#  <br> รut $\mathfrak{B e f o f}$ berung  

ODH
Jobant $\mathfrak{C a j p a r} \mathfrak{Z a w a t e r}$.
Dritter ßerfuø.
sititoielensupferno


Reipzig und Wintertbur, 1777.



-
2048


# $\mathfrak{A} \mathfrak{n}$ <br> $\mathfrak{s} \mathfrak{e x t}$ <br> <br>  <br> <br>  <br> regierenden <br> $\mathfrak{E a n d g r a f e n ~} \mathfrak{j u} \mathfrak{S}$ efien $=\mathfrak{S}$ gmburg. 

## Beffet Sintin



 „an Der Seite Feinet aufmerffamen (Femablint, mit leb5aftere: Wergegeths


 ben fajeinett - ba idis nidt feun fann - wann einual wieder feun? —
 a 3 mod 2 it
mobin wir mit Soneller Eile cilen - weis unjer $\mathfrak{B a t e r}$ int Seimmel. Sa
 fomeigend an ber edelu Sand umb lipule - „Ermiden Sie nidt, alle Sbre „midtigen Tage mit edeln Tbaten zu bezeidnen - und lafien Sie mid taun „und wamt ein ssort Strer edeln underdienten liebe boi'en." Suirid, Den 7. Dct. 1776.

Sobanncafpar eabater, Yfarrer. am Wayfeņ̧aufe.

## $\mathfrak{J} \mathfrak{m b s a l t}$

Des Dritten Bandes Der pynjiognomiffen Fragmente．

Wufdrift ain Seine Seacffirfffide Durthaudt，Sriet orid）ludwig $\mathfrak{w D i l b e l m}$ Cbriftian，regieren＝ ben Lanbgrafen，zu §efficn＝Jemburg．
Des britten $\mathfrak{B a n b e s}$ der phypiognomiffaen
Fragmente erfer stofanitt．
Inntialt． 2neftote．
Zllgemeine Einleitung．
Geike I
Revifion der benben erfiten ßänbe．：． 3
$\mathfrak{B e f o n b e r e}$ Einleitung． 3
I．Sragment．Rebifion bes erfen ßanbes ber phy－ fiognomifden Sragmente．
II．Stragment．；Fevifion bes zmeyten Banbes ber． plyfiognomifden Fragmente． 22
III．§ragmient．．Phyqiognomif， $\mathfrak{F}$ feiler ber $\mathcal{O}$ reunds －fóaft und 2 datung．

30
：Eine Tafel mit 20 Eillfouetten．I．Tafel． 36
 tur；ミatbab̌mung．$\quad$ ． $40=47$
V．Sragiment．Ueber griedifate Rópfe．． 48 Eine Ctefle aus MBinfelmann．－48 A．Wier griedifde $\Re$ §pfe．II．Tafcl．so
B．Wier griedifthe $\Re$ ®pfe．
III．ఇafel．$¢ \mathrm{I}$
C．Bemofthenes．
IV．₹afel． 52
D． 2 griédif（de $\Omega$ §ppe．V．Zafel． 53
E．Bwey mánnlide $\mathfrak{F r o f i l e . ~} \$ 4$
F．Dionebes und Ulopfes．$\quad \$ 7$ ．
VI．Sragment．Weber §apgael．VI．§afel． 58
$\mathfrak{D e s}$ buitten $\mathfrak{B a n b e s}$ der pfypiognomifaen
Fraguente zoesper inbfanitt．

I．Granment．Etmas mus unt über Zrifotetes bon bien Egieren．

II．Sragment．Eroas über Mferbe：Eeite Gs
1．Tafel mit $\sigma$ ．Pferbefópfen．${ }^{\text {V }}$ VII．Eafeh 69
II．Tafel mit 6．dito．VIII．Tafel．71
III．Tafel mhe dito IX．Tafel． 72
IV．Tafel mit 6．dito．X．§afel． 73
Zamerfungen．．． 74
III．Sragment．Ein §நृierfhict．C．．．L．XI．₹afel． 76
IV：Jragment．Einige ₹fृierfaufe unb ₹hierlinien．
 Tafel． 78
§opffiurufe von Sudfen und Şunben．L．XIII． ₹afel．

79
Thierifde Lumriffer XIV：Tafel． 79.
V．Sragment．Sdjangen．XV．₹afel． 80
VI．§ragment．Jnfettern XVI．₹afel．I．a． 8 r ： $=\quad$ XVII．₹afel．I．b． 83
Des britten ふanbes der phyfiognomifaten ： $\mathfrak{F}$ ragmente Dritter $\mathfrak{A b}$（伄nitt．
Sermifdite Zuffäge unb Bebanfen bon anbern，mit
Xnmerfungen bes §erfaffers．
87
1．§tagment．Gebanfen eines Unbefannten ubber Thier $=$ unt $\mathfrak{M e n f f e n t p h y f i o g n o m i e n . ~ . ~ . ~} 87$
II．§lagment．Grflitung eines $\mathfrak{D}$ beenburgiftien $\mathfrak{G}_{\text {e }}$ ：

III． $\mathcal{F}$ lugnrent．Sermiddte $\mathfrak{B e o b a d f u n g e n ~ e i n e s ~ b e . ~}$ fannten Didjters．

98
IV．Sragment．Eine Etelle aus Sulgers $\mathfrak{B o r i b u m}$ gen und 9lutard）． 100

Des britten Banbes ber phyfiognomiflyen Fragmente bierter $\mathfrak{A} 6 j$ itnitt．

1．Sragnent．

## Inubalt Des briften $\mathfrak{B a n b e s}$.

## 1. §ragment. Uebet bie f̧ainbe. <br> Eette 103

1I. §ragment. 9 Sajaibe. H. a. XVIII. Tafeh 107
1II. Sragment. ' 13 Şdrbe. H. b. XIX. Tafed. 108 IV. Sragment. Won bem Ç̧arafter ber Şanobifrifo ten. 110
I. Tafer geftodene Şanbifdriften. XX. ₹afel.

| H. Safel | XXI. |
| :---: | :---: |
| III. Tafed | XXIL Tafel. |
|  | und XxIV. ${ }^{117}$ |
|  | uno XX |

## Des britten Banbes ber pgyfugnomifdien


Ciingelne menfalide Bliceer.

1. Gragmens. Luber ben menfobliden Murab, ein sabott aus ber Suille bes Sergens. 121
 Tafel. 125
 Taft. 124
IV. Sragment. Heber 15. Naunofride. M 3.
XXVII. Tafa.
V. Jragment. 4. Ǫ̧ren. I. XXVIII. Yafel. 127

VL. Sragment. 4. Faar Zugen. XXIX. ₹afel, 128
VII. Sragment. 3. Paar Kugen, XXX. Tafel. 129
VII. Sragmeat. 3. Retben 2ugert XXXI. Tafel. 130
1X. Stagment. 3. शafemumiffer 13I
Des oritten kntioes der phyffognomiffien gragmente fect)gter 9bitmitt.
Sugenolitige ©efititec, Sinber, Sinaben unte:
Jingfinge.
Sunfalt. Eterle aus Xriffophanes.

1. Jragment. Einfetung über jugenolide Eefífer. 135
II. Sragment. 9 9rofite fugenolididet Evefidter beyberley Geftiledfes. W. K. XXXII. Rafel. 138
III. Sragment. 05 jugenblidee (5efidfer in Dualen, beyberlen (Geffilectits. K. W. XXXIII. ₹afel. Geite 140
IV. Sragment. Gine Bignette bon 2. 9 Profilen bef: felben Ænaben. 143
V. Srugmens. 4 ffattitte $\overparen{\text { Rnaben. K. XXXIV. }}$ Zafel. 145
VI. Stagment. 4 Profile ben §naben in Dralen. W. XXXV. ₹afel. 146
VII. Sragment. 2 §naben. B. P. XXXVI. Tafel. 148
VIII. Sragment. 3 Rnaber. XXXVLI. ఇafel. 150 1X. Sragment. 2 Jünglinge, Pf. unb ©djins. XXXVIII. そafel. $15 \%$
X. Sragment. 2 f fattitte Juinglingsgefifter im פrofil und bon botnen. C.Schw. XXXIX. Tafel. 154
XI. Sragment. 4 Profile beffetben Jinglings. XL ₹afel. L. 1, ${ }^{2}$
XII. §ragment. ©in Jüngling, ber Mann if. a.
XLI. ఇafel. 158 b. dito ein f(fattirtes \$profil. K. XLII. Tafelo 160
c. Man fann mas man mill, und will mas man fanm XLIII. Tafer, $\mathbf{3}$,
Rüffift. 162
Des britten Kanbes ber pypfognomiffett Fragmente fiebenter \{bjdnitt. Rünfifer, Maఫ̧ler unb Bilob̧auer.
I. §ragment. 2ulgemeine Betradtungen. 165
II. Sragment. 3 Portrite beffelben $\Re$ unflers. $S$. XLIV. §afel.

170
1II. £ragment. Yreftel. Ein Ropf mit einer Müge. XLV. ₹afel. 17 I

V. Sragment. (aarofus bon feedinger, a) XLVII. ₹afel. 176
b) IU. Tafe oģne Namen. H. 2. XLVIII. Tafel.

176
c) III. Tafe, zween Umriffer XLIX. Tafel. ${ }^{177}$
VI. §ragment.

## Juntalt bes briteen Sanber.

 fel.

Eeite 178
b) . : im $\mathfrak{P r o f i l}$ LL. ఇafel. 180
VII. Sragment. a) Midelange. von vormen. M . LII. ₹afel.

18 r
b) Derfelbe zwee $\mathfrak{y}$ poffle. LIII. ₹a: fal.

183
VIII. Sragment. 4 Umriffe bon italianifact ふünf=

- lern, Ģibetti, Lombarbi, Da ßinci, Fertacci, LIV. Tafel.

185
IX. Sragment. 12 beutfate $\Re$ inftier, Umriffe. LV. Safel.

187
X. Sragment. 12 Englanber uno Sranfofen, $\mathrm{Hm}_{2}$ riffe. LVI. ఇafel. 189

- ケüffidt.

192

## Des britten ßanbes der pjnfingmomififen  5uffifer.

i. Sragment. Zagemeine Betraditanger. 195
II. §ragment. A. Jomelli, ein Bollgefidt. LVII. Tafel.
C. zwenmal baffelfe Gefidt. LVilf. Tafel.

199
fil. Sragment. Emanuel Bad. LIX. Tafel. 200
IV. Sragment, ©in Profiportrat. K. LX. Yafel. 202
Des britten Kandes ber pypfrognomiftyen $\mathfrak{F r a g m e n t e}$ neunter $\mathfrak{2 b}$ Gdnitt. Bidter.
J. Sragment. Zallgemeine Betrauffungen. 205
II. Sragment. Ein getoţ̧eltes 9rofil. R. LXI. ₹a= fel. 210
III. Sragment. Gr. ein fhattirtes ${ }^{\text {Profi. LXII. }}$ Tafel. 211
IV. Sragment. Seermes H. im Yrofir, LXIII. ₹as fel. 212
V. Sragment. 5. Eilfouetter. 215
VI. Jragment. 2) G. naff (Jips. LXIV. Tafel. 218
b) Garrifatur. LXV. Tafel. 219

DbyFSragm. III Derfind. $^{\text {. }}$
c) G. Profil mit gebunberta faar. - LXVL. Tafel.

Geite 220
d) $\mathfrak{W a b q r e s}$. Yortrat. 222

ViIf Snagment. Rưaficht. 225
$\mathfrak{I c}$ Dritten ßanbes ber phyfiognomifáan Fragmente zebuter $\mathfrak{q}^{2}$ (idynitt. Seligiofe Pyprognomien.
I. Sragment. Finige allgemeine Betradfungent. 229
II. Sragment. Job̧ann Jafob feep. LXVII. Tafel. 248
III. Sragment. Z. bier Profite bon bempetben Ges fidfte. LXVIII. Tafel. 249
IV. Srigment. Cornģertius, LXXIX. ₹afel. 258
V. Sragment. Ein fabmabiffacr $\mathfrak{s B}$ auer. M. K. LXX. ₹afel.
VI. Jragment. W. W. eine ßignette zroegmal baffelbe Gefid)t. 255
VII. Stagment. 2 mannlidy f fattirte 9 Profile. H. und A. LXXL ₹afel. 256
 Tafel. 259
IX. fragnrent. Ein mannlides 9rofil. H. LXXIII. 'Tafel'.
X. Sragment. Paul Winjeng. LXXIV. ₹afel. $2 \sigma_{4}$
XI. §ragmenr. Carl §ortomaus LXXV. §afel 206
XII. Sragment. Jgnatius Sopola, unb nodf ein Paar $^{\text {and }}$ Sefuiten. 208 .
XIII. §ragment. Jeter f̧afn. 273
XIV. §rugment. Fontrafte. 3ningli, Diberot, $\mathfrak{O B}_{\mathrm{c}=}$ lingbrodé, פemno Simonis. LXXVI. ₹afel. 275
XV. Srigment. ${ }^{6}$ §ppfe in Doalen, 4 mannlide, 2 weiblide. 1. Epener, 2. Epinofa, 3. Bourrignon, 4. Gution, 5. \{a Miettrie, 6. 2injenborf. LXXVII. §afel. 277
XVI. Sraginent. Sinjenborf und Firfapmann. Z.N. LXXVMiI. ₹ajel. 285
b
XVII. Srag:

## Jumbaff des briffert Sandes．

XVII Fragment． 2 weiblidje §ortrafe von berfels Gen Perforn．B．LXXIX．₹afel．Eeite 284 XVIII．Sragment．গücffidt．æeffluf． 237
©Des britten Bombes ber plypfognomifon Fragmente cifter Mofdnitt．

Srauensperfonen．
 weiblidee（Jefffledft． 290
II．Fagment．Meinntides und weiblidges $\mathrm{Jbo}^{2}$ fajectht．

294
III．§ragment．（in Mabdjen．R．H．LXXX．₹a＝ fel．as． 299
Iv．Sragment．Ein jungfrälicijes פrofil．H． LXXXI．₹afel． 300
V．fragment． 2 fíd jiemlidf áannlide §rauenzim： met．M．H．R．L．LXXXII．₹afel．$\quad$ 30í
VI．Sragment．Fin grofes §rauenjimmergefíht won vernen．G．LXXXIII．₹afel． 303
VII．Sragment． 2 Frauensimmer G．unv H．I．bon wernen， 1 im 9profil．LXXXIV．§afet． 304
VIII． $\mathfrak{F r a g m e n t} 2$ وrofile ben frauenjimmern．B． uno Z．LXXXV．ఇafel． 305
IX．fragment．刃aria §lutiger．LXXXVI．₹a＝
feel．
306
X．Gragment． 4 weiblidfe Gilfouetten．LXXXVII． ఇafel． 309
XI．Srirgment．F．weiblidef Gilfouette ミign． 314 XII．Sragment． 3 weiblidfe Eilf（guetten $\mathfrak{B i g n}$ ． 312
XIII．Jriagment． 2 weiblidef Eilfouetten Bignette．
314
XIV．Sragment． Rarfffinn uno cine engliffole $\mathfrak{D a} a$ me，LXXXVIII．§afel． 315
XV．Sragment．Bier $\mathfrak{y}$ rofiliportaãte von §rauen． 4 Ds．LXXXIX．₹afel．＇

317
XVI．Sragment．Bier $\$$ poffile won §rauensperfoneni． R．B．XC．§afel． 319

XVII．Sragment．Ein Mrofilportrat．Bn．XCF．₹ae fel．

Geite 32 I
XVIII．§tugment．©atfiarina II．ein fodattittes $\mathfrak{y}$ row fil．XCII，§afel． 323 XIX．Sraament．Ein Srauengimmerprofil．W， XCIII．ఇafel． 325
XX．Sragment．Souife von Şeffer．XCIV．Tafel． 327
XXI．Stagment． 12 §opfe von §rauen．XCV．₹ae fel． 328
Des Dritten Banoes ber phyfiognomiffien gragmente zwolfter abftnitt． Med）einige vermif（tte Portrate． Ein $\mathfrak{B}$ ort Einleitung．$\quad 332$
 ₹afel． 333
II．Sragment．Eamuel Engel．XCVII．ఇafel． 334
 335
IV．Fragment． 4 mánnlicte Profil．©ilfoutetten． $3_{3} 6$ V．Sragment．a）©in פrofilumrif Z．XCVIII．§az fel． 337
b）Ein fffattitres mánulicfes 9 ropil．XCIX． ₹afe．Z．
VI．fragment． 4 Ropfe．S．S．S．S．C．₹afel． $34 \mathbf{r}$
VII．Stagment．©in mannulidees $\mathfrak{y}^{2}$ ofil．S．Wignette． 344
VIII．Sragment，©in ßolfgefídit U．v．S．CI．§afel． 345
IX．§ragment．©in Bollgefidft．W．L．CII．§afel． 347
X．§ragment．Sriebrid，ふónig von शreuken，
a）fffattirt zu ఖferbe．CIII．ఇafel． 34 s
b）Umrij．CIV．ఇafel，$\quad 353$
Weffluf． 354

## Des britten Sandes der priviognomiifoct Sragntente <br> E <br> $\mathfrak{t i f i t a d i d i t i t a t ~}$

Jinkalf. Watefoote. Einleitung.
I. Jragment. Srebifion Des erfen Bandes der pbyiognomifam Gragmente.


IV. gragment. Leber Jbenle ber গlten; fatone গatur; গadjafmung.
V. Fragment. Heber Æapjael.

VL. 马ragment. Heber griecjifde 『jefidter.

## $\mathfrak{H}$ Hefonte:

,93


 „mid lange und aufmerffam betradtet gatten, redte ber (eine von ifnen euglif(i) mit mir. Uund da

 , ,idj bin ein gebojruler Frandofe. Ja, erwieberte er, in Frantreid) find Sie gebobren; aber Jbr

 „ren modfte, und fragte bloß: wie er mid etlannt gátte? - शidfte, berfette ex, mar leiffter; ©ie
 „tann. Sie dirften nur bie Sleiber weet)feln, und Cie witroen uns betriegen tonnen, obgleị
 „worteten fie. Er gat bie grosten Berbienfe, und wir boffat bald, base er unfer Obriflieutenant „werben foll. - SRun Dam, werm Dem [o ift, meine Serren - idf freut midy ungemein, einen fols


 „ifm und mir war fo gant, und fo vollfommen - Taille, ©ffiddt, Faare, Farbe ber 气agen, Be.
 „ $G$ Gbanfen waren fo gang bie einen uld ebenbiefelben mit ben meinigen, fo genau, baf, je mefr wit „einander anfafen, Defto ábnlifger fanben wir tms. SBir umarmten une mefrmals, und wie „wurben in einem $\mathfrak{A u g e n b l i f f e ~ b i e ~ g e n a u e f e n ~ g r e u n b e . " ~}$

Voyage du P. Lubus en Efpagne \& en Italie.
T. V. p 88.

Elinfeitung.

## Cbinleitung

$\mathfrak{J}$

 filio．



 fidif fur ben $\mathfrak{D e n t e r}$ frevlid）wieber genug $\mathfrak{I l}$ gemeines ergiebt．

 will；man 万at immer fo viel，als Sidfts Darúber geffarieben．Jebes skenfaengefictor－ein

 ケアท！！

 manden，Der＇s fonnte－Darum nuı idf geben，wasi id enufangen babe，fo gut id aus meir ner tiglif）mid mefr brúdenden $\mathfrak{F}$（rmuth geben tann．

 pbef．Sragm．III Derfuct
©inleitung.

 fiognomit verberben! Midft verwanbeln ifre Serrlidferit in unbernunfige ञieffect! uno feng
 nidf $\mathfrak{I t t w i i f a ! ~}$

Det 7. Dat. 1776,


## Fievition ber zween botigen $\mathfrak{S a}$ anbe.


 verfand zu verfuten - ein wenig mefr \&idt einfallen zu laffen; noct eine Beftimunung, (finz






Jda gefe meinen $\mathfrak{P f a b}$ mit Kuge fort,
Uno rufe gern zurưf: ફier 一 glitt' idid! folger!
Dort rollte unter meinem $\mathfrak{F u}$ 位 ein ©tein weg!
Stier -riß ber 2weig, ben id ergriff . . unt bort
Cannellt er mir an bie Etim $\rightarrow$ unb nun
$\mathfrak{W a r}$ nidt megr $\mathfrak{W e g}$ unb Stuf und Sußftapf
Won Jagern - ober Gempen vorzufeģn . . .
Şier ließ id feinen 8 Sußtritt binter mir ——
Sritt feft in ben! — Er tragt bid); manfe nidft -
Dort — leife nur trat id bort auf!
Dort trat zut tief id ein . . zur Redten b̧ier
Ift Deffrumg - Wbgrunb zur sinfen bort!
Sfier — \$00 id gieng und nidft gieng — fadone
Erganone Ffladien, bie langfam aufiwarts fübren -
Dann wieber - Fetfentoant unb graue Tiefen -
Und feilet 9fab und losgerifne Felfenfturfe!
Doci nidt ben §uß zuriict - Mein $\mathfrak{B r u b e r}$ !


Revifun ber $\}$ ween vorigen Mánbe.
3mar triefent bom, heigen Edfoefic unb fonnte nidt
Den Edfweif ber Etirn unt æbang entrodinen,
Mit berben Ђ̧ảnben munb gereizt - son auken -

Uno fermmte mid ந̧inauf, Geftraud ந̧inbural
So müģam follt ib̨r nidyt, to triefent
Bom Edfreife nidft mir igir nadfflimmen!
Sit munber, mit geffroolliner Şano nidf!

Beladi im §gave! Midjt fein Fotegefprig!
תein Stein bes $\Omega_{n}$ naben, aufgervorfen
Dem ®limmer nad, foll treffen 飞uad.:
S30 er mid traf . . Jdif will Euxif marnen:



## Certite fragment.

## Revifint dez erfien Bandes.

Jad madje den \{unfang mit ber Worrebe

## 1.

风ein Wisort úber alle bie Erfagrtngen, Die meinen in ber Bortebe geáukerten Ertbattutgen bolts


 rathen.

## 2.

## Seite 15.








 Syitemen finb von ben fadididgfen Folgen.

## 3.




 $\mathfrak{A}_{3}$

Gleib.
.) ちannibal, cin phyniognomifaces $\mathfrak{F r a y m e n t}$

## I. $\mathfrak{F r a g m e n t}$.

 Sleib,

$$
\text { Seite } 18 .
$$







 theilen lä́st, fre laut geftefen muffen - „Ja - biffe eingeln betradtete Safe if verfinnbiger, als ,jenc einjeln betradfet - Diefer fleine Bug veránbert' Den gangen ©barafter, mactit einen wefent:



 м finu? philopophifar ङeif? Mamstraft? "~

## 5.

Seite 23. unter bie biblifaen \$eugniffe fur bie sofyffognomit, gefort aud no bic etelfe
 "Den felbit aus, wie bie von Soboma, und verbergen fe nidit." -
6.

Pas fúnfte gragutent des erfen Ranbes úber bie turnithtide statur faint ben met=




gefunbent, Daṡ einte náfern Beftimmung, Eerlouterung, Berifftigung beburfte, als folgenbes̉ Ceite 34, நrift's:


 "per, und oornefmidid in der Şand und im Munde ift." -


 fammen zu fiefen fofeinen — find wuttlid) wenigfens fo verfdieben, wie imaginiren uno den=



 in ber Syffole ober Diaftole? . . Sntwort! Sft beine Denfenbe Firaft befmegen nidft in ber pjpfi=
 weigt, ber fich am erfen und tieffen regt - beym Denten? Sidit weift, of in ber pia ober



 frumente, Deş Gecbiuts im Scaupte, in ber Setitne merfbarer zu vereinigen - ober bie aus̉ Imas







## 1. Fragment.

 anbers, als ein PRaturforfact - alfo . . . u. f. w.
 Ganben, weldfes gans berffaiebener Sahrung bebarf.
$\mathfrak{F}$ Bie man aber aus biefer $\mathfrak{B e g a p t u n g ~} \mathfrak{M a t e r i a l i g m u s i ~ f o l g e r n ~ f o n t e , ~ w e i s ~ i d j ~ n i d ) t . ~}$ $\mathfrak{I n}$ unsífligen Stellen ber $\mathfrak{j}$ gy (Segentheil Des Spaterialiamue befauptet. গirgenbs entifxeidenber, als gerabe in diefem V. Eragmente.




 „Fraften unจ Gigenfaaften, ein blo „beobadtet merben fant . . Sef̨e binju - So weit namdith .unfere bisferigen 2Beobad):
 , gottlidfe Offenbarungen uns̉ weiter bierúber mefr ober weniger flar und beftimmt fagen, bas lápt

 dag id nidt an irgend einen bisifer befannten Begriff - ober angenommenes Syffem von ber
 rabe gleid) afgeffomactt vorfommen; baf idf unter feinem von biefen beyben májien modjte; nod











 $\mathfrak{m e} \mathfrak{j u}$ bauen. -




 rung - Deren Sauptinnfalt ein lebendiger $\mathfrak{G o t t}$ ift, Der alle $\mathfrak{D i n g e}$ Durd) $\mathfrak{I e f u m}$ Sbrifum

 feiner cinfaden Subfanzen ju feinem Glauben an unferblidféat bebarf —umb fad vor cinemt


 vier - u.f.f.




 quenjen - lunnabyrfecit!


 phy. Suagm. III Derfuct. ঞ
© Beipes

## I． $\mathfrak{g r a g m e n t}$ ．

©eifeez gll erforfden，fur Thorbeit balte－Diefe $\mathfrak{N}$ egeugung wirb man an biefer Stelle barum


7.
 menbeiten ubergaupt．Seite 43.
Ueber biefes 马ragment weif id）weiter nidftz ju fagen，als íber Die leg̨te Beile：
„lind in einer $\mathfrak{W e l t}$ ，wie bie unfrige if，guter 心ott！wer fann Unoolltommentreiten be ＂fannt macten，ofne mefr ju fafaben als zu núken．＂－



 braudft wetben fonne－aber for，bāer feine ©duld gat，wemn es misbraudt mird．
8.


9.

IX．Fragment．Won ber Sarnmonie moralifぁer und Edeperlider Sctidnfeit．Seite 62．



 ＂mactit er．＂

Sieruiber cinige nábere Beffimmung．－Mern wir bon Eimbruden auf bie finodien res．
 Lommenfte Gárte Gaben－bloge Suftollungen vorubergefenber Reibenfanften febr merfbare


 Stirn einigermaken mertbare Weránberungen betwirft werben finmen.

 Gegend über ben 2ugen bis gegen dic Stjafe, wafrgenommen babe. So, bey fegr armmithis


10.

Setfe 63.

 Seite 65.

Seite 68.
 „ment!" - Sofratesi im II. ßanbe entyált bereitz einige Joeen Davorn

## Seite 69,

Fin ber vorleqten Beile lejet fate fatt fpate.
11.

In allem íbrigen, biefes IX. Fragmentes bon ber Satmonie phyflidier und moralis fafer Stbontieif weis idj neffit dem, was unten in einem befonbern fragmentdjen úser Saphaeltr






## 1. zragritent.

 unmittelbar in ben Stunben reiner, brimitiger, bimmelfrebenber $\mathfrak{F r b a d f}$. $\mathfrak{B o m}$ innern ©feift


 $\mathfrak{A b e n b r o t b e ~} \mathfrak{u b e r}$ zarte zerfreute $\mathfrak{W}$ olen







 Dem Pein Dámmernber ©tral feiner Bertárung rufte. Sbenviß an meiner (Exifenz werd' id zweis


. 12.
IX. gragment. 2. Зugabe. Jubas nad §oblbein. Geite 80.



 iff; getwife Gefidter fonnen neben getwifen Gefictern nift frenwilig lange cocriftieren. Jift we-




 ESefidter Die falimmfen find. Sie fonnen befier fenn, alz meinez. Sie find an ifrem Orte und


 fo wenig fict mit cinanber vertragen fonnen, als ©frifué uno Selial.
13.

Seite 102.

 „ftatt bortheilfaft.".
14.

Seite 114.
„Wer ein Original von ケapbal geffen bat, wirb die befte (Copey taum mefir ertrigfict)
 \#theild nodi grose Borgige bor ben beften (lefet: Seffr guten) Driginalen, - (feget bingu:) ant ${ }_{2}$ berer nidft gemeiner $\mathfrak{m l e i f t e r . " . ~}$
15.

Seite 116 .










16.

Seite 118.
 beftimmt: „luebergewidft von $\mathfrak{F r a f t}$, umgeben mit furdtfamen, ffmadent, lugen, gefurdteten

17.

Seife 118.
Die fedfesefinte Bugabe if bennafe gang son Gdtbe. Der $\mathfrak{F}$ ferbetopf in ber ßignette -

18.

