{J r r e n}$ mieber $\mathfrak{z u}$ einer (relativ) freien Bernunfta tbatigfeit zurůdzufìbren.40

Gs feg mir bergontt, Das bier शuxgefprodene in Bejiegung auf mainen a. a. У. Dargelegten Borfolag in nablere ほetradtung zu ziegen.

Der vorliegende Gegenfand if unabbangig yon aller zeberie. \&affen mir baber bie Streitfrage, ob eş auffer Dem Irrefeyn, bas burd forperlidge sirantheit bebingt ift, ober, wie ezs in ber sinen ber oben angefúbrten Stellen beist, bab als niúfiftrablen nod beftebender reiblider, Rranfgeit aus bem Geifigen bei Sranfen ero
 श्चubbruct eben iener Stelle, ber Menfd unmittelbar in bem Scodften, bem ©eiftigen, ergriffen iff, bier auf fid berufex, (mab wir um fo megr tonnen, ba in ber yors liegenben 及eitforift oft uber biefen puntt berbanbelt morben); $\mathfrak{u d b}$ balten $\mathfrak{u n b}$ blof an bie prattidje Seite $\mathfrak{u n j e r e ß ె ~ © ̌ e g e n i t a n d e b . ~}$

Die vorftegenden Steflen bebaupten zmeierley, exs ftens: eigentlid pfydifde Rranle paften nidt in eine Slinif, und zmeitens: grose Irreaaufalten, fo mie fie pegt fino, liesen fid nidt zum Unterridt fúr viele angegenbe शergte auf ©inmal benugen.

St gebe bier mur auf ben erfen gunt ald meinen eigentliden Gegenftand nderer ein, merbe inbes bag
 meinen (befagte nebenbei zu betrabten delegenteit bas
beth. Dabei folge id für bie ©ermagung jentea erfen Sunftes theils ben in meinem fráberen $\mathfrak{Z u f f a b e ~ w e i t e r ~}$ aubgefügrten Gerunben, tbeild bemjénigen, wab mid bie Erfabrung, bie id mir feit ber 2bfafing jenes 9 Iufs fages über tea bier befprodenen Gegenfand ermorben, gelegrt bat.
©s liegt in ber Matur ber ©ade, baf eine zum $\mathrm{U}_{\mathrm{t}}$, terridt ùber pigdifde Sraufe beftimmte §linit nur folde Fodlle aufnebme, Die für ibrea 3wett geeignet finb. Bie Stanfen folier Gegenfande bes Muterridte und zugleí Der Beanitying umferer Stunf im ibre Seeilung, Doer bow wenigfene, wo btefe nidat moglid if, umityre Ertei申terang fegn. Durd biffe gorberung- werben eis

 auf cine ibnen nadtherige weife aikfrgen tonnte, aubz
 füt weiblibye sercolte am grósten feyn muß, fo exgiebt
 manalide ald wetiblide Stanfe aufownemen Heber bie 3abl ber aufuunchuenben ふranten wirt vorgaglid bas Bebirfnic bes liaterriøbes befimmen mựen; wril ino Def fabon an einem eingiger Sranten viel zu Ierners if, und meil es bárauf antommt, Die anfmert furwenden zufammequabaltex, fo werben immer ant wenige $\operatorname{sranfe}$, etwa vtor bld fûmf, zat glelder 3 eit
 06, bie Bebanbtuig alker, mit bet grocten Gorgfalt 34
 von feinea Schuteta, and amat cisen fotien, ber bercito
, in ber fotunf beg umgange mit Jycen vorgenidt if,
 - 5 are Madtheil fur ben Rtanten mebrere zufammen faby. sea tónuent.

Unter beys sumbigen forberungent in cime stinis aufgenommenen and dafeeblt belanbelten Rranfen werben ase rigenttide Jrre, apd:fqgerannte Geplentranfe fenn

 reyantalt múken; bit"frage if nun, warum bergreiden;


 in cint fúr ben Unterridt bauptádlid befitimptes תxant:




 angerogupt werber fotfe.;-


 grofos Srremaftalt; wab bon ber cinen gitt, gilt alfo: nidit unbebinga. bon per anberen. ©in Şauptunterfaieb
 es feyn cónuenayo anch meifenz fno, yon bem arztis.
 merffamfgit und Sorgfalt gewibmet mereen fant, als


[^4]

 Biele auf cinmal, fum Unterridyt benugt wirbs mit bety








 beftimut find?

 3etifdifft for 4821\% beqt $4 ;$;

 bruct einer ber dben angefúbrten - ©ttllt', 'unmittelbat







 Ieiteta grivatatifatten, nimi bei cinem: Rryt, bet einem


## - 179 -


 Der bier betradteten ëtefle nod bingugefügt mirb, Daf bamit folde fleine sbelten gemeint feyen, an derengweds masige Cinridtung Fid taun Die Cinbiloungeiraft bin
 nidut, unb if mobl zu zmeifeln, bafes Dergleiden jeanf Ceven geben merbe; wo bleiben ba aber, menigfteng fat
 gendea Rranten \&

Mogen mir ung tur nidt phantaftid bif gorbes rungen Moigern, oit für bie gwedindfige- सitriditung einer: za mobtéditiger Wirtfamfeit geefgneten Jrcenana
 lenbetes, an bas fub Baum Die ceinbildungbitaft binauf magt, bie ein Heberfampengifides bargefout baben motten; Find gerabe yas spittel,: \%m bumizten, "bas ang aud nidt cinmal bab ceute, mie fid niticediajen Siflen, tudtiger Finfidt, unv nidit ubertriebenem (Seld,


Das.jetbit bie beferen bon unferen jesigen Jrrenant flatten nody.gar Silanofet au múnifien ubrig laffa, Das"ety fenuent, wie fdy von mebreven Seiten weio, felbit ibre Borfteber ar. Darum geidiebt: jebod no mandes Conte in fonen, unb mantyer Genefene febrt aus ignent
 yerfdminber, mollen'mir fep begarren, imic mollen bas Sefinte; moburdi ofefe ober jene Inffalt itit singénen
 anbere wbertrifft, offen anerfentien, wo es fin findet;

## $-180$

aber ogne Weiteres bie vorsúglideter unter unferex
 für untauglid'zu ertlarea, baju find mir nidt ben
 aut yon Srrenben find, baE bat zung geringfen 2beite in, ber Befardnttbeit ibree $\mathfrak{R a u m e s}$ und in ibrer mawf gelbaften Ginridtang, fonbern bauptfadtid in bem nod unvollammenen 3 uftanbe anferer bie $\mathfrak{I r r e n}$ angegenben fatbotogiføen und therapentiføen Senatnife feinen Grund, wie wegen ber Unvouftandigfeit unferer anbere meitigen Senntnife aud unjere Seqpitaler für blos tópperliad Prante in manden etiufen ebenfalle Sadufer won Srrenden fand: und fo lange, unfere patbotogie


 Hein Dogr grofa, in ibrer Gimridtuag fur bic Einbth bungbifraft erreidbar doer nidt exreidbar fegh.
 Stelfen feine befonberen Grunde egegen bie צufuabue.
 tonnen mir: biernad aunebmen, baf. für biefe 彐nftalten, spie fie bermalen finb, bie-शufuabme von $\mathfrak{I r r e n f}$ ip lange ald Die Jrrenaufalten mit ganz vollenbeter ©iaridtung
 faicbenbeiten, Dis jwifdrin Der Cintidtung einer auf gewógnlide Weif beføaffenen tliniføen Anfalt und bet sineg eigentliden Srrengaufe's. Statt finben, teinebwegs überfegen. Dife Berfobicbenbeiten finp, fofera mir beibe, eine foldoe $\operatorname{Anflalt}$ und cin eigentlides Surenbaub, alg Seiforte für $\mathfrak{J r r e}$ mit cinander vergleiden,

## － 181

tbeils ben llinifaren，tbeils ben Srrenanfalten ju Gum fien．Ungúnfig iff für jene ber Mangel an manden für bie pigaifa Rranten paffenben luterbaltuags sund Befdaftigungemitteln，bie bod ben eigentliden $\mathfrak{I r r e x}$ anftalten meiftens nidt abgegen，mobin bean aucd bars．
 ner ber Mangel an fo gut eingeúbten $\mathfrak{B a r t e r m}$ ，wie fie in Irreubaufern wenigftens，feyn fonnen，obfaon nidt $\mathfrak{u} b e r a l l$ find，fo wie ber bei vielen tlinifden $\mathfrak{A l}_{\text {no }}$ falten ©tatt finbenbe Umitand，ban fie nidft ged borig abgefonbert und verídließbar finb．Dagegen bat bie elinifde $2 n f t a l t$ yor bem eigentliden $\mathfrak{J r r e m}$ baufe ben $\mathfrak{B o r t b e i t}$ voraus，ba⿱⺈巴 ber arstliche Borfeber Der Anfalt feine 彐2ufmertiamfeit und Zheilnabme cio uer geringeren 3abl von Rranferí zu wibmea brauøt， Daf meniger Srre meniger Mnoronting und earm mas内en，Daß bas Beifpiel ber Dronung unb Gitte，wela deb bie in ber ：anfatt befinbliden torperlid Sranten geben anb geben músern，mogltyatig auf bie pindifd Srautén cinmirfen tann，fo mie，baf unter jenen fian nide feltex millige und gewanbte Meafoen finben，bie oen
 Und fo bat aud bie uad ber getwdynliden $\mathfrak{m e i f e}$ eint gexiøtete tinifde 2afalt für bie Rufnagme von Srren ibe Gutes，wena fie and in－anberen ©tucten binter ber eigentliden Strenanfalt zurucfiteben muci．

