# Fillosofia della Scienza <br> <br> RIVISTA MENSILE 

 <br> <br> RIVISTA MENSILE}
di Psicologia sperimentale, Spiritismo e Scienze Occulte

## L.ibri in dono

LEON DENIS - Jeanne D'Arc. Mediam - Paris. Librairie des Sciences Psischiques 1910 . . L. 2,50
A. DE ROCHAS - L'Ertervorisation de la Sensibilite —VI Edition - Paris. Chareorbac 1910: 1. 7
FANCIULLACCI - Un viugio texi Cieli dettuto da uио spiriso (Puema Dantesco) Ediz- di Firenze del 1883 ,
L. 5

1 FRANCAS … E'Église et le Sorcellerie Paris-Librairle eritique 1910 , . . . . . . 3,50

## PICCOLA POSTA

I seguenti abbonati a mezzo di cartolina vaglia hanno mandato cortesemente il loro abbonamento.

PER UN ANNO - Francesco Scotti - Dottoressa Marzia Baldaresebi - Dott. Augusto Seuigaglia - Torquato Nanni - Giorgio Senigaglia - Ing. Cangialosi Salvatore - Avv. Alfredo Reyes - Arv. Lomeo Vincenzo - Comm. Avr. Giovanni Galbo - Comm. Irv. Enrico Pagano - Dr. Eduardo Calandra - Ing. Comm. Salvatore Renzi - Avv. Mamino Di Mareo Ginseppe - Comm, avv. Andrea Streva - Ingeguere Envico Bagvoli-Cav. Mavaro Calcedonio - Avv. Giuseppe D'Accardi - Arv. Ginseppe Ruggieri - Cav. Prof. Nimzio Ro-meo-Circolo Artistico - Castellini Avv. Eluardo - Pietro Mariani - Giovanni Corrao -- Commendat. Fratucesco Bentivegna Gandolfo - Ing. Natalia Domenico - Lig. Bruno Laigi - Ing. Domenico Saladino - Avv. Gav. Giuseppe Lauza - Teisa Ferdinando - Santo Avr. Modica - Polsoni Fileno- Circolo Impiegati Uivili Livorno - Comm. Renzi Salvatore - Giulia Chiaia Bressi - Enrico Tron - Ing. Giovanni Mallone - Avv. Gaspare Nicotra - Avr. Notoli La Mantia - Avi. Ignazio Battaglia - Arvocato Vincenzo Tnzzolino Avv. Piemo Siragusa - Arv. Salvatore Rienzi - Comm. Biagio La Manna-B.ne Libassi - Cav. Musto Salvatore - Comm. Francesco Enea - Salvatore Bournno - Comm. Tagliavia Salvatore - Cav. Dott. Francesco Spallitta - Rag. Ferdinando Perricone - Marchese Ferdinaudo Bollaroto Arv. Gitseppe Li Greci - Avv. Cav. Filippo Lovetere - Cav. Avv. Vincenzo Mangano Arv. Lnigi Caputo Avv. Francesen Parlavecchio - Buglino Iog. Camillo - Xarra Cav. Giuseppe - Prof. G. Battista Gattuso di Brancaceio - Rag, Garibaldi Busco - Cordeva Cav. Ginseppe - Cav. Ginseppe Lombardo - Avv.

Erancesco Deluca - Avv. Uanepa Vaccaro Pietro - Arv. Romano Tommaso - Arv. Agostino Manciso - Mr. Machene - Prof. A. Real. monte - Pietro Prof. Mariani - Ant. G. Corrao - Salvatore Cartaino - Saeli Comm, Gioac-chino.-Avv. Enrico Rizzo.
N. B. - Del pari che i soprascritti, noi preghiamo gli altri amisi e confratelli, the si degnarono di trattenere la Rivista, di usarequando loro piacer̀̀, lo stesso metodo della Car-tolina-vaglia per cosi eviturei di ricorrere allopera di un esattore che, per quuota tonto minima di ablionamento, ei riuscireble oneroso.

Preghiamo poi i nostri abbonati che sono al corrente sino a dicembre scorso di provvedere al pagamento del uuovo anno a mezzo di Cartolina vaglia.

Contiamo quindi sulla cortesia loro, cui ricordiamo quello che abbiamo seritto nella nostra circolare che accompagnava loro il primo numero della Rivista, che cioè il concorrere alla pubblicazione di Essa, intesa alla diffusione delle idee verso esi si orienta il pensiero umano moderno, ̇̀ una buoma en onesta asione.

## Pei nuovi abbonamenti

Essendo le mille copie di esemplari della prima amuta gì̀ esaurite, i nuovi abbonamenti non potrinno concedersi the dal $1^{\circ}$ gennaio 1910 da ovi incomincia il $2^{\circ}$ anno di nostra pubblicazione.

LA DIREZIONE

## Lèn Denis

JEANNE D' ARC MEDIUM

PAELS
LHBRAHRLE DES SCIENCES PSYCHIQUE
$1910-$ L. 2. 50

Alloert de Erochas
L'Exteriorisation de la sensibilitè

## PARIS

FD. OHABCOIKNAO $1910-\mathrm{L} .7$

# Filosofia deila Scienza 

## RIVISTA MENSILE

di Psicologia sperimentale, Spiritismo e Scienze Occulte

そ Pr<br>Direttore-fid. Dott. Innocenzo Calderone

# ABBONAMENTI <br> Italla - Anno L. 3 - Semestre L. 1,50 <br> Un. Pest. - Anno L. 4,50-Semestre L. 2,50 

Un numero separato cent. 30

INSERZIONI IN COPERTINA
Per ciascan avviso, in proporzione degli spazi e del numero di volte per cui si vuole ripetato, prezzi da convenirsi.

## 

## Saluto augurale

A principio d'ogni anno, usano le pubblicazioni periodiche di mandare all'indirizzo dei loro lettori un saluto augurale.

L'uso è bello e cortese, e noi non vogliamo esimerci di seguirlo con vero ed efficace sentimento di amore.

Però il nostro saluto augurale, incominciando coll'anno nuovo il II di nostra pubblicazione, non è ai soli lettori, ai soli amici e collaboratori della opera nostra che noi vogliamo mandarlo, ma alla Umanita intiera; al suo progresso morale; ai pionieri del pensiero che ne sono le guide; alle scienze di ogni ramo, che preparano ed aiutano l'evoluzione delle cose e degli ESSERI; alle vigili anime dei nostri fratelli dell'aldila, che compiono insieme a noi il faticoso cammino della vita, di cui la nostra non d̀ che una necessaria manifestazione, sempre più progressiva ed efficace, una manifestazione che ha per fine la purificazione e l'elevazione dello spirito ai suoi più alti destini, per mezzo del sacrifizio.

Il nostro saluto augurale vada agli apostoli ed ai martiri della nuova scienza dell'anima; ai suoi militi modesti; ai privilegiati strumenti di cui la Provvidenza fornisce la nostra Umanità per guardare, a traverso così piccoli spiragli, le profondità dell'Ignoto.
$E$ sia l'anno che sorge una nuova tappa in avanti uella conquista di nuove conoscenze, e di nuove scoperte nel campo delle nostre faticose ricerche.

Palermo, 1 gennaio 1910.
La Redazione.

## Sipiritiomo, Religione

Se è vero che lo spiritismo scientifico conduce alla dimostrazione dell'esistenza di un anima indipendente dalle funzioni tisiologiche dell'organismo unano, distruggendo in tal modo le dottrine del materialismo dalle sue fondamenta, sara vero altresi che quest'anima, la quale opera in noi come quantitá una ed indivisibile, multiforme ma autocosciente, che organizza la materia adattandola ai bisogni della sua manifestazione sensibile - deve necessariamente presumersi preesistente alla vita organica e sopravvivente alla sua desintegrazionc. Deve cioè essisere un Essere immortale evolvente nel tempo e nello spazio, un Esseie che deve avere le sue alte finalita da raggiungere.

Quali sieno queste finalita noi non sappiamo certamente concepirle in questo stadio della nostra materiale e morale evoluzione, pero la più elementare intuizione ci dice che, se tutto in natura evolve per ragiungere ogni ora di più la maggiore perfettibilitá, il fine dell'Essere non può diversamente concepirsi che nella conquista della sua perfezione assoluta oltre il tempo e lo spazio.

L'Esser, in altri termini, ci apparisce come la manifestazione di un centro di coscienza che parte dai gradi più bassi in cui essa è appena allo stato rudimentale $e$ che vá colla ripetizione delle sue $e$ sistenze corporee mano mano individualizzandosi ed estendendosi: individualizzazione ed esteusione alla quale concorrono tutti gli sforzi della natura.

Però mentre questa coscienza individualizzata compie questo immenso ciclo di evoluzione non si può negare che una grande coscienza cosmica regoli l'intiero organismo della natura sensibile. Questa coscienza è appunto quella che noi chiamiamo Dio.

Ne viene di conseguenza che Dio è l'origine della manifestazione della coscienza individualizzantesi cicè della coscienza degli innumerevoli Esseri che esistono nel Cosmo in una scala interminabile di gradazioni. Il fine della evoluzione ci apparisce in tal modo la creazione d'innumerevoli centri di coscienza in seno alla coscienza del cosmo.

Lo spiritismo scientifico per tanto appena sarà passato dalle fasi dello sperimentalismo a quello deduttivo, deve per necessita diventare una reli-
gione; a differenza però di quelle dommatiche e rlvelate, una religione che attinga alla scienza e alle logiche deduzioni di essa le sue conseguenze morali e le sue credenze, le une e le altre progressive come progressiva e la scienza, evolventi come evolvente è la scienza.

Il che non contrasta col principio che la vanita, essendo una, deve essere immutabile ed eterna: perchè è appuntu la verità che non si puó manifestare di un colpo come un tutto concepibile ed apprezzabile sempre ed ugualmente da tutti. La verita è hene una, ma gli aspetti di essa sono infiniti ed è di questi aspetti che l'uomo può e deve pigliare graduale eugnizione, prima di raggiungerla intiera, fonde è che la sua conquista deve arrivare all umanita progredita, per essere poi raggiunta nella sua assoluta sostanzialita ad evoluzione compiuta.

Eceo perchè è esatto il principio che la religione scientitica, he verra fuori dal moderno spiritismo, deve essere progressiva ed evolvente.

Lo spiritismo per conseguenza deve giovare sostanzialmentealla religione qualunque essa sia. E diciamo qualunque essa sia perchè tutte le religioni, nel loro contenuto intimo non sono che identiche, una unica verita presentata sotto varii aspetti alla mente umana in correlazione al suo grado di comprensione e al suo stato di evoluzione in atto.

Gli studii moderni dell' esoterismo religioso, per adottare un termine oramai comunemente adoperato, - comparando gli insegnamenti esoterici che sono al centro di tutte le religioni classiche, -hanno trovato una unita di contenuto radicale con una estensione graduale di altre verita aggregate al nucleo principale, corrispondenti allo stato evolutivo delle razze nei tempi in cui il nuovo insegnamento vien dato.

Le furme che hanmo rivestito la verita centrale, e che talvolta servivano a velarla all'occhio protano non ancora adatto a ricevere le impressioni dei suoi raggi luminosi, si sono adattate alle diverse condizioni di tempo e di luogo, ma la sostanza, !o ripetiamo, è sempre stata la stessa.

Mai come oggi questi studi del cosi detto esoterixmo comparato assursero a tanta altezza. Ed è maraviglioso di costatare cone le verita centrali, in uncluo cioè per dir meglio, di queste dottrine che abbracciano le più elevate concezioni trascendentali non contrasti affatio coi risultati delle scienze, che hanno oggi raggiunto il più alto fastigio. Esse hanno dato in fatti una specie di riprova alle tante verita che in prima, in tempi che è poca cosa chiamare preistorici, crano stati insegnati dai grandi iniziati.

11 celcbre Edoardo Schurè nella Introduzione al suo studio esulla storia segreta delle religioni ${ }^{\text {o }}$ enuncia in queste proposizioni i principi essenziali della dottrina esoterica comparata: $\operatorname{Lo}$ spirito è la sola realta. La materia non è che la sua espressione inferiore, variabile, effimera, ilsio dinamismo nel tempo e nello spazio. La sua creazione eterna, continua come la vita. Il microcosmo uomo è mediante la sua costituzione ternaria (spirito, anima $\epsilon$ corpo) l'immaginc e il ritlesso del macrocosmo-universo (mondo divino, umano e naturale) il quale e l' or gano del lio ineffabile. dello sipurito assoluto che è per sua natura: Padre, Madre e figlio (essenza e vita). Eeco perchè l'uomo immagine di Dio puì divenire il suo verbo vivente $s$ :
«La \& gnosi» o il misticismo razionale di oǵni eta e l'arte di trovare Dio in se stesso, sviluppando le propric profondita occulte, le facolts latenti della coscienza. L'anima umana, $l$ ' individualità, è immortale nella sua essenza. Il suo sviluppo ba luogo sui piani volta per volta discendentio ascendenti, mediante esistenze alternativamente spitituali e corporali : poiché la rincarnazione è la leg-
ge della sua evoluzione, legge alla quale sfuggirà solo, quando perfezionandosi alfine, potra tornare allo spirito puro a lin, nella pienezza della sua coscienzas.

Si può vedere da questi enunciati sommarii della dottrina che si trova alla radice di ogui religione, come sia vero ciò che abbiamo premesso cioe che sia riserbato allo spiritismo moderno di dimostrare la realta dei postulati religiosi, diremo cosi cardinali, che erano stati posti in origine come semplici verita trascendentali.

Ma le religioni di ogni tempo hanno avato una forma esteriore, an modo di estrinsecazione, i loro miti, gl'insegnamenti pubblici nei Tempii e nelle scuole, il loro culto esteriore, i loro sacerdoti, le loro Chiese, a mezzo delle quali si è sostenuto e propagato l'insegnamento religioso, il quale, col progredire dei tempi, si è confuso colle torme esterne ed ha tinito col perdere la sua parte sostanziale arrivando alla posterita oscuro, imbrogliato e contradittorio. Nè ciò é tutto, si è andati anche al peggio,

Le Chiese, allontanate e distratte dalla loro missione che sarebbe stata quasi necessaria e divina, divennero strumento poteute di governo nelle mani di uomini ambiziosi e trascesers in modo che la religione rimase talvolta la maschera per dissimulare ardenti passioni, cupidita e fanatismo, in potere dei suoi sacerdoti. La storia è la per dimostrare la verita dell'assunto!

Le Chiese si proclamarono in tal modo uniche e legitime intermediarie tra Dio e l'umanita ed arrivarono sino a distruggere i diritti sacri della coscienza individuale, fino a dommatizzare la propria infaliibilita, unico frutto di un potere immobilizzato da secoli. E fu cosi che le religioni vennero in discredito e si crearono i grandi abissi che le separavano dalle forti correnti del libero pensiero, e dalle scienze, delle quali divennero le peggiori nemiche.

Esse allora vennero in decrepitezza, si disfecero e caddero nell'oblio dei secoli. Ma le religioni, nella loro sostanzialita, sopravvissero a traverso le catastrof delle Chiese nella semplicita dei loro insegnamenti riconfermati all'umanitá da nuovi iniziati mandarii della Inivinita, che tornarono a grandi intervalli di tempo a predicare la parola divina.

La Chiesa Cattolica di oggi è un esempio vivente di questa veritia che proclamiamo senza esitazione e senza rammarico. Essa ha perduta la chiave del grande mistero ed è andata cosi lontana dalla voce dell'umile Maestro, che più non l'ascolta da gran tempo.

I perduti fastigi della Cattedra di San Pietro, il rammarico dei tempi nefasti del Santo Uffizio che non torneramno piu!? le prebende soppresse, il dominio temporale seontitto, - vana follia di pazzi ab. herrati dalla voluttia del potere! che il pergamo ed il confessionile non potranno piú riconquistare,-l'hanno talmente assorbita, che più non le resta tempo di riandare le onorevoli tradizioni dei primi secoli della sua comparsa, quando gl' insegnamenti di Gesú erano ancora vivi nella coscienza di una cristianitò santificata dal sacrifizio, a cui, non le precedenti religioni, ma le Chiese precedentil' avevano sottoposto ! Anch'essa quindi decade: e come le altre Chiese che il vortice del tempo ha divorato, anch'Essa minaccia di precipitare dentro questo vortice, senza che per cio sia lesa una sola sillaba del grande, sublime e divino insegnamento del Maestro che lo spiritismo moderno richiama a vita novella.

Nobili eccezioni peróo ha avuto la Chicsa in taluni dei suoi sacerdoti che appar vero in ogni tempo, raro esempio di preclari virtü e con carattere spiccato di emancipazione dai ferrei lacei, che tentarono di tenerli arvinti alla legue dell'udienza e del silenzio.

Da essi vennero gli scismi, le lotte interne che produssero le grandi riforme, le nuove emancipazioni di pensiero con le conseguenti concessioni dei Concilii, i nuovi slanci di attivita, i! sablime sagrifizio del martirio!....

Ed anche oggi di questi sacerdoti non mancano specialmente fra la schiera eletta dei giovani riformatori, e noi conosciamu parecehi sacerdoti intellettuali, che hanno succhiato alle sorgenti del pensiero moderno, che sentono le seosse di nuove correnti che si sperdono fra i sublimi concerti di una fede nuova, e che si trasfondono nelle vergini idee battezzate sul Golgota col sangue del più gramde Maestro dell'umanita che predico la pace, l'umilta e l'amore tra le umane genti.

Ma essi son pochi e sono avvinti dalla inesorabile legge della disciplina e più che altre dal complicato ingranagerio che alimenta il bisogno della conservazione di classe alla quale attingono i piu urgenti interessi, che l'unnna ambizione ha resn cosi prepotenti e necessarii alle speciali condizioni di vita della Chiesa, che ingiustamente si fa chiamare ancora, la Chiesa di Cristo. Sara efticace l'operadi enstoro, avranno la forza di ridestarla dal profondo letargo a cui lo spirito di ambizione e di potere l'hamso ridotra? Sara opera santa, ma non sara opera di oggi! Molti sacrifizi, e molti sacrificati oceorreranno ancora prima di arrivare a tal fine se pure ci si arriverd! Ma l'opera loro sia bencletta sin d' ora se anche fallisce il tentativo, perche quest'apera sara sempre un passo in avanti verso la provida legge dell'evoluzione e del progresso indefinito dell'umanita.

Eceo perchè la Chiesa più che la scienza, che ha già visto abbassare le armi ai suoi migliori cavalieri, si mostra cosi ostile allo spiritismo seientitico che proclama opera diabolica e fulmina dei suoi anatemi: sono i conati dell'istinto della propria conservazione ! Ed è naturale, perchè lo spiritismo se giova come abbiamo detto alla religione e ne avvalora il contenuto genuino, nuoce alla Chiesa di eui distrugge la ulteriore possibilita dell' illecito mereimonio: di cui annienta i fantastici dommi che non sono più compatibili colle nuove conguiste del pensiero moderno, basate su postulati scientifici, che fanno parte del patrimonio acuuisito alle scienze esatte : di cui rivela l'ignomaza dolle verita aflermate nel testo del Vangelo di Cristo che esso ha ennfuso col simbolo, colla parabola, col mito: di cui proclama l'inefficacia educatrice della Umanita, alla quale si dovrebbe insegnare coll'esempio cosi come ha fatto il Maestro, colla carita, col vero amore : di cui censura l'antropomorfizzazione di Dio, facendone lo strumento di vendette e di tormenti eterni, mentre il Dio che lo sptritismo proclama è la Coscienza Assoluta da cui tutti gli esseri promanano eacui tutti, senza eccezione ritorneranno pienamente coscientidi se stessi, quando compiuto l'immenso ciclo della evoluzione diventeranno Esseri divini, ad immagine e similitudine del loro Padre Celeste!

Chimere adunque il purgatorio e l'inferno eterno, perchè pargatorio ed inferno sono quil in questo hasso piancta, in questa forma transitoria della esistenza; dove apprendiamo le dure lezioni di una vita di sacrifizii, che sono il mezzo adatto per compiere la nostra evoluzione fisica, intellettuale, morale e spirituale, e dove ripeteremo le dure prove del nostro fallire sino a quando avremo raggiunto il grado massimo di evoluzione che puó offrirci questa nostra esistenza corporea!

Chimera il paradiso come essa lo insegna; conquistabile per propiziazioni e per offerte votive, o per semplice pentimento di un atomo di vita, perchè il paradiso degli spiritisti è ben lontano dall'essere ragginnto dalla nostra umanità, la quale prima deve diventare, come si è detto cosciente della propria divinita, mediante esistenze alternativamente spiri-
tuali e corporali, frutto di una legge di giustizia e non di capriccio, così come insegnano le dottrine del vangelo di Cristo, letto ed inierpetrato nel suo spirito, come sapevano leggerlo ed interpretarlo i primi Padri della Chiesa.

La Scienza, la Religione e lo spiritismo adungue verra giorno, e forse non lontano, che si uniranno in an renico intento:ma non sperate che ció aveenga per la Chiesa, la quale come tutte le parti deve necessariamente finire per essere assorbita dal tutto: e qui il tutto è l'Vmanita Intiera che cammina, cammina sempre evolvendo, assorbendo e moditicando tutti i suof elementi costitativi, al fine ultimo della sua evoluzina spirituale alla quale è stata fotata dal suo Creatore.

Ary. botry Invoctexgo Guhbrone

## Pragmatismo


(cont. e fine ved. num. percrl.):

- L.imperation cateqoricon kantiano non e un ciecoim. peration, ma e preceluto da una esperienza, come la speranza: voglio dire che la nostra coscienza morale ha vedut, rualche cosa di la dalle apparenze prima di giadicare. Indatti, se noi analizaiamo i suoi giodizi, non tardiamo a scoprire che chiama male tutto cio che tende a mortiflare la felicita in generale e la speranza in particolare e bene tutto cio che le avantargia.

La speranza cresce con la conoscenza, se questa non $\dot{\text { é sorda al Prugmáa esti. Anzi la conoscenza é cosi }}$ necessaria allevoluzione della speranza che non si compi mai rivoluzione o ritorma spirituale, senza il suo concorso. ":a i sacerdozi costituti hanno avuto sempre paura di certe rivoluzioni e tingrodo a se stessi d'essere a rosi dallo zelo della cass del Siznore e e non rosi dal pili profano egoismo o, se piace meglio, dal píi comune istinto di conservazione, hanno sempre intralciato il cammino della conoscenza e creata un'antinomia tittizi fra la conoscerza e la speranza. Il pregiudizio coltivato instancabilmente dagli interessati $n \in l$ gregre ignorante a poi penetrato nel campo decrli eruditi: dse multi l'hanno sposato a ckius'occhi eabbrancandosi alla conoscenza han gettato naturalmente la speranza nel limbo delle cose che non hanno londamento a scientitico \%. Ma perché non gettarvi insieme il dovere e l'amore che non s no ascientitici»? E la stessa conoscenza é un mistero maraviglioso tanto quanto la speranza; dunque neanche la conoscenza pui dirsi ascientifica". Anime dalla breve ala e dal volo basso, che per. dute in una erudizione eccessivamente specializata non hanno piú occhi per la vita!

Non par vero a queste anime frammentaric di trovare fatta una antinomia che non esiste, ma che in qualche modo le giustitica e le lascia alla loro marolte! E non importa se, mentre esse si danno ad intendere di compiere un atto di arditissima ribellione, esse sono sempre schiave del pregiudizio: E si conveniva superare il pregiudizio e ciod salire piú alto e non restarsene in basso alla pari di chi, per i suoi tini, ha creato il pregiudizio. Perchè un'affermazione si confuta cen un'affermazione piú alta, non già negando. Questo non è che collocarsi a sinistra nello stesso piano, dove è l'affermatore $o$ un ripetere a rovescio la lezione del maestro; e non pun essere soggetto di vantazione che per gli sciocchi.

Intanto, se si vuul sapere che cosa succede nel nostro vicinato, possiamo sentire qualcuno che sapera osservare e concludere, Niccoló Machiovelli: u Abbiamo, adunque, con la Chiesa e con i preti noi italiani questo primo obbigu: d'esser diventati, senza religione (leggi: speranza) e cattivi. *

Quel grande italiano redeva chiaro; ed è perció che i stato $m e s s o$ all'lndice! Dicono che 1 peccati capitali sono sette. Ma sono effettivamente nove. Primo: la paura, secoudo: «L'OSOURANTISMO* etc. I sacerdozi costituiti hanno gran bisogno dell'uno e dell'altro peccato?

II DISAMORE é partico-armente dannoso alla speransa, che a volte pui sembrare una creazione dell'aınore. E la lorma di speranza, che si è diffusa specialmente in occidente, deve le sue vittorie ad un grande amore che pati la cru.s commiss $\ell$ o colpilala.

Se poi quella dottrina dı disperazıone che denunzia la divina natura come la Malvagia, è diventata praticamente quasi una dottrina di speranza ed è in tatto la speranza di furse un 380 milioni di nostri simili, si deve pure ad un'lmmensa pieta per ogni dolore. La dottrina non da logicamente un solo motivo a sperare. Tut to $\dot{e}$ nella tradizione della singolare pieta del fundatore (1).

La speranza dunque, come la conuscenza, "ome l’amore, come l`attivita creativa, $\dot{e}$ parte integrante del nostro naturale eudemonismo. Se non é curata o se deliberatamente raffrenata, si affunda nelle oscurita della nostra psiche; e pare morta.

Ma non è morta; dorme. La natura non muore nè muoiono le leggi che le sono formali. E piuttosto la nostra logica che e lenta ad adattarsi alla logica del macrocosmo.

La speranza i us dalum nalurae, come gli altri componenti della ifelicita. Se non che .l'invisibilita del suo oggetto suscita le diftidenze di tutti quelli che preforiscono la certezza alla folicita, e nons accorgono che la feliciti $\dot{e}$ pin che la ceitezza, poiché contiene la certezza $e$ non ne è cuntenuta. Che anzi è la stessa certezza, com‘ $\dot{e}$ in natura, prima d'essere dissociata dall'eudemonismo d’origine.
Lovecrhé quella che noi chiamamu comunemente certezza é fatta con l'imperfettissima arte del microcosino ed $\dot{e}$ un derivato, quando non $\dot{e}$ una falsiticazione: falsificazione sempre, quando nell'aspetto non ricorda più «l'antica madren, la certezza primltiva. Ecco perché la felicitá puó sostituire la certezza, come il più puó sostituire il meno. E percio che, quando noi facciamo l'esperienza della felicita, noi non sentiamo più il bisogno della certezza, che giá possediamo. Bi ecco perché l’idea che ci la lelici, ossia la verita, è plù che la scienza propriamente dettia, di quanto la natura sopravanza l'intelletto.

La divina uniti che noi chiamiano lelicita è una macchina delicatissima, come l'aeroplano, al quale basta uno strappo in un'ala, la benzina esaurita o un errore nel maneggio del motore perché precipiti. Non mancherebbe, per es., la sperinza: ma i confutata dal nostro sapere. Saremmo felici, se il nostro sapere lo permettesse;... e l'reruplano precipita. Ahbiamo il sapere, ma

[^0]ci mancano tutti gli altri componenti della felicita, e felicita e speranza, forse auche l'amore, forse anche il dovere, ci fanno perdere la pazienza. Ciancie !... E l'aeroplano é a terra!

Sono altrettanti casi di ABLLIA grave. Non possiamo volere lo. felicitá! Questa é la certezza increata, la certezza madre in tulta la sua gloria, con tutti i suoi incanti per trarci a sé, e tutto qui ci fa sicuri whe natura vuole in questa direzione (a che quegli incanti?...) e noi *natura naturata" volgiamo le spalle alla* *natura naturante» e preferiamo una certezza derivata, artificiale, 《manufacta*. Ma dobbiamo volere la felicita anche a costo di morirne! Cosi vollero tutti quegli a spiriti magni w che furono guidatori d'uomini ed hanno arricehita la vita per tutti.

Tutti quelli che rogliono con quei testimoni della verita, nella stessa direzione, sanno per esperienza che quesia attitudine della nostra psiche compie un mira. colo naturalissimo; perchè ci siamo piegati alla logica della divina natura e miriano là dove essa ci attira, alla felicità. E questa non tarda a venire, ma non $\dot{e}$, senza uu contenuto. Volendo l'effetto cosi desiderabile e desiderato e cioè cosi naturale (perchè il desiderlo è la leva, di cui natura si serve per sospingerci verso ...se stessa). ecco la causa determinante.

La certezza ha essa invocate * le cose che si sperann ", o le cose che si sperano * hanno invocata la certezıa?...

Noi non vogliamo ciò che non sappiamo. quindi, se uoi vogliano esser felici, noi dobbiamo aver conosciuto, sia pure fugacemente, gli stati relici. Abbiamo imparato qualche cosa che ci ha d'un tratto illuminati e ci ha futto fare un gran passo nella conoscenza; abbiamo condotto a tine qua lehe cosa che ci era grandemente a cuore: abbiamo amato sinceramente, nobilmente...

Qui le cose visibili erano terminate e cisiamo trovati sul marg!ne estremo della vita dinanzi al vuoto infinito.

Potevamo abbandonarci in terra e rinunziare a tutto. avendo superata mentalmente la tine di tutto e fatta la mostruosa esperienza del nulla. Quindi inutile l'amore, inutile il sapere, inutile fare qualsivoglia cosa : Oudèn pragmé per la felicità e la vita! Invece noi abbia o fatta l'esperianza d'un nuovo stato felice, qualitativamente eguale agli altri, quantitativamente superiore, che ha integrata la nostra felicita intinitamente superiore.

Quel vuolo si è illuminato e si è popolcto. Come non sappiamo. Tuttavia sappiamo che quella idea é cosi intrinsecamente unita alla nostra felicita che, senza essa, non comprendiamo piú la felicità a ci sembra una crudele ironia, come la felicita della mosca esopica.

L'altra esperienza che abbiamo fatta, immutabile come il fatum antico, è questa : noi duriamo in quello stato e non possiamo desistere. (2)

Il nostro sapere venendo dopo quella gloriosa esperienza serve al solo tine di correggerla, allargarla e semplificarla: l'ufficio della criti•a; e sono forme nuove. piú razionali, più belle, piú generose, piú grandiose e mai la confutarione.

Noi p'ssiamo confutare la felicitá come un'astrazione; ma la felicita in atto, superiore com'é ad ogni certezza, e inconfutabile.

Fra i quattro componenti della lelicita e fra le loro
(2) Hier strhe ich, ich kieni" niclit andros. "Qui sto, non posso altrimenti.. las detto il grande mistico e riformatore tedenso davantia carlo V'alla Dieta di Worms deserivendo indue parole io stato danimo di chi ha comguistata la felictai integrata dala sonranza. firtme:
molteplici derivazioni c'é positivamente un'azione reciproca, La felicití chiama la relicità per naturale associazione o simpatia.

La speranza puó essere suscitata dall'amore, come abbiamo visto, e l'amore puó essere ispirato dalla speranza. Il disamore puó farci pensare ad un paradiso che non oltrepassa gli ori e le nuvole dipinte dell'abside e della cupola di una chiesa di.. Bizanzio: L'opera compiuta in altrui servizio puó precorrere l'amore e poi risvegliare l'amore e il resto. La speranza pui far nascere il bisogno del sapere, come é accaduto in tutti i paesi della Riforma Protestante, che fu una resurrezione della speranza. La stessa conoscenza puó produrre in luce la speranza...
$\dot{E}$ cio che é accaluto in questi ultimissimi tempi a molti, anche a qualche gloria autentica delle scienze positive.

Possiamo noi dire che l'ipotesi " spiritica ,, sia stata vittoriosamente stabilita come l'unica interpetrazione ammissibile della maravigliosa fenomenologia metapsichica ?... Non imnorta. I tenomeni metapsichici offrono tutto un nuovissimo e interessantissimo campo di ricerche perfettamente legittime, secondo i piú rigorosi canoni della tilosotia positiva. Non sono astrazioni, non sono «n numeni»; sono fenoneni e... miracoli che si riaffacciano sulla scena del mondo. Questi fenomeni ci fanno conoscere delle possibilità che credevano impossibili, lasciano intravvedere la psiche umana allo stato libero e tendono positivamente a dimostrarne l'esistenza autonoma, qualunque sia l'ipotesi adottata...

Rinasce quindi la tlducia nelle intuizioni e nelle tradizioni dell'antichita...

Intanto l'ipotesi "spiritica» apparisce sempre meno assurda e sempre plú plausibile (questa é la storia) e ogni altra spiegazione si dimostra sempre piú insufficiente...

Ad ogni modo questa volta è la conoscenza, ancora imperfetta, che ha risvegliato la speranza là dove sembrava morta e non era che addormentata. La natura non muore...

## Raffathe Wigley



## LA VIA CHE ATTENDE (1)

## ad A. Cervesato

## Istante Premonitore

V'era un rimpianto, e v'era un'ansia ignota, Ne la malinconir di quella vuota
Stanza, la sera !...
V'era di tempi e luoghi una remota
Eco a l'intorno,
E il solitario spirto s'accrescea
Di silenzio e mistero.
Irrefrenato, un brivido correa
La dubbia stanza:...

[^1]N. della $D$.

Un pie' senz'orme, e il soffocato schianto
D'un'occulta parola non udita,
Scoteano le dense ombre,... nè alcuno
Era all'intorno... ma qualmun vivea,
Qualcun premea, senza toccarmi,... a fianco,
Una sgomenta mano mi gravava
Il capo stanco,
E ogni pensiero divenia preghiera.
Una sgomenta mano:
Una Bonta Invisibile,... un'ascosa
Volonta, che, pacando, m'accostava
A un imminente lutto!

- Ora, qualcosa

Veniva sempre, e non giungeva mai!
Suscitato da un tragico destino, Interrogai l'Ignoto:
Sforzai le bieche
Ombre ;... lanciai
Me nel futuro:...
Un impeto di luce,...
Un attimo divino,...
E fugai le bendate ore :... lontano
Io mi raggiunsi,...
Intesi tutto e tutto udii vicino :...
Io sorpresi, un istante, il mio destino,
M'offersi, singhiozzando, al mio dolore!
Uno squallor di ceri
Vagolonte sul drappo de la Morte, $E$ un dileguante
Ululo, ne la notte...

## L'Ineluttabile

- E, in un sinistro vespero, l'antico

Terrore si compi :
Qualcosa urto a le porte :
Fiatò la Morte,... e tutto abbrividi!
E rividi,... e vegliai, ne la vorace
Ombra, una bara :...
Quella bara, un istante, lacrimata,
Avvinta, ed or siccome
Dal convulso delirio de la notte Dissotterrata...
Ma fu quasi il ritorno d'un vanito
Giorno :... il ricordo d'un antico sogno :...,
Uno strazio, da tempo, dileguato
Ne l'ombra del passato !...

- Or, da lontano,

Tutto leniva la benigna mano
A me, temprato a l'urto del dolore !
E vegliai fiso 'l tremolar de' ceri,
Ma come ascoso fra remoti veli :
I veli del passato,
E la malinconia
Di quel defunto sguardo,
E le strappate chiome,
E 'l morto oro pallente
In su le dita...
Oh come, oh come assai lontana, e sola, E inerte e bianca, ' $n$ fra le bianche rose,

In quella luce desolata e stanca,
Sommersa, quasi, in un'onda d'oblio !...
Esalavano i fiori 'l molle efluvio
D'un dolor dissepolto,
E un demente urlo, perduto
Entro la notte.
Gridava, ne le tenebre, un aiuto :...
Un urlo,... un urlo, in altri tempi, inteso :...
Ma dove ?.... quando '?...
Esitavo in ascolto,... e i fluttuanti
Ceri, rimossi da l'ignota mano,
Languiano sempre, e si spegneano sempre,
In fondo a la remota ombra, lontano !...
E sospeso mi parve il tempo, in seno
A quel morto ritorno:
E, nel torpore d'uno stauco sogno,
(Quasi estraneo m'intesi al mio dolore :

## Rassegnazione

Da le profonditá di quel mistero,
Balzo lo spirto:
E m'involai,
E valicai l'Immensita :...
Spasimo su le labbra la preghiera, Anch'io raggiunsi Iddio:
Entrai, per poco, ne l'Eternità !
Palermo, 2 gennaio 1910.
Virgilio La Scola


## 1 destini Italici

## e la Rinascita della Gnosi



Nella storia dei popoli, come in quella degli indivilui, certe idee che al principio dirigono la vita, perdono a poco la loro forza, e lentamente divengono banali, disprezzate e tra l'ironico riso d’una nuova generazione portatrice di altri germi, tramontano. Ma non per sempre. Viene un tempo in cui anime assetate di conoscenza e di vita si rivolgono al passato. lo interrogano. e trovano quella risposta cbe dal passato pressentivano: essa contiene la parte immortale delle idee e dei sistemi gia tramontati; allora, questa vita prende nuova forma. ed attraverso ad essa si comprende l'azione del passato, le forza che ha spinto molti uomini a certe azioni, e dall'alto $s^{\prime}$ intendono ancora le emozioni che animarono gli avi.

L'Italia sta alla soglia di uno di questi periodi in cui antichi valori gia spariti risorgono, e sotto una nuova luce appariranno i fatti che costituiscono la storia dun passato recente, e per essa si comprenderanno e i fati d'Italia, e l'opera che la nazione é chiamata a compiere nell'umanitá.
Gli spiritualistia qualunque scuola appartengano, pur che abbiano coscienza, piú che credenza, dell'eterno e divino necciolo attorno al quale per innummerevoli eta si raccoglie lumana compagine debbuno poichè prendono gagliardamente la parte di precursori di non lontani eventi, conoscere i bisogni del toro ambiente ed idestini. Loro dovere é d'interrogare 1 fati nazionali, poi chè mal potrebbero altrimenti dare ai fratelli umani 1 'aiuto che e loro dovuto, piú che mai mpellente appena se ne $\dot{\text { e }}$ avnto coscienza.

II passato ed il presente sono la matrice del futuro;
interrogati opportunamente, abbandonando ogni persona. le simpatia od odio od altro legame, libereranno all'interrogante ifati che dai tempi nuovi attendono manifestazione.
Da un secolo soffić sull Europa turbine di distruzione, la Grande Rivoluzione laveva suscitato; ma solamente dopo di essa so ne intende l'effetto. Le scienze naturali, la cultura storica ed archeologica, e quant'altre branche dell'umano sapere che da esse derivano come applicazione. altro scopo non ebbero che distruzione. Subitanea, rovinosa distruzione quale mal videsi in consimili periodi storici del passato. Il giogo del domma fu scosso, col riconoscimento del diritto individuale, con la ribellione e con l'erudizione allargata da scoperte di nuovi documenti, da comparazioni critiche tra 1 noti; da ogni lato dell edificio dommatico si frangevano i ripari, cadevano in rovina le fondamenta stesse. Lina generazione veniva educata nello scetticismo e nel materialismo, riflesso scientitico del domma e del materialisuno religioso che soffoco l'Occidente per molti socoli. L'uomo perdé e l'appoggio esteriore e l’appoggio interiore: Ia Chiesa cattolica gli aveva già strappato il divino, l'avea rinserrato nel domma e posto questo ad adorazione delle genti.
Ora l'analisi scientitica infrangeva il domma, ma non restituiva all uomo la bivina Essenza; e l'uomo si trovo solo: era il momento in cui enli doveva trovare la sua strala in queste tenebre per progredire ulteriormente.

Il materialismo scientitico sembra aver compiuta diggià la sua grande e tremenda missione: la scienza ha trovata la sua via e correrá su di essa.
Ma in ogni tempo, nel piú profondo delle tenebre nelle quali difficoltosu è a tutti di vaticinare se anche un nuovo giorno sorgera, sorgono annunziatori ed accadono atti che racchiudono nel loro sens i germi che l'avenire sviluppera, come simboli che celano energle e sintetizzano tutta una serie di fatti, come semi che contengono tutte le potenzialiti di ir:finite generazioni $d_{i}$ piante e fiori e frutti. Analizzare questi fatti, riconoscere il vero signiticato delle parole annunciatrici è svelare i fati dei popoli e delle nazioni.

L'Italia compi, dal momento in cui la corrente evolutiva si spostó dalloriente e dal mezzo giorno più ad occidente ed a nord, la missione annunziatrice : Roma sintetizzó looriente nella Legge; quando in Oriente sorse. col Mistero celebrato sul Golgota, innanzl a tutto il mondo, l'alba di nuovi popoli e d'una nuova civilizzazione, Roma aveva preparato il veicoln alla sua diffusione,
Le civilta nascendo sono infanti, ed infanti sono i popoli che devono portarle alla loro altezza:come i bambini, in genere, pazamente distruggono tutto e pensano ugualmente. Scesero cosi i tempi tenebrosi: i candidi templi furono profanati da turbe cenciose ed ignoranti ; tribu selvagge e sconosciute furons scatenate dia una forza possente verso Roma; i llei morivano e la romana e la greca bellezza scomparivano sotto i llutti barbarici. I nordici selvargi sembrarono aver vinto la gloria e la forza della Sacra Citta: ma soltanto esteriormente, la forza arcana che le spingeva le trascinava a Roma a ricevervi il battesimo ed il nome di popolo. Il Cristo, il divino Pastore, l'Umile del discorso del monte s' irrigidi nelle figurazioni bizantine e barbariche: l'Amante si trasformé nell'Inesorabile giudice, e il suo giogo leg gero divenne la catena e la palla del galeotto ai piedi dei popoli. Ed essi si prostrarono.
Le distruzionı erano cessate: gli ultimi templi romani, disertati dai loro splendenti Dei, sotto i muschi e l'edera, cadenti nascondevano le ingiurie, le miserie. le ruine. l'aquila romana avea abbandonata lpirhe, ed il Palazzo dei Cesari derelitto precipitava: 1EEuropa, ve-
stito il cilicio, si martoriava, piangeva, implorava dagli innumeri chiostri attendendo la tine.
oh, eran ben morti gli Dei, e niuna potenza ne avrebbe ormai piú riviviticata la forma; Giuliıno non aveva potuto nemmeno prolungare la loro agonia. l'n'epoca doveva seguire, con piú larga e tolleranto intelligenza, a risercare l’idea vitate del mondo tramontato, ed essa ebbe l'Italia annunziatrice ed iniziatrice.

Le crociate, riaprendo la via delle comunicazioni con l'oriente, stimolarono gagliardamente il genio italiano; 1 feudalesimo, rigida forma mediovale, rovinó. Risuonó il canto annunciatore dal cuore dellllalia da quell uno che " fu tutto serallco in ardore * Francesco d’Assisi, per cui il Divino Poeta dice :

Peró chi d'esso loco fi parole
Non dica Ascesi, che direbbe corto,
Ma Oriente, se proprio dir vaole.
I،Umbia, il Lazio, la Toscana, le province intorno risuonarono di canti d’amore e di devozione; con i Mi. steri risorsero l'arti e la letteratura. Il popolo italiano si forma; nasce una lingua, un'architettura sorge da sentimento devozionale che si espande liberamente; la vita sociale si ravviva, l comuni tioriscono, e l'Italia s'appresta alla sua missione. Firenze e consacrata iniziatrice del movimento europeo: nasce Dante, ed Eglie tipo d'un popolo, il profeta d'una civiltá; il suo canto sarà ancora profetico per lungo tempo.

Petrarca, Boccaccio. yli storici in lingua volgrare iniriano il Rinascimento; mai piú gloriosa aurora splendette sulleuropa; i Lei risvegliati a nuova vita risorgono dalla terra umida sotto la quale giacquero, per rivelare il loro secreto di bellezza. Il volgare divenuto lingua italiana va a stimolare le arti letterarie tin nella lontana Iughilterra. I classici sono tratti alla luce: la tramontata civiltâ saracena trasmette la sua eredità all’Italia

Ad un certo momento l'Italia sembró mancare alla sua missione: assorbita nel suo lavoro fllosofico, scientilico ed artistico, per ua istante, chè piú non è nel succedersi delle grandi epoche storiche, perdette la caratteristica flsica di popolo, e divenne debole e martoriata da lotte fraticide, da guerre invalenti. Invano il Machiavelli ne segnava l'unita additando l'unica via in quei tempi praticabile: invano, italiano tipico, Leonardo la Vinci, iniziando nuove scienze, portava a grandi altezze le indagini naturali, la fisica, l'ingegneria con l'aiuto delle matematiche, e con Raffaello e Michelangelo, e quanti sommi artisti nel tempo vissero, compiendo grandi opere. incitarono ad azioni grand Questo incitamento ci condusse al seicentiswo, nel quale peró brilla la scuola naturalista e sperimentale con Galileo capo ed iniziatore. Per secoli l' ltalia s'accasció sulle sue catene; tutto sembrava perduto. La Grande sivoluzione non la scosse protondamente; i suoi figli vinsero e morirono per Napoleone, ma non seppero impugnare per lungo tempo ancora, la spada per la terra loro; Ugo Foscolo moriva in esilio. Napoleone aveva veduto perí qual frutto si maturasse in quella inerzia ed in quella apatia; e lo disse. Quando il fiore cominció a sbocciare, vermiglio come le rose della nostra terra, fu meraviglioso: esso era il fiore della Rivoluzoine Italiana.

Gli spiritualisti italiani, se a loro urge ricercarei patrii destini, per riconoscere qual'è realnente il compito 10 ro, debbono ricercare nei fatti e nel pensiero del periodo del nostro Risorgimento la loro guida, senza curare le loro proprie simpatie od antipatie, come fa lo scienziatu che studii un fenomeno naturale. Si accorgeranno allora che la rivoluzione italiana fu basata su un profondo spiritualismo, al quale non si vedono arrivare oggi che po-
chissime persone, poichè é lo spiritualismo dell’anima e non lo spiritualismo della forma; vedranno come tut, ta la rivoluzione fosse basata su un'idea profondamente religiosa, determinata e chiaramente stabilita nella mente dei pensatori, degli agitatori, iei combattent. Ricunosceranno nelle dottrine del tempo, che partendo dall'Italia stimolarono il risorgimento di altre nazioni. e specialnente nelle dottrine di Mazzini, le dottrine ed i germi di muvimenti mondiali odierni, che cresceranno ormai sempre piú rapidanente, prendendo la direzione della mentalita umana. Quelli che sono movimenti spirituali si moditicheranno, si fonderanno e penetreranno profondamente nella scienza e neila religione: quelli che oggi sono movimenti utilitarii si trasformeranno anch'essi . e fondendosi ed amalgamandosi si allargheranno nei loro principii e nella loro azione, pre: parando cosi la forma sociale adatta alla expressione vitale delle conquiste spirituali. Qiando si ritroveranno questi principi come fondamenti dell`ilea unitaria del Risorgimento, si comprenderi come l'Italia sia risorta per compiere ancora una volta la sua missione spipituale davanti all'Cmanita.

Dissi che la scienza s’e fancamente arviata per la sua via; essa comincio ad avviareisi con le stesse scoperte che la condussero all'arnosticismo: ogri quel periodo é passat, e già si puó vedere cosa sará il prossimo futuro. Intanto é evidente che fiuno puó piú opporsi alle scienze naturali; alcun tempo fa qualche spititualista credè infirmare i principii che sono a base del metodo e dell'indagine; ma li aveva soltanto mal comprosi. $\dot{E}$ vano credere di potersi upporre alla scienza in nome dello spirito; i metodi ed i principii so no solidi: essa puó errare nelle deduzioni flosoflche, ma non nel fatto, se il metodo è stato osservato e l'osservazione e stata scrupolosa; è noto bene lo scrupolo e l'eséttezza delle osservazioni scientitiche. Cozıare contro i principi ed i metodi scientitici indica un difetto di raziocinio. La scienza ricerca la Veritá so gli spiritualisti sono veramente tali, debbono anche essere convinti che la scienza inevitabilmente dovia venire ad una concezione spiritualistica del cosmo, nel quale una sola leg. ge governi $i$ fenomeni e le cause dei fenomeni. Allora il vero spiritualista combatterà le asserzioni gratuite siano esse anche di illustri osservatori, i dommi della scienza, e dall'altro lato cerchera con ogni mezzo che abbia a sua disposizione, di facilitare l'indagine scientifica, di diffondere il sapere, di distruggere le superstizioni, e principalmente di non addottrinare, ma esporre soltanto, quando questo é il caso.

Voler cooperare alla espansione di una concezione spiritualistica del cosmo e cozzare con la scienza è fare un dando piuttostochè soltanto un lavoro inutile. Infatti sarebbe certainento cattivo consiglio mottere dei bastoni tra le ruote di un carro per larlo affrettare, senza poi dire che il carro della scienza ha si robuste ruote e tali forti e sperimentati trainatori che è facile profetare che i bastoni si spezzeranno con grave danno dell'iagenuo oppositore.

Ma non v'ha piú necessità di combattere; la scienza è venuta necessariamente al limite della conoscenza oltre la quale non si puó piú oltre proseguire senza che la mente sia illuminata dalla Eterna Luce dello spirito.
Il progresso del'e scienze matematiche e l'applicazione del calcolo infinitesimale e della geometria non euclidea, progresso in cui l'Italia dal 1860 ha conquistato forse il primo posto, he condotto ad una cosi profonda analisi dei fenomeni fisici che è sparita d'innanzi allo scienziato ogni conceziono di materia quaie intendevasi nel periodo del materialismo.

- Al nuovo concetto di materia, e di una possibile evo-

ןuzione della materia condussero insieme le scoperts del Vant'Hoff, che quasi completamente a mezzo del calcolo riusciva ad estendere le leggi di Boyle e Mariotte e di Gay-Lussac, e quindi l'ipotesi d'Avogadro, alle soluzioni diluite, aprendo cosi una via alla calcolazione dei pesi molecolari delle sostanze nen gassiticabili. Il diverso modo di comportarsi degli elettroliti a queste leggi conduceva al concetto di jone e quindi alla idea di utomo elellrïco. La teoria elettromagnetica della luce, costruita su calcoli matematici dal Maxwell, ed accertata, prima dal fenomeno di Zeemann, si collego meravigliosamente con i studi sui raggi Roenged e sulle radiazioni, studi nei quali i fisici italiani non furono, ma'grado la limitazione dei mezzi, secondi ad altri. Per diversi fatti e per diverse vie si venne alla concezione odierna dell'atomo e della materia, del tut to differente con l'antica concezione, ed acquistammo anche l'idea di una evoluzione della- inateria; si ritornaza cosi, alle dottrine exoteriche degli alchimisti, o almeno alle concezioni piu basse della triplice Alchimia.

La psicologia s’è trovata dinnanzi a stati di coscienza del tutto diversi da quelli normali, chi ci dirá, senza temere le risa ironiche, guali saranno le conclusioni sue di qui ad ana diecina di anni?

Noi abbiamo scientiticamente acquistato il concetto di una evoluzione della materia, della vita e della coscienza; non é questo un passo gigantesco nel reyno dello spirito? Gia si domanda da doce provenne l'impulso di questo eterno divenire, e la sua ragione ed il suo il. ne: non si tarderi molto a concepire un'involuzione della vita e della coscienza, ed allora si spiegberi raziぃnalmente il perchè della evoluziono ed il suo tine prossimo.

Non sono queste delle vittorie ben piú ampie che non il riconoscimento di poche ipotesi o pochi fenomeni psichici? Non è stolta animosità urlare attorno a pochi dommatici della scienza? Essi passano, ma la verita resta; non fermiamoci, ma raccogliamo, seminiamo imperturbati e senza inutili lotte, consci del compito di precursori che ci asumemino. E sopratutto non addottriniamo alcuno: vorremmo lavorare a sostituire un domma ad un altro? Ció non sia: nostro dovere è stimolare il peusiero degli uomini tratelli nostri: noi non imporremo uulla, ma diremo soltanto: beco la nostra fede, e la viveremo. Vivendola, lavoriano in accordo al nostro ambiente, consci del suo scopo e della sua vita intima, profonda; niun modo migliore di questo per aiutare all'avvenimento di tempi migliori per la vita e per l'anima umana.

Comprendano i spiritualisti d'Italia la missione della loro nazione: da Roma partira ancora la Luce dello spirito, come parti da essia nell`epoca romana con lo iniziazioni agli antichi e sempre viventi Misteri, come si espendeva sulloccidente con il Cristianismo. Ed Essa sara Luce d'interpretazione tra l'Oriente e l'occidente tra la Keligione com'essa fu, e la Scienza come è oggi. Abbandonino le piccole battaglie: quante teorie sun morte, quanti errori sono passati dal momento in cui gli uomini poterono pensare:

Abbandonino le piccole battaglie degli egoismi e delle borie personali, se pure sono ardenti della grande vittoria e non delle minime vittorie degli orgogit, e vengano uniti alla grande battaglia dichiarata a tutte le superstizioni, a tutti $i$ dottrinarii agnosticismi, a tutti i dommi che aviliscono l'umana mente, siano essi partiti dal pulpito o dalla cattedra della universiti laica. In tal modo soltanto vinceranno e conquisteranno il suo posto all'Italia nel lavoro dell'cmanita: soltanto allora saranno trovati non indegni dellopera loro altidata, e stin.ati buoni lavoratori e degni della loro mercede.

Guseipe Piomella

# Wa Politica <br> secondo l'@ccultiomo 

(conlimuasione verli n. p.)

IV. - Il quadro dell'evoluzione generale della Umanita, portato del sapere tradizionale occulto dell'Oriente, è grandioso ma dalle linee semplici (1). L' Umanita prenderebbe radice su yuesta Terra e poi progredirebbe, originando tante grandi razze ; ognuna delle quali, successivamente, avrebbe il compito di sviluppare una facolta fisica o spirituale più elevata.
Il primo apparire di una razza nuvva, aveenimento dovuto a speciali selezioni nella raza precedente, avrebbe luogo con la formazione di un gruppo di popoli dotati di uguali e spiccate qualita. Da questo primo nucleo della nuova razza, detta prima sottorraza, ne deriverebbe poi un'altra, la quale continuerebbe il lavoro intrapreso dalla prima: l'opera che la intiera razza condurrà a termine quando avrí iorito sulla Terra sette volte, in forme sempre più perfezionate.
Cosi apparirebbero, opererebero e morrebero le grandi razze-madri, che lascerebbero però sul loro passaggio alcuni popoli ritardatari.
Le razze menzionate a questo proposito dai Teosofi non corrispondono quindi affatto alla celebre classificazione del Blumeribach, od a quella, più recente, del Ratzel; ma a concetti occulti, a criterii pertinenti allo sviluppo spirituale.
Tutti i popoli presenti della Terra, od apparterrebbero dunque alla razza che ora sta fiorendo ed aftermandosi, od a razze che gia hanno finito il loro compito, che sono estinte quali unita, e stanno in via di lento estinguimento.

Ma se le razze madri, ciascuna delle loro sottorazze, ed infine tutti i popoli che formano queste, hanno una parte ben determinata del grande programma morale, spirituale ed inttelletuale che l'Umanita intiera deve svolgere sulla Terra sapendo il punto in cui l'Umanita è giunta e conoscendo la storia passata occulta, si potra stabilire fin da ora, quali razze madri dovranno apparire sulla Terra e quale sarà il loro compito.

Ma tutti questi dati, tanto riguadanti la storia umana del passato, quanto le previsioni del futuro sono molto incerti e pel sociologo ed il politico possono rappresentare solo una ingegnosa ed anche interessante teorica, prima però di qualsiasi fondamento scientifico e non accordantesi nemmeno con le tradizionali dottrine storico-politiche degli occultisti occidentali.

Infalti il F'abre D'Olivet ed anche Ėdouard schurè stimano essere stata ben diversa l'origine dei popoli, europea cioè e non asiatica, ed affatto differente pure il loro processo evolutivo.

Più acuta ed importante e l'interpretazione delIa divisione per classi della societa indiana: e più razionale la difesa di questo sistema, ritenuto presso noi europei cosi contrario alle idee di progresso e di libertà.

Il Manu indiano avrebbe diviso il suo popolo nelle classi di serci, mercanti, guerrieri, sacerdoti; per aiutare lo sviluppo spirituale degli uomini che si rincarnano con disposizioni, Karma e dharma differenti, ossia con una responsabilita dovuta alle opere compiute nel passato, e con uncompito per l'avvenire esrtemamente diversi. Le classi bramaniche corrisponderebero adunque a coorti di spiriti: po-

[^2]tendosi distinguere tutti gli uomini secondo il loro grado di svilnppo.

E raggruppando fra loro tutti gl'individui, ehe, nuovi a questa Terra, non conoscono nulla, $t$ non samno servirsi del corpo. e delle naturali capacitá, ma sono facili agli istinti del bruto, pronti all'ira, cioé, incontinenti nella lussuria, proclivi al delitto, sorge la classe dei servi. Son tali perchè non potrebbero far uulla di meglio sulla terra se non adattandosi alla guida intelligente ed amorevole degli uomini dallo sviluppo spirituale superiore. Ubbidendo apprendono, ed imparando si rendono capaci di varcare il loro stadio di sviluppo. Superata la classe dai servi, lo spirito è pronto ad apprendere tutte le virtú dell'iniziativa e del lavoro utile e productive, condotto sotto libera e propria responsabilita: e s'incarna mercante. Per molte vite, sta nel commercio, od in occupazioni simili, fino a quando alle virtu egoistiche, ossia che giovano allo sviluppo della sua personalita, cominceratno ad argiungersi quelle altruistiche.

Lo spirito umano apprende tali virtù, soffrendo, soldato, i disagi del campo, le ferite, e morendo per la sua tribù o la patria. Ed oltre a queste facolta morali, andrebbero parallelamente sviluppandosi le qualità e forze dello spirito, insieme con le attitudini del corpo e della mente.

Intine vi sarebbe la casta dei sacercloti, cui dovrebbero appartenere tutti gli uomıni, i quali; avendo lungamente vissuto, devono, prima di abbandonare la Terra, giungere alla suprema altezza della spirale evoluzione, iusegnando altrui il bene, e sacriticandosi per l'acquisto della scienza e l'elevamento spirituale delle classi inferiori.

Anche $i$ Gnostici dividevanc gli uomici in tante classi, secondo il principio vitale che predomina in loro. Chiamavano ulici, gli uomini immersi nella materia, suoi schiavi: psichici, quelli che aspirano ed intendon alla purificazione, non conoscendo pero il vero; i pueamatici, gli spiriti superiori che vogliono raggiungere I' $\Lambda$ ssoluto Bene.

Il dharma del sacerdote è sublime. Le caste indiane non sarebbero state istrumento d'ingiustizia e di privilegio, ma una necessita della disuguaglianza spirituale degli uomini. Non esisteva, quàndo vennero istituite, la rigidezza di distinzione e di separzione assoluta fra classi (separazione divenuta classica poi); potendo ogni cittadino aseendere alle classi superiori, secondo i propri meriti (1).
Intine la funzione paterna, assegnata alla forte e gentile aristocrazia spirituale ed intellettuale, che guida, che ordina, sacrificandosi, e molto nobile.

L'equilibrio, la commisurazione netta e giusta delle capacita ai compiti sociali e politici, caratterizza molto bene questo sistema.
Ed oggi, che questo equilibrio è misconosciuto e deriso, e le piü complesse e delicate funzioni di Stato (che nel progresso di tutta la vita e della scienza moderna sono divenute grandemente complesse ed ardue) vengono alta voce avocate al popolo, a disadatti e ad incompetenti, crediamo molto opportuno che fra noi europei trovino favore gli scritti tendenti alla formazione di questa aristocrazia dell'intellotto, che purtroppo manza, e la cui formazione viene tanto avversate.
(juai, diceva il Rcaumarchais, quando al postodi un matematico viene messo un ballerino, e via dicendo!
E Dante scriveva:
Ma voi torcete alla religione
Tal che fu uato a cingersi la spada,
E fate re di tal ch'è da sermone
Onde la traccia vostra è iuor di strada. (2)
Purtroppo pero anche la teorica ocultistica tende a degenerare nella teocratica: ovunque vi saranno

[^3]adoratori di veggenti, l'aristocrazia del pensiero non potrà formarsi, anzi il pensiero stesso s'inaridira nelle fonti; ed il consesso dei saggi responsabili, farà posto al vicario celeste, despota inresponsabile.

Cosi avverne nell'India. E se in Cina penetrarono idee teocratiche, il genio pratico e saggio di quei popoli confuciani, l'adatte molto bene alle esigenze della vita. (1) E noi Italiani, che abbiamo avato un Gregorio VII un Innocenzo III, un Bonifaccio VIII, conosciamo gii effetti di pretensioni divine nel governo dei popoli. (3)

- Il Re dei Re, il Signore dei Signori, Gesù Cristo, cui il padre ha tutto concesso mettendo l'Universo ai suoi piedi, cui appartiene la terra, cio che contiene e coloro che l'abitano, cui obbedisce ogni creatura del cielo, della terra e dell'inferno, ha scelto per suo vicario il pontefice supremo della sede apostolica e della Chiesa romana, lo ha elevato sopra i popoli e i regni, conferendogli di strappare di distruggere, di disperdere, di edificare, e di piantare.
V. Secondo il Barlet la socictà umana è un'organismo vivente dotato del potere di creare e di modificare gli organi suoi piú essenziali. La testa di quest'animale sono le Università e le Religioni; il torace, gl'istituti giuridici e le forze militari: l'addome, l'economia e il commercio.
- La Sinarchia e la legge di vitaliti esistente tanto nell'organismo sociale quanto nell'organismo umano, e, a rigore, ogni ricercatore può scoprirla applicando alla società i principii di fisiologia che dirigono l'organismo umano: considerato come il piu evoluto degli organismi animali,

Dopo avere consacrato molte opere alla verificaaione di questa legge (5) nella storia; esponendo nell'opera «Missione degli Ebreis Ia storia universale, nella - Missione dei Sorrani» quella dell'Europa, equella di Francia nella Missione dei Francesi $>$, il saint-Yves ha creduto di avere dimostrato la maniera di applicare, con un semplice decreto, questo principio universale alla nostra presente societa.

Egli stima di avere determinato la legge di relazione dei diversi gruppi dell'Umanita fra di loro. Quando nell'Universo tutto esiste secondo rapporti analogici, ed è simmetrico, ed è ripetuto e riprodotto con gli stessi procedimenti. (Cosi in basso come in alto) la legge che dirige una cellula nell'uomo, deve scientificamente reggere le sorti di quest' uomo del pari ; e la legge di un uomo deve essere quella di una collettivitá umana, di una nazione, di una razza.

Studiamo dunque rapidamente la costituzione fisiologica di un uomo secondo dati comunemente ammessi ed indiscutibili.

L'uomo mangia, vive, pensa.
Si nutre per mezzo dello stomaco: vive grazie al cuore; pensa in forza del cervello. Gli organi digestivi sono incaricati di dirigere l'economia della macchina, di rimpiazzare le perdite dell'organismo, per mezzo dei nutrimenti, e di porre in riserva il superfluo per le occasioni in cui diverrà necessario.

Gli organi circolatori sono incaricati di portare ovanque la torza necessaria al movimento della macchina, appunto come quelli digestivi forniscono la materia.

Ma tutto quanto possiede forza è un potere, quindi gli organi circolatori esercitano il potere nella macchina umana.

Infine vengono gli organi nervosi che hanno l'intiera direzione del corpo.

[^4]Per mezzo dell'intermediario del grande simpatico incosciente, vanno innanzi gli organi dirigenti e della circolazione: con l'intermediario del sistema nervoso cosciente, gli organi locomotori possono funzionare. Gli organi nervosi rappresentano l'autorita.

Economia, Potere, Autorita: ecco in breve le tre grandi funzioni dell'uomo dal punto di vista fisiologico.

La relazione fra questi tre principii? Finchè il ventre riceve il nutrimento necessario, l'economia funziona benc. Quaudo il cervello limita il nutrimento, lo stomaco diventa in varia maniera il suo turhamento. Se il cervello resiste, lo stomaco causera la rovina dell'intiero organismo e per conseguenza pure quella del cervallo: l'uomo muore di fame.

Finchè i polmoni respitano, un sangue vivificatore ossia potente, circola nell'organismo. Se il cervello rifiuta di fase lavorare i polmoni, o li conduce in un ambiente malsano, questi prevengono il cervello del loro bisogno con viva angoscia. Se il cervello non vorrà o potrá ubbidire, tutto il corpo erollerá, picgatesi le gambe, a terra: e l'uomo morra d'asfissia.
Troviamo ora nella società le analoghe grandi divisioni dell'organismo: economia, potere, autorita

La ricchezza di un paese, con tutti i suoi mezzi di produzione (agricoltura, commercio, industria), costituiscono il ventre del paese, l'economia.

L'esercito invece e la magistratura sono il petto: costituiscono la fonte del potere di quel dato paese.

Riuniti in un gruppo i sapienti, i sacerdoti, iletterati di un popolo, potremo designarli collettivamente come la sua autorità.

Ora se ci poniamo il quesito: Che cosa avverrà qualora in un Stato l'autorità rifiuta di dare soddisfazione ai lamenti giusti dei governati ?: data l'analogia prima descritta potremo rispondere che avverrá un fatto analogo a quello che accade nell'organismo umano quando il cervello rifiuta di dare soddisfazione ai giusti lámenti dello stomaco. I governati, dopo di avere fatto soffrire le classi digoverno, causeranno la morte, perfino, dello Stato. Nella societá, come nell'uomo, esiste una doppia corrente:
a) Dei dirigenti verso il popolo, i governati, analoga a quella del sistema nervoso ganglionare verso gl'intestini;
bj Corrente di reazione dei governati verso i dirigenti; analoga alla corrente delle funzioni viscerali verso quelle nervose.

La prima rappresenta l'irvoluzione dello spirito nella materia e quindi si mostra sotto forma di Giustizia, fratellanza, filosofia altruistica e funzione sociale dello Stato: la grande opera di soccorso a tutti i cittadini, d'istruzione, di protezione, di guida; mentre la seconda, che del popolo sale al governo, è corrente di evoluzione, che è formata dei richiami della materia allo spirito, delle esigenze del progresso materiale e morale e che serve d'ispirazione e di base a nuove leggi, a nuove organizzazioni, a nuovi adattamenti della compagine sociale.

L'Hèlonn nel libro a sociologie absolue * (1) sintetizza questo concetto graficamente con l'unione di due triangoli equilateri per la base, in modo che il vertice dell'uno sia volto in alto ed il vertice dell'alto al basso: e dice essere necessario che in tutte le societa bene organizzate vi sia una corrente che parta dal sommo vertice, nel quale si figara risiedere l'Autorità (è la somma di dottrine di governo astratte ed assolute, secondo la Natura), e discenda al vertice inferiore ossia a toccare la Società o Verbo umano.

Questa corrente o ternario involutivo giungerà in basso passando per l'azione, il potere esecutivo, la giustizia distributiva.
I governi assoluti, teceratici, imperiali (quello
czarista) constano di questa sola corrente, e mancano quindi dei mezzi di espressione dei bisogni popolari.
Manca in essi laseconda corrente o termario evolutivo, il quale deve risalire della società o Verbo umano e, formulando, concretando i suoi muti ed inarticolati e confusi sentimenti e bisogni in leggi, giungere all'autorità al principio.

Vi sono alcuni Stati in America, ehe mancano della prima corrente e, dotati solo di questa seconda, soffrono di tutte le intemperanze delle demagogie.

Come conclusione pratica, i teorici di questa dottrina, il Saint-Yures ed i suoi discepoli, reclamano l'istituzione di tre Camere; l'Economica, la Giuridica, la Scientifica-Religiosa.
Ed il Papus dopo avere con ragione deplorato le tristi eondizioni, tanto instabili della politica estere e della costituzione interua degli stati moderni, concluse dicendo che il ricercatore imparziale e scientifico può dire ai popoli moderni:

- Cambiate i vostri re, combiate i vostri ordinamenti, voi non farete altro se nod aggravare i rostri mali. Questi vengono causati non già dalla forma di governo, ma invero dalla legge che lacostituisce. Applicate la legge di Natura e l'avvenire si aprirà radioso per voi ed i vostri figh!?
Questa concezione organica dello Stato e seguita ancora da molti sociologi moderni. Per lo Schaefte lo Stato e * l'organo dell'integrazione del volere collettivo* ossia, per usare le sue parole; al'apparato nerveo della volontà cosciente, in connessione cogli organi del movimento animale a lui subordinati (1)...
Non molto dissimile da questa è la definizione data dal De Greef, secondo ii quale lo Stato è: © la somma degli organi ed apparecchi d'organi, tutti ordinati, economici, famigliari, artistici, scientitci, morali, giuridicie politici, il cui funzionamento, nello spazio e nel tempo, costituisce la vita dell'intiero organismo sociale $\Rightarrow:$ definizione che si ricongiunge a tutto il sistema sociologico dello scrittore belga, il quale come il Lilienfed, considera esseri viventi, simili in tutto agli organismi individuali, $i$ cosidetti, - organismi socialis; ai quali appartengono, per esempio, «la famiglia, le banche, l'officina, i mercati, l'arte, la religione, itribnnali, i parlamenti, ecc."

Ma questi scrittori moderni appartenenti alla stirpe di organicisti, hanno per loro capostipite Platone. Questi è l'autore di tre spece di politica, e propriamente della *Repubblica», della <Politica», e di una terza su \& Le leggi»: e considera lo Stato come una persona vivente: al'uomo compiuto segli lo chiama, In definisce.
Lo Stato avrebbe adunque organi e membra unite saldate I' una all'altra per la cooperazione ad un fine comune: l'armonia delle volontá e l'equilibrio degli interessi ottenuto con l'annientamento dell'individuo.
La vita, la difesa e la direzione dello Stato, sono affidate la prima ad una classe suddivisa in due, degli artigiani e degii operai, la seconda a quella dei magistrati. Però queste divisione in classi non implica una grande ineguaglianza fra i cittadini:

Del resto, in qualunque questione di scienza, i moderni scrittori di esoterismo trovano qualche utile idea in Platone, poichè questi fu iniziato, e conobbe e divulgò in Europa, le dottrine occultiste sull'anima ed il suo destino.

> Augusto Agabiti

## (Continua)

(1) "La struttura del corpo sociale,, e la quintessenza del socia lismo ...

[^5]
# Della terapia occulta 

(Cont. e fine ved. n. prec.)
Giovambattista Sitono nella sua Miscellunea ialrosoficce (Trat. 29) descrive un duplice rimedio simpatico dello scirro della milza. Il primo é che l’urina di tre, o di cinque notti emessa dallommalato di scirro alla milza in ogni aurora dev'essere mescolata con sulliciente quantita di cenere comune. ed ogni giorno deve essere espusta a disseccare al raggi del sole quel misto di cenere e di urina, tinché, compiuta la essiccazione, tutta quella massa sia collocata al fuoco domestico e lasciata consumare da se a poco a poco: consumatasi petfettamente si afferma che anche lo scirro resti consumato.

Il secondo rimedio è questo: se si empie di urina dell'infermo una carraffa di vetro ottureta con stoppa di lino o di canapa, ovvero con carta comune, e venga sepolta sotterra da un uomo digiuno, ed ivi si lasci tin quando tutta l'urina sia consumata, si ritiene che anche lo seirro resti consumato.

Un gentiluomo nella mia patria mi comunicó un sesegreto contro la febbre sperimentato da lui sulla propria consorte. Si laccia bollire un uvo nella urina dello infermo racculta al sopravvenire del parossismo tebbrile, fiinchè tutto il liquido sia consumato. Allora sgusciato l'uovo si metta in un tegamino; quanto pui prestu sará divorato dalle formiche, tanto piú presto cesserá la febbre.

Dicono che il mal venereo ed il cancro restano guariti se un cingolo unto dl mercurio, dopo essere stato applicatoal corpo, sia profondamente sotterrato.

Altri contro la quartana raccomandano di raccogliere l'urina dell'infermo in una pignatta nuovae di mescolarvi farina di segala, riducendola in poltiglia. Di questa si spalmi un albero di ciliegio, od altro albero che sia perché serva di pasto agli uccelli: tanto scemera la quartana per quanto gli uccelli avranno consumata detta poltiglia.

Secondo Scrodero, Lib: $\mathcal{Y}$. Farmac: Med: Chim: Class. 1, \&. 23, vi hanno di quelli che contro la quartana usano i capelli dell-infermo misti ai peli sparsi del corpo sopro un uovo, e fanmo cuocere questo finche divenga duro, e lo danno poi a mangiare agli uccelli. Cosi dicono che la quartana venga guarita.

Lina donna mi riferi per averlo sperimentato che $i$ porri stropicciati col lardo epariscono, se il lardo viene poi sotterrato. Questo per propria esperienza conferma Verulanio Cant. $10^{\circ}$, Sylv: Hist: 9:17. Ancora giovinetto verso il sedicesimo anno, mentre dimorava in Parigi ebbe un porro in un dito : in un mese ne spuntarono un centinaio su tu:te e due le mani, La moglie di Angelo, l'oratore, donna per mulla superstiziosa, disse un giorno di voler togliere tutti quei porri che bruttavano le mani al giovane, Prese all'uopo un pezzetto di lardo con la cotica, ed unse col grasso totti i porri, anche quel primo che quasi gli era coetaneo. Poscia appicci ad un chiodo il pezzo di lardo, e propria allo stipite della finestra della sua camera, che guardava il mezzodi, slinché si putrefacesse esposto al sole. Il risultato fu che tutti i porri fra sette mesi sparirono in teramente, compreso quello che aveva preceduti gli altri.

Salmuth reca un esempio. Cant: 3 Obs 34 - di un intensissimo dolore ad un braccio tolto via col trapiantamento in questo modo: si prendevano dei coralli rossi pestati con frondi di quercia. e si applicarano alla parte sofferente del corpo tino alla loro macerazione: indi s'introducevano in un foro fatto, sul mattino, col suc-
chiello nella radice di una quercia rivolta ad oriente, e vi si otturavano con un cuneo cavato dal medesimo albero.

Dopo di che il dolore cessava totalmente ; ma se si traeva fuori l'amuleto, subito i lolori rit ornavano anche più fieri.

Altri usano strofinare un ramo di salice ai denti degli scorbutici, e poi lo espongono al fumo del camino, allinchè col disseccarsi del ramo $i$ denti risanino.

Frequentissimo é l'uso di sospendere le bende degli infermi alle forche, ció che reca il beneticio del trapiantamento, quanilo si avvera.

Giovanni Loselio [ 1 e Podagr. Sect. II. Membr. 2, Art. 2, Subs 5, narra che gli idropici si sgontiano se si sospende per qualche tempo in un forno fumante una vescica di bove, piena di urina dell'infermo, ed indi si sparge l'urina e si getta la vescica in una fogna.

Il medesimo autore nella citata sua opera cosi descrive il mudo di trapiantare la podagra incipiente : si radano con un rasoio i peli dalle gambe dell'infermo ed insieme gli si taglino le unghie delle manie dei piedi in un certo tempo stabilito, e propriamente nella primavera, quandu gli alberi si mettono in rigoglio, equalche giorno innanzi al novilanio, dopo aver fatto un buco col succhiello in un albero di gattice, ovvero in una quercia verdeggiante tin dentro il midolo della pianta. lndi si collocano i ritagli di unghie ed i peli nel forame. senza servirsi di alcun mezzo intermediario peró, e dopo si chiuila il buco accuratamente con un pezzo di legno preso da un ramoscello qualunque. La parte pendente di questo si recida con la scure, e la ferita dell'albero si copra diligentemente, senza perdere tempo, con sterco di vacca. Se dopo tre mesi l’accesso podagrigo non si riproduce, vuol dire che la pianta é fornita di una efficacissima virtủ magnetica.

Simile a questo trapiantamento $\dot{e}$ ll bagno di latte nel quale una gentildonna danese, sofferente di un male occulto, dopo essersi immersa, avendo dato a bere il latte ai maiali, questi morirono tutti, ed essa risdno.

Molti esempi di simili guarigioni si incontrano ad ogni passo, le quali sambrano vicino al miracolo, perchè si allontanano dal comun modo di giudicare in queste cose. l'ero in natura si osservano fenomeni tali la cui causa é nota a Chi fece il tutts. Vi sono forze occulte magnetiche, con le quali anche corpi separati e distanti conservano reciproco commercio fra loro. Cosi avsiene che le ferite si sanano con l'uguento armario, se una gocciolina sola del sangue sgorgato dalla lerita si trovi o sull'arma, o sui pannilini. Qualunque sostanza esce da un corpo vivente benchè separata da questo, è per occulta simpatia invisibilmente attratta e riportata alla sua origine.

Nen bisogna negare peri che frequentemente viene a mancare il buon successo di queste cure Ma noi non possiamo stabilire limiti alla natura, come non possiamo neppure rigettare ció che l'ignorante nostra ragione non giunge a comprendere, quasi non possa di nessuna cosa dare la misura chi non conosce neppure sè stesso. come saggiamente scrisse Plinio, Lib. II, Cap. I.

Aleuni passi estratti dal Theulrum Sympalheticum sopracitato. Pag. 3il. Prescriz. di Paracelso.

* Fa una immagine di cera simile all'infermo, avendo peró una fede assoluta ed una viva immaginazione che per suo mezzo risanerà. Dopo recita alcune orazion cine magiche, e gettala nel fuoco. L'infermo guarira.

Credi, ed opera tutto questo con piena sicurezza, e non curarti un tico di quel che $\mathfrak{i}$ Teologi possono dire sul riguardo".

Pag. 382: Nel 1582 Pietro Perna stampó due Mannali di Paracelso nel secondo dei quali atta penultima pagi-
na si leggono queste testuali parole: عDistilla dal tuo sangue, o dal too sterco l'olio, e fa cochiam e.c alumine plumos. (cioe lucignolo di amianto, che allora chiamavasi anche allume piumoso, ossia fibroso e scissile. (V. C.) poi fallo ardere, ed ardera tinché vivrai.

Ė un tatto provato.»
In altro luogo il medesimo dice: La prima acqua lello stereo distillata toglie le macchie dalla faccia. L'ultimo olio che ne esce, se lo accendi, non si consumera mai in etorno."

Pag. 379: «Un Giudeo in un paese di Germania prescriveva di sotterrare la camicia di un fanciullo inferno. che risanara quando quella veniva a putrefarsi».

Pag. 469: «Secondo Paracelso, la vera cura magnetica di molte malattie, come l'idropisia, l’itterizia, la podagra ecc. (tutte malattie peri, come si vede, di rallentato od alterato ricambio $V . C$.$) si fa a questo modo,$ col chiudere il sangue caldo dello infermo in unguscio d'uovo che si pone poi a riscaldare : questo sangue misto a carne si dà a mangiare ad un cane o ad un maiale, affamato, e subito il male trapassa dall'infermo al cane, e cosi se ne va.*

Pag. 469: "Se qurlcuno abbia cacato all'uscio di tua casa. e tu vuoi imperlirlo in avvenire, surli escrementi ancora freschi accendi un fuoco di stoppia e suhito, per efletto di magnetismo, il cacatore diventerà scabbioso nelle natiche : perché il fuoco bruciando gli escrementi rigetterà per trasferto magnetico (dor:so magnetico, $\dot{e}$ detto nel testo latino, come si volesse intendere metaforicamente arco o selmento di cerchio) l'ardore della bruciatura nell’ano dello screanzato.

Questi altri fatti vengono a confermare l'azione della legge del simpatismo e ci autorizzano a stabilire come principio universale della terapia occulta, che per agire ettlcacemente sopra un orgcenismo bisogna in primo tempo far agire torganizzatore, ossia il potere dinamico e dinamizzante, latente nel corpo fisico. la vis vitae, cioe quel che Appollonio da Tiana, filosofo e taumaturgo insigne chiamo *l'elere dell'anima.n
(Versione dal latino).

V. Cavalli

[^6]
## Psichismo e Positivismo

Enrico Dal Pozzo cosi chiude una nota ad un san splendido capitolo di Pscofisiologia letto alla liniversita di Perugia il 1 N aprile 1885, E cosi a ecco tre sommi scienziati: W. Crookes, (a. Pellegrini, G. Gorini, condotti nello studio dei fatti dello Psichisino all'ipotesi d’ell'esistenza nell'universo di enti, spiriti non spiritmali, ossia di Ochemi, Entelechie, monadi, e del loro intervento nelle operazinni della natura. Ma, essi ci dicono, già si intende, questi Enti o Intelligenze hanno sostanza fisica, eterea materiale, $\quad$.

A meglio intendere il senso della nota ginva riportare quanto scrive G. Pellegrini (Lisimaco Verati) in una lettera al Dal Pozzo 6 settembre 1869. "Però voglio francameate dichiarare che da una lunga serie di cimenti pinacocinetici recentemente istituiti si $\dot{E}$ in ue ingenerala la propensione a credere che in essi intervenza un ariaro elemento fisico, diverso almeno nella forma dal magnetico....

Ed ecco cosi posata la grande fuestione sulla essenza dei fatti spiritici Crookes, Pellegrini, Gorini, Dal Pozzo, campioni nohilissimi del Positivismo moderno, ci dicono: I fatti spiritici esistono a produrli interviene però un elemento fisico che noi non conosciamo e che è diverso dal magretico, Avvi insomma una Energia, non ancora studiata, la energia fpsichica, analoga alla magnetica, ma diversa da yuesta, a cui si deve il prodursi della fenomenologia spiritica.

Questa Energia, dice il Dal Pozzo, produce un campo di radiazioni umane, come la Energia magnetica produce un campo magnetico.

Si è sempre quindi nellorbita dəi fatti fisici. $E$ che ciò sia vero, e che la causa dei fatti psichici risiede nella personalità umana, dice lo stesso Dal Pozzo, io ve lo pruovo col mio Controlıo dei fatti psichici. io vi magnatizzo gli oggetti, e tolgo ai medium l'esercizio del Ioro potere.

Su questo importantissimo fatto di controllo scoperto dal Dal Pozzo e confermato da migliaia di esperienze da lui stesso istituite, non credo la scienza si sia minimamente intrattenuta, malgrado l'estremo interesse della scoperta medesima.

Del resto ciò non può far meraviglia, se si pensa che non solo la scoperta, ma tutte le opere :nirabili del Dal Pozzo sono state dimenticate, dal li'.ro sulla Evoluzione, che per essere premiato al concorso Bufalini dovè essere scritto in francese e poi tradotto in Italiano. onde non se ne sospettasse l'autore, alla discromatopsia, ai lavori preziosissimi sulla fenomenologia spiritica di cui Egli fu il primo ad inizziare esperimenti in Italia mentregià negli Stati Uniti D’America erano saliti in gran pregio.

Il Pellegrini continua nella lettera sopra accennata: ammetto soltanto in l'inea di possibilità l'esistenza degli Ochemi caldaiciequivalenti agli spiriti, e constanti di materia eterea, o comunque attenuata.... Ed oggi parmi intravedere una qualche probabilità della loro esistenza. ... Io sono quesi convinto esservi un altro modo da scoprire mondo fisico, già si intende, che non. è dato a me di esplorare.»

E cosi per questi grandi Scienziali osservatori spregiudicati, dei fatti, lo spiritismo esiste. Ma esiste come esiste il magnetismo e come esiste ogni altra fenomenologia dovuta a qualsiasi energia fisica.

C'è soltanto da dire che la energia spiritica non è stata ancora disciplinata, che questa parte di mondo fisico non è stato. ancora scoperto.

Ed io aggiungo che non si arriverà mai nè a scoprilo nè a disciplinarlo, a quella stessa guisa che non potremo mai nè scoprire nè disciplinare, come io proveṛo, la Ragione della vita.

La mente di questi illustri scienziati era tutta abbagliata dalla gran luce del Positivismo affermantesi vittorioso seconda nella metà del secolo scorso. Dovette riconoscere la realtà di certi fenomeni che si poteva prevedere av rebbero finito con lo scuotere le basi del po sitirisnı medesimo, e si affrettavano a giustificarsi con più o meno.
calore alfermando che quei che fatti riconoscevano verie che avevano tutta l'apparenza di trascendere la loro conoscenza positiva, e di infirmarla, erano fatti invece che dovevano integrare questa conoscenza, erann fatti dovinti ad Enti che averano sostanza fisicu e materiale.

Ad intendere questa loro giustilicazione bisogna riportarsi ai tempi in cui questi filosofi scienziali scrivevano e trattavano tali qnestioni.

Quando Crookes pubblicó it risultato dei suoisistudi sperimentali sullo Psichismo, avrenne un fatto curiosissimo:

Prima che egli intraprendesse. come ricorda Dal Pozzo, i suoi esperimenti di verifica sui moti prodotti dai Mediun, tutti approvarono la sua intrapresa, e si scriveva nei giornali * oh: ora sapremo la verita, sta bene che la questione sia investigata da un nomo cosi adatto, di mente fredila che ha una posizione stabilita nella scienza. . . . *
a Ma era stabilito da quei scrittori dice Crookes che i risultati delle mie esperienze dovessero essere $d^{\prime}$ accordo con i loro preconcelti. Ciò che essi veramente desideravano non era la verità ma una testimonianza addizionale in favore delle loro anticipate conclusioni, e quando Essi videro che $i$ fatti stabiliti dalle investigazioni noll potevano essere adatlati alle loro opinioni, oh allora tanto veggic per i fatli....
E Carpenter, che fu gloriticato il grande distrullore delle finzioni scientifiche, cosi scriveva al Crookes colla più solenne persuasione di scrivere il vero: a Io mi spiego ogni cosa che vo avcte visto per metzo di una incosciente cerebrızione, e di una incosciente azione muscolare ; e se voi aveste solamente una chiara idea nella vostra reente di queste due frasi, voi vedreste che esse bastano a spiegare tutto. . . .

Come è grande la presunzione degli uomini !...
Aè minori erano le difficolià che incontrava il Dal Pozzo a proclamare dalla Cattedra perugina la verita dei fatti constatati

Si comprende quindi facilmente la ansieta dei detti filosoli della Natura a rassicurare il mondo scientifico che Essi studiano i fenomeni spiritici non imtendevano per nulla esorbitare dall'ambito della materialita.

Erano essi invero $i$ piè convinti campioni del positivismo moderno. Di fronte ai nuovi fatti essi non si ritraevano sdegnosamente come faceva il Carpentere; ma ne proclamava:o onestamente la realtà. In omaggio però alla pregiudiziale positivista dichiaravano che il mondo che si veniva scuoprendo era al pari di quello scoperto un mondo tisico, un mondo materiale.
Ed è appunto questa la affermazioue che quei grandi scrutatori del vero noll erano in grado di fare che a costo di cadere in equivoeo nel concetto di materia, e divenire, in nome di un Alonismo apparente, essenzialmente dualisti come io mi propongo di dimostrare in altro prossimo articolo.

Dott. Enrico Marconi

## LA RIRDDIUNED II UX LPBRU CLASSCCO

## (A. De Rochas: $\mathcal{L}$ 'extèriorisation de la sensibilitè) (1)

Non si può leggere yuesta, che ì certamente l'opera maggiore del Colonnello Conte de Rochas (della cui collaborazione questa Rivista altamente si onora) senza riandare la rattristante teoria di miserie connessa ai nomi dei grandi novatori, senza rimpiangere il tesoro di luce perduta o ritarilata, per la colpa degli interessi pericolanti, dellignoranza, del misoneismo. Le ricerche del Rochas, per quanto non isolate, nè isolabili dalla vasta e lunga trama che la tradizione, l'empirismo, la severità del metodo hanno tessuto via via intorno all'assilante e "oscura questione dei rapporti del fisico col morale ,, per quanto monche e incomplete. rispetto al programma, che l'Autore avrebbe voluto e saputo svolgere, segnano uria fermata e ad un tempo un cul-

[^7]inine...; ma chi sa dirci quali altri e magnifici risultati il Rochas ne arrebbe tratto, senza un intervanio brutale e incivile \%... E il pensiero ricorre a quel Reichenbach cui l'indipen denza econosica, la fama di grande chimico escopritore fra l'altro della paraffina e del creosoto) e la difesa di un Berzelius non valsern a salvare dal disdegno dei coritemporanei, e dalle contumelie di Dubois-Reymond, il quale del resto ci ha lasciato altri saggi del suo spirito grande nelle idee e grande altresi nel dommatisuo (ignoramibus!).

In una serie di scritli che vanno dal 1842 al 1866, ilkeichenbach dimostrava la luminosità e la polarità del corpo umano (oltre che delle piante e degli animali), altribuendole a un efflurio odlico o od, il ifuale compenetra tutti i corpi, ne determina le proprietà, possiede anche prerogative meccaniche, e coincide col Aluido dé mat!retizzretor? $i$; luminosità visibile al buio, da parte di soggetti sensitivi o resi sensibili con metodi opportuni (i cosidetti passi mutgetici). Ma bisognava, prima di constatare il fenomeno, superare grandi dillicolta, bisognava sopratutto escludere con sicureza gli effelti della sugyestione, senza di che sussiste il dubbio che si tratti di percezioni meramente subbiettive. Il Rochas lo comprese da par suo, e seppe evitare ogni scoglio nelle esperienze che imstitui una quindicina di anni addietro, con l'assistenza di un distinto Fisico. Gli operatori dunque furono due. ciascuno con un compito proprio: ciascuno non occupandosi, ne magari sapendo ciò che facesse l'altro : ciascuno attento a non pronunciar parola, per non inlluire in alcuin modn sul soggetto. Si faceva, per es., passare una corrente elettrica in una bobina. attraversata da un lungo nucleo di ferro dolce, e il soggetto vedeva gli ellluvi: s'interrompeva a sua insaputa la corrent:, e il soggetto non vedeva piu nulla. In questa e in altre esperienze (col prisma, con lo spettroscopio), le precauzioni non mancarono, e non mancarono nemmeno i risultati. Il fenomeno è obbiettivo. F il Boirac, critico assai prudente e circospetto, esperimentarore anche lui, In dichiara con franchema, riferendosi alla esteriorizaaioue della sensibilita, che presuppone leflluvio (2). "Ciò che è costante, ció che si deve ritener provato, allo stesso titolo di questo o quel fatto storico. di cui noi stessi abbiamo potuto esser testimoni, è lesistenza di una sensazione luninosa percepita da un gran numero di persone nelle condizioni indicate , (3). E. ciò che e notevole, per coloro specialmenle che anuettono un valore derisivo ai responsi della scionza uffeciule, si è che: "la scienza medica conosce casi, per quanto rarissimi, in cui si é osservato. ad esemplo, un ellluvio luminoso, (4) Ciò che è notevolissimo è la veritica delle ricerche del Rochas da parte di una pleiade di sperimentatori, dounet, Kratiz e Higier ( colla Paladino a Varsavia, 1894), Lụs, Astère Denis, Pelletier, Encausse (Papus), Durville, Dénaret, Boirac, Boudroux. Jvere, Broquet, Maxwell. Delanne, etc., sia riguardo alla srmplice constatazione dell’eflluvio, sia dal punto di vista della esteriorizzazione della sensibiliti.