Seite 122.
 Gingu um ber Wortllauber millen, - „bie unfern Simen befanut find.".

# Sevifion Des erten Sander. 

19. 

## Seite 123.

Der $\mathfrak{P}$ ferbetopf if eines tragen und tuctifdien $\mathfrak{P}$ ferbes.
20.
IX. Gragntent. Seumzebnte Зugabe. Seite 124
„Wie Otirn Des erfen if nifts aukerorbentlides" - In gewiflem Sinne if fie's bocd,



21.
IX. gragment. 21. 3ugabe. Seife 132.



 befonberes $\mathfrak{F r a g m e n t ~ s e i g e n , ~ b a s ̉ ~ b a l d ~ f o l g e n ~ w i r d . ~}$
22.

Bu Dem XI. Gragmente von ben Sdmpierigfeifen Der Pbyfiognomif.
Eine ber grojsten ifit wie idj bald auf allen Seiten angeentet gabe, und weiter anbett-

 fie fo getwobint, nidft zu geidnen, was fie fefen, fonbern was spobegefdmart und wanier feift,
 ober einer pjyfiognomifden $\mathfrak{B}$ eltreformation, pfyfiognomifden ßefdrberiung bes fifttbaten und



 getodant, und blop in reinen Sdjattenlofen Eontours geubt werben.

Ind Damu bie ©pradie! adf! bie Spracte! Blut moifte mir oft ju ben Fingett beraußs fprifen, DaE idf fur bie (Sharafterifirung fo gar ber finnlid)ften Büge, Der anfáaubarfen Einien 一
 wütlidjen Mangel eigner Spradfafigigftit entifulbigen, ober berten wolle. Durcaaus nidjt!

 $\mathfrak{W}$ orte fagen, was id) nur mit bieren fagen, ober audj nidt fagen fann. Jaj wimfate bafer,


 fremben Spradien an bie Şand zu gefen, und mir alfo wirtlid briderlich ju gelfen.
23.
XV. $\mathfrak{F r a g m e n t}$.
 „nen alfe Stitnen greid; idjfann an ben Ofren feinen Unterfdied bemerfen — ober fo was; Der



24.


25.
 Reizbarfeit.
26.
93. Scite 226. 2) „Die.Otim siemlid. gemein. " Sefact: „bie Stim nidt gant gemein"





 Sprofile nadf Sauptformen fu clafifiziren. S3000n norf ein anbermal.

27.

XVIL 8 ragment. MM. Eette 259, ftett bie Bigniette.


Heber biefe Silfouette ivirb gefagt: „(Ein außerorbentlid) geffictter Manit, ber nit er= „ffaunlider Belefriamfeit ein mádtiges Esenie berbindet, und bie grofte Scoffiung, einer ber ges




 forbe ' gab - vermutbet; Diffe æermutfung aber, twie naturlid, zu unterbriden gefiudt. Da idf fo oft
 erlaube man mir die Freube, - bie fo feltne, fo toffbare freube - es audjanjuregen, ment id cin Gefidet beffer gefiuben, als bas ©emáfiloe, ober bie ©illfouttelog ——



 beit, nidtt $\mathfrak{F i l t e}$ ber $\mathfrak{B e r n d j t u n g ~ - ~ D i e ~ S t i r n , ~ w i e ~ v i e l ~ b e f f y e i o n e r , ~ l e r n e n b e r , ~ a u f u e f i m e n b e r ! ~ - ~}$


 ben - und immer nur, maß vorliegt, zu beurtgeites; benn biefe zıo Silfouetten finb bizz zur Seterogenitat berfajeben.




 fít fith allein betrabtet, biefu dell Gremifgeit fasen, wie igo,

29.


 men, tiefflidfenben Mannes, von dem wir in biejem Bande nodi mefrmals zu reben eselegens

 fifftez nidt fcbr fidttar.

${ }^{C} 3$
3 wentes

## II. Gragment.

## 3 weutes 3 ragutent.

## 

## I.

©inleitung Seite 3. ftatt wiedertbollt, lefet miedertgallt. Seite 13. in ber 10. Beile von 1 . ftatt gezengt - lefet gebilbet. Seite 33. 3ugabe, in Der fiebenten Textegzeife fatt Defbalben, lefet: Daffelbe. - Seite 100. Tętizeile 13. anftatt fiezull lejet binzu. Seite 208. N. 2. Beile 5. fatt wartlofe, lepet wortlofe.
2.

 auffabrend; Stoctinarr; safthet; (abjchauen, wegidnauen) Sd)tung; anfebnlid) - auf= gerainnt - unbefangen - fict bruifen; Dicteopf. -

## 3.



 „6. biz 7. Sinaben find" - (lefet: cinmal waren; inbem mir Die igit lebenden Sduftermeifer



 "nefmen!" $\qquad$

 und alle foflimme Jolgen bavon fortzupflangen — . . . शeefe mir, wem idf) Durd) Die obige $\mathfrak{2 n}$ :
 fajen







 wask babt igr empfangen - wenn ifr bas nidgt empfangen gabt? was fend ifr, bas̉ ifr nidyt burdj





 ¡,werben, vide taufeno menfden mißbilben? — Wober bie Migbildung? wie ware derfelben, ult„beffabet Der $\mathfrak{K u m f t}$, $\mathfrak{b o r j u b e u g e n ? ~ " ~}$

## 4.

3um III: かragment.


 Der ঞecenfent dufert bey diefer Gelegenjeit einige Gedanfen, Die angefitfrt zu werben berbiener,

 „wâre? Sollte idy midf denn ciner Sadfe f币́ámen, Die mir, fo wie alles andere, ofne Borfefung, und





 wor Fintblofung，vor Dffenbarung feiner Sdwadbeit und Unvolffonmenbeit，fo wer：



 bock galten Esunten．
 „boll fie audif fenn mogen，－ふiuge bes 凡orpers＂－（wenn fie＂s nidgt ber Seele find；fo giebt＇s

 „ffimmere！＂— 刃ein！Rein！mein lieber \％ruber — befalt er nur，ber edle Tugenbfafte，peins

 reinem Serzen，gutem 太bewifien und ungeglei








 Danfenk

## 5.

 frafess - eine ©telle aus̉ einer andern seiftoollen und offerbar zu gùtigen ఇiecenfion beż zmentent Kanbees dee pyyfiognomififen gragmente.
„(® wafr alles if, was der æerfaffer nact gegebenen Bildern und íber bas unbeffimmte



 „autf, 㑲on allein genommen, bierinn treuer ßeuge waire; fogut Sofrates bie Bilbung feines

 „fommen, ffoon alle in sunft gefaffec, wo nifft tbealifitt, fo doff einmarmoritt find und der.











 wird úbrig befolten faben?) „aber ig̨ bin idt ein Beyfiviel wid rebendes Zorbil der ;;Barmyerzigfeit und Guite; Eonnte Das nidtt Sofrates eben auf fagen uno feyn? buirllich
 $\mathfrak{p h y F}$ Stugn. III $\operatorname{Derfud} . \quad \mathfrak{D} \quad$ mufte

 „unenolid) tiefer afndefe, alis fand, fie aber bafiur uberall nufzumecfen frebte; ber spann if mit





 „genug, obsleid weber Xenopbon nodi Blato ign eigentlif in biefer Tiefe gefdjibert gaben. „Yebet zeidnet mefr, was er felbit war; ber erfte - ben guten, Elarett, ebeln, weifen פnann;


 „Sott $\mathfrak{z u}$ tappen, ign $\mathfrak{z}$ fefen, und $\mathfrak{z u}$ empfinden; bie gribrungen im Reben find, wie bie $\mathfrak{O f}=$


 ,3opyrus fefen redy, und Sofrates war, was bende in igm fegen, und nidft fefen, aus einem.





 biés fur móglid) geffalten werben follte? wemm man'z nicft viel naturlicfer finbet, bás alles gute,


 wicber aus der inmerfen feften Form ergab . . . Wabr ufrigenz fanns fon, bā zäbrung ci-
 Gommentar fáon mitbegriffen if.

## 6.

Seite 100. 3. Ieft: „Die Sotim, wie Fontraftirenb mit 3. ulb $4 .{ }^{"}$ -
7.

 Çeficht (es ift daß juvente) ward gefagt:

 Saweftern . . . Sier if die — oon der dieß Urtbeil mafrer if.


Die Stim naditefenber Siffouette bingegen - (bas Driginal tenn' idf nidft) if —
 ticfung unten guftate if, einer garten guten - aber berbes eben nidt einer vorgúglid) weifen
 if, gut, leid)timnig, und uniberlegt.

8.
 beln bon Gdtfe.
9.
 wenigftens in den phyfiognomifaen Rinien und Limriffen etmas beptimmeres.
10.

 fammen geflectt.
II.
 Sictat. So frine Seite mefr - bier Erelarung.
 berftand.

 „reifung." -



 fammen faften?
„以 Was die গafe antweft, frart, nafe, weft fie"z an." - Sinmt an nidfts frembem Theil; aber redjt benu an bem, wą̨ fut ifu gefort.
12.

Seite 288. Die ßignette if Gentolon . . . Offenbar cincs ber fanften, feinett, tief ber reudjetnben, unvarbringliden, traulid)en, geifreiffen $\mathfrak{G e}$ fiffter.

## Befdifut

Ogne weiteve Stellen aus dffentlidfen Beurtbeilungen angufitren - berppredfe id nun
 tig mir billige (Erinnerungen find, und wie gern id nadigebe, wo idf nadgeben farm . . Ofne Dodj jemals ber unbilligen Forberung entiprecten zu fonnen ober zu wollen — „शidit mefr zu fenn,
 "Weutlidffeit auf ber (sinen, und bie failtere Unterfudutig nuf ber anbern Ceite," in biefem
 „nigitens Der. ungeibtern, bie unmoglid) biefom Sluge folgen tomen, fámone."

## Dritteé §ragitent.

##  <br> (Beylage fur Sevifion bes erfen $\mathfrak{B a n b e s}$.)







 biger Dabon feyn - und bennocf Das, mase bier befauptet wird, als unfinn und wabrgeitlofen
 und Nein find nidt widerfrectender, als biefe Denfensart.


 felfer berlafien Eann!
 bigfeiten, Die bermeglifien — Den Gebraudy, ben er bon beebeen ju macten pfegt, zeigen - und menn аus̉ allem zufammen - DaẺ ßerbaitnif zu meiner Sraft, meiner Feizbarfeit, Berweg= famfeit, Empfindfamfeit, gaibigfeit pffenbar wird . . . . Sollte fiad baraus nidft die weifeffe $\mathfrak{F}$ abld der Freunbe ferleiten lafien? 一
 fie anfegen? -
 mefr, je mefre wirfie aurefen?

Wharum gefallen doer miffallen une gewiffe Reute auf zefien ©cjritte, und nidt auf biex?
 willen, in weldjem ifre $\mathfrak{P j y} y$ fiognomic mit Der unfrigen feft.

 an Eines von diefen anlefnen will, anlefnen muf; - und biefe begegnen mir? - begegnen mir in ben entictiebenfien, Ieferichfiten ふúgen? - (und wenn Diefe Eigenfidaften trine entifdeibenbe, les
 mie, und Feinen Unterified ber Dinge) - Diefe (Eigenffaften begegnen mit alfo in underfennbaren
 follte nidft gerwif fern fonmen: „Sier ifis, wo idf ausrufen will und fann!"

Seiget mir, Bweiffer - ein sfar wittlid bertraute, und nidft mur bertraute - wirflif)

 rogenifíd gebilbet find!

Seterogenifd? was if bas? Sdnurgetade - und jirfelrunde Sinien! gewalfig vorbringende - und tief eingeorưate Profile! . .
$\mathfrak{K}$ Karum fonnte \{arl Der XII. Die grauensperfonen nidgt leiben? warum berwnberten feife Geinbe feine Tapferfeit? war's nidft aufm breiten $\mathfrak{B o g e n}$, ber fich won feiner $\mathfrak{R a f e n w u r f e t ~}$


 fónbe, mit bem er garmoniren famn - aber nidft jeber iff fur feben . . . Jeber gat eirt befondes


 figaften, Beideft erblictt, bie meinen Mfndungen und Bedurfnifen bull entiprecten fifeinen; went

verfitanben ober mifberffanben werbe - wemn wir nidft beterogen gebilbet find, fein fidjtbares,


 mas die Freundifaften grofer Staaten, bie fid berbiunden) — batren nur fo lange, als bas con-
 grúnber. Die bleibet folange, folange die ©efidter bleifen,

Daber biff gur eigentlicjen wabren Freundidaaft, zur perfonliden unmittelgaren fergens=
 weber ben twabren Sim Des $\mathfrak{3}$ ortes freundianaft ober bie neenfolidde spatur nidyt fent, dee cinen anbern um feine greunbrafaft biftet; um £iebe fann idj bitten; aber nidit um Fretnbs
 geben. Einen um freundidaft bitten, beift eben fo viel, als den anbern bitten - „leife mir


Soll und barf denn niemand ben andern um feine Freundidjaft bitten? ober ibm feine






 fáaft verlangen und geben, fann fagen: „wir barmoniren" - Eann Den andern auf diff Şarmos
 Geifesigaben, wie er Glauben forder, uub geben, Dber ermecten fonnte. Sin Gfebante, ber nad) einiger Entroidelung werth fu fenn facint.
 fo Der Sुyyfiognomift, in feiner Entferwung, Freunbifiaft und $\mathfrak{A d f t u n g ! ~}$

#  

Whas that der $\mathfrak{A p o j f e l}$ ? - Er Glictte in Die Seele finein - er afndete bie 体lummerns

 guth feinee-Sgande-ober Durf irgend ein anberes Seiffen, Das bem Taufing, ober bem Sbri* fen verficferte — „Das lieg'in ifm! Dazu fen er beffimmt!" (Eigentlid) gaf er ifm nidtz — nur


 Defn fabe - ber verbiente feinen gangen dilauben! Diefer ©flaube - lebenbig gemadyt burd die Gegenmart und Das fenerlidfe Sínbauflegen des Gottesmannes $\rightarrow$ erwecfte Die Gottegigabe, Die in igmtoar - bas beipt: Ex empfieng Den beiligen Geif. Ober noct mit anbern $\mathfrak{W}$ Br:
 „fen - gemás ber Drgànifation unb ber ßeffimmung deffelben - und, um nuur gerabe auf Diefe


 Derfelben Regel und Dronung - Das leiflidffe, Das geiflidjfe, Das, was wir naturlidt, unb was wir úbernatůrlid) nennen.

Da balfunn fein ßitten und Ffefen um diefe ober jene befondere 以unbergabe - fo wenig fiaf igt aus einem faltbenfenben §opfe ein poetiffes ©enie umbitten ober umbiloen läbt. (5s fam auf bie urforúnglide Drgantifation, aber aud nidt auf biefe alfein; fondern zugleid) auf aufere $\mathfrak{Z e r a n f a f i n g , ~ C r m e d u n g , ~ s u s ̌ b i t b u n g ~ a n . ~ D i e f e ~ a u k e r e ~ B e r a n l a f i n i n g ~ u n d ~}$
 urfifigleit dee Objeftes riditen. So mit allem Refren und Lernen in ber $\mathfrak{B c l t}$ - fo mit den gotts



 phyf. Sragm. III Derfud. EF Er

El fann nidita binein bringen - nur berausbringen - fo wie uberfaupt nietnand nidtes in Den Menfden eigentlid binein briagen fam, Sur beraubringen, nur entwideln, waz ba if. So wenig fid ein neucs (Glied in bas (Ganje Des menfaliden forpers binein= yfropfen laft — fo wenig eine neuc Geifesfraft! Was da if, ift da! Waas da if, if der


 Der 9(d)tung und Frcundidaft.


 und andicfend?) - twas fat's dann?
 ;isgt menigftens, leine (Geficteter, Denen id) meine Seele bertrauen modate, won benen id) nidft ge=




 bensomirdiger; ie liefenswirdiger, befto gefudter, geliebter.

 lieben, und von allen geliebt werben - Selten find fie, aber unmoglid) /facinen fie nidf. Es Eann હefinter geben, Die nur wenigen verfejbar und genießbar find; aber biefen Dann gan; bie=

 bendess gemalt vereinigern.
 leiber, fockacttung mit Mitleiben - Begierbe zu geben und greube zu maden -




 fifitfümern bes andern - Jie geififier, innmoonnenber, je tiefer genvurgelt in meiner und bes an-
 phyfiogromiifder Die Freunbifaft.

















 E 2

G゙efídt,









 aud alle siblt um einiger gebler ober Rafer willen berbammte.

## Erfte ©afel. <br> Broardig Silfouetten von Qiebenden und Geliebten.


 fann und gat. (ss if untex allen biefen Befidtern, wovon freyfidif mandjes in ber Berfleinerung

 bon imerer phyfognomitifer greunbfaft moglid) ware. \{alle ofne 彐usuabme fommen barint






 Eennen, alfogeliebta
2) $\mathfrak{E r l 1 g}=$


Digitized by GOOgle

2) Siruglofe, fanfte, bell reine, jungfraulidge Seele. İm ganjen fanften turvifie fiaftbar - flieft befonbers mit i5. und i6. in Einz zufammen.

 Retwunderung fir 19. und 20.
 Ctim, und ber Feftigftit, bie Oberlippe und Oberfinn mactit; liebt alle fefr - und wird von allen fegr geliebt 一 und ift fbergaupt einer oon den allergeliebtefen wenfaen, die id in meinem seber gefefen.
5) Sefr innig und treu, fann fid) 7. und 14. am innigften und gangeften mittfeilen. Ciure
 ஒrifil, als dutfis bimmlifde $\mathfrak{F}$ (uge.
 am meiften.
7) Ein felfiftanbiger, edier gebrangter Juingling. Eiebt 5. 14.9. und io. am meifen unb witb gimwieber bon bifen aufe zartlidgfe geliebt.
8) Stlfufegr berjúngt - Bom gefunbeften ©fefinfle, bać in einem Nebel bon Sdiwet= muth ficf) immer fanft auf und nieber regt, Soingt fefit mit 4, fefter mit 15. und 16. und gant unsertrennlidy in Demutg tud Eiebe mit 20. zufammen.
9) Ein Mam bon verrufener Jmagination. Spefr gefaßf und gelieft, alß er zu verbie nert glaubt. \&iebt alle 19. unb witb bon allen geliebt; iff beym erfen Find im Seaufe; dfinet feiz ne fiebe bem zweyten; nimmt $\mathfrak{F z a r n u n g e n ~ a n ~ b o m ~ b t i f t e n , ~ u n d ~ t a n n ~ b i e f e n ~} 5$ dfer fpannen; lefnt ficf) an ben vietten — weint, bā̧ er bie innige Sunneigung deş füften nidtt befriedigen fann $\rightarrow$






Crebitif ber Souberinete, $\mathfrak{u}$ ber alles, mas ifm nabe fommt - fudft bet 13, befien Treue und
 ลutrauen . . Dem 15. Den linfen, Dem 16. Den redfen $\mathfrak{A}(\mathrm{m}$, um mit benden und zwifden ben=

 ifn aber für eine foldje Siraft =und çebaifenquclle, bie ign in ibrem maidtigen Strubel berfalins







 Greunbidaftlidfeeit beftimmen.

Eagt uns noct bolienben. 10. liebt alfe, imb wirb bon allen, son 7. und 9. am meifert gelieft. 11, bon 12. am meifen - won allen, bie ifn fennen, boctgeadfet; - 12. einer ber
 liebt alle, die er tennt auf diefem ßlatte.

 fámacftenbe \&iebe wedffelt in ifm ab. 16- trunten und famebend in \&iebe. 17. lieft, wie 14,

 jebes Senfforn der siebe.

20- thut alles um Riebe.





 uvidtige, godfit genteinnúgige, bodyti intereflinte Materie?





 tung, nifft ogne Eiefen.

$\mathfrak{B i e r t e s}$

## Biettez $\mathfrak{F r a g m e n t . ~}$

##  (Gragment, wie’s eins fent fann!)

(1)





 „ifnen móglict), ifre Junngination fo fod zu ftimmen — uno foide Bilder Darjufellen." -
 fat shatabnumgen fadnerer satur an.





Sur fo viel geb' if ber lleberlegung aller benfenben anfeim - Ganz erfataffen fann










 Fer Feinen ober — feine Wreiter - bie um ign lebende Satur fetmes Beitalfersi, und fict felbit topiett jat. So jeber Bidogauer; fo jeber Sariftifeller; fo ieder ફatriot. Die eigene Maniex
 :figite शacaafmung feines Seciben.

 Raphael, Subens, Siembrand, ßandys - ©fian, Somer, Milton, §lopfod -






 fie Durdf einen 马ufas feiner tfeilnefmenten Indivibualititt bu einem bomogenen (Ganjen $\rightarrow$










Pbpl.Sragm.III Varfub.
$\delta$ uns
uns derm bercoen: „Die griedififen Fimpler gaben nidt nad, ber Natur gearbeitet, nid, hus ber





 meiner, niebriger Bilbung gewefen fern? . . Denn fiderlid) - yon Spogartbeg ©arrifaturen fio

 „der Sajonfeiten?", . . . Berabe bafer, woter alle Traume aller Tráumenben! - alle $\mathfrak{F s e r f e}$
 Ifyrer indibibuclen Drganifation, bie Durd) bie benben borbergefenben Dinge fo und forffizirt :watbe! - Warum tamen ifnen bicfe Erfdeinungen? unt warum tommen fie unsi nidt? -
 faulen dicfer edern Gefdjopfe! — ©djonere Menfden, um und an fich, wo fie funden und gien=




 -Doch wir wollen ifn bieriber im folgenden fragmente goren.
 Drum midt weniger wafr - „शidjts fommt in bie Imagination, als vermitteft ber Sime."一

 $\mathfrak{W}$ intelicbefiten. Jinmer unb ewig riffet fith bie Sunft allein nact ber $\mathfrak{R a t u r}$ - und nact bem,


uns zu cinet Empfinduig jufanmentreffenden finnlidien $\mathfrak{W a b m e f i m u n g e n ~ b e f i e n , ~ t o a s ~ a u k e t ~}$ แns if.

 Bilbjauter unt Diffter - wetbet ifr nicft über midf gerfallen? — Dennock ifts burafaus nicft

 aufgorfict nadf aller Jabrfunberte Sduimobe, vorwerfen; fonbern es iff lebenbige Ueberzengnig





Saf fafliefe yon allem dem, was idf um midf fefe - auf das, mas jene um fiff geferen
 ter; Das thut bier nidts! Satut Des פRenfty bleibt, wie Die Sauptform Des SRenfajen, tnmer cin und eben Diefelbe - und was fef' id dann um mich gerum? — Daje fein eingiger





















 gen, fo lange fie die shatur neben bey gatten.







 Die if, weltife Du vot bir gaft. Diefe fitmebt dir noct im Sopfe und Sinne - und tungirt dein


 nur Copieen, und gaiz sewis fefr unvolffomment Copieen ber Natur, oder anberer Meifer= werte fenn, bie Dann ebcufalle wicber gute, aber nicft bollfommene Staturcopicen wareit.

Sid batten fodneve satur vor fita, als wir. Das if bon vornen binab, und bor
 Suifter unter uns bie weniser fodone shatur erreiden, bie fie vor fid, faben.
 bem gefoficteften ふeicf)ner eine blofe Silfouctte von einer erbabenen Sabongeit oor - und was
 [ud)




 menbe Sadonfeit?:
 5ger bat fie itbertroffen, wer erreidt? und ess find bocf) unbetweglide Statuen - weldf ein tuts terffied gegen lebenbige Gefidter, Die fein Moment rufen, und in ftater iuferlider und innet=



 mit dem Driginale aerslidifen, wotere ese entlefnt warb.
 dent Satur nadf immer bodif rufend und feft; ba bingegen alle lebenbe und atfmenbe satur it
 genau fu erteicten gegfaubt gat - פhan gat fie nidft erteidft, und nidft erreidjen fonnen. Die

 fe von Miomenten, bie in Der Satur nie fo coexifirten. Sitbin immer untwabrbeit; Unt


 Derbergegeniwártigung gewiffer Senfationen bon Scfonfeiten, bie uns affiziten; গadjabmung Diefer Sdjonfeiten; ふufammenfomelgung berfelfen in Eine, uns wenigfens, gomogenidecis naibe form.
 gefolectit if febr gefunfen!

$$
\text { 名 } 3 \text { ? }
$$

„Tber jene Griectien waren ja blinde Fenden, und wir fino gláubise Cfrifen!" - §ad





 Organifation und Empfánglidffeti. ©Ez berfafonert alleẻ nur nacy finer innern, indiviouuten


 Jung nur Dcm Cyrifitentrume vorbefalten if, in ingee nidt entwictelt twurben.

Und Dann, guter Gopt, if viel von unfrm Cllauben und Cfriffentfum, Das uns bers




 als ung ) - nit weldien \{anbetungen wirroct ifr ju feinen Figen liegen! . . Yber ba fommt nun

 wgefe mir auß̉ ber Soune! " - . .


 We erniedrigten Gefalten und verzertent feiffigen Biloungen - if wofi ber Berfunfenfeit grobe ter $\mathfrak{B e l v e i}$. . .




Surz unb gut . . . Die gofe Cdjonfeit Der §unfiverfe ber Siten if ewiges Monument if=

 und bildet fidg ganj augenfofeinlidf nady Der ifn umgebenben lebendigen Satur, uno ben peifter=
 SOfyfiognomie feinez నెeitalters und feiner felfft. Mag er ibealifiren und fartifturiren. Er berfodos nert und verfalecftert fein 及eitalter. Wan founte aug feinen Jbealen und Carrifaturen ben Mittel=
 gieft, wirb er erwectt, geriffrt, genáfrt und gebilbet. Gr fann allenfalle bie fobne Sutft, aber nid) die fatone Shatur feines ふzitalters ubertreffen.

Die gange Sacke, bie idf if̨t nur obenfin beruifrt, verbiente gemis volffanbige und tiefe

 ber Sinterie von Joeal und Copie, Sadpfung und sadtabmung unenolid gewinnen. Span



## Fininftes fragment.

## Heber griedifae ©efíter.

$\mathfrak{\Re}$



 „tervidy, und $\mathfrak{2}$ at $\mathfrak{j u}$ Denfen, audf in ifre Biloung einen Emfluß gaben fonne. In allen biefen


 „bern won Stalien wenig galb entworfene, unbeftimmte, und unbedeuteride ふhige bes ほefifftes, twie


 „bel in Dem erfabenfen biftorifaten Gremáfibe tonnte angebractit werben." - (Ob bier nidy


 „ten Şimmel, und eine glcidjere und gemáfigtere $\mathfrak{F B i t t e r u n g}$ genießt, weil ees dem Şimmelfridife, „unter weldjem Das̉ eigentliffe Griecfenland liegt, febr nabe ift, bat biufig Formen und ßildun=


 , in einer fanften Şaut, in einer bliffenben Farbe, in leid)tfertigen ober \{d)madtenben $\mathfrak{A u g e n t}$, „fonbern in Der Bilbung und in ber form Eeftefet, Gaufig in Rinbern, bie einen gleid-guitigen Sims


 „erlanget merben fann. Interbeffen wat bie solffommene Scifongeit auch unter ben Griectien fer



 \#fert bat, gewefen fena."








 „ben; Den alten đriectien mar aber diefeg ltebel unbefannt." $\rightarrow$

 Eetradften. San fann benfen, wie bis auf Sandrart finab $\rightarrow$ und Dann nodf in (Sopenen nad)
 Dennod) úbrig! Eaft unz fegen!

## Eafel A.

## 


2. Tafel bes gelten firt Copeten bon griectiffien $\mathfrak{W e c i f e n}$. ltho in ber That feiner ficht einem

 viele taufend andere $\mathfrak{M c n i f i c n ~ e m p o r f r c b e n b e ~ E m p f i n d u n g ~ u n d ~ W i r f u n g s f r a f t ~ - ~ i f ~ i n ~ a l l e n ~ d i e = ~}$

 Form bon allen if Umrif und form von Grófe und Sraft. Briamusi facint am meifen Fe= prigfeit, rufige Gefeętfeit; 2. ant meifen $\mathfrak{B e r f t a n d}$ und Theilnefmung; 1. am meiften Tieffinn,
 nidft fo faft in ber Stirne, Die, fo wie fie.Da erffaeint - frevfidy nid) gemein, Demodi) unten ben











Mippocrates..


Priarmus.