Der－Sfauptpunlt bleibt nua：wirb es ben Sraaten
 ftalt nidt blof zu Dbjetten ber beilenben Sunft，fone betn aud zu Dbjelten Des Unterriøts in ber Bejanbe

Tang ${ }^{\circ}$ Prydifder Stantgeiten madt？©inb bie Stranfen paffent auggewablt，find fe unter gebbriger \＆uffidt， find die nidt in oie Gefelfobaft 2lnberer taugenbea abgefort＝ bert，weif ber Morfeber ber アlinit auf bie Eigentbúms liableit cineob jeben Stanten bic nòtbige Rutufich za nebmen，fo if fein 3 mpeifel，baff fid beibeg，ber $\mathfrak{B o r s}$ theil ber Mranfen und ber bes̉ Unterriates，nidt pafs fend werve bereinigen lafien．

Daf ber Borfeber einer Ifinifden siffalt audd Srre zu bebanbela berfebe，butrfet wir wobl mit Redt yot， ausfeßen；ber Mangel biefer Eeigenfanaft wurbe in feis ner áratiden Bitbung cime bebeutenbe fúcte feyn a bie jebeßmal，wenn bei ber ennfalt fúr einen Srren Sauffe gefubt，doer in ibr felbf ein Sranter von Srrefeyn befallen màrbe，felbf feinen Saúlern nidt unbemertt bleiben tonnte．Sollte ibm inbeg＇auct in Berglei申 gegen bie Worfeger eigentlider und an Sranfen reider Jrrenauftalten，an Bemanbtbeit in ber ©inmirfuyg auf Sranfe jener sart etroab abgeben，fo mirb er bagegen， ba er fart mentiger Sranfe fu forgen bat，feinerfeitb ben Bortjeí baben，Dás er ben thm anbertrauten eine
 gung 子u Zbeil merben laffen fant．
 Ditienigen，bie झergte fur bie＇Priwatptatib，nidt gerabe Sorfteber yon Jrrenamfalten werben wollen）in folden eniffalten nidut eben fo gut far bie Rgerapie ber pins difden，wie für Die ber fomatifden Srantbelter ters ment，was fie Dafelbf zu Kernen beemdgen？wir wollet


## - 183 -

zugleidy mit bert in bell yorber angefábrtan Stelfen entfaftenex, bier ndber betractiten:-

Dan bie 8 eganolung probifid Sranfer in midt blof aub Bexbera lerueh lâte, mitb jeber cintaration, ber bergleiden Srante bebanbelt bat. Ceire glintitione Saturgabe bilft zwar bier uab uberall; inten, auch mit guten Senntnigen vereinigt, tout fie bier nidt وatee, unb id babe oft gefegen, wit befargen unt fetmit ungefoiat aud talentyolfe und but witerriotete jange Spanner, bie aber Die Bebandlung pindifder sirant, beiten nuy erfit aus gixder: und eebrbortrágen fauno ten, fid, getroarbten Jiten gegenúber, bemabmert. ©on aber ein jeber, ber cin ausủbenber $\mathrm{Zr}_{\mathfrak{z} t}$ metbien mill, pindifde Rranfe zu bebandeln verfelye, ift and far
 liche Forberang; eben in ber Pribthtpraxis fommen bie Worboten, bie begimenben:(Entwitaluagen, Die effin fo entiddeibenben Seitrdume prodifater sirantifeiten bor, und die foll ber za æatb gejogene Mrivatarjt zu exfennen, iu bebanbeln wifien. Er foll ferner uber pityifode Stranfe ein allein Durc anfanaride Renntmif amberer bers wanbten $\mathfrak{F a l l e ~ m e ́ g l i d g e s ~ u r t b e l l ~ z u ~ f a l l e n , ~ m b e r ~ f i e ~}$ grânolid zu beridten, über, fie ein befriedigendee ©uts abten, aubbufietlen in Ctanbe feynt. Borfeber yon Jrremanfalten, follen alle jugen Ierzte allerbings nidet werben, and bie bief merben mollen, beburfen eigents lider Isrretanftalten zu ibrer befonberen 8 blioang; jeac Forberungen geben aber einen jeben an, und feixer, ber cia andabender etrat fega mill, fanat fid ber Betegens beit, beafelben Eemige gu thur; enticetho cs if
mabr, baf bie praftijdew $\mathfrak{B o r b e r e i t u n g e n ~ b e s ~ j u g e n ~}$
 fordern; worauf foll er aber 3eit verwenber, went nidit vorzúglid aud auf bie Borbereituing zu bemieo nigen Gefdadte, bas in jebem Yugenbliaf feines auth übenben Lebens voa tha geforbert werben tann, bas
 wird, fo entiforitend if, Dab ibn fum gobltbater, aber aud leidt jum unglůdebringer firt ganje foo milien maden tant, bab in feinen Beruf innig berflods ten fift, baf eublidy zur $\mathfrak{B o l l e n b a n g ~ f e i n e r ~ d r a t l i d e n ~ B i b ~}$ bung notbweabig gebdet $\%$ Botamif und ©bemie finb für ben Prigt nostbig unb forbera aud ibre Beit, and befonbers bie erffe yiel 3 eit; ment aber cinem yon biefem ober ber Slinit piodirder Srantbeiten etwab entjogen wers bea mûpte, fo mare nad ber Matur bes arjtlidert Berufb ber $\mathfrak{B e r i n f t}$ an bem, wab bfefem Beruf am nadbftea ift, fur ben jungen शrat ber groffte. Wier Univerfitatsjabre reiden inbef für ben, bem es niddt ant Talent unb suft feblt (unb wem bab feblt; ber paft nidt auf ble Uniberfitat), wobl bin, am im wiffer und Spabela einen thdtigen Grunb gu legen; anberto balb Sabr babont fonnen, obne Mabtgeil anberer Bors bereitungen, auf ben Befud ber prattifden $\mathfrak{z n f f a l t e n , ~}$ cirt Semefter auf bie Ebeilnabme an beafelben als शubs cultant, zwei auf bie kigeme શubutbung verwanbt wers ben. Slinit bee torperlidea unb ber pfydifaen Sranfs beiten werben bierbei yon bem jungen $\mathfrak{A r g t e}$ in bems fetben Semefter befudt werben tormen; beibe werben einanber forbern, wis er jabent, widfrenb er einen Sbeil

## － 185 －

Seiner Beit ben regteren whomet，berbei feinebwegs
 ba es＇teinen Srren gitbt，ber bie genarifie Peobado trug Des \＆órperli申en iberfîfig madte．Was eublid nod ben bier vielleidet ju erbebenben Cinmurf ber trifft，baf bie zabùpung berienigen Prydiatric，bie
 folle，fid aud am gemodaliden Srantenbette bei bet Pebandiung nidtirser Sranten lernen laff，fo if biero
 nur eine fey，unt baf，wetur aud bic formen ber enmens

 Darf，base et mur bie eime and bie andere biger formen， unb nidt ciue jebe，bie ber Heberrieferung bercits 听em fleyt，augumenbent erlernte．æав aber an $\mathfrak{3 r v e n}$ ges
 auゅ bet beiben ein torperlides Mrantifyn borganbers if，wem aud vielleidt bei cinem jeben Sxanten，yan melder Slaffe er aud fey，bas obiftige mit augeregt． if（nur fanwerlid，wie ber Berfafer ber oben auges futrten ©bellen es aubfpridt，auf folde Fbeffe，bape，ODy geifige Bebandlung übérall tein Pranter gebeilt mirb／＇）r

 yerføitebenbeiten，baf er bei jenen zu cimem ganj ano veren Srantenexamen unb zu einem gam berfóiebenen Wieg ber Diagnofis angeleitet werben muf，bap felbf bie Iorperlid cimmirfenben Mittel bei jenen betradtlitd ans bers angewenbet werben múfer，baÉ endid pas pfy：
－ 186
 thdmliden Werbdtuigen flebt，aud in befonberen gore men，bie gerabe fár．Dicfe Srauten geeiguet find，anges wenbet merven muf，und bei benfelben eigentghalide FBirfuggen berborbriagt．Das alles fana lebentig nidt an Ridtirren，fonbern mar ay Srren gederat werben． Die $\mathfrak{A r t}$ ，wie junge Rerbte，Die in ber Brbandluag Todrperlider Arantbeiten bereits zienlidie Fertigfeit ers Langt gabex，fid in ber erfen：J̧it 估res Ungangs anit Stren gegen biafe benesmen，unterfuabt defe gors beruarg．
 Whaft bei phochifden Rtanfen prattif borbercitet wers beat，fo bleibt unt nod oie grage，wo biee grifdeber foth 隹 nidd redt flar，mobin ber Berfaßer bee ©ben angefúbrten Ctellen Diefe Yorbereitung bu wers Negen Denit，obidom ang feinen Fleuserungen befimmt berworgrot，bafer yon berfelber in unfern jebigen $\mathfrak{F r}$ reabaufern nidts miffen mila．Sn Betreff biefeb lego tern madre idb bena fapon mit ibm cinvertanben，indo id babe mid far bie namitde gorberung in meinem
 friner metinuag feyn．