Accenniamo un pò a qurst'ultima.
I fenomeni, diciamo pure, odici, si manifestano nel corpo umano sotto forma di efluvi, sfuggenti dagli organi dei sensi e dalle estremità delle dita, e di an'aureola brillante alla superficie della pelle: or iniziando e continuando la magnetizzazione del soggetto, viene il momento che si forma uno strato tluidico, se guito via via da altri strati paralleli fra loro e al corpo; e la sensibilità cutanea, che allo stato di veglia è normale, finisce presto collo sparire: si colpisce con una punta la pelle, e il soggetto non avverte nulla; si colpisce uno degli strati, o l'acqua di un bicchiere carica di fucido, e il soggetto sente dolore. La sensibiltià è insomma traslocala allestrong, e si puì anche raccogliere in un corpo non vivente. Lo envositement, le cure simpatiche, la guarigione delle piaghe, il transferto delle malattie trovano una giustificazione nella scoperta del Rochas.

Ma, ecco ora le ronsegnenze più salienti a eui la medesima conduce. Sembra che l'esodo della sensibilita dal corpo di uu soggetto non sia che il primn stadio di una esteriorazione piii completa, la cui ultima lase è rappresentata da una forma unana, invisibile per loc, hio normale.. e duplicato del corpo (fantasma). Classificando gri stati ipnotici secoudo il sistema del Rochas, riassunto nel volum, odierno (4), appare che il primo strato sensibile si forma generalinente al terzo stato di letargia: ma poi verso il settimo of l'ottavo stato, i vari strati, per cosi dire, si eoagulano, si fondono in una forma continua, a circa un inetro dalla destra del soggetto, che ratligura un semi-fantasma azzurrognolo, indi. con nuovi passi, danno luogo a un semi-fantasma di colorito rossastro. a circa un metro verso la simistra.

In seguito, le due meta si uniscono, costituiscono un unico
(2) E Boirac. In jxychologie inconnue Prais Alcan 1908 pag.• 275. (3. A. de Rochas O. C. pag. 10
(4) E. Morselli l'sicolngien e spi,itixum vol. 1 pag. 88
(5) A. de Rochas. ap cit. pag. ini Cfr. poi dello steswo autore
 de thin ${ }^{\prime}$ moser. I'ariv Charcomac.
fantasma, che via via diviene più consistente, offrendo le tinte gii accennate, che sono quelle ordinarie derg eflluvi e derli strati sensibili.

II Rochas, nel 189.5, ottenne una fotogralia del cloppio, sorto in simli condizioni: il Durville, di racente piccoli fenomeni lisici, prodotti dal fantasma, colpi sulla tavola, moto duna porta socchiusa, ecc. (6). In complesso, la teoria del dompio thidico, sostenuta da una regolare tradizione. e illustrata nai lenomeni telepatici e medianici, si avvia verso una solurione spermentale, e cio, bisogna riconoscerlo, in grazia del poderoso impulso impresso dal Rochas, la cui opera multiforine. ma riwolla a un unico line, è magniticamente integrata dal libro sulla Erteriorisatum de la motricite, cioe dallo studio detle proprieta meccaniche, che sono offerte a un tempo dal llnidu spusibile.

Ridotti al Inro nocciunlo piii prolondo (la produzione e la pereranone dell eflluvios, questi fath ammettono una esplicazione scientifica, al lume delle conoscenze attuali". Il Rochas risponde di si.

Figli ritiene che l'elluvio debba riferirsi alle vibrazioni intestime, che si proparano dal corpo all atmoslera. allocchio. al rentro di percezione. secondo le unte leagi che fan dipundere il colore dal numero di vibrazioni per minulo second, e l'internsita della colorazione. dallampieza (al gualrato) delle medesme.

W'alua parte, ricorda che letere luminifero non subisce deformazioni da parte delle molecole pouderali in motn tlavori di Fresnel. esperienza del Fizuau), guindi se lifllavin si dreazma. si è purchè l'aria, (a unn lopere) partecipa dei moti vibratori che lo genmano: d'onde la forma telle elluvio. e certi altri fenomeni particolari.

Ehbene, il Rochas va oltre, ammette che vi sia emissinue di particelle, distaceantisi dai eorpi. Si fa forte delle espremena di Ranl Pictet, per cui aile più hasse trmperature i metalli sprisionano ancora dei vapori, che creano lorn atlormo una specie di atmostera ; riferisce i isuliati di antiche osservazioni circa la traspirazione inavertib'e degli esseri viventi, osserva che il passaguio della corrente eletrica in un tilo. con conseguente riscaldamento, deve dipendere, almeno in parte, da un tlusso d: materia... Cotale veduta, Io sappiamo, appartiene oggi al dominio della scienza.

E probabile che i fenomeni odici abbiamo rapporto con la radioattivita della materia. offerta it, grado enepicuo da talune sostanze. e in misura assai pin debole da tutli i cerpi; l’efluvio o lo strato odico sarebbe allora un effetlo di tale radiazione, e assumerebbe agli occhi dei sensitisi certe tinte speciali secondo la velocita con cui le particelle radioaltive si separano dai corpi: a un ocrhio dotato di una eccraionale acuita visiva, noto col Le Bon, tutti i corpi al buin si presenterebbero circondati da una luminosa aureola. Il punto teorico che convien però tenere fermo è che l'emissione traduca allo esterno doyni organismo le traccie delle intime condizioni dej lessuti da cui parte, ipotesi «riusta e necressaria d enunciala qualche anno addietro dal nostio Visani Scozzi ( 1 ). Non si tratterà certo dei famigerati raggi $\$ (su cui si apporgia troppo il Durville) l'esistenza dei quali è piit che problematica; sara ma radiazione, una sostanza sui generis, suscellibile di assmmere forma umana, di liberarsi moi dalle traccie nrganiche che locenmpagnann. di athnarsi. eteviticarsi sempre piii. sin da costhtire il vero corpon astrale, puro dogni contatto terrestre. Questo corpo (di un morto o di ill vivente) si manifesta nei fenmoni di telepatia e di medianita grazie a una materializzazione transitoria, ellimera, piu o meno consistente, e assume veste durrvole pel fatto della incarnazione.

Tale, se non m'inganno, ì la via maestra che ci viene indicata dalle ricerche del Rochas. Ma qualunque sarà per essere il loro futuro risultato, una cosa credo lecito alfermare con sicurezza: esse restranmo. Resteranno come poln direltivo e come capmsaldo della scienza del domani : resteranno eome sintesi duna vita nobilissima spesa t'Itta a vantaggio dei piit belli ideali delP'umanita!

## Ing. Lligi Nola Pitti

6) Cfr. G. Delanne. Les apmaritions Materialisèes Paris Leymari 1909 vol. 1. pag. 381. e cfr. anche l'ultime libro del Durville, Les phantómes des vivantes. Paris $1: 09$.
(7) Dott. P. Visani Scozzi, La Medianiti Firenze. Hemporad 1:01 P. 150.

- Sianno slati costrelli di rinandare al prossimo numero la conlinuazione dello suadio del nustro collaboratore Sig.E. Senutrefa "Intorno al miracolo di san Cennaro v perché l’uutore, assente du Palermo,non ha potuto attentervi in tempo.
- Cosi pure per la lirannia dello spasio abbiamo doruto rimandare all'allro fascicolo l'arlicolo del nostro Carrerus dul lilolo LLa signora Fink - i'Institut psyeologique, contro 1a paladino".


# Rassegna delle Riviste 

LES ANNHLES DES SCIENCES PSYCIIIQUES, numero di dicembre 1!OO, riferiscono . Taluni casi di premonizione in sogno relativo al givoco del lotto .. del nostro illustse collaboratore prof. Falcomer del R. Istilito Tecnico e Nautico di Veneaia, e altri casi del genere attinti dal fascicolo di luglio 1! 102 della Revue des Etudes Psychiques. Il Falcomer divide i suoi in due specie, Sorgni riguctrdinti persone vive, e sigri riferili a persone morle. Cosi narra di una signora che aveva dovuto pernorare al Monte di Pietà di Portogruaro un paio di orechini. gia stati regalati a sua figlia. in sogno te apparve la persona (già morta) che aveva fatto il regalo, e le diede un mumero, un solo, ftanto basto a farle vincere la somma strettamente necessaria alln svineolo degli oggelti.

Or in tale caso. lipotasi della comeidenza ci sembra tropuo complessa, ond’è che soltanto in massima possiamo trovarci d’accordo con l'importante rivista parigina quando fa voti che si raccolgano e registrino con maggior cura, cosi da escludere la possibilità della coincidenza, le vincite al lotto per mezzo di nusmeri sognati.
LA STESSA RIVISTA narra di un processo per " manovre. spiritiche , svoltosi recentemente innanzi al Tribnnale Civile della Senna, a Parigi. Lin legato di L. 250) 00 aveva fatto morendo, la signora Lob, scozzese, a favore della Signorina A. i. giovane media.
La erede. Signora Ture, ne domandava lannullamento, perche la medio, per mezo di * manovre spiritiche" aveva circonvenuto la volontà della testatrice.

Il Tribunale diede torto alla signora Turc, "considerando." fra laltro, che la pratica delle scienze occulte, e segnatampore dello spiritismó non vale da sola, a stabilir l'insanità di inente; e che la erede invoca tale insanita, non rispetto a tutto il testamento, ina sottanto alla disposizione particolare del legato.

LE PROGRES SPIRITE, Organo della \& Sociète dEtudes Psychiques" ali Ginevra, nel numero di dicembre 190!. dì notizia del passaggio da Liegi del medio inglese Perters, il ouale contà di fare una lunga tourneé nel Belgio, nella Olanda, in Germania, in Danimarca e in Russia. E. nato a Londra, nel 1 Ni; e conosciuto come medio dal $1 \times 96$, medio psicometrat veggente Egh sa, cioe, in base a un gggetto duna persona morta 0 vivente, fornire la descrizione psichica e fisica di tale persona, indicarne le abitudini, lallontanamento e. se n'è il caso la morte Xin cade perciò in "trance " ma sembra rmanere allo stato di veglia, fortemente concentrato in una visione 0 in un quadro che ha dinnanai agli occhi.

In Italia è press'a poco sconoscinto, mentre serebbe utile, per mezzo suo, poter anche qni studiare una facoltà relativamente rara qualè la psicometrica.

LO MARAVILLOSO. Revista de psicologia y dinamismo inesplicados, di Nadrid, (dicembre 1909) pubblica, sotto il titolo * El expiritismo en moda,un elenco di giornali quotidiani autorevoli, che si occupano largamente dello spiritismo, Cita tra gli altri "The Nerr York Herald," il colosso della stampa nord americana, il quale pubblica una edizione domenicale in cui riferisce tutte le notizie dordine spiritico debitatamente accertate; \& La Nuvelle Presse $\quad$ noto e importante giornala di Parigi dedica un numero settimanale, accuratamente condotto, allo studio dei fenomeni psichici. Soggiunge che anche gionali italiani di grande autorita riportano articoli di eminerti scieziati, in ordine a cotesti fenomeni; tace però, ciò che per noi va anche detto a titolo d'onore, che i due più grandi nostri giornali, cioè *Il riorncte d’ Italicen, di Roma e all Corrieve della Sera*,di Nilano, pubblicano, se non a periodo determinato,certo frequentemente, articoli importantissimi sullo spiritisıno, dei nostri valorosi pubblicisti Enrico Monnosi ed Oreste Cipriani. E dire che nella usstra Palermo è un Neıno che sproloquia di queste cose nel Giorncte di Sicilia:

LA VOZ DELLA VERDAD di Barcellona sotto il titolo \& Uno spetgnolo che domina sli elemerte? ha pubblicato il resoconto di un eserimento eseguito da certo Signor Corominas, alla presenza del Sig.Febo de Limosin(nostro corrispondente di Barcellona) e redattore capo dellimportante Rivista Luz y Union che ci piace di riportare :

Gli esperimenti eseguiti dal Sig. Corominas nella spiaggia vicina alla casa Anlienez in uno dei passati giorni dell'estate, alla presenza anche di loan lidakoff un perfetto gentiluomo, e di me stesso sono, oltremodo certi per non dar luogo a dubbio di sorta -e se io ho voluto presenziarli ciò è stato non per curiosita ma bensi per linteresse verso i problemi oscuri che conserva in stio seno la natura. Lno di essi esperimenti che attrasse piu la mia attenzione fu il seguente: Uscivano dal porto, con direzione S. E, tre barche da pesca a vele spiegate. Erano circa le sei p.m ed il sole era vicino al tramonto. L'aria era tranguilla, il Signor Corominas proietto il suo pensiero in una di quelle barche che filava regolarmente : pochi istanti dopo una raffica di vento contrario cominciò a molestare le vele mentre che le altre seguivano tranquillamente il loso corso. In seguito, il Signor Corominas estese lo esperimento sulla seconda e poi sulla terza, -ottenendo questo risultato: Con grande mia meraviglia e profonda pena costatai che le tre barche, contrastate in modo da non poter superare l'ostacolo, ritornavano al loro punto di par. tenza dominate dalla influenza di quella corrente magnetica sconoscita, provocata dai Corominas.

II Signor De Limosin fa seguire la sua relazione da considerazioni in ordine a questo genere di fenomeni non ruovi, specialmente fra i fachiri delle Indie.

EL BUEN SENTIDO di Ponce (Puerto-Rico) nel N. 46 sotto il titolo *Folografia Psiquica* pubblica un articolo di CarJos Proth. sugli esperimenti scientifici fatti in ordine alla fotogralia trascendentale del Signor Emanuele Vauchez che ha dedicato a questi studi lutta la sua attività. Finalmente per opera sua a stata costituita una società a questo fine di cui egli è attivissi:mo segretario. Cosi si e potuto vedere dallamerica, dall'Inghilterra. dalla Francia, dal Belgio, Ungheria ed Australia, insomma da ogni parte del mondo numerosi fotografi che riuscirono ad ottenere cliches di vivi e di morti. Molte immagini curiose vennero a coronare questi sforzi e Vauchez ha potuto raccogliere una voluminosa corrispondenza con pruve inrefragabili. Tutto serve a dimostrare la realtá degli invisibili negata cosi facilmente dai materialisti che difendono ancora In loro nefasta dottrina giá in decadenza. Certo che i risultatiottenuti da alcuni fortunati investigatori non hanno raggiunto la perfezione; però hauno il kran merito di provare che vi sono esseri che !non vediano i yuali hanno una materialità sufficiente per inpresionare la placca sensibile, la quale certamente non si può accusare di allucinazione. Data quindi la esistenza di questi esseri, non resta altro che trovare il mezzo di permettere ad ogni esperimentatore di fotografarli a volontá.

L'importanza del problema non slugge ad alcuno come lo mostra la rilevante cifra di L. 47.000 raccolta in poco tempo in una sottoscrizione, aperta dal Vauchez, per creare un fondo di cassa per un premio da darsi a colni che risolverá il proposto problema.
L'esempio e l'attivita spiegata dal Vaucher ha creato molti innitatori : savii, rappresentanti di tutte le classi intellettuali vi hanno contribuito coll'appogio dei loro nomi, e il problema dell'aldila è oggi la preoccupazione degli investigatori della verità. All'apatia indolente delle masse invase dallegoismo $\dot{f}$ subeutrata la felsbre di ricerca.

LA REVUE SPIRITE, nel suo ultimo fascicolo (gennaro 1910) riproduce una bella conferenza di P. Martin intorno a Eduardo Gitmard, worto ottuagenario nel marzo u. s., autore a 72 auni del ben noto libro: Une échappée sur l'infini. "Un libro come questo, dice il Martin, basta a immortalare l'autore, come il Maestro di Cappella, opera non terminata, valse da solo a crear la gloria di Paer... "Nato a Lacè pède ( 27 aprile 1827), all'età di the anni il Grimard fn condotto a Sainte-F'oix-la

Grande, patria dei due Reclus, Eilia ed Eliseo, e di Panlo broca, dei quali in processo di teropo diventò anico. Dapprima pastore protestante, ben presto si dimise, ed entrò nelle Ferrovie dell'ovest; poi fece la conoscenza di Giovanni Macè, collaborò in varie riviste, pubblicio una seric di opere educative, tre delle quali furono coronate dall'Accademia, e tutte onorate da una sottoscrizione del Consiglio Comunale e del Ministro P. I.: fu ammesso dal Buloz nella Remte des Deun Mondes. in cui scrisse col preudonimo di Alyal. Dopo la morte della moglie, divenne spirit ista...

Nei suoi scritti più recenti, l’autore constata la potenza delle dottrine esoteriche... Tuttavia riconosce che la dottrina della rincarnazione, contraria a taluni dogmi della chiesa, puì essere sparsa da cima a fondo della scala minana. e divenire nettamente exoterica.

Al buono e infaticatu apostolo dello Spiritismo, ormai cittadino del Di là, il nostro saluto reverente.

IA REVUE SPIRITE ha pure, oltre a una ben fatta recensione di Senerr, taluni articoli di grandi giornali parigini in. torno alla recente opera di LiEON DE.VIS, Jectnne d'Arc Medium.Le Mrtin elogia lo studio fortemente documentato, e la fede fervente dell'autore, Le Figaro ne pone iu risalto la documeutazione storica imprevista, la bella convinzione e la elopletiza che commuove.

La REVUE SCIENTIFIQUE: ET MORALE DU SPIRITISME, diretta da Gabriele Delanne, l'autore di tante pregiate opere sullo spiritismo, contiene un articolo pieno di acume e di amabile ironia, dovuto a E. Delatouche, circa il noto rapporto di Courtier, dell'Istitutn generale Psicologicon, in Francia. Si sa che a iniziativa dell'Istituto medesimo, un "brillante areopago* di psicologi sperimentò per tre anni con Eusapia Paladino e, mesi addietro, pro. nunzio il suo responso per mezzo di Courtier. Con cura commendevolissima si osservarono tutte le condizioni meteorologiche, (pressione barometrica, temperatura, stato igrometrico), psicofisicbe !sulla memoria di Eusapia, la sua potenza di calcolo mentale, d'associaziane delle idee. di ragionamento, di energia muscolare), fisiologiche (sulla temperatura, la respirazione, le proporzioni di urea, di cloro, di calce, di glucosio), insomma tutti i dati fisici e psicologici in orline alla medio e al suo ambiente immediato; si rese inoltre omaggio alla devozione e al disinteresse di Eusapia, si propose perfino di crearle una rendita... ebbene, il relatore conclude che i membri dell'Istituto * non possorio dichiararsi scientificamente sicuri dei fenomeni constatati», sotto il pretesto di frode possibile del inedio! Tanta scrupolositi scientifica e tanto rispetto per una misticatrice? Via, esclama l'articoiista, il bout de forces, i il colno del ridicolo!

Ma se un cosi grande timore si aveva della frode, perchè uno studiare il semplice, il volgare fenomeno di levitazione della tavola ? Qui si può operare in piena luce, come raccomanda il Favre; qui si può vedere che la tavola talvolta si solleva con violenza e ricade con lenteaza. contro l'asserzione di de Varign!, che ricada sempre lentamente, e contro quella del d’Arsonval, che ricada sempy:e pesantemente.

In tal caso, riesce chiaro quanto sia inutile il paragonar la forza manifestata a quella di una elettro-calamita (d'Arsonval): riesce usila la pretesa di e rilegare i fenomeni a fotti noti coordinandoli al sislenta delle leggi naturali, Pretesa, badiamo, non nulla in sè, ma alıneno prematura.

Orbene, i fenomeni in apparenza più semplici di levitazione sono senza dubbio della stessa matura degli altri prodotti coi grandi medii, cosicché spiegare i prirsi significa virtualmente. spiegare anche i secondi.

Intanto osserviamo noi, «l'lstituto generale di Psico!ogia». pel troppo uso di prudenza, ricadde nel ridicolo che voleva evi. tare; non era dunque meglio che avesse proclamato alta la verità, senza soverchi riserbi e correltivi ?

A proposito dellaccennata relazione, abbiamo un articolo del nostro esimio collaboratore Enrico Carreras, che per mancanza di spazio siano enstretti di rimandare al fasciçolo di febbraio.

Non perció cesseri di essere pieno d'interesse e li allualita, a parte il valore e la competenza ben nota del nostro collaboratore.

THE IIARBIN(SER OF LIGHT (Precursore di luce) di Melbourne pubblica un lunghissimo articolo di William Stead, che verle quasi contemporancamente la luce in questo fascicolo (1 dicembre 1909) della rivista australiana, e nel numero di novembre della *Fortnighty Review* di Londra. E intitolato e $1 l$ mio primo rapporto circa l'esplorazione dell'atlro mondo e. sin dalle prime parole, spiega abbastanza di che tratta: "Pubhlicai nelle pagine della "Fortnightly Review w, margio. 1909, una esposizione delle ragioni dirette al tentativo di esplorare l'altro mondo, dei metodi che mi proponevo di semuire, dei risultati che speravo di ragsiungere. Sei mesi son trascorsi, durante $i$ quati ho avuto mezzo di mettere alla prova le mie teorie, e sento che $\dot{e}$ dovuto ai lettori del min primo articolo di riferire intorno ai risultati gia effettivamente ottemuti. ;

L' "Ufticio Giulia ", contimua piü in giiu, consiste in due ressidenze, una nello Strand : Mowbray Honse, l'i Morfolk-Streel) Taltra nel suburbio. ciascuna con un apposion personale princicipale, che ogni mattina, alle 10 , si rinaisce nella stanza di Giulia, per accoglierla, riceverne le istruzioni, e riferire sullandamento dell'Cfficio. Questo convegno è in parte religinso, in parte scientifico. in parte di affari. L’invisibile Direttrice, che i vragenti vedono benissimn, siete al posto donore, inuanzi a un tavolo: derli scrittori automatici funzionano come suni amanuensi. e ne raccolono le comunicazioni e le decisioni, che quasi sempre (le eccezioni sono in ragione delluno per cento) concordano pei due ufllci.

Esauriti i preliminari, la porta, metaforicamente parlando, è aperta ai visitatori dellंaltro mondo, dei quali larrivo è aununciato dai veggenti, e i messaggi, ripetuti ad alta voce dai chiaroandienti, sono registrati daghi stenngrafi. Talvolta, non spesso, qualcuno del personale è acontrollato \# da un visitatore, il quale preferisce servirsi degli organi vocalidi quello. anzichè farsi vedere e udire semplicemente. Vedemmo presto che il personale di un soln ufficio non bastava a coutentare i numerosi visitatori del Di Là, quindi aprimmo una specie di succursale nel suburhio, con soli scrittori automatici, per quelli dei visitatori che preferissero un tal genere di comunicazione.

In seguito lo Siteand riproduce lunghi estratti di verbali riguardanti certe discussioni sulla politica del giorno con eminenti uomini di Stato, nggi morti, i quali rispondono per bocca dei - sensitivi o, e questi qualche volta intervengono per conto proprio, rivelando cio che vedono, ed emettendo la propria impressione. Interlocutore (non sempre solo) il medesimo Stead. la cui opinione é talora recisamente opposta a quella dei comunicanti.

I senvitivi, nota io Stead, sono tre, due uomini e una donna. . Tessuno di essi è persona politica uno anzi spende la maggior parte del tempo fuori, e non conosce nemmeno quel tanto della politica e dei polituci inglesi che sanno d'ordinario gli abitanti della città: gli altri due non provann sufficiente interesse per la politica, da seguirne cun attenzione il corso e impegnarsi in discussioni; tutti e tre differiscono pienamente nel carattere, nelleducazione, nel temperamento.

In religione uno è Anglicann, il secondo occultista. il terzo spiritualista eclettico. Vessıno di essi è dotato d’immaginazione politica, né della colfura necessaria a scrivere, senza aiuto, un articolo sulla politica britannica.

Risponiln di lorn; dichiara lo Stead, della lorn sincerità come ricercatari del vero, della loro integrità, cosi come rispondo di me. Al bisogno potrei produrli e farli sottoporre ad esame....
l. $r$.

## CENNI BIBLIOGRAFICI

LĖON DENIS - Jeanne d’arc Médium. Paris, Librairie des Sciences Psichiques, 1910. L. 2,50.

La stampa francose. quotidiana e non, con unanime compiacimento si è occupata di questo libro, il quale, non è soltanto unopera informata ai concetti e ai sentimenti del "Modernn Spirtualismos che é poi infondo quello dogni tempo, ma è ancora
un contributo pienn di forza e di esatta erudizione aila storia maravigliosa della vergine di Domremy. Libro d'ispirazione. complessa e profonda, in cui il divino e l'umano. l'invisibile e il sensibile. la fede e la scienza si fondono nel piai armonico insieme.

Giovanna d’Arco fu una semplice contadina, illetterata ed estranea al mondo; eppure seppe confondere i dotli del suo teulpo. dominare le turbe grandi e piccine, predire la sorte altrui e la propria, operare prodigi degni dei piü eminenti condottieri d'esercito. Stupidi e feroci, i suoi contemporanei nou seppers comprenderla, e dopo essersi fatti galvanizzare, nolentio volenti dal suo grande spirito. la sacrarono al martirio. Convenne a lorn struttarne il genio, indi annientarne il corpo; convenne a nostri contemporanei porla sugli altari !....

Giovanna d'Arco non fli isterica: ce lo dice il dott. Dumas. professore alla Sorbona, la sua coscienza (mentre essa era ill comunicazione coi suni santil non era "dissociata", secondo le teorie care ai lanet, ai Grasset, ai Flournoy, nè mancante a séstessa (incosciente).
"Al contrario, vediamo che nolla terribile scena della sua abiurazione essa ode, con eguale nettezza, le voci dei suoi santi e quel sermone del suo predicatore. del quale non ha scrupolo. di criticar gli erroris, Giovanna non fu ossessa a giacchè i suoi Spiriti non vengono che a certe ore, soprattutto quando lei li chiama, mentre l'ossessione è caratlerizata dalla presenza costante, ineritabile, di esseri invisibilia; non fu allucinata 0 . se lo fii. non preió pardette ma: l'integrita della ragione, se lo fiu in parte, (sue sante credette quelle le cui immagini decoravano la chiesa di Domremy, non ebbero carattere allucinato. rio le voci che la svegliavano in pieno sonno, $l$ ' averertivano di avvenimenti presenti o futuri, la consigliavano ad agire in modn opposto al sun volere, non si facevano udire che nelle ore di silenzio, :onme lo constata lo stesso Anatole France. Non fu uno spirito debole, nè incline alla follia, come nol sono tutti quelli che hanno allucinazioni o visioni telepatiche:... Giovanna d Aren fu un grande medio, dalle facoltà varie e complesse...

Ecco la tesi nuova e affascinante che sostiene e svolge il Denis. con la sua eioquenza di apostolo, e la sua grande e "imprevista "coltura di storico. lmprevista. si capisce, in quanto gịà ignota overo procttante ignota e precisa luce sulla ligura gigantesca della Pulcella.

E la stampa l'ha rilevato.
Il che va messo a raffronto coi giudizi severi che hanno aecolto la Jeanne drarc di Anatole France. Due storici. Luchaire, professore alla Sorbona e Funck-Brentano, hanno notato gli errori e le inesattezze di questa pretesa storia che non é che un romanzo: Audrew Lang ha dato la lista di ottanta errori (citazioni tronche, o falsate, o mal comprese. 0 inventate); scrittori militari han mostrato la leggerezza con cui it France tratta le operazioni dirette da Giovanna: il generale russo Dragomirow (si ricorda), dopo avere raccontata la campagna della Loire, scrive cosi :
*Risultato dei cinque giorni, due assalti e una battaglia : ecco ciò che non avrebbe offnscato la gloria di Napoleone, ed ecco ció che Giovanna sapeva fare quando non ne era impedita». ING. L. N. P.

## Necrologia

Il giorno 15 dicembre u. s. si disincarnava in Koma Gaetano Azzi, più conosciuto, nel campo spiritico, col pseudonimo di Alhius.

Spiritista convinto, egli affronto il trapasso con una calma veramente socractica, tanto che volle scrivere da sé gl'indirizzi degli amici ai quali voleva far giungere la sua partecipazione di morte che compiló egli stesso, lasciandovi in bianco la data e l'ora. e che diceva cosi :

Gaelanu Azzi- di Ospitaletto Bresciano-superstite delle barricate di Brescia del 1849-e delle battaflie per la redenzione della Patria-esule, soldato, cittadino, patriotta ardentissimo pioniere ed adostolo solerte indefesso-della nuova scienza e dottrina morale del moderno spiritismo scientitico sperimentale - moriva ecc.

Ai suoi funeralt. intervennero soltanton poche amtche della desolata tiglia, la signora Elvira Tricomi, ed io. Ma la modestia della cerimonia mi commosse ben piú di un funerale solenne; perchè io hen potevo valutare l'elevaterara d'animo e la semplicitá di quell'uomo che aveva speso tutte le sue economie per diffondere lo spiritismo e che era morto povero ed ignorato-Sia pa ce a lui!
E. Carreras

1. Calderone - Dir. Propr. Responsabile

Tip. del Foro Siciliano, via Bosco, 14

AVV. INNOOLNZO CALDERONE

## 11 Problema dell'Anima

Studio di Psicologia Sperimentala

## Frezzo 工. 5 .

Edizione di MILLE COPIE quasi esaurita
Per le poche copie che rimangono disponibili per la rendita chiederle direttamente alla nostra Rivista.

Per avere un'idea dell'importanza di quest'opera, pubblichiamo il seguente gindizio dato dal celebre De Rochas, direttamente allantore.

## Monsicur,

An retour d'un royage je tronve chez mo, le livre que vous avez en l'amabilité de m'en ${ }^{1}$ voyer.

Si j'étais plus jenue et si je connaissas mieux la langue italienne j’anrais eu grand plaisir à le traduire et à vous prier de le faire paraitre dans ma collection des meilleurs auteurs étrangers, car cest le travail d'ensemble le plus intéressant que jo connaisse.

Veuillez agréer, Monsieur, avec tous mes remerciments, l'expression de ma considération la phus distinguée.

Col. De Rochas
Place des Alpes 9 - Grenoble
\& Ottobre 1908

## Agli studiosi d'occultismo

si vendono due opere rarissime di oceasione

## LANCI (Michelangelo Fanese)

Paralipomeni alla illustrazione della Sacra scrittura.
2 tomes. de 384 et $40 \overline{5}$ pages planchex gravées. 2 vol. Parigi, Dondey Duprey, 1845.
In $4^{\circ}$, tiré à 125 exemplaires.
La reluir des 2 tomes est differente - 30 fr .

## DELLO STESSO AUTORE

## La Sacra Scrittura Illustrata

1 vol. gr. in. $4264+17+111$ pianehes gravées reliè plein vean briu non rogné.
Roma, Soc. Tipogr. 1897.
trés rare
presque tous les exempl. ont étè détrnits 50 ff .
Rivolgersi alla nostra amministrazione

## Kibrairie du Merveilleux

76, Rue de Rennes, Paris

## La Science Cabalistique par Lenain <br> - PRIX <br> L. 7.

La stessa casa pubblica un interessante catalogo ragionato, periodico, delle opere di oceultismo.

## 1. Gooper Oakley

Antiquarum Tradictionum Collectio

## MISTICAL TRADITIONS

1). Forms and Presentments
2. Secict Writings.

Ed. Ars-Regia - MILANO-Price, 4 s

## Si è pubblicata

della stessa Casa Ed. ARS-REGIA
IOGA
di Mrs. Annie besant
Di prossima pubblicazione
Commedie Medianiohe di M. MARIAN I

DOTT. OARMELO SAMONA


## Editore alberto reber - Palermo

STEINER
IL CRISTIANESIMO quale
FATTO MISTICO
Traduzione dal Tedesco
Editore ALBERT0 REBER - Palermo

IOERGENSEN
IL CRISTIANESIMO
Traduzione dal 'Tedesco
Editore ALbERTO REBER - Pilermo
$\square$

## Riviste Italiane Raccomandate

A1 CULTORI DEGLI STUDI NOSTRI

## Luce e Ombra

Rivista Mensile di Scienze Spiritualiste Milano- Via Cappuccini N. 18 Abhonamento annuo L. 5

## GOENOBUM

Rivista internazionale di liberi studi Lugano - Villa Conza - Telefono 126

MILANO - Casella Postale Num. 956
Abbonamento annno per l'talia L. 12

ULTRA
Rivista teosofica che si pública a Roma organo del gruppo teosofico
Via Gregoriana N. 5. - Roma Abbonamento anmuo L. ธ

## IL VELTRO

Rivista di liberi studi in difeea dello spiritismo SAMPIERDARENA
ViA Aureilo Saffi N. 8-11
Abbonamento a una serie di 10 fasc. L. a

## La librairie H. Daragon

Rue Blanche N. 96, 98
Parix IX $^{\circ}$ - Manda gratuitamente ai nostri lettori cataloghi interessantissimi sulle scienze occulte, Oltre al sho catalogo di opere in deposito comprendenti 350 nu meri di libri di ogni genere, manda pure tin saggio della Dotta Revue Gènèrale des sciences Psychiques contro l' importo di L. 0,50 .

L'UNIONE TIPOGRAFICA EDIT. TORINESE ha pubblicato
L'importante opera postuma DI
Cesare Lombroso
RICERCHE
sui fenomeni Ipnotici e Spiritici L. 7

## LIBRAIRIE DU MERVEILLEUX

## P. Dutiols ef A. Thomas

PARIS - Rue de Remnes N. 79
Ha intrapreso la pubblicazione di importantissime opere classiche di occultismo, sotto gli anspici dell' ordine Kabalistico della Rosa $\ddagger$ Croce.

OPERE PUBBLICATE
La science cabalistique par lenain
Paracelse-Les Sept Livres de l'Archidoxe testo latino e traduzione francese

Ne andremo facendo la presentazione sommaria agli studiosi delle scienze ocenlte nei nostri Cenni Bibliografici.

> IL PROGRESSO ZOOTECNICO E AGRICOLO RIVISTA MENSILE
> Zootecnica, igiene, polizia sanitaria, agricoltura. Direttore Dott. Guido Provenza, - via Immacolatella 16 - Palermo Abbonamento annuo L. 3

## RIVISTA MENSILE

 di Psicologia sperimentale, Spiritismo e Scienze OcculteDirettore-fide. Dott. Innocenzo Calderone

## ABBONAMENTI

Italia - Anno L. 3 - Semestre L. 1,50
Un. Post. - Arno L. 4,50 - Semestre L. 2,50
In numero separato cent. 30

## INSERZIONI IN COPERTINA

Per ciascun arviso, in proporzions degli spazi e del numero di rolto per cui si vuale ripetuto. piezal da conventrsi.

## PRINCIPALI COLLABORATORI

 ADELCHI BORZ - Patermo - ENRICO GARRERAS - Romà-vINCANZO CAYALLI - Nepoli- DOTR? AINALDO
 comm. prof. salvatore balina - Milano - dott. in. falcomer - Yeweia - ing. oay. france. sco grius - Napoli- prof, GIOVANN HOFFMAN-Roma - E. IACCHINT luragiti - Milano - prof. VLRGLLIO LA SGOLA-Patermo-AYV. DOTt. GABRIELE MORELLI - Napoli-PROF. ANGELO MAHZO-
 Dott. Marcont Enrico-Zerni-Nola Pitti Ing. Luigi-Palermo-nalbt-dott, yitangele Pulermo Dott. Gilseppe Prombllt. - Milano-prof. G. plpitone-federico. Patermo-plof. Giroliamo. RAGUSA-MOLETL-Palermo - col. conte alberto de rochas - Grenoble - PROF. emenesto shid-REGA-Patermo- AVV. DOTT. ALESSANDRO SAUCHI-Roma - DOTE. G. SULDI RAO-Mitamo DOtT. oarmelo samonì - Palermo - pror, scipio sighele - Firense - rig. Senigidita GtorgioRoma - PROF VINOENZO TUMMOLO - Roma - PROE. FEDERICO VRRDINOIS - Napoli - PROE. RAFFaEle WIGLey - Palormo - Dott. palolo visani-scozzi - Firense - avv. Dott. F. Zingaroroll-Napoli.

A.DE ROCHAS-Ripereussione sul corpo fisico dell'azioneesereita sul corpo astrale. pag. 17
L. NOLA-PITTI-La Termodinamica o Pipotesi degli spiriti pag. 18
A. AGABJTI - La Politica secondo l'oceultismo (Cont. e fine) . . . . . . pag. 20
E. CARRERIS-La siguora Finch e I' Institut Psycologique contro la Paladino (in difesa della verita) . . . pag. 22
NELLA DORIA-CAMBON - Da und seduta medianica . . . . . . . . . pag. 26
E. MARCONI-Psichismo e Positiviamn (Cont. ved. num, pree.) : . ... pag 26
F. ZINGAROPOLI-Sacre Arsebale (Pratica della Santa Inquisione) Demonologia e spiritismo
pag. 28
G. KUSSO PEREZ-Un caso di previsione del futuro
pag. 30
L. R. Intuito premgnitorio . . . . . pag. 30
L. R-Rassegna delle Riviste. . . . . pag. 30

## Libri in dono

M. MARIANI - Commedie medianiche - Ars. Regia. Milano 1910.
L. 3,50
C. R. S. MEAD.- Frammenti di una fede di-menticata-A ps. Regia. Libreria Eelit. Dott. C. Sulli Rao. 1909. Milano. . . . L. 12

1. S. FUGAIRON-Exposition de la Religion Cretienne Moderne. 1910. Biblioteque Chacornac. Paris. Denxième edition.
F. Ch. B.ARIET - Le viritable almanach astrologique, Librairie du Merveilleux. Paris. 1910
A. CARDOSO-Medicina da Razrio, 1909. Sào Paolo. Brasil.
NELLA DORIA-CAMBON - Petali al vento. Bologna. Tip. Zanichelli.
L. 2 .
G. PIETRO LDUINI - Revolverate, con uma prefuzione futuristica di F. T. Marinetti. 1909. Ediz. di Poesia I.. 4

## PICCOLA POSTA

I. seguenti abbonati a mezzo di cartolina vaglia hanno mandato cortesemente il loro abbonamento.

PER UN ANNO-G. M. Gessey-Bottalla Francesco-Mighore cav. Giuseppe-Zerbo Ing. Ippolito - Bellona B.ne Giuseppe-Molinari Regolo-Mannel Nime Machad-Marconi Dott. Emrico - Canepa avy. Pietro-Rizzo ayv. Errico - Provana dottor Vittorio - Salonia prof, Pietro - Mercadante Carrara avv. Fran-cesco-Lamparelli Ginseppe di Domenico-Licari prof, Giovanni.

PER UN SEMESTRE - Avv. Carlo Dibhasi - Prof. Pecorella Corradino - Gaetamo Gelodi-Bonafede prof. Francesco-Barbagallo Giovanni - Mamiani Ginlio-Santa Cruz Fran-cescu-Bartoli ayv. Gaetano-Gastellana Pie-tro-Nob. Baronessa Patti-Pirrone Antonino -Messina avy, Ginseppe-Tomabene Michele - Paparenri avv. Antonine.
N. B. - Del pari che i sopraserilli, noi preghiamo gli altri amici e confratelli, ohe si degnarono di trattenere la Rivista, di usare quando loro piacerì, to stesso metodo della Cal-tolina-vaglia per cosi ecitarei di ricorrere allopord di un esattore che, per quota tanto minima di abbonamento, ci riuscirebbe oneroso.

Preghiamo poi i nostri abbonati che sono al corrente sino a cicembre scorso di prosvedere al pagamento del unovo anno a mezzo di Cartolima vaglia.

Contiamo quindi sulla cortesia loro, cui ricordiamo quello che abbiamo scritto nella nostra circolare che accompagnava loro il primo numero della Rivista, che cioè il concorrere alla pubblicasione di Essa, intesa alla diffusione delle idee verso cui si orienta il pensiero umano moderno, è una buona ed enestla avione.

## Pei nuovi abbonamenti

Essendo le mille copie di esemplaridella prima annata gid esaurite, i nuovi abbonamenti non potrimo concedersi che dal $1^{0}$ gennaio 1910 da cui incomincia il $2^{\circ}$ anno di nostra pubblicazione.

La muezione

## Lèon Denis

JEANINE D' ARC MEDIUM

PARIS
LIBRATRIE DES SCIENUES PSYUHIQUE
1910 - L. 2. 50

Allost de Roohas
L' Exteriorisation de la sensibilitè

## PARIS

E1). OHABCOIENAf $1910-$ I. 7

# Filosofia della Scienza 

## RIVISTA MENSILE

di Psicologia sperimentale, Spiritismo e Scienze Occulte

<br>Diretiore-fiv. Dott. Innocenzo Colderone That Amministrazione-Palermo-Dia Bosco, 47

## ABBONAMENTII

Italla-Anno L. 3 - Semestre L. 1,50
Un. Post. - Anno L. 4,50-Semestre L. 2,50
Un numero separato cent. 30

## INSERZIONI IN COPERTINA

Per ciascun arviso, in proporzione doali spazi e del numero di volto per cui si vuole ripetuto, prezzi da eonrenirsi.

## Ripercussione sul corpo fisico

 delle azioni esercitate sul corpo astrale
## I.

L' esistenza del corpo astrale è stata ammessa da tempo immemorabile in Oriente. Essa è stata negata in Occidente da un concilio comparato di vescovi iguoranti. Essa oggi si afferma per mezzo di esperienze via via più precise.

Ho dimostrato, taluni anni addietro, che addormentando certi soggetti con l'uso di passi magnetici, si determina l'esteriorazione della sostanza che trasmette al cervello le azioni esercitate sul corpo astrale. Tale esteriorazione si effettua dapprincipio, in generale, sotto la forma di strati paralleli alla superficie della pelle, poi da luogo alla formazione d'un fantasma, nel quale si concentrano tutte le sensibilità mentre il corpo fisico rimane accanto, completamente insensibile, come un vestito che l'anima abbia abbandonato.

Queste esperienze sono state, assai di recente, riprese e completate dal signor Durville, che, grazie all'intermediario d'una lastra fosforescente, ha potuto fotografare il fantasma, appena percettibile coi soggetti ordinari.

Quando il soggetto è più sensibile, si nota che il suo peso diminuisce a misura che quello del suo fantasma aumenta. Si è anche potuto constatare con la signora d'Esperance che il suo copo carnale si era in una seduta di materializzazione, smaterializzato in tutta la parte inferiore, al punto che le vesti combaciavano.

Di qualche asceta, il cui modo di esistenza ha sviluppato in maniera del tutfo eccezionale cotesta facoltà, il corpo astrale ha potuto assumere tutta l'apparenza del corpo vivente, e trasportarsi a distanza, nel mentre che un simulacro del corpo restava solo sal luogo. E la cosidetta bilocazione.

Gli annali della Stregoneria e un certo numero

[^8]di osservazioni moderne dimostrano inoltre che, quando si colpisce il corpo astrale esterioratc e più o meno visibile, la ripereussione avviene sul corpo fisico, anche se questo è molto lontano.

II
Io ho cercato di utilizzare questa proprieti a scopo curativo coi soggetti che ho avuto occasione di studiare, ed ecco le osservazioni da me raccolte.

1" ESEMPIO - Signora Lambert - Lesione del tubo digestiro - La signora Lambert è una donna con la quale ho sperimentato per quindici anni, e serve attualmente da soggetto al Durville. Ha avuto un'esistenza molto precaria, e l'irregolarità della sua alimentazione ha provocato Iesioni al canale digestivo, diagnosticate dal dott. Baraduc.

Io bo liberato il suo corpo astrale ; ella ba visto, nel doppio del suo tubo digestivo, le lesioni sotto forma di placche d'una tinta particolare. Le ho detto che io penevo la mano su una di queste placche, procurando di farle assorbire il mio fluido vitale : ella ha visto la macchia diminuire, poi scomparire. Ho operato successivamente su ciascuna lesione, e i sintomi patologici disparvero lungo parecchi mesi, per ritornare sotto l'influenza delle stesse cause che le avevano prodotte.
$2^{\circ}$ ESEMPIO - Lina - Abbassamento di matrice - Lina è modella di pittori, e il prolungato stare in piedi, conseguenza della sua condizione, le ha cagionato una discesa di matrice, talmente pronunciata che l'organo è giunto all'orificio della vagina rendendo difficilissimo il camminare.

Esteriorizzo il corpo astrale e dico a Lina di mettere la mia mano sul doppio dell'organo spostato, raccomandandole di avvertirmi quando questo sara a posto. Elevo allora dolcemente la mano e la fermo, su jindicazione della Lina, dopo che è salita d'una decina di centimetri. L'organo è ritornato al suo luogo, e ogni incomodo è scumparso. Sono trascorsi parecchi anni dacché l'operazione è stata fatta, e non si è verificata alcuna ricaduta.
$3^{0}$ ESEMP1O-Signora de N.-Rne mobile-La signora de N. è una donna di 45 anni, ben costituita, madre di parechi figli. In seguito a un accidente soppravenutole mentre era in una vettura pubblica, ha avuto un rene mobile, e ha ricevat) per tale infermita un forte indeunizzo da parte del proprietario della vettura. Da quel momento, la ferrovia l'affaticava molto. Dovendo fare un lungo viaggio mi pregò perché ientassi di guarirla. Operai cóme per la Lina, e ogni pena disparve. Da lunghi anni la guarigione s'e conservata.

Ho chiesto alla signora $N$. addormentata se a-
vrei potuto guarirla, operando sul corpo astrale attraverso il corpo fisico. Mi ha risposto che probabilmente sarei riuscito : ma alla langa, e che sarebbe stato come se avessi applicato un impiastro sulla camicia invece di porto direttamente sulla pelle. Cosi è arvenuto nel caso che segue.
$4^{\circ}$ ESEMPiO - Signora X. - Ipertrofia del frgato - Ja signora $X$. dirige una importantisima azienda rurale, in seguito alla morte del marito. Lavora molto, e soffre d'ipertrofia al fegato. Uno specialista di Lionc, chiamato a consulto, le ha detto che l'organo discendeva a 6 o 7 centimetri oltre il limite inferiore normale. Io ho cercato di esteriorizzare il suo corpo astrale, ma é stato invano. Tuttavia sono riuscito ad addormentarla sino al periodo in cui ella vede all'interno del suo corpo tisico. Ho fatto allora dei passi verso l'alto e all'esterno, rispetto al fegato. Lat signora $X$. ha sentito che io agivo sull'organo, ma mi ha detto: basta, in eapo a qualche minuto. dicendo che la facero soffrire. Non potendo continuare questo trattamento, perchè io abito in una città diversa dalla sua, lasciai le mic istruzioni a un suo parente, che gode di un potere magnetico abbastanza grande. Questo signore ha operato durante due mesi, tacendo risalire a poco a puco l'organo. che ha finito con l'occupare il volume normale, come venne constatato. con gran maraviglia, dallo specialista, il quale s'e limitato allora a prescrivere una stagione di bagni a Vichs. per completare lit cura.

## III.

La suggestione ha esercitato qualche influetiza nei easi ora riferiti? E' possibile: ma il caso di Lina prova che c'e stata qualcosa di piú che un'azione sul sistema nervoso del soggetto, e che l'effetto non si è limitato a impedire al cervello la percezione dol dolore, come avviene nella suggestione pura e semplice.

Da tutto quanto precede risulta che se si potesse sempre raggiungere il corpo astrale, sia liberandolo completamente, sia pure agendo attraverso organismi tisici atti a lasciarsi penetrare dal fluido dei magnetizzatori, si giungerebbe ad effetti in appaienza miracolosi.

L'effetto prodotto è certamente proporzionato alla forza del magnetizzatore e alla sensibilita del soggetto. Si tratterebbe dunque di ammentare il meglio possibile uno di questi due fattori.

Siccome non esistono salti in Natura, è proba bile che si trovino, negli uomini, tutti i gradi di sensibilitá, e che tale sensibilita possa venire sviluppata sia per mezzo dell'educazione, sia con un regime speciale. Quanto alla forza del magnetizzatore si sa, in manier:a press'a poco certa, che è dovuta alla produzione d'una specie di elettricita d'un timbo speciale, che si sviluppa nell' rganismo e si può accrescere, in proporzioni abbastanza notevoli, facendo passare altraverso il corpo delle correnti elettriche.

Sono delle ricerche di questo genere che io facevo nel mio laburatorio alla Scuola Politecnica. quando mi venne tolto.

L'occasione di riprenderle dopo mi è mancata, ma io ho ragione di credere che per questa via si giungera a riprodurre una parte dei miracoli dei Santi.

## Albeito de Rochas

Grenoble, Gennaio 1910.
L'umanita sale verso il suo tine in una sublime gerarchia, dove la liberta cresce in proporzione della sapien/a.......

Se la nostra evoluzione non losse retta da una lego ge come potremmo noi con tutta tiducia lavorare per ia nostra liberazione?
I. C. Chaterehi!
(Filosotia Esoterica dell lndia).

## ha Termodinamica

e Plpotesi degli spiriti
1.

Il maraviglioso lavoro di sintesi, nelle sue linee principali, compiuto dalla scienza fisica gia sin verso la meta del secolo XIX, veniva a culminare nei due grand principii di Mayer a di Carnot, di una portata cosi immensa e genernle che al di fuori di essi, ben sembra, nulla avviene e diviene.

Senonchè mentre tutti, sulla scorta degli scienziati e dei volgarižatori, assai presto parlarono del calore come furma di movimento, e della sua equivalenza al lavoro meccanico, ossia insomma della conservazione dell'energia, soltanto ora i piú cominciano a sapere della sua degradazione, e a persuadersi che il dogma del *nulla si perde " non é che una mezza veritá. in cui s'asconde un parzale errore. Costante come quantita l'energia offre una forte tendenza a trasformarsi incalore a temperature sempre più basse e uniformi, senza possibilita d'inversiune.

Quindi, si dice, il mondo, partito da uno stato in cui furono enormi dislivelli di tensione, muove verso l'e. quilibrio, verso il riposo, la distruzione fluale, che é la morte di tutte le cose. Morrá, la terra e morrá il sistema del sole coi suoi pianeti; morià si è pur detto l'Universo: la vita e il pensiero, sciutille d'un istante, flniranno col dileguare nell'intinito nell'eternita !...

Or tali conclusioni abhastanza spinte oltre il sodo dell'esperienza, s'impongono assolutamente! Non possiede il mondo ana ancora ignota attitudine, d'indole fisica, per cui vita e pensiero si traslochino nello spazio e nel tempo e non si annullino mai? 0 non è piuttosto, costitutivo e arbitro delle cose il volere, un inconscio rolere che si cerca, in sé e nelle cose, secondo un'alterna vicenda, dominata da una generale, progressiva, indefinita ascensione? La necessita, in tal casc, è una mera apparenza...; e i singoli esseri, che piü hanno acquistato e piú rendono. rappresentano a certo punto, coscientemente, la legge...

Il principio di conservazione dell'energia, s'insegna a preterenza, $\dot{o}$ il risultato di una generalizzazione fondata su molteplici esperienze, le quali mostrano per es. che tanto di laviro meccanico s'impiega, e tanto dicalore comparisce, in proporzione. La meccanica rarionale, prendendo le "osse dal principio dei lavori virtuali, perviene a quello dello lorze vive, da cui deduce la legge di costanza dell'energia (considerata sotto l'aspetto me:canico: energia di posizione o potenziale, ed energia di moto o cinetica) per un sistema materiale isolato e conservativo, che sia un meccanismo newtoniano. L'energia e allora la capacita degli agenti della natura, (moto, calore. elettricith, magnetisimo, luce. ecc.) a produrre lavoro: e la suia quautitia per quel sistema non vari', potendo soltanto mutare di forma, secondo rapporti tissi di equivalenza. Cosi, come nota il Picard (1), si ha mezzo di rilegare la fisica alla mectanica, ma il priacipio, ripetiamo, si dice d'indole sperimentale, el'esperienza da solo all'ipotesi iniziale che ne suggeri la scoperita una conferma indiretta e incompleta (2).

A rafforzare questa veduta, si riflecte ancora che il principiu di costanza dell'energia e la negazione dol movimento perpetuo (di prima specie), e che tale negazio-

[^9]ne sta alla base del princip o dei lavori virtuali, come si provi; per quest'ultinso, rifacendo la storia della sua lunga eaborazione (1). Si trascura pero di osserrare, mi sembra che l'impussibilitá del moto perpetuo poggia a sua volta su quella di qualunque crea\%ione dal nulla, che alla mente appare incomprensibile e assurda.Quindi, in tal senso, il priucipio di conservazione precede in qualche modo l'esperienza, la quale gli da signiticato concreto, cercàndo e stabilendo, oltre il come, ció che si conserva: per Dascartes cio. Ia quantitá di moto;per Leibiniz, meno inesattamente, la ris viva; per la stienza molerna, piú scaltrita nellá conoscenza delle cose. $\dot{\theta}$ intine l’energia.

Principio di ragione. dunque. di una ragione la cui potenzialita preesiste well'uomo che voule cunoscere, ed $\dot{e}$ divenuta la nostra ragione, una codiflcazione della mostra esperienza, lungo la serie delle specie. L'esperienza gli dié un contenuto concreto,e l'edeguó sempre megrio ai fatti i quali altine non possono smentirlo...

Ma se le diverse thergie fra loro si trasformano. si scambiano, hanno lutte Ia medesima alluludine allo scambio, cioé il medesimo calore? In questo problema, risolto negativamente, é racchiuso il secondo princlpio della Termodinamica, detto di Carnot.

Nel can'po dei fenomeni economici, in regime di corso forzoso, chiunque, volendo, potrebbe ottenere cento lire in carta con altrettante lire in oro; nessuno invece potrá realizzare mai lo scambio inverso senza il pagamento di un compenso, magari rappresentato da uuculteriore quantita di moneta cartacea, cioé della specie che ha il valore piú piccolo. Or supposto che il calore valya meno del lavoro meccanico, la sua trasformazione in lavoro deve richiedege un compenso; ed $e$ facile vedere (muovendo ds due quantita di calure proporzionali alle temperature - assolute - cioe date ciascuna da un prodotto di due fattori, come il lavoro o altra forma di energia) che cotesto calore completamentare subisce una diminuzione di temperatura, equivalente a una discesa di valore e quando poi si vuole riportare il medesimo alla temperatura iniziale, $\dot{\theta}$ necessario l'impiego di un lavoro, ll quale si trasfurma in calore, ossia, di nuovo, scema di valore.

Cosi la trasfurmazione dinamo - termica è facile e spontanea, mentre la inversa o termo-dinamica é condizionata; e in ogni caso v'é sempre un'energia inleriore che prende il posto di una superiore, la quale dunque si degruda.

In realtà i fenomeni naturali sono caratterizzati appunto da una degradazione di energia, con generale produzione di calore (urto, attrito, corrente elettrica, correnti di Fou•ault, isteresi); quindı il calore è l'indice di una perdila di lavoro, e spontaneamente poi a sua volta si degrada per diminuzione di temperatura (conduzione, raggiamento), dando segno di nuove perdite di lavoro. Quanto agli scambi iuversi, impossibile produrre lavoro senza dislivelli termometrici, e degradazioni; e impossibile creare differenze di temperatura, senza impiego di lavoro, e ancora degradazioni. Perció tutti i fenomeni della natura sono irreversibili, e la perfetta reversibilità un limite ideale, solo raggiungibile quando si posssa evitare o supporre evitata ogni equalunque perdita di lavoro.

Nei prucessi invertibili, ideali, uoa certa funzione, (somma dei valori di trasformazione, Clausius, cioè dei rappurtı fra le quantita di calore e le rispetive

[^10]temperature assolute) rimane invariata; ma nei processi naturali, tutti, piú o meno irreversibili, la detta funzione senza posa cresce: è l'enlropic. Costantemente e irrimediabilmente, Ic differenze termometriche Ircrescono, e l'entropia sempre piú aumenta. L’energia complessiva di un sistema materiale, isolato e conservativo, resta bene costante, ma scende di valure, ossia si degrada; come il fiume di Eraclito, il sistema non passa mai due volte pel medesimo stato, e si avvia verso una generale condizione di equilibrio e di morte, in cui, come il masso del Manzoni stara per sempre

> a se una virtude awiea
> "in alto nol trarrá».

Ma una tale «virtù», rispetto alıUniverso, considerato come un sistema materiale, secondo alcuni non esiste; e s soo cele bri al riguardo le due proposizioni di Clausius: L'energia deil' Universo é costante. L'entropia deli' Universo lencle verso un massimo.

La Meccanica Razionale é la scieuza del reversibile , invece i fenomeni tisici sono essenzialnente irreversibili. Sembra dunque che la Meccanica sim una scienza ideale, avulsa dalla realta, salvo che non sappia piegarsi a esplicare l'irreversibile, o salvu che i fenomeni sieno o divengano reversibili, nel tempus e nello spazio. Naturalmente qui si tace della grande contesa pregiudiziale, sollevata dalla moderna Euergetica, e che le recenti scoperte tisiche han risoltu, in buona parte, a favore del meccauismo.

La prima alternativa e stata sostenuta (Couturat, Lechalas, Brillouin). Specio attenendosi al meccauismo cartesiano (materia e motu, senz'altre forze che non sieno quelle dovute al moto stesso), il inondo s.ssume l'aspetto di particelle animate da movimenti varii e complessi. e soggette a urti, il cui risultato è il decrescere e, al limite. l'eguagliarsi delle velucità, quindi delle temperature : ll sistema è irreversibile. Della seconda alternativa, oggi, si è fatto propugnatore Svante Arrhenius, il quale ci fa assistere alla fuga delle mole. cole piú veloci dai mondi in dissolucione, e al loro concentrarsi nelle nebulose, culle di futuri sistemi astronomici ; ossia ci fa vedere come l'energia, che da noi si degrada, altrove a un tempo si riabiliti, e «...diviene possibile che l'evoluzione dell'universo continui in un ciclo eterno a cui non é possibile trovare né principio nè tine..." (1). Si coglie quasi sul vivo l'opera dei a demoni "di Maxwell, che, senza uulla aggiungere all'enersia del mondo, scelgono le molecule piú velocl, separandole dalle piu leate, e vanno in controsenso al prinespio di Carmot. Soltanto cotesta cernita sarebbe li spontanea, non dovuta all'inielligenza, riconosciuta qui capace di "riabilitare , in parle l'energia. E si dice, in parte, giacché pel grande tisico inylese, il principio di Carnot è una verita di statistica, tanto piú vero, cice, quanto maggiore é il numero di particelle che costitui. scouo un sistema, e assolutamente vero per un sistema illimitato.

Secondo Boltzmann, peró, un miscuglio omogeneo di due gas non ritorna eterogeneo, con susseguente separazione dei medesirli, che dopo un teinpo secoli) eguale all’unita s guita da dieci miliardi di zeri. Il principio di Carnot diventa un principio d'improbabiliki, che el

[^11]fa prevedere la tine dei «singoli universi»; avcenuta la quale, passeranno delle ere eterne prima che una circostanza acci tentale si presenti, e li svexli dal riposo. bonde si vede che, pratiramente, lomogeneo è stahile. e, dimostra il Brunhes, ebbe torto lo Spencer di fondare l'eterno ritorno delle cose su una gratuita instabiliti dellomogeneo perchè il passaggio dallomogeneo all'eterogeneo, quando pur si veritica, è accompagnato da una degradazione dell'energia (1), vale a dire è soggetto a quel fato cuilo Spencer avrebbe voluto singgire.

La tesi i i Spencer, che è insumma quella di Boltzmann. di Arrhenius e di altri, quali Kankine e Mouret. non è meno sostenibile. Sa o no conciliabile con le teorie meccaniche, il principio di Caruot non si oppone assolutamente al rinnovarsi del monds, a condizione che questo formi un sistema finito e maleriale.

Le due restrizioni sono importantissime. Un Universo illimitato, inteso come una intinitia attuale, è una nozione inint-lligibile. che toglie obbietto e significato ai due frincipii della teoria del calore: ma se l'intinito è un concetto *potenziale», cume voglionoi matematici, l'Cniverso appare una nozione limite, un sistema asintolictmente cniuso, rispetto a cui i due principii rescono rigorosi al limile ossia tanto piú veri quantupiú grande s'immagina il sistema. Cosi il Seeligar (0. c.). Siccome, in verlta un tal sistema, interamente isolato dall'esterno, non é concepibile, sembra negata subito la validità del principio di Carnot, nei riguardi dell'Universo. Le contraddizioni che sorgono, applicandolo, to provano del resto a sulficienza. La terra, ha detto W. Thomson (poi lord Kelvin) è stata nel passato, e sarà nell' avvenire, inadatta ad accogliere l' uomo, qual' $\dot{\text { e }}$ oggi costituito, salvo che le leggi di natura noun siano state, e non sa-- ranno, diverse delle attuali. Non ci sl venga allora ad affermare, osserva il Brunhes, la costanza di cotali leggi. Or bene, è appunto applicando il principio di Carnot, nel tempo e nello spazio - senza fine - che si viene a contestare quella costanza, come acutamente nota il Fick. ricorlato ; se no bisogna supporre che, in tempi intinitamente remoti,esistettero differen\%e di temperatura iofinite, ció che non ha senso; e, se non esistettero, il mondo dovrebbe già essere, da un'eternitá, morto e sepolto.

La seconda restrizione ha un valore diverso. Essa consiste nell'avertire che la Fisica si occupa dei sistemi materiali, il che sembra quasi una tautolngia; pú esplicitamente, limita la validita del secondo principio alla natura "inanimata». rome appunto W. Thomson, senza nulla dire, c:oé, intorno all'esistenza di esseri non inanimati, e all'intervento loro nelle c:ose della natura.

## 11

Che tuttio pressiapoco tutti i popoli bambini ammettano l'influenza, negli eventi della natura edell'uomo, di esseri invisibli e intelligenti, reali o iminaginari, è cosa troppo nota. Il primo dei tre slali di Augusto Comte, lo stato leologico, comincerebbe appunto cosi... Anche quando, in processo di tempo, si spazza via la miriade di potenze a bitre delle \& forze o o lacenti uno colle stesse, e si iumagina un unico potere supremo, senza azione diretta sulle cose. anche allora il mondo si regge e si svolge per una tal quale intima virtù, clee fa capo - alla divinita, sia, per es., in grazia d'uno slancio eterno verso il Bene, o verso l'Archetipo divino. e abbiamo Asistutele, o Platone: o sia, puó aggiungersi. per una misteriosa arınonia degll esseri tutti fra loro, prestabilita da bio, e ritroviamo l.eibniz.
(1) B: BRLNHES. L.e dramentution d. l'rmer!if. Paris. Flammarion.

 wion 1:111. 3

Luldio cosi non è lo onniputenza sempre presente, orunque il bisogno lo richieda; e non è nemmeno il potere che segna i futuri avvenimenti, secundu un piano predeterminato; è piuttosto la Providenza che crea (vuole il nostro Vico; le cose colla loro naturá e le loro leggi, e le lascia svulgere liberamente, curando solo che si mantengano immutate, quali essa le stabili ; piú esattamente è il legislatore sovrano che detto la legge, legame intimo inevitabile e benetico per le cose, cui non resta altra liberta che quella di adattarsisi, lo sappian., o non lo sappiano. Per gli antichi dice Eurico Poincaré, la legga a era un'armonia interna, statica per cosl dire e immutabile; overo come un model'o che la natura cercava d'imitare. (1)

E evidente cle la realti essenziaie non cimbia se si romincia e negare il legislatore, o il mondo sussiste per natura propria, o è l'opera di un essere supremo che l'hia sotto osto a leggi : cosi canta Giovenale (sal. X. 345) ; nell'un caso e nell'altro, commenta Voltaire, che fit cotesta citazione, tutto è necessario ( 2 ; ne:l'un caso e nell’altro, civè ،'omina un rigido e imutabile concatemamento di cause e dieffetti. Da qui a porre Dio non piú fuori del mondo, e a identiticarlo con la Natura, il passo è brere, e siamo, nell'epoca moderna, a Baruch Spinoza, con la sua doppia calsalita (ehe ricorda Leibniz) esprimente in due linguaggi un medesimo fatto fondamentale. Non resta che astrarre in qualunque modo dalla divinita, e limitarsi a investigare il mondo nei suoi fenomeni e nelle sue leggi, intese queste come i rapporti tissi e costanti dei primi: *Una legge per noi, ... è una relezione costante tra il fenomeno di oggi e quello di doman!: in una parola, è una equazione differenziale - (Poincaré, I. c.). Non resta che ritrovare tali leggi in ogni fatto di osservazione e di esperirnza: ed ecco il moderno determinismo.
(continua)

## L. Nola Pitti

(1) h. Poincarè Lu Valeur de la Scionce, Paris Flammarion, 1905, p. 174.
(2) VOLTAIRE, Dicit. philosoph., al termine: Destin,

## Wa Politica oecondo l'@ucultiomo

(cmatinumzione efine, vedi n. p.)

Impressionati dall'enorme progresso delle scienze psicologiche, le quali fanno risorgere una parte, e la più temibile, della goezia degli antichi, abbiqmo fatto in altro studio varie considerazioni sui modi con cui la società moderna, fondata sulla legge e quindi st rapporti giuridici fatti valere per coazione, potra reagire a questa nuova ed enorme corrente individualista ed anarchica. (1)

Anarchica, dicemms, perchè le scienze psicologiche, fisiologiche, magiche, concederanno immancabilmente grado a grado, poteri cosi enormi ad ogni singolo eittadine, anche contro tutti gli altri, da potersi ribellare questi a qualsiasi legge, da porsi in grado di non tencre conto di qualsiasí imposizione: da riuscire a celarsi ad un csercito, a nuocere ad una intiera citta!

E non sono fantasiel Per chi abbia appreso i principii delloncoultismo. e. ne ahhia senpea la staria,

[^12]molti sintomi che appaiono nella societa presente, ed in ispecial modo in America, sono furieri di gravi tempeste. Lo studio della delinquenza moderia e dell'applicazione ad essa di leggi naturali, che il pubblico ignora, spaventa!

Dobbiamo riaffermare adunque il nostro concetto: rendersi ormai sempre più difficile la coazione, l'imposizione delle leggi, poichè è prossimo il tempo in cui il cittadino, se istruito, potra vincere ogni esterno vincolo, conquistarsi, di fronte e contro ad ogni altro individuo ed a tulta la società umana, la libertà più sfrenata : potersi sperare solo nella interesi, nei freni morali, nelle vie d'amore, nelle dolci forze del sentimento.

Anche gli scrittori anarchici augurano l'aveento della società basata sul mutuo anore, ma in modi disersi, e dopo un esame delle condizioni sociali presenti e sovratutto della funzione storica dello Stato, che non sembra giusto ed utile seguire. Se condo i teorici dell'marchia non vi può assere giustizia, e lo Stato di Diritto è una utopia: essendo il Diritto stesso, come la morale, la religione ecc., null'altro se non un mezzo del quale abilmente si vale la classe dominante per sfruttare le fatiche degli umili.

Ma come sostituire l'opera dello Stato e del Diritto?
Si abolisca lo Stato perchè divenuto arma di oppressione nelle mani dei potenti, dicono gli anarchici; come se lo Stato non avesse sempre rappresentato, storicamente, la difesa dei deboli e la sostituzione della giustizia alla violenza.

Si tolga pure lo Stato; ma non si scateneranno poi, forse, nel mondo, tutte le passioni senza alcun fieno, senza argine alcuno, se non nell'uguale violenza degli altri?

Non significa ció lotta per l'esistenza ad oltranza, e nei modi più barbarici, non vuol dire abbandono delle arti, delle seienze, delle industrie; lotta per la donna, lotta per il diritto, oppressione dei deboli e dei non violenti, naufragio infine di tutta la civiltà occidentale?

Che cosa sono stati i secoli nei quali l'anarchia ha trionfato? Ce lo dice la voce lamentevole di Papa Giovanni $\mathrm{IX}^{\circ}$, che dal fondo del M. E. più cupo, ci ammaestra ricordandoci essere stati i suoi tempi < in incendiis, in ruinis, in depraedationibus...*.

Le forze psicologiche sviluppate e rafforzate in massimo grado, saranno rivolte dall'individuo a soggiogare se stesso, quella parte della psiche ancora brutale, fonte prima di ogni sventura, a il gorilla che sonnecchia in noi *, come dicera Icilio Vanni. e che dobbiamo uccidere.

Quindi se è un crrore il combattere alle basi il Diritto e lo Stato, mezzi unici ora di avanzamento collettivo, necessario è pure l'affrettarsi a cooperare ad un efficace rinnovamento morale, mentre il Dirifto dura e lo Stato non vacilla, che renda inutili l'uno l'altro, quanto più presto e più compiutamenie sará possibile, prima che colle proprie ruine non travolgano ed annientino l'intera civilta.

Lo Stato ed il Diritto esistono per imprescindibili ragioni naturali e sociali, la propaganda d'anarchia ci fa sentire ognor più l'importanza dell'uno e dell'altro, ma perchè non riconosceremmo che l'avvento dell'amore umano universale, sostituente la coercizione (quancio, cresciuto enormemente il sapere dell'individuo per la sua conoscenza profonda delle leggi naturali questa non sarà più possibile)è l'unico ideale, lontano si, ma sablime?

Nella filosofia occultistica, nella Teosofia, noi vediamo un sicuro rimedio contro i più gravi mali sociali del presente e del futuro.

Poetica e profondissima è la leggenda allegorica degli occultisti della Cabbala sull'origine del Male, dovuto al frazionamento del grande Essere Adam, ossia l'Umanita ; ed al ritorno allo stato felice per mezzo della sua reintegrazione,con l'Unione effettiva, spirituale di tutti noi, uomini, che siamo semplici sue cellule autocoscienti.

Questa idea fu svolta dai grandi mistici della seuola occultista, quali Jacob Boehm, Martinez De Pasqually, Claude De Saint Martin, ed in parte da Fahre D'Olivet. Divulgatore e ricercatore di questa tradizione fu Hocné Wronski, collibro «Messianismo».

Ed ecco questa leggenda; il cui racconto traggo dell'opera già citata del lapus.

Adamo, essere collettivo, rappresentante tutti gli uomini e tette le donne ulteriormente differenziate, occupava tutto lo spazio intra o meglio interzodiacale, sul quale egli regnava da soviano.

Ció avveniva dopo la caduta e la punizione dell'angelo ribelle, divenuto il principio amimatore della materia, che non esisteva ancora come realta oggettiva.L'immaginazione di Adamo, che Mosè chiama Aisha, incitata dall'angelo ribelle, presento allo Spirito dell'uomo universale un ragionamento che ha provocato quasi tutte le cadute, non soltanto universali, ma anche individuali, in tutti i tempi. Secoudo questo ragionamento, cióche resiste ai sensi equel che si rede immediatamente e materialmente, è piü potente di ciò che è ideale, invisibile e solo percepibile per mezzo dello spirito. Adamo, sedotto da questa idea della sua immaginazione, credette che fornendo al principio della materia il modo di passare dallo stato di germe ideale a quello di realtà, oggettiva cgli avrebbe unito la potenza spivituale di Dioalla potenza materiale, ancora ignota nelle sue consegnenze:e ch'egli sareb be divenuto cosi il padrone del suo Creatorc. Quest' dea, uma volta concepita, venne posta in esecuzio $i_{c}$ dalla volonta libera d'Adamo, ed egli giunse a dare $a^{n_{a}}$ materia, per mezzo della sua alleanza con essa، $\mathrm{q}_{\mathrm{a}} \mathrm{I}_{\mathrm{el}}$ principio animatore che le mancava.

Subito egli fu avviluppato, in tutti i suoi or gani spirituali, da questa materia chegli credeva di poter dirigere « volontá: ed il principio di egoismo, di rivolta e di odio che costituiva l'essenza materiale, si sforzo di far discendere tino a lui tutte le alte aspirazioni d'Adamo.

La Bibbia, tradotta esotericamente, dice a questo proposito che l'essere adamico fu coperto da una pelle di bestia: allegoria simbolica della storia reale della caduta. Dunque con l'esercizio della sua libera volontà, la materializzazione dell'uomo universale fu compiuta, $\epsilon$, su questo punto tutti $i$ mistici sono unanimi.

Dio non poteva intervenire se non per attenuare le conseguenze di questa catastrofe, che aveva materializtato, nello stesso tempo, con Adamo, tutta la Natura costituente il suo dominio e che doveva partecipare alla sua riabilitazione. Per attenuare l'atto della sua creatura, il Creatore unendo il tempo e lo spazio, che erano corollari del piano físico, cred la differenziazione dell'Ente, il quale divenne un essere umano individuale ed Aisha fu assunta a principio della vita universale e della forma plastica: Eva. L'uomo dovette, allora, incominciare l'epurazione dei principii impuri che aveva aggiunto alla sua natura, con la sofferenza, la rassegnazione alle prove e l'abbandono della sua volontà nelle mani del suo Creatore. Le rincarnazioni furono il principale strumento di elevamento e poichè tutti gli uomini sono cellule di uno stesso Eute, la salvezza individuale non sarà perfetta se non quando verre compiuta quella della totalità. Per aiutare a raggiungerla, il Verbo divino venne a partecipare alla incarnazione ed alle sue conseguenze, e ad affrontare la morte fisica ed i suoi terrori nel suo dominio terreno.

Si vede che gli occultisti, nelle loro concezioni mistiche, sono essenzialmente cristiani. Cosi il Papus.

La storia della scienza politica, curiosa diganh colari strani, di teoriche originali, raccoglie sa i suoi musei kirkeriani di curlosita esotichero incui quanto v'e di strano, d'irrazionale o di defortoén tutto acquista valore, trova il suo posto nella cloe sificazione, serve per qualche scopo di scienza. Ne(f)
raccolte d'antropologia, oggetti di abbigliamento, caschi di penne, freccie, selle di pelli vellose o di cuoio colorato, timpani, arnesi chimerici di vetroo di canna, divennero preziosissimi, non gia in riguardo alla loro utilitá per gli scopi ai quali dai popoli barbarici, che li crearano, vennero creati ed adibiti (non servono di modello davero pel nostro abbigliamento, o per costruire arnesi di cura e strumenti di difesa), ma perchè servono come documenti, puali indizi scientifici.

Lo psicologo, il sociologo, l'antropologo, lidicono indici dell'intelligenza dei popoli che li hanno creati o posti in uso, dei sentimenti di quelle nature semplici e selvatiche, delle loro idee insomma, dei loro costumi, di tutta intiera la loro natura e lo stadio di sviluppo e di civiltà.

Cosi è avvenuto per il Folk-lore: cosi potrebbe accadere per le dottrne occultiste.

Ma debbono venire raccolte e tolte dall'abbandono e dill'oblio, solo perchè singolari ?

Sono esse destinate dunque a venire esumate per essere poste nei musci scientifici, più precisamente in quelli della scienza politica e della sociologia: ovvero hanno ancora qualche ragione di vita propria nella nostra moderna socicta, un valore per se stesse, promettendo utilita altrimenti irragiungibili?

Crediamo che la loro vita, da qualene secolo soltanto assopitasi, debba ora risvegliarsi; e che il loro avvenire sia grande e tecondissimo nella nostra* societa d'Europa d'America e d'Australia.
ll loro valore sorge da una idea più vasta e sintetica, che non possiedono davvero le altre teoriche ora accettate, sulla natura dell'uomo e del cosino. Le altre dottrine di tutte le scuole conosciute e seguite ai nostri giorni, si fundano su assiomi scientifici non veri perchè incompleti; non tengono conto di tuta intiera la realtá, la realtà ch'è formata di un grado forse appena di noto, e di nove gradi d'ignoto, di una centesima parte di nozioni tratte dal mondo visibile, e da quante mai che si dovrebbero trarre da quello che non si percepisce coi sensi ${ }^{\prime}$

Ma nell'ignoto sta la causa, nell'invisibile la radice di quanto percepiamo. di tutto ciò per cui si piange e si sorride quaggiù.

Ed i problemi piu giganteschi la politica occultista cerca risolvere coi quattro principii dell'Analogia, del Kurma (individuale e collettion), della Rincarnasione degli spiriti umani, e della Reintegrazione perfetta e tinale dell Umanita.

E l'Uceultismo siltanto, dottamente analizzato e silidiato, potrà dirigere le nazioni secondo legai naturali e l'evoluzione spirituale: contemperando cioè i principii dell'uuita del comando, del sapere politico, della selezione naturale e l'adorazione delle arti e delle scienze, proprii agli aristocratici ; col grande umanesimo della democrazia.

La grande idea aveva gia divinato Victor Hugo, quando, nel poema sulla \& Fine di Satana», figurò la distruzione dell'inferno per mezzo della Libertà.

Ora non vi è libertá, diceva Cicerone, se non si conoscono le leggi ; onde, seguendole, non restarne asservit?.

Cosi la liberta potrà essere prodotta soltanto dalla scienza politica; alla quale spetta il compito di utilizzare tutti gli aiuti della filosotia, dell'idealismo artistico, dello scibile degli eruditi, e dell'amore umano di tutti gli Apostoli, per condurci dal Deserto, che è questa Terra, alle promesse di Canam, ossia all'integrazione, al grande e definitivo Nirvana del1'Umanita. Satan est mort; renais í Lucifer céleste! (1).

Per la loro opera di cultura, proseguita secondo un metodo ed un piano comuni, sperano i teosofi di trarre la parte più colta, e d'animo e d'intelletto, d'ogni nazione, a comprendere come non da

[^13]strane, da secolari rivalita ed intolleranze, ma da unioni fraterne di tutti i ricercatori in buona fede del buono, del bello e del vero, possa la verita, supericre ad ogni orgoglio nazionale, ad ogni tradizione veneranda, ad ogni religione infallibile, essere rintracciata, perseguita, conquistata.

Nulla di strano o di fantastico in ció, n' è vero: Poiché queste idee sung risapute e ripetute da tutti $i$ principali rappresentanti delle nazioni piú progressive. Nondimeno dobbiamo riconoscere ai teosofi il merito di avere diffuso queste idee in tutti i paesi del mondo, promovendo l'organizzazione di tutte le forze che possono contribuire ad ottenere risultati pronti, pratici ed efficaci.

- Vidi un giorno questo quadron, scriveva l'Izoulet : addossate ad un monte, sotto una tempesta scatenatasi, un piccolo gruppo tremante dal freddo. Sono pecorelle sorprese dalla tormenta, e che si tengon vicine stringendosi tutte in un gruppo, mosse dall'istinto di conservazione.
*Che cosa e l'Umanità?,mi domandai.Un gregge, pure essa, un umile gregge sospeso ai fianchi scoscesi di un astro, la Terra, che descrive nell'immenso spazio un' orbita vertiginosa, a distanze immensurabili da milioni d'altri astri che popolano con le loro moltitudini solitarie i campi dell' Universo.
- Ma cosa potreble attendere, il povero gregge umano, da questi astri, pianeti o soli, tanto Iontani che l'enorme grandezza loro si riduce ad un punto d'oro ed il loro rolo si fissa in immobilita? Nulla.
< Ma, sotto il vento dell'abisso,l'umano gregge si raccoglie, si stringe, mosso dall'istinto sacro della conservazione...

L'associazione è l'unico rifugio dell'uomo, nel suo misero stato. L'unione e il suo baluardo: la concordia la sua forza, la solidarieta il suo salvamento! n .

Augusto Agabiti


##  contro la Paladino <br> (in difesa della verità)

Nella puntata dei mest di settembre-ottobre u. s. della rivista Luce e Ombra comparve uno scritto a tirma della signora Laura Finch-direttrice degli Anncels of psychical science-che era tutto un attacco violento, inglustificato e superticiale contro la famosa media napoletana Eusapia Paladino,

Mi accinsi, li per li, a darle una risposta come si meritava; ma molte occupazioni prolessionali me lo impedirono, e quando, poi, ho ripresa la penna allo stesso scopo, mi sono accorto che altri, ben piu autorevole di me, si era gia incaricato di darle una le\%ione coi tiocchiindiretta, si, ma-che le si attaglia appieno,

Quest'altra persona, la cui competenza è indubbia, $\dot{e}$ nient'altri che il professor Giuliano ochorowicz, di Varsavia: il quale ha creduto di pettinar ben bene isignori dell' Instilul Général Psychologique di Parigi, a proposito dei resoconti che lecero degli esperimenti cui sottoposero la Eusapia nella sede del loro lstituto, nella primavera del 1909.

II bello è che la lezione è stata stampata proprio... nella edizione framcese di The Annals of psychical science, diretti dal De Vesme:

Scitiveva la signora Laura Finch, tra l’altro:
"La mia personale esperienza me la riveli come
masstra perfetta nell'arte del trucco, e di carattere ensi bassamente volgare e ripugnaute (!) che, avendola seguita in perfetta buona fode, specialmente suil' affermazione di personalità ufficiali di riconosciuta autoritá, che con essa avevano molte volte sperimentato, la mia primu impressione ( 1 ) fu d'inmensa maraviglia a di profonda, penosissima delusione».

Naturalmente, chi legge queste parole, credera subito che la signora Finch abbia ragione di dirle. basandosi sopra una lunga, paziente oculata e Impar\%iale serie di esperienze da lei personalmente condotte, non solo per accertare quanto vi fosse di vero e di fratudolento nei fenomeni eusapiani; ma anche per istudiare li determinismo della frode, se vi fiosse stata, nonchè - ifalli provanti le tendenze eroliche" della Paladino, e le sue arti di sirena (!) ».

Ma si ha, pare a me, ben ragione di rimaner stupiti quando la direttrice di una rivista, di pusychical science, cioè una persona la quale dovrebb'essere, per duvere d'uft io e per abitudine mentale, schia va soltanto del sistema sperimentale, dimostra invece che essa fa dei ragionament.l a base soltanto di congetture aprioristiche, traendone poscia deduzioni crmpate in aria.

Vdite e giudicate, o lettori!

* La mia convinzione, quindi, sulla possibilita che essa possa dare dei fenomeni é basata quasi esclusivamente sui resoconti delle esperienze fatte da persone che se ne fecero garaiti.
" Ma le stesse conclusionidei relatori e degli assistenti alle sedute, che seguono i rapporti, to studıo cioè degli elementi psicologici che furmano parte delle sedute in questions, mi ha convinto che soltanto una decima parto di quanto vi si riferisce è genuino. (!!.)
- Con una percentuale cosi piccola di fenomeni cosi semplici e facili, c’é da stupire come uomini affaccendati abbiano speso tanto tempo a inseguire un fuoco fatuo, mentre sarebbe tanto facile procurarsi soggetti più sinceri e migliori.

Io domando a tutti i lettori imparziali, spiritisti o no non monta, se cotesto modo di ragionare appartenga al sistema positivista e se sia serio.

La signora Finch fa una premessa erronea, assegna una percentuale di fenomeni a pruprio arbitrio, dice che questi fenomeni sono a semplici e facili - poi... si stupisce... e tinisce con la trovata dell'erotismo contagioso di Eusapia sopra gli sperimentatori, i quali restano da lei fascinati e... provano la illusione di... Maya !..

Aftinche non si creda che io esageri preferiscu ri-. portare le testuali parole della seriturice, la quale, dopo aver gettato un acuto grido d'allarme contro al'allarmante e contagioso dilagare della passione sessuale, *e dopo aver detto che i racconti d'incubi e succubi (2) del tenebroso medio-ero impallidiscono davanti a qualcuna delle confessioni fattemi da medii francesi ed inglesi, che il furore erotico ossede con immagini oscene avvolge in mostruosi tentacoli e rende ciechi a tutto e a tutti, facendoll simill a bruti, scrire della Paladino:
a Essa non solo possiede una natura spiccatanente erotica, ma a mio credere non pensa diversamente Tutti conosconc la storia del suo invisiblle amante (3) (cosi come nelle leggende degl'incubi) La sua natura

[^14]rivale la causa di questo parto della lantasia, che la pone nel novero di alcuni ricovetati nei manicomi.
a Sotto molti aspetti essa mi rammenta uno di quegli elemertali che tanto spesso albergano nei dementi e che in questo caso sembra aver preso possesso del suo corpo». In veritá, a sentire questa lingnaggio, verrebbe da ridere. se non ci cogliesse la tristezza, nel vedere ragionare in tal modo.... elementale di Eusapia che fa da Circe, da Sirena ingannevole e maliarda !...

Parola d'onore non l'avevo mai pensato, durante quelle 7 od 8 sedute che ho avuto con lei: due delle quali in casa mia, dove, al lume della lanterna rossa, ebbi fenomeni tutt'altro che «semplici e lacili $\begin{gathered}\text { fra }\end{gathered}$ quali dei fantasmi che agivano sull'un'co altro mio compagno di seduta, lino a scoprire ed a cavare fuori da sotto i suoi abiti, dupo averli sbottonati un pacchetto di lettere, delle quali né io nè la media sapevamo l'esistenza.

Vi sono in Roma una cinquantina di persone ch'io conoseo e che hanno sperimentato con la Paladino oltenentone risullati meravigliosi: fra queste persone vi sono degli uomini anziani e delle signore abituate alle sedute medianiche: mi basta citare la Contessa Maria Lovatti-Brenda e la signora Ballatore-Ebbene, uomini e donne comprende la signora Finch ?-anche le donne hanno constatato, alla luce, cento fenomeni diversi, d`imporlanza eccezionale, ed avvenuti in condizioni tali da non potersi attribuire affatto ad inganni ne ad allucinazioni.

Ma si dirà che qualche imbroglio la Paladino lo fa o lo tenta.

Verissimo ! Sapevamcelo, senza che ce lo venisse a dire la signora Finch;ma noi, in Italia, abbiamo occhi eccellenti per saper distinguere il vero dal falso; vediamo subito i trucchi e... li studiamo:-non mi si accusi di presunzione!

Più volte ho scritto io stesso su tale proposito; ma uno studio eccellente sulle frodi della Eusapia la signora Firch, se sa leggere l'italiano, potrá trovarlo nel libro - La Meclianilà del Dottor Paolo Visani-Scozri. 1vi ella apprenderá, e farebbero bene a leggerlo anche i suoi amici dell'Institut, come si fa in Italia a premunirsi dagli imbrogli ed a rendersene conto dal punto di vista psicologico, senza scandalizzarsi fuor di luogo, (4) di qualche inganno senza conseguenze serie.

Ripeto : vi sono in Roma numerosissime persone che conoscono la Paladino da molti anni, in da quando ella era esordiente e che sperimentava a Napoli col llamiani e col Chiaja: ebbene da nessuno, nemmeno in quelle contidenze che si fanno talora cra uomini prendendo il caffè e fumando un buon sigaro, ho intes, mai lodare il tisico della Paladino, nè manifestare desiderii erotici verso di lei-Segno evidente questo, che le sue attrat. tive sono state ben poche e che da qualche anno sono sfumate del tutto, sia a causa dei malanni (dolori reumatici muscolari e nevralgici, e diabete) che dell'esercizio continuato della medianitá.

Su questo punto, del resto, ha giá ben risposto l’amico Marzorati.
-- Ma badate-grida, scaidalizzata la signora Finch -badate : costei ba avuto un figlio a sedici anni, prima del matriuonio ! La conoscevo da un'ora soltanto ed essa me ne aveva gia parlato, cosa che non trovai punto strana, data la sua vita e la sua educazione.

Riferisco cio unicamente a prova delle sue fondamentali tendenze, e crrdo basti questo solo fatto per molti altri analoghi ..

[^15] mano.

## Ebbene : no, non basta :

E davero una prova di erulismo, aluzi, per essere piú precisi-di erotomania. come intende dire la Finch -quella di avere un tiglio ? Non si sa forse che puó averne anche la piú ingenua e frigida delle misses inglesi, le quali sono le piú glaciali (non so se anche le piu ingenue !) che si conoscano?

F non si sa, forse, che un figlio puó arersi anche, diro cosi, incidentalmente. per un attentato, o anche per lecondazione indretta? (p. e. per mezzo dell'acqua del mare, contenente il germe maschile lecendatore).

Dal punto di vista scientidico $\dot{e}$, dunque, un grossolano errore quello che hit commesso la signura Finch, la quale, essendo direttrice di un giornale di scienza psichica avrebbe il dovere di conoscere, almeno, anthe gli elementi della tisiologia.

Ma il giudizio è, inoltre, poco caritatevole dal punto di vista umano, e non fa onore a colei la quale lo ha emesso. perché ancbe ellia $\dot{\theta}$ donna, e come tale dovrebbe comprendere e perdonare.
()h! non e belle, no, ai nostri occhi di gente latina, e percio incorreggibilmente sentimentale-non è bello vedere una donna levarsi a rimproverare ad un'altra donna l'aver compiuto un atto che é il piú nobile e santo che el'a possa compiere e che rappresenta lo scopo del suo sesso-la maternità-la quale è uguale per tutte le femmine umane, di fronte alle leggi immanenti della. natura, siano esse in regola o no con lo statu civile.

Non $\dot{\theta}$ bello, oh: no, sentire una simile accusa, fatta da femmina a femmina;

Perché quand'anche lusse vero che a sedici anni l'Eusapia avesse avuto un tiglio, bisognerebbe pur pensare che ella ad otto anni erca sold e sperdula pel mondo, senza genitori a parenti, in una cittá fra le piú corrotte d'ltalia : ella meschina, ignorante di tutto, illetterata e anche... affamata!
$E$ mi pare che-se anche il fatto fosse stato verosi dovrebbero concedere tutte le attenuanti ad una povera creatura cosi sbattuta daila tempesta sociale. quando se ne accordano tante a signorine ad a signore dell'alta societa, e pertino di sangue reale, le quali, malgrado le cure e la vigilanza delle madri o degli sposi malgrado l'istruzione dei mafstri, i buoni esempi avuti; i riguardi familiari, gli agi e tutto il resto - lasitian la casa paterna od il tetto coniugale e fuggono con l'amante ! Ehu, puclor !. altro che scandalizzarsi per un tiglio avuto da una popolana!...

Ma, poi, questo tiglio... vi é stato, realmente ?..
lo, per esempio, che conosco la Paladino da diversi anni, non glie'ho mai udito dire : né, con me, molti altri che pure lhanno avvicinata non poco.
ll Morselli, per esempio, afferma (弓) " mai ha avuto figli, tha li ha molto desiderati, e percio raccoglie presso. di sè ragazzini raminghi, ta assistere e beneticare*

Cii malgralo ho voluto interrogare persone che conoscono Eusapia intimamente da Itughi anni, e specialmente il Principe Romolo Ruspoli e il Prof. Achille Tanfani.