## $\mathbb{C}_{\text {afel }} \mathrm{B}$.



3. Tafel bes 1II. Fanbers.


Die witellid) ungetauer grope Stim oon Delantlus mactt bie ganze mittlere
 Shund fleinlidi ift. Diefe ungefente Stitn verratf einen furditbaren Sieidftyum, einen unbe= \}ivingliden Eigenfinn Der Siecttfaberen ofne Sraft - unt wenig Freingeit und भbel Der Seele.




 fefter, ebler, zuberlafiger ber Cbyuratter.

 fand bee Slunbez von der Rafe verbirbt wieder alles.

 zwifden ben sugenbraunen - bie safe, fdjòn uno gut — bod) gewis fü ben grofen spann, ber
 Dev Suat boll gructuartit.

Blato, over Larbe von Slato! benn weg alle Jeinfeit Der Umrifie - unt alle Fỉafr
 in Der Mafe allein nods Spuren Des gottliden Platons.

## Griedifife Gefidter. ©a fel C. Demofthenes.



## 4. Eafel bes

 IIL. Banbes.

 ben bas volle rufige, feffe Betwiftienn feiner Siraft. Stim allein, Sugenfraunen allein, vornegms:





引ber oen \%ugen berfieren?


Cafol



## Cafel D.

## 

$\mathcal{S}_{\text {ier nod }}$ nod neun anbere vermiffte Gefidter - bey weeitem, leiber nidft fo gearbeitet,
5. Tafel ber
 Sie find pfftrbar alle - mit Einem $\mathfrak{B}$ Sorte, verfleinfíadtelf.
 Feiner Stivin. Eseffecite, aber nidity gartfiblenbe Mafe.
 bermutfent Der Muino gut uno wivik.
 Sale Der mund boll çute; aber der Şalz fleinlid.

Somer - in $\mathfrak{A l g e n t i e d e ~ u n s ~ i n ~ D e r ~ b r e i t e n ~ S r a f e ~ w e n i g f f e n s ~ S o m e r . ~}$
 und aud zam Theil nod im Munbe, ber zwar gegen bie Mafe berjecifnet ift - einfadjer Mbel und iibergetod

Plato - ein weifes, enpuindendes Geffit, aber nidt Plato. Der Mund noll Erfabo






Wittacus - meffr gebraingte §raft, als Sidftgelle! biel \{bel im Munbe.
 gen $\mathfrak{B e r f f a n d}$. Der Intettfeil bes ©efiidteß̉ geochnt und burrserlid.
E. anden

## 



 Tonntet ifr ifnen Şodfaditung und $\mathfrak{B e t v a n b e r u n g ~ v e r f a g e n ? ~ b i e f e m ~ t r e f f e r b e n , ~ u n v e r w e i d j l i d t e n , ~}$ unverzerten; einfaden grofen Blite? Diefer runjellofan und dodifundeibifden Stim? — biefer reincur,
 wirbet igr nid)t den erfen anftaunen, und beym jwenten verweilen? wáre ber erfe nifjt Stufe zut Berwunberung bes zwenten? Sábet ifr in bes juenten Stirne, feiner fanft fid) bogaben গafe, feinet firtzern Oberlippe, Der feinern 1 nterlippe — nidft notf meffr, nodf feiner fufflenbe Sraft in







 ler unferer 及eit aus feinen lebenben Originalien gerausibealifiren wirb! „baẻ ift menfotgeit! -







 fictote . . . $\mathfrak{D}$ ! fomafr Gott lebt, und fo wafr id) igt die Feder in ber cilenden fand galte -





 Dell

## V. gragment.

Den folgenben Jafrifunberten, weldes zeigt meinem - Dam twie gans ambers phyfiognomifirenben
 Iebenben $\mathbb{E c f e r}$ finb rein genug bon aller Æileinfưftigfeit, um mit cinfältigem $\mathfrak{A}$ uge in biefer Ein:




 Samen geben mag - audfifr . . wollt ifr, doer wollt ifr nidft, im Strome ber Gefdopfe alle




F. 2wey


3wey griediifle $\mathfrak{P r o f f i l e . ~ D i o m e d e s ~ i n d ~ u l u f f e s . ~}$






 Ennte; Die Stitu bon a if tifinner und georaingter; b offier, fluger, und - fioljer. Die safe
 Oberlippe in b getwi亏 zu naf an ber शafe. Der Mund weife, ftold und wolliftig,
pbyf. Sragm. III Derfut.
$\mathfrak{S}$
Sedsistes

## VI. Fragment.

## Cedtiste fragment.

Heber $\mathfrak{R a p g a e l . ~}$

9
apbad . . . if und bleibt in meinem Sime „ein apofotiftaer" Mann; Das beift — bas
 Senffen maren, und feine Bildung mar eben fopefr úber gemeine Menffenbildung, erbaben, alz

 1lrbild in Stirn, und $\mathfrak{A u g}$ und wund nicft erreiden.

 und taufend 马ortraiten von groen Minnetn werbet ifr nifft Eines finben, wo bas, was ben








 ner felfot, falbet - und wenn ifr mollt, veredelte - Daber bic Tautidiung ber Ibenlititug! -





 Suille

 fiaft, Rapbael! deines? erreidyt werben fonnen?

 fatur ober গ̧aßquill werben mitrbe.

 Den lảgt.


 will berloren gaben.

 ferorbentlidjen פhanu voll Einfaffreit und Erfabenjeit zeigen.

Scier ift nod) ein Bild von ifm, nad) einer der befen Sandzeidytungen, bie man won igm




Diés Bild - wie fann idis anfeten, miefen — wer fann'g - ogne ben Sajpfer ber
 was die $\mathfrak{R a t u r}$ gat, mit lleberfiegung alles gemeinen ind faledten — brinn zu femerfen, Doer Docf

 mirrendes! wie gar niffts belabenes! berffobenes! berzerttes! nidjts 伭arfes, beinigtes, gewalt-



Ebedyten


 fiid) idealifiren - aber diefes ibenlifite ©eficht wirbe ganz unfeflear - bie unauspredflide Ein=

 nidit, Das, aller Sobreit ungeadjtet, in fo mantien ber beften Sticte von Sapgael nody auffalleno

 tend $\mathfrak{j u}$ fenn; — belfeuctiend im Sbanzen, in ber Stellung; in jeglityen Buge.

 Sufammenficten.

 Xiaplael.















Digitized by GOOQle

# Des jritten Sambes der phyfiogtromiifthen Sragmente <br> §ucytar abiditt Now etroas ůber そbiere und Injerfaite. <br> I. Gragment. Ettoas aus unb iiber $\mathfrak{A r}$ rifoteles bon ben Thieren, <br> II. gragment. Etwas ůber গferbe. <br> III. gragnient. Gin Thierfticf C . . . 1 . <br> IV. Fragment. Ueber einige $\mathfrak{T h j i e r t b p f e ~ u n d ~} \mathfrak{I}$ bierlinien <br> V. Fragment. Salangen. <br> VI. Jragntent. Injeften. 


$\mathfrak{S} 3$

## Criteß Sragment.

## Etwas aus und $\mathfrak{u b e r ~} \mathfrak{A r i f f o t e l e s ~} \mathfrak{v o n}$ Den Thieren.



 finb cinige - nicft eben úberfegt - Fonbern bem తfeifte nact.

 „ne Denlens=und Sanbelnsfraft an fict gefabt babe."
 „bie Jager von ben Şunber."
„Whan finbet feinen Menfofen, ber einem Stiere gleidy fefe; obgleidy etwa Süge an bent "शnenfden wafyanefmen feyn fonnen, bie uns an $\mathfrak{T}$ jiere fogleid) erinnern."






„がBeiffe Saare zeugen von Furdtfamfeit; raube bingegen pon Tapferfeit. Diés ßeur= ¡theilungszeiden if eines bon benen, welder nifft allein an ben Menfacn, fondern audf an bers ,Thieren wafrgenommen werben. Die Sbiere, weldje vor andern furctifam find, firb ber Sirfft,






 „Dieienigen Seute, welde in norolidfen Gegenben woofnen, find inggemein fegr gerifaft, und haz


 „men. Man pergleidje den Robwen, ben Odjfen, den bellenben Şumd, und die Ságne, benen „woofl \{u ફuttre if — mit den ફirfffen und safen!"



 ,in Der Mitte ein wenig eingedámpft u. $\uparrow$. wo."




 unbeftimmt gefiprofen -audf, nodf unbeffinumt, Dodf beftinmter und mafreer wár's, wenu's biefe: Die, Deren untere \&ippen weidy und locier find, und unter den obern borgaingen - find alberne Eeute.




 ofine Den mindeffen Erfafrungęgeiff jingetworfen.

## Wiwentes Frugntent.

## 区fimas íber צferbe.

## $\mathfrak{S} 10 \mathrm{~b}$

5





 „fen cntgegen, bem §ufen Deè feelobern und dem Яriegegseffrey" . . . .



 darafterifitiffer if, alb fo mandere anberer Thiere.






Esz if faum ein Thier won fo viefer, fo allgemein anerfannter frredender $\mathfrak{P}$ fy fiognomia



 phor. Sragm. III Derfuct.





 „her; Det Sopf feft dann am redten Drte, wenn bie Etirn perpenditular gegen eine Sorijontalt
 "múfien naf an einanber fetem, flein, aufgerectit, feff, eng, frey, und auf die sadje dee fopfes




 „etriaben und geffiliofien fern."





 meiner $\mathfrak{F a r t e n g a u l ? ~ - ~}$
 ficifert. -


 fiprefieno gemafit jaben? -




 „if $\mathfrak{F i e h}$, und Menfí if Mremid." -
 Spypfognonit für $\mathfrak{9}$ ferbe forciben liefe . . .


 fecfibte auf ber I. base etfe und britte auf ber IV. Tafel find Sdurantialfe.






 , Fein Fell und Die Şaare waren fein unb zart. SEs war munter, gelefrig, etwas furdtifam, fehr

 ,,wieber rubig, obgleid) er zwen Jabre lang in einer Stutterey gebraudtr worben: Der gering: , pten Sdmers fuflte er fefr empfindlid; unb er gab ez felfit mit ber ©timme Durd) ein $\mathfrak{B i n f e f t}$





## II. $\mathfrak{W a}$ (fdnitt. II. $\mathfrak{F r a g m e n t .}$


 und fiolz fenn. -

 auf der erffen Tafel. Sad gabe feineß geffen. Sie werben gum \{aufen und Jagen gefraudt,


Der Sautbals - sian ferfe feine figur 3. auf der I. und II. Tafel, imd 1, nuf. ber III.



 fáreibt mir mein freund, „einen bierididrigen æるallad, braun won Farbe; ein Sautbals. Wer
 „tlein und gáglid; bie Dhren lang, bict und beruntergángend; ber gante Fopf mit groben, lims




 es jebem, Die $\mathfrak{Z}$ andendung won diefer $\mathfrak{B e m e c t u n g ~ a u f ~} \mathfrak{M e n f i d e n g e f i f i t e r ~ z u ~ m a d i e n . ~}$
 nNt - bon gait vortrefliden feinces.
.

Digitized by GOOgle
I.


Trent: Sipe fad.

## Ctwas ůber Pferbe.



 Gen und fiolzen $\mathfrak{Z e r f f a n d e s . ~}$

## Krife $\mathbb{C a f e l}$ mit $\mathfrak{P f e r D e f d y f e n . ~}$

 ${ }^{\text {bes VII. Eas }}$ Ofr. fro.




$$
\text { I } 3 \quad \text { 3) Ein }
$$


 Dem গhafenlode; Das balb zirtelformige lintermaul.
4) Ein iaprigiofer, Docij gerufiger Sengft. תaprize in Suge; Muth im Nafenbeine; Siufe im Munbe.
5) (Ein fefr faprizidfer Sengif einen fremben Fienfden neben fid) febenb. Saprize im



 gejogener.
 (Erfabenjeit.



## Zִweyte さafel mit Bferdefopfert.

 ors VIII. $\mathfrak{I a}=\mathfrak{M a p e n b e i n s . ~}$ fal

3) Ettwas tråger, berbrießlidjer, unangenefimer Şengit.
4) Falfater; beipender Sengit. Jalfdy
5) $\mathfrak{A}$ (1d) falfd uno bei $e$ ent.
6) Faufd und faprijioz




Dritte

## II. 296低nitt. II. Fragntent.

Dritte ©afel mit Pfordeedpfen.



4) Bedulbiger ঞ্allact.
 tig, al̊ 3!
6) Berbrieflictyer, unangenefmer গるallad.
 Das Sprofil Des Safenbeines.





# Ctwas uber Pfabe. <br> Dierte $\mathbb{C}$ afel. 


 6.9perbefofyf. iv.

Dic Stirn if im $\mathfrak{y}$ rofilie faff immer platt.



5) Ein Defiperate $\mathfrak{y}$ Yfero. §odrffer Contraft mit 6 .
6) Ein áliserff triges. Man Eemerle die ©tufen Der Trdgbeit in 2.4.6.



## $\mathfrak{A}$ ntmerfungen.

5)fan durdigetje nocimals alle biefe spfertetiopfe; und sergleide; fo soirb man finben:
 file ober গafenbeine gaben; bie meifen verbrieflidien unt trágen, einwaitts gebogne ober flacfes

 Sefer mit jeber Tafel anfifaulider mid: Das ungleidje (Gigenfifaften bey berfaben Tgiertlafe feft





 find) Der rotbe und fatwarze Sditntitl, ber Rappe und SBrautie, bauerfaft. Der


$\mathfrak{A l l e}$ falfafe $\mathfrak{F}$ ferbe legen bie Dhren binterwarts.
Die fonenen und fugigen legen medferatweife bald baş eine Obr nieber, bald recten fie bas anbere in Die Spdre.
 uber bie $\mathfrak{P b y}$ figgnomif.







Englánosr,




 „ein gutes gelefrigess Scfulpferd werben Ebnhe, und das ese von farfer Fatur fey, wemn bie



 \#ob es fann. Ein Sferb von luftigem, leutfligem Sumeur will; ein Fferb, an defien Gebdube,











## Dritteß §ragment.

## 


 C. . . 1 . itberlegendem Bliff fáaut bas eine berbor; im Sornblitfe bes andern if trefferber


 Weite ber $\mathfrak{M}$ agen an und von einander - in Genden! wie giebt und nimmt diefe - Seele! bana Die breite ©firn; Dann Die, wie Simmelweit berfatiebene Safe! diefe miffannte (Efre Der Menfifo



 Der, nur anparteiber und bermumbender - nur Durci) bie Siraft fiif) ausifubefnen und bie Scaut anfugreifen furdtarer, im Grunbe Dennodf fraftofer, furdtamer - Feinbe ber Freligion unb Der Tugenio.
 benbe Freite Der Ctirn und Riff - ober vielmefir ber Mapenledjer und dee Manle - weld ein




 gitte eines̉ menfalicifen ©ffarafters fiub. -

$\square$



 allem গpferbaber - So allmegfarectend, fo verifilofien aller \&iebe und ©eriebtbeit - ein eine seffeifater $\mathfrak{T e u f e l ! ~}$


## $\mathfrak{B i e r t e}$ §ragment.

## Einige Thierfutfe und Tbierlinien.

Sopifíute von Genifert und Regen. G. Re
a.


fol
Ganfte, sermunftlofefte Tbierfeit - in Rafenlodif und waul, fulammengepreft 一

 Sidyt nur im aufgerecten gordienben Obre! aud in ber fugeliditen Stirnwblfung. Diefe
 Derfanbesfatwade gemadft ju gaben.

Der wilbere Blict des æeffodfleins harmonirt treflid) mit feinen Şornern. Die Ergos Gung bees গafenfnodene in ber פitte - bey ber fo gedefnten Wertiefung gegen bie Stime -


b. $\mathfrak{F o p f}=$
$R$.



## 1

## Funfteb fragment．

 Cdlangentoppe．
 aud．feine faben！

 Geit－Ђerauвбебеn？

 Digt fie fid an in ber פiliene voll 刃erworfenfeit！


 （Finer；Den man lieb gewiunen，ber ßertraiten erwerben tonnte，－und man ibealifie fidj diefe


Frienlid＇die liftigften menfofen 万aben gróstentheits tieftiegenbe sugen－Die meifen biefer

 Sad macte teite $\mathfrak{A l}$ meenbung Davon；fie madt fid felber．


 „รี therben．＂一
 grurbe unt auge gul Iefen．－




## Sedsite fragment.

## $\mathfrak{S n f e f t e n}$.

## I. ${ }^{\text {a. }}$






 Wienfdenpyyfiognomic!




 ten $\mathfrak{F i d p e r n}$ !

Whie biel mefyr feftes bat fajon bie fonft trage Spanneuraupe! (3)

 zugrcifen, ofn' alfe 马urcht, angegriffen zu werden!.


 figinftiger そRubjudt.


 figleit.
 mer ßegierlidffeit gegen den ©dmetterling!
 bilbet.

Whelde fraftige, leidfe, bartnadtige ©efáaffigftit und unberbrofiengeit in ber Smeif! (17)
 Derfandsfraft.

Die Wantie (Cimex criftatus) Elutburftig, gedsrrt, bepangert, verworfen - gewin unfábig zu fieben und geliebt zu werben.

Der Solzfafer (7) mie offenbar gefout, fidi eingujaten, Durtazuarbeiten! wie gart uno liebeloß!
 $\mathfrak{F o t y s}$ ー und Miftes!
 Siacfufutigleit!

Unter den verworfenen ๔effalten, weidj eine Misperbaltnifbolle sjyyfiognomic das want
 lungen und Geebarben — Dodj ráuberifa.


!ia: ! !
-

Digitized by GOOgle


$\mathfrak{I n f e f t e n . ~ l . ~ b . ~}$


 Tafel. Damit bas Cbyarafteriftifare ifrer Эfyfiognomie noth auffallenber merde.



 Praftiger, gebríngter, alk Der der Fliege unten an Der EcPe! — Und wie biel weniger grimmig und




 Eurs fein inneree ©farnfter in dem áuserliffen wafrnefmen.



 lidjen Gefaidfte ber $\mathfrak{J n f e f t e n , ~ e i n e m , ~ m e i n e s ~ g e r i n g e n ~ E r m e f i e n z , ~ f l a f i f i n e n ~ S ̧ u t i e ~ u ̈ b e r ~}$


 "auf baeß fleine Maaß von finf bis fecfs Bollen, ober vom unnennbaren Gerwidte eines unfictbas



 "follte." — —
 „feine $\mathfrak{L u f f e}$ - alles ftetig, allez befegt und ineinanbergreifent! unendtidin in feinen einfacfen, wie ,in feinen zufnmmengefegten §反eilen, und body nur Einees, ein harmonifajer, ungeffurer Forper.*






 „590yiogumic anfeten, wef Eandes er if?? -
 Gaben - follten fie feine Sbarafterphyfiognomien haben? Itnd wenn bie Jmpetten ©farafter:

 glied es audy fenn?

# Deß dritten §andeß der phofingnomiifden fragmente  

## $\mathfrak{S e r m i f i f t e ~} \mathfrak{2}$ (uffige und ©edanten bon anbern mit Anmerfungen bes $\mathfrak{Z e r f a f f e r s ' . ~}$


II. Gragntent. Ertlárung eines Dibenburgifaen ©elefrten úber bie $\mathfrak{P}$ 万pfiognomif.
III. Jfragment. §ermifate ફeobaditungen eines befunten Didjers.

1V. gragment. Eine Stelle aus Suber 刃oribungen, uno Эlutatd.

## Cotites fragment.

## 

"S



 „einen einzigen (Sbarafter, fo gewis es̉ nur eine einzige form bat."

 „Saupteigenfifaft ber $\mathfrak{F b j e r e}$ burd eine befonbere Form im Sbanen aubbridt?"



"Dîfte man alfo nid)t mit ber grofeften Getwifbeit fagen: biefe Form britt nur biefen


 „feiner, bielleidt verfectter, berwidfelter máre." -
 „macken láft, wie biel, wie wiel ift getwonnen? "

 , berbunfelt die andere."
 ,,rem verfaiebenen Eigenfaften auct meft verfibiebene formen - und biefe Formen fließen alle

, (Ez fann aucc eine Eigenfdaft nur galf; nidft in ifrer bollen Graft ba feyn — Dann if


 „Die vier gangen uns zaten galben Formen, Die biefe Eigencidaften ausibrutten — ober faffen, Wib
 ,genfidaften? wie viel Bfter nur galfe?"

 „Die Geeile nur $\mathfrak{F a b}$ bigfefi beftimunt burd) Die Form und Drganifation bes \&eibeẻ wire?" 一

 „cin anberer."
 „ben, worcin Eeelenmaffe gegoficn wiro, wosurd) 马erwegung und Empfinbung anfingi „DaE alfo die Foorm deê Seibes der ©eele Finfigfeiten beftimmte?" -
©o weit ber unbefannte Freurd - ©Bz if eine gefabrlide ©adfe um die Bilberiprade -




 niffe. $\mathfrak{D b}$ mum die Form won der $\mathfrak{G r a f t}$, ober bie $\mathfrak{F r}$ raft bon ber Form Eeftimmt werbe — bab gefjot menigifens nifft fiut den pfypiognomifafen $\mathfrak{B e o b a d f e r . ~}$

## 3 1weytez Sragment.

## Ertldarung eine $\mathfrak{D}$ benburgiffen ©edefrten uiber de Phypiognomif.

## 

"S



"Even in the outward shape dawn's the high Expreffion of the Mind."






 "gerborben. "










SO.:...... III. $\boldsymbol{2}$ (6thnitt. II. Fragtnent.
 "gepfigt."

 ben $\mathfrak{A u s b r u t}$ bason gefimben fat -wie biel unvertennbarer in jebem uns wieber begegnendenOb= jette!), „Den Bornigen, ben wolluftigen, ben Stolzen; ben Innufriebenen; ben Bosjaften, ben





 mollte wetten dirfen, twitb' es nift nur moglidf finben, felber toment wirb' ers, wem er nur







 "3u Deuten."




 „bern $\mathfrak{F B r g e}$ bie $\mathfrak{P f y}$ fiognomif ftubieren" -










 rungen, audf dem ungecifteffen 乌eobaafter — zuverlágig berftindtidf find - Jich glaube, ces if















 $\mathfrak{T M} \cdot 2$
iffert

## III. 2thannitt. II. Fraginent.





 „ter; ich denfe mir Dann eine fo reitfe, fo beftimunte, to auggebildete Spradje, dan nady einer




 berte miterwarte, wovon bein, fo sott will, in bell phyfiognomifalen \&inien bereitz einige wor= : láufige $\mathfrak{B e r f u c t e}$ getwagt merbell follen.) -
"Wit forden §benlen befoingen wir alsbann bie ©semáficr unferer Firften, und wer ein


 „,„uf immer verbamut find" 一 - (berbannt waren, weun ફfyfiognomif allgeglanbte Feligion
 erfónbe, woburdif wenigftase eine ふeitlang bie 3ybyfiognomif wieber irre gemadyt werben founte.)





 ,Dic id nidft alle beantworten fanm."








 wirb.)







 bon biffen Zwillingsbribern! fo weit meine (Grfabrungen veidfen, idj bejeug' eş auf alle meine Efirldafeit - Jd babe leine Spur einer fordjen Bemertung.)
 ,faft erftift? Jdf will nur cinige aus eigener Beobadtung anfufren: Samuel Jobnfon fiegt
 ;nigen speafden unb গ্xifferbadaftenferner verratty." -

 warum if mir bey allen meinen nummeft wenigftens vierioifrigen Beobacftumen nidt cin cintiges
 S은 Galten,

III. $\mathfrak{A}$ Gfantitt. II. Jragment.



 Sun bieß Befititgen bier - láft ficid ein feineres, taltfeineres - Durdid ben Werfand empfinben:
 ret borizontalen Rage, wie biel গusbruct von tiefem, feinem, penetrierenbem ફerfanbe.




 gleiffanm verbraingt - und folfoe ふeurtfeilung veranlaß̂t.)


 , WWille, ein mandelndes Feuer funbigt den Mann nidgt an, Der fein £eben mit lauter waralo
 Wenfden find die falfeften. Faum eine ßeobadtung bat fidy mir fo fegr berwabrbeitet, wie

 ふెeiten ber Şeftigfeit ausgenommen, bie falteften Seelen. W్ills Styl und ©efidyt, wenn bas Frofilportråt gon igm ágnlid) ift -baben vollfommen diefen ©barafter.)

 muften wir uns nod über Den Mabler Der (Srazien einverftefen? . . Den find idd in feinent
 mig mit meinem ©fefifle. Sdy tomte faum ©ins con amore anfeben - unb gerade fo gieng's mir
 Des ju mir felfer, warum dir nidta von ßoucter bebagen mill.) -

 „offen, wie ciner von Guido's Engeln. Es if nidt unmoglid, auf Den Galeeren Reguluspopfe,






 fretlen, oder bielmefr darguffllen fáeinen - und er fann ned) taufenbmal beffer und edier feon,
III. $\mathfrak{A}$ biannitt. II. Fragment.
 um Deren millen wir inn folegr verurtheilen - und als Elieder Der Societát verurtfeilen múffen.)
„Juifrt mir biefe menfden oor, wird Ravatet antworten; idf mill fie; wie ben Sofra=
 „ridtficlfaft fixien." ——



 gut jambelu.)


 ,Demm wie flten finbet fidj ber Mam
"Qui qualis ab initio procefferit et fibi confte."
( $\mathcal{D}$ wie wabr! wie widtig! wie warnend und faretend für Den $\mathfrak{F} \ddagger \mathrm{f}$ fiognomiften!) ,"Fenten wir ben $\mathfrak{A}$ uguft allein aub feincm $\mathfrak{B e t r a g e n}$ gegen Simua; ben Sicero nur aus feinem „Sonfulate, weldfe Sainner? Clifabetf, welde Colofalfigur unter ben §óniginnen, unb wie





 "Geffalt nidt inbern, was fugt benn ifre Geffalt?" -









„Es if nodl ein reiffer $\mathfrak{Z o r r a t g} \mathfrak{u}$ urig. Rationalpyyfiognomien, bie Familie Deṣ pide

 , gierungeform, weldye immer unfere Erjiefung vollenbet; rufiger Troe auf ©efege im Sepu:
 „len darf; Grieden untern Perieles und unter Safian Padda; Sinter im Freyfout, unter


 „perfuriedener शationen." - -


 in Detn Tone, mit Detn Geife wimfdt' id mir ßelegrungen, Giumurfe, 及ureeftrweifungen! Bebarf'B Gutfifuldigung, ign jier eingeridtt ju. Gaben? Dber werben nidt bie meifen Refer fagen: "95eft bergleciden! "-

## ©rittezi fragment.

## §etmififte $\mathfrak{W e o b a d t u n g e n ~ e i n e z ~ b e f a n u t e n ~ D i d t e r s . ~}$

## 1.

3



 Gen biés Seidfen nidft.
2.




3.
„(Fs if mir befonbers, ban bie Juben bas ßeidjen ifres ßaterlanbes, bes Srients, in
 „braune Befictitafarbe. Die gefínwinbe Sprade; Das Şurtige und §urjabgebrociene in allent
 wifyen." -
4.
 ,fo wollte id bunbert gegen Eins wetten, Daf ein matelnder Gang auf Trigbeit und eine grofe

5.


 , „ie mir (Figenlicbe angubeuten, and werber unangenefin Wenn fie aber ivellenformig und "ifjlangenartig laufen, prob fie 50 dift angenefm." -
6.
, Die Erdffung bes Fiunbes fann nie genug fubiert merben. In ifr, beudt mid), fectit


 „berben muF." (Und bemnod don einem tunftigen phyfiegnomifafen 及eifuner getwic wafe an be= ftimmt wetben mirb.) "Die $\mathfrak{y}$ (ubleln um ben Mund berum finb; beudt mid, bem Sige ber





 pfanglid) if?


## Bierter fraghtht.

## 

 gatte er fian nidft wiber ifn ettlárt.
$\mathfrak{W e r}$ ben (Svipel faf, bielt ifr fir cinen $\mathfrak{m l a b l e r}$.
 ifrem Bange gū̄ beurtherilen.

Bobure entbectite auß des Sofrates Ságen fogar, mas er gewefen war.
P1tthagorag falo




Plutarque.
On raconte, qu'un homme de la fuite d' Orobaze, \& qui etoit de la Chalcide d'Afoe, ayant envifagé Sylla, \& confideré avec grande attention tous les mouvements de fon efprit \& de fon corps, \& ayant enfuite applique aux regles 83 aux hypothefes de fon art ce quil connoiffoit de fa complexion \& de fon naturel, il dit: c'eft une neceffité abfolue, que cet homme devienne très grand, \& je m'etonne même comment dès apréfent il peut fouffrir de n'étre pas le premier du monde.

# Des oxitten Sande ber pgofivgnumiithen §ragnente  <br> $\mathfrak{H}$ tber Sainbe und sandofariften. 

1. Fragment. $\mathfrak{u c f e r}$ bie ફ̧ánbe.
II. gragment. Lueber 9. ફánber H. a.
III. Fragment. Ueber 13. Sininbe H. b.