Daf，wie unfer Berfaker fagt，folde fleine welten
 fi申 bie（Einbiloungefraft taum ginauf mage，bie legten bódo

 Der nod eine legte bdafte Saule braudt，feinen poll angigebilbeten nenaen modde，leinesmegs bezmeifeln，

 Patabe ber Cinbilbungefraft yotftellen muff es bleiben mir inbef aud biet now fragen wbig; bie i屯 mit nidt zu beantmorten meig. Sie biel foldet theinent gelten follten bena in einem ©taate, wie g. F. ber preupifde, vorbanbent feyn? ? Dem Softenaufmato, Den Die Eidridtung berfetben etol forbera mutrbe, bods woigl nidgt fu beatert. Gollen sun alle jungen Mergte zu ber, einen Mnfalt' reifen, um
 Taftalt, ober menn ifrer aud zwei find, werben diefe zmei, wie trefflid ibre ©inridztung feyn móge, aud im Stanbe feyn, ber ganjen $\mathfrak{M n j a b l}^{\text {in }}$ ber bortbin at socifenben jungen rerzte (betegenbeit zu einer tùds tigen : Bilbung im eigenen Certennet und Sanbeln fu geben? Und wenn das, wisb bie Bitbung beed jungent


 fadift in ber Mrivatpraxib, wo er oft unret gat mat

 perlide Rrantbeiten bem angetenber Sizgte bit zotefade




 geree Bebeutung if, ander fagn? Hno foll bis
 tuitg alb ein cemeingut da fegn werben, ber junge
 bet pfydifden Sranian audjubiloen?: Da mirb or bod fo lauge andere, wenn aud minber yortrifflide, Een
 alfo bergleiden auch fúr ibn ba feyn máßen. Sa biefe mesben aulda fpaterbin nidd feblen ourren, wenn nibt etwa alle jungen, Herzte (bean alle bebárfen ja ber Bils Dung fut bas ©efdaft bei piodirden Rranten) gebalo ten fegn follen, anger ber Borbercitung auf Univerfo tatten nod mit bermegrtem 3eit, und Gelbaufwand bie in megr pber meniger entfernten Jrrengeilanfalten zu fudien.

Die anbere bierber geborenbe Bebauptung, bie fid unb in ben oben augefägrten Stellen Darbietet, Dan uamlid berjenige felbf in grofem Jrrtbum fey, ber in unferen jesfgen Srrens doet ia Deat zum Unterridt bes ftimmten Srantengaufern (benu ber Berfaßer ' iener Stellea fotint biefe beiben bier unter sinem थubbrua зu begreifen) in engemeinen leitenbe Grunbjabe fut Die Extenutnif und Bebanbluag ber veridiebenen ふlaffen, Gattungen and शattu bes Srrefegné zu erfaflen meine, weldees lebtere in feiné allmdbligen Uebergangen nur ans feinen taufenbfaltigen anafangepuniten im wirtlic. begn leben begriffen merbe, biefe bebauptung facint $\mathfrak{m} t r$ ebenfalls Berantafung ;u cinigem Bebenten $\mathfrak{z}^{4}$ geben. Sim enggemeinen: Leitenbe corunblábe für bie Grtematnis anb Belbanblung ber verfobiebeneu תlafien, Ciattuger und aiten bee Srrepegns giebt, bddte id,

## - $\quad 189$ -

 tifthe Anftalt Der Wortrag bed legrerb; in Diefer Anto falt bingegen gilt eb, bie stnmenburg biefer Gruabs farse- auf ben eingelnen gial und bie Begiebung, morin anberntbeils Diefer zu jenen fteyt, zu zeigen. Had ift es aud mabr, daf bas Jtrefeyn am yóufano Digften aug feinen taufenbfattigen Anfanggipuitten $\mathrm{im}^{3}$ mirfliden \&eben begriffen miro, to giebt es bodia mie atidt zu laugneat ift, fodle beffelben, bie aud, obne sunde bon biefen otufangbuntten, trtannt anb sa由: Diefer ©rtenmang zür Şeilung gebradt merben tonnen. Uno warum' folte 'es nidt angeben' fut bent im §ranfen, ober Srrenbaufe befinoticen Stanten bie चnfangspuntte feines Uebeld auperbalb des syaufes aufo
 teln? Muf bod aud für ben sranten in ber yollens betfen 2 nftalt, wie unger Berfafer fie forbert, Daffelbe sefdeben, uno in ifr foa bod" bas" Jrrefegn ,fin feitrent alunabligen Uebergangentr begriffen merben!
(Geben wir benn beni angebenben eirgt, bem far
 reituing in ber Beobadtung und Bebandung ber piydu
 Selegenbett, baß́ er fid fúr diefe Beobadtang uno Bee bandfug in Strantenbdufern, in gefonberten anitalter; jugleid aber, für bie Erforfaung ber urjäblidett פeri: battnige uub bes frúberett Berlaufs von zaden jeuer Srántbeiten, fíd aud auserbalb folaper શnftalten bitben
 Rrante zugleid Srante-in Veren wopnumgen ynd in
bem flinifdem Srantengaufe beforgen, fo mirb eb aud für oie prattifate Untermeifung uber pfydifde Srante:
 pital zul tiefm 3 wede mit einayber verbunben find, Diefe
 difфen. Srantienn eber in finen Suellen ein Bortbeit erpadifen, ben jebe groge 2uftalt, fo voltommen fie auch übrigens feyn mag, notbmenbig entbebren mus.
 ftalt pinander ergangen undecinander forberu, beibe zus jammen fopobl die 3abl van Srrefednéformen für bem unterribt\% alk aud bie moditbatige Wirffamfeit bex quifalt fur bif hranten bermebren.

Dag 2mbulatorium bite vie am beitena bei ibren श्थngebprigen bleibenben pillen Brdofnaigen, bie burd bie Tauer unpeighar gemorbenc fodle van Yarrbeit und fitem wabninu bay:- Opfelbe múrbe ferner zur §ee obacotung angebenper galf von pfadifder Sraptyeit s zu viadforfungem ưber Dis eatfernten Uraaden, ùber Den 彐erlauf. Der Mranfbeit und babuxd zur: Uebung ber juggen 2erdite in per Rufertiguag grundlider srant-
 gnops (selegenbeit barbieten. 2luch Die Mabeilbaren, felbf Die, Rloffimpigen, tonnten für fotde Hełungen in ber Anfertigung von, eranEbeitgapididten, fo pie in ber Biagnepitif beer Strefenn benubt werben Ja biefelben ふranfen tonnten bei frifden grattitanten ab biefen Zonecfen immer yon Reuem wieder benust merben. Das



## - 191 -

 MangeloDer. Qob:wemighent grofer Unoolfommenbeit ber:
 fen: guxdi, bie fie unfgetenden gerfoyen; auch bei, ben heilbarem nide, yiaf than laffen, UnD Darum tame eine: Hop: ambulatprifde silinila five Dio dipterwaifung ver:

 Brocd feial, Quttel bat, fo puli boad nothmendig cin. Sose, pitaf:ant frimer. Geitre babi bew Interridy bort Abger genber etjegen.