Don Romolo Ruspoli mi ha scritto:
a Mi riesce proprio nuova la notizia che Lei midi, scrivendomi di avere l'Eusapia avuto unliglio a lis anni, poiché, da tanti anni che io la conosco, non ho mai inleso una cosa simile. Credo perfettamente a tuitii fenomeni che si manifostano in seduta con l'Eusapia, perçè li ho sempre tulti ledelmente cortrollati, e la ri-. tengn una medium di potenzialita fortissima*.

Notisi che - $\dot{\rho}$ bene ripeterlo - per lunghi anni la Paladino ogni volta che veniva in Roma andava ad alInggiare in casa del l'rincipe, dove viveva familiarmente
(5) F. Morselli: Pxicolugice e xpicitixme, pay. 124. vol. I.
con le sue sorelle e nipoti. Figuriamoci se Eusapia, la quale non sa tener nulla in corpo, non avrebbe mai detto di arere aruto il tiglio che le attribuisce la siguora Finch !

II Prof. Tanfani conobbe Eusapia quand'ella aveva appena 14 anni, ed era allors esordiente nella carriera medianica.

Fu , anzi, lui che la condusse per la prima volta in Rッma $\theta$ la fece conoscere.

Ebbene, anche l'egregio Professore mi ha assicurato di non avere mal udito a dire, nè direttamente, né ineirettamente che Eusapia avesse avuto un tiglio.

E potrei continuare, ma lo credo superfluo.
1 li si conceda dunque li trovare strano che la Pa ladino abbia fatto la sua confessione alla signora Finch appenct unora rlow averla conosciula-e abbia sempre taciuto con noi che la conosciamo da anni, pure avendoci raccontato le cose piú intime della sua vita anche coniugale.

Onde mi sorge il dubbio che la signora Finch, conoscendo poco l'italiano, l'abbia fraintesa : circostanza che mi aflretteró e chiarire non appena l'Eusapia sará di ritorno dall'America, dove si trova mentre scripo. senza che io ne sappia l'indirizo.

Circa i risultati sperimentali, la signora Finch dice:
"Ora, la relazione delle quarantatre sedute colla Paladino, dell' Instilul Géneral Psychologique di Parigi, pubhlicata recentemente dal signor Courtier, viene a confermare anche una volta la mia opinione *ed anche la mia: - aggiungo io - Per la signora Finch la relazione del Prof. Courtier é la prova più solenne della dispusizione a delinquere della medio napoletana : per me è un'altra prova della incompetenza nella fenomenologia redianica di quei signori dell' Instilut, usati a studiar la psiche dei ragni, delle ranocchie e.,. dei protisti - ma non dei medii.

## Scriveva la signora Finch :

- Vediamo il modo con cui essa conduce le sedute (poiché la direttrice è lei e non gli sperımentatori) (6). Nulla di genuino e di indiscutibile avviene in piena I ice (7), e dobbiamo rimanere in catena anche allora che per assicurarci, vorremmo fare qualche constatazione.

Tu senti per qualche minuto il suv sguardo penetrante scandagliarti per scoprire il tuo debole, e forse per frscinarti come fa il serpente ( $(x)$. Essa accorda ogni controllo ma nulla succede. allora domanda buio sempre maggiore ecc."

E il Prof, I) Arsonval da parte sua scriveva in proposito:

* Eusapia est un sujet dètestable pour ce genre de rerherces. Elle s arrange toujours de facon à rendre impossible tout contróle sérieux et permanent. *

Avrei voluto protestare io, e dire che cio non $\dot{e}$ vero, o. almeno. non scmpre é vero-ma preferisco lasciar parlare lochorowicz, il quale si rivolge a quei signori dell' instilul e, per conseguenza, alla signora Laura Finch, la qualo vi si associa, e : "Mais c' est une assertion gratuite : esclama indignato. ed aggiunge a no' di spiegazione: "Durante le centodieci sedute che ho avuto con la Eusapia, io non ho mai osservato da parte sua una tendenza volontaria. cosciente, a ren-

[^16]dere il contro!lo inefficace. Al contrario, essa mi ha riparati gli apparecchi di controllo guasti da un accidente. Soltanto non bisogna dimenticare che essa stéssa $\dot{\theta}$ uno strumento vivente, sensibile, anche irascibile, $\theta$ che è una donna senza educazione.

Se si tratta come an amperometro o come un roltametro si rischia di provare non gia la non esistenza del fenomeno - ma la propria incompetenza.

D'ultra parte, siccome é una donna priva di ogni istruzione, non bisogna stupirsi se ella non comprende l'utilita della maggior parte dei congegni di cui la si circonda in segreto - vedendovi soltanto una prova di diffldenza.

Ma se uno si dà la pena di spiegarglieli, essa non arretra mai davanti ad alcun mezzo di controllo.

A Varsavia essa ebbe le mani ed i piedi guarniti di contatti elettrici, e non se ne lagnava. Sultanto che io aveva avuto la precauzione di applicare gli stessi apparecchi a tutti gli altri assistenti, spirgando al medio che si trattava di aecertarsi se nella oscuritá qualcuno rompeva la catena . . . . Bisogna essere un poco psicologi, quando si vuol condurrs uno studio psiculogico :...

All'lstituto Generale Psicologico si spaventava il medio, senza nulla spiegargli e si paralizzavavano i fenomeni, con lo scopo di controllarli. E sempre la stessa storia dei sapienti che si arrogano il diritto di essere giudici severi di una categoria di fenomeni dei quali essi non comprendono la prima parola."

La lezione e un po' dura, ma data dall'(chorowicz $\dot{\text { e ren data, perché nella relazione del Courtier si vede }}$ una tendenza continua a insinuare la frode dove essa non è provata, a smussare i fenomeni genuıni, gettandovi sopra l'ombra del sospetto: tutto un lavorio a base di mezzi termini, d'insinuazioncelle. di ambiguita che fa rabbia e pena!

Sono questi i sistemi che ama la signora Finch, la quale diceva esplicitamente in proposito * soltanto due relazioni possono ineritare la lede dello spregiudicato ricercatore:quella di Cambridge e quella dell' Institut ece.., cosi abilmente e diligentemente diretto dal signor Courtier. n Me de dispiace per lei !...

Ecco qualche esempio della relazione dell Institut;

- Tutti questi mezzi di controllo - scrive il Prof. d'Arsonval - dispiacciono alla Ensapia.

Un giorno essa in seduta, disse :

- Io romperé quest, tuho cosi voi non potrete più registrare tutte queste misure.

Si senti cl:e essa faceva uno sforzo: poi disse bruscamente :

- É fatto:

Si udi un rumore secco a un metro e cinqianta dalla seggiola: il tubo a vuoto, di caoutchouc spesso, era rotto. Noi provammo di spezzarlo piú lontano, per vedere se occorreva spiegare una forza considerevole, - non vi potemmo riuscire che con grande pena. Questa cosa è rimasta inesplicabile. Tuttavia si puó supporre -dice il D'Arsonval-che essa avesse preso il tubo col proprio piede e che avesse fatto un movimento indietro.

Tulle le ipntesi sono permesse. '
E qui giustamente osserva l'Ochrrowicz; cui si associa Gabriele Dalanne nella sua Revue Scienlifque et morale du Spiritisme (ottobre) 1909.
a Non si chiedeva ai sapienti dell'Istituto una spiegazione ma soltanto una co.statuzione of una negaz one rigorosa.

* Tutte le ipotesi sono permesse, si, salvo peró quelle troppo assurde:

Eusapia era selduta sopra una seggiola e questa seggiola era posata sopra una bilancia. Si controllavano
i piedi, i ginocchi e le mani di lei; ed ella senza attirare l'attenziane dei suoi controllori - dopo avere annunciato il fenomeno - essa avrebbe allungato il piede dietro la seggiola, tino nel gabinetto : arrebbe fatto un movimento violento e rotto un tuko elastico, in caoulchouc forte a.... a un metro e cinquanta dilla seggiola!

Confesso che questa ipotesi non mi pare permessa!"
Il Presidente defl'mstiluil conclude il sus rapporto scrivendo:

* J'ai assisté en tout a quinze séances qui m'ont * sufti amplement pour me faire mon opinion: nous * avous maintes fois convaincu Eusapia de fraude.n

E l'()chorowic\% commenta:

- É ancora una semplice calunnia. Essi non hanno mai convinto Eusapia di frode.

Hanno soltanto constatato la frode incosciente, che è un fatto flsiologico. inseparabile dal medianismo (9), come la simulazione incosciente $\dot{\theta}$ inseparabile dall'ipnotismo.

Ciò non impedisce che questi due dominii intimament? legati, costituiscano le due piú grandi scoperte dell'ultimo secolo.

Ma come volete che queste grandi scoperte fossero studiate convenientemente in un agruppo psichico* renza psicologo, senza ipnotizzatore sperimentato e sotto la direzione di un presidente il quale non sa nemmeno distinguer la trance dallo stato normale e cbe confonde in ogni tempo la signora Pa’adino, piú o meno responsabile, con la sonnanbula Paladino, assolutamente irresponsabile?

E' vero che il signor Courtier ha fornito uno studio fisiologico sul medio, ma disgraziatamente questo studio ha l'aria di essere stato condotto da una persona priva della facoltá di riflessione.

Vi si è messo tutto quello che era inutile o senza importanza, e vi si è omesso ciò che poteva collegarsi alla medianita.

L' Instilul Général Psycologique doveva occuparsi principalmente di queste quistioni, ed io ne so qualche cosa, perché ero io che ne aievo proposto la creazione fino dal 1900. Esso doveva essere veramente internazionale, come il Congresso. Invece se $n$ 'è fatta una piccola cappella nazionale che non osa affrontare francamente lo studio di queste questioni che turbano, per non alienarzi la protezione di notabilita di ogni sorta, che per l'Istituto formano una langa lista di tiguranti. Fra i " membres pour la France * non vi è che un solo psicologico, il Ribut, il quale non va mai all'Istituto.
. . . . . . F'er disgrazia, una direzione incompetente ed incoerente, il disordine, la nevrastenia, gl' intrighi, la pretensione d. certi personaggi a voler passare come sapienti, hanno tutto guastato.

Grandi erano le speranze, ma fiú grande ancora la delusione."

Potrei citare altri pareri di autorevolissimi,di scienziati stranieri ed italiani sulla importanza dei fenomeni della Paladino (10), accerluti sperimentulmente e non discussi di prima impressione; sul carattere strano, ma non catlivo di lei; sulle sue continue contraddizioni, proprie degli isterici : p. e. la sua venalita di certi momenti (non mai al punto di essere repugnarle, come dice la Finch) e. it suo dinteresse, anzi la sua generosita, di certi altri. E potrei dire quello che a Roma ed a Napoll tutti sanno. e che possono testimoniare in cento : cioé che la Eusapia ha speso moltissimo di quello che ha guadagnato. per i poveri, e speclalmente per i

[^17]bambini: potrei dilungarmi nella accusa di erolisıno che le é stata fatta, a proposito del quale il Prof. Morstlli, ottimo conoscitore - (a meno che la signora Finch non lo creda fasinato dalla muliarde napoletana! scrive che lo esolude dalla condotta di Eusapla sveglia e conscia "e chn 10 ammette * solo in certi atteggiamenti e contrassegni delle sue crisi onirico-medianiche v

Ma ció mi porterebbe troppe lungi e... non ne varrebbe la pena.

Faccio qoindi ancora uncosservazione, e poi ho it nito (11).
['n'ultra prova che ln Palatino e a astuta, vanitosa, sciniava di ogni passione impulsiva e calcolatrice , la signorm Fi.ich la trova nel fatto che ella lo chiese 3100 lire al mese di stipendio, ed un bel regalo al termine delle sedute per andare in Francia, *

Se debbo dire la veritá io non mi stupisco afiatto di tale richiesta, perché conosco molti tenori i quali non si peritano di chiedere L. 3000 ed anche piú... per ogni sera!

Dei tenori, come si sa, ve ne sono ivolti, ed essi non danno al pubblico altro che un po' del loro flato: dei medii potenti, almeno cae sia possibile avere pagando, ve ne sono pochissimi, ed essi danno agli sperimentatori il loro cerpo e la lorusalute, s'invecchiano presto e muolono poveri!

Senza contare che il rivplere le sembianze di una persona scomparsi, udi ne la voce ed avere altre manifestazioni comprovanti la presenza e la sopravoivenza di un essere che ci fu caro, vale qualche cosellina di più che una romanza cantata sul palcoscenico di un teatro:

E soltanto per questo dovremmo usare coi mediiuomini come noi--una maggiore benevolenza e deiriguardi!

## Enrico Carreras

[^18]
# Da una seduta medianica 

Dunque si viaggerà pel buio ignoto come veggenti arpe sonore al vento, dunque si salperà per il remoto inaccesso con ali di sgomento?<br>Con ali di desio largo spiegato. $e$ con ali d'amor brezze fendenti, verso l'arduo fulgor del nostro fato alle retrive vie dei passi spenti?<br>Dunque si scioglierà per ogni lito bevendo degli Elisi le fragranze, pei denàlei sentier de l'infinito per ogni plaga de l'eteree stanze?<br>\section*{Il dolore sarà̀ solo un ricordo 'aronato di luce, un rago aroma}

( ceelrstial via per l'interrestre accordo d'una letizia ehe da Dio si noma ?....

- Oh d'Isrurle Dio tergiversato, tu ne allenti gli ormeggi sul tho mare perchè noi ri affo!thiumo il sogno errato per il tuo sogno che da lunge appare!?
Il sogno errato e fiero che ci addenta, impossibilitù tinta di cielo, il sogno che c'invortica e ci tenta con la sua meta d'ombra e di sfacelo.....
- All'isola del fuoco Tu ne vuoi come Sigfrido, su, su, per gli anfrutti oltre $i$ burroni degli inganni tuoi al un raggio di sol superbo tratti.....?
$E$ al novissimo pathos d'ogni sè tu acclami con ruscelli alto croscianti e ci sgorghi dall'imo estri sonanti d'eterei soffi e di grandi perchè !?...
Ma il ricordo, o Signor, quello d'un'ora che fu nostra e non volle mutamento, ne serberai Tu quel ricordo ancora reviviscenza dentro il tuo portento?
..... Ma la carne cl'e Tua, seppur vanez̃̃, che trepidò la nostra esigua vita, venata grazia ed ansia di carezza sovra la terra da l'amor forita,
Ma la carne, o Signore, in cui sentimmo minuti de l'eterno acri pulsare, del nostro eterno per il qual languimmo di, la potremo noi dimenticare?.....

Ma la carne per cui Tu ci illudesti di tanto amor, soare ai nostri baci come $i$ sapidi Tuo frutti celesti nei paradisi Tuoi larghi e feraci,
Non piangi Tu per essa, o Dio pietoso
se vesta d'una tenera fralezza
il bimbo dolce nel cor suo dubbioso, dimmi, o Signore, il cor non ti si spezza? Trieste febbraio 1910

Nella Doria-Cambon

## Psichismo e Positivismo

(Cont. ved. n. prec.)


#### Abstract

Il Positivismo moderno con la sua teoria atomica si illuse di aver ragione della Essensa intima della materia. E ben vero che rari Scienziati per scarico di coscienza, quando la occasione si prestava, facevano in qualche angolo remoto delle loro invadenti pubblicazioni dichiarazione che veramente con la loro scienza essi intendevano arrivare fino a quel punto in cui il controllo sperimentale era possibile, e al di là di quel punto non intendevano affatto inoltrare lo sguardo scrutatore, onde non esorbitare dal campo fisico, e non invadere un campo, quello della metafisica,


che a loro mon si conveniva. Queste dichiarazioni però latte cosi quasi di soppiatto e a mezza bocea, non giungevano lino alle orecchie del gran Pubblico. Ai piii fanatici non pareva il vero di passar sopra a quei, sommessi gemiti di cosciense, pur diaffermare che la scalata al Lielo era stata data, che l'Enigina della latura era svelato, e che, risoluto con la penetrazione nella essenza delle cose il probleina delle origini, non c'era altro a fare che gettare a mare tilto il pesante fardello del passato, e con la coscienza rinnovata e alleggerita avviarsi bel belli, per quella via di progresso che doveva condurre... dove? non sapevano neppur loro. Ma lo proclamavano a gran voce coloro, che selma guardar troppo pel soltile, e per ragiont che nulla hanno a fare con la Ragione scientifica, allermavano che in cima a questa via si giunge a quello stato di perfezione, a cui, son lutli convinti dı aspirare. E un'alba dai molti colori di Rosa, annunciatrice di giorni, calmi e felici, divenne l'aspirazione accarezzata dall Cinanita.

La dottrina manifesta ammelte che nell Universo visibile vi é soltanto materia e null’altru fuori della materia. Ed è logica, perche, ove ammettesse ( Dal Pozzo) l'esistenza di qualche cosa che non fosse materia, come fa Hiru che ammelte l'esistenza di una torza propriamente detta, cadrebbe in grave contradizione. La forca non sareble nello spazio e nel tempo e agirebbe sulla materia che è nillo spazio e nel tempo.

Doveva tale dottrina però inevitabilinente partire da una nozione metafisica. Eissa aveva lanciato cosi senza discuterci sopra piu che tanto la idea di Materia: e dire che il Mondo e Materia equivale a dire che il Mondo è pualche cosa che non si sa perlettamente quello che è.

Si intese quindi la necessità di detinire un pó questa materia; ed ecco che la Scienza per vivere nel mondo della Fisica è costretta ad andare a prendere una boccata d'aria nel mondo della metatisica.

E che altro è se non meta fisica l'aflermazione che fa la Scien2a lisica: che una sostanza è in qualche modo, e che in ogni sua apparenza manifesta questo suo modo di essere? Ammessa la idea trasceudentale di attività sostanziale, il monistuo é pienamente intelligibile col suo metodo sperimentale che induce che la attivita della inateria $\dot{e}$ il moto $e$ che tulti $i$ fenomeni matesiale sono fenomeni di moto.

Ma è appunto nella idea di Allivilii sostunziule v che risiede lenigma che in tutti i tempi si e cercato di sciogliere. e che credo non si riescirà mas più a decilrare. (1)

Giordano Eruno dopo sedici secoi di dimenticanza lece rivivere le gloriose speculazioni di Lucrezio sulla Natura. Egli innalaa agli onori della divinita la sostanza universale allo slato sun veramente ideale, chiama Dio l’energia degli antichi ioni, e concorda con essi in ciò, che, quelle che essi chianavano innmutabilitá dell'Essere corrisponde per Bruno alla indistruttibilita della Materia e della Forza. E. questa materia e yuesta forza è appunto la materia mobile della scuola moderna.

Sillatta materia albina, primordiale, era chianata dal Bruno la Monas Monaducu. era la Natura, era la Divinita, e da yuesta Monale fra le Monadi derivava le menti. le anime umane.
E liminato dal dualismo di Cartesio il monisino di Ciordano Bruno ricompare con lo Spinoza, il quale pone, cone il Bruno, la linita della sostanza; ed è questa sostanza unica che la Scuola Monistica moderna pone a soggetto dei fenomeni. e che chiama «Materia» la cui altività è muovere.

A ben considerare è piccolo il passo che da Lucreaio a Noi la Scienza ha potuto lare in guest'ordine di idee. "Sostunza uriversale allo stato ideate $n$ di Bruno a Conilii della sostcurzaw di Spinoza, Materia mobile, del Dal l'ozzo, sono magnifiche concezioni, che danno ragione del succedersi di gran parte dei fenomeni dellUuiversn sensibile, e permettonn di

[^19]instaurare su solide basi solto la guida della teoria dinamica e col metodo positivo della esperienza il Monismo scientitico.

Ma la soluzione del grande problema resta insoluto. L'esisteriza della Materia è una grande inferenza e null'altro.

La affermazione di energia e di sostanza è una nozione metafisica. E ben vero, come dice Dal. Pozzo, che nel prendere questa unica nozione (meta) aldilit dell'Esperienza la Scienza positiva ne è autorizzata dalla legge di cansaliti: ma resta il fatto che la teoria atomica-dinamica su cui sifonda il positivismo moderno mentre aflida all esperienta le ragioni della consistenza sua, è obbligata a ripetere le origini della propria vitalità da confini che esorbitano il campo della esperienza mede$\operatorname{sima}$. E il fatto non poteva essere che cusi.

Tanto le dottrine moniste, che le dualiste risentono tutte della tendenza che ha la meite umana, in stato di involuzione, a ragionare col minimo sforso possihile. Cosi mentre nella Doturina monista, sia materialista che idealista, si fa senza pensarci gran che il salto dallidea di sostanza all'idea di materia, tenendo molto al fatto secomdario di distinguersi l'una dall'altra a secondo che allultima parte divisibile della massa si dà la stessa caratteristica dell'insieme, 0 se ne porta all'iniinito la divisione fino a ridurle unità ideale, cosi nelle Dottrine dualiste si parla di orza (elemento dinamico di Hiru) e di materia, senza darsi pensiero che un elemenlo dinamico, uniforme e per conseguenza anelastico, invadente l'Luiverss, le cui glorie si affermano con fenomeni, di elasticità, e una Materia per se inerte, fenomeno senza fenomeno, origine senza scopo perchè priva intrinsecamente di moto, somo con ezioni, che esulano da ogni ragione scientifica.
E. cosi al Monismo scientifico si obbietta giustamente (Iliru) che, negando esso la esistenza di elementi dinamici, distinti dalla Materia, yuando deve at!ribuire alla Materia $i$ fatti della Vita e della Psiche muta la Nozione di Materia in ina nozione trascendentale. F. al dualisuo si possono fare altro infinito numero di obbiezioni, tra cui accenno a quella che la forza estra-atomica sostituita alla tenperatura non dà ragione dei fatti termici, i quali vengono cosi isolati violentemente dagli altri fatti della Meccanica.

Era naturale che al grande enigma, della costituzione della Nateria, $l$ Enigme le plus troublante de ce ciërle, come dice D’arso:mal, si rivolgessero le menti piii eccelse dei nostri tempi. per vedere se, data la assoluta impossibilita di negare certi ordini di fatti, che hanno tutta la apparenza di contraddire le legri confermate sino ad ora dalla esperienza, e rispondenti a tutte le esigenze del metodo induttivo, e data daltronde la impossibilità di infirinare le legri medesime, si potesse riescire a diradare in qualche modo le tenebre che mascondonn il grave Mistero.
l: la buona volonti non mancó, conae non manci pure qualche accenno di buona lortuna. Ma furono tentativi e nulla piii. Si aprirono i cuori e le menti alla speranza. Forse si esageró la portata dei nuovi studi. Si credettero risoluti problemi di cui non si faceva che spostarıe i termini. Si presentarono con etichetta di ullima novilit dei concelli di moto, come quello vorticoso, che poco dops Democrion e ai tempi di Epicuro venivano discussi con serieta, se non superiore, pari almeno alla nostra. E si forzarono gll estremi limiti dell'ingenuità quando si affermò col Poincarè , Athenaeun 17 gemn: 906) che: * $1 l n i y$ a pas de vroin matière il n'y a plus que des lrous dans. $\mathcal{P}$ Éher. ". Precisamente! non vi sono piiu, ci si dice, che dei buchi nell Etere :... Quell'Etere che rudendo dualisti senza che se ne avvedano i monisti piú a:ttentici (1) è la causa non ultiuna della confusione generale.

Si intravide o per dir meglio, si credette intravedere non lontano it giorno in cui il secolare problema della Esserna della materia sl presenterí risolto.



Ma，io mi domando，non sarà vana la attesa？
Il dubbio è legittimo，dice il Prof．G．Faè nella sua splen－ dida prefazione alla traduzione del volumetto＊Elettricità e ma－ teria » del IIomson；giacché（egli continua）nostro malgrado ci si allacciprá pure insieme，mirabile e fatale amplesso della scienza con la Fede，il problema della Vita：e l＇uno coinvolgerà l＇altro forse per sempre，nel più profondo mistero．

Dott．E．Marconi．

## Sacro Arsenale

# Pratica dell＇Offizio della S．Jnquisizione 

 I．
## DEMONOLOAIA E SPIRITISMO

La demonologia Medinevale ha una ricchissima letteratura e le sue fonti sono sterminate ：essa assume proporzioni inve－ rosimili specie sul tenebroso periodo della S．Inquisizione che perseguiva le streghe con accanimento matgiore degli eretici． Si scrivevano drectoria per l＇Inquisizione manuati e mar－ telli per le streghe e siffati libri，perpeluamente arricchiti dallo zelo dei Domenicani，raggiunsero il sommo della perfezione nel Malleus di Sprenger，sul quale modellarono appresso le pub－ blicazioni degli Spina，dei lacquier，dei Castro，dei Grillando ed altri．Famosissimo anche il Formicarius del domenicano Ni－ der．la compilazione di Lione intitolata a！l＇inquisitore Nitard e le celebri Disquizioni magiche del gesuita Spagnuolo P．Mar－ tino del Rio．

Nello stato attuale delle ricerche psichiche lo studio di si－ miglianti opere assume eccezionale importanza．Perocchè tulto quanto va svolgendosi e raccogliendosi solto i nostri occhi nella fenomenologia moderna，trova，per lo piu，perfetto riscontro im juanto osservarono e videro quegli antichi trattatisti．

Già tentai dimostrarlo in una serie di articoli sul＂Ma－ nuale degli esorcisti del P．Candido Brognolo，stampate nella －Nuova Parola，di Roma（1）e ripubblicati nell’＊Ora＊di Pa－ lermo（2）．

I fenomeni osservati oggi conservano l＇identico carattere $\mathrm{d}^{\mathfrak{j}}$ quelli avvenuti molti secoli avanti e quei fatti registrati dai de－ monologi e attribuiti alla potenza del Diavolo non rappresentano favole e fantasticherie；ma quando non erano che mere pertu－ bazioni fisiche o morali，illusioni，allucinazioni o suggestioni，fe－ nomeni animici o telepatici，erano manifestazioni spiritiche pure e semplici．

Voi ne avrete novella ripruova percorrendo alcune pagine di uno di questi directoria del S．Officio che mi è riuscito，a caso，di esaminare e che，oltre alle curiosità riferentisi alla giu－ risprudenza dei Tribunali della $S$ ．Inquisizione，presenta parti－ ticolari interessantissimi sulla magia e i sortilegi．

Vedonsi ipotizzati con mirabile tecnicismo i fenomeni me dianici più caratteristici；cid che dimostra sempre piú come＂i fatti siano antichi e ripetutisi in tutti i tempi e solo il modo di osservarsi sia mutato．Da un lato siamo messi in grado con tale contronto di ıeglin apprezzare il valore dei fenomeni odierni mentre questi giovano ad assodare $i$ fatti anteriori，dissipando $i$ dubbi sulla loro credibilità．

Trascrivo integralmente il titolo del libro ：
－Siccro Arsenale－ovvero－Pralica dell＇Officio－der－ la S．Inquisizione－con $l$＇inserzione di alcune Regole falle dal P．Inquisilore－Tomaso Menghini Dumenicano －e di diverse cinnoluzioni－del Dollore Gio：Pasqua－ lone Fiscale della Suprema Generale Inquisizione di Romı－Dediccolo－alla Santitit di nostro Sig．Clemente X1－In Roma nella stamperia della Rev．Cam．Apow st：17ウラーッ．

[^20]Il libro è aperto con una dedica altisonante degli editori， della Camera Apostolica Luigi e Francesco Conti，a Papa Cle－ meute XI ，intonata cosi ：
－Beatissimo［＇alre，Necessità non elerzione，è lofferire alla Santità Vostra il Sagrg drsenale，cioè la pratica delloficicio della Santa Inquisizione，che in qualche parte ampliato esce dal no－ stro Torchio ：poichè essendo guesta un arme potentissima，con－ cui vengono atterrate ！eresie，che bene spesso vanno lacerando la Chiesa Cattolica，della quale Vostra Beatitudiue col capitale di tanti meriti é oggi il Capo Visibile，deve portare per iscudo il nome Augustissimo di V．S．ecc．＊

Segue una seconda dedica ancora piú stupefaciente，de compilatore dellopera．Fr．Eliseo Masini da Bologna Inquisitore a S．I＇ietro Martire．«Onore，e gloria della Domenicana Reli－ gione e de．rlinquisitori Apostolici capitano egregio »．

Vell＇inizio dellopera sotto il litoln a dell’Autorità，diguità et uflitio dell liapuisitore $\# \dot{e}$ addirittura lanciata la proposizione che Iddio sia il primo e Sommo Impuisitore e，perche non si creda che finssa esservi dell＇esagerazione nel mio assunto．trascrivo le parole di $1^{a}$ pagina：＂．．．Inyuisitore meraviglioso fit Iddio henedetto che，negli antichi tempi，castigo Adamo ed Eva，il Popolo disdraele tante e tante volte，Core Iatan e Abiroa， 0 sni， e Finees．Salanone istesso e tant’altri per le loro infedelta ere－ sie e idolatrie．．．．＂

Più appresso，a pag．it si discorre delle indulgenze che ac－ quistano glimquisitori．i vicarii e lutti gli altri officiali della santa Inquisizione e anco altre persone per rispetto di esso santo Tri－ bunale．Oltre le indulgenze plenarie concesse dal Gran concilio Lateranense sotto Innocenzo III e reiterate dalle Bolle di Urba－ no IV，Gregorio IV，Clemente IV，Alessandro IV，Clemente VII e Pio V ai Vicari，Notari，Fiscali consultori ed altri officiali della S．Inquisizione（e leggi anche il carnefice．．．！）la ottengono parimenti a tutti questi che denunziano alcuno eretico， 0 dilla－ mato，o sospetto deresia，o rendono in causa di fede testimo－ nianza nel santo Tribunale，o dannn ainto，consiglio，o favore agl＇Inquisitori per impugnare e ispugnare gli eretici，e fautori， ricettatori di essi $\because$

Per dare al lettore un＇idea sintetica dellopera riferiro i ti－ toli delle dieci parti in cui è suddivisa：

1a $^{\text {a }}$ Lell＇autorità，dignitá ed offizio dell＇inquisitore e delle persone contro alle quali procede il Santo Officio ；
2adal modo di formare i Processi ed esaminare testimonii ed i Rei： 3a Come abbiano ad esuminarsi gli uretici formali ；
$4^{\text {a }}$ Del roodo di formare il Processo repetitivo e difensivo：
$5^{\text {a }}$ ．Modo di formare le citazioni，Precetti，Decreti，Sicurtà ed altre cose simili；
fa $^{\text {a }}$ Del modo d＇interrogare i rei nella tortura；
$7^{\text {a }}$ Del modo di procedere contro di poligami ed alle stre－ ghe nel S．Tribunale；
$8^{\text {a }}$ Del modo di terminare i processi nel Santo Officio；
$9^{\text {a Mollo di formar le patenti per gli ufliciali，dar loro gitu－}}$ ramento di fedeltà，propor le cause nella Congregazione ed as－ solvere i rei dalla scomunica nel Santo Officio；

11）Avertimenti utili e necessarii ai giudici della Santa Inguisizione．

Giova，pertanto，ricordare che il S ．Officio procedeva con－ tro gli eretici o sospetti d＇eresia；i fautori loro；i malefici i maghi e incattatori；
i bestemmiatori；
quelli che si oppongono al S ．Officio e suoi offiziali．
Pei fini del presente articolo mi fermerò solo ai punti ove discorre di malefizii e di magia ：

Leggeremo nel＂Sacro Arsenale＂i seguenti paragrafi：
a）Dei maghi，streghe，incantatori e simili；（pag． 3 e p． 7.
b）Del modo di formare $i$ processi ed esaminare $i$ testi－ monii（pag． 33 e seg：
c）Modo di paocedere contro alle streghe nel Santo Officio （pag． 240 e seg．）．
d）Forma di sentenza in materia di cose magiche e ne－ gromantiche（pag． 266 e seg．）．
$e_{\text {, }}$ Arvertimenti utili e necessarii ai git:dici della santa Inpuisizione (par. 334 e sere.).

11
« De* mathli, slrealhe, ircrinluluri e simili,

* Perchè simili sorte di persone abbondano in molti luoghi d latia ed anche fuori, tanto piil conviene esser diligente e perciò si ha da sapere, che a questo caso si deducono tulli quelli che hanno fatto patto, o implicitamente o esplicitamente, o per sè o per altri, col Demonio.
- Quelli che tengono costratli con'essi pretendono) Demonii in anelli, specchi, medaglie, ampolle, 0 in altre cose.
*Quelli che se gli sono dati in Anima e in Corpo, apostatando dalla Santa Fede Cattolira. che harno giurato d'esser suoi, $n$ glifilhanno fatto scritto, anco col proprio sangue.
"Quelli che vaıno al ballo, o (come si suol dire) in striozzo.
*Quelli che maleficiano creature ragionevoli, o irragionevoli, sacrilicandole al Demonio.
"Quelli che l'adorano o esplicitamente 0 implicitamente. olferendoli sale, pane, allume, o allie cose.
- Quclli che linvocano, domandandogli grazie, inginocchiandosi accendendo candele, o altri lumi, chiamandolo Angelo Santo, Angelo bianco. o Angelo negro, per la tua santità e parole simili. servemdosi in cio di persone vergini: o fanno l'incanto, cinque deti pongo al muro cinque Diavoli scongiuro ed altri simili.
- Quelli che gli domandano cose che egli non può fare come sforzare la volontà umana, o sapere cose future, dipendenti dal nostro libern arbitrio.
. Quelli che in questi atti diabolici si servono di cose sacre. conse sacramenti, o forma e materia loro, e cose sacramentalie benedelte e di parole della Divina Scriltura.
* Quelli che mettono sopra altari dove s'ha da celebrare fave, carta vergine, calamita 0 allre cose, acciocche sopra d'esse si celebri empiamente la santa messa.
"Quelli che tengono, scrivonn, o dicono orazioni non approvate, arizi riprovate dalla Santa Chiesa, le quali sono delle maniere infrascritte, cioè quelle che si recitano per farsi amare d'amore disonesto, come sono le orazionidi S. Daniele di S. Marta e di S. Elena.
"Quelle che si dicono per sapure cose future, o occulte come la già detta, Angelo Santo, Angelo bianco ecc. e quella Dolce Vergine, e simili.
*Quelle che contengono nomi incogniti, nè si sa il loro significato, con caratteri, circoli, triangoli ecc. quali si portano addosso, o per farsi voler bene, $\rho$ per essere sicuri dall’armi dei nemici, o per non confessare il vero nei tormenti.
- Sollo questo capo si contengno ancora quelli, che tengono scritture di Negromanzia e fanno incanti, e esercitano astrologia giudiziaria nelle azioni dipendenti dalla libera volontà.
aQuelli che fanno (come si dice) martelli. o mettono al fuoco pignattini per dar passione e per impedire l'allo matrimoniale.
a Quelli che gettano fe fave, si misurano il braccio con spanne, fanno andare attorno i sedazzi, levann la pedica, guardano 0 si fanno guarilare su le mani per sapere cose filure o passate e altri simili sortilegi*.


## III

Del modo di furmare $i$ protessi ed examinare $i$ leslimonii.

Sralcio dalla 2" parte del traltato, il formulario delle denunzie e dell' esame testimoniale, nei processi di stregoneria.Esso, a dir del compilatore del "Sacro Arsenale» è tralto dalle regole deltate dal P. fra Tommaso Menghini dell'ordine dei Predicatori e già inquisiore d'Ancona e poi di Ferrara,

## S SECONIDA DENCNZIA IDEI SORTLLEGI\% Die 4. Julij 1682.

1. Sponte per:sonaliler comparuil coram Admodum R. I'. Vicario Sancti nflicij Auximi, existente in propria cella, in Meique etc.

- Demetrius Filius Arlimisij Beviaceto de Castrovilla,
aetatis annorum quinquaginta. Nercator degens sub Parochia magna: cui delato juramento veritalis dicendae, quod praestitit tactis sacris litteris exposuit et infra.

2. Saranno sei mesi circa, ron mi ricordo del giorno preciso; ma era verso il fine di Carnevale sulle ventitrè ore ch' in stando su diun balcone di mia casa con Adolfo Pancaldi cerusico detla Città, e con Belardo Antinori, vedessimo, un tiro di pietra lontano, dalla banda destra di detto balcone, quattro o sei persone: che cavavano attorno ad una muraglia antica mezzo diroccata: e fra questi c'era un Prete greco che si chiamava comunemente il Papasso, il quale aveva la colta e stola, e teneva in mano un libro in ottavo e una candela accesa: e mostrava di leggere in quel libro e di quando in quando faceva delle croci stravaganti, cominciando alto assai, e poi diseendeva a basso da lutte le parti della fossa; e pigliava con $i$ deli l'açua da un bicchiere che teneva un ragazzo, e la spruzzava dentro la cava, e ci buttava anche del sale e delle foglie doliva; quali non so però, se fossero secche o verdi; e gli ho veduti cavare in quella maniera zolamente quella volta: nè mi son potuto ingannare; perchè ho veduto tutte le cose narrate con gli ncchi proprii. $E$ son venuto avanti di $V$. K . per iscaricare la mia coscicnza, di ordine del min Padre Spirimale.

* 3. Int. An scial vel dici rudirèril dictas olions, salem, carclelam el aquain fuisse bencdiclas?

Resp. Io aon so veramente se le olive, il sale, la candela . l'acqua fossero beneletle. In, però, le stimai tali: e cosi le tenevan quelli, ch'eran meco; perchè a che fine adoprare una candela accesa di giorno? ed a che fine potranno servire l' acqua, il sale e le palme non benedette? coloro dovevano cercare ide: nari ed avranno adoprate quelle cose benedelte contro i demonii. acciò non l'impedissero di trovarli.
"h. Int. De firma dicli l'resbyleri, vultjo, il Plpasso?
Resp. Questo Papasso dicono che sia Cristiano Greco e che si trovi in queste parif per riconciliarsi con la Chiesa Callolica; altri non mancano di dire che sia una spia del Gran turco.
*5. Int. quare lamediu destulerit denunciare prote. fala in Junclo Offizio?

Resp. Per non riflettere d'essere obbligato, come ho avvertito dopo d'aver letti gli editti del Santo Officio, e per avermelo detto il confessore.

- G. lut. An odio, vel amore el super inimicitia?

Resp. Recte... etc."
Questa denumzia provocava un Decreto sull'apertura del processo e la citazione ai testimonii.

Dvel'esame del primo lestimonio ddolfo Pancaldi da Piperno.

A domanda.
R. Ura mi ricordo che un giorno di questo carnevale prossimn passato, e potevano essere ventitrè ore, stand'io sul balcone della casa di Denetrio, in compagnia sua e di Belardo Antinori. vedessimo dalla banda destra di dello balcone, poco lontano, un prete Greco, che da un anno in qua si trova in queste parti: e se gli dice comunemente il Papasso : e in sua compagnia crann qualtro o cinque contadini vestiti con gli abili soliti loro, con le pale e zappe ; il l'rele era vestito di cotta e stola, e dalla mano sinistra aveva un libro aperto poco grande e con la destra teneva una candela accesa, $e$ con essa faceva lui molte croci sotto e sopra; e da lutte le bande; e quei contadini cavavano allegramente con molta fede la terra vicino ad ana muraglia mezzo diroccata e lecero una bella lossa .., Io non vidi che li contadini gittassero cosa veruna in quella fossa; osservai, bensi, clill prete aveva un libro ove leggeva é teneva una candela accesa in ma no, con la quale fareva molte croci sutto e sopra e pigliava con$i_{2}$ deti l' acqua da un bicchiere che teneva un ragazzo e la spru\%zava dentro la fossa e ci gettava anche del sate e delle foglie di olive, del resto non viddi altrc... Bisogna dice che quelle cose, cioè la candela, il sale e l'açua e le foglie dolive fossero benerdetten.
(Continua)

# Un caso di previsione del futuro ? ? (1) 

<br>Caro ed illestre amico,

Lin caso che potrebbe interessare voi ed i vostri lettori è questo, di cui potrei garentire lautenticita, data la persona che me Io ha narrato, insospettable e degna di ogni riguardo. Si tratta della marchesa B. di Nessima, adesso residente a Palermn, la quale giorni sono ini parlo, a un dipresso, in questi termini.

Te lagnsto ultimo ero in villegriatura a Ganzirri, iu una mia villa, ove ero solita recarmi ngni anno per due o tre mesi.

In un pomeriggio che non potrei precisare perchè allora non demmo peso al fatto, intesi sulla via una voce alta e robusta, la guale annunsiava un prossimo terremente, ed invitava i Messinesi a prendere provvedimenti contro di esso. La voce diceva: alttenti, messinesi, il terremoto è vicino, guardatevi che sarà terribilt e quasi tutti morrete.

Credetii ad un povero, il quale, col timore doltre inmba, volesse estorcere lobolo ai villeggianti e, aflaccia!ami, vidi un vecchio dalla barba bianca e dallabito piuttosto dimesso, con una perla su le spalle e un bastone in mano, si che mi parve di aver indovinato. Presi allora mezza lira e, involtala in un pò di carta, la diedi ad un mio figlioletto perchè la portasse al vecchio ed io me ne stettial balcone, che è, del resto. poco allo, tanto che da esso si puio sentire quel che si dice sulla via. E sulla via vidi il vecchio rifiutare il denaro e lo intesi dire a mio flglio: No, caro, io non domando l'elemosina, io voglin solo avvertire i miei compaesani del pericolo che li minaccia; il terremoto è vicinn e Messina questa voltà diverrà un cumulo di macerie e pochi si salveranno. Mio figlio, tornato su, mi ripetè le parole. In credetti ad un pazzo, pero, dal parlare che il vecchio faceva ad alcuni che gli stavano d'attorno dovetti convincermi che la sua ragione fosse completamente a posto.

Ora pur troppo mi sono accorta che il vecchio aveva ragione da vendere: ma chi gli avrebbe creduto allora?!

Questo il fatto, egregio amico. Potreı darvi, ove li voleste altri particolari sulla persona a cui Esso accadde; qui non credo sia il caso. Io, date le mie credenze, non mi permetto tirarne alcuna consegnenza ma sento il dovere di narrarlo a Voi, che $\mathbf{v}^{\prime}$ interessate ai fenomeni sopranormali e che tanta parte della vostra altivita dedicate allo studio di essi.

Credetemi, con tutta sincerità, vostro amico devoto
Avv. Dott. Glido Russo Perez.
(1) Pubblichiamo con piacere questa lettera dell'avv. Dott. Guido Russo Perez, uno dei più valorosi giovani del foro palermitano.

## Intuito Premonitorio

Giuseppe Rizzo unico tiglio del Giudice di Tribunale signor Enrico, giovane di ingegno poderoso e di belle sueranze, morto nel disastro di Messina del 28 dic. 1908, in un melodramma, intitolato il Canto del Cigno, da lui ultimato nel detto dicembre, scrive i seguenti versi:
> più fosco il giorno.
> Il mare procelloso era contorno
> e la natura irata quando sorse terribile
> un mostro e la felicita
> della vita troncò!

Quel giovane ebbe il funesto presentimento della immane sventura che doveva colpire la città del Faro, e lo rese mani-
festo in pochi versi, che rimarranno documento perenne della previsione che l'anima di lui intuiva di un fosco disastro.

Giova notare che il giovane scriltore, pervaso da sillatla premonizione. aveva gia masifestato alla propria malre i suoi timori intorno a un forte movimento sisinico che avrebbe distrutta la sua patria adoltiva.

E questo un caso in cui è rivelato ad un’anima umana un ave eumbento futuro. a mezzo di sensazioni e incubi inspiegatili cle pur promaiaano da un mondo dove il futuro non è, $n$ è noto.
l. $r$.

## \% \% \%

## Rassegna delle Riviste

REVUE SUIEVTIFIQUE ET NORALE DU SPIRITISAE. - inizia la pubblicazione d’uno studio del suo direttore, Ing. Gabriele Delanne, su Loèriture directe el les apports, iuteressantissimo dal punto di vista storico-critico, nonché rispetto alla tesi demonologica sostenuta dalla Chiesa Cattolica.

Il miracolo di Giosuè che ferma il sole, quello delle mura di Gerico che cadono al suono delle trombe disaaele, l'altro di Giona che penetra e vive per tre giorni nel corpo duna balena non sono che leggende. *Al contrario, le apparizioni, le materializzazioni, l'estasi, la chiaroveggenza, la glossolalia, le: guarigioni magnetiche, la premonizione, i fenomeni di sdoppiamento del corpo umano si riproducono sotto i nostri occhi, ma separate dal carattere miracoloso che un tempo si attribuiva loro.

Senza dubbio, Dio in persona non scrisse per Mosé le tatvole della legge. nè per Baldassare le parole fatidiche che ne presagirono la rovina; ma quarilo un Crookes ci assicura di aver visto, in condizioni dol puí refuroses controllo, una mano luminosa scendere dal soffitto, prendere un lapis e scrivere, diviene probabile lidea che in quei casi si trattò di scrillura diretta.

Oggi la Chiesa Cattolica finge di credere che le manifestazioni spiritiche sieno opera del derronio; ma i primi cristiani la pensavano altrimenti, e talvolta consultavano i defunti, e ne ottenevano risposte, con scrittura diretta, proprio come gli attuali spiritisti, Tra le prove raccolte dal Delarne è notevole il fatto di S. Leone papa che, prima di mandare una sua celebre letlera a S. Flaviano vescovo di Costantinopoli, la depose nella tomba di S. Pietro, che fece aprire, e n’ebbe la risposta desiderata; - Ho letto e corretto *.... (Sofoniv, cap. CXLVII); e quello dei santi vescovi Crisante e Musonio, che morti da poco, e pregati dal Concilio, allora riunito di firmare le decisioni prese, e raccolte in un plico posto sulla loro tomba, aderirono. Rotti i sug, gelli si trovo in calce al manoscritto : Noi Crisante e Musonioche abbiamo consentito, con tutti i Padri, al primo e santa Concilio ecuraenico, sebbene ora privi dei nostri corpi, abbiama sottoscritto, con la nostr \& propi-ia mano, alla loro decisione .. E seguivano le cifre e le firme dei due defunti (Gregorio di Cesarea in Lipomane, t. b; Discorso sul Sinuclo di Nicea, e Niceforo, Libro VIII, Cap. XXIII,

Come in questi fatt, il piú spesso la scrittura diretta si produce al di fuori dello sguardo, in un recinto chiuso, 0 almeno al buio.

Le prime manifestazioni di questo genere furono ottenute in Francia dal barone di Guldenstubbè, gentiluomo russo ricchissimo, che nel 1857 pubblicò un libro: La reallà degli Spirili e il fenomeno maraviglioso della loro scrittüra dirella con 67 fac simili di tale scrittura. Era coltissimo, mistico e razionalista, " e si concepisce che per nulla al mondo avrebbe volute alterare la verita. " Un bel giorno, il 1 agosto 1854. chiuse in una scatola un foglio di carta da lettera e un lapis, portando la chiave con sè senza dir niente a nessuno. Dopo tredici giorui, trascorsi inutilmente, scopri dei caratteri
misteriosi, e durante nna giornota, quella del 13 , ripete per diecï rolle l'esperienza, chiudendo sempre. a capo d'una me\%zora, un nuovo foglio di carta bianca, nella stessa scatola.

Il domani. 14, lautore fe una ventina di esperienze, lusciande copertu la scalola e mon verclendola di visll". Vide che la carta si copriva di caratteri senza che il lapis si muovesse ; dopo di che bandi quest'ultimo, e si limitò a porre un forlio bianco sul tavolo accanto a lui, sul piedistallo di statue athiche, sopra sarcofagi, urne, etc. Questi fatti, dice il Delanne, ricordano quelli di S. Leone e dei vescovi Crisante e Musonio. L'intellizenza operante, lo vedremo, attingeva a un lapis vicino la materia necessaria.

La principale preoccupazione dell'antore fu di mostrare il fenomeno ad allie persone. Si rivolse dapprima al suo amico conte d'Ourches; ma quello non si riprodusse che dopo sei sedule. F . oggi sappiamo che l'introduzione d'una persona estranea perturba sempre, piú o meno, le condizioni che presiedono a questi fenomeni, e «bisogna aspeltare un nuovo stato di erjuilibrio perchè le manifestazioni si rinnovino" (Delanne). Il Conte, però suppose che il maligno, intervenisse ?er impedirgli che vedesse il f-nomeno, ed ecco la precauzinne presa; Accanto al foglicllo di $1:$ : li', lasciù una copia del famoso criterio di S. Giovanni a.postol, con cui discernere i buoni spiriti (Gior. IV, 2) Riconosicele ic questo segno lo spirilo di Dio: Qualunque spirilu il quale confessi che liesil C'rislu $\dot{e}$ venulu in carne $\dot{e}$ di Dio. Dopo dieci minuti, tino Spirito simpatico, di cui lo autore subito riconoble la grafia $:$ la ilrma, scrisse direttamente, alla presenza del Conte d'Ourches, ciò che segue: lu confexso liesu in curne. Il diavolo dungue, e questo va delto .pei cattolici, non c'entrava, Ma ciò che importa di far notare si è che l'intelligenza scrivente non era quella del barone, perché la serittura ottenuta era differente dalla sua (continuo).

## LA STESSA RIVIS'TA pubblica e noi riproduciamo:

Congresso Internazionale di Hsicoluyia SperimentaIe : Keferendum agli Spiritualisti. Niel maggio ultimo, il sig. II. Durville propontia alla Sucielie mugnetica di Fronciu la - organizzazione d'un grande Congresso di l'sicotorjic sperimentale per la fine del 1910, con sede a Parigi.

L'idea, accettata dall' assemblea, ricevette pure $I$ approvazione entusiastica di notabilita del movimento spiritualista alle quali fu solloposta.

Il Congresso interıazionale di Psicoloriı sperinıene tale si propone lo scopo di stabilire scientilicamente $e$ in maniera ormai inoppugnabile, l'esistenza di fenomeni aucora controversi, stati raccolti, in questi ultimi venti anni della psicolo. gia sperimentale. Vi saranno studiati, in lutte le forme, la radiazione umana (magnotisino) nelle sue proprietà tisiche, fisiologiche, terapeutiche etc., lo Spiritismo scientifico, I' Jpnotisino, l'Occultismo, la Teosofia, la Psicologia indipendente. Il signor Fabius de Champville propone auche lo studio della Fotogratia trascendentale.

Il Congresso internazionale di Psicologia sperimentale sarí la piii importante manifestazione moderna dello Spiritualismo scientlico e positivista.

Non è destinato a lavorire una idea o ula scuola; limparzialiti delle sue vedute e dei suoi lavori attrarrá tutti i pensatori avidi di progresso Gli scienziati di tulto il mondo vi prenderanno parte e un buon numero di essi ci han promesso il lorn concorso; società francesi e strantere hanno già nomina. to i loro delegati, e preparano i loro lavori; i giornali spiritualisti intine ci aprono le loro colonne.

P'er organizzare meglio un tal congresso, la Socielii mugnetica di Francia, che s'incarica di tutte le spese, invoca tutte le energie e ne chiede i consigli; quindi apre un referen.dum ag!i spiritualisti, pregandoli di esprimere:
$1^{\circ}$. Ciò che pensano di questo Congresso.
$\xrightarrow[-]{3}$. Come vorrebbero vederlo organizzato.

3o. Qu: li questioni relative allo Spiritualisinn desiderebbern vedere studiate e proposte,
4. Lee loro osservazioni.

Quando la sucielà muegnetica di Frunc? le risposte (cd essa prega di indirizzarle al piú presto al segretariato, via Saint-.Xerri, 23, Parigi) riunirà i capi di tutte le scunle spiritualiste francesi, per creare il Comitato di organizzazione, lissare la data e il prezzo di adesione al Congresso.

Segue subito, nel:a medesima Rivista:
UFFICIO INTERNAZIONALE. Assai prossimamente, un Ufficio internazionale sarà costituito. Esso permetterà di corrispondere in inglese, tedesco, italiano, spagnuolo, purtoghese, russo, esperatho, con gli spirilualisti del mondo.-H. Durville

LA STESSA RIVISTA col titolo EUSAPIA PALADINO a NEIV JORK, toglie dal rhicugo D.iily Amevi:un: In presell. za di reporter:s rappresentanti tutii i giornali, di artisti d’ambo i sessi, di smascheratori di fakiri; e di prestidigitatori, Eusapia Paladino, le gambe e le mani ben tenute, fa elevare una tavola che resta in aria per trentacingue minuti, poi ricade violentemente st:l pavimento.

* Dal Gabinetto vennero diversi mobili, apportati da una forza invisibile. In piena luce, un sonaglio, un flauto e un tamburino, posti su un piccolo tavoln, furono successivamente inlti da una grande mano, che sembrava tagliata nell'alabastro e, con moti bruschi e a scosse, portati sul tavolo della seduta. Parecchi assistenti vennero toccati da cose invisibili ".

Il signor Hereward Carrington provio che nessuna frode era possibile.

LES NOUVEAUX ORIZONS de la Science et de lu /'en-sié-Organo della società Alehimica di prancia - a sostegno della idea alchimica, che parve insigue follia di cervelli a ciabatta, quella della trasmutazione dei metalli, e quindi della fabbricazione delloro per mezzo di sostanze ignobili, aveva pubblicato, its gennaio 1904, un articolo intitolato: Tras:reutezione dell'argento mediante il ralio. In esso era riferita una esperienza falta al Laboratorio della Società Alchimica di - Francia, la quale sembrava dimostrare il cangiamento d'una parte d'argento in oro 0 in platino, e quello di un’ altra parte in rame. Ora (fascicolo di febbraro 1910) rif̈a brevenente la storia delle trasmutazioni che la scienza, come pare, ha sin qui realizzate.

Due anni addietro sir William Ramsay riusciva a trasformare solto l'influenza della emanazione del radio, dei sali di rame in sali di litio, di sodio e di potassio. Ramsay e il sun collaboratore Soddy avevano già provato che la emanazione del radio si trasformava in elio. He la signora Curie non trovi punte le tracce di litio annunciate dallo scrittore inglese. Questi rinnovò i suoi tentativi; Ostwald, in Germania, li riprese, recentissinamente, e lavorando in uni via del tutto diversa, sir W. Ramsay ha scoperto per accidente uII caso innegabile di trasmutazione, quello del nitrato di torio in anidride carbonica, ossia insomıa del torio in carbonio. E altri corpi, il zirconio, il perclorat's di bismuto gli dieders l'acido carbonico.

A questi fatti la prefata Rivista avrebbe poluto aggimine te quelli non meno notevoli riguardanti le trasformazioni del calcio in magnesio e potassio, il del magnesio in potassio, state oltenute dal Prof. F. Fitticia, inseguante chimica nella R. Universita di Narburg (Prussia). Ne riferisce lo stesso scopritore con unt sto scritto in seienza pratiea, periodico quindicinale di Seienze applicale rlle arli e ralle intlustrie, fascicoln del 25 inarzo 19 8 , nel quale ricorda come egli abbia provato es sere il boro un composto di carbonio o di silicio (1901) e il silicio un cumposto del carbonio (l90x).

Tulti questi risultati sono ablastanza contestati nel campu medesimo della scirnza; ma il principio che li sorregge non si può piin ormai revocare in dubbio. Militano in sun favore le gran-
di scoperte relative al radio, cioé la serie di corpi che nascono dal radio giu giiu probabilmente sino al piombo, e tra cui sono la cosi detta emanazione e l'elio e la teoria elettronica che, dal punto di vista della costituzione della inateria, a come il coronamento di una persistente teoria, circa lesistenza di una materia primitiva, affermata via vis sempre neslio coi lavori dei Pront, Dumas, Men éeleeff. Crookes, etr. Questa teoria, oggi, si pui far risalire sino a Vewton, col sia concetto di densila gracchè se due corpi, a parità di peso, occupano diverso volume, è lecito pensare choessi risultino d'una medesima sostanza fondamentale, piu condensata nel corpo che ha il volume minore.

THE HARBINGER OF LIGHTT (Il precursore di luce) di Nelbourue. 1 genn. 1910. Sotto il titolo: Futoprafir spiritica, narra duna fotogralia oltenuta per via medianica da $\mathfrak{F}$. C. Barnes, notissitno commerciante di Brisbane, pieno di serieta e di entusiasmo per gli studi, che dimostrano la verità del ritorno dellanima. E la lotogratia dellinfelice Elisabetta, imperatrice d'Austria, speuta a Gimesra dal ferro d'un pazzo.
In un libro, "It martirio di unce limperatrića) prestatogli da un amico, il Sig. Barnes aveva ammirato il ritratto della bella e angusta donna, e all'uno e all'altra aveva spesso pensato, sinchè restitui il libro, circa un anno addietro, in Brisbane. Prima di lasciare Brishane, ebhe dello dalla moglie, per mezzo d'un medio, di recarsi in Inghilterra da un fotografo, presso cui quella arrebbe tentato di ritrarsi. E come fu in Londra, il Barnes si reci dal Sig. Boursnell, del quale parla lo Stead nel suo scritlo: "How I Know the Dead Return. (Come so che i morli ri(or'nano), e poiché quegli era vecchin e fuori esercizio. gli oppose molte difficolta prima di concedergli una seduta. Due altri erano presenti. Alle parole del fotografo: "C’è qui uno spirito di una grande bellezza, che sembra brillare di fulgida luce, e soffri molto in vita $\bullet$, il Barnes pensio alla moglie; e resto assai deluso quando ebbe la prova che si trattasse di altri.

* Ha un aspetto regale $»$, disse la siguora presente; e allora quegli ebbe l'impressione che fosse l'Imperatrice d'Austria.
Açuistò il libro già citato e polè fare il confronto tra la fotografia ottenuta e il ritratto preesistente.

L'odierno numero di <The Harbingera riproduce tanto la prima quanto il secondo.

* Ció che più sorprende, dice lo articolista, e apre il più vasto campo di ritlessoni intorno alla tesi di una proiezione del pensiero, è l’assoluta identità della fotografia col ritratto: non manca nemmeno la crocetta che si vede, in quest'ultimo, sul pelto della Imperatrice... Non bisogna pensare a una frode, che le minute circostarize del fenomeno escludono recisamente, ma semplicemente ammettere che non soppiano in qual modo l'imagine di una pittura riesca a fissarsi nella mente, e a riprodursi al difuori della coscienza del soggetto. $\dot{E}$ questa la direzione verso cui tendono le moderne ricerche sopra ifenomeni psichici.

I "fatti* sono acceltati; il nostro grande compito consiste ora nell'interpretarli ..

Cosi conclude la Rivista. Ma che le fotogratie di questo genere alludano sempre e unicamente a una mera radiazione estetica, guidata da un pensiero subconscio. è una cosa molto dubbia. Senza andar molto lugi, noi in Italia possediamo le magnifiche prov- fotografiche ottenute e descritte dal distintissimo sperimentatore, e nostro collaboratore, Signor Enrico Carreras, con la mediauita dei fratelli Randone, due medii privali fortissimi e superiori a ogni sospetto. Impressionante fra gli altri é il caso della Baruzzi, a spiegare il quale non giova l'ipotesi accennata, nè alcuna altra che non sia la spiritica, salvo che non si vogliano creare delle supposizioni più dello spiritisıno miracolose e inaccettabili.

LES ANNALES DE SCIENCES PSYCHIQUES (1. e 16 genn. 1910, pubblicano una risposta data al Sig. Marcel Mangin dal Dott. I. Maxwell sostituto procuratore generale a Parigi, di cui tutto il inondo scientifico conosce la competenza e la forza come psichista e criminalista, a proposito di una domanda mossagli sulla possibilità di scoprire i delitti per mezzo della chia-
roveiggriza, e di curare pure con tal mezzo it male morale che atligne loattuale socicta.

Leesimio scienziato, nella sua risposta premesso il concetto che la waggior parte dui falti di lucidita possono spiegarsi colla possiblità per certe persone, di percepire le immagini mentali in un altro cerveilo, poicche it chiaroveggente legge non net campo della coscmenza personale, ma in yuello della coscienza organica, opina che petendo le inmagini fissate nella coscienza organica del soggetto venir alterate nel meccanismo della funsione lucida, la facolta di leggere il pensiero altrui non possa attualmente essere utilizzabile alla scoperta dei rei Che se pure la lettura dei più intimi pensieri potesse un giorno diventare pos sibile, egli non crederebbe mai alla utilita di scoprire coi processi di charnveggena $i$ delitti, e molto meno che con tal mezzo si arriverebbe a curare il male morale.

LLTRA, Revist" Teosofica di Roma, nel fascicolo del currente febbrajo, ha un interessante articolo di OLGA CALVARI "Non v'è religione superure alla verili".

Il celebre molto dei Maharaias di Benarès è dallesinia scrittrice spiegato in tulta la profondita del suo contenuto.

Premesso che la verita, non essendo qualcosa di determinato di tisso di cui tutti possano avere un identico concelto, oude la domanda "dov'è la verità che volevamo seguire, in che cosa consiste" l'A. alferma e dimostra che in tanta varieti, in presenza di una tale vaghezza di delineazione di essa, la risposta si pui avere dalla voce della coscienza *la quale è l'unico e connune arbitro che dichiara in tutli la verita e spinge liuno a fare sinceramente cose che laltro altrettanto sinceramente respinge a.

* . Va questo arbitro, si domanda la Calvari. che simpone con supremazia assoluta tanto che fur definito la voce di Dio ne!lo uomo... e che nondineno par!a parole diverse da uomo ad nomo, come può essere ritenuta infablibile guida ? \% .

Risponde osservando anzitullo che alla coscienza si appellano tanto i liberi pensatori quanto i cattolici illuminati (cita a proposito parecchi brani del Card. Sewman), il che è kià una prova della suprema «verità" della coscienza, e continua dicendo che e la coscienza non è la voce del Dio manilestato tutto in tutti, bensi l'impercetlibile susurro del Dio vivente non prigioniero ancora dentro gli esseri umani" onde questo Dio si svela a poco a poco. tino ad imporsi completamente allnomo.

Na quest'ultima, definitiva condizione interiore non sara possibile, se non in una serie immensa di vite successive, le quali sono appuntio il tramite, doloroso ma necessario per cui l'Ego arriva a sentire in se stesso la piena immanenza della vita divina".

## Ai nostri lettori,

Questo numero arriverà ai nostri lettori con cinqne giorni di ritardo.

Causa di ciò è stata l'assenza deI nostro Direttore Avv. Innocenzo Calderone che si è dovuto assentare da Palermo per 22 giorni: chiamato da affari professionali a Genova.

Con questa occasione egli ha visitato gli amici di Milano, Firenze, Bologna, Roma, e Napoli, ai quali rende pubblicamente $i$ più vivi e sentiti ringraziamenti per le affettuose e fraterne accoglienze da essi ricevute, che serviranno a consolidare maggiormente i rapporti di quella fratellanza sincera che viene dalla comunione delle idee, e dalla nobiltà del carattere, speciale caratteristica degli apostoli di quel nobile ed elevato ideale a cui si tenta di condurre l'Umanità avennire.

La Redazione

[^21]Tip. del Foro Scillall, via Boscu, 14

AVV. INNOCENZO CALDERONE
If problema dell"Anima Studio di Psicologia Sperimental

```
Frazzo I.E.
```

Edizione di MILLE COPIE quasi esaurita
Per le poche copie che rimangono disponibili per la veudita chiederle direttamente alla nostra Rivista.

Per avere un'idea dell'importanza di quest'opera, pubblichiamo il segnente giudizio dato dal celebre De Rochas, direttamente all'antore.

## Monsieur,

Au retour d'min voyage je tronve chez moi le livre que vous avez en l'amabilité de m'en voyer.

Si j'étais plus jeume et si je counaissas mienx la langue italienne j'anrais en grand plaisir à le traduire et à vons prier de le faire paraitre dàns ma collection des meilleurs auteurs étrangers, car c'est le travail d'ensemble le plus intéressant que je connaisse.

Veuillez agréer, Monsieur, avee tons mes remerciments, l'expression de ma considération la plus distinguée.

> Col. De Rochas

Place des Alpes 9-Grenoble
8 Ottobre 1908

## Agli studiosi d'occultismo

si vendono due opere rarissime di occasione

## LANCI-(Michelangelo Fanese)

Paralipomeni alla illustrazione della Saexa serittura.
2 tomes. de 384 et 405 pages planches gravées. 2 vol. Parigi, Dondey Dnprey, 1845.
In $4^{\circ}$, tiré a 125 exemplaires.
La reluir des 2 tomes est differente - 30 fr .

## DELLO STESSO AUTORE

## La Sacra Scrittura IItustrata

I vol. gr. in. $4^{\circ} 264+17+$ VII planches gravées reliè plein veau brun non rogné.
Ro:ma, Soc. Tipogr. 1897.
trés rare
presque tons les exempl.ont étè détrnits 50 fr.
Rivolgersi alla nosira anministrazione

Itibrairie du Mirveilleux
76, Rue de Rennes, Paris
La Science Cabalistique par Lenain

- PRIX L. 7 .

La stessa casa pubblica un interessante eatalogo ragionato, periodico, delle opere di occultismo.

## 1. Gooper Oakley

Antiquarum Tradictionum Collectio

## MISTICAL TRADITIONS

1). Forms and Presentments
2. Seeret Writings.

Ed. Ars-Regia - M1LANO-Price, 4 s .
Si è pubblicata
della stessa Casa Ed. ARS-REGIA
IOGA
di Mrs. ANNTH BESANT
Di prossima pubblicazione Commedie Medianiohe
di M. M A R I A N I

DOTT. CARMELO SAMONA

## PSICHE MISTERIOSA

Editore ALBERTO REBER - Palermo
sTHINEB
IL CRISTIANESIMO QUALE
FATTOMISTICO
Traduzione dal Tedesen
Editore ALBERTO REBER - Palermo

IOERGENSEN
IL CRISTIANESIMO
Traduzione dal Tedesco
Editore ALBER'TO REBER - Palermo

## Riviste Italiane Raccomandate

 AI CULTORI DEGLI STUDI NOSTRI
## Luce e Ombta <br> ULTRA

Rivista Meusile di Scienze Spiritualiste Milano-Via Cappnecini N. 18

Abbonamento annuo L. - 5

## GCENOBUM

Rivisia internazionale di liberi studi LUGANO - Villa Conza - Telefono 126
Milano - Casella Postale Num. 956 Abbomamento annuo per P'talia I. 12

Rivista teosofica che si púbblica a Roma organo del gruppo teosofico Via Gregoriana N. 5. - Roma Abbonamento annuo L. 5

## IL VELTRO

Rivista di liberi studi in difesa dallo spiritismo SAMPIERDARENA Fia Aurblio Sabti N. 8-11 Abhonamento a una serie di 10 fase. L. 5

## La librairie H. Daragon

 Rue Blanche N. 96, 98Parix $1 X^{\circ}$ - Manda gratuitamente ai nostri lettori cataloghi interessantissimi sulle? scienze oeculte, Oltre al suo catalogo di opere in deposito comprendenti $350 \mathrm{nu}-$ Gmeri di libri di ogni genere, manda pure fun saggio della Dotta Revue Gènèrale des seiences. Psychiques contro l' importo di L. 0,50 .

## L'UNIONE TIPOGRAFICA EDIT. TORINESE ha pubblicato

L' importante opera postuma DI
Cesarre Lrombroso RICERCHE
sni fenomeni Ipnotici e Spiritici L. 7

## LIBRAIRIE DU MERVEILLEUX

## P. Dutiols ef A. Thomas

- PARIS - Rue de Rennes N. 79

Ha intrapreso la pubblicazione di importan-
tissime opere classiche di occultismo, sotto gli anspici dell' ordine Kabalistico della Rosa $\uparrow$ Croce.

## OPERE PUBBLICATE

la schence cabalistigud par lenain
Paracelse-Les Sept Livres de l'Archidoxe testo latino e traduzione francese

Ne andremo facendo la preseatazione sommaria agli studiosi delle scienze occulte nei nostri Cemi Bibliografici.

> IL PROGRESSO ZOOTECNICO E AGRICOLO RIVISTA MENSILE
> Zootecnica, igiene, polizia sanitaria, agricoltura. Direttore Dott. Guido Provenza, - via Immacolatella 16 - Palermo Abbonamento annuo L. 3

## 545

# Filosófia della Scieñza <br> RIVISTA MENSILE <br> di Psicologia sperimentale, Spiritismo e Scienze Occulte 

R Pr P<br>Direttore-fido. Dott. Innocenzo Calderone (a) Amministrazione-Palermo-Dia Bosco, 47

## ABBONAMENTI

Italla - Anno L. 3 - Semestre L. 1,50 Un. Post. - Anno L. 4,50-Semestre L. 2,50

Un numero separato cent. 30

## INSERZIONI IN COPERTINA

Per ciascun avviso, in proporzione dezli spazi in del numero di volto per eni si vuole ripetuta, prezzi da convenirsi.
ANNO H. Conto corrente con la Posta) I5 Marzo $1910 \quad$ NUM. 3

## PRINCIPALI COLLABORATORI

dott. augusto agabiti - Rgma - ernesto bozzano - Genova - prof. antonino borzi - Palembo adelohi borzi - Palermo - exrico oarreras - Roma - vingenzo cavalle - Nupoli- dott. arxaldo eervesito - Roma - comal livo perrlayi Como - dVV. dott. mlirio fleres - Palermo comm. prof, salyatore farina - Milano - dott. m. falcomer - Veresia - ing. oav. francisco graus - Napoli- prof, giovannt hoffman-Roma - F. hicohini luraght - Milano - prof. virgilio la scola - Palermo-avy. dott, gabriele morelli - Napoli-prof, angelo mahzorati - Milano - dott gloacchiso milazzo - Palermo - dott. prof. dominioo massaro - Palermo Dott. Marcoat ExbicoDett. Giuseppe Piomplef. - Milano-prof. G. pipttone-federico - Palegro-Prof, grrolamo. ragesa-molett - Palermo - col. conte alberto de rochas - Ǵrenobleguprof, mrnesto sexi-rega-Palermo - avv, dott. Alessandro sacehi - Roma - dott. g. sumetanio - Milano - dott. carmelo samonà Palermo - prof. scipto stahele - Firenze - rach shyigaglia GinoRoma - prof rivcexzo tcmyolo - Roma - prof. rederico verdivorde gipăi - prof, raf.

SOMIMIARIO
G. SENIGAGLIA - L' equivóco MINUSCULUS - Perla Eotngratiaspiritica. pag. 34
L. NOLA-PITTI - La Termodiaaniea e Pipotesi degli spiriti
pag. 36
E. SENAREGA - Intorno al miracolo di
S. Gennaro
pag. 39
V. CAVALLI-Mortale ed immortale . . pag. 41
F. GRAUS - La Licantropia
F. ZINGAROPOLI-Sacre Arsenale (Pratica dell'Ufficio della Santa Inquisizione) Demonologia e spiritismo pag. 45
L. R-Rissegna delle Riviste., . . pag. 46
E. SENAREGA - Augusto Riblet (Necrologia)

## PALERMO

Stab. Tip. del Foro Siciliano - Via Bosco n. 14

## Libri in deposito

Nel prossimo fascicolo pubblicheremo l'elenco dei libri in deposito esistenti presso la nostra A mministrazione, alla quale i nostri lettori pofranno fare direttamente le loro richieste.

Con ciò abbiamo creduto di contentare le esigenze di moltissimi abbonati, i quali ci richiedono spesso notizie intorno a delle pubblicazioni che hanno rapporto e affinità con gli studi nostri, e che ci domandano ora il costo, ori il luogo di pubblicazione.

L' Amministrazione

## PICCOLA POSTA

I segnenti abbonati a mezzo di cartolina vaglia hanno mandato cortesemente il loro abbonamento.

PER UN ANNO-Rodolfo Fasce - Mocciaro Cav. Ginseppe - Rumore Ing. Vittorio - Boero Francesco - Dassoni Ida-Gamarino Giuseppina-Gannarelli Giocondino-Paladino Ginseppe - Vespasiani Prof. Giacinto.

PER UN SEMESTRE - Arv. Bernava Pietro-Maglienti Antonino-Bonì Ing, Erancesco - L. Coffaro - Napoleoni Angelo.
N. B. - Del pari ohe i soprascrilli, noi preghiamo gli altri amiol e confratelli, ohe si degnarono di trattenere la Rivista, di uscrequando loro piacerì, to stesso metodo della Car-tolina-vaglia per così evitarei di ricorrere allopera di un esatlore che, per quota tanto minima di abbonamento, ci riuscirebbe oneroso.

Preghiamo poi i nostri abbonati che sono al corrente sino a ciicembre scorso di provivedere al pagamento del unovo anuo a mezzo di Cartolina vaglia.

Contiamo quindi sulla cortesia loro, cui ricordiamo quello che abbiunzo seritto nella nostra circolare che accompagnava loro il primo numero della Rivista, che cioè il concorrere alla pubblicazione di Essa, intesa alla diffusione delle idee verso chi si orienta it pensiero umano moderno, ¿ una buona ed onesta azione.

## Pei nuovi abbonamenti

Essendo le mille copie di esemplari della prima annata già esaurite, i nuovi abbonamenti non potranno concelersi che dal $1^{0}$ gennaio 1910 da cui incomincia il $2^{\circ}$ anno di nostra pubblicazione.

La mireztone

## Lèon Denis

JEANNE D' ARC MÉDIUM
PARIS

LIBRAIRIE DES SCIENCES PSYCHIQUE

$$
1910-\text { L. 2. } 50
$$

## Alloert de Eochas

L'Exteriorisation de la sensibilitè Pakis

ED. ChHREHNAO 1910 - L. 7

# Filosofia della Scienza 

## RIVISTA MENSILE

## di Psicologia sperimentale, Spiritismo e Scienze Occulte

Direttore-fid. Dott. Innocenzo Calderone Th® fmministrazione-Palermo-Dia Bosco, 47

ABBONAMENTI<br>Italla - Anno L. 3 - Semestre L. 1,50<br>Un. Post. - Anno L. 4,50 - Semestre L. 2,50<br>Un numero separato cent. 30

## INSERZIONI IN COPERTINA

Per ciascun avviso, in proporziono derli spazi e del numero di volte per cui si vaole ripotuto. prezzi da conrenirsi.

## L'equivoco

La grande onda di popolo passava sotto una selva di vessilli fiammeggianti, commossi quasi dello stesso fremito interiore della moltitudine senza fine.

Passava solenne nella sua espressione di consapevolezza e di forza, serena nella sua baldanza di entusiasmo e di vita.

Passava per far capo - commemorante - al si. mulacro del martire nolano, seguacolo ormai nel tempo delle tante ribellioni della coscienza unana dinanzi alle costrizioni violente della liberta del pensiero.

Io guardava quella densa ed interminabile folla di uomini recanti negli occhi la famma della idea, dimentichi per un istante di ogni cura della vita ordinaria, nel fervore di una grandiosa affermazione di un eterno e benedetto principio.

Io guardava e meditava: Qual'è la parola di vita che balza fuori da cotesto spettacolo di popolo commosso? chi son costoro? qual'è il dimani loro? ?

Echeggiava nel mio interno chiara e ferma la risposta: \& E' ben desso ! e cotesto il popolo che * alla profetica visione di Giuseppe Mazzini prospet-- tavasi siccome il simbolo dell'umanitá ascendente - a Dio per la gloriosa via del progresso! E' desso - che nell'ampio petto reca i germi d'ogni più ful-- gida umana espansione! E' desso che dovrà gri-- dare al mondo la parola ultima e formidabile dei - fati universi! Guai a chi ne perde il vitale con-- tatto, a chi non cerca di comprenderne i bisogni - ed i moniti, a chi non ne segue con intelletto di * amore la evoluzione lenta ma sicura! ?

- E' cotesto popolo idealista ? s mi domandava. - Senza dubbio: è pur il bisogno di affermare una - idea che ne ha fatta compagine e lo ha messo in - marcia !. Il suo idealismo non appartiene, peraltro, - al passato: è all'avvenire che tende - Cotesto po-- polo non torna indietro: nessuna forza varrebbe a
- farlo ripiegare sui suoi passi ! illusi c sloro che si « sforzano di galvanizzare per esso delle idee ormai * sorpassate per sempre !. Esso è ben maturo inve* ce per più alti destini, per i destini che noi pre-- conizziamo, giacchè il suo idealismo contiene in sè * tutte le possibilità per raggiungerli: libertá di pen* siero, sete di consapevolezza e di fraternitá unana >.
- Io pure - pensava - , io pure, nuovissimo * rampollo dello spiritualismo moderno, sentivo or< non è guari com'esso sente attualmente. Anch'io, * nell'alternativa di scegliere tra concezioni teologi* che contrastanti la scienza ed un libero agnostici-- smo, preferivo quest'ultimo; nell'alternativa di sta«re col clero, per avversare ogni progresso sociale, © $o$ di essere ateo, preferivo essere ateo. Non ave-- vo ancora intravisti i bagliori della nuova fede < appagante ragione e cuore, ed ero ateo perchè ama-- vo inconsciamente Dio nell'umanita e non volevo a contravvenire alle sue leggi essenziali di progresso e di anore.
- $E^{\prime}$ danque un equivoco, non altro che un equi-- voco quello che separa cotesto popolo da me, da - noi, moderni spiritualisti: lo stesso equivoco che, - nel trasporto di una legittima reazione al passato, - ottenebrava allora la mia mente - Cotesto popolo < ha constatato come é in nome delle religioni, qua -- li i preti le intendono e le predicano, che il pen*siero e violentato, che gli uomini si uccidono a * vicenda, che i diseredati son trattenuti dalla ri-- vendicazione dei lor sacri diritti; ed esso che co-- nosce gl'impulsi generosi del cuore e gl'impeti su< perbi del pensiero, ha respinto lungi da sè cotesti - predicatori della stasi umana ed insieme le loro - religioni ed i loro dogmi, e si è creduto e si è - proclamato ateo.
- Il lievito santo della spiritualità deve però - fervere silenzioso nel fondo della sua coscienza : forse *anela il momento di mostrare alla luce del sole il a suo lavoro fecondo. Dissipiamo noi l'equivoco: - permettiamo a cotesti uomini di nutrire ana fede, « ed essi ritroveranno se stessi..... Diciamo loro alto <e forte che è lo stesso metodo positivo della scienza
- che ha fatto di noi dei credenti: diciamo loro che - La nostra fede fa capo ad amore, vuole la reden* zione hic et nunc di tutti gli uomini, che le ragioni - della futura vita spirituale, quale noi la concepiamo, - le ripetiamo dal completo adempimento dei nostri - doveri terreni, che il nostro è un misticismo sano * non un misticismo malato, che da tutte le nostre - filosotie, da tutti i nostri esperimenti, da tutto il - nostro travaglio intorno agli affaticanti problemi - dello spirito, vogliamo trarre sopratutto ispirazione «sugrestiva pel nostro perfezionamento morale, per «una intensa ed incessante asione altruistica.
- Diciamo loro tutto questo, tendendo fraterna«mente le braccia: giubilando essi accetteranno - l'amplesso fraterno e la parola di Dio trarra di - bel nuovo dai loro petti echi armoniosi c suscita-- tori : giacehè quello della fede è un bisogno con-- naturato nell'uomo, e questa, sol che le condi - zi.nni favorevoli si realizzino, viene a fioritura...
- Rispettiamo, amiamo, convinciamo cotesti atei * dell' oggi, spiritualisti in atto, bella promessa del - domani: non fraintendiamone la voce, che grida - solo verità, giustizia, amore, basi queste fondamen* tali della nostra libera ed alta spiritualita. .
* Non imprechiamo ai tempi che corrono: sap* piamo, invece, scorgere i legrami che li avvincono - al recente passato e vigiliamo per essi con zelo - amoroso sulle vie dell'avvenire. Noi, moderni spi-- ritualisti, misconoscitori del pensiero teologico, ri* voluzionari dello spirito, siamo pur i figli maggiori - di entesti tempil - L'idealitá religiosa, offuscata * per un momento, per storica fatalità, nella coscien\& za del popolo, tornerà tosto a rifulgere in essa sul - piano più elevato della spirale del progresso!?.
- Tutto questo io pensava mentre la grande onda di popolo procedeva solenne nel suo pellegrinaggio ideale...

Roma, 25 felbraio 1910.

## Gino Senigaglida

# Per la fotografla spiritica 

(Alcune riflessioni sull Animismo e Spiritismo
,li Aksakof, da un opera aicoral inerdil(1).
I
Ad indurci a prendere in molta considerazione l'esito di una ricerca nella scienza, posson bastare l'onorabilità e il gran merito scientifico degli sperimentatori: ma nelle esperienze fotografiche di cui ci parla l'Aksakof dalla pag. ${ }^{2}$ balla pag. 85 (4 ediz. franc..), abbiamo molto di più. L'onorabilita degli sperimentatori vi è di certo (le testimonianze in tavore di Beattic e degli altri che impresero a sperimentare ( p .27 e seg.) sono ben valevoli): vi è pure in loro il criterio, il metodo e l'abilitit scientifica nel condure gli esperimenti, molti dei quali furon presi in considerazione pertino dal Wallace (pagg. 43,44 ) e furon sorvegliati e diretti da eccellenti fotografi e da un filosofo e professore in dritto (pag. 44), il prot. Willams : ma anche abbiamo in molti degli sperimentatori uno scetticismo che destava in loro una vera gioia ogni qualvolta il risultato degli esperimenti palesarasi negativo, come in molte prove col
medio Jav. J. Hartman. Lo stesso Beattie erasi messo alle esperienze colla speranza di scoprire la frode da lui sospettata, e ben poco desiderando di ottener fotografie spiritiche. Josty apertamente celiava i suoi compagni di esperimento, perchè intero mettevano il loro impegno nella ricerca. Qual fatto adunque pote tutti renderli credenti nella fotografix detta spiritica, se non la evidenza massima del fenomeno oggettivo!

E fossero sol queste le dimostazioni della realta delle fotografie di cui parliamo ! Nelle esperienze di esse, il medio in transe descrive cio che vede: e questo appunto è cio che poi appare sulla lastra sensibile, senza che alcuno abbia potuto mistificare (pag. 40): le immagini, che se fatte con inganno, arrebbero dovuto apparir dopo o contemporaneamente alle immagini di oggetti più materiali, son quelle, invece, che prime appariscono sulla lastra sensibile (parg. 3:3, 41): trasparenze e sfumature e trasformazioni che i fotografi non possono imitare, si mostrano nondimeno ai loro occhi attoniti e thssi sulla lastra impressionata (pag. 63): le forme umane, che, come ogni altra forma di oggetto materiale del nostro mondo, non possono essere fisicamente fotografate, se non trovansi dinanzi all' obiettivo, riescono nondimeno ad impressionare la lastra coverta di colIodio ed esposta nella macchina (pagg. 78 79). Ma che duncue ancor si pretende fer poter ammettere la genuinita delle fotografie dette spiritiche? Se queste prove ion sono sufficienti, ce ne dica il perchè l'egregio prof. Morselli, che, in Psicologia e Spiritismo, scrive: «Le fotografie dell'invisibile $>$ sono state un tracollo per lo spiritismo... In riguardo a fotogratie spirito-psichiciste, credo convenga ricominciar da capo * (II, pagg. 478,480).

Questo grido di sfiducia del professore di Genova fu occasionato da una sua disillusione: egli avea sperato di trovar genuina una fotografia di rudiazioni psichiche da lui ottenuta; e invece trovo che quella era una fotografia di radiazioni provenienti dalla fiamma di una candelal Ma se il Morselli pote esser sl distratto nelle sue esperienze da saper dimenticare che nella stanza della seduta era passata una candela accesa davanti all' obiettivo aperto (Op. cit., II, pag. 478): se, mentre questo passagyio avveniva, ei seppe non pensare che ben potea la luce impressionare la lastra sensibile esposta nella macchina: noi siam convinti che distrattia tal segno non erano gli sperimentatori, di cui ci parla l'Aksakof. Noi crediamogenuine le fotografie medianiche ottenute da Beattie, da Williams e dagli altri, di cui ci si parla dall'Aulico Consigliere: ma sol perchè esse lo sono in forza di buone dimostrazioni, che ceito mancano alla pseudofotografia medianica, ottenuta dal prof. Morselli.

Abbiamo voluto riepilogare le dimostrazioni esposte dall'illustre autore russs, allo scopo di conden-sare-per cosi dire-le principali ragioni, da noi accettate come buone prove dell'autenticita delle fotografie di cuisi tratia; ma, lungi dallo sperimentare nel modo tenuto dal Morselli il fenomeno della fotografia detta spiritica, noi riuscimmo ad ottenere di esso una prova ben valida nelle nustre esperienze medianiche. Una lastra nuova fu da noi portata in seduta, da noi firmata alla luce rossa, in presenza degli assistenti, e innanzi ad essi la si mise nello chassis e nella macchina pronta per l'esperienza. Spenta la luce, aperto l'obiettivo, l'impressione del fantasma di una bambina si ottenne sulla lastra esposta e firmata: e, immediatamente dopo di tal fenomeno, (che ci venne annunziato dal medio in transe) fu fatto lo sviluppo. Sfidiamo chiunque a dirci in che modo qui sarebbevi un trucco fotogratico! La lastra non poté venir sostituita, perche firmata in antecedenza: l'immagine non potè essel fatta fraudolentemente sulla lastra tirmata, perchè di questa si te lo sviluppo immediatamente dopo la seduta, in presenza di tuiti, nella stessa stanza dell'esperimento e senza che aleuno ne uscisse.

Dunque?... Il lettore qui è in grado di risponder da sè.
Siamo costretti a riconoscere nel Morselli molta deficienza di critica rispetto allo spiritismo; ma egli è uomo di erudizione in ogni altra scienza; laonde potè a lui sembrare che l'Animismo e Spiritismo di Aksakof fosse un'opera di meschina erudizione scientifica; e tale ei la disse su di una delle nostre riviste spiritiche. L'Aksakol pote forse ascrivere a vanita uno sfoggio di scienza che non era assolutamente necessario nel suo libro; ma l'illustre nostro autore russo avrebbe fatto benc ad evitare qualsiasi inesattezza scientifica in un'opera magistrale come la sua. Nella pag. 64 ci dice che un certo autore non ha alcuna nozione della branca (?) di scienza fisica che comprende i fenomeni della fluorescenza; e ciò perché quell'autore, per dimostrare la supposta falsita delle fotografie di Mumler, aveva affermato che tutto ció che é visibile per l'uechio del gabinetto oscuro - e, per conseguenza, suscettibile di esser riprodotto in fotografia - deve, per questa stessa ragione, riuscir visibile all'occhio umano. Questa affermazione dell'autore criticato dall'Aksakof, è certamente erronea: ma quando l'Aulico Consigliere ricorda, contro l'assunto di quell'autore, i fenomeni della fluorescenza, dà l'impressione che nella fotografia trascendentale si tratti di fluorescenzi. Or se di fluorescenza si trattasse, l'ócehio umano e la fotografia duvrebbero rimanerne ambedue impressionati: e, in tal caso, la correzione dell'Aksakof non sareb be giusta. E vero che la lastra fotogratica viene impressionata altresì da raggi invisibili (raggi attinici, ultra-violetti); però sulla lastra fotografica essi non producono fluorescenza alcuna, ma solo un cambiamento invisibile, causa del fenomeno al quale da luogo il bagno rivelatore. La Huorescenza consiste appunio nel convertire in raggi visibili quelli che non to sono (o che lo sono in mudo diverso dai raggi riflessi corrispondenti) col renderli meno ritrangibili, cioè avvicinandoli ai raggi rossi dello spettro, cosi come conclude lo Stokes nelle sue indagini su questo argomento. Parlar di fuorescenza, in rapporto all'impressione su lastra fotografica, non è meno erroneo che parlar di forforescenza, perchè fra quest'ultima e la prima non vi ha altra differenza notevole ed essenziale che quella circa la durata del fenomeno: la fluorescenza cessa col cessar dei raggi incidenti; ma la fosforescenza può durare, per qualche tempo, anche dopo che i raggi incidenti non più incontrino il corpo che fu sede del fenomeno.

Ma v'ba un'altra imperfezione scientifica laddove l'Aksakof parla di fluorescenza. Ei ne parla per dire che in una stanza possonc esservi dei raggi da noi non visibili, e nondimeno impressionare la lastra fotografica. In ciod non solo non v'ha che fare la fluorescenza - come poc'anzi dimostranmo - ma anche vi è supposto ciò che nonè sempre vero, cioè che la fluorescenza venga cagionata sempre da raggi invisibili. Or tin dalla prima osservazione, che venne fatta del fenomeno in alcuni saggi di spatofiuore, Brewster ammise che esso viene talvolta prodotto da luce visibile come quella del giorno; e sotto questa luce appunto quei corpi apparivano azzurri; e un disegno su carta bianca, fatto con solfato di chinina ed acido tartarico, diviene perfettamente visibile sotto i raggi dell'arco voltaico. Insumma, questo fenomeno (che Herschell disse diffusione epipolica, alludendo alla diffusione della luce fatta dalle molecolc prossime alla superticie) consiste unicamente uel fatto che alcuni corpi ricevono il raggio incidente in modo da trasformarlo in raggio meno rifrangibile nel corrispondente raggio riflesso; laonde, se, a mò d'esempio, il solfato di chinino è illaminato da raggi violetti, esso apparisce azzurro; e se viene illuminato dalla luce azzurra, esso apparisce rosso. Si puod dunque ammettere che la fluo-
rescenza sia un'eccezione alla prima legge della riflessione della luce, cioè alla legge che al'angolo di riflessione è uguale all'angolo d'incidenza»; ma non più che questo; e non credo sis lecito dire, coll'Aksakof, che la fluorescenza sia una brancu di scienzar.

Colle precedenti osservazioni circa la fluorescenza, ho avuto in animo di trarre un piecolo neo da un bel trattato sulla fotografia spiritica - trattato che sarebbe riuscito utilissimo altresi allo scienziato - spiritista illustre e di gran co!ebrita -- qual fu il non mai abbastanza compianto professor Cesare Lombroso - se egli lo avesse più diligentemente studiato. Il dottissimo psichiatra di Torino, nelle sue Ricerche sui Fenomeni Ipnotici e Spiritici, dice che la prima fotografia medianica si ottenne nel 1861 da Mumler (pag. 201); ma l'Aksakof fa rimontare al 1855 le prime due fotografic ottenute per via medianica (pag. 80).