1V. gragment. શon Dem Efarafter Det Sandifdifiten
V. Sragment. Fiuuf Tafiln sanofarifiten.
$\mathfrak{R} 3$

$$
\begin{aligned}
& 1 \therefore \therefore \because \because \\
& \begin{array}{cccccccc}
\because & \ddots & X & \because & \ddots & \ddots & \ddots & -\vec{j} \\
\because & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & j
\end{array} \\
& = \\
& \text {. i ir }
\end{aligned}
$$

## Critite fragment.

## Heber bie $\mathfrak{y}$ állo e.

3
 einte Erfarrungbiacte, bie feines Erveifez bedarf.

 Die Geficter, Defo adonlider Die Sainde.



 Ders audi in den Sequnder.
 zomeifeln fanh.
 jiefungen, ßeránberungen ber ફánde find.


 ifree Sánge; ifrer $\mathfrak{R}$ 亿undung.




 nid)t angeregt iverven foltte; und docif angeregt metben mus - well barauf das angeftaunte, ank


Siblt zu irgerb einem andern Rorper, alg gerabe zu dem, Dem fie zugefdet fant irgend eine fand paffen.


 benben Sabsifeiten - Eine gimiogene Geffatt zuammen - $\mathfrak{A l p}$ ? -


 sefiiblt - zergliedert und wieder zuammen gefifift gat - unt dee \$pyyfiognomit? - ber vet,









 Iaf id dafin seffellt fenn? Die Sunft, bern wefen Befoneibung, Etummeliung, slits







 Unverftellbarteit fowedr, alz wegen ifuer ßetweglidferit.

Jct fage wegen ibrer Litwerfellbarteit; Deim der feinfe seudier, und ber falaugie

 Styeile bas allermindefte berandern, ober Dem Beobaditer, twem fidi nidt die gange Sand zuruct.
 fie jur ßerfieflung weniger $\mathfrak{B e r f u d j u n g . ~}$
$\mathfrak{F}$ ber audi wegen ifrer $\mathfrak{B e m e g l i d f e i t . ~ S i c i n ~ b e t b e g l i f f e r s , ~ a r t i f u l i t e r e s ~} \mathfrak{G l i e b}$ ant




 Setwegt mefr die 民eidenfafiten und Werridtungen bes Menfacn.
 Santo!
 ift alfo audg suzbruct ber innern menfdgheit.

Les Mains.

## Montagne L. 11. c. 12. p. 41.

Quoy des Mains? Nous réquerons, nous promettons, appellons, congédions, ménaçons, prions, fupplions, nions, refufons, interrogeons, admirons, nombrons, confeffons, répentons, craignons, vergoignons, doubtons, infruifons, commandons, Dbyf. Slagm. III Derfud.
incitons, encouragọns, jurons, témoignons, accufons, condamnons, abfolvons, injurions, meprifons, défions, déspittons, flattons, applaudifons, béniffons, humilions, moquons, réconcilions, recommandons, exaltons, feftoyons, rejouiffons, complaignons, attriftons, deconfrontons, déscfpèrons, éftonnons, éfcrions, faifons; \& quoi non? d'une variation \& multiplication à l' envy de la langue.
 Winge febern.


## 31 wentes Sragment.

## 

OREIII.Ban

$\mathfrak{E}$bes XviII. genauen \&effreifung von bem Efiarafter Der ferfor, bon melder fie abgegofien finb-
 fen! - Carl Suguf von weymar und Gdttye - wolit igr ben finfang madjen?

Seier eine $\mathfrak{T a f e l}$ - moruber idf wenig zu fagen meiß; weil fit nur nadf Seidmungen aus

 uut angefefen babe. Die fünfte und neunte ausgenommen, alleg weiblicje §sande; und felber bie finfte unb neunte bon weiblidfer 3artbeit. -


1. und 3. wettffreitenb mit 5. um Den $\mathfrak{A}$ uebrurf von Reinfeit unb Foel.

2. 1nodf zárter unb nody mentiger funftefodifft.
 ふ̌idinnerz - obne ©̧enic.


3. Serjgut tmb mittfeilfain und - febr soeidflid.
 jeş unternefmen fonnte.
 bicfem Blatte wenigften acft Daju entleynen.

## Sritte Fragnent.

## H. b. Drepjeh̆ $\mathfrak{f a n d e}$ umrife.

Desi III. \%aut Des XIX. Eafol.
 eweln, fein füflenben, weislidj wurlenben Mannes.

 fifon allein in Diefen $\mathfrak{H m}$ riffe bes Daumens zulliegen.
 erfoabnen, fo fein fublenben, wie 3.
5) Eintes berebten, leifittgatigen, geffeuten פhrames, pon ©efifmacte.
6) Sefr mafriffeintidf eines pylegmatifa=fanguinifán; ber gewis in feinen Sariften und feinem Saustofen feine Oronuig bat.
7) Eine wittliag ergabne, edle Şand
8) Durff bie Ringe und Form ber Finger notifum sinen mertlicien ©rib erfabener.
9) Siddt nur ber Stellung, fonbern aud ber ふeidfrung nadieimes berebten, geffoiftiget, moblanfelligen $\mathfrak{m a n n e s}$.
10) $\mathfrak{B o n}$ Dempetben Cbaratter.
 nááligen.
12) Eines




Shaffitefenbe siand $\rightarrow$ eines fedr fein benfenben, feften obgleif gatten, unuseidlicgeri boc) nígt erbabnen.


## Biertes Jragment.

## Bondem ©harafter ber Sandidriften.


 werto:

 bebt bas atbecte auf; jeglidfee ift mit jeglidjem jufammentaingenv; jebes jeglicfem untergeoronet; jebes - wird von (Einem uno Dempelben Seifte bewegt. Jebes ift von ber Satur und bem Tems peramente Des andern, obgleidf fiff Diefes Temperament in Dem Einen mefr, als in bem anbern jei=



 Dem $\mathfrak{2 r m}$ und mit dem $\mathfrak{A r m}$ - Die Finger aus beyben und mit beyben . . . Die offenbarfte, bie

 folgenben Jafrfunbert aufbefaltnen $\mathfrak{B a f r f e i t ~ — ~ „ D a f ~ a u s ~ d e i n e m ~ g e f u n d e n ~} \mathfrak{G l i e b e}$, einem „ridtigen Stat Unuif auf den ganzen forper, mithin auf Den ganzen Sbarafter ge= „化lofien werden fann." - Was if mir Wabrbeit, wie meine Exitenz. Ez wird


 uno gefdattet, lund wic's nur Eine Seftion, nifft mefreve Seltionen, gieft - von einem Bit= Pel, und aus jeber Ceftion ber gante Sirfel gefunben werben fann; fo fann in jebem Gefajopfe der
 झrrobuftes Das̉ ganje গrrodult gefunben werben.

Cbarafter Der fandidriftert．

 liffe won jeglidjer werffaieben，und jebe jeglidjer ágnlidy，Peine ber andern wiberpredjend，obgleid）
 fen lápt！Die $\mathfrak{A}$ euserungen und Effefte Dabon formen fontraftiren；fonnen bielleidty neben einandeç


Ohne dief weiter zu entrwifleln，ober zu beweifn；－werd＇idf nun wofl weiter geffer， und ofne 马eforgnif eines ફ઼iberfprecfers befaupten dirfen：


 glunifer anberz，als der Melandfolifer．— „Daß，（id）glaube Sterne fagt＇s，ober Delabrinjere？）


Jerner — baß unter allen ふerwegungen Des memfdilifen ふörpere feine fo mannidfaltig fety，als die bet Sanio und der Finger．





 geno eintes ciusigen $\mathfrak{3}$ uges auş einem von Shmidt．
 zeicbuen，und alle Copieen dem Original auffallend isnnlid）fenn — Jede（Gopie wito bennodffiuer．
 Dwoun gaben．
 biffez yon ben ふeiffinungen und Jigutel，bie man Sandifriften nennt，weniger wafe fepn？





 Der menifalicifen Ebjarafter jaben?




 anbern. So jürut fein anderer Sornmittfiger, und fein anderer Sanftmittfiger, wie er. Sein




 ber ©









 Unrube berfaft worben? of fie einen langfamen ober (fanellen, orbentlidjen ober unorbentlidjep,

 berffiebenen Sanbifyriften, bie mir vor bie \{ugen fommen, vergleidye, befo fiderer werb" id,

 Bunjen genommen, bey aller innem bimmelweiten ßerffiebenfeit, bennod einen efen foreidft merts
 Gaben. Dies mag jeber wiffen, ber weitlouftige Correfponbens bat. Ind wern er nur penig $\mathfrak{B e o b a f t e r}$ ift, wirb er oft aus ber blogen צdbrefle (id) meyne nift bloß dem Style ber ado

 brefle, auf Den Sbarafter bes ßrieffelleris fafieken tomen. -
 tionalgeficter gaben - bavon jebes was vom Cfyatafter ber Ration jat, und beturaj jedes von jebem fo verfabieben if — So mit ben Safuern beffelben Sdreibmeifers! alle farreiben ábnlid, unb jeber bennodif mifat eine Tinltur feiner Celfitheit bet) - ober er piquits fidf bló, nadjuиабmen.

 biger fenn, wean fie bie beften menfaen waren. So bie Safomfareiber. Sie warben nodj

 bengt cine reiulide, regelmágige Ecfrift inumcr.

Stidter weniger, als leere, getwage (Einbilbung und ßermuthung if; was id biet úber
 ganzen Cbarafter, nidft alfe Cbarafter - aber bon manden Charaftern biel - bon einigen



 gebett - நab' id einige safeln Şanbfariften genau nadjfecfen laffen - Sier find fie mit menigen 2 anmerfungen.
I.

Mminer Diat Balm Lusater ise he go.tave an Maluines


4.


Sgaraftex der Sandifriften.

## 


 ₹afer. nungeliebe. Reidftigfeit und Sreinlid)feit find auffallenb.
2. $\mathfrak{B o n}$ einet feftr altifen, aufteligen; berebten, fannell unb flugwirtenben Frau.
3. Won Serm 1. Sulzer . . Wer wird fagen: Eines $\mathfrak{E a n g f a m e n}$ ? Dummen? wer nidt: Eines wigreiden, leidt anfelligen Sdfnellidreibers?
 fanen . . (Sein Cfarafter if in Selfofo Briefen an Welmar unibetreffidy mafr geffilbert, und mit 2. befeidmet.)
 benen Orten , . . Stle biere liegend und Scjwangreid).
 Dáditlidjer; b fáneller und feuriger.


## 3wepte $\mathbb{C}$ afel.


 safel.
2. Won einem febr feinen, leidifttgitigen, geffamadoollen, ffarffimnigen ఇaunc.
3. Bon einem aukerorbentlid entidionnen, fanelltyátigen, anfelligen Mamne.

 rigen Sdreiber?


Zritte
II.
1.

fro liaju by 8 五

$$
\pi^{0}
$$



Minithe dela Parole dedei
friaty sion
 $48+\alpha$.
III.
1.

Spse Vior Summus granier Enes facōe vranits gidum, de=

 emendaris of expoliento multum opera pooict, ut pelat grgi=

2.

3.

Gy bittr instar forzinfor bogninflinug, uninf sero nix

4.
 ofranco. Pürics.
-

Digitized by

## Dritte ©afel:

 bes XxII. Deß̉ Settn ©anonifus $\mathfrak{B r c i t i n g e r s ̊ ! ~}$
Safel.

3. Wie (faulmeiferfaft - unv won einem ©duumeifter!
4. Bon einem frommen, rebliden, alten, efribiurbigen Dedgant.
 langarater weifen.


## Dietce ©afel：

 bes XXIII． und xxiv．Penben ふerffanbee．
Safel．
 enfitengung．


> Eafel v. Erfliait fidy felber.

ぶ币 faffe brfanmen－
$\mathfrak{D e r}$ Sern und Reib des $\mathfrak{B u d j f a b e n s , ~}$

Die Rage bes §uđjitabens，
Der ßufanumentiang ber ßuđgiaben，
Die Wseite und Enge ber $\mathfrak{B u d}$ ）flaben．
Die 2 seite，Enge，Geradbeit und Sajiefbeit ber Beilen，
Die Reinlidffeit per ©rfrift，Reidtigfeit；Sdmperbecit — fino fu unterfaciien－




IV.
1.

Afo finf is Prux entaipon: I a bant if mix
Jriont. Noortallaw was Dis laidore. - ée if licir woitristing sust Mfares.
2.


 migt faigm, wail fic gryinhor find.
3.

 mafor eabme.
 In mafor oin yisbi, lusto mafor Japt in

wro mift an fif ylaibl, wisd un Dmizue maurf glaicbuse.
 sen \& \& Xbr. 1773 .
V.

Sforaftor enthingifl.








 in ariforifa unifa.
 onision.

$$
\because \because \because \because y
$$

$$
\cdots \stackrel{.}{.}
$$

$$
j i: \ldots i \quad \therefore i \quad \quad i, i
$$



[^0]\[

$$
\begin{aligned}
& \because \because \because:+\cdots,
\end{aligned}
$$
\]

#   $\mathfrak{H e b e r}$ einige einjelne © Hieber. 


II. $\mathfrak{y r a g m e n t}$. Eine Tafe mit 4 , Munbftacten.
III. Fragment. ©ine Tafel mit 12. Wiunoffutfen.

1V. gragment. ©ine Tafel mit 15. Mundfutden.
V. Sragment. Eine Tafel mit 4. Dfrent
VI. gragment. Eine $\mathfrak{T a f e l}$ mit 4 . §aar §ugen.
VII. 马gragment. Ein Tafel mit 3. Pnaar \{ugen.
VIII. $\mathfrak{F r a g m e n t}$. Eine $\mathfrak{T a f e l}$ mit 3 . æieifen $\mathfrak{A}$ (ugent
IX. $\mathfrak{F r a g m e n t .}$ Drey $\mathfrak{\Re a f t u . ~}$

## Certitaz fragment.

$\mathfrak{H}$ ber den menfíliden Munb. Ein $\mathfrak{B o r t}$ aus ber giulle Des Ђersenz.

2
 Gott yit - fidftrar mirb in Sefus Efrifus!




 Forifty, menin er auci immer janmeigt.
 Jjd bin nidft fabig und midft wintig, bacon za fprechen.








 neefr sicemidy-waire!


 serben tonnen, bern ber mict jfauf - Einen Miund gab er mir. -

Dbyf. Sragm. III Derfud.



$\mathfrak{O}$ Menfafgeit! wir bif bu gefunfen!

 „(Ebenbifd befien, ben id) anbete, empfangen! - Den fann idf nemen - ber mir ifu gab - $\mathfrak{D}$

 bieren in allen feinen feinen Bügen, alfer feiner Şarmonic uno Proportion?
 ceips, und formirt Darnaci, und zeid)
 verseift mir; meitr Sers if gepreft; marum? In brey Jafren unter 10, bis 20, Itbeitern, be"-
 Das Fiblibare gefifit, nur bas 2nnfaukare gefeben, ergriffen und dargeffelt gatte - mas foll ia jopfer?





 be - Giex nifft fufflende Refer - verseift mir!

Sier einige Tafeln mit mundinicen. $\rightarrow$

$ょ \because:$

Jolsh hes finat
-
-
$\square$

Digitized by COOgle


Digitized by Google

## 3 ineytez stragment.

 Eine Tafel mit niet Mundfuctern. M, m.Des IIL. Batts Des XXV. Tafel ©
 weber rolf ndaf fein, weber erbaben nod gait genten; - aber and nidits menia ger, als rein und beftimmt ausgezeidnet. Sidft in ber Ober s und linterlippe liegt fer शuebruct -

 Interlippe wieber blel fu unteftimmt, zu ungebadyt. -
2. Tie Pberlippe an fít nidt fo gut auşgefúbrt, unb cjaratterifirt, als bie intere, bie ficf) fo trefflid) wolbt, und tware fie, wie's fenn Yolte, fleiner, ala bie Oberlippe, uno ftinbe fie etwas tiefer zuruat - wie viel geiftooller mare fie! aber Die झittellinie! wie biel Mlugheit - obne $\mathfrak{B o s =}$ Geit und Ceibenfajaft! Futife - Bonjomie, obne eigentlid) feine ふuite. -


 Gaglidfeit uno ふufriebengeit.





$\$ 2$
$\mathfrak{D r i t t c}$

## 

## Sittes Jragment．

## M．b，Smólf Mandituff．


 nigfenis－nifft ofrue Bebeutung．

b）Cdmaditen Des banget Scfmerjes nadj Trof unb Erquidung－monemert nid）gemeinen झRemffen．Collt＇g von einem ©brifus fenn，elend－vornefmlidf weil bie Obers lippe obn＇alle Sajweifulg，wie mit Set Saere gefanitten－und bie unterippe platt unt unbefimmt if 一
c）Salter，faunenber Sqmerf cined falten filiten Dulberk
d）Gin guter，bienffertiger，gaibigteitreiffer，talttreuer，geraber $\mathfrak{F}$ ，
e）Inverzetiglid）位ief gefeidinet bie Oberlippe－Sonft faceint＇z，aus ber linten sailfte
 adtung unb ©efifmacte ju fenn．

 fcit uid Durdforingende W3ârme．
g）Ein geffenter，eluger shund cines tooblanfelligen shammes von ©effomact．
h）Obwobl burrif bie 及eidmnung etwas fajief，unt bie Unterlippe ju jurfelfogig－bent noç，nadi ber bloben mittelinie gu urtfeilen，eines guten，treuen，gelagnen，weifen றRenfacu．

 bienffertiger Şúte.
 nen - soln.
 5 Sciabeit, ald bie untere.
 Linic gat ana cblas.

## Wiartes fragnent.

## M. c. Funfzebn sinnditufe.

Des III.ßan. Sigentlid nut funfe; Die fattirtem in ber Mitte allein bie mabren. . Die Unarifix bes XXVII. \$afed.


Unter allen jebor, den wafren und ben veránderteri, tein gang gemeiner.
Die orets ber exften Sreife eines fmften, vollen, fetfen Snabene voll Dreifigfeit wio

 mefr $\mathfrak{T i n b l i d f f e i t . ~ E t w a s ~ m e f r ~} \mathfrak{Z e r f t a n d ~ u n d ~} \mathfrak{F l}$ lugfeit, allenfalls aud meffr Feinfeit ber Empfinbung ber zur Sinten.

Die zwente ærife - Gite; Feffert, Brabbeit obne Feinfeit. Der erfe ber gerae beffe, treufte. Der britte, ber gutmithigfte, feinfublendfe.


 talte Giute.

Die vierte æieife . . bon einer erfiabnen Seele. Wer mittlere bat am meifen sbel,
 Ger auf bie Mitte ber Unterlippe legt. Der zur æecten weniger Giute und weniger ßerfand.
 Spitte.

 Geit — Der jur §infen am gefbeutefen und feinfen.


2.


Digitized by GOOg C

## Finfterfeagment. $\mathfrak{B i e r} \mathrm{DH}^{\boldsymbol{x}} \mathrm{n}$


 nur áakerft wenig brubber $\mathfrak{z}$ fagen meis.




Tas̉ bwente fan um bie ssafl ofmer und beftiameter.
Daś britte - bon einem wenfaten, ber fefr biel gábigfeit jat, zu. lerien und zu lefren; mie gebilbet jum Scuulmeifer, 色orfinger, und nidf gefüfllofen Bielwiffer. Das Eáppajen unten, wie ungleidf feiner, als aller úbriget - befondersa als 4.



 $\mathfrak{G}$ cnie fo ein Oht jaben tonhe?

Nadjfefenbes $\mathfrak{O j r}$ - if $\mathfrak{z u}$ beftimmt, um oon einem plumpen, und gu rundig, um oon cinem aukerorbentlidf feinen minefiden ju fevn.


## $\therefore$ Srdostes Sragnerit.

## Bier. anayugen

 zafel. Shier alfo nur wieber beforiore Itetheile.

2lle gerabe vor fíd finfegenbe 2ugen fimo gemeiniglid. bay meitem nidy fo phofiognomif.
 ner, ald fie in ber शatur finto.
 (Eink und groen) ben Borgug gu fater.


- . 1) Cobeinen Die gemeinften - in Anfeghing der Feingeit und der Emppinduing.

2) Die weiblidiften, gultigftern

 biern leimes.
 ben wafren 1 lmric offiter, entfalopner, tfátiger, fenervoller Selbenaugen.


## $\mathscr{L}$.


opembst,Google

$\because$.

3.

opmeaty, Google

## Sifbentes fragment.



 Die Sctameifung am untern Fugentiebe Den Eindrud von Wutt).
2) Biel penfenber; weniger borbringend, muthig; aber an Erthabenticit grantzend. Das
 Empfindung megr in fich felbft. In ben sugendeaunen if mefry obem. Faft zu sile fur bas ©cimadfta, bas burafifteint.
3) Bon einem (Supido nadi Wengsi. Ein berrida gebogenes und getodbted sugenpaar,
 fiunlidy empor wályeno nacf Sinuliditeit!

凡uge.

$\mathfrak{F}$

## அtbteß 8 tugment.

permingan. $S$
 bes Xxxi. Sas erfte ஒaar gefort jufanmen. Eines fefr fell, aber nídt tief, nidit fef effenben Tafer. Stinglinges - Leidft letreno! fannell faffend! fofnell urtbeilenb! aber feine ©pur von
 und fubts — foubern eine, Dic leid,t nimmt, und leid) gieft.



Singegen bes rechten eteen if bertándiger, alz bes linifen.
Das erfte Эrofilauge der Dritten Reibe, cirres fefr gefuno denfenden, feinen, zarten, empfiab, famen - ober nid)t medthig und folf unternebmenden.

 nid)t neubildenbez $\mathfrak{R}$ unftgenic.





Diglitied by Google


## Seuntes Sragment.

Drey Fafen im Profir.


$\mathfrak{l}$
 mande æreife Derfelben voryulegen.




 Dafiur.

 fiob anfic odmiegen, unt feonn.



 einem 一 und wo idf fie faf, allemal, allemal an aukerorbentliden $\mathfrak{y s}$ erfonen. Sidft eine eingige




# Deß dritten Wandes der pbyfiognomiifden Sragnente Eedifit Mbiditit. 


I. gragment. - Cinleitung. $\mathfrak{H e b e r}$ jugenblide $\mathfrak{F b y}$ fiognomien.
 W. K.
III. Gragment. 25. iugendidye Gefichter benderlen. ©refajleftees. K. W.

V. gregment. 4. ifattirte Sidpfe. K.
VI. gragment. 4. 5profile von Snaben in Donlen, W.
VII. Gragment. 2. Finaben. B. P.
VIII. gragntent. Drey תnaben.
IX. gragnient. న2ween Suinglinge.
X. Gragment. నwey fifattite Jiunglingegefiditer im \}rofil und woll boruen C. Schw.
XI. Gragment. L. Bier $\mathfrak{F}$ rofile beffelfen Sünglings.
XII. Gragment. a) K. nn. (Fin fáattirtes গyrofil und Siffoutte.
b) EEin $\mathfrak{y}$ rofil K.
c) Ein fifattirtes Sprofil: Shan fam, was man mill, unb mill, was mantann.

หixtfint.
9rititoplanes in Den Wsolfen.
, Die majre Dialettil fagt fu cinem Júnglinge, Den fie auf gute $\mathfrak{F B e g e}$ fitfren will:
 „fleine Sulmge und nette Gliedmafen baben. Foigit bu aber Der Miode, fo wirft bu eine blafe
 "Wefommen." -

## Grites fragment.

## $\mathfrak{E}$ inteitung.

## Ueber jugendide Pfytiognomient.

Sinmermant in \$alfers sebent

(1) $\sqrt{3}$ie erften Jugenbjabre begreifen bie Maturbiforie Deß פnemifen in fixy. Sie entfalten bie


 obbie Erfanrant zenget."


 $\%^{\text {mn }}$ Die Şand giebt."

 „Durd) Die §uutit gefilbet."
\&ieber aimmermann! wie biel wafress, wie wiel falfote - wie viel unbeffimmtes menig: fenes in biefer Stelle!
 To leidft bie Gorm bes furtigen wamers.

 [का)


 geben Dem erften unbeftimmten Entiwurfe, ber Anabenpbiffiognontie beipt, bie fofere ふeidmung,


 gend, proportionirt, groß gegliedert, fíarf gezeidnet, und nidy gu matt colorirt if — ba wirb (fawerlid) was gemcineş feyn . . . Das weif id; weis aud) - wo bie form mißgebilbat, be=

 Gaiube!




 von ber getwiffeften und auffallendfen Bebeutung நáufig begegnen. शber fefr felten ift bie Brundo pgyfiognomie ber jungern wienfaen fo beftimmt, Das̃ man Darinn leidt den wamu lefen fonnte Die frapmanteften, vortljeilgafteften Suabengefidter Iomen, wie leidf, Durd) Sufólle, einer Sdifecten, cinen Fall, eine Garte Begegnung ber $\mathfrak{A}$ eltern in ifrem $\mathfrak{I n}$ mbenbigen vetfimme wers Den, obne das die wicifimmung an bie ganje Form reidt. Die fifone, vielverprectenbe form


 gewirdigt - und beynaf unerfenntar gemadt!
 aller $\operatorname{Laffer}$. -


 wie fprad＇s anbers！Y（ぁ！mein Sinabengefidt，und mein if̨igeş！

O mî praeteritos referat fi Iupiter annos．
 gent ber Erbe！

$\therefore \quad$ ．．Im little，but i＇m i。

 binter mir ift，wid nidy weinen，bafidf nidt mefr $\mathfrak{F i n d}$ bin，wenn id finber fefe in aller ifres



## Wwedtes Fragment．

##  ©eféledta．W．K．

 Des XXXu． Dadon benfe．Jda metbe senig mit Gemiffeit fagen fimern
 teit，Cerfáutterlidferit im Sanjen，Eefonders in Stim uno wiunb．

 Etimn nidtt ju baben．Etmas sifipoergnigtes if im গug und siunde．

3．Die Nafe an fidy betfandiger，alk 2，orunter aber ein wenig mefr fabbeit．GE if aber in ber ふeidfuung eine offenbare Disfarmonie，bie fämerlid）beftimut anfugeben if．Bielleidt in ber Rage bee શuges jum dimrifie ber গafe．
 tigleit，aber wenig Fraft bertínbigen．Es mird leidt lacken und weinen－aber beybes balo verzefien．

5．Das ebelfe 巴efitft auf biefer Tafer．Frof，offen；unfaulbig，treu；Gsutevoll；一
 Fablyeit．

 SRafe und Mund nidy gemein．

•
$\cdots$


 gu regen - und Dodj werbreitet fidf Safwadgeit uber ben entfefenben Entwurf. ©r witb nid)t

 siel meftr wriroe biefer Fiopf fogleidy verfirecfen.
 nein 5aftet auf bem spunde.

## Suttes frament.


K. W.


3. ©tarte, W3ibetpenfigfeit und ©igenfun.
4. Die গafe bergeidifnet, wenigfens pas গafenlow, unt abermal, abermal bas æuge
 ©reiffloigteit unt gemeine গarafdgaftigeteit.

 Det $\mathfrak{B l i f f}$ und daz Crfint taaz denfences.
6. Wollufige Trigfeit, bery nifft gans gemeinen \{nlageth
 brigene gufrieben und nidft dumm.


 Gangen. Mlund, allein betradtet, iff nidt obne cole Gitte.
10. $\mathfrak{D r}$



 bon allen beinen 24. ©̧efpielen auf biefen ßlatte feins - bergeif's ifm, Das er bid. fo Seelen= 108 gut zeidfnete.
$\therefore \quad$ 12. Sisern bas̉, was ber Sut bett, nifft meifer if, als bas, was geferen ivito, to lift bie gewis in ifrem Leben nie tein Selbengebidt, wofl aber ben Calenber. Wer Mund allein,

 fiffte fo weffe thut!

15. ©̧ut und fáláfrig.
 leidfterfaredt werben, gemis nie erfarecten.
17. Berfdflagen und bartnácig.

19. Sut getwis nadf feinem gemeinen (fefidfe, obgleid) num beynaf alles gemein geworben.


21. W3emn bas tein beredtes $\mathfrak{W e i f}$ gieft! , , und was alles damit detbunden if. Doci in Der form dee צrofits - etwas ungemeines.

142 VI. $\mathfrak{2}$ 6fanitt, III. Fragment. Jugendidite Gefidter.
 bater Citelfeit tingirt.

 fer Munt? Gat fie die satur fo gejeidnet?