- Diejenigen prydifden ©ranter, vie fur cin bem Uut
 Den in ber Regel gum grditen Cbeile ane ber amtiegens


 mit ciner anbern, zur Rufuabme forder Straten greign neten, finftalt verfeben ift: four biefe aue berilungegento aufgenommenten Sranten iomnten banw bie gaduribten úbei bic Gintfebung and fortfdritte tex Hebad you: bem

 tet merber. ©o meit bif 3abl ber mamitelbar bou ifrea

 2urmenfranfenbaub, ober aud bag. adufle: Sudgtbauts obee

 ware uthrigene nidy notbig, ba Beobadtung, Diaguon

 baren lerner laffen.
$\because$ Wie num bet seranfe gu empfanget, oberbon bent
 meinfdaft, wibiation in welde er gut bringen fey, weldde:






 menten: :P raltitautent bargelegt towerne. Dit fernere:


 sinen frùberen Betanuten bee : Sranten; ober cits befen: sebrer in biffem ober jencen unterridibjoweige getibem sirantell einfabrtr. . Wo nidte im Bege:wdre, tounten cin paar boat ben linifden praltitanten an jenem ©fds
 fowobl auf ben sodiper s als auf bett Seelewfufant ger videteten: Pqiagnofis wnb Prognofis verfextigte herjemigr, beffen Sorgfaft bex Pranfo unter, Reitung beb Eebrexs zundaft ubergeben merben, $\mathfrak{u n d}$ er: frdate benn aud
 perfide Seilyerfabren, mit genauer Begrandiang jeber Subitation, in Borfdiag. Die bierbei bon bem lebrex:



## - 193

gưnfige ober ungúnflige prydifte and forperlide Bets baltnic feinen jungen freunben ju entwideln, uno mit benfelben barưber in gemeinfafftlide Beratbung eins jugeben, madte nun afle zu Tbeilnebmern an ber fora fatung, fo wie an ber Entwerfung Dee Seifplans, falls aud nut sinter an beg mirtliden otubfübrung beffelben

 aud in bie pfodifde leitung bes Rranten mit einges ben, bie biefem $\mathfrak{j u}$ gebende $\Re i d t u n g$ entroeber atb ein mit jener Eeitung gerabeju Beauftragter, ober als ein ben Sranten fleigis und mit ©geilnabme Befudender, ober als veffen sebrer, ober ald beffen Eefellfaafter auf ©pajiergángen, wo biefe paffeno wadren, unters Aúsen. 280 es angienge, tonntent zoci fia in biefes
 wirtte Der Den Sranten beforgeade Draftifant mit Dent Rebrer gemeinfdaftlid. Edglid. wúrbe yon beiben an Den Sreis ber úbrigen $\mathfrak{P r a f t i f a n t e n ~} \mathfrak{u} b e r$ Den 3uftand Deb $\mathfrak{P r a n f e n}$ und Dab befolgte Berfabren Beridt eve (fattet, jebem bie verlangte शaømeifung gegeben, und Der Ertrag ber Beobadtung uno Bebanotung immer fo viel als modglid zum semeingut gemadt. Stumpfe Siranfen tonnten indeß yon mebreren beobaditet und erforfat merben, und bie ©ur, fo weit eine móglid, vor ben शugen aller geideben. Der firanfe auker dem Saufe múrbe ebenfallz yon bén lebrer uno cinem Spraftifanten gemeinfaaftlid beforgt, welder legtere Dann tåglíd an die úbrigen graftitanten úber ibn bes 1 riddtete. - \&iud fûr ben aů dem Şaufe entlagerien,

Ralfe't Setifífr. 2822, 3. 13


#### Abstract

- 194 -


fir ten now frant gebliebenen, wie für ben genefenen, bliebe ber junge 9 rgt, ber benfelben in ber शnftalt -bebantelts, Der fúr Deffen Wiecerberfellung mitwirfte; now eine 马eitlang theifnebmender Ratggeber und yors forgenter Freund.
'©s if mabr, Miemand mirb bei allem diepem burd cin Slinifun, mie forgfaltig es autb geleitet merbe., fidt zu einem fertigen plydifden $\mathfrak{Z n}_{3}$ te bilben: Dabif aber fo wenig bier ein ©inmorf, ald ber gleidlautenbe gegen bie flinídett $\mathfrak{U n}$ falten fúr córperlide siranfe. Den fertigen (Yryt für pigutifale mie für torpertide. .Stanffeiten Eanti nur bie eigene, reifere ©rfabrung bilden; aber zu biefer funftigen Bollenbung ber $\mathfrak{B i l}$ sung im Miffen und im Sgaveeln bie reøte Midtuirg geben und rie rectif luft und Riebe zu einem diefer Ridtung folgensen fortforetten ber Bitbung ermecteti, bad: foll die Univerfitat, und bas vermag aud eike Slinif für bie ßeobadtung unt Begandlung von pifig ©difden Rranter. ..

Und fo modte es bent aud mogl in cinenifir ben Unterrigt beftimmten ®ranfentaufe gelingen, bie barin aufgenommenen Srren zu begretfen, und, wo tie Nao tur nidt zu madtig, widerftrebte, auø, zu beilent. Aurbing forbern biefe Rufgaben cernif und Gebulo; Die foll ja aber ber junge arft ubersaupt, und po
 lernen und uben, Bas wird ibm aber leidter wertent, menn er in ber exfen Beit feines ausubenten Gefadftg

für fid allein, fonbern mit feinem far jur ©eite fies benben 民ebrer und Freanbe gemeinfaftlid tragt.

Daf vorzúglid reizbare, empfindtide Jire nidt zue Qufnabme in cine Infalt für ben Unterridt paffer, bave id faon oben erwabnt; bieraue ermadfit indef für ben 3 med einer folden $\mathfrak{Z n f t a l t}$ tein wefentlider $\mathfrak{R a m o t b e i f ,}$
 Sranfe yonanberen aufnebmbaren unterideidet. Hebris gens if é auffallend, dap ber Berfafer ber oben ans gefübrten Stellen felbft für ben Magnetig̀mus, Deffen Thuciubung in einer zum Unterviøt beftimmen Secilath falt bod gemis ein zarter © Segenfand ift, Sinn-mind $\mathfrak{R a u m}$ aud in einer foldeen Unterridtanffalt forbert, bie Jrren aber bafelof nict: aufgenommen miffen min.

Raum für vier ober fünf folder ITren, bie zu ben rubigeren geboren, Qưrfte fich in Denjenigen Elimitaben Inftalten, Die niblt auf eine geringere Injagl Bettert $^{2}$ beftimat befaranft find, wite bieg mobt bei Sen meiften ber Fall if, foton ausmitteln laflen: Pparidelyon fols den Jrren fanm man, wie th aud eigner ©rfabrung weif́, ganz gut mit tórperlid Stanten inibèfélben 3im. mer legen, unt nut die menigfen von ibner bedurfent befoubere fúr fiø allein. Four: Die zum Berfitren ges neigten lieffe fida cin feftes, zugleid ber Berbunfelung fabiges obne beveutende Sioften berfellén. Sollten mande in grofen $\mathfrak{J r r e n a n i t a l t e n ~ f i t y ~ f i n b e n b e ~ B o r r i o t u n g e n ; ~}$
 bwar ein Mangel; inbé fommt ja Der finftige Priz vatargt ift eine fage, mo er bei geinen Siranfen Der, gleidegy Worridtungen ebenfall entbebren muß: : Uno

## - 196

seenn er nur burch piodifde Ginmoirfung unt mit dea
 renben Mitteln, bab Ofecbte za tbun weif, fo witt er jene Worridtungen, beren Werti, wir bier ubrigens aidt berfennen mollen; faon entbebren fonnen.
 (lalten bürfte allerbing ber fetit, Daf farrefáditige Srante fich in íhuen nidt geporig werben abfonbern Iafleu. Bei ber cincidtung, melde mobl bie meiften von biefen zinfalten baben, míro ferner bab entweis den ber Ranfen niфt burdaus zu-berbutten feyn. W30 ein Garten, cin freier \$Haß zur Betwegung, jux Brejadftigung ber Sranfen fshit, ba feblt freilíd ber \$nitalt nidt blop für pie pfodplid, foubern auct fut

(rute simatrer'find, mo bie Errem fict aud befits ben mogen, ein fomer zu babentee Ding, und fo bent


 felten finoth fid unter ben torperlit leimenben Srate ten bber cemefenben ein milliger unt fakiger menfd,
 unterftúgen bermag.

Darf id bet bertrauen, was mir meine eigene Grfabrung uber bie sufnabme boa Srren in etne flis nifde suftalt geseigt bat, to if es mir auger 3weis feí, bás cine folde 录ufnabme fomobl für bic Bilduag ber jungen elergte; welde bie eqnftalt benusen, als аиゅ fur bie aufgenommenta streu mogltbatio fann

## － 197 －

 Forfeber bou flinifden ${ }^{2}$ nftalten，namentid cin MRany bon fo langer und monfibtiger Exfabrung，wie $\mathfrak{v}$ ．2utenf
 modeten．

Э由 fabbie jungen शergte，meldie bic ©felegenbeit batten
 in oker Sunfi biefes umgange vorrúden；Fe jeigten fin audh gegen auffabrenbe und tecte Srre allmablig fiberer und unbefangener．Se mebr ignen bie granfen ath Cegenflabey ber Bermunderung melde ber Beebadturg murten，Defto mebr fernten fie cen Blid yon bem ${ }^{2} u f$ ， fallenben in Dem Benebmen und in ben Meußerungen Des Sranten binmeg auf die babinter liegende pigatifatots perlide Эerfimmung，auf bie Matur bee liebela， $\mathfrak{z}^{n}$
 Cetnit，शadgiebigleit am redten Drte mit Fefthalten an ben Forberungen bes $\mathfrak{G u r p l a n E}$ 子u verbinben，warb ignen almabtig leidter．Indem fie in ber Irantbeites gefdidte eine genaue D્arffellung Des 马allis und ein mifo fenføaftliø begrúnbetes Urtbeil úber benjelben ju liefern batten，murben fie beranlabt；formbl bie fribberen $\mathfrak{B e r}$ ， Gditnife beg Rramten：forgfaltig ju Durchforfthen，ald
 Sdriften ju fudgen．So bradbten fie franfbeitrgeidid． ten ju Stanbe，welde ben 3 uffand deé Sranfen rein und fos
 Sórperliden umfidtig barfeltien．Befang ibnen nun aud Diagnofis und 乌eipplan nidt immer obne：Ratb und Weifung，fo maren fie bed jeat im Granbe，an ber． \＆laffubrung beg feciftang and Durd igre perfonlide

## - 198 -

©inmirtung, burch ibre Befube bei bem tranatett, burd ibre 2reuferungen gegen benfelben, Zbeil ju nebmen, und ties gefdab in megreven folllen auf eine für ben Kranfet unberfennbar wobltbatige weife. Sch fag; soic aud bier Zbeitnabme und Sorgfalt beg altyes onrd Folgiamfeit und Đertrauen yon Geiten dee §ran fen erwiebert ward, unb aud nad ber Entlaffung ber Sranten ang ber $\mathfrak{A n f t a l t}$ bauerten in eingetmen gallea Sorforge bèz driferen und Bertrauen Dee Iegteren zur
 erfreulian fort. Dagegen weif id feinentrall, mo einRranfer burd feinen seulfesargt nadtheifig aufgeregt morben waire.