Naturalmente, l'aksakof non intese fare un trattato completissimo sulla fotografia spiritica; e di alcuni esempii di essa die le sole indicazioni dei luoghi, nei quali se ne possono riscontrare le relazioni. Noi qui crediamo utile aggiungere altro sul soggetto di speciale importanza. La Revue Spirite di Laglio del 1878, pubblico un caso di totografia spiritica, che potrebbe dirsi quasi spontaneo - caso di cui qui possiamo diar tradotta la relazione, in grazia della sua relativa brèvita. Eccola in gran parte, secondo la traduzione dovata allo Scifoni:

- Sono sei anni, che il sig. Riviere, ufficiale della marina mercantile, perdeva una sua nipotina di 12 anni; qualche anno prima, il padre della fanciulla, figlio del sig. Riviere, e:a morto, e spesso il vecchio genitore comunicava con lui. Prima di ascire per accompagnare al sepolcro il cadaverino, evocò il defunto suo figlio, interrogandolo se anche il suo spirito si troverebbe al funebre corteo; gli fu risposto: «Io vi sarò prima dite.»
- Il sig. Rivière giunse a casa della nuora, e questa gli presentò il ritratto del figlio posto al fianco della fanciulla! E come ciò era avvenuto? La nuora del comandante avea fatto fotografare la sua figlinolina fra le sue braccia; a tal fine se l'assise sulle ginocehia, in modo che le due figure si trovassero allo stesso punto di vista. Pensate ora qual sorpresa avesse la madre, quando, nel luogo dellia propria immagine, vide quella dell'estinto marito!
- Il comandante conobbe allora, profondamente commosso, che la promessa di suo flglio si era avverata.
- Il fotografo volea spezzar la negativa, non sapendo a che ettribuire quel fenomeno; ma il sig. Rivière glie l'impedi, e fece anzi tirarne delle prove...
- Questo fatto pud servire alla storia della fotografia spiritica.
*Firmati: Samuele Edward, impiegato, via della Bastiglia, 19. - Magnon, coltivatore a Saint-Paul, presso Nantes. - Sheterves Riciére, Versailles, n. 9. - A. Bondet, libraio tipografo, piazza del Buon Pastore $>$.

Colla medianità di Kate Cook, si ottennero varie fotografie, alla luce del giorno, dello spirito Lilly Gordon, bene stereotizzato (Annaii del Filalete, 1879, pag. 152).

II Medium and Daybreak pubblico un resoconto d'importantissima seduta di medianità fotografica alla luce, del quale si può leggere la traduzione negli Annalı sopra citati, (1882, pag. 125). Sei belle fotografie spiritiche furno ottenute colla medianita del fotografo Keeler, senza che costui avesse visti i ritratti dei defunti fotografati, e senza aver mai conosciute da incarnate, nè mai aver viste precedentemente le persone che gli fecero richiesta di quei ritratti spiritici, (Annali, 1884, pag. 350). Nel Medium and Daybreak di Londra (poc'anzi citato) venne descritto minutamente il modo in cui fu ottenuta la fotografia di Giannina, spirito stereotizzato,
che fu visibile agli sperimentatori un'ora e mezzo (Medium and Daybreak, del 20 gennaio 1888). Nell'opera I'Immortalità secondo la Scienza moderna di E. 'T. Fournier D'Albe (tradotta dall'Inglese in Italiano da Fanny Dalmazzo, e pubblicata dal Bosca), a pag. $255-268$, vi sono le preziose relazioni di alcune fotogratie dello spirito di Katie King. (Annie Morgan) ottenute colla medianita della celebre Florence Cook - relazioni illustrate, nel libro, dai due ritratti dello spirito stereotizzato, e da altre due figure, rappresentanti la media.

Colla medianitá della Signorina Randone si ottenne un interessantissimo genere di fotogratia spiritica, cioè non solo l'immagine del defunto presso la media, ma anche la figura di bastioni presso il mare, invece di quella delle pareti della stanza in cui fu tenuta l'ecperienza (Vedi Luce e Ombra, pagina 349 del 1901). It Carreras egregiamente ne scrisse.

Come caso d'un genere fotografico diverso da quelli finora indicati, notiamo una fotogratia ottenuta dal celcbre prof. N. P. Wagner dell'Universita di Pietroburgo. Questi aveva ipnotizzato, nella sua propria abitazione, $e$ in una stanza chiusa, in cui non poteva entrare alcuno, un giovanetto giacente su di un divano. Mentre custui durava nel sonno ipnotico, il prof. Wagner diresse sul dormente l'obiettivo della sua macchina fotogratica, e lo ritrasse in due immagini istantance, adoperandovi accensione del magnesio mediante la lampada Kurdjumow.

Le due operazioni furono accuratamente eseguite con tutti gli opportuni riguardi tecrici, affinchè da questo lato non potessero riuscir difettose. Ma quando, secondo i rigorosi precetti dell'arte, il Wagner imprese a sviluppare i negativi delle due immagini totografiche, in entrambi uscirono perfette le rappresentazioni delle cose che trovavansi intorng al giovane, ma il giovane stesso non vi era fotografato, e solo si vedea, su di uno dei negativi, ritratto un pezzo dei suoi stivalini, e, sul l'altro, la figura d'ana parte del suo braccio: le altre membra erano rappresentate da strati concentrici ascendenti, di una massa nebulosa bianchiccia. © Il professore stimò necessario di presentar la relazione di tal fenomeno alla sezione Fotografica dell'imperiale Accademia Tecnica Russa; e sul periodico Noroia Wremja di Pietroburgo, oltre la relazione del fatto, son date varie notizie circa l'operato in proposito dell'Accademia inedesima. Vi fu di questa un'apposita tornata il 18 Febbraio dello stesso anno, col prof. Wagner; e in essa si deliberò d'investigare a fondo l'inesplicabile fenomeno; al qual fine l'assemblea nomino una Commissione di tre suoi membri, coll'incarico di ripetere, insieme al professore, quanto potesse bastare, e possibilmente nelle identiche condizioni della prima volta, la riproduzione fotografica del giovane ipnotizzato ${ }^{\text {( }}$ (Riassunto dagli Annali del Filalete del 1894, p. 189, 190). Non conosco ulteriori ricerche in proposito, da parte di quella Commissione; ma so di yualche altro caso in cui la fotogratia rivelo la sparizione di un individuo - il capitano Iacorossi, da me abbastanza conosciuto, ma ora trapassato allorchè trovavasi in una seduta spiritica: e so pure che altri casi simili ottenne il Traill Taylor, secondo la relazione apparsa nella Perseveranza di Milano del 6 Maggio del 1893 (cieè il N. 12059.

Del resto, si sa che la Sig.ra D'Esperance spari dalla cintola in giù, e che, a provare sufficientemente il fenomeno, l'Aksakof ne raccolse le testimonianze in un volume dal titolo - Un Cas de Dématérialisation Particlle du corps d'un mèdium,, al quale mal s'appose il Morselli, perchè fu battuto ed evidentemente abbattuto, non da me, ma dalla potenza delle testimonianze imparziali dei fatti, in polemica ben nota ai lettori delle riviste spiritiche italiane. (questo spicga, fino ad un certo punto, come
possa sparire da una fotografia spiritica, anche se creduta semplicemente ipnotica, un individuo presente all'obiettivo aperto; ma questa sparizione è anche spiegata col fatto che il medio talvolta diminuisee considerevolmente di peso, nei fenomeni di stereosi perfette, o quasi; il qual tatto di diminuzione fu più volte dimostrato, colla bilancia, dall'Armsirong (Vedi Aksakof, opera più volte citata, pagine 243, 244.)

Per chi intenda fare uno studio ben accurato sulla fotografia spiritica, credo qui dover menzionare la pregevole opera * Chronicles of the Photographs of spiritual Beings and Phenomena invisible to the material eye $>$, della Signora Houghton. Essa fu posta in vendita da E. W. Allen (Ave Maria Lane, N${ }^{\circ}$. 4, Londra) ; ed e illustrata da 54 riproduzioni in miniatura di fotografie originali. Di piü, parmi non inutile qui consigliare i miei lettori a leggere ciò che sulla fotografia surisse al Filalete il sig. F. Clavairoz negli Annali del 1874 (pagg. 315-319).

## Minesculus

## ba Termodinamica <br> e Plpotesi degli spiriti

## (Cont. e fine vert. n. prec.)

Ammesso il detera inismo, la liberta si riduce a un consapevole consentimento: <c'est librement qu'on est dèterministes , dice Enrico Poincaré, il quale, in verita ritiene che noi non possiamo sapere se il determinismo viga o no in natura (1); e l'azione dell'uomo e di intelligenze ultra-terrene pare limitata alla semplice utilizzazione delle "forze > naturali, secondo le leggi che le reggono. Tra l'effetto e la causa, tra il conseguente e l'antecedente, è un numero indefinito di termini, che la natura interpola da sè, senza che resti adito o spiraglio per un intervento estraneo alla legge. L'intelligenza non potrá nemıneno indirizzare i fenomeni nell'un senso o nell'altro, secondo questa o quella legge di natura. giacchè, altrimenti, le varie leggi non costituirebhero piú, a loro volta, un tutto rigido e inscindibile.

L’azione libera dello Spirito sulla natura non sembra allora conciliabile che con un certo grado, almeno, di contingenza. Emilio Boutroux, che di tale contingenza nelle leggi della natura è un finissimo difensore, sostiene che, dallo studio delle cose, non risulta l'esistenza, fra esse, di un legame costante e necessario; ma che un mondo, per es., il vivente, sorge da un mondo inferiore, quello della materia, con l'aggiunta di qualcosa di nuovo. che la rigida causalita non contiene. Le leggi di natura sono in certa misura contingenti e mutevoli, e, in particolare, non é rigorosa la formula del «nulla si crea e nulla si perde \%; esse lasciano aperto il varco all'azione di dio e di entità spirituali,... «col libero slancio delle volonta verso la perfezioné. con la gerarchia delle anime $>(2)$.

Siffatta veduta collima in qualche modo con quella ricordata del Puincaré; e sarebbe anzi confermata dalle esperienze di Ugo de Vries, contro cui un seguace dello schietto meccanismo, Felice Le Dantec, ha insorto veemente (3).

Ma se le leggi di natura, comportando un certo

[^22] p. 257.
(2) E. Boutroux. De la contingence des lois de la mature, Paris, Alcan, 1904, p. 180.
${ }^{(3)}$ F. Le Dantec. La crise du tranaformisme, Paris, Alcan, 1909.
grado di contingenza, a liberamente m mutano, l'Universo è davvero un continuo prodigio, e nelle sue profondita si occulta I'essenza medesima dello Spirito o, come diceva un grande teosofo, Marsilio Ficino, di Dio; la natura é un miracolo che diviene, e il miracolo stesso perde ogni significato.

Il miracolo, infatti, presuppone la intlessibile cau salità, presuppone la legge. rispetto a cui esso rappresenta una infrazione. Non basta deflnirlo, con Ernesto Renan, a l'intervento di volontà particolari , nella trama del mondo tisico e morale, retto da legge proprie (1), giacchè allora esso é dappertutto, e nel supposto intervento di agenti extraumani, e nell' opera dell' uomo, che ha trasformato il suo ambiente cosmico, e nellopera della natura vivente che ritarda il processo di degradazione dell’enegia Le a volontà particolaris, se secondano la legge, agiscono non fuori o sopra si nella natura; il - soprannaturale * comincia con la deroga alla legge, ed è questo in fundo il pensiero del Renan ; il sovrannaturale, poi, in aitro modo, torna a dileguare, se il dominio della necessità non esiste, ed è essenza della legge la libera azione della volonta, "cosi in cielo come in terra».

Ma, si sostiene, è pur miracoloso l'intervento direltivo dello Spirito nelle cose della natura. Su questo punto (e il Bonniot sembra ignorarlo), la controversia $\dot{e}$ abbastanza antica. Secondo Descartes, l'anima puó modificare la direzione nel movimento del corpo purché la velocita (quindi la quantilie di moto) rimanga inalterata. Leibniz rispondeva che la quantità di moto proiettata sopra un asse (cioè la sua cosidstta quantili di progresso) varia non solo con la grandezza, ma altresi con la direzione della velocitá. In realtà, è costante la vis viva, e anche la totale quantiti di pcogresso. Vuol dire che se questa cangia in un punto, avviene un cangiamento compensativo in un altro, ed esiste una certa armonia nei fenomen: meccanici dell'Universo. Se Descartes avesse notato tutto ció, sarebbe caduto nel sistema dell'armonia prestabilita (2).

Mutatis mulandis,l'argomento di Leibniz si ripete oggi tal quale: i fenomeni biologici, come i flsici, sono sot toposti a un esatto bilancio di energie che si scambiabiano, dal quale vengono spiegati senza che occorra invocare una causa non tisica. Ma il concetto di Descartes non è cosl erroneo come parve al suo grande antagonista. E accantoniamo il lavoro, non del tutto ipotetico, dei a demoni sottili di Maxwell; mutuiamo dal Crookes qualche esempio di mutamenti di direzione, non implicanti un impiego di energia: " Un peso cade al suolo dall’altezza di un metro : lo sollevo, e lo lascio ricadsre. Una cerca somma di energia è spesa quando innalzo il grave, e la stessa somma è messa in libertà, quando questo ricade. Ma supponiamo che io l'ingrani in un sistema di ruote complicato, e invece di permettergli che cada liberamente in una frazione di secondo, distribuisca it suo moto di discesa in una durata di ventiquattro ore...; si libera sempre la medesima quantità di energia, e nondimeno fo eseguire al peso un lavoro differente... Io sono libero (di fare tale scelta) $e$, qualunque sia la mia decisione, la stessa somma di energia si liberera nella discesa del grave (l).
(1) E. Rensm. Marc Aurole et la fin the monde antique, Paris. Calmann $_{*}$ Lévy, p. ©isi. Citato da Bonniot. Mivale et Sacantis, Paris, Brayet Retanx, 1882, p. $\mathbf{5 6 5}$.
(2) Leibniz. Monadologia, paragr. 80.
(3) W. Crookes, presidente: Discorso promunciato innanzi rllu Società per le Ricerche prichiche, il 99 gennaio 1897; in Discours recents, traduits par M. Sage, Paris, Leymarie, 1903, p. 35.

Ed è cosi, certamente. Se rappresento il lavorócon un prodotto di due fattori, dall'un canto una forza (intensità) e dall`altro uno spazio lineare moltiplicato pel coseno dell'angon's fatto dalla direzione della forza con una direzione tissa; e suppongo che ootesto lavoro sia costante, per una medesima lurza, $\dot{e}$ anche costante l$l^{\circ} a l-$ tro latore, e tale sempre rimane quando muta il coseno direttore e simultaneamente, in senso iuverso, lo spazio. L'energia che s'impiega rimane henissimo inva. riata-e frattanto puó agire, all'ordine dell'intelligenza nelle più diverse direzioni.

Cosi essendo, il miracolo è escluso, giacché, inutile ripeterlo, $\dot{e}$ rispettata una legge, quella di coiservazione: ma lo spirito, arbitro di scegliere tra una direzione e un`altra, non è stretto forse da vincoli, oltre quelli che da se liberamente si pone $\ell .$. In un certo senso, il principio di degradazione dell'energia ci induce all'affermativa: qualunque sia la direxione scelta, l' energia si degrada, e l'arbitrio dello Spirito pare limitato ai diversi modi secondo cui avviene tale degradazione; ma in un altro senso' $v \times \dot{e}$ forse caso che lo Spirito possa spingere, almeno paraiaimente, il mondo a ritroso del suo "fatale andare w.

La natura vivente, $\dot{\theta}$ ben verto. sa in qualche modo sottrarsi al dominio del secondo principio della Termodinamica. Senza giungere al punto da ammettere una Termodinamica fisiologica, distinta e anzi opposta a quella dei fisici, in che del resto si avrebbe l appoggio autorevolissimo di scienziati sommi, come Thomson, Joule, Helmholtz, Duhem, é un fatto che gli esser viventi rallentano il processo dı degradazione dell'ener. gia nel mondo, anche se, per altro verso, improvidamente lo affrettino; il Brunhes, partigiano dell'inevita. bile $e$ generale degradazione, $\dot{e}$ pur costretto ad accoglierlo (1). In questo fatto, è il segno d'una tal quale libertà d'azione, posseduta dalla natura non inanimata e che potrà. quando che sia, assurgere a consapevolezza nell'opera deliberata dell'intelligenza, cui il Maxwell riconosce una forza di scelta, in parziale controsens o a secondo-principio.

L'accennata efficacia ritardatrice, senza dubbio, $\dot{e}$ constatabile nei fenomeni medianici, in quanto dipendono da esseri viventi; ma forse, poi, i medesimi danno luogo a qualche riabilitamento di energia, che nell'ipotesi spiritica. è lecito attribuire a intelligenze o quanto meno a esseri piú o meno intelligenti, ultra-terreni.

L’energia dei fenomeni medianici d'indole fisica, come i moti del tavolo e di oggetti, le telefanie, le stereosi o materializzazioni, ecc., risulta certo da una tra. sformazione derll'energia "tisiologican propria del medio, la quale, almeno in questi casi, $\dot{e}, o \dot{e}$ connessa a una sostanza, con cui si esteriora la sensibilità e la motricitá.

L'osservazione e l'esperienza tendono a provare che si tratta d'un fluido elettrico d'un limbro speciale. come si è espresso di recente il Rochas (2): e l'idea del fluido non puó più destare alcun contrasto, oggi che si riconosce la natura materiale, o piuttosto sub-materiale, dellelettricità. La Paladıno, per es., scarica un elettroscopio tenendo le dita a poca distanza dal contatto; $e$ in presenza della stessa, talvolta, una lampada elettrica si è accesa da sé, indipendentemente dall'interruttore. Il Durville ha visto illuminarsi uno schermo cosparso di solfuro di calcio, posto nel luogo occupato dal fantasma esteriorizato. E nel suo testamento scien-

[^23]titico (Ricerche ecc.) , Cesare Lombroso, rilega alla radioattivita in genere molti altri fenomeni analoghi, per concludere che l'anima è costituita dı materia radiante e sa assimilare la materia radiante del medio - sino al limite estremo, si capisce, della stereosi.

La quale dunque si determina in concomitanza a un processo inverso di smaterializzazione, secondo par comprovato dalle esperienze di peso eseguite sui medi e i fantasmi ; l'indice di uno scambio di energie, di forme piui o meno materiali, la materia essendo ormai concepita cowe una forma di energia. Ma è uno scambio che segue il senso solito di tutti i fenomeni tisici, cioe quello della degıadazione? A prima vista, parrebbe di si, ove si rilletta che la radioattivita della materia dà lungo a produzioni di calore, e rappresenta perciò un fenomeno di degradazione dell'energia. $\dot{E}$ peró un processo lentissimo, mentre la stereosi e simultaneo smaterializzamento si compiono in un tempo immensamente piú breve : il che basta già ad assicurarci che si tratta di cose speciali. $E$ in mancanza di dati opportuni e precisi. in vista della enorme difficoltà di procedere a misure termodinamiche, per sé tanto deli:ate, e nelle seduie medianiche forse impossibili. si puó tentar di utilizzare quel poco che si sa, ed enunciare almeno qualche timida congettura.

Accenniamo ai su/fi freddi, che sembrano precedere e accompagnare le manifestazioni cinetiche, come il gonfiarsi e sventolare d'ul:a tenda, o il moto stesso del tavolo. L’oggetto si muove perchè sorretto o spinto dal fluido esteriorato, e questo fluido é freddo, gelido, sebbene venga da una sorgente relativamente calda, qual'e il corpo del medio ; esso dunquo subisce un forte raffreddamento, con diretta trasformazione di energia termica in mectanica. Il processo é quello stesso d'un animale che lavora; ma inentre questo, oltre al normale, irradia altro calore, dovuto a una piu attiva respirazione, e si riscalca, il contrario puó avvenir del medio; e converrebbe sapere esattamente se il medio si raffredda piú di quanto comporti il lavoro prodotto, e concludere, nella negativa, che i fenomeni telecinetici non danno luogo a degradazioni compensatrici

Sembra pero assodato che le cosidette telefanie, le luci varie di forma e di colore, che si vedono in presenza della Paladino e di altri medii, non emettano calore.

Un usservatore eminente, il Morselli, lo dice con nettezza : ".. la tiammella non mi produceva calore.." (1): $\theta$ il Lombroso ricorda *... le luci a stella, a globo da 60 fino a 70 centimetri di diametro che non riscaldano..." (2). Luci fredde, dunque, che inoltre non illuminano gli oggetti circostanti, ma sono "luminose per sé ». e richiamano alla mente le nottiluche o le lucciole, con la quali ultime il Morselli ha trovato Ia « Mas sima aualogia" (3): segni i'una diretta trasformazione di energia fislologica in energia fotica, senza ulleriore degradazione. La luce, è vero, rappresenta una forma inferiore di energia; ma quando la stereosi é oscura, e riflette solo $i$ raggi fotici che le cadono su dall'intorr.o, costitaisce forse un lenomeno che esclude la degra dazione.

Tutto ció, bisogna confessarlo, è ancora molto vago, e insulficiente, e offre soltanto un valore per dir cosi, indiziario. Ma anche facendone a meno, e rivolgendoci agli or-

[^24]dinari fenomeni del mondo fisico, possiamo giá riconoscere alla intelligenza la potenzialità di indirizzare le energie in un senso anzichè in un altro, senza nulla creare o distruggere, e quella veramente produttiva di energia utile, nel modo teorico indicato da James Clerk Maxwell. Che tale doppia azione rappresenti un bel nulla nella economia della natura, o la natura, in altri termini, basti a se stessa, costituisca, fisicamente parlando un mero sistema materiale, sembra una cosa del tutto contradittoria.

Dato pure che l'energia si degradi, sempre e dappertutto senza che esista alcun processo spontaneo, suscettibile di restituirle il valore perduto, la natura animata e lo spirito intervengono efficacemente... Ma dato poi che il mondo, per virtu propria, sappia risalire il corso del tempo, lo spirito senza dubbio concorre al processo di riabilitazione. Nell' un caso o nell' altro, esso impersona o è parte de la legge.

Ebbede, si puó dire che in ogni caso lo spirito impersona la legge.

Una voce interiore, confortata da un' occulta, esperienza, gli grida ch' èsso è eterno. Tale voce ei ritrova nell'istinto di conservazione che é gioia e spasimo delle creature viventi, e nel mondo delle energie che si scambiano, si trasformano. spariscono in un punto e ricompariscono in un altro; cotesta voce riconosce nello impero che ei sa di poter esrcitare sulle cose, guidandole e rimuovendole dalle vie dissulvitrici, indirizzandole verso l'eternità che, ignare di sè, cercano e perdono di vista. Spirito piú o mene consilpzvole. dunque, che aspira all'indefinita esistenza, e tanto neglio vi aspira quanto più riesce a sapere, esistendo; Spirito allora che vuole conoscsre, e muove verso la migliore coscienza di sé, che è la coscienza del lulto: Spirito quindi educatore per fli allri, cose ed esseri, che aiuta a conoscersi, per sapere, epperó, anzitutto, aiuta a essere e a conservaisi.

É ben chiaro come siffatta opera, invero formidabile per riuscir piú efficace, richieda degli adattamenti e dei ritorni, nei quali per poco si offusca o si smarrisce la coscienzi dell'eterno: la rincarnazione sarebbe uno di tali apparenti regressi, e, a un grado di conoscenza. molto piú basso, la degradazione dell’energia ne sareb be gia un altro,

La natura tutta è allora manilestazione d'una madesima volonta, che s'ignora e tende a conoscersi; e si frantuma nelle cose e negli esseri, uscendo fra l'altro, all'esistenza che noi diciamo sensibile, e apprezziamo sotto le forme dello spazio e del tempo. Un'oscura volontà che, in quanto culla dell' energia fisica, cosa spaziale e temporale, puó chiamarsi protoenergia, ed $\dot{\Theta}$ in sé immateriale e inestesa. puro Spirito. Un'ınconscio volere che si cerca, affermandosi nei singoli esseri,'per rientrare poi in sé stesso, secondo un'alterna vicenda, che diciamo vita e morte, evoluzione, ed $\dot{e}$ un' eterna esperienza l'acquisto indetinito di un crescente lume di coscienza.

Qui é allora la «legge *: legge di liberta, che ad esseri intelligenti, non abbastanza inoltrati nelle vie del conoscere, appare soggetta al vincolo della necessiti, limitata se mai da un certo grado di contingenza: di solidarietà $e$ di progresso diverso, un ideale inaccessibile, liberamente voluto... Luce, più luce! grida, come il (ioethe morente, la natura. E i singoli esseri che fiui hanno acquistato, piú rendono, e contribuiscono e aiutano alla generale ascensione, impersonardo, a certo punto, coscientemente, la legge.
L. Nola Pitti

#  <br> Parte II - (Jentativi di spiegazione) <br> (coml. e fine, ved. num. di dicembre 1909) 

Ora questa * forma vila"-considerata sotto l'espressione biologica, ha nel sangue il suo cardine e il suo veicolo. Cio credeva la sapien८a antica, cio sostiene Ia scienza moderna.

Dall'Autore del Levitico e del Deuteronomio che scriveva " l'anima, la vita, essere nel sangue - (Levit. C. 17|11; Deut. c. 12|2:3), ad Aristotele (Hisl. An. c. 19), a Plinio (Hist. Nit. I. II, c. $3 \times$ ), e in seguito a Vogler (De reb. nut. ac med. pag. 113) a Valesio (De Sacr. phil. c. 5. p. 49), fino agli ematologi piú recenti, l'idea della " vitalità" del sangue non è stata smentita. Al contrario, sotto altri nomi e sotto altri aspetti bensi, ma sostanzialmente identico, oggi il vecchio concetto riappare.

Ritornando al sangue di S. Gennaro, in che modo la *ita : continuerebbe a manifestarvisi?

Il mio egregio amico Vinc. Cavalli - di cui i lettori conoscono la competenza nel campo degli studii metapsichici - in un suo lavoro (inedito) su questo stesso argomento scrive : "Le qualitales occullae a cui è per messo far ricorso si riassumono, a mio parere, in una sola, il misterioso fuido vitate, quello che è il propulsore di ogni movimento nell' organismo animale e in tutti i suoi sistemi, Hno alla cellula ed al nucleolo. Si potrebbe suppoire che questo tluido imponderabile, in qualche caso molto raro, e in certe condizioni ignote, possa restare inssato, continato, carcerato, come si voglia dira, nei globuli sanguigni che son quelli che lo costengono appunto $e$ lo trasmettono e diffondono nel corpo vivente) onde preserverebbe dalla corruzione il sangue, diciamo, privilegiato, e gli darebbe, in certe altre condizioni, una vita ittizia, un movimento passeggiero *.

L'idea del CavaHi-per cis che concerne specialmente la conservazione di quel Sangue non mi dispiace : anzi io ritengo che essa arrechi un po' di luce sul mistero che qui ci preoccupa. E per fermo: di fronte ai casi di esteriorizzazione della sensioilita, studiati da uomini quali un De Rochas, un Durwille, un Tromelin, casi in cui la " vitan si stacca dal soggetto tissandosi in un punto a distonza, ci è già lecito supporre che la correnle biolica che dinamizza un organismo animale possa rimanere adesa-per un periodo di tempo indeterminaloal sangue dello stesso organismo, dupo che quest.) sia stato disintegrato dala morte. Fin qui, ripeto, io non trovo nulla d'illogico, di difficile. La a vita n-che non si estingue col dissolversi della forma somatica - puó ben trasferirsi $e$ incanalarsi in un altro alveo!

Ma la cosa si complica-bisogna riconoscerlo-quando quel « periodo di tempo indeterminato» diventi-come in questa faccenda di $S$. Gennaro - oltremodo lungo, quasi millenario.... Come?-si dira-un sungue a vivo dal IV secolo fico ad oggi $\%$ !... Ebbene, nonostante la a gravita, del caso,mi si permetta ora di a assumerlo, tal quale : è un punto oscuro che forse potrà illuminarsi alcun poco con quello che dirò in seguito.

Noto, intanto-perché $\mathfrak{i}$ lettori comprendano come cotesto datum da cui procedu per tentare, in conseguenza, qualche spiegazione del * miracolo" non è del tutto arbitrario - che altri * sangui*-una volta ugualmente - prodigiosi -hanno poi perduto la loro virtì tauma-
turgica: il Sangue di Santa l'atrizia equello di Santo Andrea Avellino e. g. che si liquefacevano, a Napoli, nel secolo XII, giusta le notizie che cu ne riferisce nelle sue ronache - $l$ ' annalista coevo, il Summonte. Eppure ora codesti sangui non famno più il amiracolon:

Perché questo fullimento? Perchè-io opino-giudicandu cotali sangui alla stregua dell’ipotesi assunta per quello di S. Gennaro-la loro vitalita venne-soto la tirannia del sovrano dominatore delle umane cose : il tempo - a poco a poco a! esaurirsi. - Non solo dei * vocaboli n: ma eziandio dei * prodigi " si pui ripetere con Orazio: «... Cadentque quae nunc sunt sunt in honove».
sara - un giorno - anche il miracolo di S. Gennaro un ricordo del passato ? Se davvero trattasi di un* aenergia" insita in quel sangue, certamente si.

Ammesso adunque che nella massa sarguigna delle ampolle del Duomo partenopeo siavi a incarcerata "e, a cosi dire, sonnecchiante, la "vitalita " 0 , se vuolsi, und parle di esca, che gia animava l'organismo del celebre vescovo beneventano, e che ora preserverebhe quella massa istessa dalla corruzione - come e perché codesta « vitalita" si pidesterebbe di quando in quando, producendo il miracolo colle svariate suc fusi?

Io son di parere che una qualche chiave per la solu\%ione del problema si possa trovare nella considera. zione di un dato di fallo - il fatto cioè, che per oltenere il a miracolo s occorre mellere il sangue in presensa del Capo (del teschio) del Sailo, :onlenulo neli’argenteo imbusto.

Questa circostanza, che ci si presenta-non diróper non pregiudicar tin d’adesso la quistione - come la causil causante - ma, almeno. come una causa condisionale - non dev'essere da noi trascurata ; anzi di li, a mio giudizin, dobbiam partire per giungere a un'ipotesi esplicativa. Essa circostanza $\dot{\theta}$ connessa talmente colla leggenda, colla storia, colla prassi liturgica del prodigio, che quasi vi s'immedesima come un elemento integrante. Le lestimonianze, su questo punto specifico, sono percio molto significative: diamovi una breve scorsa.

Eccoci, anzitutto, l'antichissima tradizione (ricordiamoci che le tradizioni hanno sempre un fondo di veritic) raccolta dal Celano (l) la quale parla della prima volta che accadde il "prodigio », nella "casa di una pia donna napoletana, che conservava il gran tesoro del sangue di S . Gennaro in due ampolle di vetro ${ }^{\text {. }}$
«... Essendovi andato (nella casa) il rescovo (Severo di Napoli) col clero, e portata la testa del Santo, nell'incontrarsi col sangue che era impietrito, si liquefece, in modo che parve allora uscito dal corpo del Santo. Per convalidare poi il miracolo, tolsero dall'aspetto del capo il detto sangue e di fatto s'induri come prima; l'esposero di nuovo, e di nuovo si liquefece; non avendo più da dubitare fu con allegrezza grande portato nella citta, e collocato con somma venerazione nella Cattedrale.

Dove $\sin$ da quel tempo ha continuato lo stesso miracolo, ogni volla che dal silcro capo viene miralo"(2).

Fin qui la tradizione. Scendendo ora al secolo XV, epoca che segna, cume già si è detto,' il punto di partenza del prodigio pubblico e periodicamente rinnovan-tesi- e ascoltando le testimonianze direlle-ecco Angelo

[^25]Catone Supinate-celebre astronomo e medico-il quale scrive: (traduco questi e gli altri passi, dall' originale latino) "....S’indurisce (il sangue), assente il capo; ogni qualvolta pero lo si accosla al capo si liquefa (1) $\geqslant$ : ecco il Doge genovese Giovan Battista Fregoso, o Fulgosio, che dichara «...il sangue, duro come pietra, in'ontrardosi col capo si liquelä tutto quanto nell ampolla. Quando poi viene allonlanato dal capo, s'indurisce nella primitiva forma slerica (2) »; ecco Gian Francesco Pico della Mirandola che assevera: * Io coi miei propri occhi vidi quel sangue... alla presenza del capo rosseggiare. sciogliersi, come hollire (3) \%.

Seguono: il domenicano Zenobio Acciaioli : \&quel sangue... appena vien porlalo innanzi al capo, si liquefa ecc. (4) », il Cardinal Baronio: *tosto che lo si avvicinct al capo lo si vede liquefarsi ecc. (5) 》; Cornelio a Lapide: - É cosa notoria che il sangue di S. Gennaro, quando vien collocato presso al capo dello stesso santo, mentre prima era duro, immantinenti si scioglie (6) ".

E potrei continuare, se il numero delle testimonianze, tino alle piú recenti-e tutte dello stesso tenore non mi diventasse una litania. Rimandando chi vogl!a saperne di piú, al Taglialatela, che vi consacral'intero capitolo XVI della sullodata sua opera-io mi chieggo ora: Che ecsa si puó indurre-teoricamente-dall'osservazione di questo dato di falto la - presenza del teschio pel realizaarsi del prodigio?

Credo che, al riguardo, ci sia lecito formulare due ipotesi: $l^{\text {a }}$. fra il sangue e il capo di S. Geunaro esiste un rapporto fluidico per cui il primo, avvicinato alsecondo, si commuove. $l^{2}$. il capo funge co: e punlo dirichiamo di una entitic iperfisica. la quale agisce sul sangue, producendovi le note modiflcazioni.

Quale di queste due ipotesi è la più attendibile \% La "scelta» non puó esserci suggerita se non dal confronto fra il e miracolo * sangennariano e altri fenomeni che di esso miracolo presentino, nelle linee generali, le condizioni e i caratteri. Orbene-ricordando che antiche scrittori di cose occulle, quali Lorenzo Strauss (7) Gio. Battistia Ricciolo (8) Carlo Molineo (9) ecc., alludono al prodigio partenopeo cercando spiegarlo appunto con un rapporto di simpalia o di antipatia (10) ísintendano questi termini uel senso psicobiologico) lira il teschio e il san-gue-riferisco quialcuni fatti che-a seconda dei casi sembra implichino precisamente una legge di simpatia $o$ di antipatia determinante i latii stessi.

Trattasi di porteutose operazioni concernenti il sangue di persone decesse--come s. Gennaro - per morte violenta.

Cus. ad. es., Tomaso Campanella (11) narra che $u n$ abitante di Nocera uccise un uomo, e lo sotterio. Dopo 20 giorni il corpo dell'assassinato fu disseppellito da un'al-

[^26]luvione che imperverso nella città. Avvenne che il ca davere fu sbattuto, dalla violenza delle ploggie, proprio sotto le finestre delle carceri cittaline, ove l' omicida, per ragioni indipendenti da cotesto s:o delitto, era stato rinchiuso. L’assassino, dalla prigione vide e riconobbe il cadavere, e questo, alla presenza di quellu - nota il Campanella-diede sangue in abbondanzu. E ogni qualvolta l'omicida si ritirava, il tiotto sanguigno cessava, per ricominciare di nuovo al riaffacciarsi dell'uccisore. Fatti consimili dicono di aver visto, coi loro propri occhi, Pietro D’Abano (l) a Venezia, Andrea Libavio (z) a lena. E lppolito de Marsiliis (3) riferisce che volendo scoprire-quand'era Governatore di Albenga - I' autore di uu histerioso assassinio commesso in quella cittá, fece all'uopo, per suggerimento di un suo amico, passare in nanzi al corpo dell'ucciso parecchi individui sospetti. Nulla d'anormale. accadde, linché venuta la volta di uno che era il meno indiziato, il cadavere emise sangue.

L’individuo alla cui presenza questo fenomeno si produsse era reramente, come risulté in seguito per varii elementi d’accusa e per sua stessa confessione, l'assas. sino, l'unico autore del misfatto !

Anche delle parti staccate dal cadavere, al cospetto dell'omicida, stillarono sangue, çme Enrico Ranzov (4) narra a proposito di una mano sospesi al soffitto di un carcere per 10 anni.

Tutte queste manifestazioni sarebbero avvenute-a quanto pare - per antipalia fra gli uccisi e gli uccisori.

Per ció che riguarderebbe, invece, la simpatia-Pietro Servio (5) parla di un annegato nel Tevere la cui spoglia emerso, dopo una settimana, sulle acque, diede sangue dalle narici illa presenza del fratello.

E fenomeni del genere-alcuni molto caratteristiciripartano ancora Enrico Kormann, (6) Andrea Libavio, (7) Levinio Lemnio, (8), ed altri.

Cio premesso, siamo ora in grado di azzardare qualcosa di piú concreto, di piú preciso, intorno al miracolo di S. Gennaro. E cioè : la vicinanza del sangue al toschio è la causa o la condizione,o-se vuolsi-una delle condizioni di esso miracolo? - Questa domanda ne richiama un’altra: i fatti surriferiti (9) furono essi dovuti ad un semplice risveglioo automatico, inconscio delle correnti simpaliche, o antipuliche, rimaste-secondo l'ipotesi da noi assunth più sopra-nel sangue degli uccisi; oppure quelle «vilatilit s non pote essere eccilata se non dalle dirella azione dello spirilo disincarnato?

Rispondo : Non mi sembra necessario ricorrere a questa seconda alternativa, trattandosi-nei detti casi-di fe.
(1) Not. Mar!e. int pert. $7^{*}$ Arist. probll. (. f. m. sz C
(2) De C'moutatione Cudarrinin. p. 102.
(3) In pubblicu at diligmiter, 181.

(5) De C'ruentut. aim. p. I, I. 32.
(6) Die mirarnlis mottuor"m, lib. III.
i) De Crment. ecc. op. cit. lib. IV, p. 137.
(8) De occultin maturue miouculix, lib. \& c. 7, p. 1611.
(5) Codesti fatti. ed altri analoghi. aposono - almeno uella loro !enpiruliti - accettar come "v ri ,.?

Io credo di si, poichi- nonostante siano molto vecchi-se si riHetta che mat credenza miversalmonte diffusa (co:n'era quella che simili fatti implicano non nasce mai dal nulla, ma si forma a poco a poco, per la ripetuta constatazione, sia pure empirica, di una determinata specie di fenomeni: se si pensi che ogyi le ricerche metapsichiche hamo riabilitato. riconoscendovi un fondo di veriti, molte "supersti\%ioni,, del passato: r che infine, molti fatti meravigliosi di cui la storia dell'umanita ie piena non si avverano più perché, negandoli a priori, non si studiano e nonsi tenta di provocarli coll'esperimento; se si ponderi be.te tutto questo, dico, non è possibile, alla stregun di una logica serena ad obbiettiva, rigettare in blocen le svariate textimonianze che a cotali fatti si riferiscono.
nomeni avveratisi in un periodo di tempo molto breve della morte di quegli individui.

Se si ammetta-coi Teosofi-che nel prànce !la vitadità) permangano dei residui del kàma (l'elemento passionale), il quale, a sua volta, intrecciandosi col manus, (l'intelligenza) ne partecipa in qualche wodo-cotali casi possono spiegarsi appunto con uno sponlaneo. quasi oneccanico risveglio delle correnti simpaliche o antipatiche.

Ma-per il sangue dı S. Gennars-si puó adottare la stessa interpretazione?

Ecco-dato che-per condizioni ancora ignole - In vilalilù fosse rimasta - incarcerata *, sino ad oggi, in quella massa sanguigna-come noi abbiamo suppostoil fenomeno della liquefazione potrebbe essere determinato da un rapporlo fuidico (1) del sangue col teschio, senza l'inlervento di una intelligenza estrinseca.

Questa ipotesi parrebbe confermata dal fatto che il miracolo si è erompiuto-a volte-col semplice avicinare del sangue al capo-senza una logica finalitic. Invero, pensando alla liquefazione che successe nelle mani dell'orefice che aggiustava la teca-il 6 maggio 1886siamo indotti a chiederci qual fosse allora la ragione intenzionale dell'avvenuto prodigio. A ben rifletterci non ne troviamo alcuna. Io ritengo quindi che questa ipotesi-malgrado le difticolta che evidentemente offresia quella sulla quale si debba insistere, essendo essa pur sempre meno trascendertate della spiritica-(a quest'ultima non dubbiamo ricorrere se non in caso disperalo.) (2).

Con ciod tuttavia non voglio escludere che un'altra causa possa farsi intervenire nel miracolo.
si tratta di una enlild estranea, a cui la presenza del capo servirebbe come punto d'attrazione?

A parte il dettaglio dell' "identicità "-che non sarà mai stabilito perchè sfugge al controllo sperimentale io non non nego che se son veri i caratteri divinatori0 -premonitori che gli apologisti di S. Gennaro attribuiscono al suo sangue-se in altri termini--e dimostrato da sufficienti prove di fatto che codesto sangue-a seconda delle tali o tali altre particolarita che in esso si riscontrano-preannunzi tristi o lieti avvenimenti al popolo di Napoli - in tal easo il "prodigio $\times$ non si spiega senza la partecipazione di una intelligenza. Ma proprio qui sta il lato scabroso della controversia: poiché ei si vorrá concedere che non cosi facilmente-come pretendono i paladini del Santo-si puó stabilire una $<$ relazione w tra le fasi del miracolo e i terremoti, le carestie. de pestilenze che afflissero, durante $i$ secoli. la grande città Partenopea.

Gli oroscopi si sono tratti: ma hanno dessi il valore probativo che loro si annette ? Thath is the question: e tino a migliori prove il dubbio circa l'intervento dell'entità estrinseca-e tanto piú dello spirito di S. Gennaro !nella produzione del fenomeno, resta.

Oppure, vi sono altri argomenti che postulino la presenza, l'azione di una entiti iperfisica? Quando il miracolo non succede, quando ritarda, quando avviene contrariamente al desiderio della folla, tutto ció é dovuto al "libito : del preteso invisibile operatore?

[^27]Ecco altrettanti punti interrogativi, che ci si parano innanzi, a cui, é per ora, impossibile di rispondere. Ed io-qua giunto-piuttosto che accumulare ipotesi sopra ipotesi-preferisco non sospingermi piú oltre. Oggi sap. piamo troppo poco su questo strano e non meno interessante soggetto; ancora molto disorganiche, frammentarie, insufficienti, sono le constatazioni scientifiche fatte all'uopo.

I omani-forse-se la Chiesa permettera che si proseguano ulteriori e più metodiche indagini sulla misteriosa teca - sapremo meglio, e saremo in grado di dire-sulla vera causa causante del m.racolo-una parola, se non certa, non lontana dalla certezza.

## Eixesto Sevitimga

# Mortale ed immortale <br> Jon omnis moriar <br> Orazio 

L'unmo teme la morte, perchè teme che la morte sia la tine della vita, della sua esistenza cosciente, cioè l'annullamento del suo io - e nell'istesso tempo aspira allimmortalità; e re sente il bisogno morale per una specie d'istinto: or come si spiega questa evidente contraddizione psicologica?

Da una parte il suo timore, apparentemente almeno, è ben fondato. perchè di fatto colla morte del corpo l'individualità umana finisce - e non esistendo piú pei nostri sensi, sembra certo che non esista piu in nessun modo e sotto nessuna nuova forma.

D'altra parte il suo bisogno istintivo di non finire colla morte, di sopravvivere al proprio corpo, anzi di vivere sempre nella sua propria essenza interna col sentimento di sé, non si lascia distruggere dallo spettacolo cotidiano della distruzione della vita corporea, dall evidenza sensibile di una legge naturale, fatale ed universale, onde è stabilito che ciò che nasce debba morire, ossia che ciò che à avuto principio debba àver fine...

Or come potè sorgere nell' nomo qnest' istinto naturale per 1 ' immortalita in contraddizione flagrante colla legge naturale della mortalita ?...

Tutte le ipotesi solistiche dei peicologi materialistiper ispiegare questo lenometo psicologico, in apparenza cosi assurdo, non giungono ad appagare essi stessi che le escogitano e le formolano.
$\dot{E}$ assolutamente impossibile far nascere dal nulla qualche cosa: ora sarebbe una vera e propria creutio e. nihilo quest'istinto generale dellimmortalita negli uomini tutti, in ogni tempo, in ogni luogo ed in ogni grado di civiltà, di barbarie e di selvatichezza, mentre poi l'idea dellimmortalita è inibita, direi, dal fallo stesso della morte, e uon vien suggerita da nessun altro fatto opposto della natura visibile, salvo che non si voglia ricorrere alle manifestazioni sopranormali dell'esperienza religiosa ed alle sporadiche epifanie postume.

Dıngue nella coscienza interiore delluomo deve farsi intendere un oracolo profetico e divino, la cui eco giunge, quantunque in modo oscuro e misterioso, alla sua coscienza esteriore.....

Insomma, in spirito delluono sa che $\dot{e}$ immortale, percher è eterno, mentre luomo di esso spirito mon lo stl, ma to sente soltanto.....
F. il timore della morte come si spiega:

Si spiega cosi: che difatti qualche cosc rea!mente muore dol corpo, quella che $\dot{e}$ nula col corpo, e vive col corpo. ossia la personalita fisica con la sua coscienza cerebrale o sersiliver.

La persona (etimologicamente e noll metaforicamente inascleva) cade, e va in peazi con lorganismo plastico. e ! n spi-
rito eredita e porta con sè il risultato del lavoro compiuto mediante lorganismo.

Quindi luomo fisico ha ragione di temere la morte, e questo timore, come ogni istinto naturale, non mente, e fu dato per preservare e conservare il corpo, che è l'istrumento necessario al compito evolutivo dello spirito incarnato. E cosi, per conversn, non mente quell'altro istinto naturale dellimmortalità, che è attributo costillitivo della ssienza lrascendentale dellessere spirituale.

Il frutto caduco cade, la pianta resta: liumo é mortale, suo spirito è immortale.

Cosi la contradidizione psicologica, che è solo apparente, sparisce al lume della Iogica, ed il mistern s'illumina di luce meriliana. Mors janua vilae.

Quindi nell'alto somambulismo magnetico si disocculta la coscienza superiore del soggetto trascendentale. In spirito si osserva il sorprendente spettacolo che desso si sente altratto dallaltrì parle, cioè dal mondo soprassensibile, e vorrebbe immergervisi come in suo naturale elemento di vita. Egli parla del suo corpo con manifesto disprezzo. della persona terrena, dellıcomo, in terza persona, come se fosse un altra, e neppure la minore e inferiore parte di sè, ne svela $i$ vizii e $i$ difetti, e li biasima. non vunl curarsi di quel che tanto occupa e preoccupa il sun in sensitivo, la sua coscienza cerebrale, $i$ suni interessi materiali e nemmeno la sua stessa salute $f$ sica! Come ciò?

Gli è che già l'orientazione è mutata sulla soglia dell'altro mondo. e che lo spirito dellumo è molto piiu e molto meglin delluomn. e vede e sente che la morte è la liberasione.

Viceversa deve per necessità logica succedere quando lo spirito disincarnato si comunica a noi.- esso si riluffa nel nostro mondo, e ridiventa in gran parte l'uomo di prima.

Laonde a raginne insegnava Dn Prel che per avere una meno inesatta nozione dell'altra vita bisogna stuliare il sonnambulismo, insieme ollo spiritismo, e pure in ultimo non si' otterrà che di conoscere uno stato intermedio anormale e precario, non mai il vero normal e e permanente.

Se si ponesse mente a questa grande verità espressa in magnifico esametro da Giovenale:

- Nunquam aliud. Vntura.
"aliud sapientia dicit»
i nostri giudizii si approssimerebbern di piu alla verita : invece ne divergono tanto perchè ai fatti si sostituiscono i preconcetti sistematici $n$ scolastici : idola thentri di Bacone da Verulamio. Cotale idelemmi e scientifica conduce poi all'ignoranza volontaria di ciò che più interessa all'uoıno di non ignorare per non abbas. sarsi al livello del bruto e divenire sicut equus et mulus, quibus non est intellectus.

Nè il timore della morte mente, nè mente la speranza di ${ }^{\text {a }}$ morire. Muore si la forma di coscienza annessa e connessa co corpo, restando solo di essa una reminiscenza archiviata in quell'altra forma superiore che sopravvive, perchè presesteva al corpo sua fattura e mezzo strumentale necessario allesistenza fisica.

Cosi impostato il problema si risolve facilmente, chiara. mente e soddisfacentemente. La contradizione è soltanto nellapparenza, non nella sostanza. La Natura è sempre ed in tutto logica. è anzi la logica in azione.
V. Cavalli.

## La Licantropia

Le storie antiche, e più spiccatamente qualle del 500 sono piene di fatti di trasformazioni di uomini in lupi, e di donne in gatti.

Tra i tanti fatti che in queste storie sono narrati, togliamo dalla Demonomania di Giovanni Bodino i seguenti che furono a quei tempi bene accertati in tutte.
e loro circostanze di tempu. li lusgo, e di persone, e che varranno a farci fare delle considerazioni su questc fenomeno.

Nel territo $i o$ di Barna un incantatore a $n$ me Stafo. aven lo molti nemici scu:npiva spesso da mezzo a essi sotto torma di bestia, el in questo modo evitava di essere ammazzato; equesto fatto é consagrato nei libri dei cinque inquisitori dei sortilegi che lecern il processo allo Stafo.

Il procuratore dal $R e$ a 110 Prordino nel 1561 fece nei paesi Bassi un processo ad un tale chefu veduto in forma di lupo ferito da un dardo nella coscia, e che correva col darilo nella ferita. Questo tale fu truvato poi ferito nel suo letio, e coldardo inflisi nella coscia dalla quale fu estratto, ed il dardo fu ric.nosciuto per su') dalla persona che aveva visto il lupı, e glie lo avera scagliato ferendolo.

Giovan Battista Fingel nel sus libro I. delle maraviglie racconta che a Pulova nel 1551 un licantropo in forma di lupo cadde in una trappola che gli taglii tutte le zampe, e dopo pochi istanti ritornato in forma uma. na si trowo con le mani ed i piedi tagliati.

Nello stasso anno per confermire con prove di fato il processo che si faceva alle stregie di Verona, e che si riteneva frequentassero, e si radunassero sotto forma di gatti in un vecchio castello abbandonato. cinque uomini risoluti pensarono passare una notte nel castello per osservare quello che avvenisse.

Essi furono assaliti da un numero straordinario di gatti e feriti con morsi e graffiature profonde.

Per difendersi impegnarono una accanita lotta con $i$ gatti e ne ferirono molti, e questi gatti poi si trovarono mutate in donne ma tutte ferite.

Nel secolo XVI in un processo fatto in Strasburgo a tre streghe, gl'inquisitori, dichiararono cke esse sot to forma di gatti assalirono un lavoratore il quale difendendosi feri i gatti, che poi tramutati in donne furono trovate nei loro letti molto ben ferite. Inquisite su queste loro ferite accusarono colui che le aveva ferite, il quale disse agli inquisituri l'ora ed il luogo nel quale era stato assalito dai gatti, e che egli per difondersi aveva feriti.

Tralascio di raccontare altri consimili fatti riportati nei libri di Strabone, di Dionisio Afro, Marco Varrone, Olao Magno, e negli antichi libri pubblicati in Alemagna. e termino questa narrazione col dire, per chi abbia desiderio d'indagare piú addentro in questa materia, che Pietro Mamor in un piccolo trattato sulle streghe dice arer personalmente veduto in Saveia il cambiamento di un uomo in lupo, ed Enrico di Colonia nel trattato de Lamiis ritiene come reale la trasformazione degli uomini in lupi in base dei fatti accertati che narra.

Sulla credenza nella realtà di questo le nomeno fin dai remotissimi tempi i pareri sono stati disc ordanti.
S. Agostino nel libro 8. Cap. 18 de ci: ilate dei dice esser reale il fenomeno, ma lo spiega per in fenomeno di fascinazione.

Plinio nel libro $7^{\circ}$. Cap. $4^{\bullet} .$. : Gellio nel ${ }^{\circ}$ libro $9^{\circ}$. Cap. 4. ed lppocrate nol libro Epimidion Cap. $8^{\circ}$. dicono che puó avvenire veramente e naturalmente.

Modino a pagina 180 della Demonomania degli stregoni afferma la licantropia esser vera ma soprannaturale.

Quasi tutti i demonologhi del 500 specialmente Martin del Rio (Disquisitionum magicarum) Martino de Arles, Giovan Battista della Porta nel libro $2^{\circ}$. della sua a magia naturale *, ritennero che ordinariamente i fenomeni di licantropia e le adunanze delle streghe non erano reali. ma illusioni diaboliche, peró qualche volta erano anche
reali ed avvenivano sempre per opera diabolica, e per patti conchiusi col maligno spirito. E l'Alciato poi è di opinione essere questi fatti reali, e la istantanea scomparsa delle streghe e dei licantropi che avveniva quando innanzi ad essi si pronunziava il nome di Gesi., doveva ascriversi solamente al futto che il diavolo abbagliava gli occhi dei riguardanti in modo da non far vedere loro pịi le streghe o i licantropi, che poi comodamente erano portati via dai diavoli stessi, e che percio non trattavasi di fenomeni fantasmagorici prodotti dalia immaginazioni dei cervelli esaltati dalla credenza dei tempi-

Molti antichi medici ritenuero la licantropia essere una infermita, ed anche molti autori sono stati di arviso che le streghe e gl'incantatori per mezzo della loro potenza magica producavano negli astantl una illusione collettiva, e senza cambiare per nulla la forma della loro personalita si facevano vedere sotto la figura di Jupi o altri animali.

Ed a comprova di questa opinione nella storia di S. Clemente si legge che Simone Mago non usó che di questo mezzo allorché non si fece riconoscere dagli amici di Faustiniano Indi disse a Nerone che gli facesse tagliare la testa, assicurandolo che al terzo giorno risusciterebbe, il che fece lare Nerune. Al terzo giorno Simone Mago ritornó da Nerone il quale rimase attonito.

Simone Mago aveva affascinato gli ocebi di tutti coloro che avevano assistito alla sua decapitazione, e nessuno si accorse che il carnetice aveva decapitato un montone credendolo Simone Mayo.

Gli antichi se non concordavano tutti nella spiega del fenomeno, ciascuno aveva intuita una parte della verlta, e gli studii tinora fatti sui fenomeni del magnetismo animale e su quelli cosi detti spiritici, ci permettono di potere non piú come ipotesi, ma con certezza dimostrare che se la trasformazione degli uomini in lupi o in altri animali non e mai esistita come dal volgo si è ritenuta nei tempi trascorsi per operazione diabolica che trasformara realmente il corpo umano del licantropo in quello materiale di lupo, e poi lo ritrasformava in uomo, il fenomeno poteva avvenire o per suggestione ed autosuggestione del licantropo, o per allucinazione che il ltcantropo collettivamente procurava agli astanti, e per la quale o costoro nulla vedevano di quanto egli operasse, o invece della sua figura umana vedevano una forma di animale cheera solamente illusoria, ovveroll fenomeno potea realinente arvenire per lo sdoppiamento del dicantropo.

E non è difficile dimostrari: come il fenomeno potesse non essere reale, ma ritenuto tale dal licantropo per sola sua autosugestione.

Tutti sanno quale influenza può avere il morale sul tisico, specialmente delle persone molto sensibili ed arenti una fantasia facilmente eccitabile, e come certe credenze possano eccitare talments la immaginazione del le persone al punto da procurare loro tinanco delle piaghe o delle ferlte, solamente perchè avevano immagi$n$ ato di averle.

Mantegazza nell' Estasi umane Vol. $1^{\circ}$. pag. 17 dice che per suggestione si possuno provocare dolori, eritema, ed orticaria, e ció averlo provato personalmente sul suo corpo nei tre anni di malattia ipucondriaca che sofferse.

Nella clinica del Prof. Berneinn di Nancy si sonu prodotte alle isteriche vere piaglie vescicatorie solanente con aver applicato sul loro corpo un pezzetto di carta gommata facendo loro credere essere un vescicante, ed anche con la suggestione si sono procurate tutte le crisi del grande isterismo che nel medio Evo si ritenevano avvenire per possessioni iliabuliche.

E le pruove che nella maggior parte di quelle che nel Medio Evo si ritenevano come streghe, le tregende del sabato non ballavano che solamente nei loro cervelli ammalati, suggestionati dalle credenze dei teindi,;dalla possibilita dgi patti taciti col diavolo, ed eccitati dagli unguerti narcotizzanti con i quali si ungevano, le abbiamo in gran copia nei processi latti a quelle streghe; e Martin del Rio scrive. Cine la prima opinione si è - che quelle non intervengono a tale cavalcati ed adu-- nanze fuorche in spirito e per diabolica illusione».

Noi ora che sappiamo bene come agisce su noi continuamente l’ambiente murale che ci círconda, e come il grado col quale noi accogliamo e respingiamo le inIluenze molteplici dipenda dal uostro terreno psic:hico ereditario od acquisito, possiamo ben concepire come le credenze che si avevano nei tempi passati del diavolo, delle tregende dei sabati, coadiuvate dai rilasciatissimi costumi del Medio Evo, potessero agire talmente sulla immaginazione delle persone isteriche ed avide di piaceri carnali ed inebrianti, da farle autosuggestionare di avere realmente commercio col diavolo, essere trasportate da costui da un punto ad un altro, essere mutate in bestie feline, 9 tutto ció riposando nel loro letto sotto un incubo prodotto dalla loro esaltata fantasia.

Tutto questo quadro autosuggestivo potrebbe anche non esserci nei fenomoni di licantropia i quali potrelsbero non essere reali, ma sembrare tali agti astanti per una volontaria e cosciente allucinazione collettiva che l'operatore produce sugli astanti stessi a mezzo di tacita sua suggestione.

Dagli studi fatti sul magnetismo animale sappiamo come vi sono esseri dotati di una potenza magnetica incalcolaaile, e come essi possano esercitarla sugli altri.

Sappiamo anche come questa potenza si puó acquistare a mezzo di adatta educazione psico-flsiologia, e che i Fakiri delle Indie l'acquistano a tal punto da pro. durre i più strabilianti fenomeni di allucinazione ditutti i sensi fisici.

Se supponiamo una persona cosi potente sul fluido astrale da poter magnetizzare nello stesso tempo un'as. semblea di gente disposta alla sua iniluenza magnetica per una sufticiente sorreccitazione, si spiegherà facilmente come al esempio dando a bere dell'acqua a tutte qneste persone esse pussano ritenere di bere del vino o altro liquido.

Ed di questi fenomeni di fascinazione collettiva ve ne sono a migliaia riportati nelle riviste che trattano di scienze occulte, psicologia sperimentale, e magia.

Tra i molti ne ricordo uno classico, che certo $\dot{e}$ a cognizione di moltissimi perché riportato recenternente in queste riviste.

Un fakiro in una piaz\%a gremita di gente faceva vedere una grossa fune che da terra s'innalzava verticalmente verso il cielo. Poi su questa fune faceva salire un bambino ed eyli lo seguiva arrampicato alla fune stessa. Giunto ad una smisurata altezza afferrava il bambino e lo precipitava dall'alto. Il baimbino cadeva morto insanguinato, e rotto in tutto il co ${ }^{\text {po }}$, ed il pubblico a questo orrendu spettacolo einetteva grida di orcore. Indi il frkiro calato dalla fune risuscitava il bambino morto e faceva sparire la fune ed il sangue che aveva bagnato il terreno, e si constatava che tutto era avvenuto per una semplice allucinazione prodotta dalla volonta del fakiro su tutto il pubblico.

Di questi fatti potrei narrarne molti se la tirannia dello spyzie non me lo vietasse, per dimostrare come sia possibile ad un potente magnetizzatore produrie colla sua forte suggestione una allucinazione degli astanti, in modo che o più non lo veggano, o lo vegyano sotto la forma che a lui piace.

Ed un fenomeno quasi identico a quello che puo produrre un forte magnetizzatore avviene in noi quasi ordinariamente e senza alcuna estranea sugges ione.

Allorquando stiamo fortemente preoccupati per qualche cosa, noi guardiamo senza vedere ed urtiamo contro gli oggetti che stanno sotto i nostri ocehi.

Il fenomeno e lo stesso di quella allucinazione che puó produre un gran magnetizzatore, perche la preoccupazione non dipende che da autosuggestione la quale assopisce il senso della vista, e noi cogli occhi apert! guardiamo le cose senza vederle.

Il mago percio si puó rendere invisibile a mezzo del suo magnetismo, o si pui tar vedere sotto altro aspetto. Egli tacitamente ordina all’assemblea di nou piú vedere o vedere una tal cosa, e senza cambiare nulla al suo corpo puó entrare ed uscire per le porte anche ben guardate.

Chi è sottoposto a questa sua volonta prova uno strano stordimento. e si ricorda di aver vistu il mago. ma solamente dopo che è passato e non è piú visibile ai suoi occhi.

Il segreto per rendersi invisibile sta tutto in un po-* tere che si potrebbe detlnire atto a distcgliere o paralizzare l'attenzier: $\theta$, in modo che la luce arriva all'organo visuale senza impressionare quello dell'anima. Ma per esercitare questo potere bisogna avere una volonrà educata agli atti energiti e pronti, possedere una grande presenza di spirito, ed una non meno gra.ide abilità di far nascere distrazioni nella folla che lo circonda.

I fatti peró da noi narrati innanzi, e che sono stati indiscutibilmente riconosciuti veri, sarebbe follia volerlispiegare con la suggestione, l'autosuggestione, e l'allucinazione collettiva.

Negli individui attori di quei fenomeni di licantropia furono riscotrate ferite non solamente, ma fu ricos nosciuta come propria l'arma trovata nella ferita del licantropo da colui il quale l'avera scagliata al lupo e l'aveva ferito.

Se devesi escludere ogni dubbio su queste gravi cir. costanze di fatto, per spiegare il fenomeno devesi ritenere che mentre il corpo nateriale del licantropo riposava in uno stato di sonnambulis mo, il suo corpo astrale si è sdoppiato ed ha preso la forma del suo pensiero a. bituale dominante.

Di questi reali fenomeni di sdoppiamento non solamente i racconti sono numerosi nelle storie, e tra essi sono tipici e classici quelli di A. Antonio di Padova che mentre predicava sul pulpito fu veduto in altro sito, quello di S. Alfonso dei Liguori, e quello di S. Francesco di Assisi ! ma questi fenomeni di sdoppiamento sono oramai non solamente ritenuti possibili dalla maggioranza degli scienziati che hanno studiati i fenomeni dell'ipnotismo e dello spiritismo ma avvengono spesso allorquando si tengono sedute spiritiche con bu'ni medii facili a sdoppiarsi.

Il fenomeno che presontano i medii col loro sdop. piamento è lo stesso di queilc che presentavano ilicantropi. Il nosiro corpo siderale, o perispirito resta sveglio durante il sonno del corpo tisico sia naturale che procurato, a mezzo dell'ipnotismo, o autoipnotismo dei medii, ciod della cosiddetta Trance nella quale si mettono, e durante questo naturale o forzato riposo del corpo per il quale sono attutiti tutti i sensi tisici, puó trasportarsi unitamente al nostro pensiero nello spazio che apre innanzi e a lui il magnetismo universale.

Il corpo siderale allunga cosi senza romperla la catena simpatica fluidica che lo tiene attaccato al cuore ed al cervello del suo corpo físico, e poichè quello prende la forma del pensiero dominante ed abituale della per-
sona, giungendo perfino a moditicare i tratti del corpo materiale, specialmente quelli del volto se il pensiero dominante é persistente, cosi l'uomo d'istinti selvaggi, sanguinarii, ecc. sdoppiandosi nel sonno, puó il suo perispirito prendere pel suo penstero perverso le forme di animali, ed il suo corpo che dorme nel letto sogna contemporaneamente di essere realmente animale.

Ció che rende visibile agli altri il suo corpo astrale è la sovraeccitazione quasi sonnambolica causata dallo spavento di coloro che lo vedono, o dalla disposizione naturale e piú particolare a talune persone, trá le quali quelle semplici della campagna di mettersi in cowunicazione diretta con la luce astrale, che è il mezzo comuve delle visioni e dei sogni.

E le ferite che le persone le quali vedevano i iupi mannari facevano alla loro flgura siderale erano reali, come nei fenomeni spiritici si sono constatate pì volte reali sul medio le ferita fatte al corpo siderale del medio stesso quando sono avvenuti fenomeni del suo stoppiamento.

Queste ferite sono prodotte da congestione odica e simpatica della luce astrale per la corrispondenza che vi esiste tra il corpo materiaie e quello immateriale.

Se ora i fenomeni di licantropia sono diventati rarissimi mentre erano comunissimi nel Medio Evo, la ragione deve trovarsi nel solo latto che le credenze del Medio Evo non sono piú quelle dei nostri tempi, e che i nostri medii non pensando pin alls possibilità di potersi tramutare in animali, anche che si sdoppiano it loro peripirito prende le forme delle loro idee doininanti, come avviene nelle sedute spiritiche nelle quali quando non vi é l'intervento di una intelligenza estranea, e si producono fantasmi, questi quasi sempre prendono la forma che del fantasma stesso si è prodotta nel pensiero del medio o degli astanti.

E questa forma pensiero che si naterializza a mezzo. dell'agglomerazione della forza psichica che è eınessa dal medio e dagli astanti, si rende piu o meno oggettiva e perferta a secondo che la catena magica che si forma da coloro che fanno le sedute è armonica o meno, a secondo della forza di volontà e della emissione di fluido del medic e degli astanti, ed in proporzione del maggiore o minore desiderio collettivo che si ha della produzione del fenomeno.

E she la nostra forma pensiero agisca nei fenoment di materializzazione risulta dal fatto che molte fotografie si sono prese durante le sedute tenute con la nota media Eusapia Paladino della ñgura fluidica di Johro, ma se si confrontano queste fotografie non se ne trovano due perfettamente somiglianti in tutto.

E terminiamo col ripetere quello che abbiamo detto nell'altro articolo sulla Iettatura e Fatlura pubblicato su questa stessa rivista cioe che dalle esperienze fatte dal de Rochas sull'esteriorizzazione della sensibilita delle persone poste negli stati avvanzati dell'ipnotismo, non è piú possibile dubitare che le ferite che si producono al corpo fluldico di queste persone, ed a loro insaputa anche a distanza del corpo fisico non siano realmente risentite da questo al punto da presentare stimate visibili.

## Francesco Graus

Vi sono nall'essere vivente dei principii dinamici e psichici d'ordine superiore indipendeuti dalle funzioni organiche che preesistono e soprarvivono al corpo.

Questa certezan sarà l'origine della più grande ricoluzione che giammai ì stata compiutanel dominio drll'attivitì intelletlucle e morale dell'umanitò. Dott. G. Geley
(L'être subconscient pag. 170).


## Sacro Arsenale

Pratica dell' Offizio della S. Jnquisizione

(Comlinuazione redi N. precodente)


## Modo di procedere contro alle streghe del SANto Officio

Difficile per certo, ed intrigata molto é la materia delle streyhc; e perchi assai sovente s'ha per le mani e agevolwente ancora vi si puo in ogni modo errare, abbiamo voluto averne qui spacial trattato. Diciamo adunque brevemente che, in procedendosi contro le streghe, non deve venire l'inguisitore nè acarcerazione, nè ad inquisizione, nè a torlura, se prima non è manifesto e provato il corpo del delitto, cioè il malefico. Ed a verificare negli atti il corpo di cotal delitto, che pur esso è delitto facti permanentis, non basta provare che il preteso maleficiato sia stato $o$ sia di presente infermo, o pur anco sia morto; attesochè l' infermità e morte regolamente non prevengono dal solo malefizio, ma possono da molt'altre ragione naturali originarsi e perciò bisogna esaminare i medici ch hanno curato l'inferno e diligentemente interrogarli in giudizio della qualità del ma. le e di tutti gli accidenti e circostanze d' esso e domandarli se, per arte dalla medicina possano conoscere che l'infermità sia o possa easere naturale, riducendosi il tutto giuridicamente nel processo: e fa mesieri anche esaminare i domestici e creati di casa iatorno al principio e altri medici ancora informati di tutti gli accidenti dell'infermità del preteso malefiziato, tuttochè nun abbiano visto l'inferno, chiaramente gitdicheranno che vi sia 0 possa prohabilmente esservi malefizio, allora potra il giudice piii sicuramente procedere contro alla persona accusata 0 indiziata di tal malefizio. Oltre a ciod deve il gindice, avanti che venga alla carcerazione della pretesa strega, diligentemente considerare tutti gli indizii che si hanno contro di lei e non muoversi al carcerarla per la sola denunzia del preteso malefiziato e degli attinenti d’esso, se non vi è qualche probabil causa sufficiente provata nel processo, onde ragionevolmente possa l'animo di lui piegarsi a credere che la donna accusata abbia voluto commettere cosi fatto delitto; o almeno non vi è contro di lei qualche indizio grave similmente nel processo.

* Avverta il giudice di fare 0 per sè stesso, o per inezzo del suo vicario nell' atto della carcerazione, accurata e diligente perquisizione della casa e stanze della donna inquisita; con l'as. sistenza del Notaro, ma peró senza l'intervento di persone attinenti o famigliari del preteso maleficiato, acciocchè fraudolentemente non si supponga qualche cosa dinotante malefico, in grave danno della pretesa rea. Et in detta perquisizione si notino puntualmente dal Notaro tutte le cose ritrovate nei luoghi dell'abitazione e nelle case di essa tanto a favore del Fisco, quanto a giovamento della rea, come immagini di santi, corone della beatissima Vergine, oflizii divini, libri di devozione, cedole della Sagra Comunione, acqua santa, palme beneilette ed altre cose simili - F. se gli si troveranno olio, polvere, grasso e simile, si facciano considerare da i periti ad effetto di conoscere' se possano servire ad altro fine che di malefizio.
"Non faccia il giudice gran forza soprale cose trovate dai famigliari del mafileciato nei materazzi, capezzali e origlieri, come sono certi invogli o di lana, o di penna che, dal continuo rivolgersi di detti mobili possono anche Cormarsi, ovvero per inconsiderazioni dei maestri esservi stati sin da principio mescolati. Nè meno si lasci muovere dal ritrovarsi alle volte in detti mobili qualche ago, perchè dove son donne, non è meraviglia che si possano in ispazio di tempo molti aghi racchiudere in simile masserizie. Oltre che per opra del Demonio vi possono essere stati posti, acciocchè si creda esservi malelizio, come pur avviene nell'esorcizzare, che gli spiritati sembrano alcuna volta di vomi-
tare simili invogli, aghi, vetri $e$ altre cose, le pualiè impossibile che tengano nel corpo, come in effetto non ve lo tengono, ma : Demonio le suppone alle bocca degli ossessi per far crodere che siano maleliciati, ed indi ne venga qualcheduno indebitamente molestato.
- Quindi si vede quanto restino ingannati quegli esorcisti che richiedono al Demonio, esorcizzan lo, in che modo egli sia entrato dell'ossesso, e rispondendogli che vi è entrato per malefizio, successivamente li domandano chi sia l'autore di esso malefizio, laonde il Demonin. bugiardo e nemico della quiete unana, spesse volte risponde d'esservi entrato per malefizio fatto dalla tale e tal persona, nel tale e tal cibo e bevanda; e per accertare di cio maggiormente l'Esorcista e gli altri. suppone alla bocca dellossesso alcune cose simili a quella, in cui dice essere stato fatto il maleficio, e molte altre cose, come di sopra è stato detto: e perciò sopra le far le del Demonio non leve farsi alcun fondamento.
* Oltre a cio dall'essere una persona spiritata non deve il giudice immantinente far giudizio, che ciò da malefizio provenga e da questo solo recarsi a dover formare processo contro alle. persone nemiche degli ossesi 0 altronde indiziate: perchè senza malefizio ancora può il Demonio per divina permissione alliggere e travagliare il corpo altrui. Oltre che molti per varii interessi fingonsi alle vole spiritati, e con tali imposture cercano d'ingannare i giudici e altri.
* Non siano facili i giudici a procedere contro ad alcuna donna per la mala fama d'essa in materia di malefizio: perchè, sebbene l'indizio della mala fana ?er altro è di gran momento, nondimeno in questa materia per lodio che si ha comunemente contro le streghe, facilmente si leva cotal fama contro a quaiche donna, massimamente quando è vecchia e brutta. Lande poco fondamento deve farsi sopra di tal fama; 0 se pure alcuna considerazione se $n$ 'ha ad avere, deve il gindice con diligenza interrogare i testimonii. da quanto tempo in yua sia nata simil fama, da chi e con che occasione perchè in per avventura si raccoglierà, che debole indizio è quello di cotal fama.
*Di più avvertano i giudıci, che quantunque alcuna donna resti convinta 0 confessa d'aver fatti incanti e sorteggi ad amorem ovvero ad sanandı maleficiı, o a qualsivoglia altro effetto, non segue però necessariamente che ella sia strega formale, potendo il sortilegio farsi senza formale apostasia al demonio, tutto che si renda di ciò sospetta, o leggermente o veementemente. E strega formale deve reputarsi ed è colei che avrà fatto patto col demonio ed apostataudo dalla fede coi suoi malefizii e sortitegi danneg. giato una o piut persona in guisa che ne sia loro seguita, per cotali malefizii o sortilegi, la morte, e se non la morte, almeno infermita, divorzi, impotenza al generare, o detrimento notabile agli animali, biade o altri frutti della terra; che perciò, se costera in giudizio che alcuna donna sia di tanto e si grave delitto rea, dovrá per vigore della nuova Bolla Gregoriana (iregor. XV, nell a Bolla Onnipotentis Dei) nel primo caso per la prima volia rilasciarsi alla Corte Secolare e nel secondo perpetuanente esser murata. Ora torniamo al nostro pr.posito.
- Non permettano i giudici, per quanto è loro posssibile che le donne carcerate per malefici e sortilegi parlino con chicchessia nemmeno l'una con l'altra, perchè alle volte hanno simili donne concertato insieme di confessare il falso contro a sè stesse in materia d'apostasia stimando di dovere. in questa maniera più presto esser liberate. Nemıeno procurino essi giudict oconsentonn che il custode delle carceri 0 qualsivoglia altro persuada a dette donne carcerate quello che avranno a confessare quando saranno esaminate o promettano loro impunita del delitto; conciosacchè per tali strade abbiano molte flate simili donne confessato ciò che mai si sognarono di dover fare.
* Non parlino mai i giudici con dette donne dei meriti de lla causa, se non quando verranno giuridicamente ad asaminarle. E dovendosi una strega esaminare potrà nell'infrascritta forma interrogarsi. (Seguono le forme dell'interrogatorio delle streghe).
* Interrom. - An dis.reril, se scive, ovvero; an actu perpetraveril :ale, vel tale sortilegium, aut maleficium Resp. Eic...
"E cosi a poco a poco interrogarsi in ispecie di tutto quello che uel processo viene contro essa deposto con le npportune obliezioni, come altru ve si è detto
- E se negherà ogni cosa dovranno (enco ex officio, quando ella fosse povera) ripetersi i testimoni del processo olfensivo e farsi le difrse della rea nelle forma gia della: e proposta la causa a lla Congregazione. s'ella avrà a tormentarsi se gli oppongano di nuovo, avanti che si venga al decreto di tortura, gli indizii che si hamo nel processo e poscia nellatto della tortura si interroghi, non del delitto in ispecie, ma solanente che dica la veriti di quelle cose sopra le quali già è stata interrogata e, se connincera a confessare, non se grii surderisca cosa alcuna, ma ricevute e scritte le parole precise della sila confessione, si interroshi solamente in genere che dica la verita delle altre cose delle quali è indiziata. Nè siann facili i gradici a ripetere la tortura, se la causa uon sara gravissima : nel quale caso dovranno dare arviso alla s. Congregazione.
* Non si radono i peli, owvern i capulli di tali donue, nè albiann i giulici considerazione selle siann dure a gittar layrime, massime nei tormenti, perchè tale indizio é leagerissimo anzi di niun momento.
- .inn passi mai ta tortiara unŋora, anzi non vi giunga se la causa non è gravissima e gli indizii uryentissimi.
*Sopra tutto hanmo ad avertire i giudici che guando simili donne cominceranno a confessare l'apostasia al dernonin e lessere andate ai giunchi del diaiolo, non potendosi per altra via trovare il corpo del delitto che per la loro propria confessione non si faccia alcuna suggestione, ma si procuri che raccontino da sè stesse tutta la serie del fatto $e$ in che modo da prima vi furono indotte, del tempo ed altre circostanze: perchè in fuesto modo si portà vedere se la lor confrossione sia verosimile. E confessando esse qualche circostanza o particolariti che possa verificarsi non tralascino di far diligenza per averne altronde la veritȧ, acciocchè piui verosimile si renda la loro confessione circa l'apostasia e giuochi diabolici; perchè se tali circostanze non si verificassero, anzi si scoprissero false, potreble dubitarsi della veriti di costal confessione seguita forse o per forza della turtura, che pur`è rimedin fallace, o per suggestione dalcuno. o per tedio della carcere, o per credenza che si debba loro piin facilmente perdonare it delitin, il che pur talvolta è avvenuto. Ft in caso che confessando l'apostasia, come sopra, nominassern alcuni complici in dutta apostasia e giunchi diaholici, non si tenga conto del loro detto, per le ragioni che altrove si diranuo.n.
(Continua)


## F. Zingaroiplit

## Rassegna delle Riviste

LE PROGRĖS SPIRITE riproduce e nci riassumiano Una veridica storin di spirili (pubblicata dalla rivista catolica Bethleeern di novembre 1909), ponendovi innanzi un brevissimo ma giudizioso commento: © Se un prete la leggesse in qualche giornale spiritico, ne sarebbe scandalizzato! Bella logica; *.

Ecco $d$ che si tratta.
Il reverends padre Matten Lecomte. domenicano, mori a Gerusalemme nel $1 \times 87$. Era stato trasportato all'ospedale fraucese, e s'era fatto promettere dalla suora che l'assisteva di pregare per lui; anzi la sunra gli aveva raccomandato di ritornare per avvertirla se mai gli occorresse maggior contributo di preghiere: - Non si ritorna.... - Chiedetene a Dio il permesso... Durante parecchie settimane la suora mantenne la promessa; ma poi stretla dalle sue occupazioni, se ne dimenticó. Un giorno mentre lavorava nella sua cella, averti d'un tratto un colpo che la spa-
ventio, e un odore strang, indi la voce del padre: - Sorella pregate per me: solfro orribilineute.

In breve, la richiesta si ripetette, e anithe fur rivolta, per merzo della suora, al superiore della casa di S Stefano, il padre Menier. che cominciio una novena. Allo spirar della quale, 《un frate intellisentissimo e didee inolto positive, e punto immagilioso ", ode batlere alla porta della sua cella, esclama: - Entrate: - e vele il padre l.ecomute, radioso, il quale s'informa degli allari della casa, come se non l'avesse mai atbandonata, gli dice che la propria prova era terminata, zli stringe la mano. fortemonte. ed esce, chiudendo la porta dieton di sè.

Il padre Body, che racconta la storia, dice che parlo a Gerusalemme con la sugra e col frate, e dichiara che li considera entrambi al disopra di onni sospetto.

Secondo il padre Rinaldi. I'e.rregio coniferenziere che it 20 fehbraio $w$. s. wimmo nell Oratorio di S. Domienico, sarehbe stato quello unn spirto caltion, che si compiacque diagannare due bunur persone...
la revee scil: VTifioce et morale de spiritisue continua a pubblicare Io studio del sun Direttore, G. Delanne, su La serillura deretta e gli amprli.

Il barone Guldenstublé contuta la obbiezione, anche allora emessa, the il fenomenn di scrittura fosse un riflesso del pern. siero del medo. II D. Ia appostria con altri aryomenti, e cita un fatto che gli sembra dimostration, l'ottenere mua scrittura estranea, autorrafo perfetto (!o si constata dopo) dun imdividun totalmente ignoto al medio.

I messaggi ricevuti dal barone erano molto varii per l'estensione (poche frasi o intere pagine) pei caratteri (anche il lapidario greco) per la li:ugua (latina, francese, tedesca, inglese. estonica, russa, italianal per la gratiz (smmpre disersa) per la materia scrivente (lapis, machiostro).

E il Delame ricorida le manifestazioni dovute a Eusapia P'alatin. la quale ha il singolar potere di produrre tracce diverse sulla carta, sopra un murn bianco. sulla biancheria degli sperimentatori, munvendo un dito su questi oggetti eanche, qualche volta, fingendo di tracciare una linea-attraverso le vesti, p. es... sulla camicia, in piena luce, e senza che il dito fosse sporeo ili inchiostro (De Rochas. Ealiviorisation de la motricite. 1894, p. 190 ).

Altri fatti cita il Delanne, sempre riferentisi alla Paladino (De Rochas, o. c., 1836, p. 162; p. 120 ; p. 122. E. Carreras, in Revue Scient. et e Mor. dı Sp., 1903, p. 657. Bozzano. Ipol. Spiritica ecc.). (Continua).

La MEDESIMA RIVIST.I loglie dal Figaro del 13 gennaio 1910 un articolo di Julien de Varfon intorno a Una Confereaza del $r$. Berthel, facendolo seguire da una pepata risposta di L. Cherreuil.

In sostanza, il P. Berthet gindica gli spiritisti, senza eccezioue, " sognatori. decaluti, allucinati, semi-folli, gente disposta a prendere luccinle per lanterne „. Tale tesi si confuta da sè. Na quello che piú fa colpo si è il vedere un prete cattolico ne. gare in blocco tutta la fenomenologia a spiritica», uscends in armi contro i propri correligionari, che $I^{\circ}$ ammettono per attribuirla... al diavolo. Altri cattolici, al contrario (v. sopra, Le progres spirite) ci vedono uno spirito buono. It disaccordo non postretbe essere piú signiticativo. In verita, il buon padre Berthet fu preso in giro da un gruppo di capi scarichi ; egli venne convocato a dischssione da cinque medii, debitamente versati nella scienza *iramica * (!), una discussione, aggiungeva il biglietto dinvito, «pragmatica, sanzionata, aleatoria (Oh! oh !) e cortese \%. E non sospetto il tiro! La seduta cui fulatto assistere fu tutta una farsa. Ciò non tuglie che ei si trovi in rottura coi suoi fratelli in cattolicesimo, giacchè la sua conferenza è come il com mento e l'illustrazione di un giudizio altra volta da lui espresso sullo spiritismo: " non esiste uno spiritismo vero, nè sincero, nè verificato. Non esiste punto. E per un cattolico non pù esisterne alcuno $»$. Il disaccordo, per quanto circoseritto non potrebbe esere, ripetiamo. più significativo.

Nella medesina rivista, il dott. Dusart discorre in$t$ torno a un recente rapporto sopra undici sedute con Eusapia Paladino a Napoli, presentato dai signori Hereward Carrigton Bagally e Fielding alla inglese società per le Ricerche Psichiche.

E noto che nel 1894 1895 parecchi nembri di cotesta Societa assistettero a molte sedute con la Eusapia prima allisola Roubaud, poi a Carqueiranne, indi a Cambridge, e che in quest'ultima cilta la medio fil convinta, secondo si credetto di frode. L'accusa era ingiusta, e lo provarono il Richel, 10chorowictz, il Maxwel e anche il uostro. Brofferio : ina essa bastio a lar decidere la Societa di non curarsi dei medii impostori, e nomostante le piu valevoli testimonianze in contrario. e le frequenti sedute a cui dopo fu chiamata ancora Eusapia, il grusso pubblico continuò a considerarla come una trullatrice. coinvolgendo nella medesima accusa dotii o indoti spiritisti e "metapsichisti», cle, quando non compari, erano truffati.

Senonciè, l'accordo unanime dei piú graudi scienziati non poteva lasciare indifferenti le intelligenze piui illuminate, e la Societia per le Ricerche Psichiche, con nobile resipiscenza, ha ben voluto allontanarsi in via deccezione dalla sua linea di condotta, e ha mandato a Napoli tre suoi membri per tentar nuovamente di rimuire gli elementi di base per un giudizio autonomo sui fenomeni che presenta la Eusapia.

Diciannolo subito, il giudizio e stato favorevolissime. I tre gindici harno dichiarato la ceriezza che per esplicar quei fenomeni, a bisogna invocare una forza d'una specie assolutamente diversa dalla destrezza fisica». E si noti, tutli e tre sono degli studiosi insigni: il Carrigton Hreward è autore d'un libro: I fenomeni fasici dullo spirilualismo, in cui si trova lesposizione minnta dei trucchi impiegati dai medii giuntatori, ch'egli ha specialmente studiati; egli è pure abilissimo prestidigitatore dilettante. Il Ragally ha anch'esso una grande esperienza nei giuochi di prestigio, e prima di conoscere la Palalino riteneva che tutto nei medii fosse trucco, medii pur da lui stati esaminati. It Fielding nou è prestigiatore, ma è al corrente delle frodi medianiche, e dei fenomeni psichici in genere, è insomma un osservatore sceltico e dillidente.

Son è fuor di luogo qui di ricordare ai nostri lettori che un medio puó ingannare, sapendolo o non sapendolo, per un cumuln di ragioni varie e complesse, che gli studiosi conoscono e distinguono.

I nostri lettori potranuo farsene un'idea, leggendo il bellissimo lavoro di Ochorowictz: La questione della frode nelle esperienze con E. $P$., che occupa 59 parine in 80 de Rochas: L'exteriorisation de la motricite (Paris, Chacornac, 1906, p. 206 e seg.) ; e pe: comodo dei medesimi, riproducismo la seguente classificazione dell'illustre scienziato dott. Gialiano Ochorosvictz, riguardu alle frodi che si verificano nel vasto campo della fenomenologia detta spiritica:
a) Frode cosciente alla William. b) Frode incosciente:
in veglia in trance
c) Frode parziale, automatica
d) Fenomeno puro

## Medianismo

d'ordine inferiore
)
) Medianismo
d’ordine superiore.

Ebbene, i tre giudici ammisero la realtà dei lenomeni ellsapiani. I qual! lurono più numerosi e notevoli quando il medio era in migliori condizioni di salute, e il suo buon unore permetteva di adottare le precauzioni piii rigorose, e una luce pii intensa. E quando la luce diveniva debolissima e poleva s•ende piii facile la frode, i fenomeui erano piu scarsi.

La riabilitazione di Eusapia Paladino, e il trionfo dei suoi dotti e fedeli sostenitori non potrebbero essere più completi!

Questo risultato inpressiona tanto piú se lo si confronta con un recente verdetio, molto prudente e molto contradittorio impressiona, diciamo, \&il contrasto che esiste fra il rapporto faccettato dalla $S, P . R$ ) e ta strano documento. frutto di pa-
recchi anni dosservazinne e ritlessione dell Istituto Generale sedicente $p$ sicologico (Dusart). che roncludeva per la frode cosciente e sistematica:

THE KALPAKA, $a$ iragazine of knomrledye, che si pubblica a Madras, dà notizia della lournèe di Eusapia Paladino negli Stati Uniti in America, e iniziata a Chicago. Nel novembre u. s. la E. si trovo a New lork, presenti il dottor Hyslop, presidente della Americana Sociela per le Ricerche Psichiche, e il Carrigton llereward sopra mentovato. In complesso, non si è raccolto mulla di notevole, tranne la conferma, in principio importantissima, della realtà dei fenomeni. Quanto alla spiegazione, glinvestipatori new.yorkesi non ne sanno trovare alcuna «soddisfacente».

LES ANNALES DFES SCIENCES PSYCHIOLES (fascicolo di febbraio) riferiscono intorno a un importantissimo rapporto.

Nei giorni 11, 12, 13 ottobre 1909 si rianiva 0 Varsavia un Congresso di neuroloyisti, psichiatri e psicologi, al quale il dott. Ochorowictz presentava due sue memorie (1). I raggi rigidi: e. I raggi X) e svolgeva una conferenza densa di fatti e mirabile per dotta semplicità, che il grande pubblico, venuto appositamente, copriva di vivi applausi. Ciò suscitò l'opposizione della parte piit retriva e intransigente del Congresso, la quale tentò invano di troncare ogni discussione, anzi la lotta fu portata in un altro terreno, e il prof. Cybulski, fisiologo di Cracovia, attaccó con violenza di linguagrio e superficialita di idee, le scoperte dell Ochorowictz, nella "Gazzetta Medica" di Varsavia.

Nel campo scientifico, l' Ochorowictz rispose... accettando il controllo di una Commissione tecnica nominata dalla Societa di Fologralia per giudicare i suoi clichès, e d'una Commissione, di naturalisti per esaminare i fatti da lui assunti $r$ pubblicare un rapporto sulla loro veracità.

La prima solennemente dichiarò che le negative erano originali, non ritoccate, non portanti tracce di doppia esposizione e, quanto alle radiografie che qualcuna poteva ottenersi con r'aiuto di operazioni tecniche, complicate, ma molte altre offrivano segni talmente caratteristici che nessun membro della Commissione sentiva di poterle imitare con certezza, e altre ancora non potevano essere imitate con niun mez... dalla stessa conosciuto. La Commissione poi ebbe mezzo di osservare e fotografare i fenomeni, con apparecchi propri e con una sola esposizione, e le negative da lei ottenute non differiscono affatto da quelle esposte e sviluppate dall Ochorowict\% medesimo.

La Commissione dei Naturalisti fu altrettanto favorevole.
Si sa che il medio con cui esperimenta il dott. Ochorowictz è la Signorina Tomezyk. In due sedute del 30 ottobre e del 21 novembre, la Commissione assistette a parecchi fenomeni medianici, presentati dallo sciensiato polacco in condizioni di facile ed eflicace controllo; e senza entrare in una discussione circa le cause e l’assenza dei medesimi. li trovò incomprensibili e degni di essere studiati e delucidati.

Al di fuori di essa, infine, un alienista noto, il dottore Przychoizki, che assistette a una seduta sperimentale con la signorina Tomczyh, pubblivò una lettera aperta, in cui proclamó, non solo la realtá dei fatti, ma altresi la sussistenza delle ipotesi di Ochorowictz.

- La società di Psicologia, i cui membri al Congresso erano stati piuttosto ostili verso il dott. Ochorowictz, l'hanno ultima. mente invitato a tenere una conferenza.