## $\mathfrak{B i e r t e g}$ zragment.

## Swey ஒrofile von bemfelben Rnaben.







Itefer Das Fim tann idf nidy entifeciden; vermutblift Bonbomie, Die an Samaidy grángt - aber ant eine liebensmárbige Sdjpádge. -

Was $\mathfrak{A u g}$ in betben bat mefr æient, als (Syarafter bon Scimádje Seins bon



Gblet §nabe! prife beine Srafte! Du baft fille tiefe, wo nidt $\mathfrak{F r a f t e}$, Dodi Talente!
 werben - liebend und geliebt! Du bift nidft in ©efabr, ju betrigen — aber in ©efafr, betro= gen ju werben.
$!$


## Funfter Fragment.

 ふier Rnabenfópfe. K.





Der Dritte ift tief unter allen drenen auf biefer Tafel. Wund and Sinn find nodi unter Der Cemeinfeit Des গugee, ber Ctirn, und ber গafe.

Der bierte - zart, fein, leidfternend, gelleffend, nidit tithn, nidft groß, nody meniger ers
 nift werben.



## Sedsiteg suagment.



 Gernd. Stle find in ber शatur lieblidyer; befonbers der zteente viel imiger; als man eş aus dic: fem Bilde vermutfen fonnte.

 rungégedulb - if fein Şepráge.

 forbere im limriffe ber ©tirn und in ber 彐ugenbraune - Mlefr Empinbjamecit uns weidfe mútfige Grite Gefonbers in Der vorfferciben Oberlippe.




 mit biés ganje wielt unt bie शuslage zuluct.


Digitized by $0 \bigcirc$ Ole

$\because \because \cdot \because \cdot!$
-
 im ફ3intel, Den ber obere $\mathfrak{F b}$ bil ber Stirn mit bem untern formirt. Diefe Searte liegt 10



 Ferafotuig - Matity;

# ©iebentes fragment. 

Bmen $\Omega$ nabert. B. P.

1. B.








## 2. P.






 De Selle; im Munbe frober ふnabermutty, Dic Stim in ber Copie jat wenig - und bemood mit biefom menigen fefr biel berloren.
 mís Mann merben - wirb? — Rant gewín!

Die fefte Rage der bielmefr Geprefthett ber sippen im obern tontrafint forr mit bet, frenlidf auf bem $\mathfrak{F u p f e r}$ gefemmten, geffomadten Jrenbeit im untem.

(W.Wchsmut. Sculp

if


 gut, ober aufferorbentilid folimm itherbet.

 untern spaifte des erfiatu.


23
2ndtes


## $\mathfrak{A} \boldsymbol{f} \mathfrak{t} \mathfrak{b} \mathfrak{F} \mathfrak{r} \mathfrak{a} \mathfrak{g} \mathfrak{m} \mathfrak{f} \mathfrak{t}$.

## Drey Minaben.

Dre III.Ban. bes XXXVH.
Eafel.





 gieng - unter biefer porfetferiben Stims.




3) Sier geftes jur Grobe! befonbere fidtbar in ber ganjen Gegend vom recfiten $\mathfrak{A l u}$

 Seiben gebilbet. Şenn aus bem Suaben nidfte witb - wird aus feinem nidfts, und $\rightarrow$ aus ber $\mathfrak{Y}$ ghyiognomif nidftę.


 Tug und Blicfe!


## शeunteg Fragment.

## Biweel $\mathfrak{J u n g l i n g e . ~ P f , ~ u n t ~ © w i n t . ~}$

 besXXXVIII.
 Slter — Daş - nur gerabe, nidft aukerorbentlide suge. Die untere Şáffe if audj über 2lter mámulidy und flug — Jeingeit und Bartfeit gebridft in ber ßeidnuing.

Das ©hr, obgleidy unten breit, feft in ber ঞebeutung zwifaen Stirn und smund in ber shitte.
C. Satizz mefr, ober biel mefr tifferer $\mathfrak{B e r f a n d}$ in ter Stirne, ber Sugenbraune, bem



Whan wergleide die Sedflung zwifden ber $\mathfrak{N a f e n f i f i g e ~ u n d ~ b e r ~ O b e r l i p p e ~ i n ~ b e n b e n ~ - ~}$ Das auggefdiffene des ©bern, bas gebrodnere bes Untern, und man wird im Eeg̨tern
 Obern.

ognaesy, Google

Jugeriditae Gefideter 153

Saadifetenbe ©illfouette ein Gefidit bon berfelfen Iatt, wie bas unter. Shur gat Die ©tim megr Grtenfion, und weniger, Intenfion, ump das Simm if falaffer urb untliser.


## VI. (2bianitt. X. $\mathfrak{z r a g m e n t . ~}$

## 3efintes Jtagment.

 C. Schw.

Desm. 刃an. 5) Jor allen Dingen bemert, wie jeber Beidnter fein Bill mit einet Tinltur bon bes XXXIX. Tafel
 tere berbártet. Das Driginal if weder fo gelectt, mie I; nod fo gart, wie 2.

 gemeinfeit dess ©cifers.

Dic Stimbes obern ift feft leidft und gell auffaffent - bas exter fanell erblidend aber bendes obn' allen rubig und tiefforfádenden Sdjarfinn.
 Selle.
 Die $\mathfrak{B e l | t a n b c e ́ f r a f t ~ b e g ~ u n t e r n ~ n i f t . ~}$

Thidgite



Digitized by GOOgle

 und Gefundbeit if in der Etirne. Nafe und shund find am entigeibenbfen fur gefiuben, und ebl feinen פienfaen iunt


## Cillfteß Sragment.

## $\mathfrak{B i e r} \mathfrak{P r o f i l e}$ Deffelben $\mathfrak{J u n g l i n g}$ g. L.








 Genicoodere, energif币ere, und burd rubelope Energie enttraftetere Jiunglinge gefeben, als diefern.


 ift, befonbers in ber untern ふ̧alfte, fluger, als in ber Satur; Eluger, als ber untere Tbeil aller
 faber, als 1. Die Stim in 2. if faragerliegend, als in 1, und Die $\mathfrak{F b}$.


 um etwas gefdeutter, als in 1. Die Entfernung ber Raje bom Ofr in 2, if wabrer, als in 1,

 pen, wornefmlidy in Sifattentifien - ben Puzbruct von Seift uno serz abftumpfe, wird bas



Digitized by 008 e



"

# Jugenditide Befidter. 157 

Beylageandag urbild.
Starr an ber Erbe nodf Eernentage! 反arre nod. शadfe;
Die etreudfeet ber madienbe झond!
Şauft ber Kage bit jeber, bie Aber bir aufgeghn, Des Sammets
Meger aufs murbe belaffet Sert;

शeue saffer berfergenber Glut:
Der ber Drang ber berab in bie unausfillbare Bruft grub,
sueten bet Simmel beteitet et bit.
PBelten faft einft und gat, mas iģt bie Welten rur abgibets
Z(Vnnoung if . . . §̧ertlidfetisspano.

Det ber Erbenadt Gornenilidt gab.
Wadlorang brange bidijin jum Siele ber Biele bon allen
Sbefen ber Siefen unb ફ̧dęe!
STerevfienlippen, fie nemnen bas מied ber Biele bon allem,
Stfus ©jrifus . . . bes Expigen Eogn!

## Zwoilfteş Sragment.

# Efin $\mathfrak{J u n g l i n g ~ b e r ~ M a n u ~ i f . ~ a ~}$ 

K . . . nn.
$\mathcal{E}$ in fatfirtes $\mathfrak{P r o f i l}$ and eine Sifgouetfe.
 bes XLI. Safel. meiner ©efiebten.

 bemranfen - wie darafterifitifa im urbibe!




 gent, iveil fie fier fo verfleinlidtt, obglecid in ber शatur fo mit $\mathfrak{I n n i g f e i t ~ g e f a l f t ~ f i n d , ~ f a g ' ~ i d f ~}$

 Empfinbung. $\mathfrak{B i e l}$ \&bel in Ganten!


Siet nod eine Bignette bon Demferben crefidte - Die etim waniger mabr; bier viel benfender, ober vielmefr rafonnirenber - als in ben beyben anbern und im lirbilbe. Im

 De Der̉ ganzen beriungfráulidft.


## 

(Ein fanttites $\mathfrak{P r o f i l} \mathrm{K}$.
Des III.Ban: 91
bes XLII:





 das Euer einer bincingearbeitelt gat 一) úber Das ifr gognladt, und eudf gefegnet, if dennod









 ben fie alugenblicte an einanber verweilen, and einige Gympatbie afnben - aber im engfen Sereife ber Greunbiflaft nie neben einanber coecififieth.





onsmost Google


Digitized by GOO 亿e

## Sungling und Mann. c. Wan fann, was man mill;

Desili.pan:9) Man mill, was nan fann! bes XLIII.





 miffannt merden wenige Sterblidie fenn fomen.




Shier nod eine Silgouette $-\ldots$
-


## か $\mathfrak{u}$ cE fift.


WBie wenig gerabe Einien in allen biefen Gefideten?


$\mathfrak{F}$ Wie biel vorftefenbe Oberlippen?
Whie wenig borftegenbe finien?
 Suinglinge gum Manne fortructen!

##  Gifbenter abidilit. <br> תuinfler, shabler, Milbbauter.

1. Sragment. গalgemeine Betradtungen.
II. Jfragnent. 3. Эortrate son bempelben Яinjfler. S.
III. Gragment. Preftel. Ein Sidpf mit einer Mitge.

1V. Jragment. Joblann Wootorn.
V. gragment. Carolus son Sedlinger I.

Derfetbe tleiner. . II.
Derfelbe; zacen Itmriffe. III.
VI. gr ragment. $\mathfrak{W}$ eff. seftidftsmafler.

Derfelte im Yrofil. Engliffe Sdmaryfunfi.
VII. Gragment. Widitange von vornen.

Siwey) ஒrofile von bempelfert.
VIII. Getagment. 4, italianifafe Æünfler. Ummifie. IX. Fragenent. నivolf beutifde אünfler. D. 1 Imriffe.




ほ2


## Crifte §ragment.

## $\mathfrak{A} \mathfrak{H}$ gemeine $\mathfrak{B e t r a d t u n g e n . ~}$


 coler und geifiger frine Æunfi.

a) Ratur. Sdinne Ratur.
b) Seten Der shatur.
c) Bedbadtett ber Patur.
d) Júblen ber গatur.
e) Sraft unb golganteif und greybeit ber Sand.
f) Gute Wserfzeuge.

a) Statut - fadine Natur! - biefe bilbet, wenn idj fo fagen barf, in ifrem edjoke den Sunfler. Lind der æimfler, ben fie bilbet, bibet fie nad fiat). Sie bibet ifu anbers in Sondon, unb anbers in sixiferdant; anders im seiligtfume ber stipen - und arbers in Sranbenburgiften Sandlande.

Waic Die SRatur; fo Der Sadhabmer ber Ratur.


b) $\mathfrak{N b e r}$ num zur $\mathfrak{N a t u r}$ - $\mathfrak{A x}$ g, allererfit jum Sernn.
 butfortingen Dis Dámmetulg.
æ 3
c) Daun


 fatronify

Hup was gicft num Reobadtungseeif bem mittelmádigen ober gute $\mathfrak{A}$ (uge? -

 gefifilos in taufend anbern Ditigen - Pber Daş, was leidt und bed beobaditet merben muß,

 ©ympatfie, anertunte ober unerfannte witfimmung mit Dem Objefte. Siebe - ober aud























 Gerno. -

 wirb $\mathbf{i g m}$ bamngenís
g) Beranlafungen und cermunterugen von auken, Die ifn mostiger auss. bilben, nide berfagen - Wsem Gott ein $\mathfrak{A}(\mathrm{nt}$ gicht, bem gieft er aud $\mathfrak{Z e r}$ :




 iff, bet - findet was er fudut. Wer anflopfi, Dem mird aufgetban; numlidy - wer Betuf gat, anjuflopfen; wer warten fann, wean ibm nidt gleidy aufgetfart witb. Die












 Det, ala das, mas man glidrict mennet mag.

 am fiditbarten; am ppredienoften.

 bolle augen ber eryabenen Sumfler.






Je fleinere, beffanittnere £ippen, befto netter und fefter; je grbeer unb gefanweifter, befto Sraft = und Saftrcider igre æßerle . . .
 Snopfe parallel und bon mertlidger $\mathfrak{B r c i t e}$ if. -



 erveiden fanm, werden befimmen fonnen.

$\mathfrak{Y}$
3 weyted

## Zwentes Sragntent.

## $\mathfrak{D r e y}$ かottrate won demielfen Gseididte. S.




Ilno wer fieft nifft it Sug unt mand bas fatpalffaft launige?
 reidjer Iraft.

2) Sas linfe Suge golt das Eadjerlidfe tief geraus; ergreift's und fegt'ß gin. Umriß bon oer Stion gerab bis fum Finn fadner ala in ber Ratur; aber nid)t fo geifrcid.

$\mathfrak{D e r}$ Mund voll ఆeffiligfit und Gite.
 Geficift werjungfriulidft.




. Digitized by GOOgle


Shen Thooptis umphe punx of jout

## Drittes §ragment. $\mathfrak{P r e f i e l}$.

## Cin Bollgeftat mit ciner fleinent weifen waite.

 | bes XLV. |
| :---: |
| Tafel. |
| arbeiten. |

 Hnodigt, um Die zarten Itmriffe ber Erfabenteit nadyuafmen. Sein Gefíll if nidft aufgebellt
 fein Semperament, fente \&eibfarbe pogar, in alle feine ©fefalten binein pypfiognonifirt, mie bies fer. Gaf follte man aus finen werten mit Sidjerfeit fofliefen fonnen - , Der Sann mus „f(fmarge Şaare faben, und won braungelber farbe fern!". -



 ;purcf feinen $\mathfrak{B l i t e}$ fefzubalten fáeint." 一



 aus - ale fie den Einbruct bon Eigenfinn idjirft.

Su bem Muld und Rinu if tecter, fefter, folfer Sinm,

## $\mathfrak{B i e r t e g}$ Fragment.

## §obann $\mathfrak{B o v o t o n}$,


 faft gut fefen, fann fein frantofe, fein Deutifer, fo nur ein Englánoer aubfegen. Der ásere





 Diefer ふeidnung mefr vermutgen, alle fehen läst, befonbers die Sugenbraunen mit gereduct,
 raltere.

Ractifefenbe Bignette - (Copie bon Copie) eines Fortratmaflers, beynafe gans nadf
 anfiest.
 mutbig barjuftelen, was das sage fo máditig burdfafaut.

-
-

Digitized by GOOgle

## 

 ber, Fitgn bintocrenter §unto


## Caroluz von Sedinger. gete ©afeb

$\mathfrak{E}$
 Sthamiez.





 rubig und gerduffilos Esott und feiner Frenbeit gu leben.


 umb gon allen Fremben, bie fein Katerland durdireifeten.
 bas war fein Reben.

 „getefen fatte." - Wit Eutguten las er bie beften Sariften ber alten und neaen Pitdyer und

』awaters ©rbau ung


 gent /ajien.



 Difates \&agom (falectat and reaft.)





 sfrvirtigen Girris babon ab.


 auf ben erfen Bliff einfobte.
 oon Jüuglingen bie æiebe war, bie in irgend einer Spháre aus dem altágliden Seandwerliggeleife geraus traten, und etwaş grobes und nitglidjes ju wagen begannen.



 kuuter Sexiterteit unb عiefe mar!

 Ez war ein Tobtenfopf wit ber Unterffrift Ragom, Sur Secolinger wifien mit dem Gebanfen Dess Todes jo pettraulid ungugefen.

## VII. ヨbedinitt. V. Fragment.


23enige Tage bor feinem (Enbe erfielt er Die Mad)rid) auß Sameden, daf und sbie fris,

 „2ugenbliffe, Daße.eż niemano fiteft."

 Erde liegend - tobt. -

 id) $\mathfrak{v o n}$ ifm faf und weis - fo theuren - bernafe geiligen manmes.

Des III. $\mathfrak{W a n}$. bes XLVII.


 - geife. Die פRafe entboilt biel $\mathfrak{F r a f t}$ zur $\mathfrak{B e f f a m m i t j e i t . ~}$

 er gar nidft mar.





*) Das̀ mit ber Luterfdrift: Carolus v. Hedlinger ift's.
**) ES if Die Qbne Unterfidrift mit Dem Rreuf auf Der $\mathfrak{B r u f}$.


Carolus s. Bledlinger.
onmenob Google

H. e.
$\infty$

Digitized by COOgle


## ©arolus Sedinger. Sween Himrifie. Dritte $\mathbb{C}$ afel.

 bes XLIX. im obern Geffifte gant beftimmt gejeidmet. Die গafe, ofn' alle Staatafeingeit Tafel.
beynaf etroas gemein bürgerlidfes - befonbers im untern lamrife. In ber હegend



2) Wie bas fedinger fenn tonne, begreif id nidt, wetn bie oorbergeferben ©eficftex einigetmaken wafr idaren. $\mathfrak{F}$ onnt'z, Deufft's einen, wofl fenn - wenn man diefe nidt gefefen
 beffeibene, fromme Eibesgenof.



$\mathfrak{F}_{3} \mathrm{em}$ nauffety



## Sedistez $\mathfrak{F r a g m e n t . ~}$

## 

Wreilisan= 5


 arbeitung - Stidftigftit genug? - gweif' id.
 rubig, woflgeoronet, anjiefient - wie fie! 2ber fo wenig fínell entworfen, fo menig polifto=
 Dodf feisiget, und, wem man will, fubietter und gebadjter, als beyber. Samftbeit, Fieinjerit,








 $\mathfrak{E i p p e n}$ wervet ify felten gon Diefer $\mathfrak{Y r t}$, alB Eey Der engliftern Sation antreffen.


Digitized by GOOgle

1 ) 1 मो H if R



$\mathfrak{F} \mathfrak{u} \mathfrak{n} \mathfrak{l} \mathfrak{l} \mathfrak{e}$. 179
Itnd fetten fo eint Sefidy, wie Das nadjferfenbe, an cinem Engliuber. Sonft, wie marfig und Seffmadivoll!


Benjamin

## Benjamill SBef im Profile. b.

 bee LI. इafer.mie moglid).
 Stim - mur berftinbig, fieiter, úberlegend - aber aud mefr nid)t. Spefr ware fie - wenn fie oben mefr fidf juructfenfte; dbenber entmeder gebogner docr gernder wáre. Der Hebergang oon


 wielfefend, bellfegend - ein trefflidjeß, alle $\mathfrak{1 I m r i f f e}$ beftimmenbes, Sidt und Scjatten orbnenbes Fernglas - eine lebenbige Camera obfcura; ein bertlidg glüdlicbee $\mathfrak{F i t t e l}$;wifflen vorbringen:




 "Werten. -



 Sutbeit.

Geffalt und Cotlung - wollfommen in ber Scarmonie mit dem ©banen - Ceftalt und Stellung eines $\mathfrak{G e f}$ falten fiill in fid) trintenben Seffers.


Digitized by GOOgle


Digitized by Google

## Siebentez Sragment.

## sidiclange Buonarotti。


 umfafienber Æraft. Feem alle Sanftheit und alle Brajie. Son oben bis unten. Diefe gobe, worbringenbe, gefaltete Stirn; biefe gegen bie safe fid wild abneigenden 风ugenbraunen; biefe

 zeidinet, if boll ber burdboringenbfen Sctauftaft. Gang ergreift's und umidjaft feinen Segent
 flamation, wemn idf fage - po ein Gefidt fann nidt etfaben - eble Figuren, wie Rapjael, sbeber erfinber nodig zeiffinet.


 nod) buben fine Mrbeiten,

2lbredty Dírer fer) inm an bie Seite gefegst. Weniger vorbringenbes Feuer, aber wiefleitit nidft weniget Æraft in filler Intenfion bat dieß Gefint. Das sug ift burd)s 33 fifaucno.
 Welfigfert.
b. Midelorgc


## b. Widelange Buduarotti.

## 3wey Stofile.

 bes LIII. Eafel. aber unten abgertundeter. Die obere etwabl linglififtere ©tirn ift weber fo ebel, nod
 und gieft biel mefr, und if mit dem ganjen Cfgarafter dee Mannee und des ©effiftes garmos.
 im obern beffer ulv trefferber im §inffaauen, als im untern. So mie gingegen ber $\mathfrak{B o r b r a n g}$ ber ©timn im untern mafrer, fraftiger, erfinberiidfer if, als im obern. Die Pafe im obetn



 julıgrautlidy und meiblitid.

 bennod - wie biel aralogif(de Síge mit ifm - fosar im Ofre!

$\mathfrak{9}(1)$ tag


## அddte frragnent.

## 

Gbjiberti, £ombardi, ba Binci, serruct.

 Eafel. modglid, nidgt auf ben Ebaralter von allen bieren zu treffen? פiboglid, Den Stalianer in Einem von allen vieren ju uberfegen? Einige mollen in Gbiberti, id) will in Gerrucci amt


 tenber, tieferbringend, als der vorige - $\mathfrak{D a} \mathfrak{B i n c i s}$ das trefferbfte, feftefe; getruccis das ©enievollite unb bosjaftefte.
 bie gebogenfe und rebenbife - getwif die biegfamfte wid Imaginationareichfe. Die zweyte friftiger und aeffandiget; ffion geradinigter. Die britte perpenbitularer - mefr Steifimn, Trogimu, Eifenfinn. Die viette bennaf eben fo gerablinigt, aber biel liegenber. SWeniger Start: finn als 3, aber Soblecit.

Die $\mathfrak{R a f e n}$ von allen bieren Ruferff fignifitatif.
 fammen in நobem Grabe; Ferruccis am meifen Fiujufeit und Stol\}.

Gbibertis Mund - menigften zefmal befier, als ferruccis.
Gbibertis 3 §yfiognomie, wie fie fier erfdeint, im Ganjen, Die Geffimadreidife; £ombardis dic ebelfe; Da Wincis bie grospte; gerruccio die robefie, gemaltfamfe, frubte und furcitarifte.







## $\mathfrak{M} \mathfrak{u} \mathfrak{n t} \mathfrak{f e r}$. <br> Seuntes fragment.

## D. Deutide $\mathfrak{m u f i n t e r}$. 3 wodf $\mathfrak{H m r i f f}$.





 bon biefen frodifen - am meifen gat es ber zrodifte, Sineller, ber aber mebr Englánber, als Deutiffer war. (Ex gat aud) auf diefm Blatte weit aus bie ebelfe 3fyfiognomie, obgleidf (ie weit unebler if, als bie im Originale, wobon fie genommen ift. -
 Fifaften Diefer ©efidter.




 tenlopen Stirne.

 feine gemeine deutifite Naturen, mit benen et fo gant innig fompatbifite. Das $\mathfrak{T}$ rugeige, $\mathfrak{F r e v}$ :

 ; 4 gaben.
9. W̌eigel, ein gerabez, orbentlidtea, serfinnige

 Gefidtes!
 fer safel.

 nicift gemcincen miunde?

 nur mitifam und langam ju erfindect.


3efntes

## 3 engnte Stagntant.

## 

$\mathfrak{f}$renfich audj wieder nur Formen ober Farrifaturen, wenn ifr toollt, bodf aud biefe blobe Rat: ven - wie gant anbers, wie biel meniger faltig, zufammengedruct, wie biel officr, frexer, cins facjer, als die vorigen!

 auf borfergefenber Tafel. Şauptformen, einjeline Siige, Stellung fogar briuden mejr Seele,



 íbrigen eiffe für midy mit ber zuberlígigften llebergengung fajließen - „feine gemeine wien=





 mau ces fid) ofne Berwegung benft. Sofann id) mir, wie (fon angemertt, und wie bemodf






## 


 Desill2.2aus Shun, um wieder auf !ufern Tert 1, ben Fopf bon Ebuato ©coper, zu=



 meiten, unbcceutenden झleniffent
 Der গare. exudj die Stirne jat biel office, aber menig fúsues.
3. M(lan Ramtey - Mund abgerednet, nidt die Dbetlippe, zeigt ©tirne, \{ugent



 Munb



 fefict.
 uıD Mianneegrobés.
 in ben suggnbraunen.
 STafe un :cin Saar verfleinlidyt. Domner grof.


```
.".}\because\ddot{\because}
    Y
```

 mie. Die graste in Der গofe und Den Tugenbraunen.

 fo siel Bedeutukg ruft!


 bie pollen fippen, bas polle sinn.


Rưdiciot.



 mag' ege, nodj eine nágere Beffimmung bensuffigen. Die Utrriffe ibrer"extbeiten find gemeis




 So ber weidfergebilibetc.
 おe fecifaige sinne baber.





# Des dritten §andes der pgyifognomiffatt Sragmente  <br> $\mathfrak{R} \boldsymbol{\sim}$ fifer. 

1. gragment. augemeine ßetradtungen.
I. Jragment, ゆiflas Jomelli. a) ©in grober æopf fáatith
b) Derfelbe zacommal.
III. Fragment. Emanuel $\mathfrak{B a t h}$.



## Erite $\mathfrak{F r a g m e n t . ~}$

## Allgemeine $\mathfrak{B e t r a d t u n g e n . ~}$

凡

 fion. Sier follte man benten, fofeiben fict) fogleid) ifte SBege bon einanber. Sfyfiognomien, bie befimmt find, Momente zuf fixiren - follten alfo wefentidf verfdiedenen ©jarafter jaben von

 Da idffo menig spufter feme, und gar nidyt bas minbefte bon muft berfete? - So biel aber
 zu beftatigen fideint.

Sctivebenber, unbeftimmter, flifiger, locterer, wie's bie Fatur ber Empfinoungsens




 Ióft nidt Die rubigftatige - ftehenbe Geffidtaform ju, bie zur ©djoffung einer momentanent

 wáren - fo glaub' id, fie wirben \&andifaftemabler fenn, weil es weniger $\mathfrak{A n f f r e n g u n g ~ b r a u d i t , ~}$ Dicien Dem ælicfe filltyaltenben wioment ber Satur nadzuabmen, als irgenb einen anbern, was fag' idj einen anbern - Da es feinen anbern, felfot in einem defichte nid)t einmal giebt.

 benbe Des slufiers.
ghan folte glauben, ber Ebarafter bes bilbenben Rimfiters follte in feinem Sauptimn, bem
 twofen gab' idj nod nidit ju unterfucfen ©belegenfeit gefabt. Doci zwey unter breyen maren

 etipas Gutes,



## Suevtes fragment.

Miflat Jomelli.

## Eingrofer fopf finatitit.

£
 sen ober Bermutfungen porguregen. Wir wollen bee Jomelli anfangen:


 „ten Safrerundert. Wielleidtt in den gliicflicifen झisomenten, wo der ©enius in fiff) felffif fidf auf





 nfifaliifte Crefcendo uno Diminuendo, náfer and siift $\mathfrak{j o g}$, und auf 2 geute ausgefen lief.




 „STndcifen geffirt's aber dodf aud Daju." -
 bes LVII. safch.







 man ferft - frei), ftart, martig.
 SThyfogrionit! -


$-r$ $25 \sin 4$
2.
;

$\because$
opmeseb, Google

## 


 Tafer. . .. pfer in feiner unraubbaren frenfrit; biefer if Der Tonfiufter am Şofe! Entfaltet und audgeleft - wie im Sallafleibe, rafirt uno gewafifen ju glútlidjer llebereinfunft mit Parucfe unt Şanrbeutel.

$\mathfrak{D a s}$ sitg in 1 , if verfaunt - in 2, treffender.

 nuralifater Seiltañar augetfen.

 Gefidites abyugetien iateint.




Writfes

## Dritteg fragment. <br> Emanuel Bac.




 yund guct bon pielen aufgenommen merben."
 nwarum? und wo? ets ift und getoorben if? Ery if Driginal! Plle feine sprobulte find mit Origio


 „mer ober beffer, gefen tsinen. Er if Driginal, unb es ldaft fidf ba nun allees fagen, waş fidf in ber
 cin 马eiden, bem wiberforoden wird - gefegt zum gall und zur Suferfetwig vieter.



 „fiognomic, an biefen Orten, mit Snftand unb Bortfeil probuciren fonnet. Sucd fieft man gus

 „Organifation gemás manbelt baẻ Driginal in feiner EFinfeit, Ffulle und Cfenugfamfeit feinen $\mathfrak{F}$ eg „fort." So weit ein Mufiter und Эfyfiognom.



Cimanud Dach


 ber \&aftigleit bruber! Die naj an bie £ippe grangenbe cinlterbung - fraftigt wieber fagr.


 fier nidft gemeith.


 in Stim, æugenbraunen and Rafe. Unten gang ber ßittuofe.