Daf bei allen benen, bie Mebicin ftubiren; nidt (Oleides gelingt, will id feineswege in ${ }^{2}$ brebe feyn. ©6 giebt beren mobt úberall, die ber Mebicin ald wifs fenidaft und Seelifunf blop ibrer Mngabe naib, eigents tid aber nur ber $\mathfrak{R u n f}$, Recepte an ben æag ju fore tern, obliegen, und fît bie bern and eine $\mathfrak{\Omega l i n i f}$ ber plydifon Srantbeiten fo überflifig if, ald bie ganze. Iniverfitdt, wenn fie einmal bab Examen binter fich Fivent, für fie nidt da gewefen ift. Indef lernen biefe ton im fotimmfen falle fo viel, saf fie fid 'gegen Die Jrrent faronend und nidt unverfanbig bencemen; fie gelangen wenigften ;u ver Einfiot, ; bafez aud fiuren von foldien ßranfen giebt ogne Brectmeinftein, Bellabonnáa und bie 3wangmefte.

Wab bie ftyanten betrift, to babe id beren feit ben praar Sabren, too id bergléident, unt jwat meif \% wabns
 cinmal einen Tobfíntigen, in bab biefge תlinifumi aufs nabm, mebrere gebeilt eatiafica fonmen, uab baruiter.
auch folde, bie man forn in privatbaufert burø andere Serzte batte bebanbeln lafien." Diejenigen, die nady civ: niger 3 eit als ungebeilt entlafien werben muften, wat ren menigftenc ordentlider, regelmajeig thatiger gemor" bent. Studirenbe auz ber Silinif batten 子u biefen ©rs folgen mitgemirft.
$\therefore$ Id tonnte ubrigens biefe Sranfen nur in ber naben Radbarfdaft ber tórperlid Siranten unterbringen; und - war besbalb genotbigt, megrere fobreienbe ఇobfitmtige 'mieber meginfoiden; eb feblte mir an belegenbeit, bie Sranten. torperfict zu befadftigen, an eineun Gartens raum, um thnen frifale Ruft ano Bemegung' im freien zu Kbeil merben ju lafien, fo mie an einer folden Einrid. tung ber enfalt, ban biefe veriblofien und babiara bas Entweiden ber Rranfen, verbuttet werben fonnte, fo bâ mir zumeilen aud einer babon lauft; Den bann in ber Regel bie Yolizeibiener mieber bringen. Un frreitig múrbe Das Şeilgefàaft bei folden Srantin obne Diefe Mangel betrádtlid leidter und bie Babl ber ©ee ,beitten groser feyn, mäz mid yon Reuem den wunfa miedergolen laft, ben id mit den fâr feime $\mathfrak{A l}$ fifube sung fpredenben Grunben bereitg in meineqi früberen
 ziemlid allgemein auf umeren univerifitaten befontere Slinifen für forperlid Stante giebt, fo aud bafelbf befonbere, weun aud Ileinere थnfalten für pfocifd Stante cingeridtet werben modoten.
© Grofe Soften múrbe bie Unterbaltung folder anc falten, nadbem bie erfte Ginridtung einmat beftritten morben, 体merlid verurfaden. Die sinmal eingerid!
teten erbielter fid, ba Jrrenanfalten ber beffrem शirt in Deutịlanb, wie nod úberall, in geringer 3abl,
 Sranten, auds aus ber moblbabenden slaffe, bingegen viel fimb, wobl meifens burd fid felbit, fobald fie fid nur erf Beitraum ermorben batten. Su biefer Grmars tung berecbtigt mitd wenigiteng Die ©rrfabrung, bie id bier zu maden ©jelegenbeit batte.

Die forberumg, baf bergleiden maftalten an ben Univerfitatsorten Doer wenigfteus gan in beren Rabe fryn múgten, facint mir, wie id fe in meinem frùbes reñ શuffaße ©. 351 u. f. begrúabet babe, entideibenb. Gerrn Eeupolot's Meinung, Dan jene Ruftalten (nady ©. 298 feixer obgn angefábzten Sdrift) „niøt auf jeber Uniberfitat, ja fetbft mobi uhberbaupt nidt
 yon Şauptuniperfitatem" fenu folten, fír melde wreir nung ex inbeé bie etma bafür golteno zu machenben Grínbe nidt apgefubrt bat, fheint mir mit bem Bep griff ber Uniperfutat, ber nidt blop yon biefer ober jener, fondern bon jeber Bilbungbanfalt gith, bie bien. fen Namen, ber tein Soupt und tpla Roben vertrigta mit Medt' fübren foll, in wiberfurych Ba iqu uther

 Forgergebenber, meine 2afidt bereita augeinanbergefegt:
 binzufiperth, Daf bie Gier Dafgefegten Bemexfynget


ten und für bie Bilbung ber angebenben erergte zum Bienft berfelben bas Befte, bas bald und baurenb Sjúlfe Bringetibe if (welder \&irt es nüu aud fey: mosge), 炽forbern.

1
stantengefdid)ten und Bemerfungen uber bie Manies
$\checkmark$
2on

Serra Dr, ©. きあ. ©. அidarb,

f. I.

Cint Mania puerperarum, welde recioirte, unt fulegt burd taltes $\mathfrak{m a f f e r g e b e i l t ~ w u r b e . ~ - ~}$

## 1. Tag ber शufnabmeber Sranten.

 November 23, 1819, 'Dienflag 47 \%).II. Name, Stanb, Miter, Ronfitutipabers felbent.
®aufmannsfrau` $\mathfrak{R}$. wirb Reujabr angeblid ein unb

*) D. פ. Der fitben und silitigfte Dienfag bis Jagre 1819, Der fannellern Heberfídt wegen bemerfe id bei rangrois rigen, Sranfociten imuter Dic Rumanar ber Fiboden its Diario.
atter, lebt nad bem Robe ibreg erten finimalidem Mannes in ber zweiten ©be mit einent jungen æanne, bat am fiebenten Rovemiber 1819 zum erfenmale gebos ren, and zwar einen Rnaben; if yon magerm und ftaffem Bane, von guter Sonftitution, war ftets febr reigbar und reblaft.
III. Borberige grantbeiten.

马̧uweilen beftiges $\mathfrak{S o p f w e \xi , ~ B r u f b e f ø w e r b e n ~ m i t ~}$ Siftipeien und framplyaften. Beengungen, wesbalb ber
 früberer (geføifter) Natzt, ber zugleid igr Sdmager -if, føreibt.
IV. Aetiologie.

1. Dispofition.
a) ๔xbliøe. ふie Matter ber jpatientin mar periosifí mit $\mathfrak{B e r f t a n b e छ ் a b w e i d u n g e n ~ b e b a f t e t ~}{ }_{7}$ bie jebod meifentbeild in ben Ebranjen blieben, welde mán im Spruidmorte mit: peinen Spor, ren zu biel" zu bejeid)nen pflegt. Daau tam nody, Dấ fie (m Genufe bibiger Getrdnte nidt.immet das redte Maan zu balten mufté.
b) Eonftitutionelle. Oliff die Strante felbf laft fich obigez Sprúdwort, jebod, to viel id weif, nidt ber Migbraud geiftiger Eetrante aubbebs nen. Sie war immer eine Virago, wưf unb auf ibre Gefundbeit futmend, ,ffets" nad ibrem
 ber rauge Ion igrer ©timme ůbereintrift.
c) ©rwarbene Die grante' bat einem Dúntel yon fict und ibrer familie; fie prablt mabrent Den Beifeciabroefenpeiten biel von fid und vox ben Sbrigen, ftand burd liren exften Mann unb Defien ' familie in bobem anfeben unb geborte ju ben Grten ibres bamaligen Bobynorts. Durd ibre zweite © Cbe und burø bie gleidjeitige Ber=• duberung bes wobnorté fiel Dies शnfeben aber weg. Wielleidt mag ber in ber erfen cefe bei grofer ©dradde thres Manneb anbefriebigte, in bat zweiten bagegen aufgeregte © Gefoledtbo trieb aud eize causa disponens feyn.
2. Beranlainugen

Berroabtiofungen mabrexb ber ऽdinsangerfatit burch fu angeftrengtes qubeiten, madprend ber beburt $\mathfrak{u n b}$ im Fodenbette burd robee Fexebmen. Wabrend dem Gebaren betrug fie fich (ourd "ein bartes sisort bet Sebamme, mie Mat. fagt, gereigt), redt unvernüftig, Paimpfte uub , ftief die Spebamme, lief in ber Stube fфreiend unt fürmend umber. शad ber (5eburt legte fle fid in eine falte and Dumpfe Sdlaffube, fant f(bin am zweiten oder britten Zage trọ allem Widers ratben ber §ebamme mieber auf, forte sie berborbres dender Etbweife, dagerte fith mebrmalb beftig úber Steinigliten, und berbett' fid ùberbaupt immer gan;

V. Diśaranigeit felbf.
A. Эer arfer Mfrang ber Srawtbeit if nibt


## - $205-:$

2nlage nad unb nad in bie allegebibete form tbers gegangen ou feyn. Die erblide unt forfttutiontlle Dispofition gab ble form; bab wodenbett and bab able Benebmea ber תranfen bie Beranlafung bed tebele.
B. Berlauf ber Rranelgeit in Mllgemeinen.