UN OPUSCOLO DI W. STEAD SULL' a UFFICIO GIULIA * W. T. STEAD. Julia 's Bureau and the Borderland Library.

Non è da oggi che l'llustre propagandista della pace internazionale dedica il meglio delle sue forze allo immenso problema dell'oltretomba, poichè, circa un ventennio addietro, fondava una * Bibbioteca dell'Al di Là (Borderland Library) a-
perta a tutti coloro che volessero legrere 0 acquistare libri, opuscoli, riviste intorno al - moderno spiritualismo

E appunto in questa Biblioteca venne pubblicato, nel 180\%, il primissimo disegno d'un ufficio di comunicazioni fra questo e l'altro mondo, dettato da miss Iulia $A$ - Ames. allora morta da poco, e inserito dojo nelle a Letters from Iulia ».

Soltanto quindici anni dopo, nel 1909, lo Stead potè fondare codesto Ufficio, ad uso degli abbonati alla "Borderland Library" degli studiusi di "Spiritualismo vuel fine unico di porre i viveuti in rapporto coi loro cari morti.

Si capisce, quindi come, chi sia animato da tal sincero desiderio, debba anzitutto istruirsi sui migliori libri che trattano del grande argomento (Myers, S. Moses, Wallace, Crookes, Flammarion, Lombroso, ecc.), sulla personalità di Julia. di cui occorrerà leggere le lettere, sullorganizzazione dellUflicio, del quale tratta minntamente lopuscolo dello Stead.

Il richiedente firma un apposito modulo stampato, in cui deve indirare il nome del defunto con cui vunle entrare in comunicazione, il grado di parentela, l'età e il luogo di morte.

Questo modulo, se accettato dal Direttore (W. T. Stead e sottomesso a un psicometra, e ai due Segretari di Giulia il N. 1 e il N. 2, ciascuno dei quali riempie un modulo diverso.

Questi tre moduli sono posti a confronto, e riescono sempre identici..., dopo che il richiedente, in secsuito al parere quasi sempre favorevole di Giulia, è avvisato che la comunicazione è stata ammessa. Egli allora scrive e chiude in busta che manda all'Léficio, e sempre in apposito modello, molti dati e notizie riferentisi al defunto, dopo di che, tutti i documenti essendo in ordine, comincia la vera azione dell'Ufficio.

Il richiedente che abita Londra o nelle vicinanze è pregato di presentarsi in persona: quegli che abita fuori deve mandare almeno tre oggetti che appartennero al morto, un ritratto. un brano manoscritto, una ciocca di capelli, un vecchio guanto, ecc. E in seguito a parecchie formalità, $i$ risultati ottenuti dai tre medii sono comparati con quelli racchiusi nella busta.

Le spese dellUfficio sono titte, sin qui, a carica dello Stead, e ammontano a mille lire sterline all anno. Siccome ogni caso importa una spesa di più che due sterline, oltre quella dell Ufficio, è chiaro che un considerevole aumento nel numero delle richieste implica un gravame, dice lo Stead, superiore ai suoi mezzi.

Un minimo di tre casi al giornc prodnce la spesa di circa duemila sterline annue, e talvolta cotesto numero di tre è superato. Or bene, chi puó, non è obbligato a pagare. ma quelli la cui richiesta e stata coronata da successo, è libero se gli piace di versare due ghinee per compensare il costo di un altro caso, 0 un multiplo di due ghinee come offerta di ringraziamento all'Ufficio.

COENUBIUM-(vol. $1^{0}$ fascicolo dell'anno corrente) pubblica il seguente annunzio per i cultori di discipline psicologiche. a professori S. De Sanctis, G. C. Ferrari e G. Villa si rivolgono ai colleghi e a tutti coloro che s'interessano degli studi psicologici allo seopo di costituire una Associazione nazionale ln quale riunisca in un'opera concorde ed armonica la varia operosità dei nostri cultori di discipline psicologiche. La nuova Associazione dovrebbe, sull'esempio di Società consimili all'estero, tenere riunioni annuali nelle quali verrebbero discussi i problemi psicologici piü interessanti e presentate le ricerche dei nostri labcratori, preparando in pari tempo il lavoro per i Congressi internazionali, di modo che la psicologia italiana possa presentarvisi con la dovuta dignità. La Rivistı di Psicolortia Applicata, Imola (Bologna) è incaricata di raccogliere le.adesioni.

ULTRA - L'organo autorevole del gruppo teosofico indipendente di Roma, riproduce dal ZENTRABLATT FUR OCCULTISAUS, il seguente caso strano di un sogno che frutta una vincita al lofto. Ecco il caso : «un abitante di Zwickao sogno poco fa di suo padre il quale si lagnava che egli non avesse
ancor pensato ad erigergli nel cimitero un ricordo maricoreo. Col prodotto della vincita che eqli arrebbe fatto giocando alla lotteria tre numeri che il padre gli avrebbe dato, doveva anche pensare a questo ricordo. Il figlio fece quanto il padre gli íisse e col prodotto delle vincite, poichè vinse realmente fece, erigere alla memoria del genitore un ricco monumento.
l. $r$.

## Augusto Riblet

A Firenze, il giorno 22 del febbraio u. s., moriva, nell'etá di 79 anni, il Sig. Augusto Riblet, notissimo in quella città quale appassionats cultore $d^{\prime}$ Arte antica.

II Riblet era anche un convinto spiritista, ed io che, per qualche tempo, ebbi a godere della sua buona amicizia, sento ora il dovere di ricordarne la memoria e le speciali benemerenze nel campo degli studii psichici, ai lettori di questa Rivista.

Il noune del Riblet si ricollega in particolar modo a quello del Sig. Gino Fanciullacci - un melium oggi dimenticato - ma che pure contribui non poco, qualche trentina d'annifa, al primo sviluppo dello spiritismo in Italia.
rostui - giovane di elementare istruzione, era allora un semplice comonesso in un negozio del Riablet, quando si manifestò la sua forte medianità (ecclollicre, ma con prevalente carattere intelleltuctle). Fu in quel torno di tempo (1880) che egli ehbe a scrivere il P'ellegrinatggio nei cieli - poema di fattura ed'intonazione dantesca e - comunyue pricologicamente lo si giudichi - una delle pochissime opere che abbiano un valore letterario e un contenuto serin in mezzo alla farraggine di dettature medianiche (?, - anche di spiriti Magni (?) - che hanno ingombrato, sin qui, il terreno delle nostre ricerche.

Ora, il Sig. Riblet, nella cui bottega il Fanciullacci cominciava le sue prime manifestazioni - s'interesso vivamente della cosa, e tanto più crebbe il suo interesse in quanto - testimone diretto - poteva vedere - giornn dopo giorno - come si svolgeva il misterioso fenomeno di quella scrittura. -Gino era una macchina - mi diceva il caro defunto-noi non facevamo a tempo a mettere e a togliere disotto la sua mano dei grossi fogli, data la scorrevolezza, la vertiginosa foga. con cui li riempiva.

E il rellegrinaggio - libro, si noti, che contiene lo stesso numero di versi della Divina Comedia-fu scritto, tutto sommato, in un' ottantina d' ore.

II Riblet, raccolti quei fogli, ne pubblicò a proprie spese un elegante volume di 400 pagine (Firenze, Tip. Artc della Lana) che non mise in vendita, ma regalò agli amici.

L'opera piacque, - ed ebbe gli eloyi di spiccate personalitá - da Victor Hugo, al Senatore Borselli, alla Regina Margherita. In America il poeta Longglellow avea preso a tradurla in inglese. ma la morte gli troncò il lavoro appena nel suo inizio.

Fra cotali plausi non mancarono - e lo si può immaginare - le critiche.....

A Firenze - si sussurrò anche che il Pellegrinaggio era -oh sancla simplicilas degii uomini! - una volgare mistificazione (!!). É gli attacchi continuarono - più aspri e più malevoli dai pulpiti e dalle cattedre. Ma il Riblet seppe-quando più urgeva la lotta-far valere le ragioni della verità contro il pregiudizio e l'ignoranza.

Questo è stato il suo grande merito, ed era doveroso qui ricordarlo.

Possa egli ora esultare, nella nuova sfera di vita in cui e entrato, in una più intima contemplazione dell'ideale che sulla terra intravvide, e per cui fu nou inglorioso combattitore!
E. Senarega.

## I. Calderone - Dir. Propr. Responsabile

Tip. del Foru S :ilin', Via Bosco, 14

AVT. INNOCENZO CALDERONE

## "Problema dell'Anima

## Studio di Psicologia Sperimentala

```
Frezzo I. S.
```

Edizione di MLLLE COP1E quasi esaurita
Per le poche copie che rimangono disponibili per la vendita chiederle direttamente alla nostra Rivista.

Per avere un'idea dell'importanza di quest'opera, pubblichiamo il seguente giudizio dato dal celebre De Rochas, direttamente all'antore.

## Monsieut,

Au retour d'un voyage je trouve chez mo ${ }^{i}$ le livre que vous avez en l'amabilité de m'en voyer.

Si j'étais plus jeume et si je counaissas mieux la langue italienne j’aurais en grand plaisir à le traduire et à vous prier de le faire paraitre dans ma collection des meilleurs auteurs étrangers, car c'est le travail d'ensemble le plus intéressant que je connaisse.

Veuillez agréer, Monsieur, avec tous mes remerciments, l'expression de ma considération la plus distinguée.

## Col. De Rochas

Place des Alpes 9 - Grenoble
8 Ottobre 1908

## Agli studiosi d' occultismo

si vendono due opere rarissime di occasione

## LANCI (Michelangelo Fanese)

Faralipomeni alla illustrazione della Sacra scrittura.
2 tomes. de 384 et 405 pages planches gravées. 2 vol. Parigi, Dondey Duprey, 1845.
In $4^{\circ}$, tiré a 125 exemplaires.
La relnir des 2 tomes est differente -30 fr .

## DELLO STESSO AUTORE

## La Sacra Scrittura Illustrata

1 vol. gr. in. $4^{\circ} 264+17+$ VII planches gravées reliè plein veau brun non rogné.
Roma, Soc. Tipogr. 1897.
trés rare
presque tous les exempl.ont éfè détruits 50 fr .

Wibrairie du Werveilleux
76, Rue de Rennes, Paris
La Science Cabalistique par Lenaiu - PRIX L. T. -

La stessa casa pubblica in interessante catalogo ragionato, periorlico, delle opere di occultismo.

## 1. Gooper Oakley

Antiquarum Tradictionum Collectio
MISTIGAL TRADITIONS
1). Forms and Presentments
2). Secret Writings.

Ed. Ars-Regia - MILANO-Price, 4 s

> Si è pubblicata
della stessa Casa Ed. ARS-REGIA

di Mrs. ANNIE BESANT
Commedie Medianiohe
di M. MARIA N I

DOTT. CARMELO SAMONA

## PSICHE MISTERIOSA

Editore ALBERTO REBER - Palermo
\&TEINER
IL CRISTIANESIMO qUaLE
FATTO MISTICO
Traduzione dal Tedesco
Editore ALBERTO REBER - Palermo

IOERGENSEN
IL CRISTIANESIMO
Traduzione dal Tedesco
Editore ALBERTO REBER - Palermo

## Riviste Italiane Raceomandate

AI CULTORI DEGLI STUDI NOSTRI

## Luce e Ombta

Rivista Mensile di Scienze Spiritualiste Milano- Via Cappuceini N. 18 Abbonamento annuo i. 5

## GOENOB UM

Rivista internazionale di liberi studi LUGANO - Villa Conza - Telefono 126

MLLANO - Casella Postale Num. 956
thbonamento annuo per littatia L. 12

ULTRA
Rivista teosofica che si pubblica a Roma organo del gruppo teosofico Via Gregoriana N. 5.-Roma Abbonamento annuo L. 5

## IL VELTRO

Rivista di liberi studi in difesa dello spiritismo SAMPIERDARENA Via Aurelto Saffi N. 8-11 Abbonamento a una serie di 10 fase. L . $\overline{5}$

## La librairie H. Daragon

Rue Blanche N. 96, 98
Parix IX ${ }^{0}$ - Manda gratuitamente ai nostri lettori cataloghi interessantissimi sulle scienze occulte, Oltre al suo catalogo di opere in deposito comprendenti 350 numeri di libri di ogni genere, manda pure un saggio della Dotta Revue Gènèrale des sciences Psychiques contro l' importo di L. 0,50 .

L'UNIONE TIPOGRAFICA EDIT. TORINESE ha pubblicato
L'importante opera postuma DI

## Cesarre Lombroso

RICERCHE
sui fenomeni Ipnotici e Spiritici L. 7

## LIBRAIRIE DU MERVELLLEUX

## P- Dufols ef A. Thomas

PARIS - Rue de Renues N. 79
Ha intrapreso la pubblicazione di importantissime opere elassiche di occultismo, sotto gli auspici dell' ordine Kabalistico della Rosa $\%$ Oroce.

OPERE PUBBLICATE
la sofence cabalistigue par lenain

## Paracelse-Les Sept Livres de 1'Archidoxe

 festo latino e traduzione franceseNe andremo facendo la presentazione som maria agli studiosi delle scienze occulte nei nostri Ceuni Bibliografici.

## IL PROGRESSO ZOOTECNICO E AGRICOLO RIVISTA MENSILE

Zootecnica, igiene, polizia sanitaria, agricoltura. Direttore Dott. Guido Provenza, - via Immacolatella 16 - Palermo Abbonamento annuo L. 3

# Filosofia della Scienta 

# RIVISTA MENSILE <br> di Psicologia sperimentale, Spiritismo e Scienze occulte 

## ABBONAMENTI

ITALIA - Anno L. 3 -Semestre L. $\mathbf{x , 5 0}$ UN. P0ST. - Anno L. 4,50-Semestre I. 2,50 Un numero separato cent. 30

## INSERZIONI IN COPERTINA

Per ciascun avviso, in proporzione degli spazi $e$ del uumero di volte per cui si vuole ripetuto, prezzi da convenirsi.

## PRINCIPALI COLLABORATORI

Dott. Augusto Agahiti-Roma-Ernesto Bozzano-Genosa-Prof. Antonino Borzi-Palermo - Adelchi BorziPqlermo - Enrico Carreras-Roma - Vincenzo Cavalli-Napoli - Dott. Arnaldo Cervesato-Roma - Comm. Lino Ferriani-Como - Avv, Dott, Mario Fleres-Palenmo - Comm. Prof. Salvather Farina-Milano - Dott. M. Falcomer-Venesia - Ing. Gav. Francesco Graus-Napoli - Prof. Giovanni Mallyan-Roma - F. Iacehini Luraghi-Milano - Prof. Virgilio La Scola-Palermo - Avv. Dott. Gabriele Moremitiodfgof - Prof. Ange10. Marzorati-Milaro-Doth. Gioacehino Milazzo-Palermo-Dott, Prof. Dometitan Thissaro-Palermo
 Giuseppe Piomelli-Milano-Prof. G. Pipitone Federico-Palerno-Prof, Girolaino Riaid a Moleti-Palermo Col, Conte Alberto De Rochas-Grenoble-Prof. Ernesto Senarega-Palermo-Avv. Dott. Alessandro Sac-chi-Roma-Dott. G. Sulli Rao-Milano-Dott, Carmelo Samonà-Palerno-Prof. Scipio Sighele-FircreeRag. Gino Senigaglia-Roma-Prof. Vineenzo Tummolo-Roma-Prof. Federico Verdinois-Napoli-Prof. Raffaele Wigley-Palermo - Dott. Paolo-Visani-Scozzi-Firense-Avv. Dott. F. Zingaropoli-Napoli.


PALERMO
Tip. della Società Editrice Universitaria

## Avv. Innocenzo Calderone

## IL PROBLEMA DELLANIMA

## Studio di Psicologia Sperimentale palermo 1908 - L. 5.

## Sommario dell'Opera:

CAP. I - Definizione dell'anima.- Il suo veicolo - Rapporti tra le manifestazioni del Macrocosmo e del Microcosmo.-Le nuove cognizioni sulla natura della materia.-L'anima è un centro di coscienza indipendente dalle tunzioni di essa.
CAP. II - La sede dellanima nella subcoscienza.-Le teorie di Kant e di Carlo Du Prel. Che cosa è la subcoscienza,-Doppia natura di essa.-I presentimenti nella veglia.-Sogoi ché devono essere studiati.-Poteri dell'anima nel sonno.-Il nottambulismo e la coordinazione dei movimenti.
CAP. III - Fenomeni di sonnambulismo nel senso in cui suole intendersi questa voce.-Sogni lucidi o Psichici-Visione contemporanea a distanza nel sogno. - Sogni premonitori. - E' l'anima una semplice funzione fisiologica del cervello, o una entità per sè stante che sopravvive alla desintegrazione della personalità umana?
CAP. IV - Telepatia e sua definizione Fenomeni telepatici di diversa natura-Alcuni esempii pigliati a caso-La teoria di Flammarion e di William Crookes per la spiegazione di alcuni di tali fenomeni.-Casi che non possono spiegarsi con questa teoria.-Casi di telepatia esperimentale.
CAP. V - Trasmissione di pensiero nello stato normale e provocato.-Visione a distanza- Fe nomeni ipnotici-Personalita multiple - Visioni nell'anestesia. - Suggestione postipnotica.Visione e diagnosi delle malattie-Trasposizioni dei sensi-Il sonnambulismo nell'antichità.
CAP. VI - I Fenomeni della Chiaroveggenza - Chiaroveggenza spontanea - Casi classici ricordati dagli storici - Casi moderni - Chiaroveggenza provocata - Cristalloscopia - Visione dei mistici - La scienza e la fede - Nulla di reale all'infuori dell'anima.
CAP. VII - Se l'anima esiste soppravvive alla morte del corpo? Altre fonti di ricerche - Società per le ricerche Psichiche di Londra - Apparizioni spontanee dei viventi-Apparizioni postume - Il corpo fluidico o perispirito - Le esperienze del Luys, del De Rochas e del Baraduc - Quelle di Mr. Henri Cristian e di altri, esposte da Mr. Piobb - Molti pregiudizii sfatati - Premessa sul moderno spiritismo.
CAP. VII - La Medianita - Il riconoscimento ufficiale dei suoi fenomeni-Spiegazioni varie date dagli scienziati-1l Prof. Morselli e la sua nuova opera a Psicologia e Spiritismo " Confutazione delle teorie materialiste - L'ipotesi spiritica è la più naturale, ed in alcuni casi la più scientifica - Manitestazioni ordinarie superiori - Alcuni esempi di esse - L' identificazione o meno del defunto- Che cosa è un medio--Il fachirismo orientale - I suoi rapporti colla medianità.
CAP. IX - Le conseguenze che si debbono trarre da ció che è stato detto ed esposto precedentemente - E. erroneo il concetto letterale biblico, che cioè l'anima umana sia stata creata come tale e contemporaneamente al suo corpo - E' erroneo il concetto materialista, che fa dell'anima una proprietà della materia organizzata, che dura dalla nascita alla morteL'anima è un essere evolvente, nella pluralita delle sue esistenze.
CAP. X - Il concetto della evoluzione conduce alla necessità di ammettere le esistenize plurime - La rincarnazione è credenza tradizionale di tutte le Religioni - Perchè si è dimenticata in occidente - Platone e la Metempsicosi - Prove deduttive di essa - Tentativi di esperienze fatte dal De Rochas e dal Bouvier.
CAP. XI - Ancora della rincarnazione - Paradiso, Purgatorio ed Inferno - Che cosa si rincarna Come e per qual legge si opera la Rincarnazione - Il libero arbitrio - Obiezioni che sono state fatte contro la legge di Rincarnazione.
CAP. XII - Riassunto delle teorie che si sono esposte - Religione e Scienza. Effetti morali della Nuova Psicologia - L'avvenire dell'Umanità.

## N.B.-Per le richieste rivolgersi presso l'Am minisitrazione della Rivista "PILLSOPII DSLLA ScIENZA, PRilermo-Yia Bosco, 47

## PICOOLA POSTA

Abbonamenti pagati dal 1. gennaio 1910 al 31 dicembre 1910
Argea Cav. Vincenzo - Bellona B.he Giuseppe - Boero Fraucesco-Carboni Gavion-Dassoni Ida- Tasce Rodolio -Fanasea Dante-Gennaretli Giacondino-G. M. Gissey -Marconi Dr. Enrico - Mamiani Giulfo - Maroil Nime Machado-Rag. G.O. Magnetta - Matteoda Spirito-Melani Dott. Gino - Provana Vittorio - Paladino Giuseppe - Tron Enrico-De Tullio Salvatore Prof. Vespasiano Giacinto -Alaide Pasquini.

Per uin semestre dal 1. gennaio 1910 al 31 glugno 1910
Bonafede Francesco - Barbagallo Giovauni - Bondi Ing. Francesco - L. Coffaro-Gelodi Gaetano - Gentilli Et-tore-Napoleoni Angelo - Rossi di Capriata Earico Santa Cruz Francesco.
(II reato al prossime fascieolo)

## HIBRE LN DONO

R. Steiner.-Il Cristianesimo quale fatto mistico. A. Reber 1910. Falerme, L. 3,30.
R. Steiner. - Teosofia. Un'introduzione alla conoscenza dei mondi superfisici e del destino dell'uomo. A. Reber 1910. Palermo. L. 3,60.

1. I. P. Bonseus.-Le Clergé Catholique et te spiritisme et la Paix Eniverselle 1910, Chacornac. Paris, I, 1,50. 0. Du Chastel, - L'amour est néde la mort. Chacornac. Paris. C. Fanlichon.-Eve Réhabilitie.Chacornac 1910. Paris. L.R50 M. I. Roy,-La puissance Magique mise à la portce de Lors. Charcornac- 1910. Paris.
D. E. Rozier. - Inondations en 1910 et les Propluéties. Chacornac. Paris. L. 2 ?
F. D'0livet.-Histoire Philosophique du Genre Hamain, 1. tomo. Charcornac, 1910. Paris. L. 10.
E. Couderlier. - L'Eglise Infallible devant la Science et L Histoire. E. Nourry, 1910. Paris.

# Filosofia della Scienza <br> <br> RIVISTA MENSILE 

 <br> <br> RIVISTA MENSILE}

di Psicologia sperimentale, Spiritismo e Scienze occulte<br>Direttore - Hod. Dott. Innocenzo Calderone Rmministrazione-Palermo-Via Bosco, 47

## Cambiamento di Tipografia

Come i nostri lettori potranno constatare, la nostra Rivista migliora ogni mese di più, sia nel contenuto, che nella forma estetica, per quanto ci fossimo imposti di conservare intatto il formato di essa. Le accresciute esigenze ci hanno indotto a cambiare tipografia, e ognuno può constatare la grande differenza del presente fascicolo con quelli precedenti. Tipi di caratteri nuovi, chiari ed eleganti, composizione corretta ed esteticamente inappuntabile; il che importa maggiori sacrifizii da parte nostra.

Gli abbonati non soffriranno, ciò non pertanto, alcun aggravio. Chiediamo loro però una benevola cooperazione nel senso di procurarci qualche altro lettore fra i loro amici e correligionarii.Si tratta di così tenue sacrifizio: sole 3 lire all'anno, ed è cosa molto facile, con un poco di buona volontà, di lavorare all'incremento dell'opera nostra proficua.

Non ci manchi quindi la loro cooperazione fraterna e veramente meritoria, ai fini della causa che ispira i nostri ideali.

## L'AMMINISTRAZIONE

## Esiste la morte?

Pensano i molti, che la vita degli Esseri ritengono un accidentale ed inutile fenomeno della natura, che la morte sia l'annientamento di ogni loro manifestazione.

La loro vita dura un istante finchè dura la coesione degli clementi che li conservano allo stato vitale, ma viene un giorno in cui questa forza di cocsione finisce e ne succede la morte. Le cellule che servivano alla costituzione dei corpi si desintegrano e si trasformano, ritornando alla materia ambiente, la grande matrice dalla quale ricomincia il ciclo della nuova formazione di altri corpi, che danno vita ad altre esistenze.

Nulla perciò rimane al di là del fenomeno che si chiama la morte, nulla di cio che costituiva nelEssere - in quello specialmente rensante - la illusione dell'Io, da cui le apparenze di una personalità indipendente; nulla di cio che formava l'og-
getto delle sue esperienze, dei suoi pensieri, delle astrazioni sue. Vane illusioni quindi la speranza, l'inutile desiderio di raggiungere una qualsiasi finalità nella vita, al di là di quella che un crudele destino, o le accidentali fatalità organiche o ambientali gli avrebbero per avventura concesso!

Eppure l'istinto dice ben altro; l'uomo aspira sempre ad un miglioramento materiale e morale a cui tende senza posa e per cui contrasta dal nascere al morire, affrontando ostacoli enormi, dolorosi sacrifizii, atroci tormenti, e qualche volta la stessa morte come mezzo alla conquista del fine che si direbhe irraggiungibile.

L'istinto, per coloro che seguono la dottrina del nulla sarebbe nato dalla ripetizione del desiderio di vivere, che si manifesta di preferenza nell'Essere cosciente e principalmente nell'uomo. Sarebbe quindi un'abitudine diventata natura, ma nient'altro che un'abitudine.

Dal desiderio di vivere che ha prodotto l'istinto della conservazione e l'aspirazione ad un avvenire inraggiungibile, sono venute fuori le illusioni di una vita futura, le chimere della postuma esistenza, ora piena di patimenti, ora di gioie, i sistemi filo-sofico-religiosi in tutta la loro sfolgorante varictà, dalle più ridicole cerimonie alle più alte e geniali concezioni che la evoluzione del pensiero umano ha potuto speculare.

Dopo tanti secoli di affannoso lavoro intorno a questo problema, l'uomo rimane ancora perplesso, il dubbio soventi lo invade, lo trascina, l' opprime; e più s'ingrandisce in lui la coscienza di sè. più il baratro del nulla lo sconforta e lo annienta.

Sarebbe dunque vero che la livida morte mieta colla sua inesorabile falce tutte le speranze, i desideri, le aspirazioni, le grandi, le sublimi manifestazioni del pensiero che si proclama - di fronte alla natura - come persona cosciente di sè, indipendente dalle cose che lo circondano, a cui solo si sentirebbe legato dalla legge fatale della morte?

No! Tranquillizzati o anima umana, o Essere che sembri perduto nello spazio in balia del tempo, destinato a sparire nella voragine del caos; no, tu non morrai, la tua vita è eterna e 1 ' istinto tuo non è il frutto del tuo desiderio ripetuto, ma il monito di una verità che riposa nascosta negli intimi penetrali della tua coscienza, e che il bisogno temporanco della tua maniera di esistere in questo pianeta, hanno necessariamente velata al fine fatale della tua evoluzione graduale, alla quale sembra sia oramai consentita una più larga conoscenza della natura tua!

Intorno a te - o anima umana - già si dirada la densa notte che ti ha avvolto per miriadi di se-
coli; già sorge l'aurora nell' orizzonte lontano, là dove le tue prime guide, i sommi maestri, i genii delle tue razze hanno intravisto i primi bagliori.

Tu non credesti allora e non credevi fino a poco tempo addietro - chè ancora le tenebre erano dense e occorreva locchio linceo dei pochi eletti per scorgere il guizzo della flebile luce che proveniva da un Sole lontano.

Questo Sole oramai spande i suoi raggi allorizzonte più vicino al comune degli uomini e l'aurora meglio si delinea nell'oscurità. Un poco ancora e saral lalba foriera del giorno, di quel giorno in cui risplendera nella sua plenitudine il Sole col suo gran faro di luce.

Questo Sole, al quale io alludo - o anima umana - è il Sole dello spiritismo scientifico.

Lo spiritismo scientifico non è una filosolia, non è una nuova concezione religiosa che si vorrebbe imporre alla coscienza umana colle pretese di verità rivelate, che portano seco i loro dommi, i loro riti, le loro cerimonie. Esso è una dimostrazione logica, necessaria, a base di fatti constatati e constatabili sempre, ed in ogni tempo manifestati; oggi peró più accuratamente raccolti e messi insieme con esperienze nuove di altre scoperte scientifiche, di altre forze naturali fino adesso ignorate, che provano la verita di cio che ha sempre sostenuto il muto testimonio al' istinto* alla coscienza dell'Essere pensante, cioè la immortalità di ciò che Esso ha chiamato la sua Anima, il suo Io, la sua Personalita distinta e separata dalle semplici funzioni dellorganismo corporeo.

Lo spiritismo scientifico ha passato già la sua fase di diffidenza, la quale è stata intanto più forte, più accanita, più tenace di quella che attraversano ordinariamente le nuove scoperte della umanità in quanto si tratterebbe della maggiore di esse, della sola anzi che più di tutte ha un interesse reale e permanente, anzi l'interesse unico, quello della conoscenza della natura delle cose e degli esseri.
$\dot{E}$ quindi ben naturale che questa diffidenza di cui rimangono tuttavia le tracce negli ultimi refrattarii della scienza di un passato che muore, si fosse cosi pertinacemente mantenuta ostinandosi a combattere la nuova e grande scoperta, la quale $\dot{e}$ destinata a compiere la più grande rivoluzione che il mondo sociale e morale abbia mai visto.

Dalla fase di diffidenza si è oramai passato a quella dell'esame dei fatti, ed anche questi combattuti, derisi, vilipesi e discreditati in tutti i modi hanno finito per imporsi, lasciando dietro di loro uno stormo di pappagalli abituati a ripetere le parole di coloro che stanno alla retroguardia di ogni progresso di idec, mentre la loro realtà viene coraggiosamente proclamata dagli ingegni più forti, dai gabinctti e dalle cattedre, dalle più cospicue personalità delle cosidette accademie delle scienze ufficiali che se ne son fatti gli araldi.

Siamo pertanto arrivati alla fase della cosidetta interpretazione dei fenomeni constatati per veri.

Ora intorno all'interpretazione - in questi ultimi anni - la corrente piega vertiginosa verso lo spiritismo, e tutte le ipotesi escogitate per combatterlo fin dal suo nascere, sono andate cedendo una dopo l'altra, ed è stato constatato con un senso di titubanza in prima, di perplessità poi, di soddisfazione e di meraviglia ora, come non siamo noi solamente che tentiamo di forzare le porte dell'Enigma, ma c'è una forza cosciente dell'al di là, che alla sua volta escogita nuovi mezzi, nuove forme
di manifestazioni, per convincere l'umanità dell'esistenza postuma dei nostri cari - che credevamo perduti per sempre.

Ben diceva pochi anni sono il celebre fisico vivente Sir Oliviero Lodge, paragonando il lavoro febbrile intorno alle ricerche del moderno spiritismo a quello che fanno gli operai dalle due parti opposte di un tunnel, che già si sentono da una parte e dall'altra i colpi di piccone, e i picconieri assistono coi palpiti di una gioia indicibile agli ultimi crolli della leggiera parete che li divide.

Lo spiritismo scientifico risolverà adunque l'arduo problema della vita e proclamerà presto la grande parola di conforto, che la morte non è che un mutamento di stato, un passaggio da una forma di esistenza cosciente ad un'altra ugualmente cosciente, e che la legge del nascere e del morire, in questa fase della nostra esistenza, è legge di progresso e di evoluzione che deve condurre l'Essere a ben più alte idealità, che non sono quelle passeggicre e tormentose di pochi anni di più o meno misera esistenza, quaggiù.

Quale sarà il fine di questa legge? quale l'oggetto della evoluzione ? quale la vita dell'al di là?

Sono cose che allo stato delle nostre ricerche non è necessario di conoscere, perchè il nostro spiritismo non mira ad essere una religione, ma una scienza, il che basta per ora a determinare una grande rivoluzione sul modo di comprendere la finalitả della vita, che dovrà necessariamente produrre un nuovo orientamento sociale, morale ed intellettuale.

Innocenzo Calderone

## La Crisi Religiosa in Francia

Avvenire del Cattolicesimo e dello Spiritismo (1)

Da un secolo, la Chiesa Cattolica attraversava una delle crisi più formidabili della sua storia. In Francia, la Separazione ha accentuata e acuita questa condizione di cose. Rinnegata dalla società moderna, abbandonata dall'aristocrazia intellettuale del mondo, in conflitto perpetuo col diritto nuovo che essa non ha mai accolto, in contrasto su quasi tutti i punti essenziali con le leggi civili di tutti i paesi, disconosciuta e odiata dal popolo e sopratutto dal mondo operaio, più non rimane alla Chiesa che un pugno di fedeli tra le donne, i fanciulli, i vecchi. L'avvenire non le appartiene più, giacchè l'educa\%ione dei giovani le è ora stata strappata, non senza brutalità, dalle leggi recenti della Repubblica Francese.
..... Una sola, secondo noi, è la causa profonda di questo indebolimento della più potente istituzione dell' Universo, e va ricercata proprio nel seno della Chiesa, la quale muore d'un male organico che ne inaridisce e distrugge le fonti della vita.

Animava la Chiesa lo spirito di Gesù, il soffio di Cristo. Divin soffio di fede, di carità, di fratellanza universale, motore di quel vasto organismo, molla suprema del suo funzionamento vitale. Or, da molto

[^28]tempo, lo spirito di Gesù sembra l'abbia abbandonata. Non più il fuoco della Pentecoste irradia in lei e attorno a lei ; questa fiamma generosa s'è estinta, e non si rinviene alcun Cristo per rianimarla... La Chiesa non brilla più che per il riflesso della sua grandezza passata... Il suo regno è di questo mondo e null'altro che di questo mondo. Il sogno divino in lei è finito, sua spinta sono ormai soltanto gli appetiti terreni e la superba pretesa di tutto dominare e dirigere.

Le encicliche e i canoni hanno sostituito il Sermone della montagna; e i figli del popolo, le generazioni che si succedono non hanno per guida che un catechismo bizzarro, farcito di nozioni oscure in cui si parla d'ipostasi, di transubstanziazione, un catechismo che non potrebbe fornire un grande soccorso nelle ore difficili dell' esistenza. Da qui l'irreligione dei più. Il culto d'una Madonna ha dato sino a due milioni in un anno, ma non si trova una sola edizione popolare dell'Evangelo nelle mani dei cattolici.

Tutti i tentativi per far penetrare un po' di aria e di luce come un soffio dei tempi nuovi, sono stati soffocati e compressi. Lamennais, H. Loyson, Didon furono costretti a disdirsi o ad abbandonare il \&girone» L'abbate Loisy è stato cacciato dalla cattedra.

Curva da secoli sotto il giogo di Roma, la Chiesa ha perduto ogni iniziativa, ogni elasticità, ogni velleità d'indipendenza. L'organizzazione del cattolicismo è tale, che nessuna decisione può essere presa, nessun atto compiuto senza il permesso del potere romano. E Roma è pietrificata nella sua posa ieratica come la statua del Passato.

Il cardinale Moignan, parlando del Sacro Collegio, diceva un giorno a un mio amico: «Sono là, settanta vechi, curvi, non sotto il peso degli anni, ma sotto quello della responsabilità, vigili a che una iota non sia tolta dal sacro deposito, che una iota non vi sia aggiunta $>$. In tali condizioni, la Chiesa cattolica non è più, moralmente, una istituzione che vive; è una tomba, un sepolcro in cui il pensiero umano è come seppellito.

$$
* *
$$

Da lunghi secoli, la Chiesa non era che una potenza politica, ammirabilmente organizzata $\theta$ retta dalla gerarchia; riempiva la storia col rumore delle sue lotte con imperatori e re, per dividersi l'egemonia del mondo. Essa aveva concepito un piano grandioso, la cristianità, vale a dire lo insieme dei popoli cattolici ammassati, serrati, come un esercito formidabile, attorno al papa romano, signore sovrano e vertice culminante della feudalità. Fra grande, ma puramente umano.

All'Impero romano, minato dai Barbari, la Chiesa aveva sostituito l'Impero d'Occidente, vasta e potente istituzione intorno a cui gravita tutto il medio evo. Tutto spariva in questa confederazione politica e religiosa, da cui solo emergevano due teste: il papa e l'imperatore, * queste due metà di Dio*.

Gesù non aveva fondato la religione del Calvario per dominare $i$ popoli e $i$ re, ma per strappar le masse al giogo della materia, e predicare, con la parola e con l'esempio, l'unico domma di redenzione: l'Ámore. Sorvoliamo al dispotismo solidale della Chiesa e dei re; dimentichiamo l'Inquisizione e le sue vittime; ritorniamo ai tempi attuali.

Uno dei più grandi errori della Chiesa romana nel secolo XIX è stata la definizione del dogma della infallibilità personale del pontefice di Roma. Tale domma, imposto come un articolo di fede, fu una sfida lanciata alla società moderna e allo spirito umano.

Proclamare nel XX secolo, dinanzi a una genera-
zione febbrile, tormentata dal male dell'infinito, dinanzi a uomini e a popoli che inseguono la verità senza poterla raggiungere, che cercano la libertà, la giustizia, come il cervo assetato cerca e desidera l'onda della fontana e il filo del torrente; proclamare, diciamo, in un tal mondo in gestazione, che un solo uomo sulla terra possiede ogni verità, ogni luce, ogni scienza, non è, ripetiamo, lanciare una sfida all'umanità intera, a questa umanità condannata alla sete di Tantalo, agli spasimi di Prometeo?

Difficilmente la Chiesa romana si purgherà d'un tanto errore. Il giorno in cui ha indicato un uomo, ha meritato il rimprovero di idolatria che le muoveva Montalembert allorchè, nell'apprendere al suo letto di morte la definizione dell'infallibità pontificale, esclamava: a Mai adorerò l'idolo del Vaticano!» La parola idolo è esagerata? Come i Cesari romani cui si offriva un culto, il papa vuole essere chiamato pontefice e re. Non è desso il successore di Roma e di Bisanzio? Il suo stesso costume, i suoi gesti, la sua attitudine, l'etichetta invecchiata e il fasto della sua curia, tutto richiama le pompe cesaree dei più tristi giorni, ed è l'eloquente oratore spagnuolo, il religioso Emilio Castelar, che esclama, alla vista di Pio IX portato sulla sedia in processione a $S$. Pietro: Non è il pescatore della Galilea, è un satrapo dell'Oriente! x .

La causa profonda del decadimento e della impopolarità della Chiesa di Roma è qui: il papa messo al posto di Dio. Lo spirito di Cristo si è ritirato da lei, la Chiesa è dominata dalla politica umana. Non è più un'istituzione divina; il pensiero di Gesù più non l'ispira, e i doni meravigliosi che lo Spirito della Pentecoste le aveva comunicati sono svaniti.

Ben più: colpita di cecità, come i preti dell'antica Sinagoga all'avvenimento di Gesù, la Chiesa ha perduto il senso profondo della sua liturgia e dei suoi misteri... e il popolo s'è rivolto ad altri poteri e ha incensato altri dei.

Nella Chiesa, la Teologia ha ncciso l' Evangelo, come, nella vecchia Sinagoga, il Talmud aveva snaturata la legge. E oggi la dirigono i partigiani della lettera, una collettività di fanatici stretti e violenti, che finirà col togliere alla Chiesa gli ultimi resti della sua grandezza e col consumarne l'impopolarità. Assisteremo.probabilmente alla ruina progressiva di questa istituzione, che fu per venti secoli chiamata a educare il mondo, ma che se nbra siasi sottratta alla sua vera vocazione.

Diremo perciò che l'avvenire religioso dell' umanità sia irrevocabilmente perduto, che il mondo tutto debba inabissarsi nel materialismo come in un mare fangoso? Tutt'altro. Il regno della lettera si disfà; comincia quello dello spirito. Il fuoco della Pentecoste che abbandona il candeliere d'oro della Chiesa, va ad accendere altre fiaccole. La vera rivelazione s'inaugura nel mondo per virtù dell'Invisibile. Quando il fuoco sacro si estingue in un luogo è per riaccendersi altrove. Mai la notte totale avvolge il mondo nelle sue tenebre. Brilla sempre qualche stella nel firmamento.

L'anima umana con profonde radici s'immerge nell'infinito. L'uomo non è un atomo isolato nel gran vortice vitale. Il suo spirito è sempre in comunione per qualche punto con la Causa eterna, e il suo destino è parte integrante delle armonie divine e della vita universale. Per la forza delle cose, l'uomo si avvicinerà a Dio. La morte delle Chiese, il declinare delle religioni formalistiche non è punto il sintomo d'un crepuscolo, ma al contrario l'alba antelucana d'un astro che sorge. Nell'ora di perturbamento in cui siamo, una grande lotta si combatte tra la luce e le nubi;

1'uragano sferza le valli, ma le alte sommità del pensiero spaziano sempre nell'azzurro e nel sereno.

Sursum corda! La vita eterna, davero, si apre radiosa, sconfinata al nostro sguardo! Una miriade di mondi volano verso l'immensurabile, in una corsa armoniosa, ritmica come una danza antica, e ogni astro non tocea mai due volte lo stesso punto, in cerca di un centro misterioso; non altrimenti le anime proseguono la loro evoluzione nello spazio, senza posa attratte da un Dio, cui si avvicinano sempre senza mai raggiungerlo.

Riconosciamo che questa dottrina ha ben altra vastità che non i dommi esclusivi delle Chiese morenti, e che, se l'avvenire appartiene a qualche cosa o a qualcuno, è verosimilmente allo spiritualismo universale, Evangelo dell'infinito e dell'eternità.

Tours, marzo 1910.

Léon Devis.

## Della iotografia spiritica <br> II.

E proprio possibile ottenere una fotografia medianica senz'altro apparecchio fotografico che una lastra sensibile? Il dottor H. Baraduc e il colonnello A. De Rochas, con‘inuando i lavori dello Charpignon, del Reichenbach, del Moser, del Wagner, del Boirac, del Traill Taylor, del Narckiewicz Iodko, pur finalmente poterono ottenere, sulla lastra sensibile, nella oscurità completa, e senza contatto e camera oscura, senza obbiettivo, senza apparecchio di sorta, la immagine della psiche umana, ed altresì l'immagine dell'anima belluina. In connessione con tal soggetto riuscirobbe utilissimo lo studio delle tre opere del Baraduc: * La Force Vitale, L'Ame Humaine: ses Mouvements ses Lumieres, e L'Iconographie en anse de la Force Vitale cosmique et la Respiration fluidique de L'Ame Humaine; giacchè in esse e in una conferenza ch'ei tenne alla Mostra Fotografica di Bar-le-Duc, il dotto autore dimostrò, fra le altre cose, che l'uomo ha la virtù d'impressionare al buio la lastra fotografica colla sola vibrazione del suo essere e senza apparato alcuno, operando come una luce specifica, e che può scomporre i sali di argento; e dimostrò altresì che la grafia svela lo stato fisiologico dell'operatore, secondo le variarioni che essa presenta nei varii esempii che se ne ottengono. Il Baraduc, a dimostrare che nell'uomo eitrano ed escono del continuo degli effluvii (l'od e l'ob)--il che si collega colle suddette impressioni sulla lastra sensibile-costrusse un biometro, nel quale un ago amagnetico, liberamente sospeso, risente l'attrazione della mano destra per afflusso di etere cosmico, e la ripulsione della sinistra pel deflusso dello stesso fluido, ma vitalizzato nel suo passaggio per l'organismo animale. Questa vitalizzazione sembra svelata dal fatto che sulla lastra sensibilizzata le figure dell'od sono, costantemente, quasi identiche, mentre, al contrario, fra loro differiscono quelle dell'ob, e sembrano in rapporto collo stato psichico dell'operatore, potendo la sua volontà imprimere ad esse diverse forme. Tutto ciò è un'emanazione della nostra vitalità, che vibra come l'etere, come l'elettricità, sebbene in modo tutto suo proprio, cioè in guisa specifica; laonde diventa spiegabilissima la impressione della psiche umana su lastra fotografica senza camera oscura, senza obbiettivo, e perfino nella oscurità. Se
poi si fa traversare l'organismo umano da una corrente elettrica, questa, stando alle ricerche di Narkiéwicz Iodko, vien modificata secondo lo stato psi-co-fisiologico, il sesso, la zona della emissione dell'individuo che la riceve; ma questa modificazione ha luogo nellorganismo vivente e non mai in un corpo umano esanime; il che sembra accennare all'esistenza di un essere che non è l'organismo cellulare; e ciò dà base sperimentale alla teoria ben antica dei fisiologi vitalisti (Bichat, Sthal, ecc.), secondo la quale esistono nell'organismo animale dei fluidi specifici, detti spiriti vitali. Ma se quest'essere modifica la corrente elettrica, tutto induce a credere che egli stesso ne resti modificato, dal momento che la stessa corrente può ben essere avvertita dall'individuo vivente; il che fa certo un riscontro coll'effetto che l'agente occulto di alcune sedute spiritiche disse risentire dall'elettricità atmosferica. Robert Cooper, nel suo libro * Spiritual Experience and Seven Months vith the Davenport Brothers, narra che essendosi scatenato un tremendo temporale durante una seduta a Bruxelles, lo spirito dichiarò doversene andar via, perchè il temporale modificava le sue condizioni; e le manifestazioni, infatti, cessarono (Vedi il Light del 30 ottobre del 1886).

Il fatto che la modificazione della corrente elettrica attraverso l'organismo vivente viene svelata da impressioni su lastra fotografica, maggiormente avvalora la supposizione dell'irraggiamento animico; ma c'è pur da dire che Luys e De Rochas confermarono la luminosità dell'anima, ammessa già da Durville e dal Reichenbach, così come venne visto da varii sensitivi, i quali dichiararono di vedere delle emessioni luminose di color celeste al lato destro dell' uomo e rosse al sinistro.

Ciò premesso, se l'anima è un essere a sè, e non un risultato dell'organismo grave, o il complesso delle funzioni fisiologiche (qualee Häeckel :a immagina), non dovrebb'esserle impossibile d'impressionare medianicamente la lastra fotografica senza camera oscura e senza obbiettivo, anche quando fosse affatto separata dal suo corpo, bastandole a tale scopo le vibrazioni del suo essere luminoso, le quali potrebbero venire aumentate dalla sua potenza volitiva; e, per conseguenza, una fotografia spiritica dovrebbe potersi ottenere senza macchina alcuna. Non dovrebbe dunque stupirci il fatto che qualche esempio di essa non manca; ma se molti tentativi fossero stati fatti a tal riguardo, con buoni medii, credo quasi probabile che noi saremmo in possesso di un certo numero di casi del genere poc'anzi detto. Trascrivo qui la relazione di uno di questi casi, la quale venne pubblicata dal foglio - La Fraternidad, di Buenos Ayres, e, in italiàno, negli Annali del Filalete l'anno 1892, a pag. 92 :

## Fotografia spiritica straordinaria

* In Mosouri esiste la * Società Liberale *, composta di persone culte e capaci di riscontrar la verità o l'errore con mezzi scientifici. In essa città dimora la media Signora Aber, che si segnala per una rara facoltà, specie negli esperimenti fotografici. Ma i fatti, che se ne narravano, erano tanto straordinari, che si credette dover sincerarsi con sicurezza se edi quanto fossero reali.
- Il periodico The Better Way del 3 ottobre prossimo passato riferiva intorno alla seduta, che si tenne all'uopo, con una commissione nominata apposta dalla *Società Liberale , nei due signori G. H. Walser ed E. A. Carpenter.
- Si preparò un vetro fotografico secondo il metodo ordinario, e lo si rese sensibile colla massima
cura; poi lo si chiuse nella solita cassettina, e questa per soprassello s'involse in un panno nero.
- E notorio che un vetro preparato per la fotografia non può venire esposto alla luce fuor della camera oscura, sotto pena di essere irremissibilmente guasto, la qual cosa si riconosce subito.
- Ma, d'altra parte, certo è del pari, che un vetro preparato, quantunque già sensibile, se anche, ove ermeticamente chiuso nel cassettino e involto in un panno, lo si lascia fuor della camera oscura, non potrà, in assoluta guisa, ricevere alcuna impressione fotografica, e perchè gli manca l'oggettivo, cioè la lente, che concentra i raggi luminosi esterni, e perchè gli manca la luce che per mezzo di esso oggettivo imprime la immagine.
- Or bene, il vetro nella descritta condizione fu collocato in grembo alla media Signora Aber, dal Sig. Carpenter, di ciò incaricato.
- Le persone presenti erano: Anna Orvis, E. W. Emerson, H. Lyman, C. Howe, G. H. Walser, A. W. Gifford, W. W. Aber, E. A. Carpenter e J. H. Nixon.
- Mentre il vetro giaceva in grembo alla media, niuno degli astanti lo perdeva di vista, e tutti aspettavano l'esito, notando anche il minimo particolare. La media fu rinchiusa in un circolo formato dai prefati spettatori, e lo esperimento si effettuava, avvertasi bene, alla piena luce del giorno.
- Era passato poco più di un minuto e mezzo, quando, entro la cassettina, risuonarono dei colpi, segno che il fenomeno era compiuto.
- Allora il Sig. Carpenter tolse l'intero involto dal grembo della media, e, accompagnato dai signori Walser, Emerson, Gifford e Aber, si recò nella galleria del fotografo Sig. F. N. Foster, a cui consegnò il vetro, perchè lo esaminasse alla presenza di tutti. Il Sig. Foster eseguì: e quale non fu il suo stupore al trovarvi il ritratto in busto di una giovane, il cui bel viso era riuscitissimo e la forma tutta perfettamente disegnata!
- Come mai era venuta là quella figura? Qual luce l'aveva impressa, e qual camera oscura l'avea ricevuta? Nessuna. Il vetro esaminato al lume rosso del gabinetto, era intatto senza aver veduto alcun raggio luminoso; eppure presentava la prova del contrario: quel busto di una giovane donna. Era ciò possibile coi processi della fotografia? Conosce la scienza un qualche mezzo per produrre un fenomeno simile? No. Il fatto contraddice a tutto quanto si sa sull'argomento, e non v'ha mezzo umano per operare un tal prodigio.
* Inoltre il vetro era stato preparato in condizioni che escludevano affatto qualunque frode; era stato posto in grembo alla media colle proprie mani dai commissarii ; nessuno aveva mai cessato di sorvegliarlo attentamente, nessuno lo avea toccato, nessuno avrebbe potuto manipolarlo senza aprire la cassettina e così esporlo alla luce, che inesorabile ne avrebbe denunziata la frode.
- Il fotografo, imparziale perchè indifferente, ha dichiarato, che il vetro non era stato tocco dalla luce.
- Ciò veduto, la Commissione si è sciolta dopo di aver conchiuso, che solo una potenza sovrumana e un agente intelligente sconosciuto avea potuto produrre il fenomeno in questione.
- Il Sig. Nixon scrive a < The Better Way : : Questa è la prima manifestazione di tal genere, giacchè $\sin$ ora non si è mai prodotto un simil fenomeno in condizioni eguali, cioè di rigoroso riscontro.

Ne prendan nota i nostri oppositori e cerchino di spiegare il fatto con qualcuna delle loro invenzioni.

Sarà allucinazione: Ma di chi? del vetro fotografico? Sarà giunteria! Ah, buon dato d'uomini serii avrà fatto un complotto per attestare una menzogna, e il fotografo eletto dalla Commissione avrà tenuto mano per falsare la verità ? Eh via, tanto scetticismo è omai ridicolo, perchè non è solo uno il fatto comprovato, nè solo una persona che ne fa testimonianza, ma i fatti analoghi sono a migliaia, e a centinaia di migliaia i testimoni. Una delle due: O la testimonianza umana non ha più alcun valore, o la fenomenologia spiritica è una verità inrefragabilmente dimostrata .

Simili altri casi sembrano essere stati verificati non solo dal dott. Baraduc, come già accennammo, ma anche da Traill Taylor e da Glendinning.

Infatti, nella relazione sulla Perseveranza N. 12059, di cui facemmo già un cenno, leggiamo queste parole: - Il Traill Taylor crede che per la riproduzione dell'immagine psichica, non occorra la camera oscura. Il Sig. Glendinning conferma quest'ultima asserzione avendo ottenuto buon risultato, consegnando al medio Duguid una lastra, pregandolo tenerla per alcuni minuti nelle sue mani. I periodici più serii inglesi dicono che l'onoratezza dei signori Taylor e Glendinning è tale da poter loro prestare intera fede. Perciò questa scoverta interessa l'Inghilterra e interesserà certamente gl'Italiani ». L'intiera relazione dell'esperimento fu pubblicata nel British Iournal of Photography, il 17 Marzo 1893.

Casi assai più strani e misteriosi d'immagini umane si ebbero talvolta spontanei e non mai preveduti; ma non riguardando essi l'impressione su lastra sensibile, non possono entrare a far parte dell' argomento di questo articolo, che tratta di fotografie spiritistiche; ma i casi che qui debbo passar sotto silenzio sono così interessanti e notevoli, che mi riservo parlarne di proposito in un prossimo trattato sulla Iconografia della psiche umana.

## Minusculus.

(N. della D.) A proposito della fotografia spiritica, nel prossimo fascicolo, inizieremo la pubblicazione di uno studio interessante del nostro collaboratore Ing. L. Nola-Pitti, dove si tratterà dell'argomento dal punto di vista storico-critico e scientifico.

## Qualche riflessione

## su alcuni miracoli di Gesù̀

Lo Spiritismo moderno, coi suoi fenomeni, ha reso un gran servigio agli Evangeli, in quanto i così detti miracoli in questi registrati vanno riacquistando, in grazia dei fatti spiritici, la credibilità che avevano perduta sotto i colpi rintuzzati della critica razionalistica. Ed invero, sono i medesimi fatti sopranormali, animicie spiritici, che si attribuiscono a Gesù - nè più, nè meno - e sarebbe agevole dimostrarlo con l'esame comparativo dei loro caratteri.

Quì si toccherà solo di alcuni dei molti miracoli contenuti negli Evangeli.

In prima notiamo che, come si avvera anche oggi, cioè che un forte medio sviluppa la medianità latente in altri individui, Gesù, medio potentissimo, rese i suoi apostoli medî e taumaturghi come lui, se non quanto lui. Gesù, però, trasmise loro, con tutta consapevolezza e di piena volontà, i suoi poteri psichici superiori, quando disse ad essi: © Sanate gl'infermi,
nettate i lebbrosi, suseitate i morti, cacciate i demoni: in dono l'avete ricevuto, in dono datelo" (Matt. c. X, v. 8).

Queste facoltà taumaturgiche non sono necessariamente spiritiche, nel senso che richieggano, sempre ed in tutto, l'opera diretta, od indiretta-e cioè la cooperazione - di spiriti scorporati, ma richioggono però un grande sviluppo della psiche per la estrinsecazione dei suoi poteri occulti. Gesù, poi, rimproverò ad essi l'incredulità, e cioè la mancanza di fede, quando fallivano nelle cure e nelle operazioni esorcistiche, essendo l'incredulità una corrente negativa, che paralizza l'emissione della forza psichica. Se l'anima è fredda, come potrà raggiare?

Gesù, come spirito elevatissimo, aveva un organismo etereo adeguato: onde il suo fluido radiante potè servire a guisa di lievito, o fermento, diciamo così, sopra la psiche dei suoi discepoli, per trarne fuori e mettere in attività i loro poteri psichici latenti con uno speciale impulso dinamico vibratorio.

Aggiungasi che Gesù, avendo stabilito in vita un rapporto psichico collettivo con tutti i suoi migliori discepoli, e come una sfera unica di dinamismo solidale, potè, dopo morto, trovarli ben medianizzati per le sue apparizioni ed operazioni postume avvenute su larga scala per molti giorni, secondo narrano gli Evangeli, gli Atti Apostolici, e le epistole di S. Paolo. Ciò conferma quella tale solidarietà psico-fisica tra medio e spirito, che in Magìa fu detta Patto, e che oggi andiamo verificando nelle nostre esperienze medianiche.

E se la sparizione del cadavere di Gesù fosse stata un fenomeno di smaterializzazione postuma (chi potrebbe dirlo impossibile?) allora forse si spiegherebbe meglio come Gesù potè, per ben quaranta giorni dopo la sua morte, apparire in forma tangibile, ragionare a lungo coi discepoli, mangiare, ecc., ecc.; perchè sarebbesi servito di elementi biotico-plastici del corpo carnale smaterializzato.

E un'ipotesi come un'altra, se non migliore di altre; e, in ogni modo, varrebbe, più delle altre, a rendere credibile un tanto portento nella sua ripetizione e durata, prodottosi perfino in presenza di ben oltre 500 persone (Cfr. I Cor. cap. XV, v. 6).

## *

Tocchiamo ora di qualcuno dei molti miracoli di Gesù, di quel mago divino, di quel medio di Dio, che lo aveva mandato sulla terra- qui misit me *-come egli stesso disse, e come fermamente credeva.

Esempì di chiaroveggenza e di lettura di pensiero si riscontrano parecchi negli Evangeli. La pesca miracolosa (Luc. C. V., v. 1-11) è appunto un fatto tipico di visione attraverso un corpo opaco, quale era una grande massa di acqua.

E così Gesù vedeva, secondo l'espressione degli Evangeli, i pensieri nascosti altrui (Matt. C. IX, v. 4), appunto come se i pensieri fossero corpi o immagini di corpi. (1)

Fra i miracoli terapeutici, ricorderò la guarigione dell' emorroissa (Marco, C. V, v. 25-31), notevole pel fatto che Gesù si accorge di essere stato toccato nelle vesti, mentre era stretto da tutte parti da una folta moltitudine, perchè sente che una virtù (una forza, diremmo noi) è uscita da lui: dal che si deduce che
(1) Sono degne di nota, a questo riguardo, le parole che si leggono nell’Evangelo di S. Giovanni - Gesà non fidava loro sè stesso, percioceh'̀ egli conosceva tatfi, e perciocchè egli non avèa bisogno che alcuno gli testimonianse dell' uomo, poichè egli stesso conoscera ciò che era nellinomo - (C. II, v. 25).
senza la sua compartecipazione eragli stata sottratta detta forza dalla volontà attiva dell'inferma. La fede è una condizione psichica, se non proprio indispensabile, certo oltremodo favorevole alla realizzazione di certi fenomeni sopranormali. (1)

Viceversa Gesù non potè operare nè molti nè grandi miracoli in patria; a Nazareth, a causa doll'incredulitù dei suoi parenti e conterranei, onde esclamò : * Niun profeta è sprezzato se non nella sua patria e in casa sua, (Matt. C. XIII, v. 55-38).

Altre volte la gran fede altrui gli fa operare guarigioni a distanza, che egli forse non credea poter fare, ovvero credea non poter fare, come nel caso del servo del centurione (Matt. VIII, v. 5-13), quando si meravigliò per l'esortazione fattagli di dire la parola, senza bisogno di recarsi, come egli voleva, in persona sul luogo.

Rammenterò il fatto della guarigione del cieco di Betsaida (Marco, C. VIII, v. 22-2̈́), operata non solo col toccamento, ma anche collo sputargli negli occhi : Gesù, anzi, ebbe bisogno di applicargli due volte le mani sopra per ottenere la guarigione. Giovanni poi riferisce il caso della guarigione di un cieco nato, a questo modo: a (Gesù) sputò in terra, e fece del loto con lo sputo, e ne impiastrò gli occhi del cieco $\geqslant-$ e poi lo mandò a lavarsi nella piscina di Siloe, donde se ne tornò guarito. (Cap. 9, v. 6 seg.).

Gesù sapeva che nello sputo è concentrato molto fluido magnetico, e lo fissò in una sostanza neutra ed inerte per applicarlo meglio topicamente.

E così Marco narra la guarigione del sordo-muto di Decapoli, (C. VII, v. 32 e seg.) - in questi termini : * Gli fu menato un sordo scilinguato, e fu pregato che mettesse la mano sopra di lui. Ed egli, trattolo da parte d'infra la moltitudine, gli mise le dita nelle orecchie, ed avendo sputato, gli toccò la lingua; poi, levati gli occhi al cielo, sospirò, e gli disse: Effata, che vuol dire: Apriti. E subito le orecchie di colui furono aperte, e gli si sciolse lo scilinguagnolo, e parlava bene . . F questo prova per noi che Gesù conosceva certe pratiche per applicare il magnetismo a seconda dei casi, e che forse era iniziato alle scuole magnetiche dei Tempî, sia fra gli Esseni, o i Terapeuti, sia fra gli Egiziani, come osservava Celso nelle sue celebri controversie con Origene.

Questo, però, nulla detrae all'alto potere psichico di Gesù, che potè essere anche teosofo, teodidatta, teurgo e psicurgo, maggiore di Mosè, di Pitagora e di altri predecessori suoi. Ma nello stesso tempo si è forzati a riconoscere, da chi voglia ragionare sui fatti, che il miracolo, nel senso ortodosso, svanisce, essendo che è condizionato a certe leggi naturali, e non giá, come dovrebbe, superiore ad esse.

## **

Non volendo dilungarci, toceheremo in ultimo del miracolo della risurrezione della figliuola di Jairo, capo sinagoga; (Marco, C. V. ,v. 22-43; Luca, C. VIII, v. 41-56). Gesù non permise che altri entrasse secolui nella casa, se non Pietro, Giovanni, Giacomo ed il padre e la madre della fanciulla. Si vede che egli non volle intorno a sè che pochi e di gran fede, quasi a suo ausilio fluidico. Poi fece mettere fuori i piagnoni, che facevano urli e strepito, e che alle parole di Gesù - Non piangete, la fanciulla non è morta, ma dorme .

[^29]erano scoppiati in risa sarcastiche, perchè * sapevano che era morta». Gesù, prese per mano la fanciulla, che giaceva, "gridò: Tabita, cumi; che vuol dire: fanciulla, levati; - ed il suo spirito ritornò in lei, ed ella si levò prontamente e camminò $>$.

E possibile che, data la chiaroveggenza in Gesù, egli avesse conosciuto che lo spirito non si era in tutto ancora distaccato dal corpo, e che quindi sotto l'impulso di una volontà potente superiore, ed avendo anche un supplemento di energia psichica ab extra, poteva tornare a prender possesso del suo corpo e dirigerlo e governarlo di nuovo. Così il fatto della risurrezione non sarebbe tanto inverosimile, quanto suole apparire, se ponessimo mente all'ignoranza, in cui siamo, di quel che succede, o può succedere, dopo il fenomeno della morte, nelle relazioni occulte tra lo spirito e il corpo. Se i casi di vampirismo sono veri ed accertati, e cioè se ammettiamo la possibilità della durata della vita vegetativa nell'organismo, anche dopo ritiratasi quella sensitiva, la possibilità della risurrezione in un certo senso non dovrebbe sembrare antiscientifica.

E quel che si narra poi della facoltà di alcuni fachiri indiani, allenatisi con lunghi esercizi speciali a tal genere di esperimento, di farsi, cioè, seppellire vivi, e continuare a vivere per mesi e mesi sottoterra, senza neppure poter respirare, conferma detta possibilità delle resurrezioni taumaturgiche.

Quindi anche la resurrezione di Lazzaro, narrata da Giovanni (C. XI, 1-45), troverebbe una spiegazione, ipotetica, si, ma logica, tenendo presenti questi dati di fatto ed altri consimili, che vanno sotto il nome di Magia postuma, nonchè quelli raccolti dall'erudito Garmann nell'opera: De miraculis mortuorum.

## **

Prima di finire, però, ci giova fermarci sul miracolo della trasfigurazione, perchè a detto fenomeno si associò quello della materializzazione contemporanea di due spiriti, quelli di Mosè e di Elia, passati nel di là da parecchi secoli.

Essi si materializzarano certamente per la medianità fisica di Gesù il quale, come la media Cook parlava in presenza di Crookes con lo Spirito di Katie, fu udito dai tre discepoli presenti, Pietro, Giacomo e Giovanni, parlare con quelli. (Matt. C. XVIII, v. 2-13; Marco, C. IX, v. 2-13; Luca C. IX, v. 28-36).

Così Gesù, anche prima di dare, con le sue apparizioni postume personali, la prova sensibile della sopravvivenza, la diede con quelle di due personalità storiche già trapassate da varî secoli. Bene perciò il dotto Belsham lo salutò : il Professore di immortalità; bene il Kardec: il medio di Dio, e noi possiamo anche dirlo: l'iniziato di Dio, il teodidatta per antonomasia poichè di Dio sentiva in sè la presenza cosciente.

$$
*
$$

Ma il gran miracolo, l'ipermiracolo, il miracolo forse veramente unico, fu il miracolo postumo di Gesù, dico quello della sua risurrezione, senza la quale il Cristianesimo sarebbe morto con Cristo, o meglio, non sarebbe mai nato. E questo è storicamente provabile. S. Paolo lo confessa con queste parole: © Si Christus non resurrexit, inanis est ergo praedicatio nostra, inanis est fides vestra, (I Cor. XVI 13).

E S. Agostino è anche più esplicito $\times$ Resurrectionem aufers, illico christianismum evertes , (In Ps. 101, s. 2. n. 5).

Or questa resurrezione non si spiega che colla fenomenologia dello spiritismo, la quale rende accettabile il gran fatto.

Certamente non fu una rianimazione del cadavere, ma una stereosi del suo corpo etereo, (1) forse coadiuvata dall'od organico sottratto al suo corpo fisico volatilizzato (smaterializzazione): il che tanto più è lecito congetturare in quanto la sua morte era avvenuta nel vigore degli anni e violentemente, nelle quali condizioni sono meno rare e men difficili le apparizioni postume anche autonome, cioè indipendenti dal concorso medianico, ossia dal supplemento di energia biotica di un vivente.

Non dobbiamo poi dimenticare che Gesù era un grande Spirito, e forse un iniziato alle scienze sacre segrete e come in vita, così in morte sapeva signoreggiare le forze animiche colla sua iperbulia allenata alle grandi opere taumaturgiche.

Il non essere stato riconosciuto dai discepoli di Emmaus, perchè costensus est in alia effigie" (Marco, XVI, 12); il dubbio in cui altri rimasero, pur vedendolo: quidam autem dubitaverunt (Matt. XXVIII, 17), ci prova che non fu una resurrezione della carne, come nel caso di Lazzaro, ma una apparizione tangibile, la quale è un quissimile instabile del corpo fisico, essendo un fenomeno sopranormale, e quindi anormale, che dura per una tensione dell'energia volitiva spirituale. Il caso celebre della Katiè-King di Crookes ci insegna come questi fantasmi stereotizzati sieno soggetti a continua instabilità di forma ed anche di struttura anatomica, il che fu constatato varie volte da vari testimoni del fenomeno. Cristo risuscitato appariva e spariva ad un tratto, passava attraverso le porte... in somma aveva le qualità proprie di una apparizione. E vero che ci si parla di corpo glorificato, ma perchè non sarebbe stato proprio il corpo glorioso e cioè il corpo spirituale di S. Paolo, reso transitoriamente invisibile e tangibile in ripetute circostanze e per lunga durata di tempo?

Io penso che Gesù, essendo morto fortemente monoideizzato dall'idea centrale del suo apostolato, quella di dare una prova sensibile dell'immortalità della vita spirituale, potè, pel corso di 40 giorni dopo la morte corporea, apparire in modo corporale, sebbene però coi caratteri innegabili di fantasma; e $S$. Tommaso lo riconosce nella Somma (P. III, 2, LV, art. 3) scriven-
(1) Di Gonù - dopo la sun risnrrez:one - d detto the si fece vedere... ai snoi discopoli (Gio. XXI. 1) le quali parole indicano che si trattava veramente di apparizioni del Maestro.

Ma vi d di plà : se Gesù fosse risuscitato nel suo corpo finico, lo avrebbero dovato vedere ignudo, auche perchè il lonzuolo e lo sciugatoio erano rimasti uel monumento sepolerale; invece fill dal principio della cosi detta risurrezione fu veduto vostito certamonte, quando Maria Maddaleua lo scambiò a primo aspetto coll'ortolano del luogo Dunque, come suole, l'apparizione tangibile si era presentata cogli indumenti abituali indossati nell' esistenza terrena foruendoseli col potere plasticizzante inerente all' anima, fatto questo comprovato da innumerevoli esempil consimill. Anche quest' argomento, che forse sembrera nuovo, milita in favore della neerofania contro la volgare ed oggi sereditata eredenza di una risarrezione corporea. (Confr. i Vangeli di Luca e Giovanni). È vero che Gesù negò di essere uno spirito - perchè questo non ha carne, nè ossa - (Luc. 24) ma è vero però che appunto come noo spirito materializzato passava a traverso le porte chiuse (Giov. XIX, 20) e pote uscir fuori del sepolero senza aprirlo e rompere i suggelli (Matt. XXVIII, 1-2). Eppoi l'apparire e lo sparire (XXIII, 15 e seg.) confermano ancora meglio che trattavasi di solldificazione transitoria, variabile ed instabile del somatotde, corpo sottile, e di stato spiritico con le sue peculiari proprieta, sicchè non st lasciava vedere, se non da chl Gest voleva farsi vedere. Solo cosi si spiega rasionalmente il passo di Giovanni: Jesus dentt Jannis clansis (Giov. XX, 16).
do che anon ad talem vitam resurrexisse, qualem prius habuerat * (1).

Sarebbe desiderabile che qualche studioso di magnetismo e di spiritismo facesse un serio lavoro critico analitico sul lato fenomenale degli Evangeli e degli Atti Apostolici, per provare, contro l'ignorante superficialismo scettico - se non la realtà storica il che è impossibile - almeno la credibilitì logica dei così detti miracoli di Gesù e degli Apostoli, giovandosi dell'esame dei caratteri loro, corrispondenti a quelli degli odierni fenomeni psichici e spiritici.

Non s'inventa tutto un cumulo di fatti falsi, che poi si riscontrano identici ai veri nelle loro minime particolarità sostanziali. Così la lezione data ai sopraccio della critica negatrice non potrebbe non riuscire esemplarmente fruttuosa e giovevole anche a risanare le menti malate di un iperscetticismo sistematico e presuntuoso insieme, che le porta a negare con suprema incoscienza quanto non sanno di non sapere!

## V. Cavalli

(1) Si potrobbe opporre che se Gesid risorto non avesse riavuto Il il suo corpo fisico, solo trasifigurato oglorificato. come dicono i dottori in teologia. non arrobbe potuto mangiare il pesee eoi dise epoli, ecr.: ma si puo rispondore con un esempio simile; che gli angeli. ciob, prosintatisi ad Abramo, pur seaza avere questo corpo fisico. poterono equalmente sedere al desco del Patriarca e mangiarvial vitello grasmo.....

Inumge si tratta di corpo méaftsico o glorioso osipiritualr. come lo chiamas. l'aolo (sóma pnenmatihön) e non del corpo fisico !lorificato.

Perche rifiutarsi a creders quel che gli esempi odiarni delle experieuze di matrorializazaone ei obbligato a credere? Daltra parte. domandurei ai siguori toologi: Sa lo spirito incorporro basta a se stesoo, perchi coneederali an corpo flsico glariftrato. cioe un corpo pleonastico?

## A proposito dei nuori "raggi $\mathrm{V}_{\mathrm{n}}$,

Sono circa due anni, nel 1908 il comandante Darget conunicava all'Accademia delle Scienze il risultato di parecchie sue esperienze fotografiche, in base alle quali ammetteva l'esistenza d'una nuova specie di raggi, ch'ei chiamava $V$ o vitali. $E$ in un suo recente articolo, pubblicato dalla Revue scientifique et morale du spiritisme (mar\%o 1910), ritorna sullo stesso argomento, parlando di una generale * radioattiviti dei corpi viventis, secondo noi, a torto. Ormai il termine - radioattivita sta ad indicare un complesso vasto e svariato di fenomeni speciali che si riscontrano nel radio e nelle sostanze affini; esso dit anche il nome a un capitolo della nuova fisica, nonchè della chimica, $e$ in questo senso può dirsi una branche, piccola o grande che sia, della Scienza. Parlare di radioattivita dei corpi viventi vuol dire estendere arbitrariamente il significato del termine a fenomeni che potrebbero essere di natura diversa, e di ciò i Fisici potrebbero dolersi o semplicemente... sorridere; significa ammettere senz'altro che tali fenomeni siano di natura radioattiva, cio che si tratta di vedere e probabilmente non è. Noi comprendiamo benissimo il dottor Gustavo Le Bon allorchè suppone e dimostra l'esistenza di una *dissociazione* della materia, per effetto della luce, del calore, dell'elettricità etc., dissociazione spontanea, a quel che pare, nel radio, nel torio, nel polonio e va dicendo; ci convinciamo e persuadiamo che qualche cosa si liberi in condizioni date dal corpo umano e assuma anche forma umana distinta, una qualche cosa che presenta analogie con l'elettricita, ed è forse di natura elettrica, ma d'una elettricita,
diciamo col De Rochas, avente un timbro speciale; siamo propensi ad armettere che nei corpi viventi abbiano sede e origine diverse specie di raggi, con qualunque lettera dell'alfabeto si vogliano battezzare, nell'intesa tuttavia che le loro diverse manifestazioni non siano che mere apparenze, vogliam dire proprietà diverse di una medesima cosa, ciò che invero spetta all'esperienza di confermare... Ma che il radio si trovi dappertutto è una ipotesi non avverata, nè vera; e che ogni potere radiante alluda a una causa radioattiva è un'induzione troppo semplicista, che segue davvicino quell'ipotesi, e che le esperienze del Le Bon s nentiscono nettamente.

Il comandante Darget avvolge una lastra fotografica di vetro Lumière alla gelatina-bromuro in tre carte: una busta bianca stampata e manoscritta, una carta nera opaca, una carta rossa o di altro colore per coprire il tutto; $\theta$ il tutto situa sulla fronte, dal lato della gelatina, durante un'ora.

Allo sviluppo, la lastra presenta le parole stampate riprodotte in nero (quindi in bianco nella positiva), e così anche i segni :. anoscritti. Ma è bene notare, dice il Darget, che l'inchiostro dá il bianco con certe persone e il nero con certe altre, talune (magnetizzatori e medii) in meno di un'ora, dando impressioni nettissime, altre, dopo tre o quattro ore, con impressioni molto deboli.

Sembra che l'epigastro emetta gli stessi raggi. Quando la lastra riposò sulla fronte dalla parte del vetro, le impressioni furono nulle, sma il fluido contornava la lastra e imprimeva le lettere sulla gelatina dal lato opposto.» Le impressioni sono inoltre colorate.

Tutto ciò, nota il Darget, prova che non si tratta di raggi $X$ o radici, ma che il nostro corpo emette fluidi diversi ancora ignoti e non analizzati. Invece a noi sembra più semplice supporre che si tratti di uno stesso fluido $^{\circ}$, suscettibile, come l'od o fluido esteriorizzabile del De Rochas, con cui probabilmente fa uno, di impressionare la lastra sensibile, con modalitá varie, secondo le modalitá fisiche e biologiche del soggetto, generali o transitorie.

Emettiamo siffatta opinione con le debite e giuste riserve. Ma le esperienze del comandante Darget ci permettono indirettamente di passare a un altro ordine di idee, su cui ci sembra necessario intrattenerci un momento.

La Revue Spirite, nel suo fascicolo di marzo u. s., riproducendo una parte di un lungo articolo di C. M. Savarit intorno a quelle esperienze, osserva, come conclusione, che lo spiritismo è il battistrada e sará la risultante del problema che gli scienziati ufficiali fingono di cercare, pur temendo di trovarlo, disdegnando la soluzione che si contiene interamente nei cinque libri del grande Allan Kardec. * Ora noi, senza voler negare i meriti del grande pioniere, che, con la sua opera ingente, assidua e coraggiosa, pose il problema dello spiritismo, e abbozzò il vastissimo programma delle idee e delle ricerche che il medesimo comporta, non sentiamo di poter aderire al dogmatismo della Rivista kardechiana. Lo Spiritismo non è e non può essere una veritá rivelata, non un dogma, sia pure più consolante e più logico, che si sostituisce a un altro. In quanto dogma, esso rappresenta un «affare privato , come i socialisti dicono della religione; e ciascuno troverà in esso e nel proprio temperamento, nei propri sentimenti, nelle proprie idee, nella scarsa o copiosa intima esperienza psichica che ciascuno può avere e in generale possiede, un fondo di credenza personale, che ha un indubbio peso. Ma
la base prima di tale credenza è data dai fatti; e dei tatti, soltanto la scienza ha il dritto e il dovere di occuparsi. Certo gli scienziati procedono con passo di lumaca, e a loro volta si rendono spesso colpevoli di un troppo borioso e dogmatico esclusivismo, con conclusioni affrettate, unilaterali, non rispecchianti tutto l'jnsieme dei fenomeni: non importa. I fatti hanno il cuoio duro...; e conducono a una ipotesi che per essere a posteriori non riesce meno significante e meno gravida di conseguenze d'un apriorismo poco scientifico.

Avremo così, per non dire abbiamo, non più il - dogma* ma l' ipotesi della sopravvivenza umana»; e dal punto di vista strettamente scientifico, questo risultato offre ben altra importanza che non la * fede spiritica, da cinquantatre anni sostenuta con pertinacia nobile, ma oggi discretamente invecchiata, dalla veneranda *Revue Spirite*.

Allan Kardec venne alla sua ora nel mondo neolatino, fornì la sua missione e dileguò. L'opera sua appartiene ormai alla storia. Se in essa sono delle verità, l'esperienza saprá scovarle; il resto non ha che il valore di sopinione, o se vuolsi meglio un valore meramente speculativo, più o meno originale ed elevato; opinione e speculazione attribuibili anche agli spiriti, ciò che non contrasta con lo spiritismo-ipotesi. Ma essa non è la verità. Le sta di contro, se non altro, l'opera monumentale dell'Allan Kardec angloamericano, Andrew Jackson Davis (del quale si dà la necrologia in questo stesso fascicolo) la cui dottrina spiritica differisce radicalmente da quella Kardechiana...

## Ing. L. Nola Pitti



## Contro l'equivoco

Liamico Senigaglia, entusiasta quanto me (poichè esserlo più di me, al di qua del martirio almeno, mi sembra impossibile) della libertà di pensiero, sentl i palpiti dell`idealismo mazziniano nel corteo romano, al quale entwambi reverenti e commossi partecipammo, pel martiro nolano : e vieppiù da allora si angura che il popolo, educato ad un ideale civile, dal lievito della spiritualitia sia tratto alla verità, alla ginstizia, all’amore.

Per Giove ottimo massimo, combattiamo l'equivoco a oltrunza! Ma l'equivoco è multiforme e purtroppo hinc inde. A me sembra che desso, unico nelle canse $\theta$ per gli effetti, consti di elementi molteplici:
a) l'accordare alle religioni (ebraica, cristiana, cattolica ece.) il monopolio dell'idea teistica e atanatica; e ciò anche malgrado che il domma cristiano (cattolico od evangelico) sia nemico di ginstizia, favorendo colle lusinghe del perdono e della redenzione divina il più deplorevole e formale sentimento della irresponsabilita individuale.
b) l'ammettere che una qualsiasi fede religiosa, per quanto modesta e semplice (p.e. il protestantesimo) possa rendersi vindice della liberta del pensiero; senza considerare che la liberta del pensiero e ben diversa e ben più eletta della libertà religiosa medesima o liberta del sentimento.
c) il supporre che lo spiritismo (anche considerato come branca dello spiritualismo) possa servire come punto di partenza per una religione novella, non aliena dall'evangelo nè da altri libri o tradizioni religiose; mentre gli esperimenti medianici altro valore non possono avere, se non quello che consenta loro la scienza.
d) e finalmente il mantenere, malgrado molti recenti risultati della scienza (quale, p. e., la constatazione della oosiddetta ombra dell anima per mezzo di osservazione fotografica) la distinzione tra spiritualismo e materialismo; distinzione che non esiste, che è pericolosa di misticismo da uni lato e di brutalismo (mi si lasci corre:e la parola) dall'altro, è fonte di lotte inutili e divisioni dannose.

Per sviluppare adeguatamente questi punti ci vorrebbe più di un libro.

Giordano Bruno (di cai i protestanti non riusciranno mai a fare nè un lıterano, nè un calvinista, nè un libero evangelico) col suo profondo panteismo ; Mazzini che pose Dio insieme al popolo, perché attraverso a questo lo vide; Bovio che dalla natura traeva lidea e nolla natura la svolgeva: tutti gli altri pensatori, diremo cost, cosmosofi (ossia coordinatori dell'individus e della societa col Gran Tutto), non poterano, colla pleiade dei filosofi, dei letterati e degli artisti tutti della rinascenza, divorziare intieramente dall'ideale pagano. Il quale, nè tutto religioso, nè soltanto religioso, nè suprattutto religioso, era propriamente universale ; tanto che la Chiesa stessa, quando aspird all'universalita, dovette necessariamente tornarvi, E noi stessi oggi, se vogliamo pensare liberi, torniamo senza accorgercene al paganesimo; non al paganesimo come religione di plebi, ma al pensiero pagano come tendenza naturalistica. Ed allora sentiamo quanto fosse vero l'elemento elohistico (Elohim, $=$ Lui, $g l i d e i)$ insinuato nel jehovismo ebraico; e come non si discostasse punto dal vero l'imp. Ginliano, allorchè, constatando la vittoria del Gulileo, profetò morente il ritorno degli Dei, perchè e quando saremo Dei.

Diamo dunque al popolo il Dio intimo, facciamolo Dio nel tutto e responsabile e Dio nell'individuo singolo (1); diffondiamo la fiducia nella eternita della vita. Questa pero sia opera di scienza elcmentare, da istillarsi insistentemente nel fancinllo fin dalle scuole primarie; non di fede religiosa. Non poniamo a concorso, come fa qualche Rivista di liberi studi, più o meno ingegnosi, ma sempre artificirli, accomodamenti tra religione e seienza: nè, come fa il protestantosimo, invorhiamo la fusione tra il domma e la libertà del pensiero in una ormai troppo autiquatamente modesta liberta di coscienza. Questa poteva bastare un tempo per fare un martire di Aonio Paleario, accusante i Pitpi e invocante il Cristo; mentre la liberta di pensiero non bastava a fare un martire di Pietro Pomponazio. Ma il martirio, per l'una o per l'altra causa, non sempre rappresenta un successo; e oggimai la morte violenta non è rinervata che ai tentativi audaci sulle forze della natura : nè un tempo, sol perchè martiri, i liberi credenti valevano di più dei liberi pensutori sfuggiti alla persecuzione. Giordano Bruno, suppongo socondo l'opinione dello stesso amico Senigaglia, anche se non fosse stato incenerito dal rogo, sarebbe grande per le sue dottrine filosofiche e per la ribellione del suo pensiero. Che se anche prelati e cardinali, a quei tempi, pensavano molto liberamente e paganeggiavano senza ritegno; era però loro cura di non ribellarsi, tolleranti del cattolicesimo e quasi in ricambio tollerati al magistero della Chiesa. Questa ribellione, senza pericolo ri nostri tempi, ci offre il contenuto pratico del libero pensiero oggi; e noi dobbiamo estenderla nol popolo contro ogni tirannide, ogni ruligione, ogni prodotto non scientifico.
A. Sacchi

[^30]
# Sacro Arsenale Pratica dell'Offzio della S. Inquisizione <br> (Continuazione vedi n. precedente) <br> V. <br> ' Forma di sentenza in materia di cose magiche e negromantiche 

- Noi inquisitore ecc.
- Essendo che tu n. figliolo di n. fosti graremente indiziato in questo S . Officio;
- Che avessi fatti alcuni esperimenti magici e negromantici ad effetto di ottenere risposte dalli spiriti aerei, con far circoli e recitar scongiuri e invocar Demonii e con molte superstizioni e nomi incogniti, credendo che i detti spiriti dovessero comparire in forma nuova e ragionar teco.
* Che aressi detto d'avere un magico scongiuro, tolto da un tal libro d'autore dannato, ad effetto d'aquistar l'amore delle donne e l'avessi anco insegnato ad una persona, dicendogli che bisognara in nome di tanti spiriti diabolici nominati nel processo, pigliar da una Chiesa un volto di cera in figura di donna e metterlo al fuoco, infilzato it un ferro, con iscongiurar molti demonii, dei quali pur si fa menzione espressa nel processo, replicando più volte il detto scongiuro con molte malefiche ed in. cognite parole e con varie superstizioni, invocando angeli e santi del Paradiso, con dar copia del detto scongiuro di tua propria mano alla detta persona.
- Che avessi esercituto un segreto magico per oagionar la morte ad una persona con una candela funerale e con abuso delle parole della Sacra Scrittura e molte superstizioni.
- Che avessi fatto un esperimento sortilego ad amorem con la calamita da te medesimo battezzata e con abuso della Santa Messa e molte superstiziose osservazioni.
- Che avessi presso di te l'empio e pernicioso libro chiamato falsamente la . Clavivola del Re Salomone. e attendessi a far sigilli magici a diversi effetti... s Che avessi in compagnia di alcuni altri tuoi complici fatto un esperimento magico ad effetto d'acquistar l'amore delle persone, con formare un'immagine, o statua di dónna d'argento con un puttino in braccio, ambidue nudi, con circircoli e caratteri incogniti e con digiuni ed altri atti di derozione ed anco di confessione sacramentale, con vesti particolari ed osservazioni di luogo e di tempo ed altre empie e diaboliche superstizioni: e, ripreso, avessi detto che erano cose naturali e che si potevano fare $\theta$ che dette figure dovevano finalmente parlare.
- Che, ad effetto di concludere un matrimonio avessi più volte a certe e determinate ore empiamente battezzata con acqua Battesimale un'immagine di cera in nome dei diavoli descritti nel capo e nel petto di essa. trafiggendola in piu posti e usando molte empie, nefande e diaboliche superstizioni e particolarmente genuflessioni.
- Che ad effetto di far comparire il demonio e saper da lui cose occulte, avessi fatto in compagnia di un altro tuo complice un esperimento magico, con far guardare entro un' ampolla di vetro un figlio vergine, e recitare tu stesso un certo scongiuro, con particolar culto evenerrzione del demonio e varie superstizioni; e che tu avessi mostrata detta ampolla ad una persona, con dire, che vi era costretto dentro uno spirito.
- Che fossi entrato e avessi fatto entrare più volte in un circolo magicamente fatto una donna spiritata, ponendo la suddetta ampolla nel mezzo del detto circolo con un anello e scongiurando con suffumigi e pentacoli e abuso di sacre vesti e d'ossa di morti, li spiriti di detta donna spiritata, accio facessero comparire nella detta
ampolla lo spirito costretto in essa, orrero uno di essi entrasse in detto anello ed anco nell'ampolla; in caso chenon vi fosse quello che si pretendeva esservi costretto; ed in oltre avessi di più cose richiesti i detti spiriti ed avutane risposta.
- Che, ad effetto d'andare invisibile, avessi fatto un esperimento magico con piantare certo superstizioso numero di fave negli occhi, nella bocca e in altre parti del corpo di un animale mentovato nel processo e poi l'avessi seppellito in terra per servirti a suo tempo delle fave, che dovevano nascere dalla testa di detto animale, con molte altre superstizioni.
- Che avessi di tua propria mano compilato un libro di esperimenti magici e diabolici, ad effetto di acquistar l'amore delle persone, guadagnar nel ginoco ed altri effetti, con nomi e caratteri incogniti, numeri, croci e circoli e con parole, dimostrando patti e convenzioni diaboliche e con empio e sacrilego abuso del Santissimo e Divinissimo Sacramento dell'Altare e datane prova ad altre persone. *
(Seguono le altre formalità della sentenza, il dispositivo e la formola dell'Abjurazione).
VI.


## Avvertimenti utili e necessari ai giudici della S. Inquisizione

Dalla X Parte del * Sacro Arsenale * stralcio alcuni avvertimenti più curiosi e rimarcheroli ai fini del nostro studio.

## VI.

Quando il Demonio in qualche persona indemoniata dice d'essere l'anima d'un defunto, dice sempre la bugia. perchè l'anima del morto non entra in altro corpo giammai ; nè deve farsi quello ch’esso Demonio propone, eriandio che fosse cosa buona: attesochè anco le buone da un tanto nemico prescritte, tendono alla rovina nostra.

E quindi anco si deduce che non devono cosi facilmente imitarsi coloro, che alle volte hanno per vicenda pattuito che il primo di loro a morire dovesse apparire all'altro, per certificarlo del suo stato, sl pel pericolo d'illusione diabolica, come anche per la vana curiosita che in cotal patto interviene.

## IX.

Non potendosi le cose magiche, negromantiche esuperstiziose esercitare senza patto o tacito o espresso col Demonio, è da notare che la malizia del suddetto patto o invocazione del Demonio consiste in ciò che, avendo Iddio insino dal cominciamento del mondo, dichiarato nemico sfidato e capitale di sua Divina Maestà e dell'uomo altresi esso Demonio e, professando l'uomo espressa mente nel Battesimo cotal'inimicizia, viene poscia in virtù del detto patto e invocazione, a far lega col nemico giurato del suo Signore e commette un atto di tradigione e d'apostasia. Tanto più che il Demonio, per l'ostinata sua volontà al male, pecca e ostilmente opera in ogni sao atto volontario. Laonde non si ha da trattare il Demonio se non come fierissimo e crudelissimo nemico di Dio e dell'nomo.

## XX.

Non è lecito nè dai Maghi, nè dagli astrologi ricercare ove sieno tesori, perchè non possono cid sapere i maghi, se non ne spiano dal Demonio; e gli astrologhi a tal effetto si servono pure dell'opera di lui.

## XLV.

La chiromanzia, siccome ̀̀ sempre superstiziosa e sovente sospetta di commercio col Diavolo e alle volte molto dannosa, cosl ragionevolmente è stata dalla Santra

Madre Chiesa proibita; ma ella si rende affatto intollerabile, quando i vani professori di essa vogliono temerariamente gindicare anco delle cose alla Santa Cristiana Religione appartenenti : come se eglino (per esempio) dicessero che chi avra tal disposioione di linee nella mano vivra lungamente in grazia di Dio e dopo morte se ne andrà felice al Paradiso e simili altre empieta.
CLII.

Essendo gl'incanti o maleficii di natura loro cattivi, perciocchè intrinsecamente v'interviene l'invocazione del Demonio, peccano mortalmente i giudici che, o per curiosita, o per verificare il delitto, o per qualsivoglia altro, ancorchè buon fine, comandauo o permettono che alla loro presenza gl’incantatori o malefici esercitino qualche opera d'incanti o maleficii.
CLVII.