## Siertes Sragment．

## Ein inattites mainulidee \＄ottrit in \＄rofic K ，

 Des LX．Eafel．nen faum，und einer von Denen Efaraftern，von weldfen manfo viel und fo wenig ou fagen weif．Sizir gaben fofon in II．Bande ifбer bie Silfonette：Difeẹ פjannes，geprodjen．Sier


 aud Exgetifen der reinen wabren 刃atur－Seinfeit und Drang tief beraus quilfenber Empfins Dung－mit Der wenigften かantier－Cbarafter feines ©fenies fer）．

Gegenwáriges ふild－if fo wunderbar aus Txúbfinn，1tebellaune，und einer gervifien Suablid）feit，wem idf fo fagen Darf，zufammengeferet，fufammengeflictt follt＇id）fagen，bie im itt bilbe nifft ift，und nicft feyn foum．So was̉ aaghaftes，Eingedructtes，llnfeffee，Daẻ gang wiber
 reidjen Stitne！So die ßertiefung ben Der शafenvurjel－wieder beterogen nit Der Stitue！1um
 von Der શafe zur eigentlidfen §ippe．Die eigentlidje Dberlippe，ouş ber nod）viel tiefe，imnige Empfindamfeit und poetiffict ©eif－nein poetifaje Seele jervorlendj）tet－ebenfalls gegen Das
 Ger febr Dimne und breite，unten ánerff garte fpifige 〇br．


Digitized by $\rightarrow 0<1 e$

  i $21 \vdots 15$     

## Bes dritten $\mathfrak{Z a m b e z}$ der phyiognomiiden Sragmente  Diøter.

1. gragment. nugemeine $\mathfrak{B e t r a d t r u n g e m . ~}$
II. gragment. ©in rothes $\mathfrak{y r}$ rofil. R.
III. 泾ragment. Ein Yrofil. Gr.
IV. Saragment. Ein Profil. H. §ermed.
V. fragment. §funnf Silfouettent.


VII. gragment. Sindtictat.
 theilnefmenden ©titme, Diffem gellen, zum Empfangen mit Riebe, und Geben mit Riefe fanft offenem




## Itrutume mive

##  


 ．






 — y





 ：㞓




 451

## Ceriticz Sragment.

## かugemeine Betradtungen.

S

 lein shufier naditbnen - bie ber Didjter aus Seefe in Ceefe geben laun.

Scjall bes Didjeers if Slluft in Proja.
Gebunte DeE פhaflers if Didfterey in efeife.







 Glizen? furs 94ge - Donnern? Sind bas Didter? welden Samen mollen wir ifnen gea

 frectern . . શber - Didter? . .





 Sidfet - Die ifrer eiguren Selle Edjopfungen, ober bielmefr bas, was fre mit diebe fabeet







 wether nithe fo viel Son uno Shanier fatte?.:









 Ráuffung?
 bod - Jubrbunbert, unD Deutfolano! baf Du einen Nam - ber oie unbemertteften Sidftbar:






 pbisfiognomién biuguberfen.





 - ibnen fonft uiimabimefmilid und unfuiflaar míre.

Der Didder if Prowber Der ©









Won oovren fer lice eş fid. fifon beftimmen -
Tas er bie feinfe, fenfolfite Billoung, Faben muE;

4. wity



 10C



## IX. Rafinnitt. I. guagmenf.















 Entfffeioungen ber Sationen - Raßt nur ibre grole finter ben ßorfang treten; bab §innbes
 Digt auftreten — ober feine mabre $\mathfrak{D i d}$ tung in Die sation Jineinwerfen und Dapon gefen! ober



 entidfeiben? Suun foltet ifr midf nidft mefr migbetfetikn, Sefer, meent ide eudf frage -

Sabt ifr audi) (chon einen Diditer gefefen 一

Einen mit ?ugenbraunen bon farfen gebringten jebod furzen faaren — mit augen braumen, Die nafe guf Den augen lagen?
 lippe?

Ginen mit 化和f serbifnen Eippen?

Cinen mit oben flafyem Edadel? mit perpenbifularem Sintetfaupte?


 muffin, und bon stipfan, bie nidg Sidfter fen formen.

P6pf. Sragm. II Daflud.
Do
3 3wentes

## 3 meytes 3 ragment.

Drs III.Ball. STK
Ein gerotteltes $\mathfrak{P r o f i l}$. R.
Des LXI. Nie weit abfefend dieß Srofil - oon alfer perpendiftlaren Steiffeit ober Drang=



 benben Scllbenfere; - ift - offentiar poetijdes Eeferange.





Die SROtbetmanier gat ibrigens, wofern Die Beidnumg nocf beftimmter wáre, ale bie, fo
 350 fiognomif.
 शafe, פhund - Didttertalent baben - in ber Sugenbraun und zu perpenbifularen Stitne gat fie's nidtt.



Digitredsy Google



## Drittez $\mathfrak{F r}$ rament.


Dismivant $S_{5}$

 Ientlamtecit und $\mathfrak{G e n t i c}$ !
 bent, und im Faffen neubiberibert



Inn der langoorftegenden, untenfer forijontalen शafe, und dem Lutergange Derfelfer zum



 und Sintetyouptes - zeigt ¥ieffaslidfetit und sexiterteit.

Radjfeternde ßigatte - Peines ફpotem, abee eines, wie man fast, Maturoollen ©cjaut:
 rexreifmben $\mathfrak{B l i d i d e s}$.


## Biertez fragment.

## Ein Profil: Portrit. Scemez

$\mathfrak{N}$
eldjer Fanfte Frviebe! welde tiffe, unerfautterte siufe! welde gefaltene, gexaufalostrin:


Sieft in ifm ben fillen, in fiaf berfoffingenben, betryarrenben, orbnenben, leidft und (anft barftellenben fedrer und ßeobacfter! ben Mann, Det mit leidftem und treffenbetn Slicte moraliodo
 Eringt - beffen, was ift, und defien, mas fern follte.
 fen, ju ftelfen; biefes berfalungene Detail bon ©5araltern und Tjaten; bas unfiatbare Sand, an bem fie fiaf abiminbent, und bie aus jeber Tjatenipige fíd aufbringenbe, burdigefifite, etiog aud) Dutcigepredigte Moral.

 シЗerfidinerer. -

Sfes nidet ein ©efidt, bey dem bu gethe berweileft? bey bem dir's fity und frof if? bis
 Did an; "Que pour ne point fouhaiter, wie er aus ber Sevigne anfutht, que pour ne point „fouhaiter fon amitié, il n'y a point d'autre invention, que de ne l'avoir jamais vu.".




©ieg!im Drange Des Rebens lerat er bulben und 低metigen. Sdfweigend garret er auf





Digitized by GOOgle



 gigbringenben $\mathfrak{B l i d f e}$ - if bes unermúbeten, ausiddopfenben, aufgrabenden, ibealifirenben Beobz
 umfafler.

Die aufivarts borfpringenbe, leidfte, zartbeffintitene Mafe offenbar bes feinfitifenben, meitriedfenben, fanft an fidf baltenben, treuen, im Seiben zum \&eiben geftertten.
$\mathfrak{F o n}$ Der Spige Der $\mathfrak{R a f e}$ biz zur Linterlippe, Die frenlid bier etwaź platt getworbene 〇bers lippe mit gerecfinet, biz zur $\mathfrak{H}$ еberbinausflymeifung ebellaunig.

Der gange shund - voll theilnefmender, umifimaditenber ©fint, Treue, und gelaffente

 trener Ermunterung, leifem, felfft empfundenem $\mathfrak{T c o f t e}$, beiteret, unerbitternber, obgleid) nidjt falylofer Raune - offinet er ficty.



 piere - Inorbnung ausbrúctenbes.
 Simn auf und nicber zu málgen.
$\mathfrak{H}$ eberm Ganjen rubt — welde reine \&ieblidfeit! Qangmuth! berjeifenbe ßiebe! Treue! Dffenteit — und $\mathfrak{B e r f i d i o f l e n f e i t ~ j u g l e i d ! ~ — — ~}$

 fem $\mathfrak{G s}$ efidtte.






Sunffes

## Suinfteß Fragment.

## (x) $\mathfrak{x}$ f Silbouetten.


$\mathfrak{F}$
 famment, baß idf fie nidft tremnen modfte, unb nidft anderstoo, wie id anfangs bacfte, fonbern gerabe




1. $\mathfrak{D} \mathfrak{n}$


 fens 万iet tein ffarffifetibenber $\mathfrak{V e r f t a n d}$.












 Didtungeigabe bes ßerfaffers von slltwills 乌papieren aus!






 tyun binju - and legt fie ridtwirts.

Sadfferfenbe $\mathfrak{B i g n e t t e}$ Dess eblen, gelenffamen, die Ratur mit allen Simnen trinfen: Den - wertben:


E
Sedstes


## Codite fragmint.


a) Ein mantlidees $\mathfrak{P r o f i l}$ mit offenen §aaren. W.G.

Des III.Ban. bes LXIV. §afcl W. G. Fer. Jimmer Rarve eines grofen Mames, ber bas ©rebitif feiner ßollmadyt auf bie







 \{ugapfel felfer if in alfer Betractinng unertraglidf.
 oon Woefie.

Hebergant von গale zum piumbe - befonbers bie Oberlippe gránt an Erbabenbeit 一 und abermals fraftiger $\mathfrak{F}$ usbruce won Didtergefift und Diffterfraft.
 Dberlippe.




b. Sarti


Digitized by COOgle


Digitized by 0 O8le

## b. Carrifatur. G.

 beb Lxv. Eafeh
 Copie son ©opie cepieren — - alle ©opien neben einanber legen und mit bem Driginafe eergteicicen. $\mathfrak{D a s}$ 马ill, Das wir bor uns' baben, if die bierte Eopie bon Eopien . . . Berveis - mie













 Slaidje Des Efarattere und unpoetifdeem Sinne zu fárten.

Und Dennodif . . in Differ entregliden Carrieatur nodf. Spuren Des grober Mannes —int auge menigftens und in bet Oberlippe - und in der ©tellung Dess $\mathfrak{F o p f e s}$.

## c. Ein $\mathfrak{F r o f i l}$ mit gefumbenen Saaren. G.






 Sinfffauten Dabint getificer §aune. -





















Sohi: Cfotfr: ©faiter toulp.

 cin grobek शRagajin son Bilbern.






Ce 3
d) Bdtbe.


 Cajatten am જbacten


fe5it






 dett, gebantenteiffen - marmien Stime - bemerfe bas mit Einem fortgeffenben Scinellblicfe

 Diefen fo eigentlicf poetifayn luebergang gum lippifften - oon fafnelfer ©mpfinoung gleidjam



## Genie

 Unbing - Demn nidy bober Berfand allein; nidt Jmagination allein; nifft betbe zufammen maden Geraie - Riebe! Siebe! Riebe - if bie Seele bes Geniegi.
 gefagt werben - Stler Beidnungbfefler ungeadtet - brúct bennodf beynafe teines bon ala Iell Die bidfterifde gocjauffifroebende ©emialitåt auß, wic bies. $\rightarrow$

 mup unv will. -a


Siftentes

## Sifbentez $\mathfrak{F r a g m e n t .}$

## 

3


 gefidtipunfte leiten, ober von felbit babin zu gethen, werben veranlafien fonnen. Iga glaube, num nod) entffacibenber bejaupten zu butfen, Das alles bart Sajarfe, angezogne Spige, alles

 und wie Gott einem jeden Das פRan des ©laubens und Dess Geffibles mitgetbeilet bat. $\mathfrak{J}$ feiner zur talten tueberlegung und 及ergliederung berufen, fo affettir' er, fudf' er, erzming' ar feine warme Empfindung - Baute und bilbete ©sott einen aus wármerm und weifferm Stoffe er affettire, futfe, und ergminge feine Mannfeit und Starfle, bie er nidt baben fann, unb nidjt
 mand wobllácterlicfer, niemand fich felber verberbenber - alä wer ofne Difftergeifí Didftered erzwingen will. So menig einer fidg eine liegenbe gebogne Stirn fir eine perpenbifulure eintaur

 Gentes. Bernunft wird nie Sfenie. Sidft einmal matjematifite Bernunfter - werben
 plufe fiff jeder, wef Geiftes Sind er fen, was el fonne, und Ebnnen foll? lind fo blieb' cs denn bey bem alten: Boeten werden geboren, nidf gemadft. Eseboren - aber bodj wie alle andere $\mathfrak{m l e n f f e n l i n b e r , ~ m i t ~ S d m e t z e n , ~ u n b ~ f e i t e n ~ o b n e ~ W ̧ e f m i f t e r . ~ - ~ . ~}$

 nidit menigftens an Stimu whe


## Des orittet Samber Det phylfoghiontiofen Zragntente

## 

## Religiofe.

1. Sragment. Cinige allgemeine $\mathfrak{R e t r a c j t u n g e n ~} \mathfrak{u}$ ber SRefigion und religiofe $\mathfrak{Y y} 5=$ fiognomien.
II. Jragment. Jobann Jato §ef.
III. Jragment. Z. Bier গrofile bon bempelben ©befidte.
IV. gragment. Sornbertius.
V. Jragment. Ein fawdbifder ßauer. M. K.
VI. Jragment. W. W. Eine ßignette smeenmal baffibe Efrifyt.

VIII. Jragment. Ein maimlidjee ફfrofil. Pf.

1X. Fragment. Ein mánnlidfes ફrofil. H.
X. Fragment. Soul Winzenz.
XI. Gragment. ©arl Boromáus.
XII. Gragment. Jgnatius Royola, und nod ein Spar Sefuiten.
XIII. Jragment. Serr Safin.
XIV. gragment. Contraft. Swingli, Diderot, Solingbrofe, Menno Simonis.

2. Spinofa 3. Bourignon." 4. Guion. 5. Ra פiettrie.

## 3. <br> $\therefore$ XVL graginent. Binzendocf matiotuchmantr Z N.




$\therefore \quad \therefore \quad \therefore$ Crners Fragment

## $\mathfrak{A}$ (Igentine $\mathfrak{B e t r a d t u n g e n ~ u i b e r ~ \Re i e f i g i o n ~ m o ~ r e l i g i o f e ~}$ ". 天 Pfypiogrotitient.

 fanbemfe aller $\mathfrak{K}$ Strter:

Religion . . . Tugend um Gottes millen? wie Spalbing fagt. Sa und nein! atte $\mathfrak{T} u g e n d$ um Gottes millen if Religion; aber nift alle Religion if $\mathfrak{T u g e n d}$ um Bottee wiff



 pess $\mathfrak{R e d t g e f i n b l e ~ i b e r ~ r i z e n d e s ~ U n r e d ) . ~ G l a u b e , ~ ( a b e r ~ n i d f t ~ C l a u b e ~ a n ~ G o t t b i t ~ o b e r ~}$

 fem © fauben eutipringt, unt mir's moglidy madty, Wergnigungen, gu benen id fein anertarntes
 in Tugeno.


 Dent - und sortfeilfaft fúr fiad - aunf bey farfen Ficijungen zur Ungereeftigfeit, jebem ou ges
 mißigt, Glo Gtirte des Geifes ůber das slcif( if $\mathfrak{T u g e n d . ~}$
luto - ßeligion? - Sie fommt aus der unfidtbaren wiselt, und geft in bie ant
 $\mathfrak{F f} 3$




















 Tintge, mie wern fie fiditbat tbikent




 wotauf

 ispracen."
; : Diefe Glaubensfabigfeit muf ifren Grund mit in ber Bilbung umb Drgantation
 foblectyern Billung ifren Grund. baben muf.
 (Simn in fich foft, ben Eein Tgiergefiatt in futh fafien tam?

 Sterdidufeters:

1






 Digfeit Diefer ©
(Sbriflide Ficligion - Glauben an Den Bater bes Jefus Mrfias, und fein uts



 ninp feinem, Seidje.


 .meit fie piel unfinglifer, goter, geifiger if, ald bie Tutend.


 gend mirtt bie beften, coeften freuben, fir bie.gegenmartige fiattare welt: Sietgiot

 gendbaften obne Seligion. Wsie bas sbier nidt reiden fann in bas motaliffie (Empfindunges=
 bobere Cpifem, in babe eben fo biel geiftigere Seid) des Seligiofen. Tugend if Seligion bet Crbe: Seligion - Tugend beg finnmels. Der blof Tugendgafte ofne Feliginn - fain


Es if, in wie manciem Sime, mafir - Ein Benform Glautens?, ber in bie unfiats

 wurlt in alles, tragt alles, bulbet alles, tuberminbet alles.

Der Sitaclite - gat תraft feiner Religion, moferne fie nidit Scball, Fsort, sadj;

 Sraft feiner sieligion - bas úbrige gleid geredinet, meft Ctarfe fu butben, umb auf gottlidje
 nannte - ja mogi - fogenamate - Saturreligion ift. fajon mit in bet ifraclitifanen einges
 Das Micer und alles, mas Darinnen iof.
 und Wseigigeit und Sraft Jefus ©










 ober Baufien? ober an Gotter ©rtamm?

צber Cbotes Erbarmen will, Daf alle Mremfden zur Cefennenif ber wabrbeft

 sinutar, und mad setrmal - ourd biffe Seligionsifabigfeit affein, wie unauzfrectlid if die

 20)










Pbgr.Sragm, III Derfug.
$\mathfrak{G} \mathfrak{g}$
(G)








































 niefien, und nidft fatt werden? nur leiben, und nidt goffen? mur wiffer, unb nide empfists ben? nur bandeln, und W̧ellen erregen, und (Gerdufめ maden - und nidy innis lis


















 tommt!


 unfiditbare welt. -


 Her Sinn.

Ind ber, wo er rebenbig, wo er mirtfan if - ber foffe fof nidt in bem Bidtbarm des















## sudientine Befraditurgen.

 - fidter ergiefen? niatifife immípoertetbare Epradye preden in alle gedfnete ofren berer, Die $:$ :aus ber cesaritit fint?
 offre Bitten Jinfdiveiben - wein ©inmal nar dadte, reine Gotteeempfinouns unb Erfabrums





 ter! pergied ibnen, Denn fie wiffen nidt, was fie tbun - Deine beffatt und beine gitt



















 bif - , and ber fíd aller feiner Werfe erbarmet.*)





#### Abstract

     Stral geute mir wiube. . . wie biefe gubberte beiner in ber Wselt zerftreuten Sinder. - mirs: Den fíd biefez Strals mefr freuen, als fich mein ermunterteg, gerabe igit newen ©infuifien beiner 


Obu,

 whdngen lafiln, wo man fenft dem \$1ublifo gur marnent
 ঐieife I. Tఫ. S. 293.) - Sonnte ber Mbfdeulidie ges linder und fáatier geftraft merben - ald butd rfit
 Sbat gezeidnet, wit frem Namen - una binge bdagt - wa iff molit - an ble Firdtbirt - obet wo man [onft ic.



, Sefore nid) foteiben nad Deinem Wsilen, Denn Du bif mein Gott! Dein gute

 „gdrbere mein Gefbifte! Ja forbere wid ublende das wserf meiner fainde." -







 Denfen - anmideryerfellgar verborben ju feyn.













 per, ber, an ber exfen wuferfefung Sbeil gat; uber inn gat ber anbere sod feine Gerualt,
afle spenifien fino ber sieligion fofig, weil fie sperutien finb - aber nidt alle beffibent




 vin, Beflarmin, Binzendorf - unt Spinofa fogar - (bern audf ber glaubte nofitan eine


 ter warent








 turse,
 fig in Der Perigion fo gut, als ou - (Der Grad fam derdfieben fern) wemn Glaube an bie uns




 shenge fo ungleidfer \{boriate! mie unenolidy vermannidfadtigt! ©o die Sieligion - ©in Saupts bedirfnic in millionen $\mathfrak{C e f f a l t e t}$.



 Seit glauben, und nadf \&inbriufen, ieber nadf andert Einorüden aus der unfidtbaten weeff,






 am traftigften treibt, am meiften reinigt inn beffigt. शidd jebes Eroreidf taigt für jeglidfe art

 gionsborm fuir jetern.




$$
\text { Dbpr. Sragm. III Derfid. } \quad \text { ŞI } \quad \therefore \quad \text { ber }
$$

 adide etrie und gidjetne.









Sif je etwas tiefer philofophitifers gefagt worben, als bief?




 Ien Fidfern fimb felten.

 ne mienén beredefn.


"imig=



 serfeten bie skorte Shrifus - Niemand extennt Den Watex, als nur ber Sohn, und


 auf igm rufe, ober - nieberfalle - und fuble - Sier ift Gottgeif, ober fie iftrirgenom。

Se reiner, mabrar, wortlofer, Drangreiffer, thatentreidjer, fitler, tiefer, imniger, lebenbi= get ber ©laube if; je meniger er Taiufung; je medr er Cempfinbung unb Cxfabrung Got: tes, Gottes in (Sbrifuci if: befo mefr reinigt fia, beiligt fid, vergdttlidt fid) beine $\mathfrak{P b y}$ :


 mit fiallen నhigen $\mathfrak{z}$ trinfen.



 in betm Sidjtanten?


 Iein in ber aus dfterer gleidformiger Bewegung entipringenben Rage und Falte Des Effidtes -

## 







 Gang, Bebefrbe, Stimme) auf Delt exfen anbficf jeder folden redigiofen ©baratter fogleidju ctitunen: Sidet nur baş -





 „betn oferes S゙areiben madt bid unfimig" - Skin! idj bin nid)t unfinnig, fonbern idy rebe

 fens, auf Den nadgiffolgenben $\mathfrak{T a}$ felm
 men, mit benen im Sabinette nidits anpufangen ift; fo gepís gieft fs Şefintsformen, gon Denen
 ftanobafte PRetyodifen merben.











 Wentajenbilbungen Eemertt ju faben - mieberum Dic orey faton im zweyten Banbe zum Theil










 les anjunefimen - was die menfoflide siatur entjuilt, und wooor fie gitert - uid, wann fie fid frate, uno wanm fie bittere Thramen bergieken, \}น glauben -

Gpff, int Dif , Rijpber

 Sdfüler.
 Denten und empinden burd) bie Jmagination. ©o bie Serrnbuter.

Sodi) anbere wollen fid weber gineindenfen, nodg bincinimagimiren - fie wolfen fid Goв gineinfublen - ginein - fdammetn - So biele Sinfifer.
$\mathfrak{F}$ er if's, ber mit allen fraften, allen Simen ins unfidtbare ©otteercid) firebe, und binourdfámpfe?

Sfarte - fámpien fíd ginein.
Wुeid)e - fingen und weinen fid binein.
Beweglide fefte tampfen, fingen, weinen, leiben, ganbeln - fíd bincin.

 Jobannes fo zirtlif bon ibm! Einem und ebenbempelben! - Jebem religiofen Sim it sott bas


## Bun Befaluff biefes sfagnents, nod) eine Stelle aus dem XIII. Gefange Der SRefiade.

> Eieffit bu ben feerrliden? Eeine fanft gemilberte Edimmer? Uns, ben jarten $\mathfrak{B l}$ lumen im çimmlifften Saron gemildert? unt für jene aeber zwar audg gemilbert, benn endidid
-Groben Emabiten! . . . Cin anberer, riff Eloa, inbem et
Sreubig fam, und neben fie binfant: Jebem ein গandrer!
Eo vollfommen if Er. Euc, §iob, Daniel, splofes,
શbraham! bir, buierter ber Tobesengel, bir, Salem,
Dir, Maria, und mir, unb eud, æenoni, Jedidoth,

## Stligemeine Betradtungen.

Gebem ber Eine, ben wir bor alten am innigffen titben,




Eingebornet; ©



# X. $\mathfrak{A b}$ 依nitt. II. $\mathfrak{f r a g m e n t}$. 

## 3 wenter

## 

E



 zige neben baffelbe - auffitllen bitrfain. .

Sefr beft und fegr tiff fehenber, Ianglam prifenber, auf alfen Seiten menbenber \{res

 und જeftimmtbrit ber) allen feinen Meditationen und $\mathfrak{A t a s a r b e i t u n g e n ~ - ~ C e l t e n ~ f e r b o r b r e c t e n b e r , ~}$












 genbraunen gat bas Original - ungefegr wie fie bitr ausgebrictt fino - und dieß if bernab immer ein Seiden einer feinen, empfindiafen; fanften Bibiung. So wie farte, polfgebrángte,


\%


Diguresty Google

 fonuteit - Die Salbutt fefft. Die Dberlippe bes 2uges ift nid)t fo breit, undifdáfer. Der

 (Gottes Sieidf fauft biteindenft - nidy bineinfturnt, nidt bitteinfliegt,





 volffonmen entificieden.

 figionsẻfind - und cin ferrmbuter.

## Dritteg §ragntent.



 sinen feingorten, bellbenfenben, rufigen, wobll úberlegenben, fu einer lidftbeutliffen Seligion de

 ourchefacineno in 2.



 bat; DRB̉ Şant fogur.




 Hendetab - ifts aber auda aus ber ebefn offren Stims.
 von Satur futbnen, trogigen Zerforer finbet; finbet an einem Juingting bofl glangerben Thatert


 beftimut - and nodf tein Faftum bagegen warb mir ju Ofr ober Geficte getommen - auf allen
 „nidgt nur: weer fieft nidf! jeig' uns: wo? in melfem Zuge wir feben follen - wir feben „nidts!" "

Dase fain toofl fenn - aber fagt mir erf: Seabt ibr beobathet? cingeln beobadtet? babt

 tung nidit water gefuben - - O fagt mir's! wie will iff ead bonfen! -
 an bem Cbebanlen, bag jeber, ber mir bas, mas idy fir reobatitung gebe, nadbeobadten
 anbers nemen) finben - uno in Der sefimbenen menficmmabrbeit frobloten wirb! -
4. ©in Mufter alferorberf eines mit ber moglidffen ©enauigfeit gemadtent ©daaten=

 Sopfes wie offenbar frrecferib fir eine garte, leifft und viel auffafienbe - bann aber audj faiudje terne, leidft iffrectibare, ununternefmenbe Seele.


 iper itreligioz nemen?

*
Ji 2
Wierfess

## Bierter fragment. <br> Cornbertius.


 perpenbitularer $\mathfrak{R a f e}$ - fo borizontalen Whunbez; foldfer tiefer, fefter, bogigtet sugen - folder


 morben. Bey allem Tiefenben, tuib wem man will, Sight, fo. inbés diés ఆefiat baben mag $\rightarrow$












Digitized by GOOgle

## Suliffes - Stughtitit

## 


 Ilno felten nodi bie bielfeitige findlidf einfáltige, und Demodi, obgleid) planlos - feine Fatur: - traft, und falte, bocif bisweilen beftige, Eufne \$eligion.


 giefen ferme $\mathfrak{T}$ rocfenteit - ift in ben Falten ber Stirne - befonbers aber in ber pyramibalen


 Rafe. Jeboci leuditet felber burd biefe bennafe trugige Troffenbeit Des Munbeş, befonbers
 mefle bes Tiefolictenben, ala bea Tiefforfidenden,






## Cedisiteß̉ frragment.

3weymal dafielbe ©fefidt. W. W.
 ©igenfinn fand



 5nano




 gefraunten, von Eifer vertegrten $\mathfrak{Z B e f}$ fub.

## Siebentez̉ Sragment.

## 

## H.

Dts Ill. Want

D.

 Des LXXI Tafel.

 ift's getwís fein gemeines spenifenauge - unter biefer $\mathfrak{A}$ ugenbraune? anter biefer feften obgieid) nifft felfermen Stime! Jim Itebetgange ban Der Stime jur Şafe if tluger $\mathfrak{B e r}=$

 Im munbe ift biel 尹usbruct oon fefter Belentameit — Das Sinn if weber gemein nocf un= semein. Das Dfr ift vomefmidd burd) Froportion und Stellung gortjeilfaft, war's nur Kafier aubgezeidnet. Diefer Jiugling, wenn er Mann if, wie wirb et mirten auf bie Geifer



Digitized by CoOgle



 Gottee eingefern
A.
 loferer, phlegmatifater. In ber Ctirne if viel Meidtaum unb Selle. Soldje Stirne gat




 cseduld.
 bas obere ©fefidet mefr Cinen beftimmten 9ioment ber Tjaitigtcit barfellt, als bas untere wo offenbar im \$punbe mefr Bebagliditeit if, als im ginftaunenben Blicfe.