Sad tbeile ign fügliad in brei gerioben. Qui bene dividit, bene imperat.
©efte Pexiobe yom frebenten Rovember 1819 Camp
ftag 45 (ober früber) bis ben feфं $\mathfrak{u n d}$ groanjigfen
December, Gonatag 51 find fe巾 $\mathfrak{F b o d e t}$ cober mebr).
Centwidelang ber firantgeit aus einer befdndigen inneren Unrube'und, feter Gefdmadigleit bis zum vofr ligen Miafen, nadbé 』buabme berfelben big auf einen geringen Reft bon Ģiftegabnormitad.
\$weite Deriobe bom fed und zwangigfen Decent
 finb frebeascin 2 moden.
Reue gicme ber ftantbeit bie jur Mania füribundax malitiosa und bié, zu bem.cernbe, baf watt bte Rrante feffegen mante; bann allmablige Vitmimetutf bey Srdntbeit mad Begiegen und: Sorfprigen mit zditeti whaffer und ploblide bebeutenbe gefferang, wade Eintaw den in taltes wafier.

Dritte periobe nom neunjegnten april 1820 bis
jest (benadten \$uguft).
Recombalefgenz unter fers feltencta unb gelinbern

C. Détaillirte Befdreibung ber grantbeifs
©nmertung. Sebe frantgeit plegt igren nature gemágen_ Gang zu babey: Das zeigen die æypen, die תrifen 2c. fo vieler Arantbeiten. ©erois if eb aber
 seien und fonftige Einfủge geftort merben fann; id Finpe es baber zwedimakig, Den Detaillirt beforiebenent Berlauf ber アrantbeit in gwei (jur leidtern Ueberfidt sfeben einanber geftellen) ©ohmmen anjugeben, woyon bie erfte ben Berlauf, wie ign bie Fatur burd eigene Sraft mabrideinlid madt, und bie zweite ben Bers
 atbert wurbe, barfellt. Wenn biefe शbtbeilung aud nidt nad frengen Regeln ber Pogit ridtig if, meil

 und zur Sonbetuing bes Wefentliden ber-Mranfgeit yom Bufalligen für redt braucbbar and ńáglid, audd nidyt farr gand untidtig, infofern mir, ment auç nidgt yon jeber inbibibuellen Srantlgeit, bod yon ibren $\mathcal{A}$ rten Ben naturgemásen Berlauf aug dar ©ombination mebs rever Exfabrungen tennen, und ee fegr vermirrend if, in einer langen Sranflecitgeididte bie naturliden und bie burca 'sunf btwirtten ©omptome bunt burd cins. anber angegeber su finben. I車 made ben 'Berfud; fie folgenbermẫen zu treanen.
Erfeyeriobe.

Bom fiebenten bis jum brei und jwamigften November beobadotete idi bie yor bem brei und zwanjigiten Mos:

## - 207 -

vember nie gefthente stranfe nimt, und weig bon ibr aus
 Firo. 2 angegeben if.
omptome und
Berlauf.

1820 शlov. 23 bi\$ 25.
 tientin frridet verwirtt mit Sef: tigzeit und 2 fnfrengung, fo daE ihf Stimme beifet if, bat teinen Uugenblia weber Storper = not ©ritedeube, Mangel an ©blaf, girrigen 2uppetit. Die linłe らäfte Der Bunge ift beié belegt, bie ana Dere gamz roth, wie rohes Muster. fieifa. Betbobriger Etublgang (ob über biffen ber Beridt ridtigift, mödte idid begmeifeln, ba er bei Maniacis ffets verbatten ift, et es aund in ber Eolge in Diffemgialie mar. Wallungen, beftảntig feudte Saut. Lodjen fino fehe geringé unb redt furje Beit ba gemeien 5Rilad nod) etwas in Den Bruffen. Morbus intercurrens ift Dabei ein Stiathuften, Den bie Srante früber aude einmal hatte, ber Das malł Don einem gerdiatten $\mathfrak{Z r}_{3}$ te balb geboben murbe und audj jegt UEgneien and Desen - Wirfung.

Nov.23. Dienf: 47.:
R. Rad. ipecac.

Opii puriaa. gr $\cdot \frac{1}{3}$
Sacchar, alb, scrup. dim.
Cinnabaris gr. $\frac{2}{3}$
Tart.vitriolat, scrup. dim.
MS. Disp.Dos.IX.D.S. aue zwei Ctunben einŋula ver mit warmem §bre.
Ferner teidite Diât, biaz phortticides Berbalten, sue hige lage im Bette (welde legte indeffen nidt aubizud füten war, ba bie Stante, Tita gefund wäbnenb, teinen. Pörperliden 3wang fid gea fatlen lieg, fonbern fet aufiag ober mí bet Gtube ambergieng).

Dov. 24.
Nad ben pulvern bat ofs fbon (bem brei und jwangigften firante vorigen Radimittag

| Gymiptome und , Betlauf. | Utanatien $^{\text {und }}$ beren Witfung. |
| :---: | :---: |
| Nadmittags) unter friticdem | und biefe Nadyt etwas ges |
| usbufien vor zowe dangen Otu̇. | calafen. Saveerorbnete feds |
| Cdleim ty tinb Najenbluten | neue, 'morin bas Dpium bis |
| beteutent minterte und nath | gu einem balbet unt bie |
| bhaduerfimathb, obiae baf | Ipecac. bit ju froi Drittel |
| nere Siudfidt oectiente. Una | Bran pro dosi vermegrt |
|  | u. Pulv. ǵummosi scrup. |
| fen, bie Odpenitl mund äbenben | dim. zu jebern zugefegt |
| , Darns beim Suften (0b Donigm? | murbe. |
|  | Cinapismen an beibeffae |
| Snabe, ift | ben, und Damit bie Sirante |
| utter feher nernadláfigt, in | nidd gegen tônne, aud untet. |
| n Sedentelbugen und Xdieln | bie Suffoblen. Der legte |
| fid bie Gpidermis bom | gwea wusbe abee nidit efo |
| ube aufgeăget; bab gange | reidt. |

9ive. 25.
Nâdts viel latirt mit Ctubliswang, bahtidxeinlid ald Wittung ber quiver, nidd bee Sranlfecit, melde vietmehr zu פertopfungen 6ibponitt.
R. Phosphori gr, duo.

O1.' destill. caryo-

[^5]
## $-200-$



*) Sicfe Gnmert, 2 über grofe Dofek bee 㩆itte.


## -. 242 -

| Onmptome und <br> Berlauf. | Xesneien unb beten Witlung. |
| :---: | :---: |
| $\therefore$ | b) Wat. trant mit Segierbe viel |

Palte Wafier, weldes id an* siets "). Bit Effig und 5onig vermifat mogte fie es nidt, bet berbarbredinden ©aweigen rieto iat, baffelbe warm ju geben.
c) Ubenbs nad nerbraubter Cam= phermistur nom fegs und zmane figften November verfarieb id R. Camph. dr. dim. Gum. arab. dr. Aceti Vin. opt. unc. Aq. Sambuc. unc, quat. Mell. despum. unc. duas. $\mathfrak{U n t e}$ zwei elunben einen Esloffel voll *\%) d) Eerner R. Rad. Belladonn. gr. quinque Hb . Gratiol. scr. dim. Rad.Ialapp. scrup. duos. Merc. dulc. gr. tria. M. F pulv. Disp. tal. Dos. duas. rale vies bis fünf Etunben ein foldes pulver zum 2ftufubsen.
1800. 29.

Conterbar if, bak Die sirante måbrend ihrem faft beftandigen Rafon bad inmer Diel そrugen verbecht, nad Sucungen und
**) ©iege anmerfung $^{2}$.
Oplnptome und
Berlauf.
fie umgebenden wet. foren fennt.