Se una strega o malefica deporrà contro ad un'altra di delitto commesso in tempo che essa deponente era in quella diabolica tragedia e dirà d'aver ciò veduto, all'ora non fa indizio veruno, non solamente alla tortura, posciachè nè anco due potrebono ciò con loro deposizioni udoperare, ma nè pure a qualsivoglia speciale inquisizione contro alla nominata, perchè le streghe, mentre si trovano in quelle sacrileghe danze, dalle illusioni del Diavolo ingannate, vedono per arte diabolica, o pure stimano di vedere molte cose finte e false.

Onde non si deve in modo alcuno di cosi fatta lor deposizione tenere un minimo conto: anzi male e ingiustannente farebbono $i$ giudici a procedere in tal caso contro alle nominate. Ma, se detta strega deporra di cose commesse in altro tempo, la deposizione di lei potrà pure far qualche fede in giudizio.

## CLXXXII.

La legge Divina sotto pena di morte interdice e vieta tutto ció che si dice e fa per arte magica e secondo le leggi umane, civili ed ecclesiastiche, gl'indoviui, maghi e incantatori sono infami e non debbono esser ricevuti u testimonianza nè a comunione: anzi debbono essere scomunicati : imperocchè si fanno compagni de' Demoni coi quali, come sono compagni nella colpa, saranno compagni nell'eterna pena dell'Inferno.

## CLXXXIII.

Quando un mago, dopo aver fatto egli stesso lo seritto del patto col Demonio e lasciatoglielo nelle mani, torna a penitenza, non è necessario, ad effetto di sciorre il detto patto, che si rompa lo scritto, atteso che cio si fa ottimamente con la vera e soda penitenza del commesso peccato.

* Parecchie cose riportate di sopra e nei due precedenti fascicoli meritano di essere chiosate e discusse.

Lo fard nel prossimo articolo.

## F. ZINGAROPOLI

## HA NRERTH

La verità esiste; essa ̀̀ una ed indivisibile : la conoscenza della verità si eleva sopra la vetta inaccessibile della sapienza infinita, vetta circondata da aureole di sfolgorante luce.

Tutti crediamo conoscere la verità, mentre nessuno la conosce; ognuno confonde la verità con ciò che la ragione gli detta e non comprende che la ragione $\dot{e}$ limitata e che il limitato non va mai oltre della sua periferia. Come può quindi la ragione concepire la verità essendo questa sapienza suprema?

L'umanità è ancora molto giovane; malgrado il suo spirito analitico, nel suo affanno di scoprire l'occulto, ha incontrato certe formule che si approssimano alla verità.

Però la verità nella sua accezione intima non è riserbata per l'umanità perchè la verità è Dio!

FEBO DE LIMOSIN

# Maniifestazioni veridicke <br> IN SOGNO 

Un recentissimo fatto avvenuto in Archi (Provincia di Chieti), anzi per meglio dire una sequela di fatti che brevemente narreremo, ci mostrano ancora una volta che la causa dei sogni che la note faceiamo, non possiamo sempre ascriverla a reminiscenze confuse di fatti avvenuti che si presentano al nostro cervello, ovvero alla eccitazione straordinaria dei nostri nervi.

Per darci ragione di certi sogni, e tentare di diradare il profondo mistero che li avvolge, dobbiamo ritenere che non rare volte il sonno è il mezzo necessario perchè il nostro spirito possa in certo modo temporaneamente sciogliersi dai legami che lo tengono avvinto al corpo fisico, e vagare nella luce astrale, nella quale come in un oceano galleggiano innumerevoli immagini, frammenti di esistenze nanfragate, intelligenze scorporate, miraggi e riflessi innumerevoli, pensieri ed idee in via di attuazione, o allo stato embrionale, e che la nostra disposizione nervosa di tutte queste immagini attira a noi quelle che corrispondono alla nostra agitazione, o alla nostra speciale disposizione nervosa, come una sbarra di ferro calamitata attirerebbe tutta la limatura di ferro mescolata ai detriti di altri metalli.

Noi non ci prolungheremo a dimostrare come questa ipotesi che abbiamo accennata sia da ritenersi in gran conto, riserbandoci di farlo in altro lavoro nel quale tratteremo della vita nel sonno, e lasciamo ai lettori di fare le considerazioni sui fatti che andiamo a narrare.

Solamente assicuriamo che questi fatti sono stati tutti nei più minuti particolari da noi accertati con una rigorosa inchiesta fatta sopra luogo, e documentata anche con un processo verbale che conserviamo, e che è stato sottoscritto dalle seguenti antorita, e principali proprietari di Archi, sioè:
Sig. Giovanni Pomilio, sindaco di Archi.

- Olindo Lannutti, notaro di Archi.
- Avv. Silvio Verratti, ex Segretario generale del Reale Albergo dei Poveri di Napoli e proprietario di Archi.
- Melchiorre Nicold, pubblicista e proprietario di Archi
- Masterio Pomilio, proprietario di Archi.
* Gaetano Verratti, proprietario di Archi.

I fatti avvenuti souo $i$ seguenti :
Nel giorno 15 febbraio 1910 il contadino proprietario Giovanni Varrenti di Archi affetto da grave malattia che non gli dava speranza di guarigione, in un momento di sommo sconforto si appiced ad un albero di un suo fondo accosto all'abitato di Archi.

Per questo fatto l'inters popolazione del paese fu presa da grande commozione, e dal fatto ricavò i seguenti numeri al lotto cioè: $9,30,39,15,47$, i quali al sabato uscirono tutti e cinque alla estrazione di Bari che è la sede della circoscrizione di Archi pel ginoco del lotto.

Gli abitanti di Archi con questi numeri usciti a Bari vinsero trentatre terni e quattro quaterne.

Nella seguente settimana l'impiccato andd in sogno ad un contadino suo compare a nome Carmine D'Eramo anche di Archi al quale disse: . Io sono stato traspor-- tato da dodici persone sull'albero per impiccarmi, ma saro cla fortuna del paese che faro tutti arricchire. Ginoca epercio tu pure questo sogno?. Il Carmine rispose : Non posso ginocare perche non ho denari, e l'impiccato soggiunse: Va nel pagliaio del mio fondo e troverai lire cinque.

La mattina seguente al sogno fatto il Carmine si
reco nel pagliaio indicatogli dal morto, ed avvolte ad nna pezzuola trovo due doppie lire ed una lira di argento.

Egli racconto a molti suoi amici del paese questo sogno fatto i quali ricavarono i numeri da giocare cioè: 5 (le cinque lire ricavate), 12 (le dodici persone che il morto disse che l'avevano trasportato sull' albero) e 48 (la moneta d'argento), ed avendoli giocati vinsero ambi e terni, ma il Carmine non giocd, perchè appena trovate le lire cinque le spese acquistandone crusca pel suo asino.

Nella terza settimana dopo l'avvenuta impiccagione, la signora Giulia Vaselli Lannutti, moglie del notaio Lannutti col quale limpiccato stava spesso in relazioni di affari, ma che la signora del notaio non conosceva del tutto, sogno di sentire rumore di tre pietre che venivano gettate nellorto accosto alla casa di abitazione, e che essa ritenendo che fossero ladri che avessero voluto invadere la casa corse a chiudere la porta che menara allorto. Nello sprangarla si accorse che qualcuno dal di fuori la forzava. ed infatti la porta fu aperta ed un nomo le si presentò e le disse: - Voi avete chiusa la porta ed io sono entrato. Per la paura la signora emise unforte grido ed il marito accorse, prese l'intruso per le spalle e lo scaraventì per la scala che menava allorto.

Nel rotolare che l'somo faceva per le scale la siguora ofservò che era vestito con abito color marrone, però portava il panciotto rivoltato con la fodera sul petto ed abbottonato alle spalle, che aveva un paio di scarpe nuove, ed il capo era coperto da un piccolo cappello di bambino che male si adattava alla s.ar testa. Osservò anche che le scale erano ricoperte di neve.

Svegliatasi racconto questo strano sogno al marito il quale le domande se nel sogno avera riconosciuto l'uomo sognato, e la signora rispose negativumente.

La sera susseguente a questo sogno un fratello dell'impicato molto a lui somigliante si reco dal notaio Sig. Lannutti per sottoscrivere un contratto, ed il notaio per fare uno scherzo con la moglie glielo presento dicendole : Conosei quest'uomo? La signora, al vederlo, fu presa da gran spavento e disse: e E l'uosuo che ho sognato questa notte $:$.

Calmatasi dalla emozione avuta ed avendo raccontato al fratello del morto il sogno fatto, seppe da lui che dopo l'avrenuta impiceagione il cadavere fu dalla famiglia vestito con l'abito di festa color marrone e gli furono poste ai piedi un paio di scarpe nuove.

Perd il cadavere essendosi irrigidito non fu possibile mettergli regolarmente il panciotto, e percio glielo pose-ro come aveva sognato la signora con la fodera sul petto.

Poi nella confusione non essendosi trovato il cappello gli covrirono il capo con un cappello di un bambino.

Anche da questo sogno della signora Lannutti furono ricavati i numeri corrispondenti alla porta chiush, a quella scassinata, alla neve, ed all'impiccato e furono giocati dal notaio e dai smoi figli studenti in Napoli.

Costoro avendoli giuocati per tutte le ruoto guadagnarono il terno, ma il notaio non avendo fatto lo stesso guadagnò solamente l'ambo.

23 marzo 1910.

## Francesco Graus

Noi siamo immersi nell'inconoscibile perche noi esistiamo nel relativo. Noi non conosciamo niente esattamente. Noi non facciamo sopra tutte le cose che delle approssimazioni.

PIERRE PIOBB (Les Misteres des Dieux)

## Congresso della Società teosofica Italiana

Il IX Congresso della Società teosofica italiana norr poteva aver luogo in una citta più ridente e più gentile di Firenze.

Sono due note dell'armonia universale i fiori e l'arte, e Firenze, che ne è la terra, rese più armonioso quel convegno intellettuale, che riunitosi nella Villa Cavallini, veniva presieduto dal Maggiore O. Boggiani, una vera autorita della teosofia italiana.

I rappresentanti dei vari gruppi portarono in seno a quel fraterno convegno la vita intellettiva che palpita in ogni citta d'Italia.

Durante il primo giorno del Congresso vennero letti i rapporti dei vari gruppi, da cui si notò, con soddisfazione, quale progreswo facciano le idee teosofiche nella conquista dellumano intelletto; quindi vennero presi gli accordi, fra i vari congressisti, per organizzare il Congresso Internazionale, che avrà luogo a Torino nel settembre 191 l . Il secondo giorno veme dedicato alle ele. zioni del Comitato direttivo ed alla lettura di 3 importantissime conferenze, tenute dal Prof. O. Penzig. Segretario generale della Sezione Italiana, dalla Sig.na S. Guerrier del gruppo . Sattwa s di Genova, e dal Sig. E. Pavia, Presidente del gruppo a Pitagora, di Torino.

Cosi, nei giorni 24 e 25 u. s. si espletavano i lavori del Congrenso, il quale ben altro valore acquista pensando al beneficio che da esso se ne trae nel rivere, pur solamente due giorni, di una vita comune, che meglio di affratella e meglio ci guida al medesimo ideale.

Anche Palermo, che, come is ormai noto, occupa uno dei primi posti nel morimento teosofico italiano, invio al Congresso il tenente Adelchi Boral presidente del gruppo * Palermo * é delegò il Sig. E. Turin a rappresentare il gruppo - Pitagora .

> A. W. B.

## La morte di A. Jaekson Davis

Le *Annales des Sciences Psychiques * (febbr. 1910) dànno notizia della morte di A. Jackson Davis avvenuta nei primi di gennaio 1910 .

James Robertson, una delle colonne, dice la predetta Rivista, della London Spiritualists' Alliance, così giudica la figura del « profeta $»$ nel The Two World dell'11 febbraio: "Il dott. Davis è stato innegabilmente la più grande figura che sia mai apparsa nei secoli. A niun mortale è stata accordata una tale copia di luce vera, in tutte le quistioni che riguardano il destino dell'uomo, etc., etc. , Il che basta a mostrarci in quale venerazione lo tenessero gli a spiritualisti * anglo-americani; venerazione non imneritata se badiamo ai numerosi e ponderosi volumi, pieni di pensiero, di fede e di misticismo ch'egli ha fornito, e che i neo-latini ignorano quasi del tutto, senza dubbio anche perchè i suoi insegnamenti contrastano nella maniera più radicale con quelli dei nostri spiritisti e dei nostri spiriti. A noi oggi siffatto contrasto non fa senso. Una volta ammessa $l^{\prime}$ \& ipotesi spiritica, ci sembra logico che gli spiriti abbiano come gli uomini, in mezzo a cui vissero da uomini, le loro opinioni personali, e si addensino presso i viventi nei quali trovino conformitá di fede e di pensiero. L'ipotesi spiritica è un portato dell'esperienza, e il resto, ossia in questo caso la diversità di vedute tra spirití --dato che di spiriti sempre qui si tratti - va considerato come un *fatto * che vale a integrare l'ipotesi medesima e in uno a rafforzarla.

A J. Davis nacque il giorno 11 agosto 1826 a Blooning Grove, nello Stato di New-York, da poveri genitori, $i$ quali non lo mandarono a scuola che cinque mesi.

Nel principio del 1844 fu magnetizzato da un Le-
vingstone, sarto; e da allora abbandono ben presto il suo mestiere di calzolaio, e cominciò a dettare ricette in stato ipnotico, passando da una città all'altra. Il 7 marzo 1844 cadde spontaneanente nel sonno ipnotico, durante il quale, per due giorni resto insensibile alle cose esteriori: in questa occasione le sue * guide * gli annunciarono (del resto in modo abbastantza vago) la sua futura missione su la terra. E nel maggio seguente, in sonno, alla presenza di parecchie persone colte (il dott. I.yon, il Rev. William Fishbough, il Rev. S. B. Brittan, etc.) dopo aver parlato su diversi argomenti scientifici e spiritualistici, annunciò che avrebbe tenuto un corso di conferenze. Più tardi, nel suo stato normale, designò New-York come teatro delle conferenze, e indico il dott. Lyon come suo magnetizzatore, il Rev. Fishbough come segretario.

Giunti nella grande città americana, gli accoliti del nuovo profeta cominciarono a preparar l'opinione pubblica; affittarono una stanza per le sedute, e annunciarono che queste sarebbero state pubbliche. Davis, in sonno, designò tre testimoni ufficiali: il Rev.J. N. Parker, il signor Theron R. Lapham e il dott. T. Lea Smith. Molti altri testimoni d'occasione firmarono in seguito su un registro preparato.

Il magnetizatore e il vaggente si sedettero di fronte; pochi passi bastavano ad addormentare il giovane Davis, cui si bendavano allora gli ocehi. In questo stato di letargia, rigido, immobile, comincio a dettare le sue a rivelazionis. ogni dettatura durava da quaranta minuti a quattro ore. Le sedute furono 157, dal 28 novembre 1845 al 25 genn. 1847. Ne risultò un volume di 800 pagine, con lievi mutamenti nella forma e correzione degli errori di grammatica: $I$ principii della Natura e le sue Dimine Rirelazioni preceduto da un Indirizzo all'V'manità. Se ne sualtirono in un solo anno otto edizioni, sebbene si trattasse d'un'opera grossa e costosa. Davis rinunciò alla sua parte di beneficio, salvo una piceola somma che doveva compensarlo del tempo impiegate a dettare.

Seguirono altre opere che Davis attribuì pure all'influenza più o meno diretta degli spiriti: La grande Armonia (4 volumi); Crisi imminente; Penetralia; Il nostro Secolo; Vita interiore etc. Sono state tradotte in tedesco dal prof. C. Wittig. Davis fece anche dei corsi di lezioni sul suo sistema ontologico-sociale, sempre considerandosi come ispirato. Diresse pure delle pubblicazioni periodiche, fra cui The Herald of Progress.

Nel suo primo libro aveva predetto l' avvento d'un'epoca che rischiarerá il mondo interiore * il * ristabilimento di rapporti tra il mondo spirituale e la terra*. Cio nel 1847. L’anno dopo si producevano i primi fenomeni nella casa Fox a llydesville. Cosicchè il pubblico fece una sola cosa dei fenomeni spispiritici, venuti in voga, e la rivelazione di Davis; equesti divenne subito capo della scuola spiritica angln-sassone.

E da notare, dicono qui le Annales, che qualche cosa di simile si verifico in Francia.

Vittoriano Sardou ha raccontato più d'una volta che egli ottenne, in sedute alle quali assisteva pure Allan Kardec, presso la signora Japhet, le sue prime risposte spiritiche, su cui Allan Kardec fabbrico in seguito il suo sistema costico. E si vede che quelle risposte erano inspirate sopratutto a un articolo di enciclopedia : Terre et Ciel, di Jean Reynaud, che mostrava l'umanità sempre in progresso verso $n$ ondi migliori e destini più elevati. (Si può consultare, al riguardo, una intervista con sardou, apparsa nel L'Eclair del 9 febbraio 1897). Si sa che Sardou, sebbene spiritista convinto, non amasse molto Allan Kardec, ch'egli trattava con poca stima.

All'eta di circa 60 anni, A. J. Davis prese il diploma di medicina, e cominciò a esercitare la medicina non ispirata. Viveva da molto tempo ritiratissimo. E' morto, il 13 gennaio 1910, nella sua residenza di Watertown (Massachusetts).

La grave età a cui pervenne ( 84 anni) è un aryomento di cui si sono valsi taluni scrittori spiritici per dimostrare che le pratiche della medianita non sono sempre pericolose alla salute.

Andrew Jakson Davis ha scritto la propria autobiografia nel volume Magie Staff. La sua opera è stata studiata da Frank Podmore nel suo libro pregiatissimo Modern Spiritualism. A history and a .criticism (London, Methuen and C., 1902, in 2 vol. in
8. gr. di pag. 307, e 34, prezzo complessivo 21 scellini).

Quanto alla sua dottrina, uno dei punti cardinali per cui differisce dalla kardechiana è questo: nega la rincarnazione. Inoltre egli ammette che gli spiriti siano divisi in sette sfere differenti, che si estendono sino a Dio.

## L. D.

Il nostro egrecrio collaboratore Dott. Carmelo Samona in questi ultimi giorni ha perduto la sua unica e adorata figliuola Alessandrina di anni 5.

Per quanto egli e la sua distinta signora siano confortati dalla certezza che l'angioletto loro rapito vive in una sfera più luminosa di esistenza, tuttavia, poichè la morte togliendoci il contatto diretto, visibile, coi nostri cari getta un lutto nei nostri intimi affetti, essi hanno subito, in quest'ora, lo schianto di quel dolore che solo un padre ed una madre possono conoscere.

Giunga loro il nostro conforto fraterno e l' onda sonora della voce della cara estinta che di lassù li consola.
l. $r$.

## Rassegna delle Riviste

Il GIORNAI.E D'ITALIA-quotidiano di Roma-In relazione ai recenti articoli sul sangue di .S. Gennaro, pubblicati nella nostra Rivista, crediamo utile riferire, per i lettori che s'interessassero alla quistione, le seguenti notizie, che togliamo dal Giornale d'Italia. Si tratterebbe, a quanto pare, di un altro s sangue miracoloso s, e, più propriamente, di un fenomeno analogo a quello di Pozzuoli.

Scrive il detto Giornale quotidiano (25 marzo 1910):
Ci scrivono da Andria 23 marzo :

- I credenti di Andria aspettano con fede che si rinnovi anche quest'anno un miracolo che commosse più volte iloro antenati.
- Dal 1308 si conserva in questo Duomo una -Spina, che si venera come una della corona che cinse il capo morente di Cristo. La tradizione antica narra come negli anni nei quali il giorno della morte di Cristo (venerdi santo) coincida con la festa dell'Annunziazione ( 25 marzo) le macchie di sangue disseccato, che appena si scorgono in tempo normale sulla - santa Spina*, rosseggiano in quel giorno come per vivo sangue. Si conservano nella Curia vescovile i verbali relativi al miracolo avernuto nelle suddette condizioni - e precisamente negli anni 1633, 164, 1701, 1712, 1785, 1796, 1853 e 1864. Intorno alle origini di questa reliquia leggo nella - Storia della citta di Andria - del D'Urso che S. Ludovico IX re di Francia comprò nel 1239 la corona di Cristo riscattata in Gerusalemme: Carlo d'Angiò portò seco due di quelle spine, ottenute in ricordo dal fratello, quando venne vittorioso nel regno di Napoli: donata una al duomo napoletano, trasmise l'altra al figlio Carlo II: il quale la concesse alla prediletta figliola Beatrice, che venuta in Andria sposa di Bertrando del Balzo, offerse a questo Duomo l'antica reliquia di famiglia.
- Ora quest'anno ritorna la coincidenza sopradetta: e venerdì prossimo è il giorno dell'aspettato miracolo. 11 sindaco, il pretore, un notaio e sei testimoni scelti fra medici e farmacisti chimici sono stati invitati per constatare il fenomeno.
- In citta vi è grande attesa, e alquanta preoccupazione, temendosi dei disordini per minacciate offese al sentimento religioso.

Lo stesso Giornale posteriormente (in data 27 marzo) riferiva:

Ci telegrafano da Andria, 26 marzo:

- Durante la cerimonia della Resurrezione alle undicie mezza di stamane, la folla che gremiva la Cattedrale ha prorotto in deliranti applausi essendo stato proclamato l'avvenuto miracolo della Santa spina, sovra cui il sangue disseccato, si è oscurato visibilmente. La popolazione accorre tuttora alla chiesa occupata militarmente .

Quanto a noi, nulla possiamo aggiungere, non avendo notizie dirette al riguardo. Riferiamo quindi la cosa colle debite riserve, ripromettendoci di parlarne se avremo maggiori elementi a nostra disposizione.

## LA RIVISTA CRISTIANA di Firense (1910-num. 2) pub-

 blica un interessante articolo del nostro stimato collaboratore Ernesto Senarega su • La Carità Cristiana e le obbiezioni della Scienza..L'Autore, con gran copia di argomenti, combatte le teorie di Helwald, Haycraft, Lapouge ed altri socio-fisiologi darwiniani ad oltranza, i quali, com'è noto, in nome dello strug-gle-for-life sostengono che essendo i deboli fatalmente condannati a soccombere nell'urto coi forti, ogni forma di pietà a prò di loro è innaturale. Il Senarega, con dati desunti dalle stesse discipline coltivate dagli avversari, rileva tutta la superficialita delle loro pretese, e dimostra a chiare note come essi si trovino anche in contraddizione con sè medesimi. Dell'articolo del Senarega ci piace riferire questo brano, che stabilisce una giusta distinzione intorno alle leggi della natura.

- Pur essendo indiscutihile - egli scrive - che nel mondo vegetale e in quello animale esiste e domina lo struggle for life - onde il darwinismo riesce, almeno nelle sue grandi linee, giustificato, come rispondente a constatazioni di fattiè però, d'altro lato, falso che la lotta per l'esistenza abbia, nel mondo umano, quella stessa nota di necessita che la caratterizza nel mondo inferiore. Ah si, lo struggle for life è una legge di uatura, ma per intenderla e valutarla come si conviene bisogna avertire di non comprimerla in una di quelle equazioni semplicistiche che per il loro unilateralismo riescono sempre difettose. Ora qui sta prorio il vizio logico dei darwiniani. Essi flssano e strozzano in un rigido schematismo concettuale cio che richiederebbe, invece, una formula plastica, infinitamente variabilé s.

Si badi, in vero: Nelle piante e nei bruti il soccombere dei deboli e il sopravvivere dei forti e un fenomeno perenne dell'equilibrio cosmico, è un malthusianesimo applicato dalla stessa provvida e sapiente Natura.

L' economia . dell' C'niverso esige, ad es., che dei 403,000 semi contati dal Lemaitre sulla digitale purpurea una percentuale minima abbia a riuscire feconda, e che l'immensa maggioranza di cotesti semi muoia sotto gli organi della distruzione: il vento, gli uccelli, i sassi, le erbe. Allo stesso modo, è fatale che le piccole trote e i salmoni incontrino tanti e cosi agguerriti nemici, che ne delimitino, in maniera sensibilissima, l'esuberante potenzialita generativa.

Qui la Natura è spietata per le esigenze del suo bilancio preventivo.

Ma quando giunge alluomo, essa - la Natura - non è più così ferrea ed incoercibile come negli strati inferiori della vita, perchè nell'uomo incontra un formidabile ostacolo, un avversario che riesce a calmarne $i$ belligeri ardimenti, e a superarla: lo Spirito!

Nell'Ćmanita selvaggia e nel delinquente nato della societat nostra, il quale forse di cotesta umanità è una propaggine, la Natura, trovando ancora una linea di minor resistenza, impera, in gran parte, onde a questa fase delle attività biopsichiche si può applicare la concezione hobbesiana dell' homo homini lupus, del bellum ommium in omnes.

Attendete però che nella coscienza umana si risvegli il senso dell'autonomia, della liberta, che il pensiero dell'nomo contempli la Natura e l'interpreti, che il suo cuore, ingentilendosi, soffra defle altrui doglie, congioisca dellaltrui piacere: a questo punto, l'uomo, redento dalla necessità dell'esistenza animalesca, si guarda intorno, si ripiega su se stesso, e dice: Io so, io posso!'.

E qui l'Autore, indugiandosi in una visione storica dell'incivilimento umano, dalle più antiche origini fino ad oggi, mette in evidenza le intrinseche possibilità che l'uomo ha di reagire agl'impulsi della natura inferiore, e di • neutralizzarne - seppur non ne sopprima del tutto-il violento effetto , onde se ne puo concludere e che le leggi del mondo morale sono diverse da quelle del mondo fisico, che, mentre le seconde sono, a dir cosi obbictive e non soggette a cambiamenti di sorta, le prime, sono, invece, piuttosto subbictize, $e$, conseguentemente, mutabili .

LA RASSEGNA NAZIONALE del $1^{\circ}$ febbraio 1910 pubblica un lungo lavoro del nostro collaboratore Augusto Agabiti sulla Vivisezione omicida, lavoro che segue e integra l'altro su La vizisezione in genere, già stampato dalla me-
desima Rivista, e ora raccolto in opuscolo per cura della - So cietà Italiana contro la Vivisezione abusiva - Cotesta Societa, forte per numero e qualità di membri e per copia di mezzi, è stata costituita di recente a Roma: medici, scrittori, signore egregie ne fanno parte, e Luigi Luzzatti le ha dato il suo nome. Con la propaganda assidua e competente, essa tende a illuminare la pubblica coscienza circa il grande delitto della scienza medica, e a provocare provvedimenti legislativi affinchè l'esercizio della vivisezione venga ristretto al puro necessario, e permesso solo a persone tecniche, debitamente autorizzate.

La lotta contro gli eccessi della vivisezione non è nuova, nel mondo civile, e se essa risorge di tanto in tanto, bisogna ripensare con malinconia che né coltura d'intelletto, nè insegnamenti morali e religiosi, nè esempi di gentilezza delle nostre madri valgono a distruggere il fondo di ferocia che si annida nell'animo umano; bisogna ripensare con tristezza a tutte le - buone ragioni, accampatc per giustificare quanto di iniquo e di orrendo han voluto perpetrare igrandi e i piccoli d'ogni tempo.

I diritti della scienza! Il bene dell'umanita! Ma ogni diritto è tale in quanto limitato da un dovere corrispondente; ma il bene dell'umanita, dell'umanità astratta, è vuota e irrisoria parola, quando si risolve nel sacrificio non richiesto dei suoi singoli rappresentanti, e nel vantaggio di quegli altri pochissimi che hanno denari, molti denari da spendere!

Lasciamoli li quei pretesi diritti. Sono i diritti del fanciullo leggicro e incosciente che distrugge il giocattolo per iscoprirne il segreto; sono i diritti di una scienza crudele che uccide l'uomo o l'anima... pel suo bene. Ah, se a certi scienziati si per mettesse, come si concede a certi altri, di suggellare conl'esperienza, i risultati delle loro induzioni o delle loro scoperte, quante maggiori ecatombi e quanti più orribili scempi!

Chi ci salverebbe dal furore di quel dotto, ansioso di provocare tutta la potenza esplosiva di un suo composto! E che diverrebbero al paragone le bombe degli anarchici, seminatrici di vittime innocenti pei teatri e per le vie? Chi vieterebbe a un malefico dottore $O x$ il diffondere nell'atmosfera d'una grande città i mortiferi profumi di un forte narcotico ? Sogni, sogni di menti malate che si muterebbero in realtà, e non si mutano perchè... est modus in rebus!

La naturale ferocia dell'uomo, in lotta coi sentimenti più gentili, lentamente progressivi, vuol essere infrenata. No, quel medico il quale taglia, spezza, frantuma, schiaccia la carne palpitante d'un misero e indifeso animale, che sente il suo fato, e implora salvezza cogli occhi, con le carezze, col pianto, no, colui non ha ancora nulla di umano: è un carnefice. Sentite : • Un medico inglese narra che essendo studente si reco un volta alla lezione sperimentale di fisiologia. Venne recato un cane, intelligente, bello, delicato: e questo, posto sul marmo, si accorse dagli strumenti e dai preparativi, di essergli imminente la morte atroce, e comincio a raccomandarsi come seppe, lo sguardo lagrlmevole e con segni, ad uno ad uno, a tutti gli astanti.

- Gli studenti impictositi pregarono, scongiurarono di vender loro, a qualsiasi prezzo, la bestiola; ma non ottennero nulla. Fu torturata crudelmente; ed avendo sopravisuto, il giorno dopo venne sottoposta a farite nuove, a dolori si terterribili che ne mori $\cdot$. (Dott. Charles Bell Taylor, Vivisection. Is it justifiable? Citato da A. Agabiti, La vivisezione. Roma, 1910, p. 8).

Sentite ancora: Il Brachet fece un esperimento detto da lui exper ience morale, per constatare scientificamente i limiti dell'affezione d'un cane pel suo padroae. A tal fine egli tormentava il suo cane in ogni modo immaginabile tutte le volte che lo vedeva.

- Poi gli distrusse gli occhi affinchè l'animale non potesse riconoscerlo, e, ciò non bastando, gli perforò i timpani delle due orecchie, e ne riempi l'interno con cera fusa,
- Allora io accarezzai l' animale (diceva quell' uomouomo? - nel rapporto all'Accademia di medicina di Francia) e non potendo più vedermi, né udirmi, non solamente non dimostrò collera, ma pareva anzi sensibile alle mie carezze. .
- Una prova non del tutto dissimile è quella che fece il Magendie, aprendo il ventre d'una cagna pregna, per vedere se l'affetto materno si facesse vedere anche nel momento di morte.
- La scienza, per mezzo di questa seconda expérience morale, fu difatti arricchita del risultato prezioso, che la povera cagna, pure morendo, leccò i piccoli . (Agabiti, o. p., p. 20).

Ed ecco, per metter punto, chè l'argomento è inesauribile, il seguente aneddoto circa la vivisezione umana.

- Il prof. Roberto Bartolo, del'Ohio, curava un'inferma nella quale, in seguito a un cancro degl' inviluppi cranici, la parte posteriore del cervello era allo scoperto. Il professore profitto della rarità del caso... L'eccitamento galvanico della dura madre non fu doloroso; l'eccitamento faradico invece determinò una contrazione muscolare in tutto il lato opposto del corpo e Esperienze... più convincentifurono tentate, con la corrente elettrica, e la povera inferma ci guadagno contrazioni muscolari, dilatazione della pupilla sinistra, spasimi acuti occhi flssi, bava alle labbra, impressioni di terrore, grida stridenti..-. P Perduti i sensi, la parte destra del corpo fu presa da convulsioni che durarono cinque minuti, alle quali seguì un deliquio profondo... • L'esperimento fu ripetuto, e alla terza volta, l'inferma ebbe una paralisi totale del lato destro .
- Di li a poco la disgraziata moriv. British Medical Journal, 1874, vol. I, p. 678, cit. da Agabiti, Vivisezione omicida in \& Rass. Naz. *, p. 334.

PRANA. - Zentralorgan für praktischen Okkultismus di Leipzig ( n .5 ; febbr. 1910) pubblica il seguente caso di sdoppiamento avvenuto a persona nota a quella direzione.

La signora che narra il fatto aveva lasciata accesa la lampada nel mettersi a letto e si preparava alla lettura consueta. Ma, sentendosi stanca, chiuse gli occhi col proposito di riposare cosi alcuni minuti. Caduta allora in uno stato di dormiveglia, nonostante tenesse gli occhi chiusi, osservò il chiarore della lampada e tutto quant'altro si trovava nella stanza. Sentì allora la sua coscienza come se fosse interamente al di fuori del proprio corpo e tosto scorse una figura dritta accanto al letto ed ebbe la piena certezza che quella figura fosse anche . essa stessa, come ella esprime egli sembrava li veder sè stessa, La coscienza dell'io e era nel corpo, hid - il proprietario, era quella bianca figura di nebbia che stava accanto al letto.

Il fenomeno puo contarsi sia durato per un secondo all'incirca.

La • VOZ DE LA VERDAD . di Barcellona ín. 116 marzo 1910) riporta un articolo di Flammarion sulla circolazione della materia di cui è importante la conclusionc: . La vita terrestre intera non è che un immenso scambio di mat rie. Fisicamente, niente ci appartiene in assoluto. Unicament il nostro esser pensante sta in noi. Esso solo ci costituisce veramente e immutabilmente. In quanto alla sostanza che forma il nostro cervello, i nostri ncrvi, i nostri muscoli, le nostre ossa, le nostre membra, la nostra carne non rimane fissa: viene, va, passa da un lato all'altro. Senza metatora, le piante son la nostra radice; per mezzo di esse estraty mo dai campi l'albumina del nostro sangue ed il fosfato di calce delle nostre ossa; l'ossigeno, che la loro respirazione ci manda, ci dà forza e bellezza e, reciprocamente, l'acido carbonico che la nostra respirazione manda coll'aria, adorna di verzura le colline e te valli.

LUMEN di Terrasa Barcellona (nel numero di marzo) riferisce sotto il titolo e La Statua incantata, il seguent fatto.

Il signor J.e Bon che era in relazione con l'ex-presidut della Repubblica Francese Sadi Carnot, al ritorno di un viaggi, nelle Indie, gli regalo come ricordo un idoletto di pietra-li voro curiosissimo.

Su questa statuetta - disse l'esploratore al preseutarg il regalo - corre in oriente una tradizione: appartenne per molto tempo alla dinastia dei Re di Kadijuaro; il Rajah ch me lo diede mi raccomandò di disfarmi di essa al più prost possibile, poichè questo idoln asicara, dieno, il poter, a uno dei membri della famigita cie lo po, siedt, ed allo stesse tempo lo fa morire di morte violenia.

Il principe indiano che mi fece questo strano compliment. voleva regnare però non morire in modo tragico. Essendo arrivato al trono, temette il pugnale e penso di scongiurare 1 . morte disfacendosi dell idolo: e per questo me lo regalo.

Io, incontrandolo originale, per la sua rarità artistica e per la strana reputazione, pensai di offrirlo a voi. Peró da mia parte non sarebbe legale se non vi prevenisse dei grandi pericoli che corre il possessore di esso. Se non avete ambizione di potere e se temete i pericoli che minacciano in quest'epoca un capo di stato, ricusate il mio regalo senz'altro.

La leggenda sembrò piccante al Carnot, il quale era-sia detto di passaggio-uno spiritista convinto - e incantato del raro giocattolo accetto allegramente.

Qualche tempo dopo Carnot, nella maniera meno attesa, venne eletto presidente della Repubblica. La sera dello stesso giorno Gustavo Le Bon ricevè da madama Carnot questo laconico biglietto e E la statua ! $\cdot$.

Sette anni dopo il Presidente della repubblica francese moriva in Lion colpito dal pugnale di Sante Caserio. Più tardi morì madama Carnot, e i suoi figli lessero sultestamento materno la vivissima raccomandazione di disfarsi al piu presto possibile dell' Idolo Indiano. Obbedienti e rispettosi questi compirono il desiderio della loro madre. Oggi non sappiamo in quale mani si trovi l' idolo funesto, ma il cuore di Gustavo Le Bon languiva tuttavia. Da allora - secondo afferma la maggioranza delle persone - ha origine quell'immenso odio di lui per la magia nera e per le manifestazioni del mondo invisibile.

LA VIE NOUVELLE, philosophie de l'avenir, che si pubblica mensilmente a Beauvais (France), riproduce (marzo 1910) dal Messager di Liegi un • Fatto psichico straordinario , che dice, nel sottotitolo, s una prova di Rincarnazione . Protagonista fu la bambina di cinque anni, Bianca Courtain, la quale diceva di vedere degli spiriti, e descriveva esattamente il nonno paterno e il materno, morti più di quindici anni prima. I genitori, supponendo, che la Bianchina fosse ammalata, la condussero dal dott. Roels (a Gony-lez-Pićton) mentre la famiglia Courtain abita a Pont-à-Celles, ov'è molto stimata); e il medico prescrisse una pozione qualunque. Ma la bambina non volle prenderla, giacchè vedeva un uomo che le prometteva di guarirla senza quel rimedio; e del resto ella sapeva quel che dovesse fare, aggiungendo: Io sono stata farmacista... Farmacista a Bruxelles, via tale, numero tale. Se non mi credete, andate a vedere. Li abita ancora un farmacista, e la porta della sua offleina è tutta bianca (Il signor Pietro Courtain-macchinista in riposo nella ferrovia dello Stato-riferisce il fatto, occorso vent'anni addietro, e non ricorda più né la via, nè il numero).

Qualche tempo dopo, la sorella maggiore dovendo recarssi alla capitale, si chiese a Bianca se volesse accompagnarla: - Si, rispose, e la condurro io-ma tu non conosci Bruxelles. Non importa, io la condurro. Partirono, e, scese alla stazione, la bambina comincio a indicare il cammino, sinche a certo punto.- Feco, disse, la via; ed ecco la casa. Vedi è una farmacia. - Tutto corrispondeva: via, casa, numero, colore della porta: non cera un particolare che non fosse esatto.

Da allora i Courtain conobbero lo Spiritismo, e la medianità di Bianca si svolse sempre più. Ella fu medio da effetti fisici, vogrente e uditiva sino alla morte, aventuta in seguito a un accidente, e dopo due anni e mezzo di sofferenze, ch'essa stessa aveva predette.
L. R.

## CENNI BIBLIOGRAFICI

E. PICARD - Mantucl Synthetique et Pratique du Tarot. - H. Daragon editeur. P'aris Rue Blanche n. 96 - 98 L. 5. L'opera di questo autore contiene una estesa documentazione e uno studio approfondito e poco conosciuto sul Tarot, sulla sua origine molto controversa e sul modo di adoperarlo a scopo divinatorio.

L'autore insegna che esso riassume il sistema dell'universo, rivelando all'uomo il mondo delle idee e dei principii, e a yual titolo esso costituisce uno dei più maravigliosi processi di divinazionc.

Si raccomanda agli studiosi di occultismo, di astrologia e a tutti coloro che vogliono iniziarsi ai misteri di quelle scienze che tornano oramai in auge.

Su domanda，l＇editore H．Daragon，manda il suo impor－ tante catalogo di libri sulle scienze ermetiche．

责 责 责
L．S．FUGAIRON，dottore in Scienze e in medicina－et S．G．Iohannes Bricaud vescovo gnostico－Esposi－ tion de la Religion Chrètienne moderne scientifique et philosnphique．－Bibliotheque Chacornac Paris－quai saint Michel N． 11.
E un opera importantissima di storia delle religioni，e precipuamente una esposizione sintetica ma abbastanza chiara delle dottrine guostiche，condotta con eleganza di stile e con sufficiente chiarezza，per quanto l＇argomento sia per se stesso di una difflcolta non comune．

Essa è divisa in quattro parti：nella prima si tratta，dei dommi，nella seconda della morale，nella terza della costitu zione e regolamenti delle Chiese gnostiche，nella quarta della Hierurgia．

In questo libro，piccolo di mole ma denso di idee，gli au－ tori si prefigono di esporre le dottrine del cristianesimo scien－ tifico e filosofico di cui la Chiesa gnostica sarebbe la vera ed unica depositaria．

Questo libro come è detto nella sua prefazione è il rias－ sunto di tre opere，dove il lettore trovera agevolmente lo svi－ luppo che egli desidera，cioè La survivance de l＇àme che fu pubblicata nel 1907，La Cite Céleste che trovasi sotto itorchi， e Les Moyens de l＇immortalite che trovasi in preparazione．

La chiesa gnostica universale si prefige come è risaputo di restituire all＇umanità la sua religione primitiva a base della tradizione di tutti i popoli civili dellantichita．Il suo lavoro per tanto deve essere accolto con senso di vera soddisfazione， in un momento come questo in cuil pensiero moderno cerca un nuovo e più alto orientamento a base delle nuove conce－ zioni sulla natura della vita e sulle finalita sue．

Ci duole di non poterci occupare，a proposito di una re－ censione，delle dottrine gnostiche，ma di ciò scriveremo in proseguo in articoli speciali．

Ci limitiamo per ora di dar notizia ai nostri lettori che la sede principale della Chiesa gnostica Universale è a Lione－Rue Bugeand n．8，alla quale，chi ne avesse bisogno，potrebbe ri－ volgersi per informazioni．

责 责 责
F．Ch．Barlet－Le vèritable almanach astrologique d＇a－ pres les fideles traditions et les données exactes de la science．Librairie du Merveilleux 74 Rue de Rennes－ Paris，L． 2.
Comprende previsioni sugli avvenimenti generali di ogni genere：salute，affari，movimenti politicie sociali，accidenti ecc． per ogni giorno；oroscopo dei sovrani d＇Europa e dei mini－ steri．In oltre esposizione completa di un procedimento pra－ tico e semplice per stabilire un oroscopo secondo un metodo classico；tavole e documenti astronomici per questo scopo per l＇annata 1910．Tavole delle case astrologiche per tutte le latitudini．

Noi raccomandiamo questo libro colle stesse parole del－ l＇autore：－Io non vi propongo il prodotto pretensioso di doni eccezionali di cui io posso vantarmi presso di voi；io non son nulla più di qualsiasi altro nel mondo，che non ha l＇orgoglio di superarvi in alcun punto，ed io vi dico solamente：Venite a vedere le sorprese che io mi son preso la pena a volta mia di provare dal giorno in cui altri più illuminati di me me l＇hanno mostrato；aprite queste pagine，seguitele sia pure con un poco di perseveranza e voi non avrete piut bisogno di me； io v＇invito solo a venire e leggere con me la vostra sorte nei cieli e ve ne fornisco i mezzi．．．．
．．．Dopo tutto non si può essere più correttamente scien－ tifici e positivi，io vi dico，ecco delle cose straordinarie che mi si son fatte vedere，che io stesso più volte ho provato non ostante la pochezza delle mie facoltà；esaminatele a vostra volta，eccone tutto il mistero．

## 事责

F．FRANCAIS－Ėglise e la Sorcellerie－Librairie Cri－ tique Émile Nourry－ 14 Rue Notre Dame de Lorette－ Paris L．3，50．
Eccellente lavoro documentario in cui le diverse opinioni della Chiesa sulla materia sono discusse ampiamente insieme
agli effetti che si rivelarono nell＇azione pratica dalla mede－ sima esercitata sia in Francia che fuori dal medio evo al se－ colo XVIII．

Una procedura che spopolo intiere provincie meritava una storia． E questa opera arricchita di numerosi documenti ufflciali e di un processo inedito colma una lacuna di cui la importanza non può sfuggire agli studiosi．

Da notarsi in modo speciale è il concetto direttivo del－ l＇opera per cui la storia della stregoneria apparisce come uno degli episodi più significanti della lotta antiscientifica intra－ presa dalla Chiesa．

## M．MARIANI－Commedie Medianiche－Ars Regia－Mila－

 no L．3，50．L＇al－di－qua e l＇al－di－ld－Brancola，brancola anima umana－Lo scienziato．Ecco i titoli delle tre commedie dettate medianicamente che l＇autore presenta ai cultori dei fenomeni metapsichici，senza la pretesa di pubblicare un capo－lavoro dal punto di vista letterario ed artistico．
－Per portar conforto，egli dice，ad una persona cara col－ pita da immenso dolore，da uno di quei dolori che nulla ha potuto lenire nè anche la Religione Cattolica，per impedire un passo ben doloroso e triste più volte tentato，la mia fami－ glia incredula，dubbiosa si è abbrancata a quest＇ultimo vano di salvezza－lo spiritismo，e da questo è venuta all＇anima addolorata un po＇di pace ．．

Le tre commedie medianiche che potrebbero meglio chia－ marsi bozzetti sono di una incantevole semplicita，e c＇è in essi tanta profusione di concetti morali e tanta squisitezza di sentimenti，che basterebbero da soli per dare una solenne smentita a coloro che combattono lo spiritismo dal punto di vista morale，sostenendo che tutte le comunicazioni spiritiche sieno o inutili，o cattive，provenendo da spiriti malvagi o dal diavolo．

Consigliamo la lettura di queste commedie ai nostri con－ fratelli，i quali farebbero opera meritoria se li facessero cir－ colare fra i bigotti delle sagrestie per apprendere come sia vero che spesso i morti parlano meglio di morale che non i loro confessori．

I．C．
责 贵 责
OLGA CALVARI－Karma，II ediz．Roma－Società Teo－ s）fica 1910 ．
E il terzo di quei simpatici volumetti in formato tascabile di cui Clitra，la benemerita Rivista Teosofica di Roma，ha iniziato da qualche mese la pubblicazione．

Il presente scritto apparve gia，tempo addietro，nelle co－ lonne della stessa Rivista：ora viene riedito con notevoli cor－ rezioni e argiunte．

La quistione del Karma è svolta dall＇Egregia scrittrice， benchè in modo succinto，con mano maestra；vi sono toccati tutti quei punti che hanno speciale attinenza all uomo；equeste ottanta paginette，dense d＇idee，riescono infine a convincere il lettore，o per lo meno，a farlo pensare．II che，senza dub－ bio，è giat molto．．．

Che cosa è il Karma？－È quella legge di equilibrio u－ niversale che adatta infallibilmente l＇effetto alla causa，cosi nel piano fisico come in quello mentale e spirituale，giacchè nessuna causa resta senza l＇effetto dovuto，dal più grande al più piccolo，da un turbamento cosmico，fino al movimento della nostra mano．．Il simile produce il simile，e Karma è quella legge sconosciuta $e$ non vista che proporziona saggia－ mente，intelligentemente ed equamente，l＇effetto alla causa， ricollegando l＇una all＇altra．Cosi dice la Blavatsky e la C．， sulle tracce della grande Maestra，sviluppa il suo tema，spie－ gando come il Karma nasca，come cresca，come si esaurisca e si estingua totalmente．

Quantunque l＇argomento non sia nuovo per i Teosofi egli studiosi di scienze occulte，tuttavia la C．l＇ha arricchito di osservazioni originali e ha saputo－cosa questa importantis－ sima－renderlo pratico，mettendo in rilievo il profondo va－ lore che esso può avere come motivo di vita．

Congratulandoci colla chiara scrittrice，non possiamo a meno di raccomandare caldamente ai nostri lettori l＇interes－ sante volumetto．

E．S．

> I. Calderour - Dir. Propr. Responsabile

## Libri in vendita

presso "'Amministrazione della nostra Rivista - Via Bosco, 47 - Palermo

Anderson Dr. J. -- L'Anima umana e la Rincarnazione
L. 3,

Besant A.- Cristianesimo Esoterico. " 3,50
Nuova Psicologia e Teosofia " 1,50

| n | Potere del Pensiero |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| n | Rincarnazione | I, 25 |

$\begin{array}{lll}n & \text { Potere del Pensiero : } \\ n & \text { Rincarnazione } & 1,25 \\ n & \text { n }\end{array}$
" $\quad$ Potere del Pensiero : " 1,25
" Sentiero del discepolo. " $\quad$, $5^{\circ}$
Yoga - 1,50
Bhagavad Gitâ-Trad. di M. L. Kirby e Raja
Blavatsky H. P. Primi passi nell'occultismo

Voce del Silenzio
Calderone Dr. I. = II Problema dell'Anima " 5 ,
Calvari D. - F. G. Borri . . . 0,75
Chatterij Filosofia Esoterica dell'India "I, 50
Chevrier Ing. G. - Materia Piani e Stati di coscienza
4. 0,50

Collins M. - Luce sul Sentiero.
" 0,60
Cooper 0. C. Mystical Traditions.

Hübbe-Shleiden Dr. W. - Evoluzione e Teosofia
n. 1,50

Leadbeater C. W. - Chiaroveggenza . ॥ 2 ,
Cenni di Teosofia
" 1 ,
Piano Astrale . in 1, 50
Lodge Sir. 0, Vita e Materia . in 2, 50
Mariani M, Commedie Medianiche. " 3,50
Mead. G. R. S. - Frammenti di una Fede
Dimenticata.
"12,
Pascal Dr. T. - Che cosa è la Teosofia n 0,75
Sapienza Ant. attraverso
i secoli
" 2 , 一
Pioda Dr. A. - Memorabilia (Indagini sperimentali di W. Crookes e di Thury sui fenomeni medianici)
Sinnett A. P. - Buddismo Esoterico.
" 5
Stauroforo C. P. .- Studi Teosofici . "I, 一
Tummolo Prof. V. - Sulle Basi Positive
dello Spiritualismo
n. 6, 50

Williamson W. - Legge Suprema . " 6,

Indirizzare vaglia alla nostra Amministrazione, che effettuerà l' invio franco nel Regno. Per l'estero le spese postali in piil; per spedizioni raccomandate unire l'importo, nel quale caso l'amm. risponderà dell'invio.


## Pietre preziose vere di ceylon

per gioiellieri-Zaffiri greg. gi per usi industriali-Fornitura diretta dalle nostre miniere al puù buon mercato Un pacchetto di 150 carati di pietre assortite prezzo 5 sterline (it. L. 125) è il migliore regalo per signore. Campioni gratis agli abbonati di questa Rivista contro vaglia internazionale di 5 scellini (L. 6) per spese postali.

Listino dei prezzi dietro domanda. Preghiera di corrispondere, preferibilmente in lingua inglese.

> J. WICKRAMANAYATA \& C.
> Katukara P. O. Ceyion

500 libbre di pietre della luna (Opali di Ceylon) greggie, a 3 sterline (it. L. 75) la libbra in lotti da 7 libbre in su.

[^31]
## Hgli studiosi d'occultismo

si vendono due opere rarissime di occasione

## LAMCI (Michelangélo Fanese)

Paralipomeni alla illustrazione della Sacra scrittura.
2 tomes. de 384 . et 405 pages planches gravées.
2 vol. Parigi, Dondey Duprey, ${ }^{18} 45$.
In 4 . tiré a 125 exemplaires.
La reluir des 2 lomes est differente - 30 fr .
DELLO STESSO AUTORE

## La Saera Sorittura Illustrata

I vol. gr. in $4 \cdot 264+17+$ VII planches gravées reliè plein veau brun non rogné. Roma, Sor:- Tipogr. 1897.
très rare
presque tous les exempl. ont été détruits 50 fr .
Rivolgersi alla nostra Amministrazione


# Filosofia della Scienza RIVISTA MENSILE <br> di Psicologia sperimentale, Spiritismo e Scienze occulte 

Direttore - Hov. Dott. Innocenzo Calderone Amministrazione-Palermo-Via Bosco, 47

## ABBONAMENTI

ITALLA-Anno L. 3 -Semestre L. $\mathbf{x , 5 0}$ UN. POST. - Anno I. 4,50 - Semestre I, 2,50 Un numero separato cent. 30

## INSERZIONI IN COPERTINA

Per ciascun avviso, in proporzione degli spazi e del mumera di volte per cui si vuole ripetuto, prezzi da convenirsi.

## PRINCIPALI COLLABORATORI

Dott. Augusto Agabiti-Roma - Ernesto Bozzano-Genova - Prof. Antonino Borzi-Palermo - Adelehi BorziPalermo - Enrico Carreras-Roma - Vincenzo Cavalli-Napoli - Dott. Arnaldo Cervesato-Roma - Comm. Lino Ferriani-Como - Avv. Dott. Mario Fleres-Palermo - Comm. Prof. Salvatore Farina-Milano - Dott. M. Falcomer- Vencsia - Ing. Cav. Francesco Graus-Napoli - Prof. Giovanni Hoffman-Roma = F. Iacehini Luraghi-Milano - Prof. Virgilio La Scola-Palermo - Avr. Dott. Gabriele Morelli-Napoli-Prof. Ange10 Marzorati-Milano-Dott. Gioacchino Milazzo-Palermo-Dott. Prof. Domenico Massaro-PalernoDott. Mareoni Enrico-Terni- Nola Pitti Ing. Luigi-Palermo-Nalli Dott. Vitangelo-Palermo-Dott. Giuseppe Piomelli-Milano-Prof. G. Pipitone Federica-Patermo - Prof. Girolamo Ragusa Moleti-Palermo Col. Conte Alberto De Rochas-Grenoble-Prof. Ernesto Senarega-Palermo - Avv. Dott. Alessandro Sac-chi-Roma-Dott. G. Sulli Rao-Milano-Dott. Carmelo Samonà-Palermo - Prof. Scipio Sighele-Firense Rag. Gino Senigaglia-Roma-Prof. Vincenzo Tummolo-Roma-Prof. Federico Verdinois-Napoli- Prof. Raffaele Wigley-Palermo-Dott. Paolo Visani-Scozzi-Firense-Avv. Dott. F. Zingaropoli-Napoli.


## PALERMO

Tip. della Società Editrice Universitaria
Via Ponticello, 21 Digitized by GOOgle

## Avv. Inmocenzo Calderone

## IL PROBLEMA DELL'ANIMA

## Studio di Psicologia Sperimentale palermo 1908 - I_.

## Sommario dell'Opera:

CAP. I - Definizione dell'anima. - Il suo veicolo - Rapporti tra le manifestazioni del Macrocosmo e del Microcosmo.-Le nuove cognizioni sulla natura della materia.-L'anima è un centro di coscienza indipendente dalle tunzioni di essa.
CAP. II - La sede dell'anima nella subcoscienza.-Le teorie di Kaut e di Carlo Du Prel. Che cosa è la subeoscienza.-Doppia natura di essa.-I presentimenti nella veglia.-Sogni che devono essere studiati.-Poteri dell'anima nel sonno.-Il nottambulismo e la coordinazione dei movimenti.
CAP. III - Fenomeni di sonnambulismo nel senso in cui suole intendersi questa voce.- Sogni lucidi o Psichic:-Visione contemporanea a distanza nel sogno. - Sogni premonitori. - E' l'anima una semplice funzione fisiologica del cervello, o una entità per sè stante che sopravvive alla desintegrazione della personalità umana?
CAP. IV - Telepatia e súa definizione-Fenomeni telepatici di diversa natura-Alcuni esempii pigliati a easo-La teoria di Flammarion e di William Crookes per la spiegazione di alcuni di tali fenomeni--Casi che non possono spiegarsicon questa teoria.-Casi ditelepatia esperimentale.
CAP. V - Trasmissione di pensiero nello stato normale e provacato.-Visione a distanza- Fe nomeni ipnotici-Personalità multiple - Visioni nell'anestesia.-Suggestione postipnotica.Visione e diagnosi delle malattie - Trasposizioni dei sensi-ll sonnambulismo nell'antichità.
CAP. VI-I Fenomeni della Chiaroveggenza - Chiaroveggenza spontanea - Casi classici ricordati dagli storici - Casi moderni - Chiaroveggenza provocata - Cristalloscopia - Visione dei mistici - La scienza e la fede - Nulla di reale all'infuori dell'anima.
CAP. VII - Se lanima esiste soppravvive alla morte del corpo ? Altre fonti di ricerche - Società per le ricerche Psichiche di Londra-Apparizioni spontanee dei viventi-Apparizioni postume - II corpo fluidico o perispirito - Le esparienze del Luys, del De Rochas e del Baraduc - Quelle di Mr. Henri Cristian e di altri, esposte da Mr. Piobb - Molti pregiudizii sfatati - Premèssa sul moderno spirifismo.
CAP. VIII - La Medianità - II riconoscimento ufficiale dei suoi fenomeni-Spiegazioni varie date dagli scienziati--II Prof. Morselli e la sua nuova opera "Psicologia e Spiritismo" Confutazione delle teorie materialiste - L'ipotesi spiritica è la più naturale, ed in alcuni casi la più scientifica - Manitestazioni ordinarie superiori - Alcuni esempi di esse - L'identificazione o meno del defunto - Che cosa è un medio - Il fachirismo orientale - I suoi rapporti colla medianita.
CAP. IX - Le conseguenze che si debbono trarre da ció che è stato detto ed esposto precedentemente -is erroneo il concetto letterale biblico, che cioe l'anima umana sia stata creata come tale e contemporaneamente al suo corpo - E' erroneo il concetto materialista, che fa dell'anima una proprietà della materia organizzata, che dura dalla nascita alla morteL'anima è un essere evolvente, nella pluralità delle sue esistenze.
CAP. X - Il concetto della evoluzione conduce alla necessità di ammettere le esistenze plurime - La rincarnazione é credenza tra lizionale di tutte le Religioni - Perchè si è dimenticata in occidente - Platone e la Metempsicosi - Prove deduttive di essa - Tentativi di esperienze fatte dal De Rochas e dal Bouvier.
CAP. XI - Ancora della rincarnazione - Paradiso, Purgatorio ed Inferno - Che cosa si rincarna Come e per qual legge si opera la Rincarnazione - Il libero arbitrio - Obiezioni che sono state fatte contro la legge di Rincarnazione.
CAP. XII - Riassunto delle teorie che si sono esposte - Religione e Scienza. Effetti morali della Nuova Psicologia - L'avvenire dell'Umanita.
N.B.-Per le richieste rivolgersi presso l'Amministrazione delia Rivista "FILOSOPIA DBLLA SCIBNZa, Palermo-Via Bosco, 47

## PIODOL,A POSTA

Abbonamentl pasati dal 1. gennaio 1910 al 31 dicembre 1910
Bontempo avv. Guglielmo-Callari di Sala Guido -Hirsehberg Helleman-Mazzarelli Areibiade-Moggia Gerolamo-Pilla Carlo-Reghini C. Ida-Salonia prof. Pietro-Abra no prof. Eugenio-Bagnasco GiovanniCardile dott. Giuseppe-Di Bella Rag. Giuseppe-Delisa Dott. Rosalbo-Rag. Pietro Martines - Meli Avv. Ferdinando - Massaro Cav. Giuseppe - Mondini Ing. Giuseppe - Manisoalco Avv. Giovanni-Nuccio Grillo Cav. Salvatore - Paternostro Avv, Roberto - Pantaleone Comm. Rodrigo-Patorno Cav. Andrea-Silvestri Commendatore Ignazio-Tortorici Cav, Giuseppe-Traina Comm. Antonio.

Per un semestre dal 1. gemaio 190 al 31 giugno 1910
Digristina Giosuè-Governale avv. Eduardo-Musacchia Cav. Francesco - Pirrone Antonino - Respina ayy, Ginseppe.

## LIBERI IN DONO

Sedir - La Médecine Ocoulte. Paris. Bibliotheque Universelle Beaudelot. 36 Rue du Bac-1910. I. 2.
Aldo Palazzeschi.-L'Incendiario. Edizioni futuristiche di Poesia. Milano Via Senato 2-1910. L. 3,50.
G. Delanne - Les apparitions Matérialisés des vivantes et des Morts. Tome 1. (Les Fantômas de vivants). Librairie spirite Leymarie 42. Rue Saint Jacques. L. 6.
F. De Limosin - La voluntad y sensibilidad de las Plantas opiscolo, 1910. Ptas 0,50 .
T. Panteo - Il Poeta Marinetti, Società Editrice Milanese. 1910.
Sedir - Les Rêves (Théorie, pratique, interprétation) Paris. Librairie du XX. Siècle 1910. L. 1,50.
G. Moggia - Materia e spirito. Palermo. Stab. Tip. Guadagna 1909.

# Filosofia della Scienza RIVISTA MENSILE 

di Psicologia sperimentale, Spiritismo e Scienze occulte

$\longrightarrow \mathcal{O C}$<br>Direttore - 月do. Dott. Innocenzo Calderonc Amministrazione-Palermo-Via Bosco, 47

## UN UTILE AMMONIMENTO

Il movimento spiritualista di ogni scuola, in questo principio di secolo, segna un crescendo a dirittura confortante.

Il positivismo che era salito in auge nello scorcio dell'ultimo secolo ha fatto il suo tempo, e gli ultimi proseliti delle sue dottrine vanno oggi ricercati in tre classi di uomini: o tra $i$ residui invecchiati di una mentalità che il rammollimento o l'ipertrofia cerebrale han reso inadatti ad assimilare le nuove scoperte della psicologia; o tra i meno della nuova generazione, nei quali l'atavismo continua la sua opera nefasta e degradante, e sono questi i sedicenti spiriti forti i quali credono e vedono tutto cio che soddista le loro passioni, i loro vizii, il loro senso di opportunismo materiale nel quale concentrano tutta l'attività della vita; o tra i pochi perplessi che oscillano fra le tendenze ataviche e glimpulsi reattivi del loro pensiero che tende a rimodernarsi, ma che non sanno del tutto emanciparsi e pensare da se soli - chè il panico di trovarsi tra i meno li atterrisce, e il pericolo di esporsi al sogghigno sarcastico degli altri delle prime due classi li sgomenta e li affligge.

Le idec però quando hanno a sostrato la verità vanno anche contro corrente, l'ambiente forma le nuove coscienze, e il nuovo spiritualismo diventa -diremo così-vertiginosamente invadente.

Ma è bene che da parte degli apostoli delle idee nuove si lanci in tempo una parola di allarme che richiami l'attenzione di quella classe di proseliti che si formano intorno ad esse, più per sentimento intuitivo che per virtù delle proprie ricerche e delle proprie speculazioni, intorno ai pericoli cui si potrebbe andar contro - spesso an discredito delle verità dottrinali-lasciandosi condurre senza riguardo e senza precauzione in un pelago di pregiudizii a base di mistificazioni indegne, da parte di una classe di uomini, che non mancano e non mancheranno ancora per molti secoli e per molti periodi di evoluzione ascendente, che sono gli sfruttatori-anche delle cose più belle, delle idealità più subblimi, delle dottrine le più santificate dall'alito dell'Eterno.

Come non ci fu mai scoperta scientifica d'or dine materiale che non ebbe i suoi sfruttatori, così non ci fu mai nelle grandi rivoluzioni del pensiero difetto di uomini, vili in vero e depravati, che non abbiano abusato, a fine di speculazione, della credulità e della buona fede di quella parte del prossimo che costituisce la grande massa dei credenti
delle nuove dottrine che essa finisce per accettare come dommi di fede.

Con cio, intendiamoci-- non ci si fraintenda, di buona o di mala fede --- non vogliamo dire che le nuove dottrine dello spiritualismo si debbano accettare come fede, e che come tal noi le proclamiamo, ma è ben naturale che non tutt coloro che le professano e che le professeranno hanno avuto od avranno mezzo di esperimentare da se.

Tutte le scienze si affermano sulla parola dei dottie sulla possibilita che tutti hanno di mettersi in condizioni di sperimentarne la realtà pratica; ciò non per tanto la grande massa a cui manca o l'occasione o l'attitudine di sperimentare finisce per prestarri fede, e la verità scientifica-scoperta dagli eletti-diventa in tal modo una nuova acquisizione del pensiero umano.

Per lo spiritualismo scientifico non può avvenire diversamente; sarà scientifico per tutti coloro che avranno mezzo di sperimentare; se ne allargherà il campo e si avrà come veritả riconosciuta dalla scienza col progresso maggiore e coll'accrescersi delle possibilità di tali esperimenti-che diverranno sempre più generalizzati-ma ciò non per tanto esso-lo spiritualismo scientifico-finirà per rimanere oggetto di fede per la grande massa del popolo che sarà travolta per necessità di cose dalla nuova corrente, cosi come nellultimo secolo era stata travolta dalla corrente contraria del materialismo positivista.

Siamo ben lontani dal momento evolutivo in cui spariranno le differenze intellettuali e morali dalle masse. Quando lo sviluppo della intellettualità e della moralitả così come il grado di conoscenza dell'umano intelletto saranno in equilibrio perfetto, quellu sarà certamente il periodo finale che preconizzerà la scomparsa della razza umana dalla terra per aver compiuto in essa tutta quanta la sua evoluzione; ma ritorniamo a dirlo, molti secoli ancora ci dividono da quel tempo che possiamo solo intravedere e presumere.

Oggi le cose sono cosí come le abbiamo poco avanti esposte, e così è naturale che siano, quindi il nostro ammonimento alla nostra massa di aderenti, non è forse inutile e non arriverà inopportuno.

$$
*^{* *}
$$

In questo momento storico; in questa prima fase di rinascita dello spiritualismo su nuove basi, si rianimano tutte le tendenze spiritualistiche, risorgono tutte le scuole di misticismo, di occultismo, di alchimismo, di gnosticismo, di ipnotismo e via
via. Pubblicazioni speciali periodiche si contano a centinaia, non meno che pubblicazioni e ripubblicazioni di opere antiche e moderne, moltissime delle quali di gran valore. Nascono sodalizi nuovi, e vengono fuori sodalizii dimenticati, o che vissero sin qui all'ombra del silenzio. I segreti ed i misteri dei santuarii. le dottrine degli iniziati si rendono pubbliche e non v'ha tra gli studiosi nostri chi non possa cio direttamente constatare.

E bene; in tutto questo movimento febbrile ci sono-e bisogna proclamarlo senza esitazione -- i migliori ingegni, personalità eminenti, dotti veri, ed è facile distinguerli pel ten ore dei loro insegnamenti, per la saggezza loro, per la loro rispettabilità inconcussa.

Costoro meritano tutta la fiducia, tutta la riverenza nostra.

Le loro opere, i sodalizii che essi fondano o ispirano, meritano la riconoscenza dell'umanita. Il nostro saluto vada loro rispettoso e profondo.

Ma stiamo bene attenti di non confondere con costoro una plejade di mestatori-che specialmente nei grandi centri, e nei paesi delle grandi speculazioni e degli sfruttamenti colossali-allombra delle dottrine le più sante, e delle idee le più altamente sublimi, nel nome di Dio e delle sue leggi immutabili, fanno mercimonio di immagini, di simholi, di pentacoli, di rituali, così come nell epoca di decadenza delle religioni classiche vennero facendo o fanno tuttavia i profanatori di Esse: tanto daverle fatte cadere in discredito e di aver fatte dimenticare all'umanità le loro verita fondamentali.

Non è guari un noto spiritista di Lionc, il signor A. Bouvier direttore della P'aix linizerselle rivista indipendente di Magnetismo, Spiritismo e Psichismo (anno 21 fasc. 7. 1910 in un articolo sul - Magnétisme 1 rascendental -a proposito dell'abuso di mistificazioni e di sfruttamenti esercitati sulla credulità e la superstizione-scriveva cosí:

- Ce n'est pas ici le moment de rechercher loorigine des Talismans, Amulettes ou Fétiches, con-tentons-nous de constater que partout et toujours, la mentalité humaine se résume au besoin de croire à quelque chose, bon ou mauvais, et, ne pouvant le faire seule, elle a besoin de quelyu'un ou de quelque chose pour la diriger dans ses aspirations. C'est ainsi que pour répondre à ces diffrents besoins nous trouvons des directeurs de conscience qui promettent un Paradis imaginaire pour lautre monde et des marchands de Talismans qui offrent, mais en vains, la fortune, le bonheur, pour celui-ci, bonheur qu'ils vendent mais qu'ils ne peuvent posséder cux-mémes, puisque la plupart du temps, pour récompense ils trouvent... la correctionnelle. Néanmoins, dans un cas comme dans l'autre, c'est l'exploitation en coupe réglée de l'ignorance ou de la crédulité.

A coté des directeurs de conscience et des directeurs d'intéréts que nous venons de voir et qui, les uns et les autres mettent aux enchères, images religieuses, scapulaires, médailles, objets bénis ou talismans consacrés, existent encore les marchands de philtres et la superstition, deux choses qui vont de pair et forment ainsi une des plus grandes plaies de notre société, et ceci quelques intriguants le savent tellement bien qu'ils ne craignent pas, par l'organe du livre ou de la presse, d'exploiter les trop naifs lecteurs qui prennent tout pour de l'argent comptant .
***
Stiano quindi in guardia i nostri fratelli di fede dai mestatori e dagli sfruttatori della credulità del prossimo, dai falsi occultisti, magnetizzatori, ipnotisti, medii chiaroveggenti o sanatori; spiritisti di di professione, ecc. ecc.

Il mezzo per distinguere il vero dal falso, il buono dal cattivo, l'insegnamento dallo sfuttamento, è alla portata di tutti e non c'è bisogno di occhio clinico per avvedersene; occorre solamente un poco di riflessione e di calma per esserne padrone.

La verità ha un'aura di purezza che si respira con incantevole soddisfazione; mentre la mezzogna che alimenta lo sfruttamento, per quanto la si rivesta di uno strato di aroma, manda fuori un odore nauseante che allontana l'olfatto.

Dove si chiedono compensi pel bene che vi si promette ove visi attrae colla grancassa della réclame per se sola profanatrice in questo campo di studi, o dove vi si insinua sollecitando, non già $i$ vostri interessi morali e spirituali, ma l'acquisto di una felicità in questo mondo, del vostro benessere economico, la conquista delle ricchezze, degli onori, o quello dell'amore sessuale, ivi è il trucco!

Voi lo pagherete a più o meno caro prezzo, magari senza farvene accorti, che dopo di esservi disillusi, o corso pericolo di perdere la vostra fede ad opera di un miraggio ingannatore.

I veri spiritisti, gli occultisti autentici, i maestri dell'umanità, i saggi qualunque sia la scuola della zeritio unica alla quale essi servono, non insegnano nè operano per danaro o per doni, per procurarsi altri compensi o per ricevere ringraziamenti, essi s'ispirano a ben più alti ideali a ben più alti sentimenti: gli ideali del progresso dell'umanita, i sentimenti della fraternitio e dell'amore che sono la legge dizint da cui tutte le altre promanano. Essi possono essere sfruttati, ma non sfruttano!

Invocenzo Calderone

## INDUZIONI CONGETTURALI SULLO ZOANTROPISMO (*)

Tra i soggetti controversi ed, in gran parte almeno, anche controvertibili, della fenomenologia mistica e magica, come quelli del vampirismo, del trasporto aeroo delle streghe alla tregenda, non solo in corpo astrale, ma anche in corpo materiale, e l'altro del loro introdursi nelle case nel buco della toppa, smaterializzandosi e rimaterializzandosi, quello della partenogenesi umana, per opera spiritica, e l'altro dei vomiti mostruosi nelle possessioni, ecc. ecc. vi è pure il feno-

[^32]meno della metamorfosi, o trasfigurazione di uomini in forme belluine, $o$ semibelluine: fenomeno che si può chiamare di zoomorfismo, di zoantropia, o zoantropismo, al quale appartiene, come specie a genere, la notissima licantropia, donde la credenza nel cosi detto lupomannaro, o versiera, o biliorsa. ecc., credenza che dura tuttora presso il popolino di città e la gente di campagna.

Per mio conto opino che la tradizione popolare costante ed universale è sempre carattere indiziario di verità naturale; che qualunque leggenda non si tesse se non sull'ordito della Storia: che l'uomo non crea mai nulla dal nulla, ma solo inventa, cioè rinviene, ovvero scopre quel che la natura talvolta copre sotto il velame delle sue leggi mistcriose; quindi se le credenze riguardano fatti, che sembrano incredibili alla nostra ignorante ragione, non si fondano mai sull'inesistente! Potranno alle volte essere false, o meglio erronce come interpretazione razionale dei fatti istessi, ma non sono all'intutto vuote di senso affermando quel che non è.

Applicando questa norma critica a certi fenomeni straordinari bisogna in prima non negarne mai la possibilità, e poi ammettendone, con tutte le riserve anche la realtà quando questa s'imponga in forza di concordanti e fededegne testimonianze, studiarsi di collegarli a quelli più conosciuti e comunemente accettati, e cercarne una qualche ipotetica e provvisoria spiegazione, finchè non si giunga alla chiara conoscenza della legge che li governa.

Venendo ora alla fattispecie, a discorrere cioè dello zoantropismo in particolare, ossia della facoltà dell'uomo di trasformarsi (non dico già di tramutarsi, o trasnaturarsi) in bruto, per quanto, a primo aspetto, il fenomeno rivesta le sembianze paradossali di mito poetico, o di fiaba popolare, riflettendoci sopra si deve pur riconoscere che non supera i poteri ideoplastici dell'anima, nè sorpassa i termini della credibilità storica, se teniamo presenti gli annali tanto della Magia, quanto della Mistica.

Il fenomeno, ammesso come possibile, può aver gradi diversi d'intensità e di durata, ed assumere anche forme diverse di manifestazione a secondo della genesi psicofisica.

Non parliamo affatto della metamorfosi solamente metaforica e fantastica, della quale ci rimane uno storico esemplare in quella del Re Nabucodonosor, che si credè, pel corso di sette anni, secondo il biblico racconto, tramutato in bue pascolante: fatto questo senza dubbio che si spiega come una sorta di monomania per intensa autosuggestione subìta da un sogno forse di origine spiritica con simbolismo drammatico premonitorio. (Lib. di Daniele, 4 cap.) In ogni modo fu un caso celebre di delirio zoantropico tipico.

Nel maggior numero dei casi il zoantropismo potè essere quasi certamente un fenomeno allucinatorio trasmesso per suggestione intensiva e collettiva, faciente parte della così detta Magia fascinatrice. Come l'allosuggestioneinserita in soggetti disposti si tramuta in autosuggestione nei soggetti istessi, così l'autosuggestione può produrre viceversa l'allosuggestione: anzi, a ben consiłerare,non vi è allosuggestione,la quale possa non partire da un'autosuggestione. Difatti l'agente non può suggestionare altri, se prima non si sia egli stesso suggestionato : non può, ad esempio, indurre un soggetto a sentire di bere dell'alchermes in un bicchiere colmo di decozione di malva, se egli pel primo non pensi intensamente di sentire, per una specie di evocazione gustativa, il sapore dell'alcherves a lui ben noto. Quando questa reviviscenza, od allucinazione
provocata mnemonico-sensoria non gli è possibile, neppure gli sarà possibile destare per suggestione, ovvero anche per trasferto simpatetico. una sensazione simile in persone ricettive.

Stabilito questo principio, colui che si fosse fortissimamente monoideizzato nel senso di essersi tramutato in lupo, potrebbe trasmettere in altri, che non siano però dei refrattarii, la propria allucinazione allucinazione completa, cioè plurisensoria-- apparendo loro realmente in forma, o meglio sotto parvenza di lupo: il che non avvenne a Nabucco che si credeva, e forse si vedeva bue, ma non era veduto da altri sotto forma di bue.

Gli antichi teologi ponevano questo fenomeno, detto da essi della trasformazione, nel novero dei prestigi diabolici, conseguiti cioè a mezzo del patto implicito, od esplicito col diavolo.

Essi non davano a detto fenomeno se non dei caratteri illusori, simulanti una realtà obbiettiva. In sostanza si trattava di un'azione intensa esercitata sui centri cerebrali dallo Spirito Maligno, che veniva considerato come il più potente dei magnetizzatori..... Cornelio Agrippa, a sua volta, afferma anche lui che il fenomeno della metamorfosi è sovente opera di cattivi spiriti, e che consiste in una sorta di fascinazione sui riguardanti, e senza alcuna reale trasmutazione; ed adduce in esempio questo: a Sic mulier illa, quae a vulgo jumentum judicabatur, Hilarioni non jumentum, sed quod erat mulier videbatur. " (De incertitudine et vanitate omnium scientiarum).

Però quest'apparentemente reale, ed in verità solo realmente apparente metamorfosi zoantropica non esclude la possibilità di una metamorfosi effettiva ed obbiettiva.possibilitá scientifica e realtà storica anche, se vogliamo aggiustar fede ai documenti giudiziarii, in ispecie riportati nolle opere dei demonografi in pieno Rinascimonto, intorno a fatti di licantropia, che non ci autorizzano soltanto, ma ci obbligano a rigettare in toto l'ipotesi naturalistica dell' allucinazione indotta, perchè lasciarono traccie permanenti di traumatismi e di mutilazioni per trasferto, o ripercussione dal corpo psichico sdoppiato e trasfigurato sul corpo carnale dello stregone, distante anche di miglia, il che attesta la sempre persistente e funzionante correlazione bio-magnetica, ossia la circolazione psichica tra i due.

Il fenomeno medianico della trasfigurazione del medio, onde questi cangia fisonomia e tratti, sì da apparire un altro, già è un principio di prova del fenomeno maggiore, ma in fondo però identico, quello dello zoantropismo, che rappresenta solo un prolungamento sulla medesima linea dei poteri ideo-plastici e metamorfici della psiche in eretismo creativo.

Se il più, ben costatato, ci forza almeno come fatto, il meno ci permette di credere al più come possibilità di un fatto da costatare.

Sia animico, sia spiritico, secondo i casi, nella sua causa generatrice, il fenomeno della trasfigurazione, potuto constatare come obbiettivo nel medianismo, indubitatamente dimostra l'opera biotecnica di un agente metamorfizzatore. Esso fenomeno trasfigurativo si può considerare come una materializzazione leggiera, circum-corporea, di breve durata, od un conato incoativo della materializzazione estra-corporea di maggior durata della vera e piena stereosi, che però comporta fasi e gradi diversi di densità e persistenza.

La facoltà costruttiva e configurativa dell'anima,
definita con geniale precisione scientifica da Giordano Bruno a il geometra interno s, è resa manifesta in questi fenomeni come operante, non pure sul proprio organismo fisico, quando la trasfigurazione è di origine animica, ma anche sull'altrui organismo, allorchè vien provata di genesi spiritica.

L'aura odica radiante intorno al corpo sotto un impulso passionale ed immaginativo insieme, attraendo a sè, fluidificata, la sostanza cellulare,può stratificarla sulla superficie del corpo, condensandola a consistenza vaporica e modellandola sopra un tipo organico ideato, che può essere tanto umano, quanto bestiale. E un lavoro d'ideoplastica perisomatica, superficiale cioè, a spese della sostanza psichica a condensazione, come la chiamava il Du Prel, eseguito per una specie di trasporto galvanoplastico della corrente elettricovitale.

Il psicoplasma è appunto una sostanza plastica al diretto dominio e sotto il controllo permanente della psiche e con esso e per esso la psiche può foggiare l'organismo, e può, quando è concentrata ed esaltata insieme, come si verifica nel monoideismo cronico, modificarlo profondamente e prodigiosamente.

La Mistica cristiana ha esempî parecchi di vere costruzioni organiche intracorporee ed estracorporee dovute all'entusiasmo dell'anima assorta in una unica idea, imperante con dominio assoluto ed esclusivo, proprio autocratico. Così l'anima estatica del Poverello di Assisi potè fabbricarsi nelle stimate dei piedi del suo corpo dei perfetti chiodi con capocchie e punte ricurve, ribadite cioè dal lato opposto, adoperando il tessuto muscolare indurito quasi a consistenza motallica! Parimente altri asceti costruirono nel proprio cuore in minuscole dimensioni, ma con mirabile precîsione tecnica ed artistica, interi Calvarii con tutti gl' istrumenti della Passione di G. C., servendosi della sostanza carnea vivente mutata in sostanza cornea. Tali, ad esempio, furono S. Chiara di Montefalco, S. Veronica Giuliani ed altre parecchie-a non parlare delle tante e dei tanti stimmatizzati in prova della facoltá stimmatogena della immaginazione-fino al fenomeno classico della transverberazione del cuore avvenuto in S. Teresa di Avila, che per la sua grande scienza mistica fu proclamata Madre della Chiesa, alla pari cioè dei Padri della Chiesa. (Risc. La Mistica Cristiana di Guido Görres, tradotta dal tedesco in francese, in italiano ecc., opera di grande e meritata reputazione).

Questi neo-plasmi, prodotti da una ideazione subcosciente, come disegno, evidentemente, come opera poi, sono dovuti al potere occulto organizzante dell'anima, e contengono un gran valore dimostrativo della nostra tesi, e cioè che detto potere trascende la sfera degli schemi propriamente organici e biologici, che come organizza, disorganizza e riorganizza, così può formare e trasformare, dentro e fuori il corpo. Ciò posto, anzi ciò provato, non dovrebbe fare meraviglia che l'anima incarnata possa, in certe specialissime condizioni psico-fisiche, dovute ad es. ad eretismo mistico, o ad altro movente di ordine ideale o passionale, produrre una trasfigurazione più o meno persistente e ripetibile, come si narra di Simon Mago, che trasformavasi al cospetto delle moltitudini in cento modi diversi.

Anche quando non si tratta di fenomeno allucinatorio, ma di reale modificazione di forme, non intendiamo mai, anche usando la parola trasformazione al posto di trasfigurazione, voler dire perciò tramutazione, la quale importerebbe un interno ed intero
cambiamento della costruzione organica.
La trasfigurazione zoantropica dunque è possibile, possibilissima, per quanto rara, rarissima, essendo condizionata e subordinata a cause diverse e di misteriosa natura, nonchè inter-dipendenti fra loro.

Spiriti, umani fuori dubbio, sono sovente apparsi sotto sembianze animalesche - e di quì dovè nascere la credenza nella metamorfosi degli Dei, fra i quali Proteo e Vertunno tenevano in questo il primato. E notisi che la capacità metamorfica degli Iddii estendevasi ben oltre la cerchia della morfologia zoologica, e cioè a quella fitologica e più giù - fino a raggiungere il metamorfismo iperbolico in acqua, in fuoco, in nube, in sasso ecc., come si può vedere nelle celebri Metamorfosi di Ovidio.

L'idea stessa iniziale forse potè essere suggerita dall'osservazione delle metamorfosi, che si compiono nella vita intrauterina dell' uomo e dei bruti, e di quelle che si costatano in larga scala nella sterminata famiglia entomologica a traverso forme diverse in condizioni diverse di esistenza : d'insetti cioè che passano dalla fase di bruco, a quelle di larve, di crisalidi, di farfalle. E sempre l'identico fondamentale potere formativo e l'istessa idoneità trasformativa, che si fa palese alla nostra analisi critica.

La mitologia e la mitografia presso tutti i popoli Indiani, Greci, Latini, Scandinavi ecc. non sono senza un reale valore induttivo in questa disamina. Gli Egizii veneravano gli Dei sotto le forme e di minerali e di piante: avevano simulacri di numi dalla testa di cane (cinocefali), di sparviero ecc., nutrivano religiosamente il Bue Api e il sacro Becco di Menfi, dal quale ci provenne il Caprone degli striazzi-truccatura questa favorita e preferita dal Diavolo, più che quella del cavallo, o del cane nero-e ne derivò il Bafometo dei Templarii, idolo mostruoso dalle forme semi-caprine... Che più? Ricordiamo, honoris-causa, gli animali emblematici dei quattro Evangelisti e gli enigmatici Cherubini, che erano rappresentati come animali alati sull'Arca Santa (Giuseppe Flavio Antiquit. L. IV.) ed infine la mistica Colomba discesa sopra Gesù, e raffigurante nientemeno che la terza persona della ${ }^{2} S$. Triade: vera teofania zoomorfa!! Ciò prova che agli Spiriti più elevati era ed è dalla tradizione ebraicacristiana attribuita la metamorfosi animalesca così come gli Etnici crederono dei loro dei celesti, a cominciare da Giove trasformatosi in toro, in cigno, in pioggia d'oro ecc.

Per conseguenza logica concedevasi all' anima umana dei Gentili, come quella che era dell'istessa natura divina, l'istessa vis trasformativa derivante dalla sua propria vis formativa quale una semplice e necessaria modalità di questa. Donde la favola di Circe che :
« Carminibus... socios mutavit Ulyxi» (Virg. Eclog. VIII, v. 70) : e la credenza antichissima nella licantropia per opera magica:
-His (herbis) ego saepe lupum fieri, et se condere silvis Moerin... vidi. , (Id. Ibid. v. 97-98).

## V. Cavalli

Continna
... Inquisitori, inquisizione, tesi assurde imposte dalla forza, tutto é sparito. Rimasto è il moto della terra innegabilmente provato, e il grido di Galileo sorvuolante sulle umane generazioni.

I, eva la fronte al sole di Dio, figlio dell'umanita e lesgi mel Ciele : al muoves. Fede e aziane. 11 futuro è nastro.
G. MAZZIINI: Filosofia pag. 86

# Le " frodi clamorose, , dei primi fotograf dello Spiritismo 

(Mumler, Hudson, Parkes, Buguet)

Nella vasta cerchia dei fonomeni psichici, di ordine fisico o intellettuale, non ne esiste forse uno che più di quello delle \&otografie spiritiche, abbia agitato il grosso pubblico dei giornali quotidiani e talvolta delle aule giudiziarie, quello degli studiosi, quello dei credenti e credenzoni, in America, in Inghilterra e in Francia a preferenza che altrove.

Ottenere la fotografia d'uno * spirito * è sembrata a molti la dimostrazione più immediata e risolutiva della sopravivenza umana, e ingegni eminenti, come il Wallace e l'Aksàkow, vi hanno contribuito con l'autorità del loro nome e delle loro ricerche; ma produrre una tale fotografia, con nezzi subdoli e fraudolenti, è parsa poi una cosa abbastanza agevole e frequente, da ingenerare negli animi il dubbio e il sospetto, a parte la difficoltà teorica di risalire da una fotografia spiritica, supposta sautentica. alla reale esistenza dello spirito. Gli spiritisti vedono nella lastra sensibile uno strumento delicato, ma poderoso, di prova, a favore delle loro idee predilette; gli avversari sostengono insomma che quelli sono mossi soltanto da un'istintivo e prepotente bisogno di credere che li rende vittime di secolari superstizioni.

Converrà dunque rigettare fra i ciarpami e le cianfrusaglie le fotografie spiritiche e con esse, quasi e senza quasi, gli spiriti? O ritenere che tale giudizio sia esagerato e quindi, direbbe Talleyrand, insignificante? L'alternativa, senza dubbio, sarebbe troppo semplicista. Fra i due estremi è il partito di affrontare nuovamente e direttamente il problema, affine di metterne in evidenza la parte di verita che esso comporta nel riguardo storico della frode, e in quello teorico della interpretazione, come si tenta in questo saggio; e cercando di tenersi lontani della fede cieca e dallo scetticismo sistematico: il dubbio metodico, si può ricordarlo, è la sola guida legittima ed efficace nella ricerca del vero.

Con troppa facilito, infatti, il problema delle fotografie spiritiche è stato studiato dagli avversari sulla base del sospetto e delle congetture (1), e da tale fase non è ancora uscito; ne è bene uscito quello dei fenomeni medianici in genere, sulla cui realtà non è più permesso dubitare. Continua quel problema :a essere investito di luce sinistra dalle «frodi clamorose», cui si rilegano sepratutto inomi di Mumler, Buguet,Hudson e Parkes, e dal costante riflesso che le frodi che si possono perpetrare con una lastra sensibile sono diverse e inumerevoli: le pose ripetute, l'uso di vecchie negative o di ritratti preesistenti, e di fantocei; il mezzo di creare la cosiddetta apparenza spettrale, cioè le immagini "trasparenti, attraverso cui spiccano gli oggetti; 1 ' aiuto di abili compari; la credulità dei clienti, ecc., ecc. : cosirchè, si dice, è possibile •fabbricare unó spirito • senza che lo spirito ci sia, ed è più che probabile che così, da' celebri giuntatori, esso sia stato sempre fabbricato.

Ora quì è il punto debole di questa maniera di argomentare. Non si vuole punto negare la possibilità dell'inganno, proprio o altrui, si invece accertarne la realtà di fatto, al di fuori di ipotesi illegittime e più o meno arbitrarie; si vuole che la frode appaia a brutta e deforme : in tutta la sua nudità, senza il pericolo di scambiarla con altri aventi, come lei, epiacevol viso, abito onesto $>$, e veramente onesti e piacevoli.

Tutto ciò potrebbe sembrare ovvio, e non è.
La signora Sidgwick, che contro la fotografia spiritica ha scritto una terribile requisitoria, e della cui critica il frof. Morselli fa un grande caso (2), divide i fotografi di spiriti in professionisti e non professionisti, e ricerca, quanto ai primi: a) le prove del-
(1) . ... debbo riconoscere, dice Il prof. Morselli, a proposito della aedianita, che molte accuse di frode sono basate piuttosto su congetture nonpetti che su prove manifeste... E. Morselli. Psicologia e Spiritismo, Torino, Bocca, 1908, vol. I, p. Ys.
(2) - Le fotografie dell' - invisibite - sono state un tracollo per lo apiritismo: del tre (sic) fotograf spiritualisti. Mumler, Hudnon Parkes Sidgwick: Tutu impostori! - E. Morselli. o. c., vol. II, p. 478.
l'impostura; b) la produzione di fotografie sincere nonostante la frode, sia rispetto al processo fotografico sia in merito alla rassomiglianza delle immagini ot tenute con persone morte; e mira a dimostrare, quanto ai secondi, che essi s'ingannarono, o furono ingannati o le loro negative sono insignificanti, o non offrono che delle macchie informi che poco o nulla hanno di umano. Ma lungi dal limitarsi a raccogliere e di scutere le manifestazioni obbiettive del trucco, la valorosa scrittrice si lascia trascinare, non di rado, da vedute personali e alla prova inesistente supplisce con supposizioni e apprezzamenti, in cui può ammirarsi l'acume e la sottigliezza, invero straordinari delle sue idee, non la sostanza e la coerenza del giudizio. E un metodo, direi quasi, artificiale, per cui nulla esiste di vero....; e ci mostra, per es., che tutti i medii sono falsi e menzogneri, salvo a ricercare se, ciò malgrado, essi producano fenomeni sinceri s, e concludendo sempre pel no; è uno scetticismo sistematico, che sta al fondo dei pensieri e li determina e li colorisce; è un concetto generale che sembra rampollare dai fatti, ma al quale i fatti è giuocoforza si adattino. (quindi le conclusioni della Sidgwick sono - interamente negatives (on the whole negative), e il materiale utilizzabile così scarso eda valere difficilmente come hase d'una indagine anche preliminare, in vista delle immense difficoltá teoriche involte *(1).