 $\mathfrak{W e l t}$ einbringen, als A ? nidt meniger leibend A ais H ? $\mathfrak{F}$ as A beifer fiegt, fieft H bliz
 fere Leiben bineint, ober in bibere frengeit binauf. A wird bie gottlide ${ }^{2}$ Sabrbeit mit fitler §ufe lefren - H wirb fie mit gewaltiger ooller sand ausberfon.

 fell spergin betodifen

-

Digitized by aOO8le

# Meligiofe. <br> <br> அdtez fragment. 

 <br> <br> அdtez fragment.}

## Ein mánulides $\mathfrak{P} \mathfrak{r} \mathfrak{d f i l}$ Pf,

$\mathfrak{N}$





Stio meif id) nicft, of iff won meinem Freunbe reben barf? reben bon meines freunbes









 jige Satait, ben eß glaubt, und im Samen Der gefunben $\mathfrak{B e t m u n f t}$ - austreibt!) Sidy will eibfalt
 nid)t gu beleibigen, befter unter allen meinen Freunben, und baş Seeilige, beine Freligion, nidj


 $\mathfrak{H r b i l b e s}, \mathfrak{B e r}$ painung, Disfarmonie im Ghngen mafrnefmen. Es if tein wajrer Slid da; teine

 Muge - aber es jarmonirt nift mit bem ßogen ber trefflidjen Stime! - Die um ettoaz̧ zu fange,














 Kat ibren Sig in biefer Ctitne meines freunter, und menn id einen geind gabe, meines feinbes;













 Frinn, Deren Der ©rabfitiger fable ifa -


 if nidt u. F. $\mathfrak{w i}$
 tragt fill und ruffig gropa $\Omega_{\text {affer }}$ Der Riebe umD Des Rediento.


SReuntes

## शeunter Fragment.

## ©fin mannlide $\mathfrak{P r o f l}$. H .

$\mathfrak{M}$
Cidit lob - wie et's berbient; nidit Tabel. . wie man mimfden modite - nur cinige


CEin áugerff feinfiaftiger, burcforingenber, vielfaffenber, mádftigoentenber Fopf, ber bes
 gems gefállig, 耳eiter, Freube madjenb.


 und in ber $\mathfrak{B a c t e}$.

Ctárfe, sputh, Entidilofienteit im şalfe.
So batt' id bon bem Bilbe geurtbeilt, wem id nidfts oon bem ghanne wúgte


 phet ben Seinigen; ben nidft Seinen - Thor und Werwirter. Und dodi if feines bon die:
 met! IInd wer ign tennt, finbet - £ifftyelle in feinem Blicfe, und bie leutfeligfe Yopularitat in feinem IImgange.
$\mathfrak{F a}$ aber beyde, twas alle, frembe, Seinbe, nafe, ferne zugeben miffin, und zuge






${ }^{2}$ bes Lxxill. Eafel:




 Selben - Gruppe banbelnber Empfindung - alle Sbeologie - poetifate Religion merbe, iff
 2tuge, und Der Yumainationsreidicn $\mathfrak{F a f e}$, -



 „nen Safriften parallelifiren, und bie eigentlicbe Stufe beftimmen, auf weldfer ber Mann mit
 "低idftet werden, als in unferm."
























## Behntes Fragment.

## Saul Bingent.








 aud feiner für bic ebliten, erfabenfen, geifigfter Emphnbungen, beren cin religiopes estrie foe
 diefer


Yor Ft. Lipe sumpost 1776 .

 Iidfeit (dfimmert aud) Durd) ben Itmrí Der Ginnlabe ferbor.
 prige aubbaurenber Fialte in unb frifden ben augenbraunen got.

## ©ilfter fragment.

## Catl Sorromdab.


 Gier ju phyfiognomifiret.

Form und siene - ftimmen jufammen.
So alfo fieft ein Mann aus - ber in feinem 23. Jafre = Cersbifaof unt Carbinal murbe,

 ber $\mathfrak{a n f f a l t e n ; ~ e i n ~ u n e r m u ́ b e t e r ~ L e f r e r , ~ u n d ~ e i n ~ i m m e r ~ g l e i d ~ b e l l e u d e t n b e ß ~ ß e n f p i e l ~ b e r ~ \Re e l i g i o n ~}$
 tigfeit - beyben, und betben alfeit aufopferte. ©o mit Geifte gefaft ift ein Scfiat - base eine







 ab, ala zur fillen ©ottesfreube und Simntelshofnung binautfimmen finn.


 rie Mafe - bon weld entitheibenbem Efarafter if Diefe!


Digitized by TOO O

Digitized by GOOgle







 Beffinmetfeit, biffe fiflanle ©ditweifung, biefe Fruybeit!




# 3wólfter fragment. 

## 马efuitell.

ふ
 Sefuiten=Sfugen find aum ©pridmort geworbent lind in ber That - id getmute mir faft $\mathfrak{l m}=$











 mugten - wie fonnten bie fogar niat neben fremer, fitbner, allprufenber $\mathfrak{y}$ filafopbie beftefen! 2lfon, wo Das cine mufte gefegt werben - ward das anbere eben Daburdi falecterdings aufgefoben.



 Gaftet felten, idf butfte fagen, niemals in fartgefnocften §orpern. Die Rüfnbet ber Jefuiten,

 Tugenid, Tugenv if.


## Jonatius Eoyola:

 tubbdis unferer prilopopgiiffen Sifforifer.










 find, fo fetten foldge augen, wie dife - bie nidt in Safmatmerey berfinten. Sidft, ban fers máfe



2.









3. 2 atet



 Daidteter).
4. そud

4


 viel, und erfoundid, leidft. Die thterlippe, wie fie biet erforeint, iff frey bor siebe und rein boik





Religiofe:

## Sreusegntes fragment.

## $\mathfrak{s a b n .}$

れInter allen mir befannten $\mathfrak{Z b e o l o g e n , ~ D e r ~ - ~ m i t ~ d e m ~ i d ~ a m ~ m e i f e n ~ f o m p a t i f i f r e ~ - ~ o b e r ~ b i e l d ~}$



 ๔ळぁppfungestraft.
 flanbreciffer.

 fadeint.


$\mathfrak{M a d j}$ ein $\mathfrak{K}$ ort ven feinen ©driften.
Scine Sammlung von $\mathfrak{B e t r a d t u n g e n}$ utber alle fonn = und fefitigliden Eoanges



 Den groben Theologen - aber bet weitem nidt Den grōen, den id nadfoer in feinen Sdriften,



$\mathfrak{W}_{3 \mathrm{Bn}}$
 pbyf. Suiagm. III Detfud.
$9 \mathfrak{m} \mathfrak{m}$






Wierzefte


Digitized by COOgle

## Wiersefinteg zragmant.

## Bier fatatirte $¥$ refile, Rontrafe.

$\mathfrak{B}$
3 Bingli, Diberot, Bolingbrode, Wernu cimonis.
 und 马reunbe aller Ialten şiglinge, fagt, —Esnnen wir's uns verbergen - wenn mir bloß unferm
 Sivinglit uno SRetnon mefr Sutrautn facnfen, als Diberoten und ßolingbroden?








Diberotg Stim iff fifferlidf eines fellen, tiefblicfenben Ceiffes - aber fo zart, fo ununter:




 ten audf beller ફeligiofitat fábig. Der sund ift berborben, unt fat bas Salz Des Driginals nidy. Seiftreid), fraftig uno mámlid if Finn, Bacte uno Saalg.
Des ul. æans Folingbrocte - Ja! wabrlid) ein grofer Fopf, aud) nocl) in Diefer fegr mittelmáa

 Feinfeit; - aber unten bet der গafemburjel fefte Sraft, wie biel mefr als in Piberot. İm












-


## $\therefore \quad \therefore \mathfrak{R} \boldsymbol{l} \mathfrak{t g} \mathfrak{i}$ ofe <br> Sunticegntes Stagutett.

## Ronttafte. Sedz Rofpfe in Obalent Bier madmlide, zween weiblide.

\author{

1. Sperer. 2. Spinofa. 3. Bourrignon. 4. Guitor. 5. Ra Meftrie. 6. Binzenborf.
}

$\mathfrak{U}$






 gebilibet.
 genbraunen Des tiefen Denters - nifft im untern Limriff det શafe die untixbiifae ©pitrerey -




 Stellen jebes igm begegnenben Syifemb! wie ermibet bon Denten, Forfikn, 3 nteifén - In
 und Sals!

 Iadadt ben Booltáriffan Bers:

J'ai des plats ecoliers $\&$ des mauvais critiques.
Shan bergleiffe bifen §opf mit 5. - unb entiffeibe - ober entiffeibe und ricfite nidft
 nem Denfen und Thulı









 werth, und fie famebt leif und erfaben iber fie bin in Taubentinfalt. Jid tarn nidt ausipres



İm Thunbe 一 jungfraulid anbaddtige linifaulb - „qui, pour alimenter fon ame, „ne veut prendre autre chofe, que le lait de la divine fapience, lequel decoule conti${ }_{\nu}$ nuellement de la mamelle de la bonte de Dieu. *)
4) Non

O Le nouvean Ciel \& la nouvelle Terre. P. I. p. its.
4) Non maliquidem animi - fagt ber fammente, aus begringten $\mathfrak{B l i t f}$ uto oon
 „vitaeque emendatae, fed mobilis ingenii, et ex fenfu fuo, quo nihil eft fallacius, re„ligionis naturam definiens. -
„So fend ifr Menifien, mit einambert;
„2्Un Wutb iff feiner গleranber,
, $\mathfrak{T H}^{(n)} \mathfrak{T b o r b e i t ~ g e b n ~ i b m ~ t a u f e n d ~ o o r . ~}$





 Die andáditige, edle, fromme Sajwármerey. -



5) Laft uns ba nidgt lange iveilen. Spottgeif, Więmuthwill, craffe, triefenbe Sinnt



 weld feltenes und vom falten ßernúnfter wie tief zertretenes ßieligionęgenie! - Wie viel beffer
 zendorf in feinen frommften, beiligften Stunben ausigefefen baben - wo er nidyt betete, aber bee


 cinem anbern Deteroon ber \&ángliditeit mgftifajer $\mathfrak{R o p f e}$ gefprodern. Sinzenborf mar ber grofte


 wooten.

Radjfertube $\mathfrak{\Re i g n e t t e ~ - ~ D C e s ~ S o n t r a f e s ~ m e g e t h ~}$


## Sedsisefntes Suragment.

## Singendolf und sitfamann.

## Z. N.

s

und id meyne, fie frrectern alle bierte!
und idf meyne, Das fint Driginalgefifiter unt ©effifftgen!














## X. $\mathfrak{A}$ (fanitt . XVI. gragment.

 aufbefaltcrn.

 Dem beffぁránten Яreife! Seiter, rufig, zufrieben — nur in ihrer Gemeine und dem 及auber ifrer


 bestXXVIII.





 planiofer.

 wacter. Daß 2. if merflich religiofer, alß 3. Die 2ugen in 2. verftandiger und frommer,





Digitized by GOOgle

Shier nody ein tumifgen bon eintem wadern, fieifigen, trenten, frommten, in feiner
 pon ber Briubergemeine.


## Siebentiontez Fragment.

##  bon Derfelben \$ferforn. B.




 wefe! ber interliffe erneut fidi won $\mathfrak{T a g}$ 孔u $\mathfrak{T a g e ! ~ — ~ , ~ . ~ . ~}$
 ren - Tugend und Sbriftentgum - ward Durd Firifoung von aufen, und Durd Uebung gon innen - auf diefem Grunbe gepflangt und genifit.

 tions̊táuffung und Tánbeley aug̉gleiten Enn; fier nidt dafin ausartete.

Solde Stimen nefmen lidit an - aber forifien nidt mit Drange nad sifft - Coldje





Soldee Stimen felten anbere, als tleine, nie farffnodigte vorbringenbe Rafen,


Sut nod ein $\mathfrak{F}$ ort bom Sanjent
 ber áußerfen ほ̧efálligfeit．一




 an bib zwifden bie \｛ugenbraunen－Dafflbe 马apiergen umgefalagen，witb von biefem Funlt
 nut Die Ctime lang und furz，Die fo fateint－die nadf einem angefalagenen Werpendi＝ fularmaafe lang und furg faciut．Denn ber blegen mathematifán \＆ánge bes tumifies nact－find alle lange Stimen und alle furze mit den úbrigen Theilen des ©sefidfes in demt felben $\mathfrak{B e r f a ́ l t n i f i c e . ~}$

Daber alle Stirnen biefer $\mathfrak{F}$ rt－Iange platte Bertiffungen bon ben Pugenbraunen an bią jur গafenfigię nad）fidf futfren．
 ju madjen．
 Bedádatlidferet．
 nen empfángliden $\mathfrak{B e f f}$ fand fudtar．
 Die Ctitne bat fier bon ifrem mafren Ebarafter berloren, obgleidy fie fadorer if. Bemertt
 und Sảrte.

$\mathfrak{B e f d l u f}$ ..... 287
サ（d）tefintes $\mathfrak{F r a g m e n t . ~}$
$\mathfrak{F e 「 币 1 4 \xi . ~}$

5er şimmel modre und bog bie Rrectbaf̨nDet Erb unb ifrem Naditgefagrt，ber fithe TrdfungŞetab ins 2lug bes Thrunenfaers fanbet；WBem et zuruaf ins jirfeefogigt wobtbreDie Faittenlofe，fladgeefpannte ©tirn；$\mathfrak{W e}_{3}$ Kag bet nidit tief，nixft unter fariffe edaationDer Gtirn eingrub－mek sippe fíd nided fof
Berbeift，nidft offen nieberţängt im Augenblite

Gefdifft aus Şimmeln，aus Dem Sefreen
Des Gottes Menfabeit tief gefaispft，
Berf场madten oft ．．．Shy wiro ber BufunftGenvitternadt oft mit Berfmeifung laften；
Mit Sertlinteit ibn tranfen oft im Stral Des Morgenş
Der 2benorotfee Eaimmer miro Ifan oft
ふinuberjaubern an ber Unfidtbarfeit
Bemosifte Brange．－Er wirt benm §
Jัn Meeren Şimmelreider siebe fapoimmen，
Zerffiefen oft in Wonnefdauter und leide
Jn 2rme finfen，bie fromme æolluft tom
Entgegenftreeft．－
$\mathfrak{F b e}$ § $\mathfrak{N a f e}$ bogigt fid ber Etim entbringe，
$\mathfrak{W e}$ 2luges Dberlippe finft bis fie bie Sadfte
Des matten Ctetnes becft－wer leidt
Die fanft gefdxweiften sippen fálirft；weß Rinn
Şervor fidi runbet，onja auf ble そuintung
Sernieberfataut ber Dberlippe Spige－ber rirb
Woll Drang nadd（Gott und nad $\mathfrak{l n}$ nferblidfeit
Wiel pille § Taten thum，bie nidt efforfden fann
Des ©pąjers Kug！fein freunbes $\mathfrak{D}$ gr vernimmt，
Dabon Die 2ffnbung nidye im $\mathfrak{B u f e n}$

## Des Beidifuerţobrers fidy regen mirb -

Wirb groge शfqaten thun,
Die nidt berţuillen fann, nidt forl ble Demutg-
Oft Weitenlaften tragen and niddt etliegen
Den Sisterlaften; benn eine Şant, ein Singer Gortes.
Seidftet if̨m, mas gunbert Gduulteth
Nidft trigen - Jabrbunberte beftaumen bie §faten
Des Mannes! $\mathfrak{J c r}$ berffilingt ber Şimmel
Dem er bie Cerbe bingab unb ber Erbe Sreiben *)

- Dorromanas
Eilfict abidititfrauenbperionen.

II. Jragment. Mainnlidees umb weiblidees efefajedj.
III. శfragment. Ein Mádden. R. H.
IV. gragment. Eint jungfrautlidees ærofi. H.

VI. gragment. Eill grogek grauenzimmergefictition bormen. G.
VII. Fragment. 2. Frauenzimmer, 1, bon vornen, 1, im Эrofil. G. und H.
VIII. Gragment. 2. Profile son frauengimmerm. B. und Z.
IX. gragment. Maria fludiger.
X. gragment. 4, weiblide Selfouetten.
XI. Gragment. 7. weiblide erilfoutten.
XII. gragment. 3. weiblicge Silfoutter.
XIII. gragment. 2. weiblide Gillfouetterh.
XIV. Frragment. $\mathfrak{F a r i f i n n}$ und eine engliffe Dame.
XV. Gragment. ছier $\mathfrak{j}$ rofilportrate bon Jrauen. 4, Ds.
XVI. gragment. Bier $\mathfrak{y}$ profire von grauensperonent. R. B.
XVII. Fragment. Ein Profilportrat. Bn.
XVIII. Fragment. Catfarina II. ein ffjattittes $\mathfrak{y r o f i l}$.
XIX. Jragment. Ein $\mathfrak{F r a u e n}$ gimmerprofil. W.
XX. gragment. Sonife von seffer.
XXI. 马ragment. 12. fraumitypf.


## Crittez Sragment.

## - $\mathfrak{A l f g e m e i n e ~} \mathfrak{F e t r a d t u n g e n . ~}$



 babe fie nie im Scdaufpiele, nie beym Tanje, nie benm Spiele gefefen. In meinen frutbern Jabren




Yber mit dem Uebertafien folder אapitel iftz wiceer fo eine eigne gefoffrlide Gadfe.
 wimid)te? $\mathfrak{O b}$ er gernbe bas fagen murbe, was id, fo wenig eg fern mag, fu fagen fit midftig und nottig affte? 一

 „liffen (Gefdled)tes̉ gemifbraudit werben fonnte!" -



 Hann. W্xir lernen gefen Durd) fallen. Sollten ivir, aus furdt vor bem fallen, aufs Ges


 tungeimittel vor Exniedrigungen feiner felbitund anderer.


 fugleid mefr alle mímlide Sraft?





 moftyt








 Fatt trinlen, and tifl baben fonnte - Begegnenber Biaf mar's einer fanften, zarten, abet innerfity


 W3ett Sddontifit neunt, fict) zum Engel gu berfaínern fajeint.
 Fir Diefe fo maddtig wirfenben



$$
\text { Oo. } 2 \ldots \text { uni }
$$

## XI. 26foritt. I. Trament.

 Dem serzen fu fajeiden farint?
 oon Riebe, und \{iebe ben freundidaft unterideioen? Wer fúfit tiefer, inniger, efrfurdttaboller bas

 angebetetfen Sajonen? Wiefer unieididge Stolz ifres Sameigens? biefe innerlictim fraftiofen $\mathfrak{A n s}$





 ein Beyppiel bout taulenben.


 meglidfe Empfánglidfeit aller Belefrungen, bie ein weifer Mann ifr geben fann, erblideff; erbli-


 uber bie reinften, golbeften £ippen ergieft; - Du in jebem Saauge Pemuth und Gefilligfeit, jeber
 Dem જlict ifer nidgt aufgefperten, nicft suinlenben - fonbern fo gerabe vor fid binbliatenbent



 Sunde ober ञerberthen, oder benbes zugleid werden?

Wenn






 unb eine \&iebe, bie nidyt beleibigen fann, einfögt, ber foll von phyfiognomifitem Sime fipretien?







OO 3
3 10el)tes

## §weyten obragment.

## 


 wie biel reiner, zarter, feiner, reizbarer, empfindlider, bilbfamer, leiffamer, zum Seiben gebitbeter ift Das weiblide Gefaledt, als bas minnlide!
 als bet mánulidye!
 Seid)t verleglidy, fiumlid) unt empfoinglid). -
 feit - $\mathfrak{K}$ Beidfgeit, Rundfeit, Ficizbarleit.

 finderzieben zum $\mathfrak{G l a u b e n}$, zur Soffrung, zut Riebe.


 verfifgrenber, als der Mam durf feine $\mathfrak{F r a f t}$. Der Mann ift nidf zunt erfen verfubrt


શber nidgt nur auferf verfufrbar - aud) bilofam zur allerreinften, ebelfen, engelfagont


શeuserf empfindlidf fur ßeinbeit, Sadonfrit und Ebenmaaf aller Dinge, obn' alles

 muthiger $\mathfrak{B a u m}$ mare, Dieweil er flug madte, $\mathfrak{u n d}$ nafmi von Deffelben gruatit. .

Sie Denfen nidt biel, die weiblidjen Seelen; Denfen if ßraft Der Mannbeit.
Sie empfinden mebr. Empfindung if Fraft Der Weiblidfeit.

 Gertfofen mit Diefem $\mathfrak{B l i f f e}$, Diefer $\mathfrak{I}$ 万ráne, Diefem Geufzer!
 geffenditen Denutty, ber umenmbarftn Junigteit fiffig. .



 bie badpliegenoften, unmieberbringlitgften Sdroarmer werben.
 nur burd llebergewidgt fomeidelnoer qiebe langlam ju bertigen. SRanner wirfen meft in bie Siffe - Weiber mefr in die $\$$ dhe.

Mánner umfafien mejr baz Ganze; Wseiber bemerten mefr bas Clinzelne; belufigen
 mit offenem ælicfe einen grauanoolien ©etpittergimmel, und fitfit fiff frof und emft, wenn bie Thaieftat ber furctitbaren sisolfen ifn iberftomo.
 bebend in fidf fatber, ober in den arm Des spannes.

 folgt feine willionen ©tralen butuf ben gansen faltyirfel, in bem fie fif fpiegeln.
 jammert, wo ber swann weint; uno perzmefferf, wo ber sham jammert; und bat bodi oft mefr (Slauben, als ber Spann.

 tenies, abfarulidyes Gefadufe.


 umarmen - ®ưbre mid nidt an . . - 2tes neue, ungemobnte, ergreift fie fontell fübrt fie weit meg.

 ne gimauffiegen.


$\mathfrak{u t b e r f a u p t ~ - ~ D u l d e n b e r , ~ l a n g u n i t g i g e l ' , ~ g l a u b e n d e r , ~ g u t t h a t i g e r ~ - ~ u i d ~ - ~}$ fambafter. -

Sie find nifft Fundament, worauf gebaut wird — fondem ઉold, Silber, Ebefgeftein,
 mámilidjen Sfarafterz - ober nocf befier: Del zum Efig Der פiannteit.

Die zweyte Seite auf bem Blatte ber wienfatreit.


 Der ણenfa allein fey. Ge verlapt Bater und Wutter, umb baing an feinem Weibe und bie zover find (Gin fleifa).

Der Mann fefter - Das weib weid)er.
Der Maun gerader - Das weiб fatanfer.
Der $\mathfrak{p l a n n}$ ftebt - bas $\mathfrak{B s e i}$ tritt leis̊ auf.

Der Mann if ernit - Das झ̧eib leid)t.

Der ફann zaber und rober - Daß ※eib glatter und fanfter.

Ealtiger ber mann - Einfaltiger bie Frau.
Pberfstugm. III Derfutb.
$3 p$
Starter

Det Mann jat gedrángfere શugenbraunen; lidtere baß $\mathfrak{F s e i}$.
Der Mrann jat mefr vorgebogne finien; mefr cintoártsigebogne bas §ふeib.
smefr gerablinigt if ber shann - Bogenlinigter das ※ßeib.

Cetigter ber mann; runber bas ※૩eiб.



## $\therefore$ grauensperfonen. <br> Drittek sragment.

 299
## 

$\mathfrak{Z}$iff uns nun cine sieife von sveiblidien Sopfen vor uns nebmen, unb fe mit reinem profiognow inifaen Sinn, fo siel uns deß gegeben if, betractitn. Wir wollen unten anfangen.
 bes LXXX. SManfege den unten an bepnaf in Pebensigrofe gezeidneten shumb - Der aus der wits




 Seobadjtungen zufolge, Beiden ber ©amadjacit.

 beit befeidfne.

Sachitehenbes :Ropfafen if zwar bem lubilbe nidt afnlid; Gat tein fo gemeines Suge, wie bas auf Der Tafel - nid)t bie jofe Stirne; aber etmas won bem Rugeliditen ber Stime, bas felten an auggezeidnnefen 刃erfanbezfáfigleiten wabrgenommen ivito.


9p 2
$\mathfrak{B i e r t e s}$

## Bierteß Fragment.

## ©in jungfoiulidez $\mathfrak{P r o f i d}$.

Des III.Bans
 §afel. H. Jd) fage alfo von bem lebenden (Sfarafter fein Wiort. Ilnd was bon diefem Bilbe? -
 fityt auf Umxif, alse Rage - feft viel verprecfent - Wemu ber $\mathfrak{H}$ ebergang von ber Stime jur



 fadjenbeftimmten Blid fat $\rightarrow$ Dajer şeltleute, Sofleute, bie nut bie 9 Pienen, nidyt aber bie

 Ofres, if viel semerladafigfeit.





Digitized by $\rightarrow 0$ Ole

Digitized by GOOgle


Digitized by GOOgle

## grauento yefonens

## Slinftez . Sragment.

## 

Des III.Sans
bes Lxxxis.
noo - greundinnen - weit unterm Driginale - bod bennag in gleidem gerz Eafel bailtni巨 unánnlitio, -;
 gerwifen Seiten; ba Difobere etwas fettex, bie untere etwas magerer war, iberfaupt faf nid)t uni



 lidfit unffatbigften Eitelfeit madjen mobl ben Şauptcfaralter ben benben aus. Berbe giert bie coelfe jungfáulidffe Scjanmbaftigfeit uno Sernensbegierbe - po biel obn' einen gofen ©lrad yon
 gerberbliden Gute, und dem gofen গbel ifrer dulbenben Seele biel verloren. Was ßilo gat allenz






 fiprecfen tonnet.

 SpenifienÉenner!
 cinanber ftellt - wenn's befonbers bie Şauptformen detfetcen rein barfellt - wenn's nur ent=


 neuee \&idt fegin!


 ausibendigeth.
 auf ber Tafeh, Sie ftainen aber nidit benpe in gleidem ફrofil gegeidgnet ju fern.



Digitized by GOOgle

## : graueng perfonen. <br> Sechstes fragment.

303

## (Ein gropes Fraudugimmergefidt boit borneit. ....




 iff unverworten und offen - 万ellffernd, viddtig febend; aber eben nidft tiefgrabend. Foorm und


 traditet, fo biel spfyfiognomic, fo siel jarte giebe if - fadeinen mir bennocif unvafr und nidt
 motte $\mathfrak{W} 386 \mathrm{bung}$.

 turirte, ober wemn ifer liefer woollt, manieritte Mund - if bennodf audf fo noct boll ber fanftes





## Sitbentes fragment.

## 3 3nen Franengimmer; Gins bon borten; Eins in Profile.








H.

 Die ßrimmung bon obein Jerab langer fortgienge; ©der meem die Gerabjeit ber untern broen Drit: tel dee étirnumriflee - Die ganle ©timlinie außmadjte - nody mefr aber, wenn diefe mefr ju=




 Jrommigfeit — $\mathfrak{M r a f t}$ im $\mathfrak{\Omega i m u t}$ und $\mathfrak{D h r e}$.


Digitized by GOOgle


Digitized by GOOgle

## Hdeter fracment.

## Bwey §rofic bon frauensperione.

## . B.







 gemeinen weiblidjen Seele, obgleid) iff mid) nidt erwefren fann, mádtige Sinulidfeit brinn außs

 Der - und man wird in diefent Sefidte mefr Sarmonie finben.



 Das den æusbruff ber গrafe pollfommen ju bejfitigen jfreint.

## Z.

 nigfeit; — wie biel weibliffer die Stime! fraftiger, inniger, ebler, niftt 万erworliffernd die Rafe!





Dbiff.stagm. III Uerfuch.
Qq
Sier


 unberlegare Sxituteit umb さrut in Diffem Gefidete.


MARIE FLUCKIGGER
(piourere de Wichel. Schuppach c)


# Grauengperfonem <br> 807 

## Sunter fragment

## Matia Fluffiger.

 beslixXXVI.















3 efyntes


Digitized by GOOgle

## grauenoperponen. .-

## Begnte fragment.

## $\mathfrak{B i} e r$ tweiblide ©

Des III. Bandes LXXXVII. Safel.

E ine Sbefelfofaft Jrennoinnen in fillen Bügen beả gemeinen Lebens.

 dyungen finden.

Shan freft ofne mein Erimern, daE Die Bige aller viete im Itebertraget abgeftimpft finb, und Das Scjarfe jebes efjarafters bertaud)t ift.

 beit, bie fiaf immer gleidfe Rufigteit bis zum Soflentaften, bas Bejarren auf ifrem Sinute Das alles if mit ben berfalaffen Linien weggefamolzen, Das if in ber angflidf jufammengenommenen
 Bleibt, Duß Diefe çefalt freymutbiger, guter Eaune fábig ift.

Bey Der zmenten mirt man bas nidft afnben. Sie iff fafon meft auf fiff fetoft gefegt. Ess feglt ine nidt an ङeift. Ser llebergang oon ber Stime zur Safe, andidie ganje Stellung bat fuas folzes. Sie Shafe gat bier alle Feingeit werloren, fo wie bie safe ber erfen alle grenmithig:
 Sialte, Die bas Sinn und bas úbrige Intertbeil bis zum Serfe beftatigt.



Stit ber vierten, bie jmar nacf ber erften am meifen verloren gat, fieft man bodf immet

 ber Soget auf Den Bweigen.

## Q. 93 <br> 23a@

Wisas nacylefenbem Sujatterriffe abgeyt, wollen mir muker bent platt gebriatten Sime
 fiatbar genag. Sus bet allen zufomment entipringt cin Suzorud boll unbefongener Treuberoig. frit, ber niemanben entgefien mirb.