Eeit mittag mat fie viel rubiges, fab beffer aus, botte ju= meiten lucida intervalla mit cini= gem Berflantes Bore brautute Xberbs wáh= seato bem Fiafen nidt mebr gebalten gu wer: ben, was geftern tim= met buct zwei Per= fonen gefogegen mufte. Gie nabm aunmebs Die Saffe mit bem (Betränie Claltem ⿷匚aro fer) gemólynitid feloft in bie Sand und trant.

Sein Cømeif tritt teos ber facten(eaben yon Campher und bes Dieten Sriniens von Wafer cin.

Zrgneien und Deren Wirtung.
einet viertelfünbigen Obnmadt, in S(beintod verfallen fen; bei meiner, Xnlunft wat alles vorưber, das Rafen Dauerie fort. Sid rieth Die Camphermittur fu cinem balben bis groi Dsita tel Cejtoffel voll alle Stunben fortjuc iegen, gab gleid eine Dofis bavon, mornád pat. auf cinige Minuten atidl murbe, als wenn fie non bet arejnei ribeclid) aificirt murbe.
Nad geftern 2bend gegebentem erfien pulver au\$ Bellabonna, Eratiola 2c. Gat fie gleid bicemal Extreden unb Purgired gethabt, gar fein Symptom non Bergiftung, Det Sampher ioneint fie mebr anjugreifen, wie bas pulves.

2foeno feds 4 Itat. Die erfe 5älfte bes geftrigen zmeiten Tulvers aub Bellabonna $2 c$. bat fie zum Theil mieber auggefpieen; id gebe ifr bic breite 5altte beffelben, fie belommt es beinabe gang berunter, äubert, bas es ibr Brennen im 5alfe verurfabe, unb gurgelt (wabrpqpeinliø bespegen) mit Wrafer naф.

Nad Berbraud ber nod portatbie get brei bis: vier Dofen ber geftrigen Camphermirtur folgenbe zu geben:
$-214-$



Comptome uno Betauf.

Irgneien unch Deten Dotitung.
fen Motben ber gaut liegen fu rafien.
Nad balb beebrauidtee Camplyeve mirtur non geftern folgende neue:
R. Camphor. dr. Guin. arab. dr. un. et dim. Infus. laxat. Vien= nens. unc. sex, Sacchar, alb. unc. Sal. amm. dr. duas.Extr. gratiol. dr.dim.
Wate Btuaben einen grofen Efloffot pou, nad fedbmaligem 2rffügren aber weniges ju geben.

## December 1 bid 14.

Bon ben Puibern dom breifigftem Novembet, welde fie cubiger zu man deen fabienen, betam fie ben breifigfen November zwet, ben esften December eind, ben zweiten December zwei, bem ben vieten eins und bea adten eins, alro im Elanjen fieben Clůd.

Die Camphermistur bon jenema agey welde ibe febr zu miberfteben 体ien; betam fie bid ben fedsten December breimal.

Ceim sfinfir von bee sadfere bes Infusi nom fieben unt swanigifien ${ }^{\text {Mo }}$ vembee betam fie bis zume vieesebntes December faft alle tage boer um her. andeen Xag und dennod was die Defo

## Opmptome und Betlauf.

triffte ibre Sand jum Fâblen bes mulieş, ber gewobnnlid) rafig folug u. f. to. Exit bem adityebaten raas fie tie miffe 3eit ruz hig, ม่emliøø verqünfo tig $u_{0}$ nut felten mehr fuutrinad. Der ©dlaf lebrte am viecten mie, Der u. beffiete fice naid) unb nady; aber nad jeben © Ollafe benert? te man getwägntidu un. subige Perioben. Der 2lppetit teljite guriud, bere Otublgang bat tmmer bartnáaig ver. fiopft und mufte mit Mübe bued Slyfite and $\mathrm{Kr}_{\text {rineien }}$ erjtibun. gen merten. Fom zwanjigften bis wier unb awansigften hatte Fie bie effer freimitai. gen, aber fefre befower. fiden, bartent unb fero tenen, Eeibesófnuun gen misher. Det grie.

Uxgneien unt beren Mistung.
nung gemoibnlid bast, ein paarmal ging taum megr, als dab sinfit, ab.

Den fédsten verfortieb iø R. Extr. Tarax. unc. et dim. Tart. tartaris, Mell. despumat. aa unc. tres. Aq. Sambuc. unc, decem. Vini antimion. Huxh. unc. Wlle zwoi Stunben eine balbe Dbertaffe doll.
autin pat. verabfouete faton feit bem fweiten December fo febr alle Uronei und vorfüglid biefe legte, wenn Diefelbe nud nod fo verffedt unter ©e. trànle cci beigebradet twurbs, Daf am viersebnten December nod nidt bie Salfte bavon besbraugt war. ©etbit wenn-man ©emalt anmendere, fipie fie bie 2 frgnei wieber aus, und tobte bann eine Beitlang heftig barnach. Daffelbe galt son ben Pflaumen mit ©enneda blättern gelodet, welde fie zuecf ben fiebenten unb adten December widis nabm, bic ibs aber burd teine $\mathfrak{l i f}^{6}$ und Grtwalt beigubringen waten:

Die Diát wat: täglid ein Biertel Maaß Bouillon, Saferfuppe, grunet unt Ramillen: Thee', tolted Waffer, fo
 3imiebaa.
$-217 \quad-$

## Symptome und Bertauf.

felausidisag(5lod.30) war fáon ben dweiten December nidt mebr жu feben. Badweif Erad gat nidt aus, trog den Camptermix. tuten und bem rielen Erinten von Paltem W3afier, weldicy fie ims mer febr liebte.

Die Phpfionomie beffette fidt; befonbers auffallenb mar, mit Dies, ald idh bie firante ben fedsten December in fedss und breigig Cotunden nidt gefehen batte.
(Daz Wusfaugen ber Scuft litt fie feit Mitte Decembers nidt mehr. Die inenige MRild ber: lor fíd balb.

## 2franeien und beten Mitrfung.

December 14.
R. Extr. Gratiol.

- Aloes
- Rhei aa: gr. quinqua
M. F. bolus.
D.S. IUle brei Stunbeñ cin Otudt bis jur Witiung auf ben etubt gang.


## December 15 bis 26.

Nade biefen brei Boten, woomen fie aber taum Dén britten 2beil verfoludte, hatre fie ben funfyebaten cinmal oebie nâcen Etublgang. Bon nun an mat es gat nidt mebr moglid, ithe Xeznet beifubtingen. $\mathfrak{W}$ ollte manihe bieflbe mit ©emalt geben, fo roucte fie geftig tobend und muitbent.

$$
3 \text { weitégeriodep }
$$

1819. Dretmb. 26.

Oonntag gieng bie Erau zum exffenmale mieter aus unt zwar fabrte mak fie, umfie zu zeffrcuen, Nadmits tags in eine Raffege. pellfagaft unter einige

$$
\text { 1819. Decemb. } 31 .
$$

R. Extr. Aloes, Gentian.etGratiol, aa. dr. dim. Sacchar. alb. unc.' Vin. alb. opt. unc, tres.
M.S. Uue cin bib vier Efünben einen CEldfel boll jut Bewirtung wea ©tublgangs.

[^6]
meittemint ibe gar teiy) Feiftesabnotmitát, aufer einigerplauberfurty und Blobsigteit. Siernad) (ob biervon Dber ob zugleid vom täglídenlumgange mit cines, ibr jest nexhafe ten, fruber febe bes freunbeten éwwáge: sin?) fing fie mieder an an tober und war ans fin und bueifighten -December foon in vot. Kiger Wbuth, fo Dak man fie in eime buntle Samberer, mit Ratten abgef 倞) 1 agen, fefferen mugte. Diefe कुutypesiobe, mährenb welder fie ganze Nadte binDutø fang,u.zwat mit= unter refigiffe Cetcan= Senu.Steserfragmente; mit Æieigung Kaes zu verniФten; Betten, Slaties ju jerreigen, tuider in bendenzu fleden, ben Dfen abs
1820. San. 1. Samft. 1.

Pat. bat bie geftrige Mittur gut genommen unb barnad niet bid fünf flarte fäculente Etüble gebabt, ifletroak rubiger pote geftern unb fingt bie meife Beit. Reiterat. Mixt. de 31 Decbr. in refracta dosi sumenda.

San. 3.
W8egen eingetretenct Diarcyoe obige Mistut aubjufegen.
§an. $\dot{7}$.
R. Camphor. dr. Gum. arab. q. s. Solva in Acet vini unc. Mells pur, unc. duas. Aq. Sambuc. unc. quinque.
M. S. 2IMe cin bib jwei Otunben cinen © 518 fer boll.
Bon bifer Kegnei fonnte man ing nidt beibringen.
 pon cinem Suppentelley (fediefon Uw zen) Slut aus bem Jitme madxw; daffelbe batte eine mittelnáfigs Duans titat Slutwaffer ; bic Reanfo musbe barnag gany müthent.