E necessario che all'accusa si faccia seguire la prova
Dopo aver preparato e, in buona parte, apparen temente eseguito l'eccidio dei quattro fotografi professionisti, Mumler, Buguet, Hudson e Parkes, la signora Sidgwick passa a ricercare se, nonostante la frode, esistano fotografie spiritiche sincere

Persone competenti affermano di avere seguito il processo fotografico, in capo al quale è apparsa la figura di uno spirito, e non hanno scoperto alcun truceo. Ció non vuol dire, ribatte la scrittrice, che trucchi non ce ne siano stati: l'osservatore, per quanto esperto e intelligente, può ben venire ingannato, specie quando cerca di guardarsi nello stesso mentre da tutti i possibili inganni che ei concepisce, e quando si pensa alla grande complicanza del processo fotografico, al numero di roodi in cui una fotografia cosiddetta spiritica può essere prodotta, al fatto che il fotografo non ha aleun obbligo di fornire una fotografia spiritica (2), giacchè, è ovvio, dispone sempre della facile scappatoia che consiste nel protestare l'assenza, o la mala volontà, o l'incapacità fisica ad agire dello spirito. Dunque, lo si vede bene, l'inganno non si conosce, ma può esserci, deve esserci !

Parecchie immagini di spiriti furono trovate rassomiglianti a persone morte, da familiari e conoscenti. E questo, rimbecca la Sidgwick, è cosa insignificante per diverse ragioni : Nel maggior numero dei casi, la testa dello spirito appare avvolta in un bianco panneggiamento, che ne rende malsicura l'identificazione; in altri, l'immagine offre degli atteggiamenti singolari, facili a essere imitati, e più facili a venire presi quali segni d'identità, o il riconoscimento avviene dopo esami ed esitazioni, o si osserva la fotografia col preconcetto che debba rappresentare un proprio defunto; in altri casi ancora, la fotografia potè venire manipolata su uno schizzo o su un qualunque ritratto, alterato in modo da simulare una rassomiglianza di famiglia (3). Certe identificazioni poi, quale quella del Poiret (riconosciuto come lo spirito d'un vecchio amico di trent'anni, da uno, e come il ritratto del suocero, vivente, da un altro), e i casi in cui il cliente che posa non riconosce il ritratto, ma scrive, dopo, che i suoi nipoti trovano in esso una rassomiglianza con A. B., morto nel suo villaggio trent'anni prima (4), suggeriscono l'idea che molti di noi siamo su per giù calcati sopra un medesimo stampo $\theta$, come un paio di scarpe bell'è fatto, potremmo comprare un nostro ritratto, purchè la scala ne sia piccola (5). 3

E' in'utile andare oltre; si tratta davvero di sospetti e congetture che si commentano da sè.

Ma se, nella mente della signora Sidgwick, è tanta ardua e vana l'identificazione d'una persona morta
3) Mrw. H. Silgwirk On. Spirit photographis , in - Procceding
of the Soclety for Psychical Renearch . . London, July 1891, p. 26
(4) Sidgwick, o. c., pp. 2i6-i.
(5) Sidgwick o. c., pp. 279-81.
(6) V. Mad. Leymarlo. Prooès' des spirites. Paris. 1 sits.
(i) Sidgwick, o. c. p. 2\$2, nota.
o vivente sopra una fotografia, qual valore hanno i suoi argomenti rivolti a dimostrare la falsitá di Mumler?

Mumler, fotografo di professione, cominciò le sue prove a Boston, nel 1862 ; ma si scoprì che due almeno delle sue fotografie esibivano come spirito una persona vivente, ed egli ricadde in oscurità. Ricomparve sette anni dopo a New York, vi subi un processo, e venne assolto, diremmo noi, per non provata reità. Ora quest'assoluzione, dice la Sidgwick, non dimostra nulla a favore di Mumler, giacehè fondata sulla probabiliti a priori della frode, senza tener conto della scoperta di Boston, ehe, dall' assoluzione medesima, non riesce punto invalidata. (1) E sta bene, o pinttosto no, sta male. Se le ragioni dalla signora Sidgwick addotte contro le identificazioni, dirò così, fotografiche hanno peso, esse investono il preteso riconoscimento ael 1862 , che ne viene molto invalidato, e crolla l'unico sostegno dell'accusa di frode contro Mumler ; che se quelle ragioni non valgono, acquista subito importanza l'identificazione fotografica, e Mumler è lo scroccone di un momento, presto ravveduto, e confortato dalla testimonianza favorevole di molti galantuomini, fra cui delle persone eminenti, al processo del 1869.

Dacchè ci siamo, parliamo un poco di Buguet * cui, nota il Morselli, nulla ha giovato il tentativo di riabilitazione della ottima Sig.ra Leymarie * (2). Ei fu colto, si dice spesso, colla mano nel sacco, e confessò la propria frode. Ma qualche mese dopo il processo, da Bruxelles, ove era riuscito a rifugiarsi (!) mandò a Dufaure, ministro francese della Giustizia, una dichiarazions legalizzata ( 27 settembre 1875), in cui spiega il suo contegno al processo, e afferma che solo un terzo delle sue fotografie erano dovate a mozai fraudo'enti, quando una forte indisposizione lo costrinse a servirsi di sotterfugi, per supplire alla propria medianità... e per vivere (3)! La Sidgwick molto di volo accenna a questa circostanza, e subito dopo aggiunge: *non c'è dubbio, come scrive *Oxon* (Human Nature, Londo:i, 1875, p. 334) che a un recente processo, a Parigi, ha fornito la prova evidente di un lungo e sistematico corso di frode... Buguet, dalla confessione sua e dai fatti, è rivelato impostore* (4).

Il Rev. Stainton Moses ( 0 (oxon*) scrisse sotto l'impressione disastrosa della sentenza, e prima che il Buguet si fosse in gran parte smentito; egli per altro aveva creduto e tuttavia certamente credeva alla buona fede relativa di costui; e la signora sidgwick considera quell'impressione come un giudizio definitivo. E' ben chiaro che alla ritrattazione di Buguet non da ella alcun significato, dimostrandosi (lei, così ricea di congetture) affatto ignara intorno alle miserie della medianitá... e della vita.

Già il tentativo della signora Leymarie (il Procès des Spirites) meriterebbe forse uno studio organico e completo, dal punto di visto storico e critico. In taluni casi, per es.. la frode non si spiega se non si ammette l'esistenza, in diversi luoghi, come in Inghilterra e in Grecia, di compari (5), e di questi non si ha notizia; in generale poi bisognerebbe ricercare a fondo come e perchè il processo sorse e assunse il carattere che gli conosciamo. Il fatto era, scrisse un anno dopo francesco Rossi Pagnoni, che fra i pionieri dello spiritismo in Italia è uno dei più acuti e pugnaci, *il fatto era chs quei testimoni avevano ricevuto da Bugnet tali fotografie, che da tutti i subdoli apparechi, che il Presidente metteva sotto i loro occhi ed enfaticamente ostentava, non eran rese possibili: tanto è vero che il Tribunale, a cui andava molto a sangue la dichiarazione fatta dal Bugnet di aver sempre ingannato, non volle correre il pericolo di sbugiardarlo incitandolo a riprovare se con quegli apparecehi riusciva a produrre fotografie di ignoti a lui. come quei testimoni avevano ricevuto *(6).

[^33]In realtà, $l$ 'inganno sistematico ed esclusivo del Bugnet è tutt'altro che dimostrato. Qualche volta anzi il supporlo conduce a tali complicanze che il dubbio sul riguardo, sembra il partito preferibile. Valga come prova il seguente caso, ricordato dalla Sidgwick (1). Il Rev. Stainton Moses ebbe l'idea di farsi fotografare da Bugnet, a Parigi, in un'ora designata e alla presenza di un amico, mentre egli stava a Londra, nello stato di atrance*.

La mattina susseguente, e prima che avesse ricevuto notizie di Parigi, scrisse in modo antomatico che erano state fatte due sedute... di cui la seconda riuscita. Nella prima metà della lastra era una buona im: agine di lui... nell' altra metà, l'immagine dello spirito che aveva diretta l'operazione $»$.

Ora è pochissimo probabile che tante coincidenze fossero easuali: non era raro che si facessero due pose, e la prima risultasse vana, e non era insolito che si ottenesse una seconda figura: così la scrittrice (2); ma fu singolare e particolarissimo che proprio nella prima metà della lastra fosse l'immagine di * Oxons e nell'altra metá quella dello spirito. La stessa signora Sidgwick se ne accorge ed ammette a ogni modo *qualcosa di simile alla trasmissione del pensiero o alla chiarovegrenza*, ipotesi che a me qui sembra inadeguata.

Nerli ordinari fenomeni ipnotici, ch'io mi sappia, la ricezione dell'immagine $n$ la visione di un oggetto lontano è avvertita ed espressa subito dal soggetto, ovvero ricordata e riferita talora spontaneamente in veglia (3), a parte i casi ammissibili d'una memoria risorgente per sugrestione post-ipnotica, o nel ritorno allo stato sonna nbolico: tutto ciò, s'intende, sotto il dominio d'una volontà estranea, quella dell' ipnotizzatore sul sorgetto.

Nel caso di *Oxon», se mai, ci troviamo al cospetto di un' autosuggestione: il paziente da sè cade in a trance $»$, e si sveglia; da sè, dopo un certo tempo ricade in ipnosi e scrive automaticamonte sopra un fatto occorso a distanza. Ma quando si verificò la visione? O all'atto della serittura automatica, o prima al momento della posa; in quest'ultima ipotesi, la visione rimase latente in veglia (e anche nel sonno normale) ed eruppe alla superficie in seguito, spingendo il soggetto a scrivere.

Si può però stabilire che la supposta visione dovette essere percepita durante il primo stato di * trance, "Oxon. posa nell' intento di ottenere una propria immagine; egri sa che un suo amico è alle costole del fotografo, e ne scruta tutti gli atti sino alla fine delloperazione; egli è dominato dall'idea che questa si compie seduta stante; e seduta stante conosce ciò che avviene a distanza. L'amico accennato, che era con Bugnet, riferisce che nell'ora presegnata, e mentre pensava a tutt'altro, * fu potentemente colto dalla convinzione che "Oxons fosse vicino o stesse per entrare nella stanza», a tal punto che eguardo intorno parecchie volte, aspettandosi di vederlo $*$. Dunque proprio in quell' ora a Oxon * fu in qualche modo presente all'operazione ; in quell'ora la conobbe e la seppe compiuta; in quellora doveva sentirsi mosso, con forza, a rivelar l'evento e a scriverne. Invece, no: ne scrive dopo, in un successivo stato ipnotico, per un'influenza autosuggestiva inesplicabile, e quando l'impulso a scrivere deve ritenersi esaurito o quanto meno attenuato (4).

Si discuta come e quanto si vuole intorno.ai fatti, non si potria mai risolutamente affermare che si tratti di chiaroveggenza, msutre d'altro lato fu giuocoforza escludere la coincidenza fortuita. Del resto la chiaroveggenza (di * Oxon *) o la trasmissione del pensiero (di Buguet) ammessa, è strano che facoltà, pur tanto

[^34]straordinarie, non sieno valse a *Oxon* per fargli conoscere il trucco, se trucco c' era, di Bugnet; e la signora Sidgwick in fondo arbitrariamente le dimezza, le limita alla sola conoscenza della fotograiia, senza estenderle ai mezzi illeciti che avrebbero contribuito ad ottenerla. Io non sostengo, badiamo, che : Oxon * dovevà accorgersene per forza; dico che lo poteva; ed è poi inutile abbandonarsi a supposizioni sussidiarie su ciò che potè essere accaduto, quando noi vogliamo sapere ciò che reaimente accadde. Tutto so atato, non possiamo che restare indecisi intorno alla mala fede del fofografo; e se mettiamo in prima linea quello che conosciamo della medianità e delle sue miserie, assurgiamo a un giudizio chè può sembrare indulgente e piuttoste è obbiettivo: Eđuardo Buguet fu un impostore press'a poco come lo sono i medii. Tale conclusione avrà magari uno searso valore probabile, ma ne ha unn, certamente.

Dei quattro fotografi professionisti di cui discorre la Sidgwick, restano Hudson e Parkes.

Rispetto al primo, (1872) ella cita il parere di vari - spiritualisti *, taluni esperti fotografi, i quali ritennero che le fotografie hudsoniane mostrassero tracce evidenti di doppia posa, alterazioni (si dovrebbe forse dire, correzioni) fatte a mano, vestigia di trucco, non solo, disse il Beattie. ma del trucco piu stapido, etc. Nondimeno lo stesso Beattie, (awhose houcsty is beyond suspicions) (1) il quale insieme a un proprio amico visitò Hudson, prese delle fotografie nel suo studio, seguì con cura il processo fotografico, e vide apparire delle figure spiritiche, espone con energia che non ebbe da constatar nulla di anormale; ed eguali dichiarazioni rendono altri, fra cui il Traill Taylor direttore del British Journal of Photography.

Bisognerà dunque ammettere coi partigiani di Hudson che i segni di truceo fossero apparenti e dovut agli stessi spiriti? Il ripiego sembra abbastanza comodo, ma altrettanto comodo è lo sbarazzarsi d'un problema noioso, con l'accusa della frode.

E passiamo a Parkes
Parkes appunto (1875), volle ginstificare l'* apparenza sospetta delle sue fotogratie, attribuendola ai metodi speciali adoprati dagli spiriti. Egli anzi disse d'aver fatto, e descrisse, talune irparienze, da cui sorgerebbe che gli spiriti sanno impressionare le lastre, indipendentemente dall'obbiettivo e da altri ostacoli materiali, in virtù d'una loro azione spirituales.

Or la scienza ha saputo oggi insegnare vari metodi fotografici. attraverso i corpi opachi e senza camera oscura, sia per es. mediante i raggi $X$, o i radici, sia per mezzo delle radiazioni infrarosse e il solfuro di zinco fosforescente, Assai istruttivo, d'altro canto, è il fenomeno osservato dai signori Aggazzati, Foà ed Herlizka, con la nedianitá di Eusapia Paladino: il contorno di quattro dita d'una mano, su una comune lastra fotografica, chiusa a dovere entro una scatola la quale venne afferrata e presa con violenza da una entità invisibile. V'è quì, nota il prof. Morselli (2), il passaggio <roentgeniano * traverso il coperchio, di certe radiazioni, le quali paiono, dunque, di natura ignota; e ricordan bene l'azione spirituale di cui parla il Parkes.

Senonchè, le esperienze di questo vorrebbero met terci in presenza di un fatto abbastanza strano, a spiegare il quale bisognerebbe supporre, oltre l' esistenza, dello spirito, l'intervento suo, attivo e intelligente, nel processo fotografico. Secondo Parckes, gli spiriti da soli si fotografavano in maniera diretta cioè senza produrre il rovesciamento dell'immagine; ma quando sedevano insieme a un vivente, occorreva loro fornire un'immagine rovesciata, ed sera questa una delle maggiori loro difficoltà nel fotografarsi ${ }^{\text {. }}$ La signora Sidgwick osserva ironicamente che Parkes non dice che gli spiriti stessero ritti sulla testa; e questa spiegazione tanto... funambolica non è per nulla necessaria, se concediamo a quegli spiriti il potere di far convergere a volontá, in un centro più o r mono lontano, secondo le circostanze, i loro raggi \& spirituali . i quali, partendo dall' oggetto (lo spirito), vanno a convergere in un punto situato dietro la lastra sensibile ovvero s'incrociano, dinanzi alla nedesima, lasciando su questa un'in magine, rispettivamente diritta o rovesciata. Nell'un caso, quando gli spiriti sono soli, il

[^35]entro di convergenza è su per giù arbitrario; nell'altro, quand'essi siedono insieme a un vivente, riesce più difficile da realizzare..., proprio come assumeva in fondo Parkes.

Per tal modo si vede a che si riduca il seguente dilemma della Sidgwick, ch'ella crede certo senza uscita: *O le fotografie spiritiche , non sono delle fotografie, e allora la fotografia spiritica non dà una prova inattaccabile della obbiettiva esistenza di forme spiritiche..., o Parkes non fece le esperienze che deserisse : In verità, le esperienze di Parkes appaiono possibili; ma ora v'e di più ; l'impostura del medesimo assai malamente accorda col seguente fatto particolare riportato dalla Sidgwick.

Racconta Stainton Moses che mentre, una volta, nel suo * stato di chiaroveggenza*, si faceva fotografare da Parkes, vedeva lo spirito d'una bambina (solito a manifestarsi per mezzo suo) ritto presso una tavola o librantesi nello spazio, molto davvicino alla sua spalla sinistra. Allo svegliarsi, riferì ciò che aveva vis o; e la lastra sviluppata mostrò una figurina, nella esatta posizione da lui veduta e descritta.

A questo fatto la Sidgwick non intende attribuire molta importanza, e in parte sperchè non è inverosimile Parkes sapesse che quello *spirito * soleva manifestarsi per mezzo di *Oxon •; e non vede che la coincidenza fra la posizione vista nel sonno e quella fotografata rende molto difficile l'ipotesi della frode. Tale ipotesi, infatti. si complica stranamente con un'altra, senza di cui essa non regge: l'azione suggestiva, verbale o mentale, di Parkes su «Oxon», diretta a indurgli l'allucinazione visiva dello spirito, in esatta corrispondenza con l'immagine predisposta D'una tale suggestione verbale, nel racconto non è traccia, quindi bisognerà fermarsi alla suggestione mentale, ossia concedere a un semplice fotografo una straordinaria dimestichezza con un fenomeno ancora oggi controverso, e che non trova appoggio che nella supposizione della frode, quella che occorre appunto provare. E ci aggiriamo in un circolo vizioso.

Pure, se allucinazione mentalmente indotta ci fu, si può supporne, come nel caso di Buguet ed *Oxon* l'obbiettivazione nello spazio; allora è quì la causa dell' immagine fotografica, e diventa inutile parlare della frode!... In definitiva, è difficile ammettere che Parkes non abbia fatto le esperienze che descrisse; ma allora andiano al primo corno del dilemma, proposto dalla signora Sidgwick. Quale ne è il significato? Quello, se ben mi appongo, d'una radiazione cogitativa di origine non per forza spiritica, in termini più propri o moderni, d'una proiezione ectoplastica, dovuta al cervello di un medio e forse pure, in minima parte a quello dei presenti, come opina il prof. Morselli a proposito delle * materializzazioni s con Eusapia Paladino. Se sia proprio così, quì ora non c'importi; certo la mala fede di Parkes rimane fuori causa.

Lelgi Nola Pitti

## Il sogno telepatico <br> di Giaseppe Garibaldi (*)

Solo una volta (scrive Garibaldi stesso), io raccapriceio nel rammentarmene, sull'immenso Oceano Pacifico, tra il Continente Americano e l'Asiatico viaggiando sulla Carmen ebbimo una specie di tifonf, non formidabile come quelli che si sperimentano sulle coste di China, ma abba-
(*) In questi giorni - nei quali Palermo è in festa - celebrando 11 cinquanteuario del 27 maggio 1860-por la più grandiosa opopen della unificazione della Patria, cui si lega la sauta memoria di Ginseppe Garibaldi, crediamo ntile di far conoscere ai nostri confratelli l'importante caso telepatico che egli ebbe in sogno nel 1852 in occasione della morte della sur madre adorata, e da lui stesso narrato e lescritto.

Conf. Guerzoni • Vita di Garihaldi, Vol. I. cap. VI, pag. 397.
Conf. pure Jesaie W. Mario • Garibaldi et szol templ • ca. XXXV, pag. 427.
stanza forte per farci stare parte della giornata 19 maggion $18: 5$, colle grabibie basse - e dien tijo:af perche il vento fece il griro della buscola, serno carattoristien del tifonr. e il mare si asitò terribilmente, come sule in quel grande temporale.

Io ero ammalato di reumatismi e mi trovaro nel forte della tempesta adormentatu nel min camerino sopra coperta.

Nel sonno io coo trasportato nella mia terra natale, ma in lungn di trovarvi grellomia di Paradise che ero asisuefatto di trovare in Nizza. we tutto mi sorrideva, tutto mi sembrava tetro come un'atmasiera di cimitero, tra una folla di donne che io seorzero in lontananza, in aria dimessa e mesta, mi sembre di seorere una bara e quelle donne, quantanque movesome lentamente, avanzarono pero alla mia volta. Io con un fatale presentimento feri uno siorzo per avicinarmi al convoglio funebre, e non potei musermi, avero una montagna sullo stomaco. La comitiva però giunse al lato del mion eriaciglio, vi depose la bara e dilecuossi.

Sudante di fatica avevo inutilmente rercato di ewr. reggermi nelle braceia. Ero sotto la terribile influenza di un incubo e quando principiai a muovermi, a sentire arcanto a me la tredda salma di un cadavere, al a rico. noscere il santo volto di mia madre, io mi era desto: ma l'impressione di una mano ghiacciata era rimasta sulla mia mano. Il cupo rugeito della tempesta ed i lamenti della powera Carmen spietatamente sbattuta contro terra non poterono dileguare interamente i terribili effecti del mion sogno. In quel giorno ed in quellora certamente in ero rimasto privo della mia genitrice, dell' ottima delle madri. (\%)

## G. Garibalidit

(**) Nolla stomsn notte 19 mazzo 18 sid la madredi Garibaldi mori. Dieono yli storici sopra citati, i lembi dilla ooltre funcere furono tenuti da quattro proseriti della democrazia eumpen: dodici dame facevano parte del Convoglio. La popolazione nizzarda prend viva parte in quella impnetante cerimonia. Vedi Op. citate.

## 5ul terreno dell'equivoco

L'amico Sacchi ha voluto confortare il mio articolo - L'equivoco * del sno nssentimento, e ne sono lieto.

Se non che egli ha posto un hine inde, il quale caugia una questione generale e-dirò coni-d ordine esteruo in un intreccio di questioni particolari e dordine interno.

Debbo, pertanto, riprendere per poco la penna, non per avvivar polemiche (ch"io espongo dei punti di vista affatto personali), mal sol perche, essendo stato io a porgere al Sacchi occasione di parlare, potrebbe ritenersi, ove tacessi, che condividessi in tutto il sno pensiero: ciò ch $\cdot$ non è.

Sarò breve, e mi limiterò ai punti principali.

$$
*^{*} *
$$

Son d'accordo col Sacchi nell'opinare che *una qual* siasi fede religiosa, per quanto modesta e semplice (per - es., il protestantesimo) non possa rendersi vindice della - liberta del pensiero, ben diversa questa e ben più e-- letta della liberta religiosa medesima o liberta di sen-- timento .

Mi piace anzi riportare al riguardo qualche perspicuo giudizio del St́ailles (1): Al libero pensiero - egli

[^36]- dice - può definirsi diritto al libero exame. E libero - punsatore chinnque - sieno qualsivorlia le sue teorie e - Le sne crodenzo - non fa appello, per affermarle, che - alla sua propria intelligenza e le sottomette al controllo - dellintelligena altrui. Il libero pension non esclude - ní lipotesi, nè l’errore esso è anche liberta di errare $\cdot$. In una parolat esso è an metolo, non una dottrina, per* chi non potrobbe darsi per una dottrina se non negan-- dolo, mentre si voole affermarlo o. Chi esclude - egli si domanda - il libero pensiero: non esclude a se mon - quelli ché si escludono da loro, pretendendo di porsi al - di fuori ed al di sopra della ragione: ereo percha il * libro pensiero hit per nomica irreconciliabile la Chiesa * C'atolican. Il libero pensiero e exclude anche quelli che * rieonosec-ndo il libero esathe. Io limitano allintu!ligenza - dellat Sara Serittura, che contiene mat verita rivelata - dar lia. In nome del libero pensiero, noi domandiamo, - Che si posar esnere atei senza essere tatati dat scelle-- mati, 4 credere in I ion senza asere trattati da imbecilli s.

Per moi opiritualisti - aggimugo io - la liberta di coseientar e di pensiero is cosa macra : is condizione essenaiale dellevolnzione intellettaile, morale e spirituate dellessere. gianchi guest h ha pre fucina sol quel glorioso nostro tempio interiore, di rui lihertì i atmonfera vitale.

Penso anchio che non phossi accombare alle religioni (ehraica, cristiana, cattolica, etc) il monopolio dell idea teistica e atamaticas, con quel che segue.
I) vero: se caratteristica essenziale del moderno spirithalismo è la tendenza all’unitò od alla muiversalità, coforo che ai nostri studii si accostano debiono pur decampire dalle lor vecchie concezioni separatistiche e limita tive, per abbracciare col gnardo tuto lareo spazioso dei nuwvi orizzonti.

Ite religioni atthali - mi riservo di trattare in altra sede e con maggior arghe\%za limportante argomento non resteranno, io credo, del tutto lettern mortu, ma passeranno al futuro. pel tramite degli stuli resoterici, per quel che racehindono di essenziale, di miversale e di eterno.

Come serissi ultra volta (1), lo studio comparato delle
(1) Punti di vista - Pregiudizi da combattere (IV) c'tra, ottobre 19wh. varie religioni porta a dover riconoscere $1 \times$ "nilì̀ fondaII'rintrlf di esse tutte, l’unicità dell’idea religiosa. Onde l'esoterista ben si volge ai vari credenti: a la vostra par* ticolare religione contiene una parte di un unico vero: non abdicate (esotericamente parlando) alla parte, ma trascendetela per abbracciare il tutto $\approx$.

Vno spiritismo. mit teosolia, un occultismo che si presentasse con unetichetta cristiana, buddistica od altra ancora, sarebbe, a mio avviso. m mon senso. Cniversale e particolare non si equivalgono: si der essere spiritisti, teosofi, oceultisti. sen\%"altra agginnta limitutira.

$$
*^{*} *
$$

In quanto poi al supporre o no che a lo spiritismo - (anche considerato come branca dello spiritualismo) possa - servire come punto di partenza per una religione no-- vella, non alieun nè dallevangelio, nè da altri libri o - tradizioni religiose $>$, ed al ritenere o no eche gli e-- sperimenti medianici altro valore non possano avere se * non quello che consenta loro la scienza", mi riferisco alle brevi considerazioni, che, in merito al divenire delle nostre idealita, figurano nel mio articolo © Gli Spiritualisti ed il presente • (Luce ed Ombra-Marzo-Aprile 1910).

Dirò qui soltanto che per me la religione futura del-
l'umanita (e dico religione perchessa potrain avere le sue radici entro il terreno dello esperimento scientitico, ma non potrit non spingere i rami delle sue suprome illazioni entro il cielo della metafisica: potra mai, ad esempio. sperimentalmente provarsi l'immortaliti dell:mima?) non sara che il portato di an maturo ed ognor perfettibile spiritualismo seientifico e filosotico, non wara che lat sintesi grandiosa dei migliori risultati delle indagini compinte dalle varie senole spiritualistiche, vigliati ed necettuti dalla scienza del domani.

Lattarale npiritismo (branca per me senza dubbio dello spiritualismo). a lovangelio esti altri testi religiosi nella loro efficienza esoterica, concorreramo (e lo spiritismo in una misura ben larga) a dar corpo e vita alla religione futna: dellinmanita, ma won ne sarammo i soli unici elemonti costitutivi.

Ed occomi al phato su cui dissento recisamente dall'amico Sacchi:

Sembra a questi eche il mantenere malyrado molti - recenti resultati della scienza (quale p. es. la constata-- zione della cosidetta ombra dell anima per mezzo di os-- servazione fotogratica) la distinzione tra spiritmalismo - e materialismo, distincione che non existe. che è peri-- colosa di misticismo, da un un lato e di brutalismo dal-- l'altro, sia fonte di lotte imutili $\Theta$ di divisioni dannose *.

Ebbene : alla stregua di cotesti resultati della Scienza, Ia distinzione non ha, a mio parere, motivo di cessare. Lianima, la cui ombra impressiona la lastra fotogratica, non è infatti, lo spirito, ma soltanto l'involucro fluidico di esso. l'elemento intermedio tra il corpo fisico ed il principio spirituale dell'essere. - Ora non possiamo decampare dalla nostra posizione spiritnalistica sol perchè is emerka, al lume dell'esperimento acientifico, l'esistenza di un terzo mezzo, il quale, pur avendo cavatteristiche diverse da quelle che gli scienziati materialisti sogliono riconoscere nellunico tipo di materia da essi ammessa, non cessa di esser per noi materiale. - Sarebbe lo stesso che non dovessimo più dirci vitalisti sol perchè̀ gli scienziati vengono in oggi affacciando la concezione energetica della materia, laddove la rita (cfr. Lodge - Vita e materia) è concepita come cosa a parte dall' energia, anzi come direttrice di questa - La scienza sperimentale, cui ullude il Sacchi, versa nel fluidismo; non tocea (ue puo toccare) lo spirito. - Il Succhi avrebbe ragione, quindi, fino ad un certo punto, $e$ ciò non basta.

S'anco poi volessimo ridurre tutto a spirito solo (negando la materia come realtd per affermarla cristallizzazione dello spirito) la distinzione sostanziale cadrobbe. Di fronte a cotesto nostro monismo spiritualistico starebbe pur sempre il monismo materialistico degli odierui scienziati positivisti materialisti (per essi la materia e la realtà e ciò che noi diciamo spirito, e ch'essi limitano alla cosciener, un effetto soltanto di essa): si può parlare di lotte inutili e di divisioni dannose, quando si è ai poli opposti del pensiero ?

La distinzione, infine, che pel Sacchi sarebbe pericolosa di misticismo da un lato e di brutalismo dall'altro, a me sembra, invece, da mantenersi proprio in vista di una certa sua sana ripereussione morale, giacchè essa parmi incarnare tutto un programma, additare tutto un orientamento di vita interiore.

Sembrami, adunque. Non vorrei, infatti, che la tendenza naturalistica del pensiero, che è garanzia di consapevolezza e di progresso, avesse l'effetto di raffreddare in noi ciod che a mio credere deve farsi, invece, ognor pià caldo e ribrante: il senso mistico della vita. Altro
è il ripugnare da un misticismo malato, altro è non esser mistici affatto. Per me, lo ripeto, un misticismo sano, un misticiano cioè che mon si esaurisca in se stesso ma che sia. invece, lintimo propulsore di perfeaionamento morate e di opere d'amoro (perche brutatizatare net nostro concetto la materin, sossa a pur lo strumento della nostra evoluzione?) lungi dal rifngritsi siccome pericolono, è da caldeggiarai o da coltivarm. Si badi agli estremi: questi nono sempre pericolosi : da un vieto misticismo $i$ -sterico-teologico non ai passi ora ad un freddo psichismomatrrialistico. Per me innanzi e al di sopra dello psichismo sta lo spiritualismo, ed il più sano ed efficace oceultismo, la piò bella magia sta nel temdere assiduo dell easere verso ognor più cospiene altezze spirituali. I poteri psichici saran corollario naturale del ragginnto perfezionamonto morale. Laicizziamo pure lo spiritualismo. rendiamolo pure seientifico, ma non togliamogli il profnmo ideale, lolio essenziale di vita, la forza mistiea! Eroe e mistico: ravvisa, non senza ragione, Arnaldo Cervesato.

Che se poi l'amico Sacehi por attegriamento mistico intendesse quello di coloro che in fondo all' anima lasciano aperto uno spiraglio al suggentivo incanto dellindeterminato entro il gran campo di una fulgida certerza, vorrei fargli presente come allo stato delle nostre ricerche una sola cosa sembri accertata: la persistenza della personalitia umana oltre la morte del co:po: ed un'altra profondamente sentita: che una secouda e maggiore iniziazione attende oltre la tomba l'uomo che fin d'ora se ne sarà reso degno. Il resto ha l'incertezza dellipotesi, per quanto razionale l'ipotesi possa apparire.

## Gino Senigaglia

## Sacro Arsenale

## Pratica dell' Offizio della S. Inquisizione

$$
\frac{(\text { Continuazione e fine tedi n. precedente) }}{\text { VII. }}
$$

Il presente mio saggio si collega a quello gia pubblicato sulla \& Nnova Parola, e sull' © Ora, di Palermo intorno al \& Manuale degli esorcisti del P. Candido Brognolo. Esso non à che il programma di uno studio più ampio e particolareggiato che arrebhe di mira la disamina di tutti i casi rispondenti alla moderna fenomenologia medianica e che, considerati nelle due forme precipue di repressione - gli esorcismi e i processi Inquisitoriali del S. Offizio - si connettono alle due cattgorie di manifestazioni spontanee e provocate, indagate oggidi con una direttiva e un metodo prettamente scientifico.

La Chiesa premunivasi in tutte le maniere contro il Demonio, con gli esorcismi nei casi di ossessione o possessione che si verificavano indipendentemente dalla volontà dell'ossesso; con la tortura nei casi di malefizii includenti in modo espresso o implicito il patto diabolico.

Nelle ossessioni obbiettivamente affisate, la Chiesa presume l'intervento diabolico-od autonomo, o pel tramite di un terzo - malefico - che voglia daṇneggiare l'ossesso-e ricorre, con gli esorcismi, ai mezzi psicoterapici per allontanare ed espellere il Maligno.

Giovera, per l'ordine logico della trattazione, brovemente discorrerne, riassumendo cio che già ebbi a svolgere nel mio precedente e ricordato lavoro che pad considerarsi come l'antefatto della \& Pratica del S. Offizio •.


#### Abstract

*** - Il Demonio è il male e l'esorcisma è il rimedio.

Soltanto l'Ecclesiastico insignito dell'ordine dell'esorcistato ha la potenza di guarire il male e fugare il Demonio. L'ordine dell'esorcistato come lo definisce il P. Brognolo nel suo Manaale - è la potestà spirituale per cui l'ordinnto prò increpare ed espellere i demonii dagli uomini e dalle cose agli uomini appartenenti •.

Questo potere dincrepare ed espollere i demonii richiederebbe tutto un comento sugli usi di sgridare e riprendere con raucore di parole e di gesti minaccevoli il nemico invisibile. Infatti l'esorcista, per l'antorita della quale si crede investito, non usa le buone maniere, ma le imperiose. trovandosi di fronte nu nemico formidabile e potente. Egli si avvale di due mezzi: lobjurgatio e il praeceptum, il rimprorero e il comando.


Nel Rituale Romano vi è un saggio di alcune ordinarie invettive. Satana è chiamato nemico di Dio, arrersario del genere umano, apportatore di morte, rapitore della vila, urmiro della giustizia, radice dei mali, some dei vizii, scduttore drsli nomini, incitatore d'inoidia, origine dell'acarizia, cansa di discordia, spirito immondo antico serpente. pessimo seduttore, pieno dogni. dolo e fallacia, dragone iniquissimo ecc.

Ma questi non erano che i temi piǹ semplici: mentre fra i demonologi era quasi una gara di escogitare parole ed oltraggi da ntrabiliare, a partire dalle più concettose maledizioni. reendendo alle villanie ed insolenze più turpi e volgari

Il preconcetto di debellare il Diavolo, li spingeva, oltre che ai rimproveri, al fatto non meno deplorevole di malmenare l'ossesso.

Il Brognolo, a § 321 pone la quistione: se sia lecito all'esorcista ressure l'energnmeno con battiture... -- ed è per l’affermativa, osservando, con sottigliezza da S . Offizio, che le flagellazioni possano riuscire utili, perche il Demonio, redendo per sua colpa. malmenato l'ossesso, non è difficile linisca con l'arrendersi... (In cui si dimostra come il Demonio possa mostrarsi più umano dei ministri di Dio!!

Da bandia, però, siffatte inconsulte aberrazioni, la funzione dellesorcista, guardata da un punto di vista più alto ed obbiettivo, può dar luogo a qualche non trascurabile considerazione sull'efficacia psicoterapica degli esorcismi che avrebbero tanto valore per quanto gliene conferiscono il dante o il ricevente. Nel mio articolo sulla - Nuova Parola, riferii in proposito alcune preziose riflessioni di Vincenzo Cavalli, cosi esperto ed acuto in siffatti argomenti. L'esorcista non fa che mettere in atto preghiere ed altre pratiche aventi il valore di suggestione che. di fronte al paziente, si tramuta in antosng. gestione. Ni i inverosimile che siffatti mezai abbiano potuto e pofnano sovente lenire e guarire, oltre ad exercitare talvolta inazione contro gli spiriti cattivi.

$$
*^{*} *
$$

Le distinzioni dei demonologi sulle ossessioni collimano perfettamente coi concetti della fevomenologia moderna.

Essi ritenevano che $i$ demonii potessero apportare all'uomo molestie fuori del corpo (ossessione) e tal'altru oprassero nel corfo (possessione) onde la distinzionte del demonio estrinsfco e del demonio intrinseco. I demonii esistenti fuori del corpo umano sogliono apportare molestie di vario genere:

1. Per immaginarie apparizioni sia nella veglia che nel sonno;
2. Per visioni corporali, fantasmi di animali. di mostri, di spettri;
3. Per l'udito: voci sia interiori che esteriori, du lontano e da vicino, lievi strepiti, risi, cachinni, gemiti, clamori:
4. Per lodorato ;
5. Pel gusto. Sovente il demonio suole introdursi nel corpo a mezzo dei cibi e delle bevande;
6. Pel tatto.-Talvolta solleticano l'nomo con soffii misteriosi : talvolta lo rimuorono dal letto o tentano giacere insieme a lui, o gli radono $i$ capelli; ora sospingsno, ora prostrano i renitenti, ora li inseguono con bastoni, li perchotono, molestano i dormienti e gli svegliati e tali molestie in tutti i giorni od in periodi determinatie costanti.

Qumbto ai casi di possessione, riputarano i demonologi che i demoni operassero in varii modi:

Illudendo i sensi interni, massime limmaginazione o la fantasia; agitando e perturbando gli umori del corpo, debilitando e dissolvendo le forze.

Corrompendogli organi ai quali i tessuti sono ligati: spingendo gli nomini posseduti in diversi pericoli, come spingendoli al fnoco, o a soffocarli nell'nequa, o lanciarli nei precipizii, fino al punto di incorrere nella morte.

Nella categoria delle ossessioni e delle possessionimolestir inflitte a!gli nomini - sono da annorerare le manifestazioni spontanee misteriose, come molestie inflittr sulle cose appartenenti agli nomini e più specialmente gli svariati fenomeni di ogni sorta nelle cose infestate dagli spiriti.

Tutti questi fatti, pei demonologi, talvolta, erano cansati esclusivamente dal Demonio, talvolta dal concorso doloso dell'uomo che avera stretto il patto col Demonio. Nella maggioranza dei casi il patto dinbolice è sempre presunto. S. Tommaso d'Aquino (Sımm, 2, 2, q. 93, a. 2.) afferma che la divinazione si fin eol soccorso dei demonii *per aliqua pacta cum eis inita. rrl tarita, vel cxpressa*. S. Agostino (presso S. Tommaso-ivi 1, 9, 110, a 4): i maghi * faciun! miracula per privatos contractus.... Magi faciunt miracula, per hoc quod rivulinilur a daemouibus,

E nel Rituale Romano, uell' istruzione che precede il Capo De exorcizandis obsessis a duthonio, è ingiunto: - Comandi l'esorcista al Demonio di diré se egli è trattenuto nel corpo dell'energumeno per qualche operaziour magica, o per segni malefici, ovvero per oggetti. »
()bbiettivamente, dungue. le manifestazioni delle ossessioni e dei malelizii erano identiche, ma la causa poteva essere diversa; onde i demonologi, nella enumerszione e diagnostica dei casi, accennarano sempre congiuntamente ai segni dai quali le onsensioni e i malefizii si conoscono. (V. Enova Parola* gingno I905-mio articolo • Il Manuale degli esoreisti, III).

Tutto il già detto é un antefato indispensabile per la retta interpretazione della dottrina dei malefizii. di cui faro qualche accenno nelle note che segnono.
**
L'insieme delle norme spigolate dal . Sacro Arsenule : e che concernevano la giurisdizione del S. Offizio. rignarda i malefizii di ogni genere. (iacchè l'Inquisizione non perseguiva che i soli fatti nei quali presumevasi il dolo, costituito. nella specie, dal patto diabolico espresso o implicito.

螰 curioso losservare come siffatto pregiudizio dommatico sia mantennto nella sua integrità dalla Chiesa cattolica incondizionatamente nell' inflessibile e inconsulta campagna dei Gesuiti contro Io spiritismo.

Il P. Gio. G. Franco - il più competente in materia nel suo * Manuale * (IV ed. Roma 1907) nel cap. XIX

- Lo spiritismo e l'antica magia diabolica n ha un paragrafo stupeficiente, il $2^{\circ}$, © Lo spiritismo involge il patto diabolico , in cui leggo, ad esempio:
-     - I'erchè negare la possibilità del patto diabolico, quando esso spiegherebbe sl ragionevolmente e compintamente i fenomeni spiritici 9 Essi non sono opera di forze naturali, anzi sono contro le conosciute leggi di natura: l'agente che li produce, non può essere altro che uno spirito diabolico: $\dot{\theta}$ d' uopo adunque che alcuna intelligenza corra tra l'uomo che li richiede e il demonio che * piacere di lui gli eseguisce.
- Il medio è colui che gli ottiene, egli adunque deve urere fatto il patto alineno implicito, come sopria fu detto; nei casi poi (e sono molti) che il medio mon ri sia adoperato, forza è il patto sia della persona stessa che da per sè evoca lo spirito, e ne ottiene regolarmonte $i$ fenomeni, sia di divinazione, sia di semplice conversazione, sia di qualsissi altra specie..
P. Franco rattrova il patto anche se il medio non abbia con esplicito atto annodato relazione con gli spiriti.

Egli ritiene che l'annoda implicitamente ogni volta che si accinga a farsi loro mozzanu nelle sednte spiritiche : !...

Verrebbe, a questo punto, la voglia di obbiettare:Se il patto, come ogni contrato, è l'incontro di due volontá ; è possibile che senza la volouta. cioè senza il consfuso, possa sussistere il patto medesimo?

Il patto è sempre in intenzione e il patto in re è un aysurdo, più che di fronto al diritto, di fronte alla logica!

Ma tiriamo innanzi.
Una lucida e sintetica elencazione delle varie specie di malofizii si he nella Bolla del Pontefice Innocenzo VIII:

- Non ha guari è pervenuto a Nostra conoscenza, con grande riconoscimento, che in molte provincie, citta, terre, luoghi e diocesi, in alcune parti dell' Alemagna Superiore, in Magonza, Treviri, Salzburgo e Brema, parecchie persone dellino e dell'altro sesso, incuranti della propria salute e devianti dalla cattolica fede, coi demonii incnbi e succubi e pei loro incanti, canti, congiure ed altre nefande superstizioni, sortilegi, eccessi, crimini e delitti, il parto delle donne, il feto degli animali, i frutti della terra, le are delle viti e i frutti degli alberi, e non nolo gli uomini, le donne, gli armenti e gli altri animali di diverso genere, ma ancora le vigne, i frutteti, i pascoli, le biade, il frumento ed altri prodotti della terra cercano di distruggere, woffocare ed estinguere: e gli stessi uomini, donne, giumente, pecore, armenti ed animali con forti dolori si intrinseci che estrinseci e tormenti opprimere, vessare ed impedire che gli stessi nomini non possano generare, nè le donne concepire e che gli uomini con le mogli, nè le mogli coi mariti possano compiere lintto coningale $s$.

Questa Bolla riassume le specie più salienti di malefizii che i trattatisti distinguevanno in tre categorie: malefizio sonnifero, amatorio e ostile.

Il sonnifero consiste nell' addormentare gli nomini con qualche pozione, con canti, o con alcuni riti e, in quel frattempo, i malefici somministrano loro del veleno, rapiscono fanciulli, ammazzano o sottraggono qualche cosa col furto o contaminano lo donne con lo stupro e l'adulterio.

L'amatorio può essere di varie specie : o nell'indurre ad impuri amori o a non amare.

L'ostile nell'indurre a nnocere ad altri.
Il campo più vasto dei malefizii era l'erotico. Tutti gli accidenti grandi e piccoli, temporanci o transitori riferentisi all'amore possono essere effetto di malefizio. E questo uno degli argomenti studiati dai demonologi con molto lusso di particolari. E tutta una gamma a cominciare da nna semplice passione amorosa che, per P. Bro-
gnolo, è segno certo dell'intervento diabolico a salire ai notturni convegni satanici descritti da P. Martino Del Rio nelle sue * Disquisizioni magiche e con un realismo da fare arrossire il... Marchese di Sude!

## *** $^{*}$

Tutto il gia detto ehiarisce il $\oint \underset{2}{\prime \prime}$ del presente mio studio ( n ." di febbraio u. s. pag. 29) in cui è riportato integralmente il testo del a Sacro Arsemalo : - Dei Maghi, streghe, incantatori e simili.

È premesso sempre il patto diabolico implicito o esplicito, per sè, o per altri, col Demonio.

In questo capitolo velonsi riassunte tutte le forme principali di maletizii, quali:
a) dedizioni al Demonio;
b) costrizione dei demonii in anelli, specchi, medarlie:
c) convegni diabolici ;
d) adornzione del Demonio:
e) pratiche sacrileghe ;
$f)$ malificio ostile:
g) previsione del futuro e mozione di cose occulte;
h) negromanzia e astrologia giudiziaria:
i) maleficio amatorio.

Molti di siffatti mulifizii sono esplicati ancora più nel testo della sentenza in cni si accenna alla medianita del bicchiere, alle ampolle magiche, ai mezai per andare invisibile.
... Tutto cid non è che una piccola parte della casistica ricea e complicata dei Mallei, dei Formicarii e delle Disquisizioni magiche.

Il Diavolo è in tutto : è il nemico invisibile e invadeute, e qualunque fatto dell'esistenza, anche dei più semplici, come una passione amorosa. è, pei demonologi, cansa congutturale di malefizio.

La miseria dell'nomo, di fronte alla potenza del Disvolo è mirabilmente doscritta da S. Bormardo (Medit: cap. III). Esso l'Angelo caduto - © intellertu subtilis, - scientia illustris, motu velux, potentia insignis, essentia - spiritualis, statu perpeturs perpeturat in meternum. *

La Demonologia, partendo da un dato meramente dommatico, scolgeva norme ed intesseva pratiche perfettamento logicho.

In una prima contegoria di fatti, quali le ossessioni, gli esorcismi miravano alla cura ed alla liberazione dell'indemoniato.

Nei casi di malefiaii, la strega ed il malefico direntavano cooperatori del Demonio e, come tali. soggetti alle pene ed ai casteghi Ecco perchè lo studio degli esorcismi e dei procedimenti Inquinitoriali del S. Offizio non pud scindersi, ed uma storia scientilica della superstizione dovrebbe raggruppare i due sistemi di repressione. Coordinando lenorme materiale disseminato nei libri di Domonologia, noi verremmo a ricostrife la storia dello spiritismo, arricchendolo di preziosi e inestimabili elementi sperimentali. Poichè cimbattiamo in una sorgente inesanribile di fatti particolareggiati e documentati o di casi d'ogni specie diagnosticati in modo meraviglioso e convergenti allintutto con la fenomenologia moderna. Poco monta che quei trattatisti partissero dal presupposto teologico dell'esistenza reale del Diavolo, causa efficiente di tutto le ossessioni e dei malefizii, quando ifatti convergono con le odierne manifestazioni e la loro realità viene assoduta in modo irrefntabile.

Siccome tutte le elucubrazioni dell'alchimia e dell'astrologia hanno spianata la via alla Chimica ed all' astronomia, parimenti i trattati della Demonologia Medioevale hanno spianato il campo allo spiritismo scientifico.

## F. Zingaropolil

## Una eloguente prroova del di là

Stralcio da un mio libro di memorie personali il seguente fatto avrenutomi, che rendo di pubblica ragione per dimostrare ancora mua volta come per ottenersi nelle sedute spiritiche importanti manifestazioni intelligenti, e constatazioni della identita dello spirito che assicura essersi manifestato, sieno necessarie talune condizioni tra le quali assimilazioni morali e perispitali tra il medio. i componenti il circolo, e lo spirito, ed una omogeneita simpatica di sentimenti tra l'essere scorporato e l'evocatore, la quale sia capace di stabilire una intima unione delle loro anime, sellza di che fenomeni non dubbii d'identificazione spiritica non se ne hanno, o per lo meno è difficilissimo arerli.

Perchè i lettori possano apprezzare tutta la importanza del fatto che imprendo a narrare, è necessaria una brere storia precedente il fatto stesso.

Dopo pochi anni di felicita matrimoniale perdetti la mia cara moglie Matilde nel 27 Lnglio I878, ed il dolore che questa immatura perdita mi arrecd fu cosl profondo che temeva dimpazzirne, ed ogni giorno che trascorreva invece di essere per me un sollievo, era una trafittura novella al mio ulcerato cuore.

Conviveva col marito in mia casa mas sorella della defunta mia moglie molto a lei affezionata, e che era una media potentissima, la quale ogni sera allora precisa nella quale era morta sua sorella, cadera spontaneamente antomagnetizzata, ed in questo stato faceva delle lunghe conversazioni con la defunta sorella.

Avendomi una sera dette cose riferentisi alla defunta che nè mia cognata, nè io a nno scapolare che mia moglie prima di morire areva espresso il desiderio di voler deposto sul suo cadavere, e lo scapolare essendosi trevato proprio al luogo indieato dalla defunta, io non ebbi più dubbio della possibile comunicazione con i disincarnati, e della soprarrivenza dell'anima umana non solo, ma anche del ricordo e dell'affetto che coloro, ch. partono da questa terra, possono seguitare ad avere per i loro cari che lasciano.

Fu allora che non mi ritenni più abbandonato da colei che più non era, e che aveva formato tutta la mia felicita, e poichè l'affetto mio per la defunta è stato ed è tuttora lunico reale affetto morale che io abbia avoto in vita, cominciai a provocare a mezzo della media min cognata quelle comunirazioni con In defunta mia moglie che si erano presentatu per prima spontanee.

Più uveva pruove che essa mi pensava come io pensara a lei, e che mi assisteva in spirito, più cercava pruove, e solamente quando le aveva il mio coore restava soddisfatto. Ma mia cognata morl anche lei poco dopo di mia moglie, e poiche la brama di comnnicare con amendue cresceva di giorno in giorno, nulla trascurni per trovare i mezzi adatti perche questa comunicazione non mancasse.

Frequentai i circoli spiritici, cerrai tutte le occasioni per tenere sedute con buoni medii, ma mentre le pruove si accumulavano sulle pruove, il dubbio di esfer mistificato o di mistificarmi prendeva nel mio cervello di giorno in giorno tali salde radici da fartni non solo mettere a rigorosa critica i fenomeni ed i medii con i quali sperimentava, ma giungere unche a trovare nellanimo mio le più assurde spiegazioni ai fatti che avvenivano, pur di scartare l'ipotesi spiritica per darmi ragione dei fatti stessi.

In questa disposizione di animo mi trovavo la sera del 13 marzo 1892 allorchè mi recai in casa del Piano
ove teneva le solite sedute spiritiche, e quella sera per caso venne anche da del Piano il signor Alessandro Frezza che in allora possedeva un'ottima medianita scrivente.

Il giorno 13 marzo precedera quello dell'onomastico della mia defunta Matilde, e mi ricordava tanti giorni felici passati con lei. Non volli perdere l'occusione di tentare col Frezza una seduta, sperando per suo mezzo esser ricordate cose a me care, che il Frezza, il quale. non aveva mai conoscinto mia moglie vivente, certamente doveva ignorare, ed il mio desiderio non aveva per scopo la curiosità, ma quello di poter liberare il mio cervello dai dubbii che mi portavano lo scoraggiamento, e non mi facevano rasseguare al mio destino.

Presi un piccolo tavolo, e cominciai solamente col Frezza una seduta.

Il tavolo dopo poco si mosse e tiptologicamente seguò che era presente lo spirito della defunta mia moglie Matilde.

Domandai se ricordava che il giorno dopo era quello della sua festa allorche viveva su questa terra, e per mezzo della scrittura del medio, ma con una calligrafia che imitava quasi perfettamente quella ché essa faceva allorchè era in vita, e specialmente nella firma, calligrafia che il medio non aveva mai veduta, mi rispose : . Ed è * perchè ricordo ehe soll venuta. Son venuta a dirti ri* cordiamoci sempre di quegli andati tempi, cosi saremo - sempre vincolnti da quella solidarietà di affetto che ci - conginuse in vita, e che può restare sempre inalterata * anche in morte mercè la religione del ricordo, dell'af* fettuoso ricordo * Matilde *.

Questa comunicazione se da un lato mi arreco gran piacere, dall altro mi fece istantaneamente sorgere il dubbio di esser mistificato, e questo dubbio lo espressi ad alta voce ed al medio, ed alla intelligenza che si era manifestata, e chiesi a costei nna pruova irrefragabile della sua reale presenza col ricordarmi qualche cosa di molto intimo passata tra noi, allorchè eravamo uniti sn questa terra.

Il medio acrisse movamente cosl: *In un'altra oc* casione ti ricorderò qualche cosa, questa sera no. Ti * commoveresti troppo, e non devi commuoverti, ti farebbe * del male *.

Insistetti assai per avere la pruovn quella sera, assicurandola che non mi sarei commosso, e mi sarei неcontentato anche di una sola parola.

Il medio subito scrisse, sempre con la calligralia di * prima. Non ci i dato dare queste pruove cosl eloquenti - (fanfarrone mio), perchè bisogna che gli uomini restino - sempre con qualche dose di dubbio, uffinchè esercitino - in piena facolta il libero arbitrio.

Appena il medio termino di scrivere presi con furia In carta, e mi accostai al lume per leggerla bene, sperando trovare la priova che desiderava, ma la mia vista si ubbagliò, e lessi solo di sfuggita lo scritto, nè vidi nel leggerlo, nè compresi le parole racchiase nella parentesi.

Indignato al sommo per la disillusione completa che credevo aver aruta, gettai a terra lo scritto, e dissi ad. alta voce adirata che le comunicazioni spiritiche nou erano che imposture, e che quando gli spiriti si rifiutarano a dare anche una meschina pruova disinteressata per dimostrare a noi la loro reale presenza nelle sedute, non valeva la pent di occuparsi più di spiritismo e di medianita, cose che turbavano le coscienze, e conducevano al manicomio chi le prendeva con serietà.

Appena terminai di esprimere questo pensiero il medio preso da impulso scrisse. Portati quento foglio a casa, e - leggilo attentamente. Piegalo ora in quattro, e non ri-- leggerlo se non n casa \& Elena .

Questo ultimo scritto era stato fatto con altra calligrafia, e la firma Elena era proprio quella della mia cognata defunta sorella di mia moglie.

Scoraggiato e seccato presi macchinalmente il foglio di carta che aveva scaraventato al suolo, lo piegai e lo posi in sacca, mettendo termine alla seduta.

Col Frezza uscimmo dalla casa del Piano, e lungo la via non parlammo di altro che dalla inutilita delle sedute spiritiche, e della determinazione che io quella sera aveva preso di non volermi più occupare di spiritismo per la completa disillusione avuta.

Nell'animo mio pero vi era un'ultima speranza, quella cioed di trovare a casa sul foglio di carth che avera raccolto da terra e che aveva conservato la pruova che desiderava. e che sperava di avere a mezzo di scrittura diretta.

Appena giunsi a casa, mi accostai ad un lume, e con la perplessita di avere un'altra disillusione tolsi dalla tasca la carta, ed attentamente la rivoltai in tutt'i sensi, ma non scorsi su di essa nessun nuovo segno di scrittura.

Volevo rigettarla, ma fui spinto da una voce interna a rileggere attentamente lo scritto, ed allorquando lessi le due parole racchiuse nella parentesi a Fanfarrone mio. la mia commozione fu tale che dovetti stentare molto per rimettermi, e far cessare il pianto del quale fui preso.
(Continua)
Francesco Graus

## ~~ncminncnn

## Rassegna delle Riviste

IL CORRIERE D'ITALIA - quotidiano di Roma - organo del partito cattolico, nel N. 99 ( 10 Aprile p. p.) a proposito del Miracolo della sacra spina, riprodottosi quest'anno nella Città di Adria e di cui ci siamo occupati nel fascicolo precedente, pag. 61, togliendo allora le notizie fornite dall'autorevole Giornale d'Italia, pubblica alcuni documenti per dimostrare la realta del fenomeno, riprodottosi pure in quest'anno.

I documenti sono: Un verbale compilato dal Notaro Chiappa, il 10 luglio dell' anno scorso per la ricognizione giuridica della reliquia. É sottoscritto dal Pretore, dal Delegato di P. S. dal Sindaco, dal Maresciallo dei RR. CC. e da sei medici, tre farmacisti e i rappresentanti del clero.

Il Sabato Santo di quest' anno 26 Marzo alle ore 13, 30 alla presenza dei medici, Terlizzi, Sgarra, Lops, Marano, Merra e dei chimici Parsiotta, Memeo e Goscia si constata il ravvivamento della macchia sanguigna della Santa Spina avvenuto durante la funzione religiosa.

Il tenente dei RR. CC. Fusco Giuseppe fu Francesco della tenenza di Acri, nato in Castelforte (Caserta), conferma le circostanze dedotte in verbale e dichiara di avere osservato anche luila Santa Spina nel momento in cui il sangue si ravvivava.

Chi avesse voglia di approfondire le notizie e di leggere i verbali,conformi agli originali,puo farlo consultando la lunga relazione del citato giornale quotidiano • Il Corriere d'Italia del 10 Aprile p. p. :.

LUCE E OMBRA - Nel fas. 3-4 di aprile, pubblica lo stesso articolo del nostro redattore Ing. L. Nola Pitti, intorno alle e frodi clamorose , dei primi fotografi dello spiritismo, che noi pubblichiamo in questo fascicolo. In Luce e Ombra pero un altro titolo.

Ha in oltre il seguito di un importantissimo scritto di A. Bruers sul tema l': Immortalita dell'anima nel pensiero moderno:.

Nella prima parte, già edita nel fascicolo di gennaio - febbraio, il valoroso scrittore esamina l'opera del piúa grande psicologo vivente Sig. William James, in cui mette in evidenza l' evoluzione progressiva subita dal pensiero del grande psicologo dall'epoca in cui ammetteva solamente come possibile, ma come indimostrato, che l'anima persista dopo la
morte dell'uomo, a quella di oggi in cui, dopo avere studiato a fondo i fenomeni della medianità, si è orientato definitivamente verso l'ipotesi prettamente spiritica.

In questo fascicolo di Luce e Ombra il Bruers parla di un'altro pensatore inglese non meno insigne F.H. MYERS, l'autore dell' opera classica - La Personalita Umana e la sopravvivenza, della quale abbiamo avuto da recente una edizione Italiana edita dalla casa Voghera di Roma.

Mostra come il Myers abbia iniziato l'opera colossale della dimostrazione scientifica della sopravvivenza dell'uomo al fenomeno che chiamiamo la morte. Le dottrine dell'illustre Inglese sono dal Bruers maestrevolmente rilevate ed esposte con chiara intuizione del pensiero informatore che ebbe a dettare al pensatore inglese il più grande lavoro del secolo, per il quale è stato chiamato il Copernico della coscienza umana.

IL MESSAGGERO - L' autorevole e popolare giornale di Roma ha terminato la pubblicazione dell' importante appendice del nostro stimato Redattore Enrico Carreras dal titolo - L'uomo occulto :.

E una esposizione completa e facile per quanto dotta, delle più complicate funzioni di certe forze occulte che dormono in noi, e che possono essere, con determinati metodi di allenamento, sviluppate e messe in pratica. Sotto la forma di un intreccio romanzesco condotto spigliatamente ed in maniera molto corretta si insegnano le più importanti scoperte delle scienze sperimentali sull' ipnotismo, sulla medianita, sull'esteriorizzazione del doppio fluidico, sullo spiritismo; $\mathbf{e}$ sono trattate con profusione di dettagli utili.

L'accoglienza fatta dai lettori a questa importante pubblicazione - a cui quel giornale cosi autorevole diede ospitalitá-prova sempre più come le nostre idee si diffondano si popolarizzino, elevando lo spirito umano-assetato dal dedesiderio di conoscere i grandi misteri della vita-a nuove e più alte idealita.

L'INDIPENDENTE-_quotidiano di trieste-nel n. 101 del 30 aprile p. pubblica un articolo della illustre nostra collaboratrice Nella Doria Camborn dal titolo - Rincarnazione . $\grave{E}$ a deplorarsi, Ella scrive, che in una ragione cosi logicamente espressa dalla remota antichita fino a noi, come il mistero della rincarnazione, tanti si trovano a cui essa non si possa accennare seriamente, senza sentirsi schignazzare alle spalle . sti a - Ma gli uomini per ora son pochi, disposti a prendere simili cose sul serio, continuano essi a lamentare con tragicomica ironia sui cattivi scherzi delle illusioni, continuano a calcolare il peso delle stelle o a strazzonare la vita come un cavallo da corsa. Sono stanchi, stanchi, stanchi, di non saper sperare; non sognano l'eternita perchè la credono una stanchezza ..

- L'ebrezza d'annullamento, il Nirvana in cui Schopenhauer vedeva la salvezza del mondo, non li tenta, non li solletica se non perchè vi ci vedono la fine di tutte le cose.

ERMES è il titolo di una nuova • Rivista di liberistudii esoterici, che inizia le sue pubblicazioni a Ferrerabiblioteca dei Filaleti.

Il primo fascicolo oltre ad un articolo programma del Dott. Hermes ed un altro di Eduardo Schure che richiama il testamento di C. Rosencreutz, contiene il resoconto del IX Congresso Teosoflco Italiano, e alcune importanti notizie sulla ricostizione ed il riconoscimento della Società Alchimica con sede a Ferrara, non che della costituzione della Gran Loggia Martinistica con sede a Firenze.

Alla nuova Rivista e alla Societa Alchimica i nostri augurii e i voti sinceri della maggiore prosperita. E possa il rinascere della mass. $\therefore$ martinistica che tanti servizii ha reso alla causa spiritualista in Francia, riuscire ugualmente utile in Italia.

Pur troppo la massoneria e andata in discredito, ed a ragione, perchè in essa sono state deformate le dottrine, confusi coi simboli e coi ciondoli le verita fondamentali, e sostituito alla vera cognizione del $G . \therefore A \therefore$ dell' $U \therefore$ e delle sue leggi divine il più volgare materialismo in perfetto antagonismo con Esso.

Questa Massoneria in tal modo divenne nient'altro che uno strumento di cointeressanze personali e politiche dalle apparense misteriose.

Digitized by $\operatorname{mOO}$ e

GUIA DE LA VERDAD organo del centro omonimo di Guayaquil (febbraio 1910-n. 26) ripubblica per intiero l'articolo del Dott. I. Calderone intitolato - Filosofia della Scienza : edito nel n. 2 del primo anno di nostra pubblicazione. E correttamente tradotto in lingua spagnuola dal signor Esteban Pracli.

Siamo grati al nostro confratello per tanta cortese benevolenza e all'importante rivista che ha dato ospitalita a un articolo che venne anche a suo tempo tradotto e ripubblicato in francese ed in tedesco da giornali non spiritistici.

RIVISTA INTERNACIONAL do ESPIRITUALISMO SCIENTIFICO, di Parigi, nel fascicolo di Aprile sotto il titolo - Extranha apparicao pubblica il seguente fenomeno fotografico che data la sua autenticità per la rispettabilita delle persone da cui proviene merita di essere segnalato.

Eccone la narrazione.
Uno dei più distinti membri della Colonia Brasiliana di Parigi, il visconte di Hamilton che abita in Francia da molti anni, nel $1 \mathscr{O}$ ) era andato a villeggiare nella sua splendida campagna di Saint-Enogart. Avendo comprato alcuni giorni prima una macchina fotograflca, volle sperimentarla e vestito di piama come si trovava per il forte calore della stagione e non aspettando visita alcuna, scese nel giardino fumando la sua pipa e portando seco una bellissima cagnetta mireille; quivi sedutosi per terra colla cagnetta sulle ginocchia e colla pipa in bocca, si faceva fotografare dalla sua intelligente signora la viscontessa di Hamilton.

Sviluppata la placca furono egli e la sposa sorpresi di vedere che a destra del visconte si trovava una strana figura di forme perfettamente umane; e tanto per indagarne l'origine, il giorno appresso all'ora precisa in cui il sole brillava in tutta la sua potenza, ando a studiare il posto su cui il giorno avanti erasi collocato per vedere se mai qualche proiezione d'ombra avesse potuto dare luogo al fenomeno strano; ma ogni ricerca risulto vana.

Il visconte che sino a quel tempo non aveva sentito mai parlare di fotogratia spiritica serbo il cliche come si trattasse di una cosa molto originale, e vi scrisse: la figura nera chè si vede al mio lato in forma di mummia, non so che cosa sia e molto mi ha preoccupato. Sara uno spirito che ha voluto farsi fotografare ? Ombra non è ed io stesso tho comprovato. Che sarit : (13-9-1902).

11 detto cliché è stato recentemente regalato dal visconte alla direzione della sudetta rivista dalla quale è stato riprodotto. Nel consegnarlo il visconte rilascio la seguente dichiarazione: Nella silhouette che si trovo fotografata io e mia moglie abbiamo potuto scoprire una certa somiglianza con un vecchio servo che ci era devotissimo e che badava nel Brasile ai nostri interessi, e abbiamo supposto che egli con quel mezzo abbia voluto darci prova del suo affetto e della sua fedeltà anche dopo morto. Era un' eccellente natura originaria di Africa e godeva fama di esser un poco supertizioso. Ricordo che una volta mi disse: Mio signore se nella vita volete trionfare o desiderate trionfare vi basti pensare fortemente. Tutto quello che desidererete otterrete se lo desidererete con energia e costanza: Io vi voglio bene. Ed il visconte terminando aggiunge - Non mi vergngno di dirvi che le parole del vecchio servo mi impressionarono profondamente. Da quel giorno ho seguito il suo salutare consiglio $e$ in tutte le mie imprese ebbi il miglior risultato! ${ }^{\text {. }}$.

Quale incanto di attrazione e sincerita in questo semplice ed importante fatto $i$ cui testimonii sono persone tanto conosciute quanto notorie e di una onorabilita senza pari!

LA VERDAD di Buenos-Aires dell' Aprile 1910, nella rubrica - Rivista de Rivistas, pag. 576 riproduce e riassume benevolmente gli articoli del nostro fascicolo del dicembre 1910.

Pero a proposito dello studio del nostro collaboratore Augusto Agabiti dal titolo • La politica e l'Occultismo . rivolge all'articolista parole molto vivaci di rimprovero pel suo poco rispetto verso Annie Besant, presidentessa generale della Societa Teosofica.

Questo contegno-che non è la prima volta che la Verdad tiene contro l'Agabiti e sempre per lo stesso motivoabbiamo la franchezza di dire che non ci sembra affatto
teosofico, massime che l'Agabiti è uno dei più caldi propagandisti in Italia, delle dottrine Teosoflche, essendo egli tanta parte del gruppo indipendente di Roma, e dell' autorevole e veramente benemerita rivista $\cdot$ Ultra, che ha dritto alla maggior considerazione per parte di una scuola sotto la cui bandiera essa milita.

Nel dibattito sereno ed imparziale delle idee, se per poco non si rispetta il diritto sacrosanto della liberta del pensiero, diritto che ci proviene dalla nostra natura divina, si finisce per diventare più che interpetri o ministri di Dio, interpetri e ministri intolleranti dei suoi sacerdoti, che a qualunque scuola appartengono non hanno il diritto di aspirare all'infallibilità.

LA REVUE SPIRITE (aprile 1910) pubblica lo statuto della UNION SPIRITUALISTE, fondata testè a Parigi e avente sede provvisoria a La Librairie Spirite, Rue Sant-Jacques, 42. Il suo scopo è di combattere, con la magoiore efficacia possibile, l'ateismo e il materialismo [art. I], merce un'opera, e detto in nota, e di pace, fratellanza, raccoglimento, rispetto della coscienza altrui : • una campagna di lealtà contro gli uomini di cui stima la lealta e la buona fede. . Inutile dire che inspiratore di tale Societa e il pensiero di Allan Kardec.

La REvUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME continua a pubblicare lo studio del suo direttore, Ing. Gabriele Delanne, su - La scrittura diretta e gli apporti , nei numeri di marzo e di aprile. Riassumiamo dal fascicolo di marzo il seguente brano; Nel 1881 il signor Henry Seybert, di Filadelfia, venuto a morte, lego all' Universita di Pensilvania 60.00 dollari per la fondazione d'una cattedra di filosofia, a condizione che l'università nominasse una commissione, col compito di studiare, fra l'altro e specialmente lo Spiritualismo moderno, nome adottato in America per indicare lo spiritismo. La commissione fu composta di professori notoriamente ostili allo spiritismo; e dopo quattro anni pubblico un rapporto, sedicente preliminare, secondo cui tutti i medii da lei esaminati non erano che truccatori e ciarlatani. Dopo di che non se ne ebbero più notizie !

Per lungo tempo, i membri del ramo americano della Società per le Ricerche Psichiche furono increduli circa la realta delle manifestazioni fisiche dello spiritismo. Il signor Carrington, quegli stesso che ha ora proclamato la sincerità di Eusapia, serisse un grosso volume per dimostrare come la simulazione spieghi tutti i fenomeni a cui avevà assistito per venticinque anni. In questa via, era stato preceduto da Hogdson, che fu poi convertito allo spiritismo dalle sue esperienze con la Piper, ma che avea dato prova, a Cambridge, d'un partito preso e d'una incompetenza notevoli, con la medesima Eusapia.

In unione a un prestigiatore, Davey, organizzava delle false sedute spiritiche, e si serviva indi dei verbali per dimostrare agli assistenti ch'essi s'erano lasciati facilmente ingannare, ciò che rendeva sospette le narrazioni analoghe, pubblicate qua e là nel mondo intero. E cosl pubblico in seguito nei Proceedings una serie di articoli, da cui se risulto la possibilita dell'inganno, venne altresi posto in evidenza quanto diverse dalle autentiche fossero le false manifestazioni di scrittura diretta.

LA GNOSE, rivista mensile consacrata allo studio delle scienze esoteriche, che si pubblica a Parigi, nel suo numero [ 5 marzo 1910] ha un breve ma interessante studio da cui risulta che Balzac fu un'iniziato come si vede soprattutto dai suoi Louis Lambert e Seraphita, oltre che da La Peau de Chagrin, Ursule Mironet, La Recherche de l'Absolu ecc. Ei conobbe l'opera di Saint-Martin, . il filosofo sconosciuto, e un accurato parallelo mostra che dal Saint-martin egli mutuò non pure il pensiero, ma intere frasi e periodi. Da confrontare, per es., Sain-Martin, L'Homme de Desir, paragr. 83, e Balzac, Séraphita, edizione del Centenario [Cal. mann-Lévy] pp. 337-338.

Siccome Seraphita data dal 1835 e l'Homme de Désir è del 1790 , l'origine indicata non può essere punto dubbia.

## ANNALES DES SCIENCES PSYCHIQUES - $20^{\circ}$ anno $1^{\circ}$

e 16 aprile 1910. Riporta dal Paris Journal i fenomeni
di una casa fantomatica che ci piace riprodurre.

Nella piazza della Republica esiste un bazar che due anni or sono apparteneva al Sig. Renaud, e che oggi invece è di proprietà di un ex-caporale del $4^{\circ}$ battaglione, accasermato nella città.

Il nuovo proprietario fece dei buoni affari, giacchè non tardo ad annettere al bazar un magazzino di novità.

Tale prosperità rese gelosi i demoni celesti o terrestri! Tuttora non si sa, ma or sono tre settimane, sull'abitazione si rovescio una pioggia terrorizzante.

La bonne del sig. Tible [Tal'è il nome dell'attuale proprietario del bazzar parigino] una corta contadina di 18 primavere chiamata Germana Maire faceva il bucato in uno dei due corsi d'acqua correnti dietro la casa; una pagnotta cadde ai suoi piedi..... il martedi seguente una manifestazione più impressionante si produsse, quando la bonne ammanniva la sua liscivia settimanile.

Un lungo chiodo venne ad attraversare sibilando la manica sinistra della sua camicetta ed a conficcarsi nel bel mezzo del suo grembiale.

La Germana, ribelle alla, superstizione credette a una farsa combinatale dai vicini. Essa discese nella cantina e risali con la bottiglia abituate ripiena di vino. Un enorme sasso gliela spczzò nelle mani. Lo scherzo questa volta oltrepassava i limiti e Germana si mise a gridare : uno strepito di ferramenta le rispose; i projettili i più diversi crepitarono sulla muraglia: pietre, chiodi, pezzi di legno, ramponi.....

Scorsero due giorni durante i quali la giovane bonne entrò il meno che era possibile nella maledetta corte. Essa tento di compiere le sue faccende nel recinto vicino, ma una nuova grandinata saluto immediatamente la sua apparizione. Chiodi, anelli di ferro e pietre venneró questa volta a colpire anche le finestre, di cui tutte le lastre si sparpagliarono in pezzi.

Da quel giorno, venerdi 25 marzo, la mitraglia crebbe ciascuna sera con una puntualita spaventevole cadendo fin anco nel magazzino.

Un carpentiere, il Sig. Fournier, tenendo in mano un cappello, un grosso cbiodo venne a trapassarlo. Al Sig. Tible a questo punto non restava che affidare la sua sicurczza alla polizia.

Il Sig. Michelet, solerte commissario del luogo, intervenne per fare un'inchiesta e credette scoprire il punto di partesia della grandinata misteriosa e l'indicó colla mano. Una pietra lanciata da una dirczione opposta lo colpi tosto nel centro del dorso.

Il Commissario risolvette allora di strappare a qualunque costo il segreto di tal fatto ai muri vicini e alla terrazza che vi stava sopra; ed appostó sul tetto le sue fedeli guardie campestri. Esse dai loro osservatori guardavano la terrazza sospettata e nello stesso tempo le torri della Basilica da dove taluni affermavano che potessero provenire i projettili; ed intanto il bombardamento raddoppiò. Ciò che ancora rimaneva dei vetri delle finestre ando in frantumi sotto i loro sguardi impotenti. La vigilanza di quei luoghi e la grandinata continua tuttavia da 11 giorni.

L'INITIATION - Revue philosophique des Hautes Étu des Anno 23. vol. 87 di aprile p. p. riferisce la sequente Profezia che il Progressive Zhinker pubblica a grossi caratteri, sotto il titolo e Terrible calamite annoncee par la célèbre mèdium M.me Maud Lord Drakes.

Si dice che quella signora aveva annunziato avanti a 400 persone a Oakland la distruzione di San Francesco due mesi prima dell' avvenimento. Dopo, Ella predisse quattro immani terremoti, pregando i numerosi uditori a prender nota di tali predizioni. Tre di essi sono accaduti [a Valparaiso, alla costa Ovest del Messico, e in Sicilia]; il quarto e il più grande è da venire e probabilmente avrá luogo a New-Jork l'anno prossimo.

Ecco alcuni particolari relativi a tale lugubre predizione.

- Per cio che concerne la distruzione di New-Jork si sa che Rodes Buchanan ha scritto nella sua opere • Legge della periodicità riguardo ai turbamenti sismici avvenuti e da venire, che una di queste catastrofi deve aver luogo nel vicinato di New-Jork.
- E certo, dice egli, che per ciò che concerne queste catastrofe vi ha concordanza tra la legge naturale e i suoi
effetti e l'informazione che arriva sino a me, viene senza dubbio da coloro che sono capaci di tracciare la legge di causa ad effetto. Io non posso dunque dire che ciò che misie dato. Fin qui non c'è nessun errore nelle comunicazioni che mi sono state date, ed io non ho alcun dubbio che ifatti che io predico, accadranno a tempo e luogo. Sono penosamente impressionato di dover dire che tali perturbazioni sorpasseranno di gran lunga tutto ciò che è accaduto da due mila anni, e debbono veriflcarsi prima del 1913, se la scienza e la profezia si verificano:.

La signora Drake spiega la maniera con cui Ella è avvertita: $\grave{E}$ un fluido di cui la denzita cresce insensibilmente sino al suo punto culminante, che è il momento del cataclisma.

- Al momento del terremoto di Messina-dice lei-tale fluido come una spessa nuvola divenne estremamente pesante a più riprese e per più mesi in precedenza del fenomeno. Era tal volta terribile, la luce sembrava oscurata e la mia anima ancora mi parve intieramente annegata nell' ombra all'avvicinarsi della catastrofe. Al momento della catastrofe erano rivolgimenti, strepito di tuoni, rumori di tempeste e di onde lontane. Io vidi nel cielo degli spiriti incrociantesi in tutti i senzi, alcuni con vestiti ampi, altri con abiti stretti grigi, neri e bruni, e sentii dei balbettamenti al loro passaggio, con espressionc di tristezza e di rimpianto; altri al contrario apparvero felici, soddisfatti, col sorriso sulle labbra. La più parte sembravano pieni di paura ed erano veramente pallidi di spavento ..
- La notte del sabato precedente, io mi ero fermata a Santa Cruz e Walnut Avente , con alcuni amici e dopo una notte d'insonnia a seguito di quelle visioni passanti continuamente dinanzi ai mici occhi, mi alzai e dissi a ciascuno dell'avvenimento che doveva aver luogo, facendo un terribile quadro di quegli orrori e riempendo la loro anima di un leggero fremito :.

Non ostante tutto il rispetto dovato a quella Signora, speriamo che New-Jork sfuģira alla lugubre predizione.
L. R.


## CENNI BIBLIOGRAFICI

M.me J, ROY. - La Puissance magique mise a la portée de tonts. Bibliotèque Chacornac-Paris 1910.
E uno dei migliori corsi pratici d'Ipnotismo evocatorio, curativo e di influenze suggestive, che si sia pubblicato in questi ultimi anni, nella immensa farragine di libri intorno allo stesso soggetto. In esso l'autrice, con chiarezza e precisione di linguaggio mette alla portata di tutti gli studiosi a potenza magica che puo venire ad ogni uomo da un esercizio ben condotto delle forze occulte che dormono in lui, e delle quali il mondo profano è assolutamente incosciente. Nella prima parte dellopera, dopo una trattazione ben chiara sulla costituzione a lo sviluppo dei Corpi in genere, l'A. passa a trattare dell'Essere Umano nei rapporti colla materia e l'energia cosmica, per studiarlo poi nella sua triplice costituzione Materiale, astrale e mentale, dalle quali procedono le forze fisiologiche, magnetiche e psicologiche.

Espone quindi l' azione o gli effetti del magnetismo, e dell'ipnotismo classificando e delucidando i varii stati di essi e gli effetti che ne derivano.

Quindi nella $2^{a}$ parte tratta degli agenti diversi generatori di forze, fisiche, magnetiche e psichiche (agenti astrologici animici, fluidici, projettivi, luminosi, spirituali, medicinali, magici) pei quali consacra dei capitoli speciali, che mettono il lettore in condizione di conoscere intimamente molte cose, che egli non aveva sognato nè meno che potessero esistere nella misteriosa natura, e comincia ad accreditare molte dottrine oscure che si leggono ordinariamente nei libri, che trattano di scienze occulte, dei quali egli era abituato a sentirne parlare con discredito.

L'opera di M.me J. Roy merita successo, e dobbiamo essere grati alla Casa Editrice Chacornac, che non risparmia
tempo e fatiche per popolarizzare, e rendere alla portata di tutti quelle scienze che parevano fino a jeri, residui discreditati di un passato che avrebbe dovuto sparire, equanto meno concezioni fantasmogoriche di poveri paranoici degni di commiserazione e di compianto nel maggior secolo che vanti la storia della civilta, e delle scoperte scientifiche.
G. DELANNE-Les apparitions matérialisées des vivants et des morts Tom. 1. Les fantomes des vivants, Paris. Librairie Leymarie. 42. Rue Saint-Iacques L. 6.
Il concetto informatore di quest'opera di un grandissimo valore scientifico e fllosofico, intesa a dimostrare che l'anima umana è un Essere esistente per se indipendente dalla materia organizzata; che vive insieme col corpo durante la sua flisica manifestazione, $\mathbf{e}$ che continua a vivere in seguito al fenomeno della morte, si desume dallo studio inappuntabilmente condotto dall' A. a base di osservazioni e di esperienze di fatti accuratamente raccolti, e scientificamente trattati e discussi.

Dal $188^{\prime}$ in poi, esiste in Inghilterra - dice il Delanne una Società delle Ricerche Psichiche, che ha preso per obbietto lo studio dei fenomeni sopranormali, e di quelli più speciali sulle apparizioni dei fantasmi dei viventi e dei morti. Sono stati gia pubblicati 22 volumi di atti, che, tanto pel metodo rigoroso di esame, quanto per lo spirito critico dei suoi compilatori, costituiscono bene il più grande, il più serio $e$ il più autentico materiale di studio per la ricerca degli elementi risolutivi del grande problema che egli intraprende a trattare.

Gran parte di materiale adunque egli lo trae dai volumi predetti aggiungendovene anche dell'altro non poco che, come si rileva facilmente, scorrendo l'opera poderosa, ha dovuto costargli una enorme fatica, spinta da perseverante volontia di giovare alla grande causa, alla quale - colle sue opere precedenti già note - si è dedicato da anni, acquistando meritamente uno dei maggiori posti fra i cultori del moderno spiritismo.

Gabriele Delanne è una illustrazione, riconosciuta ed apprezzata in Francia e fuori. Delle sue opere le edizioni si sono presto esaurite e moltiplicate, tanto è l'interesse che hanno suscitato. . L'ame est immortelle : e L'évolution animique, che sono tra le sue principali, contengono quanto di meglio si sia scritto intorno allo spiritismo scientifico, studiato col metodo positivista e alla stregua delle sue dottrine, dalle quali egli ha avuto gran cura di non iscompagnarsi.

La nuova opera - Les fontômes des vizants, è il coronamento delle sue precedenti delle quali riassume il grande valore intellettuale, dottrinale e scientifico.

Certo la parte più importante e più originale sara il ${ }^{2}$ " Vol. che trattera delle apparizioni post mortem alle quali si collega più direttamente il problema della sopravivenza.

Per ora non potendoci occupare che del $1^{\circ}$ Vol.-rileviamo la precisione di metodo, la perfetta applicazione dei casi studiati ed esposti, lo stringente ragionamento con cui si discutono e si combattono le dottrine materialistiche sui fenomeni fantomatici e sulle azioni flsiche che $i$ fantasmi volontariamente esercitano, per fini determinati.

Il Capitolo Vll dellopera in cui si tratta delle ricerche sperimentali sullat esteriorizzazione del doppio, sugli eflusii umani, sulla radio - attivita dei corpi viventi, dell'azione che questi effluvii esercitano sulle lastre fotografiche, e sulle conseguite fotogratie volontarie del corpo astrale esteriorizzato dal corpo fisico, è uno studio che basterebbe da solo ad illustrare luomo cosi benemerito in questo campo di studii in cui può ben conchiudere che - se si piglia in considerazione l'insieme dei documenti raccolti sin oggi - si deve convenire che la quistione dell' esistenza dell'anima è posta a noi di una maniera diversa di come la posavano i psicologici antichie moderni di tutte le scuole. Invece di studiare lo spirito esclusizamente per l'introspezione cioè a dire per mezzo dellosservazione interna, noi cerchiamo di salire ad esso dalle esterne manifestazioni: cio che ci permette di completare le nostre cognizioni sulle sue proprieta e di ammaestrarci sulla sua vera natura.

Aspettando con ansia la pubblicazione del $2^{\circ}$ Volume che gia è in corso di stampa, non possiamo che ammirare e segnalare alla considerazione degli studiosi quest'opera che
ha preso uno tra i primissimi posti nella bibliografia spiritistica contemporanea.

## 根 蚛

## FABRE D'OLIVET-Histoire Philosophique du Genre

 Humain. - Vol. I. edito dalla libreria generale delle scienze occulte • Bibliothèque Chacornac. , Paris L. 10.E il I. volume di un'opera celebre di noo dei piu grandi scrittori dell'ultimo secolo, che ha dato alla moderna cultura spiritualistica un impulso di primissimo ordine. Esaurite le precedenti edizioni quelle cioè del 1822, e 1824 le quali furono tosto vendute non solo, ma arrivarono a tanta rarita da raggiungere, le poche copie rimaste, prezzi a dirittura favolosi, ben ha fatto la casa editrice Chacornac a intraprendere quest'altra edizione della quale come si è detto è stato appena pubblicato il I. volume.

Dire degnamente di tanta opera non si puó in una modesta bibliografla che deve restringersi per la necessita dello spazio a semplici accenni.

Riserbandoci pertanto di farlo ad opera terminata, ci limitiamo per ora ad accennare solamente il vasto campo delle ricerche fatte dall'Autore.

Egli, dopo una discettazione introduttiva che va divisa in quattro capitoli, in cui si parla precipuamente della costituzione metafisica dell'uomo considerato come una delle tre grandi potenze che reggono l' universo, le quali sono-a suo credere-. Il Destino, la Provvidenza e La Volontà Umana, divide il contesto di questo I. volume in 3 parti, limitando le sue ricerche storiche e filosofiche alla quarta razza apparsa sulla superficie del globo: la razza boreale o bianca.

Nella prima, premesso che l'uomo apparso nella scena del mondo, portando appena la semplice percezione dell' $i$ stinto, estraneo ad ogni specie di civilizzazione-a mezzo dello sviluppo delle sue facoltà animiche-arriva alla soglia dell'edificio sociale, costituendo in prima per la legge dell'amore la famiglia, nella quale sviluppa ed acquista l'idioma), a poco a poco con l'esercizio della volonta che mano mano si rafforza risce a lottare col destino sviluppando cosi un gran numero di facolta. Primo a nascere è il principio di proprietà, che è un bisogno cosi inerente alla natura sua senza la quale egli non potrebbe nè vivere nè propagarsi; da questo principio nasce e si sviluppa il diritto politico.

Dopo aver provato ciò passa ad esaminare le ragioni per le quali nascono le ineguaglianze fisiche tra gli uomini causate dalla necessita delle lotte di difesa o di conquista che hanno determinato necessariamente l'ineguaglianza delle condizioni le quali costituiscono in proseguo una specie di diritto morale che passa legittimamente di padre in figlio.

Quindi dal diritto politico che è nato dalla proprietá e dal diritto morale che è nato dalla disuguaglianza delle condizioni risultano le leggi e le forme diverse di governo.

Nella 2:i parte tratta degli effetti del primo sviluppo intellettuale. Quest' uomo che ha gia lasciato gli stadi della sua infanzia e diventato in processo di secoli il Maestro dell'Europa e il legislatore del mondo. E' vero che ciò non è avvenuto,senza ritorni senza errori, senza accidenti di ogni sorta; ma ciò non sarebbe avvenuto senza il concorso della Providenza, del Destino, e delle Volontà sua. Per mezzo del primo egli ha fatto delle conquiste più o meno rapide più o menn disastrose, a mezzo della volontia ha istituito delle republiche più o meno grandi, più o meno gloriose: per mezzo della proãidenza ha fondato degli Stati regolari, delle Teocrazie, delle Monarchie che resistono alle lotte del tempo, arrivando cosi a quelle di Taórh, di Bhatt, di Ram, di Fo-hi, di Zeradosht, di Krisna, di Mosè.

In fine nella $3^{a}$ ed ultima parte di questo $I$. volume, 1 A. mostra l' intelligenza umana arrivata al più alto grado di sviluppo e rivestita di tutti i caratteri della genialita. 3

Avverranno delle oscillazioni nel suo progresso evolvente ed avverranno certamente periodi di decadimento; cosi come l'astro del giorno arrivato al solstizio d'està si arresta sospeso al sommo della sua carriera, e non abbandona che a ritroso quella sua sublime stazione per discendere lentamente verso il punto da cui è partito, arriene talvolta all umanitá; ma delle sue finalita ultime, trattera nel II. volume.
I. C.
I. Calderone - Dir. Propr. Responsabile

## Libli in venclita

presso l'Hmministrazione della nostra Rivista - Via Bosco, 47 - Palermo

Anderson Dr. J. - L'Anima umana e la Rincarnazione . . L. 3, Besant A. - Cristianesimo Esoterico n " 3,50 " Nuova Psicologia e Teosofia "

- 1,50 Potere del Pensiero
" 1,25
" Rincarnazione
". 1 , -
Sentiero del discepolo. Yoga
Bhagavad Gitâ - Trad. di M. L. Kirby e Raja
" 1,50
" 1,50

Blavatsky H. P. - Primi passi nell'occultismo

Voce del Silenzio.
" $\mathrm{I}, 5^{\circ}$
" 0.90
" I ,
Calderone Dr. I. = Il Problema dell'Anima Calvari D. - F. G. Borri
" 5 ,
Chatterij -Filosofia Esoterica dell'India n I, 50
Chevrier Ing. G. - Materia Piani e Stati di coscienza
n 0,50
Collins M. - Luce sul Sentiero . . $n \circ 0,60$
Cooper 0. C. - Mystical Traditions

Häbbe-Schleiden Dr. W. - Evoluzione e Teosofia
Leadbeater C. W. - Chiaroveggenza . " Cenni di Teosofia . " I ,

Lodge Sir. 0. - Vita e Materia : n 2, 50
Mariani M. - Commedie Medianiche. $\quad$ " 3. 50
Mead. G. R. S. - Frammenti di una Fede
Dimenticata.
\#12,
Pascal Dr. T. - Che cosa è la Teosofia " 0,75
Sapienza Ant. attraverso i secoli ॥ 2,
Pioda Dr. A. - Memorabilia (Indagini sperimentali di W. Crookes e di Thury sui fenomeni medianici)
Sinnett A. P. - Buddismo Esoterico.
Stauroforo C. P. - Studi Teosofici
Tummolo Prof. V. - Sulle Basi Positive dello Spiritualismo

6,
Williamson W. - Legge Suprema : $\quad$ 6,
L. Denis - Perchè la vita . . $\quad 0,20$

Indirizzare vaglia alla nostra Amministrazione, che effettuerà $l$ ' invio franco nel Regno. Per l'estero le spese postali in più; per spedizioni raccomandate unire l'importo, nel quale caso l'amm. risponderà dell'invio.


## Pietre preziose VERE DI CEYLON

per gioiellieri-Zaffiri greggi per usi industriali-Fornitura diretta dalle nostre miniere al più buon mercato. Un pacchetto di 150 carati di pietreassortite prezzo 5 ster line (it. L. 125) é il migliore regalo per signore. Campioni gratis agli abbonati di questa Rivista contro vaglia internazionale di 5 scellini (L. 6) per spese postali. Listino dei prezzi dietro domanda. Preghiera di corrispondere preferibilmente in lingua inglese.