Silftes


## Gilftes ssragment.

## Sieben weiflide Silfouttten.

$\boldsymbol{3}$
ib auf Eine alle bon unbefannten وperfonen - und alle unterm Driginale - befonders um Den றpund alle, ettwa I. und 3. auzgenommen, berborben. Eaffen wir afio den Mund bey allent

 Dann folgte 4 , dann 1, damn 3, bamn 6-dann 5-bann 7. - 7 fat offenbar die dentenbffe ©Stitn - aber audf feine son allen פafen if gemein - In der, unfern borliegenben Silffouetten






## 3 modittez Fragment.

## Drey weiblide Silbouetten.

$\mathfrak{U}^{2}$



Slle brey find im Sharalter bon æieinfeit unt Einfadigeit, Roel und wirbe
Sidita beterogenes, wiberfpredjenbes in feiner.

 1. auģenommen) febr gliudlid) zufammengefoffen.
 fiognomien unterfegt - getwis in Eine Slaffe fommen merben.

 fery, bie gutberzigfte; bie Dritte - bie ficionfe, edelfe, geradefte.

 verfitindigfte; bie zweyte burff faum merfare ununterbrodene Erbd5ung - mird vielleidt lotender, aber nidte erbabner; die dritte - befondersi im ßerfaitnife der Stitne - erbas



Der Mund ber Dritten, an fid betradtet, if Gertlide e Guite. -
 now in Der Geffatt.



## Bretjelintes stagntent.

## 3wo meiblide Silbouetten.

(5)

## 1.

 befdeibener ©̧ute. Die Stime fo rein weiblid), fo Einbructafábig, fo obn' alles sarge - So bie
 furdotam bis zur Bldbigfeit.

## 2.

©6enfalls mir bon sberfon unbelaunt; aber gant unfefibar eines ber Seelenoolffen tweiblia den ©efidter. So viefe edle, nadggiebige Geftigfeit; fo viel gefáliges unverindertes æiufen auf
 Tugend;








## 

## Eouifa Rarifinm umb eine englifide Dame.

 SSanbes ", fiognomit siel toleranter und gelinber getworben! Rein! „liefer fo aubergen, und
 beit einmenben, mas mam will, außerff geiffreid, uno zwar nidt nur bas gants auferorbentlid, belle, funtelube, theilnefmenbe Seferauge - autd bie, wie man [agt, gaipliide Safe! Befonbers der








$\mathfrak{D a s}$ zmerte $\mathfrak{B i l d}$ - eine mir unbefannte engliifde $\mathfrak{D a m e}$ - bie in ber britten Copie unk





 Oinne, Dem obigen an Geif weit guruct.



Digitized by CoOgle

## Suntielgintis Sragment.

## Sier $\mathfrak{F r o f i f p o r t r a ̊ t e ~ v o n ~} \mathfrak{F r}$ autir.


 Sadfoilder idj rebe . . Sonft ware bier Stoff genug, mandjes Gute ju fagen, und eine volufánpige Cfarafterifit ber bier Damen, bie wir fier vor uns baben - murbe getwis fajon sin ganz betraitits
 merben Ebinen. --"
 teine gemeine - alle Fennbar, und dod alle verunebelt ober beraltert. Flle von bempelfen Beifya
 fámadyer, meiblidfer, als die Satur.

2. fír Die befageibenfte, lernbegierigfte, nuffaffendite.
3. für bie poetifaffe, verffimebtefte, geffamacfuollfte.
4. für bic fluggte, anftelligite, praftifat verftandigfte.
 Det Şaptifi ifrer geiftreiden $\mathfrak{P}$ gyfiognomie, Das beift, Das auffallendfe uno prectendfe in uns ferm ঞilbe ift offenbar die $\mathfrak{R}$ afe, befonbers bon dem תinopfe doer der Spige an bis jur Unterlippe.

Die zweyte, Die vont wafren 1 mriffe der Stiru in diefem ßilde am meifent berloren bat, Gat bielleifft unter allen vieren bie grobten $\mathfrak{F}$ mlagen; obgleidf fie am mindefen cultibirt fenn mag.
 Feiner famadien Sce:.
 Gier if, if Sefferauge. Die Stim if unnabr, und bey weitem fo aukerorbentlid) nidt, wie bet

 nub Derfanittets

Wer gange Limrig ber vierten, befonbers ber Safe, bat ben bolltommenen (Sjarafter von









Sebsuceintes

## 1

- 

Digitized by GOOgle


Digitized by COOgle

## Scdusiefintez fragment.

## Bier Profile von Frauensperfonen.

 ©fefamarts und ber Empfindung, befonbers im untern Theile des ©efidftes. So, wie fie ba ift Gat ber shund, alfein betraditet, und Sug und æugenbraunen, nidft Brofe, aber Filugfeit tub
 fefr entfeelten Deidnumg bervor.

 Empfindung im Obre. Wie Stirnen bon beybent, 1. und 2, po wie fie bier erfacinen, nifft biel mefr, als gemein, Bacten und Finnlabe in 2. voll siite und empfinblamfeit.








 werben. Was auge boll weiblider, edler, beiterer, நandeluber, Şandungsigebíbrenber Gitte.


 -
4. Bentis








 ift, Da muß Cerbabenbeit in ber Satur fenn. Denn offenbar if Mund, תinn und Obr, fo bia

 bis Stim an 3usprud bog ©robe ungemein viel.
-

- Digitized by CoOgle


Don H Syos sadpoit $177 \%$

## Siefensegntes fragment.

## Eill fatatirtes Mrofil. B ...n.

 bes XCI.
 theil wird $\mathfrak{3}$ abrfeit fenn.

 2ugse
 wenigftens if's getwis dieß Radjbild.

Won ひfemeingeit und mittelmápigteit if bier tooff feine Frage



 wobll bas auffollendfe diefes crefidtes.


 feyn, wern fie's nidit tware.




 fiognomie $\mathfrak{z u}$ beobadyten? weil fie noct zu febr am gegembártigen Moment ber wiene bangen -


[^1]©s
ifs
 De, fo wie er fier erfdecint, misfaill.
 bie ghittellinie befonders gegen das enbe viel zubreit und jul fifmars. ©ucd fafeint unten Das
 Gugenbraunen und Rafe mactien, viel benimmt.
 Gaupt cin đ̧efint boll Treue, ©fite, Einfalt unb rufiger æufmertfanticit.



## 

(Satj)arina Die zmente.

$C$


 agnalide Ybortráte gaben: -
 Faffif tin gemeines weibegefitut









 DaE fie unten am Sinopfe in ber statur etwoas befíhnittemer rex.

 Ien, unt bennodif einen ungemein biel tiffern (Einbrud von शbel unb (Grobe madien míptetn.
 bes xcil. Eafel.


 ber Dberlippe, ober Der Zabulippe nidft bu bemerten -m wobon Dodj Die ganje Grrunobefimmung


 Drang - ba mar ber obere $\mathfrak{P}$ unft borftefend - wo mit ber Dentensiraft Wieq, Empfinduug,





 beit, Shite. Fiel Fraft und That uno Srobbeit ift in diefem Siume.
 zut talt.




 mir Die ewige ßorferbeftimmung zum §ayfertfum Drinn, flar wie Der $\mathfrak{T a g}$ erfdecint.

Neunzebns


Digitized by GOOgle

## grauengiprionen.

## Seuntenteg , Fragment.

## ©in frauentimmerim Srofile.


 te - und bin zu ber গatur! ber goben, berrlicten, erfabnen, vollen, allgelbaltig redenben গaz



 fiif) audj) in bicfem Nactigalle nur, ber Menfafgeit nidt? Der Fryyiognomil nidt?





 ner folden $\mathfrak{R a f e}$, po unmoglidi iftz - als ein $\mathfrak{\Omega i n b e s f u ß ~ a n ~ c i n e m ~ \Re i e f e n ! ~}$
"C'eft un néz, fait pour renverfer ou gouverner un royaume" - witbe bet Franzofe fagen.

Und diefer ßlid? biefer Mund? - gant Satur if er getwis nidjt! Sarmonie gan!s gewiós
 von unten ber - wie fern erblictend, ergreifend, bejaubernd ———bie $\mathfrak{A}$,


 if untrúglider ふeiden von grokem Sinme:


3twantigftos

Digitized by CoOgle


Digitized by GOOgle

## 3watrigitez fragment.

Qouife bon seffer.

 werde! - Ede fiutfinn! . .

 Gefidit, mie's in ber Ratur if, falecteterbings blond feyn fotte.

 meablide splajeftit im S゙anten.
 Conf alles reine ฒreiblidfeit, Gine pon benen Siffouetten, berenßerseiфnung um cin Saarbie unerrecífare Delifateffe ber Matur - berfanoinben láft.


Cint

## CEinundojmantigiftes Jramment:

## 

$\mathfrak{3}$On ben Originulen fein wort. Şier febr matte, febr berzogne Copien. In allen auffallenbe Febler; aber in allen noct Pusbrudf uno - Fatur!
1.*) — Feine gemcine $\mathcal{F r a u ! ~ w i r b ~ a u d i d e r ~ u n g e i b t e f f e ~ S f y f f o g n o m i f f a g e n ~ — ~ S e i n — ~}$


 nung jur Gemeinfeit absefifliffene - an fiff - immer vortrefflife muno! - Sonft wie.

2. Cerfaben - if nur bieß! - und auf bicem Blatte mein Gefint; obgleifl audf











 ribibref.

[^2]




 Flugbeit uno ©fefdimad gu perprecten.
6. Eine brafe, watfere Thatfou - Entfalofien und fruftbar——aller ifrer Sabwer:

 Saturalifirung empfefien, liebe, mannbafte, Deutface!
7. Sod cinmal fo gut waire bieß gute, offine, edle, bentenbe, frexe ©efidt, tocrn bet Shund, befonbers bie Unterlippe, beffer gejeidynet, und der $\mathfrak{F n o p f}$ Der $\mathfrak{N a f e}$ weniger abgeftimpft wire. Stitn und æug' und תinn find bortrefflid.
8. Sat was grofes, Jif famer fu beftimmen: wo? Wermutglidy in ber







 empfangenben Gienis.



 jártlid- cbel—frommliat.
11. Sur um ein und zivey Saare bitfte bey ber Rasbutzel ber timits meniger einmarts
 gránenb. Der Mund abetmale nidyt fáarf, nid)t belitat genug - auf dem Supfer. Eine reine Seele.
 fonberlid) Semeines und nidfts auberorbentlides. Stim und \{ugenbraun erbebt fie über bie

 nidft gat.

##   . 1

( Fin W3ort Cintefturg.
$\rightarrow 5$

LGragment. Ein Profir Sdinargfumf $\boldsymbol{Y}_{2}$ M
14. gragment. ©amuel Engel.
III. Fragment. 3. mánulide grorofil= Cilfouetten.
IV. gragment. 4. mámulide ærofil= Silfouctten.
V. gragment. a) Z. cin mámulides grofifle
b) Der 1 thrijí.
VI. Fragnent. 4. תibpfe S.S.S.S.
VII. gragment. Ein máunliduees grofil. S.
VIII. gragment. Ein æollgefidft. U. v. S.
IX. gragment. Ein Bolfgelidt. W. L.

Pbiloftates int Reben Des 2pollonius.



 2polfonius.

## (Ein $\mathfrak{B}$ OUt Cinleitung.

?

 fen menigen begnigen, und bie úbrigen bem 2nfange Des IV. Tbeild aufbefalten, um birfen Band nidgt $\mathfrak{z}$ unformig zu macfen.

 nidtos bavon fagen mag.



## Critek Fragment.

## Ciin mánulidere $\mathfrak{F r o f i l}$ in Sdwaryfunf.

Dezill. $5 a n$



 fíf úber Die Mittefmá

 uer. Sier erfdeint er fanft, fein bentend, coel befforiben - rubig, biemffertig,


Tit 3

## アweyter $\mathfrak{F r a g m e n t . ~}$

## Samuel Engel:






 beweglidjfeit, Gutbeit; - bier abermals fart gebogne Stime, bobe Ïlugenbraunen, grofe obere






 „Gau, und unauskifalicfer Efifer, Den fu bervollfommen; frofe Betriebfamfeit fut alles Gute,

 feinen Cbarafter.

[^3]


## Britte Jfadment.

## Drey mannlide Silbouetten.

Srey) wieberumt nidft gentreiue (Gfefidfter.
1). Wortreflicifer 彐erfand in der Stime -. und? . . in ber Sipige bet গafe. Treue, গ̧-

2) Stirne gell gefund und dentend . . . Die $\mathfrak{F a f e}$ etwaş beffer, als mittelmágig; unter

 ben Itatentfeile geqporieudytet.
 fieft! Den Marn bon Talenten! . .


## Biertes fragnent:

## $\mathfrak{B i e r}$ máulide ऽaattentife.

$\mathfrak{D}$ie mir alle trefflid befagen.

1) Der ftarlife, feinfte, geffimattoolffe. Wieffafient, feff, fanft und yemaltig: - Sin oge


2) Das ßild einer fanften, edlen, zártliden, menfafenfreundiajen, grobmittgigen Seele; in
 ausfliefende. Ein gernder Maun - gefunden Fopfs urb Serzmē.

 tern Saalfte bes Gefidtes auffalkoro.
3) Ein treuer, geraber, Diurer, fefr verftandiger গiedtsgelefrter. In ber Stime bet falte,


Siunftes

Digitized by CiOOgle


## Bernilidte Mortrafe.

## Suimftes frauntut.

## a) Eit groper Profilumrié. Z.


 antathen modite, alle und jede ©fefidter nadg Satur und Seidnnuigen vors crfte fo ju deidunen, um



 mánulide feffe Stime! - $\mathfrak{O}$ igr iverbet ifr foleidft gewis nidits aufbinben.. Der llebergang




 Geit. Wie Mafe, befonbers der untere sfell berfelben, bat viel Feffer, Feines, Beffamatoolles $\rightarrow$

 und Siraft in Mine ull Obre.

XII. 2fffititt. V. Fragment.

## b) Einin fattirtez $\mathfrak{P r o f i l}$ Z.



 Gefidtzbige in Eine Sprafe, bennatin in einen einfagen Raut zufammen; beynate; etroa ben






 Pratenfion — pritenbirt.






 ffens, abipreffen, Şier jat die ©time, fo wie fie tuns erffaint —mefr $\mathfrak{F r a f t}$ und $\mathfrak{B e r f f a n d}$, alc $\mathfrak{x}$ Bier.
*) Einer, gerabe Det erfit, unter ben bien, Eilfoutten bes bierten fragments:


Digitized by Google
 bes XCIX.


 beit ber Iatur.









 buteigen











## Hи 2

gite
 Gpur von ஒedanterey - unermúblufe $\mathfrak{T r e u f ,}$ und für ben, ber ifn lennt, beleipigenbe Falt







 gen Bilbes, nidft zu berfandeigen; und id menne - was id won ibm fage, 5at nidjt die wiene


 mefr fage.

গul nodi dief: In bem ßilbe, bas̃ wir yor uns baben, ift bas̀ Fefte, Starle, Stolet,
 weil der $\mathfrak{F l u n d}$ und die Segend $\mu \mathrm{m}$ den $\mathfrak{F l u n d}$ am meifen berfefit if.







 fender, biegfanter, seffimmacfecider, eleganter, wabrer, als alle bende Biliber!


H11 3

## Fier mannlide $\Omega \mathfrak{d p f e}$. S.S.S. S.





 gansen Ilmxiffe bes Şiuterfauptes.






 untere $\mathfrak{T g e}$ eil, man Decte ifn nur, thut dem obern meffe, und ift biel ju abgerunbet. Die bintete


 Den id Durch uno Durd ju lemen glaube; Deffen Safiften Das reinfte Bepráge von §Babrbeitsliefe
 Iidjen Sdififten?







Digitized by Google ..,-

## 








 Durff eine jugendidfe Şand. Der vorbere Sbeil ber Sitien úber unb zwifden ben શugenbraunkn,






## Siebentez §ragment.

## Efit mánulides $\mathfrak{P r o f i l}$.

3in trefflider, tweifer, gefefret und mannfafter Ebler; ein raifonnirenter $\mathfrak{D e n f e r}$; ein feffer, fialfortwirlenber Sanbler, Das̉ Bild ift eines ber mabrefien, bie das Supfer je verftattet bat -
 blict ergriffen.

Unabjingig bon ber Miene - Budifabe beller, wifreider $\mathfrak{B e r n u n f t}$ if der Ctirns
 unb

onmomboogle

$$
\because \quad \therefore \quad \mathfrak{Z e r n i f o t e} \mathfrak{P P e r t r a f e} . \quad \therefore \quad 345
$$




Der obere Theil Des Dhres offenbar ju fefr verbruat . . ber untere Tfyell wabr unt fobe

 Geit, Offenbeit, Sectbeit des Sinmes fajeint mir affenfar theils in ber ganjen form des fopfer, theild befonbers im Itmriffe ber Stime guliegen.

## Yatte fragment.

## Einmánulidez $\mathfrak{B o l l g e f i ぁ t . ~}$

Des III. Ban. Sin unternefmenber, planreidjer, betrieffamer Fopf. Faibig, bennat allezz zu bula


 zen pegen.

Die Stirn if duEerf bielfaffend, Eellfefend und úberffanend.
 greifung, Purd㑗auung.

Die Safe láft fid) an feinem gemeinen ßopfe gebentent.
 fent - und dennodf - wie offen bem $\mathfrak{B u f e n}$ der $\mathfrak{F r}$ rembes, ben fein siefbliff mitroig findet feiner ©febeimuific.
 lofen shemidjen.

DtyF Stagm. III Derfuct.


 Eedeuteno in - wie weggeffliffen in Der ßignette.


Reuntcs


C(2. X2ap $2 \pi=26$

Digitized by GOOgle

## Wermitifte Portedte. <br> Mrunter Suagmant.






 den; mas nidt ba if. Diffe Stime faft mit fefem Sim áugerfe Enbe Dinge Diffe
 takigent, tiefen, Zalten; bodit theitnefmenden Forfater, fiuber; Fepfoalter: Der Mund edle, rus





ほと2
3egntes

## Zegntes fragment.

## 

)


 Grofe, (Et felber, vorbey ritt! . . . ungefáfr fo, wie wir ign bier etblitent. Wie Die Sonne bie











 neछ̊, wo nidgt fagen, Dodf empfinben 一 „Ein grofer Man! " $-\infty$

 Diefer ঙnocfenform - was̆ mugte daraus weiben?


1

$$
.9 \cdot x
$$

# Bermifitte Pertritte 349 <br> Tar Sinab mo gralb im fantfen Blidt <br> Der groken stugeu trigt, - 

Brain



## Ridtenberg.




 wemn id fo fagen Darfe nidft in frinem 马rennpunite geferent.


 Dert, neun und neunsig wor ifm werien ifm borgefigit - griedridf fer ber Begntaufenbfe ...










$\mathfrak{X} \mathfrak{8}$ ..... in

 Die $\mathfrak{F n}$ bern bie Soblle fu felfen glaubten. -

 lang - und diefe Eange fontrafitit mit Der, wem iff fagen Darf, gleidfom eifernen (beorangtheit Deg Ejefithtes. -

 jen. -
 iff. Der Tutt Des æferoce if foty fanft mit gefoltenem sputbe ———

Sioct jwo ©tellen - alz ßeylage zu biefem - ja wobl! Fragmente . . . Seybe volt zween geniereciffen Siffriftfellern Deutictlanos . . .

## Ueber Die cffe. Seife 13t.









 ..



## Serrber.

9 (1d) cine $\mathfrak{3}$ gilofopfie. Seite $181=183$.
„(Fin Monnrd), beffen Ramen unfere Seit mefr trågt, unb ju tragen serbient, als bas „ふ̉citniter $\mathfrak{L u b m i g s}$ -

- ben uns
fein Jaburfunbert mit aufberwabet!

 „Der $\mathfrak{B e f f}$


 „Jid jertrúmmert und verjaget! Jette Unnoifienfeit, blinben ©ifer und अberglauben ùberall mis











 „Erreidjen, befanbelt. - mas alles das auf feine Beit —— auf §reide ganz anberer ßerfafiung



b) UMris.


Digitized by CoOgle

Weruififte Portrate.
b) $\mathfrak{H} \mathfrak{m r i} \boldsymbol{\beta}_{\boldsymbol{\prime}} \mathrm{Fr}_{\mathrm{s}}$


 ©re所cit.







$\mathfrak{H}$





 und bin Dagegen auf eben to bieff Beobadtungen, Gebanten, nadbere Beffimmungen geformen,















 lange nod nift geterift; aber Dod fo oroentlid, fo fatt, forein, fo unpoetiod, wie mbglid, bor: zulcgen gebenten.


 neẻ Tragens nidt meft bebarf. Dann mag fie ein anberte auf fine Sfauttern nefmen, Doer fie mag allein ftefen unt gefem noie fie will - "In, allein ficijen und gefent wito fie,
 und berufigt mein Sert. Der aufmerffame, Der prifenbe, Berfiufmadenice Rofer, befonbers

 ※̧eifagung, fo fey fie bem Glauben dbnlid. Siemano foll iber feinen Glauben, feine



 Sünde - und wird mie alles fundige rergefen - „Dent aller Sínbe Golb if Tod."


 follte."

 tes if eine Welf, und ein Bild Der Unendlidfeit. Deswegen efelt's midit an; tald daf idj fo menis, und bald daf idy nui etroas fage. Sefer! idy fefle gewis im zumenig uno im zuviel.

 Golen. Jifr weibet Shafibeit nadjfinden, bie idj vorgefunben fabe, unb borfinben, die idg nafje finben werbe. Saf freue midy eurer Freube, ban eud) fo wiel, vielleidf neue $\mathfrak{F}$ (aftbeit in biefem

$$
\mathfrak{Y y z}
$$

Bers

## $\mathfrak{B}$ efありが。

Berfudje begegnen wirt，unt ibr，goffe id，freut sud）audi meinct foreube，sucf jun zinben

 ber 26abraxit！2tmant

Den 1．SMár 1777 ：

Regifer：




## Regifier.

Siller, ber Differ.

Spiffedfar.
mingebilbete spenfact.
Coite 216
spúdfe.
53
82
22
 154. 170. 171. 180. 198. 201. 213. 257. 262. 266.
273. 276. 277. 279. 299. 304. 305. 309. 327.
342.345. 347

- Scaupt if ber פerfetfung. . 99
- dufierfi phyfiognomifá. 99
- menfdlider, feine widtigfeit uno 5eilige teit.

121

Skunbfưa̛e.
123. 124. 126
shufiter.
195:202
——Ceficit and Sifa, wie von beta Des Siablets unterfdicben.

195
Shrurrari, $\mathfrak{J o h}$. cin ふúnfler. 190 spinfiftr.

## 47.

nactabmung. 40
शladtmabloctgifter.
$23 ?$
Madtmúde. : 81
Mape, Musbradf berplben. 20. 50. 51. 53. 158. 170. 171. 176. 180. 185. 213. 218. 249. 250. 267. 269.
271. 273.275.276. 303. 304. 305. 311. 313. 317. 318. 321. 325.328.337.339.342.347.350

- Dred Najen im Profik. 131
- soll feinbeit unb Sraft. 21
- breiter Suitern ber פlafe. SY. 168. 181
- fefte Nafenfibibe. 64
- gebrodene, ausgeffinittene, fnorplidte. 132
- bas Ectigen am ßnopfe ber Rafe. 191

RRastyomidfer. 82
Ratur, ídóne. 40
— - tann nie burd bic Sunf erritidt wer. Den. 44, ic. 58


- und Sunfo, igr Unterfateb. 104
- memfalide, in berfelben if Etin wabrer Een: traft.

110

- innere Banjgeit ifitior Espráge. 110
Ritfomannir.

Dfren. Eeite 127.267.300.319. 324.337. 345
Driginale, alle find Copien. 41. 44 Driginal, If ein ßeiden bem miberfptodern mirb. 200
Drtboboxit, 马usbruat ber redliden, fteifen Drtbo Doric.

## p.

\#f. ein Jưngling. 152
Pf...charafterifiert. 259, 26.
\$ferbe. 65. brey Rlaffen berfelber. 67

- Intmertungen Darúber. . 74

9halena. 8 I. 83
Phyfiognomic, bat allez in ber jtatur. 80

- bon Siemidien unb פbieten, Bebanfen bario ber. 87
- Rationalphyftogromica. 97
- jugendidic. 135
- wie bie Phyfiogromic bes shenfder, fo fin Sdicffal. 167
- Einfluß bes \&laubens auf biefloc. 243.

Sify fiognomif, ift unerfáppficid. 1
— wie foltwer. 5.15.96
— Ffeiler ber Jercunbfaft unb Matung. 30

- ibre 53 abrbeit. 89
- natirlidif, was? 90
- was fidu von ibr ertwarten ldfé 92
- Beugniffe fir birfetbe. 100
- foll über Didter, Didtergenic te entidetiben. 208
- Warnung bor incem \$nifbraudte. 290

Whyfiognomifáe worter. 22
Shypfognomiffer Sinn in Mnfebung beg weibliden
Gef(dledts, wie vortrefflid)! 290,.2c:
Wittacus. . . 53
Mlato. 51.53
Poetifact Einn, Musbrud beffetben. 60
\$ope, nidt Diddtergenic. . . . 08
\$rapiteles. 5I.
Wreftel. 171
\$riamuš. 50
a.

Ducęnov, firant, ein sünfles. 191 simicor

## Fegifer.



Slbita.
Gicguart Eeite 53
Siegrarth, eine Kloftergeftiditt. 216
Socrates. . . 25
Solon. 53
Cophiens ફicient. 212
Spangenberg. . . 281
Spannenraupe. 81
Epener. 277
Spitioja. : . 277
Stephani Euyclsaingrifit. 12
©tirne, ifr $\mathfrak{A}$ usbract. 53. 149. 150. 158. 170. 171.
172. 180. 181. 182. 185. 199. 201. 211. 213. 218.
248. 250. 254. 257. 260. 262, 266. 269. 275 .
277. 278. 303. 304. 311. 313. 319. 320. 323. 325.
326. 333. 335. 336. 337. 344. 345. 347. 348. 353

Stirne, linic fraftoollen Werftandes. 21

- ungebeuer groge, iber Bebeutung. 51
- perpendifulare. 147
-. ungetodfinlidy furje, ganj gebogenc. 284
- fugefidgte.

299
Strange. 95
Culjer, D. 83. II5
e.
suafenbfuణ
81

Sblere; ift phyfiognomifiter (Gharafter nadi bem Mria tioteles.

63,14
Sbierpbyfiognomien, Bebatfen batúber. 87
Thiertfúcte.
76. 78.79

Erocfenteit beß Cbarafters, Musbruat berfelben. 255
§ugend unb Selligion, igr Werbdtníf. 229
Eürenne.

## tu. $\mathfrak{x}$

Sanbyt.
58. 106

Berflarung Jefu auf Ebabor, 12
Bertrágliafeit in Religionefadett, ©rant berpelben.
Da Winci $\quad 241$
Winjent, Maut. 185
lliyfles. 57
 feinet einfadien Subftanfen.

9
Woltaire, bletbt nidit Didter Finer Mationi. 208
333
$553 . . .4$

## Regifer.



## Drudfebter.




3ortge:

##  untryexidinet gabert.

Geine Surdflaudfen, ber Jurft von Cinfietien. Şert Bendler in Semgo.

Der $\mathfrak{J}$ err geظ̧eime $\mathfrak{R a t h} \mathfrak{F}$ alt in $\mathfrak{B r a u n}$ [øかmeig.
Die ef̧rmúrbige Srenmaurerloge jur meigen Taube in Nens in Sberfalefien.
Serr Job̨ann Traugott Baron bon $\mathfrak{R}$ afiff und $\mathfrak{K i s}=$ Biros-
 macter.

Sent Tiemeyer in Scalle.
Das Pfyifantropinum in Deffat.
Die Ratbsbibliotbet ju Keipjig.
 frebam.
3. ©. Sepp in 2 (mfterbam.


[^0]:    

[^1]:    DbyF. Stagm. III Derfuct.

[^2]:    4. 5
    *) Wir hatten bief Bild vorne befer -
[^3]:    *) Seine Bemifutigen, Dic Durdffabrt aus bem Rorbmeer in bas ©nibmer ju finben; feine Edjluffe,
     bungen gejogen, und Die ふorfdalage, bie er getban,
    *verbienten bie Sufmerffankeit groger Sdiffecapitaine; fein Wert ufer Smerifa foll aud) woll ber wid)tigftet 2amerfungen feyn fưr bie phyffifte and fittlide Bers vollfommang bes menfoflid)en ©icidjlecfles.