Den 16. 3an. war fie eubigaw. Xuf igt Sitten fungrte in aut igrem

## $-219 \quad-$

## Symptome unb <br> Berlauf．

zubreden coer baber init Satten ungeben seesben mufte，bamit fie mit Eeuet fin Up： glüd veruriade）cin． mal bis zut Cめaam． lofigteit fid nadent ju balten，mit feter Un＝ rube शades，unb aud bei Iage；fo mie bas Secummanbern in ib： sem ©efängnife，biel＝ ten an bis zum 19． xpr ． 1820．1m funfaebn＝ ten und feds u．zroane jigften San．jerínlug fie alle Soriben in th： rem ©efangnife： $2(n=1$ fangs Eebruat bract fie mit blopen 5 an＝ ben binnen einigenta＝
 goges und eben fo brei－ tes unt Deet Wiertel bid cinen Euif tiefet Eqd if．cin biactel altes Cleo mäater ibees Secters．， obme basfie butd biefe unbegreifidye 2infterne

Krgneien und beren Wbirtung．

Setter in bie 3 Bobnfube，wo fie fid ruhig verhielt，＇obicton verwiret unb fiuntig（dmafte．Sめ verorbnete Infur 80－Dctum $e$ Cort Chin．opt，dr． sex et Rad．Valerian，unc．un，et dim．parat，unc，novem．Tinct． Cinnamom．dr．sex．Sacch．alb． unc．tres．Whe zwei ©tunben einen Cfloffel voll．

3an．17．Fatient．bat fid geftern 2fbent in ber $\$ 80$ gnflube rubig gebal－ ten，aud etroas geffidt und genagt， marb aber nad cinigen Ctunben wies ber fuirmifa；burd vietes Burebers ging fie 2benbs ruhig in iffen Sese fex，was des Dladets suhiget，bat abey nidt gefolafen．Diefen Wittag rourbe fie wieber in bie $W_{8} \mathrm{~b}$ nffube gefubrt． 36 cmpfabl，aberyaupt sine ferenge Biegel im Cffien，Exinlen，ひrbeiten， （Naben，etriden）unb in ber Cetboba lang eingufügren，unb boffte butd biefe Cincidt ung moblthatig auf ibcen ©eift cialmitten．Dic Cbinamirtut nimmt fie gere；fie ferbert aud Eleiid）unt Otaciunghenittel，unb 价rint bipfetben su beburfen，ba fie febr abgefefrt if． \＄a erlaube fürexf tagtid wieber ein Etưdon Filcif＠，babsi ubrigens bte
$-220-$

*) Sitge Dic Xnmertung 2.

## Conmptome und. <br> .- Berlauf.

> Wizntien und beren Wbitlung.

Diejes. Begiegen mit 5 Bafier, fere ner bas Eintauden zuerf blos bee Eüfe, nadber ber Unterfaentel bis an oie Snie, bann-bib uber bie Snie in faltes Waffer, nabm man bann aud in ber golge bei biefer Rranten gegen sintretenbe beftigere Farorysimen und Starme mit Erfolg zu Gülfe. So befferte fie fide nady unb nad bid bem Ineumeegneen 2pril.

Dritteyeriobe
1820. 2ppill. 19.

Nad einer langen rua bigen plesiode murbe Pat. vorgefern nno geftern aufeinmal wie. Der beftig mithend.

Zpril 21.
Sad einem vorges ftigen talten Babe Spricot fie vernủnftig unb fieft soob! aus; in aflen Sanblungen ift aber etroas oftüdtigę, Saftiget.

2rpil 26.
Wat. ift etwas füd) tiger und rappelnber, mie bie Lage vother, abrigens nidt mieber Maniaca u. uníbäb: lid, baber man fie nidt
1820. Ipril 19. Mittmon 10.
gan warf fie wabbrend bem Eoben geftern plöglid in eine Baberoanne mit Ealtem Waffer und hiett fie nus gant Fuzf barin. Fad bet bisherigen Boy: bereitung burd Begiefen und partiet: les Eintaudien unb outd meinen Fiatb etmuthigt, wagte man bis betoiface mittel. Es leiftete bie auffallenbiter Dienfe; bent, wie abgeidnitten, berte auf einmal alles Ioben auf, und bie Stante mutbe fo vernünftig; wie fie wäbrenb bet ganjen scantheit nidt: roar. Mran lann fif jegt frei mieber' berum geben laffen; fie foridet bernanfa. tig, beforgt bâuslidse (Seidafte mit frubler getoofinter Cemfigleit ant fiegt

## Opmptome unt Berlauf.

siether einjuiperten braudt. Bie bat leit bem neungebntenaptil ben Trieb, 2ulles recg: gufonentin, baber man the genau aufpafien muf.
Mat24. Mitw. 21.
patient. befiubet fict unmer beffer, ver cidtet alle thre bäubliden 215 beiten jegt gejörig, nut afles mit cines eig: nen Sjaft. Die Bogr beit, welde fie bor eiv nigen wraben ball ge. gen biefe, bald gegen jeme ferioni, ungefábr fo, wie am 2 nfange ditere sirantbeit (Piod. 1819). zeigte, verliect fid ebenfalls jeit cinigen Tagen; fie fiebt feby wohl, gefarb und redt bolt im Beficte aub.

ひug. 19.
Die Benefere fagt; bag fre fid bieter Uin. fâabẹ, und vozjüglíd timmer mit unange: nebmen Gefublen ded 8effibenituto bes galo sea Babend măhrend ibere Wuthperiote er: innere. Cie ift vbatg getiunt and modh, unb jegt gamb retblid, bat

redt woll aub. 3gr Mann und ein Teber mit that wunbert fild uiber bie plöglide Wefferung nad bem falten wafferbabe. Der Etublgang if nod immer befdowerlity, ber kppetit nidt flast, nur zutocilen bat fie cinen redot gierigen Sunget. Das Bimmer, toorin fie feft faß, derabfobeuet fie jegt febrCie verorbnete geftern felbft, ibre bas rin befinbliden Betten binaus in bie Oonne zu tragen, mogte abez feloft nidf bineingeben. ©reftern buftete fie $\mathfrak{B l u t}$, bet Mann fagt: , weenig, unbee Deatenb"', bie frau aber, im Super-lativo gu keben getwognt: ,,eine groge genge". Gegen ben beute ned forte Daurenben (iebod nidyt mefr blutigen) Suften und bie Seiferteit (beibe wabr= facintió vom falten Wafiertade ber rübrend) perocbacte id R. Inf. Rad. liquirit. ex unc. par. unc;quinque Syrup. Alth. unc. duas. Salis
 ciner Gegrafol doll.

2 2pril 21.
Sefne よriferteit und wenig §uffen megr. Stat. liebt redor fiation Saffo, welden abet woic alle erbigenbe Gaden rerbiete, Dagegen fleifiges Jria

|  |  |
| :---: | :---: |
|  | 1 |
| Spmptome unb Berlauf. | - |
| gat tein ungefittetes Wefen, teine saube Stimme mebs, fon. Dern ein zartes Beneb. men, wie aud vielen Geif. <br> Det Snabe if ein nieblidere, Dider, redt lebbafter Sunge finit sollenden, grogen, blaue en Xugen, und nimmt nod bie Braft fetner Ximme, wobei es zus gleid gefüttert mirb. | Pen von Paltem Waffer, und bei allene falls wiebectommenden parorysmen, Begiegen mit biefem empfabl. Die\$ war abse nidt mebr notbig, fonders fゆon bie Exinnerung Daran und bas Droben bamit bringt fie in ber Eolge bei Eleinen Xnwanblungen nom Stưte men gleid reieber zur Befinnung, gerabe To wie bie Rutbe und bas Drogen Damit bas eigenfinnige sinb. <br> 1820. Xug. 6. <br> ©egen einé zurüdgeblisbene Sゅmere im Unterteibe bei vôllig normalen ©eis fies : und Rorperfunitionen verorbnete id zue Nadiut Bitterbeunnen (Aq. <br>  glafer voll nūdtern. $\text { Xug, } 19$ <br> Det Bitterbrunneñ, obfápon et täga (id) \{ed bit fiebenmatiges Cariten, und mattigiest veruzfadt, madte bene nod ibeen Unterleitionanjfret; ; fie füblte fid febe leidet und muster darnad, hat bald ben jweiten sirug voll neee braudt, witb bann bamit aufbobern und exft baf fernete Befinden abrave ten. |

 ©parren) if nad fbrer Srantbeit geblieben; jeboci foll Diefes aud fodon yor ber £obfuめt ba gemefen feyn (1821 Sali).
(Der Befølu®f folgt.) :

Werbefferungen.
Tur erfen Seft Diefes Sabrgangs
©. 195 \$. 26 flatt nie lefe man dis.

- 218-19 - graufamel, meraufe.
$\qquad$
 $(x+y)=8$




[^0]:    
    3

[^1]:    Salfe's Betiffer. 1322. 3.

[^2]:    Fifle＇s getitide 1822． 3.

[^3]:    Ralfe'i Satifidr. 1822, 3.

[^4]:    Raffe’ 及eitfdr. 1822. 3.
    12

[^5]:    
     gant unbideutend.

[^6]:    Betanntinnen. Man