## J. wickram anayata \& C.

Kalukara P. Q. Gey-lou
500 libere di pietre della luna (Opali di Ceylon) greggie, a 3 sterline (it. L. 75) la libbra in lotti da 7 libbre in su.

Cevlon, la deliziosa isola delloceano Indiano, sacra a tre religioni, e cantata dal sommo Milton e anche una terra singolarmente ricea di pietre preziose. E a Kalutara, Città splendidamente situata all'entrata del distretto minerario, è una considerevole casa produttrice che, in grazia appunto di cio, fornice le pietre con con una sensibile riduzione nei prezzi, senza alcun intermediario che debba trarne una percentuale per spese di rappresentanza e di commissione, E la casa S. W, \& C, la quale si trovain relazione offre il non trascurabile mezzo di trattare anche a piccole partite coi privati. Chi esercita questo ramo di eommercio vede bene quanto queste condizioni siano vantaggiose e semplici, privati che intendono possedere pietre preziose autentiche e farne oggetto di graditi e pregevoli regali non possono evitare di rivolgersi alla floditi e pregevoli regali non possono evitare di rivolgersi alla fio-

## V. TUMMOLO

 SULLE Basi posirive delio sprifualisino
L. 6 $\qquad$

A proposito di quest'opera impoŕtantissima di cui la prima edizione è quasi esaurita, il Col.Alberlo De Rochus, ha recentemente seritto all'autore il seguente giudizio: - Grenoble 14 Aprile 1910 . Caro signore * ho ricevuto il vostro magnifico volume e ve ne ringrazio vivamente. Scorrendolo sommariamente, ho veduto che esso toeca tutte le grandi quistioni delle sciense psichiche e che contiene molti documenti che noi in Francia ignoriamo , perchc̀ la letteratura straniera ci è poco familiare.

Leggerò il libro con cura e ne ritrarrò certamente grande profitto, che la mia età avanzata non mi permetterà probabilmento di utilizzare, ,

Vogliate gradire ece.
A. De Rochas

Lavori a stampa Opere, Opussoli, Registri, Cataoghti, ecc
presso la "Tipograffa della Soc. Ed, Universitaria,, - Via Ponticello, 21 - Palermo

| buce e Ombra <br> Rivista Mensile di Scienze Spiritualiste Milano - Via Cappuccini N. 18 Abbonamento annuo I. 5 | IITMRA <br> Rivista teosofica che si pubblica a Roma Organo del gruppo teosofico Via Gregoriana N. 5 - Roma Abbonamento annuo L. 5 |
| :---: | :---: |
| CGENOBIUM <br> Rivista internazionale di liberi studi LUGANO - Villa Conza - Telefono 126 Abbonsmento annuo per l'Italia L. 12 | IL VELTRO <br> Rivista di liberi studi in difesa dello spiritismo SAMPIERDARENA <br> Via Aurelio Saffi N. 8-11 <br> Abbonamento a una serie di 10 fasc- L. 5 |
| Fabre d'Olivet <br> HISTOIRE PHILOSOPHIQUE <br> Genre Humain Due volumi in 8. - Prezzo L. 20 Si è pubblicato il Vol. I. Per richieste: Bibliotheque Chacornae Quai Saint Michel N. 11-Paris (V) |  |
| D. F. Rozier |  |
| et les Propheties <br> Théorie des prophéties Prezzzo L. 2 Bibliotheque Chacornae Quai saint Michel N. 11 -Paris (V) | dott. carmelo samoni <br> Psiche Misteriosa <br> Editore ALBERTO REBER-Palermo TEINER <br> II Cristianesimo |
| P. Dujols et H. Triomas <br> paris-Rue de Rennes N. 79 | FATTO MISTICO |
| Ha intrapreso la pubblicavione di impor tantissime onere classiche di oecultismo, sott gli auspici dell ordine Kabalistico della Rosa 游 Croce <br> Opere pubbiicate | 1. Gooper Oakley Antiquarum Tradietionum Collectio MISTICAL TRADITIONS 1). Forms and Presentments. |
| La Science Cabalistique par Lenain Paracelse-Les sept Eiures de l'Arenidoxe testo Iatino e traduzione francese <br> Ne andremo facendola presentazione sommaxia agli studiosi delle scienze occulte nei nostri Cenni Bibliografici. | Ed. Ars-Regia-Milano-Price, $4 s$ Regia-Milaino- Si è pubblicata della stessa Casa Ed. ARS-REGIA YOG <br> di Mrs. ANNIE besant Commedie Medianiche di M. MARIANI |
| $\begin{aligned} & \text { II Progresso Zoo } \\ & \text { Zootenica, igiene, polirizis. sanitiaria, } \\ & \text { Abbian } \end{aligned}$ | ico e Agricolo tura - Direttore Dott. Guido Provenza amxutio I. 3 $\qquad$ |

# Filosofia della Scienza RIVISTA MENSILE 

di Psicologia sperimentale, Spiritismo e Scienze occulte NoC

Direttore - Hvu, Dott. Innocenzo Calderone Amministrazione-Palermo-Via Bosco, 47

## ABBONAMENTI

ITALLA - Anno I. 3-Semestre I. $\mathbf{~ Y , 5 0}$
UN. P0ST. - Ammo L. $_{\text {. }}$ 4,50-Semestre I, 2,50
Un numero separato cent. 30

## INSERZIONI IN COPERTINA

Per ciascun avviso, in proporzione degli spazi e del mumero di volte per eni si vuole ripetuto, prezzi da convenirsi.

## PRINCIPALI COLLABORATORI

Dott. Augusto Agahiti-Roma- Einesto Bozzano-Genova - Prof. Antonino Borzi-Patermo - Adelehi BorziPalcrmo - Enrico Carreras-Ronta - Vincenzo Cavalli-Napoli - Dott. Arnaldo Cerresato-Roma - Comm. Lino Ferriani-Como - Febo De Limosin - Barcellona - Comm. Prof. Salvatore Farina-Milano - Dott. M. Falcomer-Venesia - Ing. Gav. Francesco Graus-Napoli - Prof. Giovanni Hoffman-Rona - F. Iacehini Luraghi-Milano - Prof. Virgilio La Scola-Palermo - Avv. Dott. fabriele Morelli-Napoli - Prof. Angelo Marzorati-Milano-Dott. Gioacchino Milazzo-Palermo-Dott. Prof. Domenico Massaro-PalernoDott. Marconi Enrico-Terni-Nola Pitti Ing. Luigi-Palermo-Nalli Dott. Vitangelo-Palermo-Dott. Giuseppe Piomelli-Milano-Prof. G. Pipitone Federico-Palermo- Prof. Girolamo Ragusa Moleti-Palermo Col. Conte Alberto De Rochas-Grenobte - Prof. Ernesto Senarega-Palermo-Avv. Dott. Alessandro Sae-chi-Roma-Dott. G. Sulli Rao-Milano - Dott. Carmelo Samonà-Palermo- Prof. Scipio Sighele-Firense Rag. Gino Senigaglia-Roma-Prof, Vincenzo Tummolo-Roma-Prof. Federico Verdinois-Napoli- Prof. Raffaele Wigley-Palermo-Dott. Paolo Visani-Scozzi-Firense-Arv. Dott. E. Zingaropoli-Napoli.


PALERMO<br>Tip, della Società Editrice Universitaria<br>Via Ponticello, 21

# Avv. Innocenzo Calderone IL PROBLEMA DELL'ANIMA 

## Studio di Psicologia Sperimentale palermo 1908 - L. 5.

## Sommario delf'Opera:

CAP. I - Definizione dell'anima.-Il suo veicolo-Rapporti tra le manifestazioni del Macrocosmo e del Microcosmo.-Le nuove cognizioni sulla natura della materia.-L'anima e un centro di coscienza indipendente dalle tunzioni di essa.
CAP. Il - La sede dell'anima nella sybcoscienza-Le teorie di Kant e di Carlo Du Prel. Che cosa e la subeoscienza.-Doppia natura di essa.-I presentimenti nella veglia.-Sogni che devono essere studiati.-Poteri dell'anima nel sonno.- Il nottambulismo e la coordinazione del movimenti.
CAP. III - Fenomeni di sonnambulismo nel senso in cui suole intendersi questa voce.-Sogni Jucidi o Psichici- Visione contemporanea a distanza nel sogno. - Sogni premonitori, - E' l'anima una semplice funzione fisiologica del cervello, o una entita per sè stante che sopravvive alla desintegrazione della personalità umana?
CAP. IV - Telepatia e sua definizione - Fenomeni telepatici di diversa natura-Alcuni esempii pigliati a caso-La teoria di Flammarion e di William Crookes per la spiegazione di alcuni di tali fenomeni.-Casi che non possono spiegarsi con questa teoria.-Casi di telepatia esperimentale.
CAP. V - Trasmissione di pensiero nello stato normale e provocato. - Visione a distanza- Fe nomeni ipnotici-Personalità multiple-Visioni nell'anestesia.-Suggestione postipnotica.Visione e diagnosi delle malattie - Trasposizioni dei sensi-Il sonnambulismo nell'antichità.
CAP. VI - I Fenomeni della Chiaroveggenza - Chiaroveggenza spontanea - Casi classici ricordati dagli storici - Casi moderni - Chiaroveggenza provocata - Cristalloscopia - Visione dei mistici- La scienza e la fede - Nulla di reale all'infuori dell'anima.
CAP. VII - Se l'anima esiste soppravvive alla morte del corpo ? Altre fonti di ricerche - Società per le ricerche Psichiche di Londra-Apparizioni spontanee dei viventi-Apparizioni postume - Il corpo fluidico o perispirito - Le esperienze del Luys, del De Rochas e del Baraduc - Quelle di Mr. Henri Cristian e di altri, esposte da Mr. Piobb - Molti pregiudizii sfatati - Premessa sul moderino spiritismo.
OAP. VIII - La Medianità - Il riconoscimento ufficiale dei suoi fenomeni - Spiegazioni varie date dagli scienziati-Il Prof. Morselli e la sua nuova opera "Psicologia e Spiritismo " Confutazione delle teorie materialiste - L'ipotesi spiritica é la piu naturale, ed in alcuni casi la più scientifica - Manifestazioni ordinarie superiori - Alcuni esempi di esse - L' identificazione o meno del defunto - Che cosa è un medio-- Il fachirismo orientale - I suoi rapporti colla medianita.
CAP. IX - Le conseguenze che si debbono trarre da ciò che è stato detto ed esposto precedentemente - ¿ erroneo il concetto letterale biblico, che cioe l'anima umana sia stata creata come tale e contemporaneamente al suo corpo - $\mathrm{E}^{\prime}$ erroneo il concetto materialista, che fa dell'anima una proprietà della materia organizzata, che dura dalla nascita alla morteL'anima è un essere evolvente, nella pluralita delle sue esistenze.
CAP. X - Il concetto della evoluzione conduce alla necessita di ammettere le esistenze plurime - La rincarnazione è credenza tradizionale di tutte- le Religioni - Perchè si è dimenticata in occidente - Platone e la Metempsicosi - Prove deduttive di essa - Tentativi di esperienze fatte dal De Rochas e dal Bouvier.
CAP. XI - Ancora della rincarnazione - Paradiso, Purgatorio ed Inferno - Che cosa si rincarna - Come e per qual legge si opera la Rincarnazione - Il libero arbitrio - Obiezioni che sono state fatte contro la legge di Rincarnazione.
CAP. XII - Riassunto delle teorie che si sono esposte - Religione e Scienza. Effetti morali della Nuova Psicologia - L'ayvenire dell'Umanita.

## 

## PICOOK, POSTA

Abbonamenti pagati dal 1. gennaio 1910 al 31 dicembre 1910
Rubino Ing. Nicolò - Spadaro Cav. Giuseppe Zerbo Ing. Ippolite - Boero Francesco - Bontempo avv. Guglielmo - Mazzarelli Arcibiade - Guido Callari di Sala - Alessandro Xirschberg Helleman - Principessa Ada Troubtzkoy - Mise Girolamo Trevisano Avy. Pertossi Albertó - Esposito Antonino - Balboni Italo - Melani Dott. Gino - De Tullio Salvatore Iosé Cinotto - Roberto Labrano - Fanasca Dante - Balano Cesare.

Per un semestre dai 1. gennaio 1910 al 81 gimgno 1910
Vella Avv. Mario - Rodriquez Francesco (dal 15 maggio al 15 ottobre).

## H,IBFRI IN DONO

I. Saint Fhy - De Saint Pierre à Pio X - Librairie Critique - Emile Nourry - Paris. L. 1, 25 ,
G. B. Gattuso di Brancaccio - Il Sogno di un Pazzo Parte I.-Giarre-Fratelli Cristaldi 1910. L. 2.
1 Fuertes Alcosta - Curso Practico de Magnetismo Personal - Tlp. de Carbonell y Esteva Barcellona.

## Avviao agli abbomenti

Si pregano i nostri abbonati ai quali col presente namero scade un anno di abbonamento di usarci la bencvale cortesion di mettersi in regola coll'amministrazione per Panno nиovo.

# Filosofia della Scienza RIVISTA MENSILE 

di Psicologia sperimentale, Spiritismo e Scienze occulte

\author{

- <br> Direttore - And. Dott. Innocenzo Calderone Amministrazione-Palermo-Via Bosco, 47
}


# INDUZIONI CONGETTURALI SULLO ZOANTROPISNO 

(Cont. e fine v. n. prec.)

Siccome l'anima dopo svincolata dal corpo per opera della morte non acquista altre facolta, ma soltanto mette in valore quelle rimaste, o rese latenti nel periodo della incarnazione, è logico ammettere che anche nello stato incarnativo possa eceezionalmente, in condizioni anormali di super - attiviti psicofisica, esercitare questa, o quella di esse facoltà latenti, che sono di uso normale nello stato di disincarnazione.

Conseguentemente la zoantropia diviene una possibilità logica e biologica dell'istessa anima incarnata, posto che quella disincarnata si mostra dotata d'idoneità eteromorfe, perchè dotata di automorfismo potenziale, o virtuale. Oltre ai fatti della Mistica agiografica e quelli della Magia tradizionale, oggi abbiamo i fenomeni del medianismo, dai quali si desume che l'anima ha poteri plastici e morfici, che sorpassano, come abbiamo detto, l'istessa larga sfera degli schemi, o tipi organici. Così la preumatografia animica dimostra che l'anima si serve dxyli elementi ematici trasformandoli con processi che sembrano iperchimici per produrre vere scritture, o sogni grafici monocromi, o policromi. Gia il fenomeno, forse anche più evidente per la sua fonte fisiologica, che è il sangue, era stato bene costatato ed attestato nei crocifissi sanguinolenti durante l'esplosione straordinaria di misticismo contagioso dei Convulsionari di Parigi nel secolo XVIII e poi nelle ostie consacrate e stimmatizzate a sangue dal fanatico Vintras nel secolo XIX, come riferisce diffusamente Eliphas Levi nella sua Histoire de la Magie,-e si è riprodotto in varie guise con identica genesi biochimica nella medianita a confermare viemeglio una siffatta misteriosa proiezione invisibile del sangue, che ridiventa sangue fuori del corpo nella sua integrità istologica, quando non si trasmuta in altra sostanza organica, o inorganica! - E pur questo convalida il nostro assunto, ed eleva a tesi l'ipotesi che l'anima possiede non solo il potere organizzatore, ma anche quello formatore, e conseguentemente pur trasformatore - il che non sorpassa soltanto, ma supera eziandio, a mio modo di vedere, la capacità dinamo-plastica di essere planetario autoorganizzantesi, e ci rivela una potenzialita inclusa, ed evolutiva indefinita di essere cosmico, non solo polimorfa, ma pantomorfa.

Difatto osserviamo che non pure gli spiriti liberi ma anche quelli dei prigionieri della carne in casi di sdoppiamento possono formarsi abiti, ornamenti, fiori, gioielli ecc. visibili e tangibili, e più o meno durevoli nel nostro mondo fisico.

La fotografia del pensiero conferma questa attitudine con le prove di fatto: se quelle immagini psicoplastiche sono registrabili dalla lastra chimica, possono, se più condensate, divenir percettibili dalla nostra retina.

L'invisibilità non è più indice d'irrealtà.
Così, per un esempio, la mosca, supposta e detta allucinatoria, creata per suggestione in un soggetto ipnotico, non potrebbe comportarsi secondo le leggi dell'ottica nei rapporti col centro visivo, come si è rigorosamente controllato in esperienze condotte da uomini di scienza, se non avesse una reale obbiettivitì, una esistenza sostanziale, per quanto fluidica.

Se l'anima crea delle forme - pensiero, che hanno esistenza e consistenza esterna, può apparire in tutte le forms da lei pensate e volute e cioè projettare delle forme rappresentative di sè stessa, ovvero delle proprie concezioni ideative. Ed invero le anime sono apparse in forme di fiammelle o d'immagini simboliche, o di emblemi mistici ecc.

Ricordo aver letto che Francesco di Assisi apparve una volta in ispirito, molto lontano dal luogo ove era il suo corpo, ad alcuni suoi frati sotto forma di un carro luminoso, realizzando così, senza saperselo, il poetico tropo di Platone, che definì il corpo etereo, o somatoide il carro dell'anima (ó $\chi \eta \mu x$ Ч'טуі̀.)

Lo stesso Iehova non apparve nel * pruno ardente* a Mosè, come si legge nell' Esodo (3-v.1.) e come * colonna di nuvola s nel giorno, e colonna di fuoco* nella notte per fare da scorta al popolo pellegrino di Israele, suo medio collettivo, col quale avea stabilito il patto d'alleanza, cioè il rapporto psicofisico necessario a compiere le manifestazioni psicofisiche? (Esodo, 13, v. 21) Teofanie dirette, od indirette (angelofanie) che si vogliono definire e credere dai credenti, stanno a testimoniare l'antichitá della credenza della multiforme apparizione anche di spiriti ritenuti elevatissimi nella gerarchia dei celicoli : e che l'antropomorfismo non è stato poi un domma assoluto ed inviolabile delle religioni, come si usa comunemente pensare.
**
Aggiungasi a rendere criticamente ammissibile la possibilità biologica della zoantropia-prescindendo dalla sua probabile realtà poggiata sull' esperienza storica e gli atti giudiziarii-che dessa dovrebbe poter essere agevolata dal fatto che tratterebbesi di una semplice proiezione psico-fisica di un contenuto animico e mi spiego. L'embriogenia ci rivela un gran mistero della vita mostrandoci l'evoluzione del corpo umano, durante le nove lune dell'esistenza intrauterina, per la trafila dei principali tipi zoologici prima di raggiungere il tipo antropico.

E una rapida e compendiosa ricapitolazione del suo lento plurisecolare sviluppo evolutivo, che si ri-
produce in sintesi con processo automatico-fisiologico, senza necessitá del controllo direttivo dell'intelligenza, come ogni serie di atti lungamente ripetuti ed archiviati nelle profonditá dell'essere, ossia nel suo sistema psichico. Sopra di questo si modella poi quello fisico, del quale costituisce l'invisibile ed indistruttibile substrato, direi quasi l'impalcatura eterea.

Provato che nell'organizzazione fatale si rifà la trama preumana, e che quindi le forme zoologiche sono contenute schematicamente come potenzialitia dinamiche e plastiche nel psicoplasma, il quale le ricalca nel getto istologico, è agevole e razionale ammettere che l'anima possa in alcuni rari casi, sotto il monoideismo ossessionale di una data forma zoologica pensata e ripensata, e quasi amoreggiata, riprodurla obbiettivamente, sia per trasfigurazione dell'aura odica condensata come uno strato nebulare circu nambiente il corpo, sia per proiezione del doppio submaterializzato.

Noi vediamo la forza imaginifica delle donne incinte (ed anche delle femmine pregne dei bruti) sta npare nel feto impronte organiche meravigliose (i così detti degli antichi medici : naevi materni): noi sappiamo che a questo potere ideo-plastico dell' anima sono dovute le stimmate dei santi ed i così detti marchi del Diavolo delle streghe ed ogni sorta di dermografismo: sappiamo che i parti teratologici devono attribuirsi non a deviazioni anatomiche causali, ma ad aberrazioni causali della fantasia sovraccitatata delle madri ed infine dobbiamo riflettere che i parti mostruosi semi-belluini non solo confermano in generale la tesi della potenza metamorfica dell' anima, ma in particolare quella dello zoantropismo. Il più dei casi di teratologia è costituito da forme più o meno animalesche di questo, o quel bruto. Dunque l'ideoplastia materna à agito suggestivamente sulla psiche organizzante dell'embrione spingendola a produrre colla sua circolazione psichica interna un dato zoologico, od un quissimile deformato ed ibrido, sotto l'impulso d'istinti preumani di ritorno, o di animalismo rivivente. Qui abbiamo dello zoantropismo proprio genetico ed organico, che dovrebbe toglierci ogni diritto a negare la possibilita dello zoantropismo col processo sopranormale, cioè per via fluidica, dell'aura condensata e configurata sopra un dato tipo ani nalesco e stratificata intorno al corpo fisico. Oltre a questo bisogna considerare l'altro caso in cui la forza trasformatrice proteica della psiche può far rivestire al doppio di uno stregone bilocato la forma di una bestia, a distanza dal corpo fisico giacente in letargia metamorfosi regressiva agevole, come abbiamo detto, al corpo psichico di riassumere. Un esempio di questo genere è riportato dal Dottor Adolfo D'Assier nella sua apprezzata opera: L'humanité posthume.

In questo punto mi sovviene di un passo del libro di F. Myers: La personalità umana e la sua sopravvivenza (vol. I. pag. 243 della versione italiana). Ivi l'autore scrivendo delle modificazioni dell'organismo prodotte dalla suggestione ipnotica, fa notare che il controllo subliminale sull'organismo è agevolato da un aumento della modificabilità di questo scome un ritorno alla plasticità primitiva, rimanendo tale plasticità latente, finchè dura lo stato normale, capace però di essere ridestata dalla suggestione, ovvero dall'autosuggestione, aggiungo io. Ora questa plasticità accertata sull'organismo fisico è immensamente maggiore in quello psichico per la natura costitutiva del medesimo.

Però questa metamorfosi del doppio umano, più $o$ meno stereotizzato, non à che una rassomiglianza
per approssimazione ad un dato tipo belluino superato dall'evoluzione animica: è un quid-simile, non un fac-simile, e fu notato nei licantropi, che erano dei lupi non perfetti, ma press'a poco, secondo molti racconti di testimoni oculari. C'era dell'ibridismo teratologico, come si osserva spesso nelle forme materializzate medianiche.

$$
*
$$

- Secondo a me sembra, più che una semplice analogia di processi, vi è un vero parallelismo in ambi i casi quì considerati, tra quello dello zooniorfismo teratologico, o pseudozoomorfismo per via generativa (parti mostruosi semi-belluini) e quello della zoantropia provocata per trasfigurazione del doppio : siccome il primo caso è un fatto innegabile di evidenza sensibile; così l'altro è una ipotesi analogica di evidenza intelligibile, ed entrambi per ora sono osservabili soltanto, ma non sperimentabili.

Se l'uno è vero, l'altro è verosimile: se l'uno è certo, l'altro è probabile - ed entrambi poggiano sull'identica legge, e si spiegano colla medesima teorica della dinamogenia della psiche. La psiche à in sè, o meglio, $\grave{e}$ in sè una potenza energetica organizzatrice e vivificante del corpo (forma sostanziale) in antico linguaggio scolastico-aristotelico) ed essendo automorfa per atto di volonti, è eziandio polimorfa è dotata, cioè, naturalmente di un dinamismo tecnico interiore, come di una mozione esterna. È l'essere ed agire, o l'essere in atto, entelechia di Aristotele: è l'arche cineseos di Platone.

Lo spirito è tale quale si pensa di essere.
**
Forse un giorno si giungerà a fare la controprova sperimentale del polimorfismo psichico servendosi della potente leva magica (più efficace e mi racolosa della bacchetta magica) detta suggestione ipnotica.

Un buon soggetto, convenientemente allenato a sdoppiarsi sotto l'impulso suggestivo e col supplemento di energia fornitagli da provetto magnetizzatore, potrà al suo doppio esteriorato dare tutte le forme suggeritegli e da lui accettate e fatte proprie-ed anche quelle di lupo, di cane, di gatto, ecc.

Oggi gia si ottengono col processo ipnotico-suggestivo le così dette obbietivazioni di tipi umani ed anche quelle di metamorfosi animalesche nel campo della coscienza, con estrinsecazioni mimiche e foniche imitative corrispondenti: non si tratterebbe dunque se non di far proiettare il tipo concepito in forma plastica con uno sforzo telergico. Il licantropo in sostanza non è se non un auto-suggestionato in accesso dì auto-sonnambulismo ricorrente, e che un fantasma onirico concreato in sè estrinseca e concretizza fuori di sè a consistenza visibile e tangibile, sia perifericamente sul proprio corpo fisico (trasfigurazione) sia sul proprio doppio (trasformazione).

Così potremo avere della zoantropia sperimentale e controllabile e così sarà scientificamente riabilitata un'altra derisa e pur universale e plurimillenaria credenza del volgo indotto, i cui pretesi pregiudizii finiscono sempre con l'aver ragione contro i pretesi giudizii del volgo dotto, e ci autorizzano a professarci magnificamente scettici di fronte allo scetticismo, tanto più insensato, quanto più sistematizzato e dogmatizzante di tutte le Sorbone e le Salamanche del Mondo.

Però questo genere di esperimenti non potrebbe essere fatto - come del resto sono stati fatti tanti altri congeneri, nelle cliniche ipnotiche officiali-senza ridestare gl'istinti ferini dell'uomo, senza far rivivere la sua preistoria biologica di animale rapace e di
sangue sitibondo, con una forzata retrocessione allo stato preumano - ma la scienza ha dei diritti da far valere per la scoperta della verità; solo deve esercitarli conciliandoli con la prudenza e l'umanità.

Come si vede questo misterioso scontinamento ed ancor ignorato continente aspetta, dopo gli audaci pionieri, i suoi pazienti esploratori; ma è un'accademica smania dei Manigrafi dare a credersi e da credere che quel vasto territorio debba essere un giorno annesso al loro burocratico staterello. Quam parva sapientia!...
T. Cavalli

## Fotografie spiritiche

## e ipotesi metapsichiche

Le ricerche minuziose e accurate eseguite dalla signora Sidgwick entro un fascio ponderoso di giornali, di libri e di rivista non sono valse che a fornire naliche indizio ipoteti ; stentato, a sosterno della idea che Mumler. Hudson, Parkes, Buguet non abbiano mai date autentiche fotografie spiritiche». Ma ponendo in evidenza una contropartita di prove e di discussioni, circa il carattere contraddittorio. superficiale e preconcetto di quegli indizi, riesce arduo sostenere la tesi della frode sistematica ed esclusiva, cosicchè, dopo il tentato eccidio, i quattro morti ancora si muovono, e si possiede una souma di fotografie il cui valore non è del tutto nullo, dal punto di vista spiritico o soltanto metapsichico.

Coteste fotografie poi crescono di numero se teniamo in conto quelle di privati, come il Beattie e il Wagner, contro i quali non regge il menomo sospetto di frode, ma che la signora Sidgwick suppone ingannati da terzi $o$ involontariamente da sè.

Le immagini del Beattie (sedici delle quali sono inserite nella grande opera di Aksakow) appaiono, dice la Sidgwick, come a vaghe macchie di luce quali potrebbero risultare da un raggio luminoso, cadente sulla lastra sensibile, traverso un buco o una lenditura qualsiasi. Una di esse ricorda la figura di un dragone, altre hanno l'aria di forme umane, ma così incerte da sembrare accidentali, proprio quali poteva produrle un impostore... (1). Il quale impostore sarebbe un Josty, fotografo, con i cui strumenti ebbe ad operare il Beattie. Dunque il Beattie fu preso in giro, e il caso contribuì all'inganno! Intanto la signora Sidgwick non dice se esegui per conto proprio esperienze apposite, onde permetterci di far paraconi $\theta$ riconoscere quali immagini può riprodurre un impostore e quali no...; ci fa sapere che, da informazioni assunte, Josty era beone e indebitato.

Ora appunto, e qual che sia l'esatterza di coteste informazioni, da un uomo così a corto di quattrini... e di bicchierini, messo per giunta in presenza di un fotografo esperto, il Beattie, possiamo qui pretendere un grande scrupolo; che se il timore di compromettere una fonte di guadagni e di liquori non ebbe presa sul suo animo, quale interesse potè muoverlo a ingannare un cliente, che non gli domandava fotografie spiritiche. ma solamente l'uso dei suoi apparecehi? Non si risponda: il piacere della mistificazione, altrimenti questo piacere sarebbe più forte della passione alcoolica e della fame, e le accennate informazioni riescono incomplete e, pel contenuto, inattendibili.

Anche qui, insomma, la frode o l'accidente è il tema che occorreva a ogni costo svolgere, non il risultato certo a probabile dei fatti. Ma in mezzo a un mare tanto vasto e intricato di negazioni, una sola ed evanescente isoletta di verità scopre la signora Sidgwick nella fotografia del zoologo prof. Nicola Wagner (Pietroburgo, 1881) che ella, del resto, crede dovuta piuttosto a un accidente che agli spiriti, a fino a che non si abbiano ulteriori e più numerose prove sperimentali

[^37]di cosiddette fotografie spiritiche, prodotte in circostanze pure d'ogni frode. > Quest' unica e scettica riserva la salvò quasi dal pericolo d'una smentita avvenire.

Siffatta smentita, a parte magari la tesi dello spiritismo, non è da mettere in dubbio, e basterebbe per tutte citare le celebri fotografie prese da Villiam Crookes (Ubi Crux Ibi Lux ! ) delle quali la Sidgwick non fa neppure un cenno. Contentiamoci ora di un richiano a fatti di casa nostra...

Nel 1854, il grande fisico Babinet, parlando di azione a distanza e del moto di corpi pesanti, senza contatto, ebbe a sentenziare che cotesto fenomeno era * tout bonnement impossible, aussi inipossible que le mouvement perpétuels (1). Quattordici anni dopo, assistendo finalmete alla levitazione d'una tavola proprio senza contatto, non potè tenersi dallo esclamare: *C'est renversant! (2).

Ai nostri giorni è avvenuto qualcosa di simile, rispetto alle fotografie ottenute colla medianitá dei fratelli Randone, a varie riprese riferite $\theta$ illustrate dal Carreras: il prof. Morselli (3) non sa liberarle dal sospetto di un'origine psicoradiante, ma infine le trova ammirevoli... e conturbanti s!

Ammirevoli e conturbanti, si capisce, perchè autentiche; on d'è che possiamo risparmiarci la snervante fatica demolitrice dei più o meno belli échefaudalfes fatti di se e di ma, e intenderci soltanto circa il significato di coteste fotografie, studiandoci di vedere se davvero non se ne possa escludere l'origine psicoradiante.

Enrico Carreras narra se rpre minutamente tutte le circostanze di tempo e di luogo che accompagnarono e definirono i fenomeni, e con rara competenza le discute. mostrando l'impossibilitá dell'errore, soltanto, giacchè di frode qui non è lecito parlare. Tra i vari casi, degno d'una attenzione speciale mi sembra quello di Giovanna Baruzzi, la quale, partita col marito. subito dopo le nozze, e in discordia con la famiglia, da Civitavecchia per la Sardegna, si ammalò a bordo e appena sbarcata morì; e che di lì a due anni sarebbe apparsa in ispirito, a Roma, dinanzi all'obbiettivo di una comune macchina Murer, presenti due medii, il signore e la signorina Randone, mentre questa è di fronte all'obbiettivo, e l'altro sta di dietro, appena in tempo a sostenere la macchina (4).

Richiamiamo di volo le più notevoli circostanze: la lastra fotografica faceva parte di un paceo intatto confezionato a Parigi dalla casa Lumière, e allo sviluppo, oltre l'immagine della morte, esibì una fila di bastioni che finiscono in uno specchio d'acqna e appartengono (fu constatato dopo) al lato di levante del forte Nichelangelo di Civitavecchia; la forma dello spirito appare appoggiata al corpo della medio, e il fondo della stanza in cui ebbe luogo loperazione fotografica è completamente sparito. Parecchie persone, che avevano conosciuto la Baruzzi vivente, ne identificarono subito l'immagine: il padre, la madre, la sorella, e prima di tutti il Carreras; non la riconobbero naturalmente i due medii, che di lei e dei suoi casi erano all'oscuro.

Intanto, all'atto della posa, i fratelli Randone si trovavano soli, quindi, nell'ipotesi psicoradiante, solo essi potettero fornire le figure della morta e dei bastioni, l'una e l'altra, come sembra, esattamente, e fornirle ed esoplasmarle in modo da impressionare la lastra sensibile. Non è però da escludere l'intervento d'una persona lontana, che ebbe mezzo di associare le due immagini, sia essa una persona determinata, come il Carreras o il marito della Baruzzi, sia essa una persona qualunque. Bandiamo subito il Carreras il quale ignorava che la Baruzzi fosse morta, non conosceva i notati bastioni, non sognava nemmeno che un legame potesse unire quella equesti; ed escludiamo, come agente, anche il marito. cui i medii erano del tutto ignoti; non resta che considerare l'influenza sni medesimi, passiva o attiva (e solo passiva pel marito) di qualsiasi persona vivente, in ogni caso distinta dal Carreras.

[^38]Esaminiamo brevementé queste varie ipotesi subordinate.

La prima supposizione è quella d'un'azione propria, esclusiva dei medii, come causa del teleplasma rivelato dalla lastra sensibile. Secondo le idee più recenti, un medio in strance * (Eusapia) irradia o emana intorno a sè, forse in parte assorbisce pure dai presenti, una corrente biodinamica col cui aiuto foggia delle figure, degli * ectoplasmi , efimeri a mo' di persone, in conformità < a ricordi tradizionali e ad imagini assorbite dall'ambiente e discese nella subcoscienzaッ. Ques e figure si presentano come realtà esterne e non sono dunque allucinatorie; ma si può ammettere che la corrente accennata sorpassi gli organi sensori irritati e sovraeccitati. e dia luogo all'esteriorarsi di figure reali e materiali (1). Così dunque i medii romani avrebbero esoplasmato le due immagini, e il vetro alla gelatina-bromuro le arrebbe colte e fissate. Ma perchè̀ la cosa sia aecettabile occorre prima conoscere la psicogenesi delle medesime, e di tale psicogenesi non si può punto parlare: i due medii. della Baruzzi, non possedevano nulla, non ricordi tradizionali», non * immagini assordite dall'ambiente e discese nella subcoscienza ; mancavano loro in special modo, gli elementi di quella rassomiglianza così maravigliosa da colpire, e subito, parecchie persone.

L'ipotesi della esteriorazione pura e semplice ci pare quindi inadeguata e richiede l'ausilio di quella telepatica. Non beninteso della ipotesi telepatica classica, quale è stata formulata dai tre grandi autori dei Phantasms of the Living, Gurney, Myers, Podmore. Questi, com'è noto, trovano nelle esperienze di trasmissione del pensiero il segno di una facoltà dello spirito, che a sua volta spiega e fa comprendere le allucinazioni veridiche. La telepatia è per loro la dimostraziong sperimentale della esistenza di uno spirito attivo e indipendente dal corpo. E appunto questo spirito, svolge lungamente il Delanne nel suo ultimo libro (2), provoca nel soggetto un' allucinazione veridica, o determina verso il medesimo una vera e propria < apparizione telepatica , in cui l'agente è visto tal quale, col suo vestito del momento, con particolari accidentali (ferite, contusioni, ecc.) del suo corpo, con gli oggetti e magari le persone che lo circondano; è un'apparizione talvolta anche tangibile e visibile da tutti, non dalla parsona con cui è sorto il vincolo telepatico. Rispetto alla tesi allucinatoria, i casi di - apparizioni ? rappresentavano una difficoltá, che i tre autori citati avevano onestamente messo in vista (3); Gabriele Delanne tenta superarla, supponendo che il parcipiente, sotto l'azione del pensiero dell'agente, acquisti un potere di chiaroveggenza... (4): © chiaroveggenza telepatica , che ricorda benissimo l'analogo fenomeno del sonnambulismo, a cui il Delanne con sano criterio l'avvicina, e che non si confonde con l'altro, giá prima battezzato così e discusso dal Bozzano (5), per cui i positivisti a oltranza portano in giro il miracolo di un percipiente, che va a cercare quello che non sa nel subcosciente di una qualunque persona lontana. Checchè ne sia, e prescindendo pel momento da tali eccessi, la telepatia tra vivi ci pone sulla strada della telepatia tra viventi e morti, il che ci dice che In fotografia della Baruzzi ha un significato pienamente spiritico.

Conclusioni simlii non garbano agli avversari dello spiritismo. Essi vogliono persuadersi che il fenomeno telepatico non allude a nessuna entità attiva e indipendente dal corpo, e consiste in un processo di a sintonizzazione nerveo-cerebrale, che intercorre fra l'agente e il percipiente; ma è questi che obbiettiva le immagini percepite e, mercè la corrente biodinamica di cui si fè parola, riesce a localizzarle nello spazio, rendendole reali e materiali (6).

Anche senza entrare nel vivo della questione,potremmo chiedere senz'altro come mai cotesta ipotesi accordi

[^39]coi fatti di apparizioni telepatiche in cui il soggetto è colpito dalla visione di cose reali, lontane, a lui del tutto ignote. Sorvoliamo. L'immagine telepatica sorge dunque in un soggetto mediante una specie di - armonia prestabilita ${ }^{2}$, come si esprime il Varchide (1), un processo di sintonizzazione nerveo-cerebrale *, come credo voglia precisare il Morselli. Ma quell' armonia o questo processo poggia sopra un fondo più o meno abituale di idee, di sentimenti, di emozioni comuni, ancora quando non s'intenda aggiungere l'azione della volonta, il desiderio, il ricordo di chi versa in pericolo o in imminenza di morte, come risulta in molti casi. Ebbene, niun legame, di nessun genere, esistette mai tra i medii romani e la Baruzzi, ovvero meglio il marito o altri viventi...; nessuna armonia, nessuna sintonizzazione può intercedere fra un cervello in cui vibrano certi stati di coscienza, e un altro cervello in cui stati simili non si sono trovati, nè si trovano, press'a poco co ne avviene di due stazioni radiotelegrafiche funzionanti ognuna per conto proprio; senza corrispondersi, e astrazion fatta dalle onde hertziane o da ogni altra specie di corrente, che in quell'ipotesi telepatica non esiste affatto.

Senonchè c'è chi accorda al medio un'attiva virtualitil che lo abilita a leggere nel subcosciente di persone lontane, anche quando manchi un rapporto simpatico o perfino un rapporto qualunque fra il medesimo e queste ultime. Basta insomma che una persona vivente, e s'intende una persona qualunque, conosca i dati e i ragguagli che vengono forniti dal medio, perchè si debba ammetterla quale fonte delle pretese rivelazioni d'oltre tomba: l'umanità è allora il vasto e unico serbatoio cui attingono i medii, e la subcoscienza di questi nulla quindi contiene che non esista prima in un cervello vivente. E' la chiaroveggenza telepatica *, combattuta di recente dal Bozzano: ipotesi arbitraria che nessun fatto giustica. nessuna analogia conforta (la chiaroveggenza sonnambolica è altro); che isola il supposto veggente in un mare sterminato di unità umane, conferendogli il potere di scoprir quella persofa lontana e sconosciuta che sappia certe cose, e di leggere nel suo intimo recesso. Come mai il soggetto, semplice spettatore di avvenimenti, negli ordinari fenomeni di chiaroveggenza, è ora libero e attivo leggitore di ignote subcoscienze? E nella mancanza di un rapporto, in fenomeni detti analoghi, necessario qual'è la bussola che guida il medio lungo un viaggio cotanto laborioso ? Le difficolta sono tutt'altro che lievi, ma nel caso della Baruzzi paiono più gravi. Il medio qui, infatti, non bada ad attingere notizie in un lontano cervello vivente, circa una persona morta, ma va molto oltre, vi scopre i lineamenti della morta, li accoglie nel suo interno, li proietta con fedeltà, materializzandoli, nello spazio. Anzi i medii sono due, e questa speciale circostanza non vale certo a semplificare le cose; cosicchè l'ipotesi, già per sè abbastanza incoerente e romanzesca, assume un'aria del tutto fantastica. A meno che il subcosciente del medio, nella sua corsa vagabonda attraverso l'ignoto delle infinite subcoscienze individuali, non intercetti le prime notizie che gli capitano e lo colpiscono; e allora bisogna pensare che la tragedia che si combatte in un'anima (quella, per es., del marito della Baruzzi) sia di ogni altra più intensa e dolorosa, ciò che niuno potrà maí ammettere...; a meno che insomma non si ricorra al deus-ex-machina di tutte le cose inspiegabili o che non si vogliono altrimenti spiegare : il caso. E il fantastico assume proporzioni colossali!

Regaliamola dunque, quell'ipotesi, al buon Carlo Perrault, e riconosciamo quanto siano incerte e vane le teorie metapsichiche dei cosiddetti positivisti riguardo alla fotografia della Baruzzi; accogliamo almeno il sospetto che la lastra sensibile abbia reso la forma di uno spirito; andiamo coi piedi di piombo prima di affermare col Morselli (II, 267) che le fotografie spiritiche non apportarono sino ad oggi alcuna prova in favore della sopravvivenza umana e men che mai della spiritualità di ciò che di noi sopravviverebbe alla morte $>$.

Ma intorno a cotesta < spiritualità , è opportuno d'intendersi a parte.

Luigi Nola Pitti
(1) Vaschlde. Les hallacinations tstepathiques. Paris. Bloud, 1908, p. 84.

## Esperienze di vita

## ed evoluzione spirituale

L'esperienza è la leva dell' evoluzione spirituale dell'essere.

E sono le condizioni di stretta socialità, in cui individualità spirituali di differente grado di evoluzione, costrette in personalità fisiologiche, sono chiamate a solidale progresso, che determinano il campo naturale e ferace d'ogni più utile esperienza.

Dalla vita sociale scaturiscono, infatti, pei singoli opportunità e necessità d'ogni genere d'irraggiare all'esterno la influenza del proprio io, occasioni continue di sostenere urti suscitatori di energie, di perseguire ardue mète, di amare, di soffrire, d'indagare, di constatare, di meditare, di apprendere; in cotesta grandiosa fucina di facoltà e di affetti, nel flusso e riflusso incessanti di cotesto ocèano di azioni e di reazioni, tutta un'opera di sublimazione individuale e collettiva si compie.

Più che dalla molteplicità e dalle proporzioni delle esperienze, l'acquisto spirituale per l'essere proviene dal modo con cui coteste esperienze sono condotte.

E' mestieri che l'uomo si renda conto appieno dell'essenziale lor funzione di progresso, dell' intimo legame che avvince i due termini indissolubili. Ed occorre, poscia, ch'egli cerchi di approfondirle.

Più che il ripetere esperienze, più che l'allargarne la sfera, interessa all'uomo di trarre da ciascuna tutta l'intima sua virtù evolutiva: pel che gli è indispensabile di abituarsi a ricercarne e ad attingerne quella vita psicologica, il cui balenante raggio deve sapere afferrare e fissare attraverso ai mobili e confusi riverberi dell'accidentale.

Giacchè - se ben riguardiamo - gli svariati atteggiamenti che l'uomo suole assumere, così nel campo della mentalità, come in quello del sentimento, nelle disparate contingenze di sua vita, altro in fondo non costituiscono se non le mobili espressioni di un certo numero di facoltá fondamentali, di facoltà madri, le quali, dinanzi alle concretezze dell'occasionale, vengono a plasmarsi ed a tonalizzarsi in modo da dare all'osservatore superficiale l'illusione quasi di tanti tipi distinti ed indipendenti di vibrazioni dell'io.

Sono coteste facoltà madri, radici del molteplice, vivaî delle minori definite virtù, che, permanendo, una volta acquisite, nel tempo, senza smentirsi giammai (pur soggiacendo ai necessari adattamenti reclamati dal particolare), determinano - direbbe Angelo Marzorati - - il carattere dell'attività psichica, il timbro - fondamentale dell' individuo, che risponde diversa-- mente secondo la diversitá dell'ambiente e dei rap-- porti, ma che è sempre consono a se stesso nel suo continuo divenire .(1)

$$
\therefore
$$

$E^{\prime}$ alla conquista di coteste facoltà madri che lo spiritualista deve essenzialmente mirare.

Onde, all' offrirsi di ogni esperienza, egli deve saper rispondere al palpito di quella speciale matrice di virtù che ne costituisce la vita, e quindi deve ad essa tendere, in essa raccogliersi, interrogarla, sforzarsi di conoscerla meglio e più da vicino, cercarne
(1) L'uomo e la sua missione - (Luce ed Ombra, novombre, dicembre 1909.)
gli aiuti, e nel bacio dei suoi effluvî vitali ripetere lena per le espansioni più felici. (1)

Un'opera di conquista siffatta è pur alla mercè di tutti i consapevoli ed i volenterosi. Perocchè eglino possono ritrovare eccellenti motivi di esperienza anche nei minimi episodí della vita quotidiana, dal momento che un tale esercizio spirituale si poggia sull'essenza di cotesti episodî e non sulle estrinseche modalità loro, ed il conseguente risultato evolutivo si fonda sull'interna reazione dell'animo di fronte ai motivi dell' ambiente e non sulle proporzioni o sulle appariscenze dell'eventuale azione esteriore.

E nessuna esperienza è inutile. Gioiello laboriosanente faccettato è sapienza - mèta questa suprema dell'evoluzione (essa comprende in sè anche amore, giacchè riconosciuto in esso il dinamismo dell'Universo ne rispetta le leggi intrasgredibili) - conquista sintetica di tante fondamentali conquiste su tutti i piani dell'essere: quando, nel silenzio delle passioni debellate, tutte le facoltà fondamentali della mente e del cuore saranno sorte ad egemonia, allora soltanto si aprirá vera e piena all'uomo la vita spirituale.

$$
* *
$$

Quali nella pratica le vie per approfondire coteste esperienze, per conquistare coteste facoltà fondamentali?

Basterà, in genere, che procuriamo di attuare ogni esperienza con quella naggior completezza di risultati che sul momento è alla nostra portata, e che c'imponiamo l'abito di esigere da noi medesimi una identica relativa completezza di risultati in ogni successiva esperienza, in cui sia per essere in giuoco quella facoltà fondamentale che presiede all' esperienza attuale; e ciò indipendentemente da ogni varietà di proporzioni o di aspetti esteriori di coteste successive esperienze medesime. Perverremo, in tal guisa, a saper graduare l'intensità e l'estensione della nostra attività interiore a seconda delle difficoltá che ci staranno dinanzi, e a non ristare (ad onta dello sforzo che sia ciò per costarci) se non quando cotesto appagante senso di compiutezza dell'esperienza sia sorto in noi.

Così, se l'esperienza si svolge nel campo delle facoltà della mente, dovremo concentrare tutta la somma di energie di cui disponiamo sull'obbietto che c'interessa, sì da investirne l'intero campo, e proporci e volere un siffatto risultato integrale.

Se è in giuoco, invece, il sentimento, dovremo procurare d'innalzare il più possibile, di fronte ai motivi dell'ambiente, il nostro limite di propensione nel bene, di abbassarlo nel male.-Gli effetti, nei riguardi del nostro divenire spirituale, di quell'azione che possa scaturirne, il merito od il demerito - per esprimermi - di essa, verrà a risultare, indipendentemente dalla importanza assoluta delle sue manifestazioni concrete, dal rapporto tra la quantità dei
(1) Olga Calvari espone, cou molta chiarezza, concetti analoghi nel sao articolo: - Non v'è religione superiore alla verità - (Parte II, Cltra aprile 1910 - pagine 33 e 34 e Nota a pag. 34)

Fssa cosi esprimesi: . . . . el acrorgiamo (mediante il pro-- cesso d'introspozione) che alenne roci sogliono parlare piǹ forte - delle altre (le passioni e gli abiti mentali dominanti), che tntte si - diridono, per cosi dire. in yrnppi fondamentali, aventi ognuno le - sfumatare di ano stesso tipo. . - . Dominando la forza base di - an intero grappo, tntte le sae sfnmatnre saranno dominate. Le - sfamatare sonn, in pratica, le espressioni parziali di nna stessa - forza: cosi, per esempio, an nomo facile all'irritazione. pel quate - ogni circostanza, piccola o grande, sia motivo di scatto. intece di - combattere caso per caso, farì bene a cercare di frenare in - sé l'ira in generale, meditando sn di essa, o meglio snlla forza - opposta, la serenita. - La sostitnzione averrd certamente: an-- nientato il capo cesseranno anche le manifestazioni parziali .
mezzi che avremo avuti disponibili per agire e la dispiegata intensità di cotesta propensione nel bene o nel male: di fronte ad un'unità di misura fissa - per spiegarmi - di mezzi d'azione, è il quantum di sentimento che l'agente avrà sprigionato nel suo palpito di reazione all'ambiente, che segnerà il suo acquisto o la sua perdita spirituale. Il progresso sta nell'attingere gradi ognor maggiori di cotesta relativa completezza di risultati; nell'attingere, di fronte ai motivi dell'ambiente, limiti ognora più elevati di propensione nel bene, ovvero nel forzare, in una graduale vittoriosa discesa, la resistenza ostinata del male.

Acuiamo l'intelletto; intensifichia mo, assaporiamo i sentimenti generosi e rigettiamo le impurità degradanti ; esauriamo il campo delle azioni buone. Crescit eundo: il processo evolutivo dell'ejsere mi sembra svolgersi come in progressione geometrica: è una continua espansione dell'essere, ed una continua immediata consacrazione di ogni sua realizzazione più bella ad un ulteriore progresso.

$$
*_{*}^{*}
$$

Limitazioni di varia natura ed entità inco:nbono sugli umani di fronte alle virtuali possibilità della loro espansione di vita ed all'intima lor propensione verso l'opera solidale del progresso collettivo.

Se ve ne hanno di quelle così gravi che paralizzano nell'uomo ogni palpito di vita cosciente, ogni attività riflessiva tendente al perfezionamento proprio ed altrui (nei dementi, ad esempio), ve ne hanno pur di quelle che toccano l'essere soltanto nella sua suscettibilità d'irraggiare la propria influenza all'esterno e non pregiudicano lo svolgimento della sua cosciente attività interiore.

Co ì vi sono degli umili (umili di qualità personali, di beni di fortuna, di facoltá di estrinsecazione delle proprie interiori virtù ed attitudini), i quali accesisi, al soffio ravvivatore degli incalzanti fati dello spirito, della impaziente brama degli ardui cimenti del bene, delle effusioni in prò di un ideale di fraternità umana materiato di azione altruistica, dolorano nelle strette della impossibilitá, si dibattono nella ferrea cerchia della limitazione.

Ora le considerazioni che precedono non possono che riuscire a tutti cotesti umili di conforto grandissimo.

Quei d'essi che vorrebbero feconde attuosità riflettano che se la lor vita interiore non può cristallizzarsi al di fuori nelle appariscenze dell'opera, l'intrinseca virtù evolutiva delle esperienze di vita rimane loro assicurata.

Quei che vorrebbero esperienze grandiose abbiano presente che non dalle proporzioni, ma sibbene dalla qualità delle esperienze, dipende l'accrescimento dell'individualità spirituale.

Quei che pervade, infine, l'anelito del sacrificio altruistico pensino che gl'intimi palpiti loro, quantunque nascosti, non tornano vani per le collettività degli esseri, che dall'invisibile ripetono appunto gli influssi della vita. \& Il silenzio ed inobili uomini silenziosi! - esclama Maurizio Maeterlinck: * dissemi-- nati qua e là, ciascuno nel campo suo, che pensano * silenziosamente, che silenziosamente lavorano e di - cui nessun giornale del mattino fa menzione! Sono - il sole della terra. Il paese che ne ha pochi o punti - è male incamminato; è come la foresta che non a-- vesse radici e fosse tutta in foglie e fiori; dovrà - presto disseccarsi $\theta$ non essere più foresta...... , (1).-

E pur vero! per quanto non appariscente, l'opera di cotesti taciti costruttori nel bene, che sanno le consistenze della vita interiore ed i profondi compiacimenti delle realtà pallide alla luce del sole ma sfolgoranti a quella dell'anima, irrora, con le sue onde di pura linfa, tutto l'organismo sociale, lo purifica, lo feconda, lo matura per le efflorescenze del futuro, avvolgendolo come in un'aura di salute e di purezza. Così i fasti della Legge si compiono, della Legge che volle coincidenti i destini evolutivi del singolo equelli dell'universale.

## Gino Senigaglia

## ERRATA-CORRIGE \& Sul terreno dellequicoco,

Ncilarticolo di Gino Senigaglia, pubblicato sotto questo titolo nel precedente numero del 15 maggio, durante l'impaginazione, essendo cadute alcune lettere, il proto ha creduto di fare da sè le correzioni, posponendo delle parentesi e dei punti di ortografia, che resero oscuro qualche periodo, ond'è utile ricorreggere almeno questo che più degli altri è stato contorto.

Ove è detto:
-S'anco poi volessimo ridurre tutto a spirito solo - (negando la materia come realtà per affermarla cristal-- lizzazione dello spirito) la distinzione sostanziale ca-- drebbe. Di fronte a cotesto rostro mo:ismo spiritnalia stico starebbe pur sompre il monismo materialistico de-- gli odierni scenziati positivisti materialisti (per essi la * materia è la realtà e ciò che noi diciamo spirito, e ch'essi - limitano alla coscienza, un effettó soltanto di essa): si a puo parlare di lotte inutili e di divisioni dannose, quan-- do si è ai poli opposti del pensiero?s.

Vainvece, letto:
a S'anco poi volessimo ridurre tutto a spirito (solo - negando la materia come realtà, per affermarla cri-- stallizzazione dello spirito, la distinzione sostanziale caa drebbe), di fronte a cotesto nostro monismo spiritualistico - starebbe pur sempre il monismo materialistico degli o-- dierni scienziati positivisti-materialisti (per essi la ma-- teria è la realtà e cio che noi diciamo spirito, e ch'essi - limitano alla coscienza, un effecto soltanto di essa): si - può parlare di lotte inutili e di divisioni dannose, quana si è ai poli opposti del pensiero? ?

# " Tomba, calla dell'Anima „ ${ }^{\text {(1) }}$ 

(Balzac)

Oh, l'immobilità del cataletto nel silenzio raccolto delle note pareti; o gioco vivido di sole tra le lodi dei nastri aurati e nelle
corolle marcescenti delle viole! Spirto sorpreso e di te incerto, stretto alla salma, riguarderai le gote della mamma lucenti e le sorelle,
senza dolore. Poi, libero e lieve poserai sulle cose amate, un fiore. una pagina lacera, una fronte..;
poi su tutte le cose, valle e monte, ampio e puro qual'è manto di neve, pronto al richiamo dell'eterno Amore.

Benedetto Caldara

(1) Scritta durante una infermita che l'A. credè mortale.

## I punti di contatto fra lo Spiritismo

## l'Occaltismo e la Scienza ufficiale

Tutti oramai sono d'uccordo nel chiamare la nostra, età di transizione, perchè essa ruppresentı, a dir di Alessandro Chiappelli e un periodo di profonde ed acute sintesi ideali, determinate dal contrasto fra l'uomo antico ed il nuovo, tra le forme, le credenze i sentimenti delle generazioni che tramontano, e quelli ancorn incerti e vacillanti delle altre che salgono allorizzonte della vita e della storia. ,

Ma la nostra età oltre a rappresentare un' epoca di transizione, rappresenta anche un'epoca di revisione, resione, se vogliamo, indispensabile, dopo un secolo di febbrile attivita e d'incessanti ricerche in ogni campo dello scibile umano. Lo stesso prof. A. Chinppelli, in * Voci del nostro tempo $s$, riconosce questa necessitit quando scrive che a lo spirito umano ha bisogno ad ora ad ora, lungo il cammino dei tempi e delle generazioni, di soffermarsi e d'indugiarsi in queste sintesi retrospettive perché, ogni revisione del passato, reale o ideale che sia, è poi anche una preparazione, è una sosta, dopo la quale lo spirito, riprende, con rinnovata lena, la via * Per mez\%o di questo esame, diremo, antobioscopico, la scienza della nostra età, va correggendo molti errori in cui aveva insistito per il passato, va modificando molte teorie che aveva creduto definitivamente exatte e s'arria a riconoscere di doversi mostrate, per l'avvenire, meno misoneista e più cosmopolita. Iurante questo lavorn di revisione, che si ra compiendo con fine spirito critico, alla fine saremo portati a constatare cloe tutte le più diverse correnti di pensiero, non sono divergenti che in apparenza; esse dopo un percorso in direzioni perfettamente opposte, finiscono per convergere. Baruch Spinoza e Leibnitz, lund col suo sistema di filosofia fourlato sul principio dell'unità; l'altro col suo sistema bisato sul principio della molleplicità, sembra stiano, tra loro, in perfetto antagonismo.

Non è vero: i due sistemi possono benissimo conciliarsi. per la ragione che non ì possibile che un principio non implichi l'altro e viceversa.

La veritù è una, ma ce n'è un jò dapertutto e non è difficile trovare i punti di contatto fra le piò opposte ed antitetiche dotrine, come se ne possono rinvenire fra lo Spiritismo, l`Oceultismo e la Scienza ufficiale.

Le zone nentre, diciamo cosi, dove sia facile vedere che sincontrino queste tre dottrine sono, a nostro avviso, due:
$1^{0}$ Nella massima parte del campo della, cosi detta da Haçckel prospettiva cosmologica, cioè nel campo della concezione generule dellंuniverso e riguardo alla costitızione della materia, per cui lo Spiritisiuo, l’Occultismo e la Scienza ufficiale rappresentano tre sistemi di filosofia monistica; $2^{\circ}$ Nel campo della dottrina dell` Erolnzioue.

Vediamo prima come le tre dottrine possono rappresentare tre sistemi di filosofia monistica. Il vocubolo monistico si riferisce a quell'ordine di nozioni filosofiche, in cui, tutti i fenomeni e le manifestazioni della natura, sono considerati come nodi e forme della medesima realta fondamentale. La realta fondamentale, per la Scienza ufficiale. è la materia, unica e, fino a ieri, immutabile.

Questo concetto è sostennto dalla, cosi chiamata, legge dclla sostanza, la quale e la suprema legge della natura, la vera ed unica legge cosmologica, a cui sono subordinate la legge chimica della conservazione della matericz e quella fisica della conservazione dell'Energia,
che in fondo sono l'istessn coss per la filosofia monistica (1). Ora lo spiritismo e l'occultismo riducono mederimamente la moltoplicita dei fenomeni all'unità della leg. ge. Anche qni la materia basica, nella costituzione dell'universo, è unica: ma qui, prevenendo la scienza si dice anche che la materia possiede stati di fluidita ancora ignoti, come potrebbe essere quello stadio fra il plastidulo, il bioblasto e la molecola del fisico, fra l'elettrone - l'atomo-vortice etereo.

Anche lo Spiritismo si riferisce all'etere nella cosmo: genesi, loocenltismo alla materia primordiale, all'indifferenziata sostanza conmica (Mnlaprakriti). È siucretismo insostenibile? No. E sintesi più larga, è comprensione sempre più armonica di tutto il reale. V'è analogia fra le tre dottrine: la solt differenza. per ora, consiste in in cio, che per la Scienza ufficiale l'Encrgia, insita nella materia, rappresenta una forza cieca, automaticamente mecennica: mentre l'Energia per lo Spiritismo e per looc. cultismo, pur funzionando all'istesso modo che per la Scienza ufficiale, rappresesenta una forza intelligente che vigila ed ha un potere dirigente nelle diverse forme materiali. Concetto, quest ultimo a cui si vanno, man mano, acconciando, del resto, gli stessi scienziati. Infatti, Otto Von Schronn ammette che nel processo di cristallizzazione esista una forza dominatrice ed organizzatrice: Hans Driesch, in base alle conclusioni delle ricerche fatte da Erhardt $\Theta$ Wolf, proclama altamente, che nei processi vitali non tutto si riduce ad un ginoco di forze meccaniche, ma che invece hisogna andare all'idea di un'attivita sui generis che il Driesch stesso chiamn eutelechia; ed infine, Sir Oliver Lodge parla explicitamente, in . Vita o Materiar * pag. 15l, di principio dircttiro, di agente di controllo che a interferisce colla compagine materiale delle cose, e durante la sur presenca guida e regola l'energia che gia in essi esiste.

Ma redeamis ad rem.
Dopo le ricerche sulla radio-attivita dei corpi e dopo la prochamazione, da parte di Faraday, della teoria elet-tro-magnetica della hiee: le ultime conclusioni riguardinti la costituzione e le proprieta della materia, formulate dalla scienza, concordano, piǹ che mai, coi postulati delle altre dive dottrine.

Lo Spiritismo, per parte sua, in base alle osservazioni di Reichenbach e gli esperimenti di De Rochas e dIppolito Baraduc, reintegra gli stessi principii che la scienza ufficiale ha sancito dopo i risultati delle esperienze di W. Crooches, di Becquerel, dei coningi Curie, di Rutherford, di lord Kelvin e di altri.

Gustaro Le Bon enumeia senz'altro che:

1. La materia svanisce lentamente per la dissociazione continua degli atomi di cui consta.
2. I prodotti della dissocis\%ione della materia rappresentano, per la proprieta di cui sono dotate, sostanze intermedie fra i corpi ponderabili e l'etere imponderabile.
3. La materia è un gran serbatoio di energia - l'energia interatomica.
4. La materia e la forza sono due diverse forme di una medesima cosa : ciod la materia e una forma stabile dell'energia, mentre la luce, il calore, l'elettricità ecc. sono delle forme instabili.
5. L'Energia non è più indistruttibile della materia dalla quale essa emana.

Questi principi fondamentali coincidoro pure con quelli dell'Occultismo.

Tale dottrina vi parla precisamente della materia forza o materia - spirito che * non costituisce un dualisino ma è la polarizzazione di due aspetti di una medesima
(1) Vedi : E. Haickel-I problemi dell'universo. Cap. XII.
cosa (1)., Vi parla dell' atomo che è considerato come un'energia vibratoria inviluppata da materia, della suddivisione degli atomi degli elementi chimici in particelle infinitamente più piccole (moderni ioni); ed infine, dell'esistenza di un unico elemento primario che potrebbo corrispondere al Protyle di Crooches, alla monade di Leibnitz, al protocstema di Ardigò. Dunque, per tutto cio che fin qui si è seritto, ci sembrn che sia lecito dire che, lo Spiritismo, l'Occultismo e la Scienza ufficiale, siano tre sistemi di filosotia monistica e che s'accordino perfettamente sulle basi principali della prospettica cosmologica.

$$
*_{*}^{*}
$$

Abbiamo affermato, in principio, che, l'altro campo dove lo Spiritismo, locenltismo e la Scienza ufficiale, vengono ad incontrarsi, sia il campo della dottrina dell$E$ roluzione.

La teoria dell'Eroluzione afferma che tutti i differenti organismi (cioè tutte le specie d’animalio di piante che hanno vissuto o che vivono ancora) discendono da una sola o da poche forme - stipiti semplicissime, e che essi siensi sviluppati maturalmente da queste per via di graduale e lente modificazioni (2). "La Scienza ufficiale cousidera la teoria dell Ecolnzione di un importanza tale da estenderla sn tutto il territorio dello scibile umano. * Come valore scientifico, la teoria di Darwin, vale quanto quella della gravitazione ed attrazione inventata da Newton per spiegare i movimenti dei pianeti e la costituzione dell'Universo. (3) *

Ora tutto l'Evolazionismo filosofico spenceriano è accettato pienamente dallo spiritismo e dall' occultismo. con la difforenza, però, che queste due dottrine vanno più in là. Lat legge dell'Eroluzioue, quì è considerata come un mezzo per raggiungere una finalitiò, e questa tendenza idenle ilevusi scorgere in tutto il movimento dinamico della natura. Il Darwinismo à superato dalleterno divenire, dal concetto dell' Evoluzione cosmica che crea una mova rappresentazione dell'Universo. Per lo Spiritismo e looccultismo. la legge dell'Evoluzione, quando arriva alluomo s illumina di una luce insolita. Ciò lo fa pure rilevarf un illustro scienziato, Tito Vignoli, il quale dice attraverso un articolo del signor Gandaglia in a Luce e Ombra. (1909-dicembre) a nellimmane serie delle specie per tutte le epoche geologiche..... non si verificò mai che si fosse notato una patente e continua trasformazione psichica, pur rimanendo uguale loorganizzazione anatomo - fisiologica della specie. Or bene: questo fatto si manifesto so'tanto nella specie o gevere umano, nella quale (restando incolume ed identico il complessivo magristero psicorganico che ne costituisce la sperifica personalita di fronte a tutte le altre passate e presenti, e mel modo stesso delle altre) germino e intellettualmente si evolse un nuovo modo di esercizio con progresso perennes. E il mondo umano che e il mondo dei valori. Si. lisomo contimu la sua evolu-
 naufragio dellorganismo !.... Questo saria proclamato, un giorno, anche dalla scienza; e precisamente quando sarat cessato ogni conflitto tra la frde e la ragionf per una più larga sintesi che accommera tutte le diverse scienze e religioni arviando la societa verso forme di vita più libere. Che questo tempo avvicini a gran passi, lo dimostra tutta la vita intellettuale della societa; lo dimostra specialmente liarte moderna, otutta l’arte moderna che s'ispira ai sogni di una mova vita, che canta le move speranze (4). ,

[^40]E Whitman, il poeta della libera America, cbe lo canta in *Foglie d Erba, ; è Enrico Ibsen che lo vire nei suoi drammi, è Segantini che lo fa trasparire dalle sne meravigliose tele; è Wagner che lo esprime, nella sua prima giornata della Trilogia, con la frase profetica di Siegfrid, e col desiderio di redenzione angustiante l'anima pellegrina di Wotan (1). *

Felice Ametta
(1) Pio Viazzi - La Bellezza della Vita.

# Una eloquente proova del di là 

(Cont. e fine v. n. precedente)

La mia defunta moglie non poteva darmi una pruova piǹ eloquente di quella che mi diede per dimustrarmi la sua reale presenza alla sedata tenuta.

Essa allorchè era in vita, e nella completa intimita sempre che voleva schergare con me mi dava l'appellativo di fanfarrone suo. e ciò non era conosciuto che solamente da me e da lei, ed io dalla sua morte in poi non aveva mai pià pensato a questo appellativo.

Che questo ricordo del passato stava nella mia subcoscienza è indubitato, ma esso non potera quella sera esser riprodotto nella mia coscienza, e da questa comnnicato alla mente del medio, per poter spiegare il fenomeno arvenuto come un fenomeno di lettura del mio pensiero da parte del medio stesso.

Io voleva una pruova, e ricordo bene che voleva che la defunta mia moglie mi averse parlato del regalo di una catenina di oro che le feci nell'ultimo giorno del suo onomastico, catenina che quella sera portava attaccata al mio panciotto, ed alla quale andavano legati intimi ricordi.

Questo e non altro era il pensiero dominante che aveva allorché facera la seduta. e se il medio aresse letto nel mio pensiero, non arrebbe potuto parlure di altro che della catenina.

Invece il fenomeno avvenuto non potette non essere spiritico, perchè l'intolligenza che si manifestò andò a scrutare proprio nella mia subcoscienza quell'unica frase che solo poteva togliermi ogni dubbio, e ricordarmi tutto il sno amore passato, facendomi contemporaneamente certo che enso era sempre vivo per me, e che il religioso ricordo di questo amore era il solo mezzo come perpetuare con lei quel vincolo di affetto, e di solidarieta che ci conginure in vita.

E bisogna anche notare che mentre in me vi era il gran desiderio di avere questa prnova, nell'iutelligenza manifestatasi vi era la volontà di non farmi fortemente emozionare, e comprendendo che se la pruova chiesta non me l'aresse data, sarebbe in me svanita tutta la fede e la credenza nella sopravivenza dell anima umana, e nella possibile commicazione con gli esseri disincarnati, nel darmi la praora contomporaneamente mi procurd una allucinazione suggestiva da non farmi leggere in quel momento le parole che costituivano la pruora la più completa e perfetta, obbligandomi invece a conservare lo seritto per rileggerlo attentamente a tempo più opportuno.

Tutto ciò formo per me un fenomeno anche più interessante della priova stessa datami.
l'or un processo psico-fisico ignoto ancora a tutti, forse il medio avrebbe potuto leggere nel mio incosciente la frise fanfarrone mio, e se mi fosse sorto questo dubbio il fenomeno non avrebbe aruto più importanza per me, o per lo meno sarebbe sempre rimasto il dubbio nell'animo mio, ma con l'allucinazione procuratami, e con la
promessa fattami di trovare a casa mia la pruova che desiderava rileggendo lo scritto, l'intelligenza manifestatasi sapera bene che tutt'i dubbi possibili dovevano sparire, e che io innanzi ad una pruova cosi eloquente, come essa la defini, avrei dovuto chinare il capo, tanto maggiormente che questa pruova mi era stata precedentemente promessa.

In fatti in una precedente seduta tenuta anche in casa del Piano il 31 Gennaio 1892, ai manifestarono contemporaneamente le intelligenze scorporate di mia moglie Matilde, e di mia cognata Elena, ed io mi dispiacqui con esse perchè da molto tempo non si erano più manifestate, e domandai loro il perchè.

In risposta il medio Signor Frezza scrisse con calligrafia che imitava molto bene quella che la mia cognata Elena faceva in vita * Non siamo venite sin da - quando sono cominciati i tuoi dubbii sulla verita delle - nostre comunichzioni. Però se Iddio vorra permetterlo - presto avrai pruove tali che non ti lasceranno più dubbio * alcuno, e saprai distinguere le nostre comanicazioni - dall'animismo del medio.

- Sembra a te che le comunicazioni spiritiche sieno - rare; dovresti solamente dire che tutta la difficoltà sta * nel saperle distinguere dai fenomeni animici. Invece sono - spesse, ed assai spesse le nostre relazioni con gl'incarnati - ma questi non sanno percepirle, e quindi passano inos* servates.
- Fede, fede e l'unico mezzo per avere poi delle prove - anche materiali, ma sénza fede si affievolisce quel getto - di fluido animico occorrevole per la lega tanto neces* shria al fluido perispitale degli spiriti perchè questi * possano quindi venire in rapporto con gli nomini *.
- La fede apre i pori del corpo, e permette al fluido - vitale di sprigionarsi, e gli spiriti si avvalgono di questa - emissione di fluido per combinarla col loro agente pe* rispitale, potendo cosi arere uno strumento di comuni-- cativa con gli nomini, senza di che nulla possono, e - la loro azione si riduce allora alla sola ispirazione in* tuitiva che alle volte passa inosservata, ed il più delle - volte si prende siccome prodotto della propria intelli-- genza, della propria coscienza».

Questi fatti la scienza li accantona e non li ritiene degni della sua osservazione. Essa procede con i calzari di piombo, e fa bene; solo arrebbe il dovere di aspettare senza ostacolare le indagini dei non seienziati, ed accettare i fatti quando arra visto il sole in pieno meriggio come ha fatto con i fenomeni del magnetismo animale, della telepatia etc.

Io percio non scrivo per gli scienziati sperando che essi cambiino sistemi nei loro esperimènti sui fenomeni psichici trascendentali. Scrivo per i non scienziati : per coloro che gia hanno acquistato fede sulle possibili comunicazioni con gli esseri disincarnati, e ripeto in breve quello che sul riguardo ho esposto nel fascicolo di otto-bre-novembre 1909 della rivista Luce ed Ombra pubblicata a Milano, ci de che per aversi importanti manifestazioni verajente spiritiche, bisogna principalmente stabilire unt corrispondenza affettnosa con l'intelligenza che si vuole richiamare su questa terra, e formare anche una catena omogenea e morale tra questa intelligenza, il medio, ed i componenti il circolo, nè far sedute per passatempo o per semplice curiosita, ma solamente qaando vi è un assoluto bisogno esclusivamente morale.
$E$ ciod che l'esperienza mi areva fatto intuire, e mi avera spinto a scrivere nel citato fascicolo di Luce ed Ombra trova la piena conferma in quello che Martinez de Paqualli scriveva nella prefazione ad un commento del Rabbino Issà char Baer sul Cantico dei Cantici cioè che . L' amore è il mezzo per risolvere l'antinomia tra - il me ed il non me, dissolvendo il fisso, e fissando il

- vo.atile, ma non l'amore avvilito dal desiderio, ed av-- velenato dalla gelosia, ma quell'amore sublime che fissa
< nell'attimo che vola la parola, che crea, che vive pu-
- rissimo di sacrifizio, e che venne chiamato non soltanto
- Eros dagli uomini perchè ha le ali, come è detto nel
< convito di Platone, ma anche Pteros dagli Dei perchè - ha la virtù di darle.

Ed è confermato anche da quanto lo spirito guida a nome Iulia che presiede al Bureau del di la, fondato a Londra da W Stead, prescrive.

In fatti nel numero del 12 dicembre 1909 della Reoùe Spirite fondata da Allan Kardec e che si pubblica a Parigi, a pag. 749 si legge che lo spirito Iulia in qualita di direttrice del Bureall de Iulia ha fissato essa stessa le condizioni di animo, e di spirito nelle quali debbono trovarsi coloro che mi presentano al Bureau per esser posti in comunicazione con i disincarnati.

Il solo motivo che essa ammette come valevole è quello di un'amore sincero e lecito tra il vivente ed il defunto, ed una credenza nelle possibili comunicazioni tra incarnati, e disincarnati.

Provino questo nuovo metodo coloro che couservano una affettuosa memoria per i loro cari defunti, ed hanno serio interesse di comunicare con essi, e lascino da banda il metodo tenuto finora nelle sedute spiritiche, che ha fatto il suo tempo. e ci ha mostrato tutta la sua imperfezione, col farci il più delle volte vedere solamente i riflessi della realta.

Forse col nuovo metodo che ho additato noi giungeremo a.tracciare per mezzo dell'oscura ed aspra selva di Dante un più agevole e retto sentiero che ei conduca al di là senza farci più correre il continuo rischio di perderei por la insidiosa selva, e forse saremo anche obbligati da questa mova scoperta a dover con piena coscienza convenire col divino Michelangelo che l'amore è l'ala che Dio ba dato all' uomo per farlo elevare fino a lni.

Francesco Graus

## Cure magnetiche

La medicina magnetica esiste. Sicurezza maravigliosa di di diagnosi, assenza di farmaci veri e propri, efficacia di risultati ne sono le doti più salienti. E quando l' agente possiede sufficiente potenza magnetica e suggestiva, quando egli incontra un soggetto docile, o sa man mano ridurre un soggetto qualunque al grado opportuno di plasticita, i benefici conseguono reali e durevoli... Eccone taluni esempi.

La signora R. era stata da me addormentata parecchie volte, durante il mio soggiorno alle Sables-d'Olonne, nella Vandea. Ella era, a quellepoca, ammalata : gli organi della nutrizione e inoltre e specialmente il cuore aveva imbarazzati da tessuti adiposi. Scgnava 104 chilogrammi, e ne ridussi il peso di circa un decimo, somministrandole dei purgativi che non erano se non suggestioni. Cosi a tavola le diceva dolcemente, senza affettazione:-Provate questo frutto signora, è eccellente. Non è vero che è buono ? - Buonissimo. - Ma questo frutto ha una grande virtù, produce e produrra anche a voi degli effetti purgativi, in modo che, lungi dall'ingrassare, dimagrirete. Con tale regime, durato un certo tempo, senza affaticarla, ella giunse a pesare 94 chilogrammi. La cura fu continuata a distanza (quando io mi recai a Monaco) con esito felice, che venne constatato dal prof. Dupin e da Emanuele Vauchez.

Per conto mio sono persuaso che in casi come questo operi lo spirito di Mollé, il quale in terra si occupó di magnetismo, curo molti malati, fu caritatevolissimo ed ebbe moltissime noie. Dopo una lunga vita, mori povero, giacchè dava tutto ai poveri; ma egli aveva acquistata una fortuna di buone azioni, e ne resta possessore nel mondo in cui ora abita. A questo spirito benefattore spetta, secondo me, il merito della cura.

E assai tempo che io mi occupo di magnetismo; ogni volta che mi capita, addormento un ammalato con piacere, giacchè ciò semplifica le cose, l'ammalato in sonno potendo vedere la causa del proprio male e indicarne il rimedio. Tra i vari casi, citero quello della signorina C., istitutrice, la quale, mangiando dei datteri, aveva inghiottito un ago, e quest'ago, dopo rovinose escursioni, era infine giunto a fissarsi nel lobo superiore del polmone sinistro, stracciando i tessuti e provocando abbondanti sboccchi di sangue. I medici non sapevano raccappezzarcisi.

Trovandomi presso il dottor D., dietro suo suggerimento, addormentai la signorina, che mi si rivelo un buonissimo soggetto, e la pregai di ricercar la causa dei suoi vomiti sanguigni, mentre io, come le aggiungevo, rischiaravo il suo interno col fluido magnetico. Ella guarda, cerca e dice :

- Un ago è nel lobo superiore del polmone, con la punta rivolta verso il cuore, che sta per perforare. Un ago ? no, la meta d'un ago: manca la cruna. - Si potrebbe estrarlo? - Si - dopo un istante di riflessione. Alla parola si, credendomi mistificato, come avviene spesso in queste esperienze, rispondo: - Sicuro, il 30 di febbraro - e la signorina corrucciata del mio scherzo, replica:-Non il 30 di febbraro, ma dopo sette sedute; nella settima subiro al mio braccio un'operazione di cui soffriro molto. - Vedendola seria, le chiedo istruzioni, e mi prescrive di rivolgere con un magnete la punta dell'ago verso la spalla, ma leggerissimamente e a riprese. L'applicazione del magnete, fatta subito, cagiono un vomito di sangue. La signorina era sempre addormentata, e io la calmai. Il dottor D. dubitando che proprio il contatto della calamita avesse prodotta l'emorragia, tentò lui l'operazione, e ne seguirono vomiti formidabili. Calmai di nuovo il soggetto e lo svegliai. Il domani, seconda seduta con gli stessi risultati; cosi ancora per due altri giorni. Alla quinta seduta, come la signorina cadde in sonno,ordino un colpo violento del magnete : - Bisogna, aggiunse, che l'ago si mouva rapido, perché non resti fra i due foglietti della pleura, altrimenti assume una nuova direzione, che renderà l'estrazione piu difficile. Intanto, badate, sentirò un grande dolore e potro schiaffeggiarvi; allontanatevi da me appena avrete applicato il magnete. - Coteste istruzioni furono seguite alla lettera. La signorina mando uno strido, e fe' un energico gesto con la mano. L'ago s'impegno nel braccio; ma io non lasciai l'ammalata, che dovetti assistere per parecchie ore sino a notte inoltrata, calmandola coi passi magnetici, addormentandola e svegliandola a riprese, secondo il suo desiderio. Il domani sera la signorina indico che l'ago ormai liberato era sotto il derma, e che il dottore D. poteva operarne la estrazione.

In quel momento il dottore era incomodato; fu quindi necessario adibirne un altro, il dottor M., e apparve alla nostra vista un mezzo ago, quale era stato descritto dalla signorina. .

EDWARD TROULA


## Lo Spiritismo in Spagna

## (Dal nostro corrispondente)

Lo spiritismo attraversa oggi nella Spagna una crisi assai laboriosa. $\dot{E}$, per dirla metaforicamente, una malattia di cui sono principali sintomi l'inerzia e l'inettitudine, é dovuto a un lento veleno, l'oscurantismo regnante; è come una consunzione spirituale che mina le encruie più belle del pensiero, ripercuotendosi sull'intera compagine fisiologica, che finira col distruggere se non sí pensa ai rimedi, siano pur vari ed eclettici, ma risolutivi e fortificatori.

Perseguita la Spagna un terribile nemico, annidato nelle sorgenti più riposte della vita nazionale; un mostro pauroso che dirige la democrazia, domina la plutocrazia, governa lo stato, arresta il progresso, ristagna il mare mobile e nobile della civilta, comprime ogni espansione di liberta, educa le masse con lo esempio della ipocrisia e della vendetta fratesca, in quest'alba del secolo XX, che assiste ai trionfi magniflci del pensiero e
della scienza : il clericalismo. Cosi lo spagnuolo è ormai un popolo senza vigoria e senza ideali, e i pochi spiriti elevati e sinceramenti liberali, che possiede, non contanodinanzi alla grande maggioranza di cattolici, avvinti nei lacci del gesuitismo.

Ecco la primissima e complessa ragione che impedisce ogni rivendicazione spiritualistica e spiritica.

La maggior parte dei nostri spiritisti, e mi riferisco agli scrittori, non hanno sangue, nè nervi, ma, apaticio fanatici, temono il ridicolo, temono le beffe degli sciocchi o dei dottoroni, educati all' ombra dei serninari odentro le aule venefiche degli stessi.Occorrerebbe un generale ripulisti di ogni nera influenza, perchè la Spagna potesse mandare ampio e puro il respiro dal suo petto generoso, e porsi all'avanguardia delle nazioni civili; perchè lo spiritismo potesse in lei brillare di inusitato splendore, e condurci alla soglia dell'altro mondo, che è mondo di luce, di libertà, d'indefiniti ideali. E se tanto avviene, l'esito è sicuro.

Ma il benefico, il maraviglioso mutamento può, deve avenire: la Spagna è in fondo ricca d'energie e di nobili aspirazioni; le manca l'unita moıale. Miriamo con pertinace ed alacre lavoro a porla di fronte a sè stessa ad elevarla sino alle più pure zone della ragione e del diritto, sino alle vette del libero pensiero che è Ia verità. e della verità che è il regno di Dio sulla terra.

Barcellona (Spagna), 1 Giugno 1910.
FEBO DE LIMOSIN
(N. d. D.) Le costatazioni di fatto che il nostro corrispondente di Barcellona rileva opportunamente per delineare lo stato attuale del pensiero umano di fronte allo spiritismo, nella patria sua, costituiscono pur troppo la condizione generale di tutte le Nazioni di Relifione Cattolica Apostolica Romana, per quanto lo Stato spagnuolo se ne risenta vie maggiormente, data la sua speciale condizione e la diretta prevalenza che esercita colà il clericalismo in tutte le funzioni amministrative, sociali, e politiche.

Il Prete in generale non pui veder bene lo Spiritismo perchè esso attacca di fronte gli interessi bottegai della Chiesa che quegli rappresenta e dei quali si è fatto un meszo di vita più o meno comodo e lucroso.

Il pensiero umano però non soffre ostacoli, perchè l'evoluzione sua ed il progresso verso le più alte ed elevate regioni della veritic doverà compiersi fatalmente ed assolutamente, perchè così è la legge e gli ostacoli che le si frappongono non bastano ad arrestarne lo sviluppo graduale e costante.

Ben vero anche nella Chiesa Cattolica fra igiovani preti e fra i credenti sinceri della fede circola da qualche tempo una muova corrente d'idee che alimentano una scintilla di luce reazionaria che spande lontano lontano i suoi raggi luminosi, che rischiara le coscienze abbrutite dalla fede cieca e dalle minaccie terrificanti di un Dio antropomorfizzato, che aveva per ministri Satìna e per luogo di pena una eterna prigione di fuoco * l'inferno».

Però crollano $i$ dommi, si scuotono le credenze di cui il senso letterale si confondeva colle verità sostanziali, e alla fede negli idoli e nei simboli si sostituisce la conoscenza piu esatta della realtà che essi nascondono.

Que'sto lavoro di demolizione e di ricostruzione, iniziato nell'ultimo secolo dalla scienza positiva, si va ora compiendo col concorso dello spiritismo moderno, condotto sopra basi strettamente scientifiche, evidentemente aiutato da forze coscienti che si manifestano da un di là che si va meglio e più nettamente delineando, e creda pure, il nostro corrispondente spagnuolo, il sig. De Limosin, che la luce verrà immensa e sfolgorante, perchè questo è lavoro dell'Umanità intiera, che non conosce limitazioni nè di razze, nè di stati, nè d'istituzioni, le quali, a tempo dato, e a costo di subire delle crisi di sangue, devono finire per sottomettersi alla volontà della grande legge, quella dell Evoluzione che prepara le nuove razze e le civiltì nuove, che avvicinano l'uomo sempre piu al suo destino finale.

## Una strana pioggia di pietre

Il Corrispondente dell'Autorevole Giornale di Siellia, signor Paolo Palmisano, di Siculiana (provincia di Girgenti) in data del 6 corrente serive intorno al seguente fenomeno che ci piace di riprodurre.

Da ieri sera tutto il nostro paese è in fermento per un fenomeno curiosissimo che dovrebbe destare $l^{\prime}$ interessamento di tutti gli studiosi di magnetismo e di spiritismo. Io non mi ricordo di aver letto che caso simile si fosse altrove avverato e percio mi affretto a darvene notizia procurando poi di potervi dare altre spiegazioni esaurienti.

Io sono profano in materia e mi limiterò semplicemente alla narrazione dell'accaduto.

Teri sera, verso le sei, mentre il contadino C. e la sua famiglia, nella propria casa, stavano accudendo a certi lavori di cordame, tutt' insieme una pietra venne scagliata fra di loro; poi un'hltra. Verso l'imbrunire, credendo essi che tali pietre fossero scagliate da qualche vicino, si misero alla vedetta per poterlo sorprendere. Le pietre, invece, continuavano a cadere ad intervalli come tirate da una mano invisibile, ed essi non compresero più di che cosa si trattasse. La pioggia, ad intervalli, è continuata sempre sino a questa mattina.

In paese, tra le donnicciole del popolo, si sparse subito la voce che cio fosse effetto d'incantesimi e opera delle cosi dette donne; altri credettero ad uno scherzo che si volesse fare al contadino $C$.

Mi sono recato sul posto per vedere di che cosa si trattasse e sono entrato nella stanza, dalla volta bassa e dalle pareti nere tapenzate di santi e madonne eammorbata dall'alito di tutte le persone che si accacalvano confusameute dentro di essa. Una contadina prese a narrarmi l'accaduto. Mentre ascoltavo la narrazione che ella mi faceva di spiriti e di altoo intesi il rumore di una pietra che cade sul suolo. Essa mi venne indicata ed io dapprima credett: ad un inganno; ma in quel momento un'altra pietra cadeva, senza che alcuno se ne fosse accorto, colpendo in un occhio una guardia campestre. Io non mi accorsi però, da dove la pietra, ch'era abbastanza grossa, fosie caduta. Essa cadde con grande lentezza senza produrre alcuna contusione alla guardia: del resto mi venne da tutti assicurato che tali pietre non producevano grave danno dove colpivano.

In quel momento veniva un prete per benedire la casa. Eseguiti gli scongiuri di rito egli assicurò le donnicciuole impaurite.

In quel momento ei fut concesso di assistere ad uno splendido spettacolo: da una parete, proprio dove stava una figlia sordo-muta del contadino, si stacco una pietra che con una lentezza relativa, descrivendo una piccola parabola, andò a cadere nelle mani di un amico mio. Tutti ci guardammo con meraviglia, mentre altre pietre cadevano. Si deve escludere assolutamente che si possa trattare di trucco e moltissime persone, fra cui studenti e laureati, possono testimoniare lo accaduto. L9 volte e le pareti sono poi in uno stato cecellentissimo. Una pietra mi colpl sulla paglia e a molti altri amici miei toced la stersa sorte.

La pioggia delle pietre è continuata e coatinua mentre io vi scrivo

Il caso è veramente strano e tutti quelli che non vi credono s'affrettano ad andarlo a constatare sul luogo, restando sbalorditi per il fenomeno eecezionale.

Da che cosa è cio prodotto ?
Io sono profano in materia, ripeto. Si tratterà forse,
di magnetismo o di spiritismo: la natura ci offre di queste sorprese.

Dirò semplicemente che il fenomeno avviene quando sono in casa la moglie e la figlia sordo-muta del contadino, dclle quaii una è grandemente epilettica e l'altra è divenuta muta in seguito a tifo e ad accessi nervosi.

Ritorno sul lungo per osservare mcglio e per fare qualche esperimento: la moglie del contadino deve avere delle facoith medianiche molto sviluppate senza che lei se ne accorgesse. Vi avviserò se altra cosa di nuovo potesse aceadere.

PAOLO PALMISANO

# Il proi. Hugo Muensterberg e i Truccii Eusapiani 

Nella lunga e fortunosa carriera di Eusapia Paladino chi la contempli da un punto di vista volutamente o incosciamente unilaterale. abbastanza facile è vedere un seguito quasi ininterrotto d'inganni, giunterie, frodi, trucchi, giunchi destri..... e puerili. che trasporta come in un miserabile paesaggio, povero di luce e di linee, dominato dal'e smorfie ridicole e ironiche d'una volgare civetta.... La stampa - popolare $\cdot$, seznatameute, $\dot{\text { è }}$ piena di racconti rivelatori, allegri o indignati, sulle ristrette e abili rappresentazioni di Eusapia, e il gran pubblico, il pubblico che ha fretta di darsi un' opinione e vuol parere avreduto, ingoia a chiusi occhi tutto, nulla curando di domandarsi se il corbellato sia lui. - Eusapia Puladino ${ }^{2}$ Ma non ne parliamo: maestra in ciurmerie! Lo seppe a Milano il bravo Torelli Violler, e lavevano saputo a Napoli dei benemeriti mistificatori; lo assodarono a Cambridge quegli sperimentatori, e ben può deciderlo chiunque assista alla prima farsa eusapiana. Non ci sono a credere tutto che gli spiritisti, cui mosser domineddio die occhi per non vedere e orecchi per non sentire. E la tempesta si scatena irrefrenata sul capo inconsapevole della semplice merciaia mapoletana, mentre gli studiosi, spiritisti e non spiritisti, badano a comporsi una corazza riparatrice d'illuminata sicurezza e d'indomabile aspettativa,

## $*_{*}^{*}$

Da quando la medianità di Eusapia, nell agosto del 1896, fu studiata e nogata a Cambridge, si ritenne dai più ch'ella ormai fosse giudicata per sempre. Non dicevano nula le allora recentissime sedute di Varsavia con l'Ochorowicz, di Carqueiranne e dell'isola Roubaud col Richet, di Napoli col Visani-Scazzi; non valsero le riserve di un Lodge; non importarono le considerazioni di Giuliano Ochorowicz, il quale fra l’altro separava la frode duna Williams. che sa di ingamare, da quella incosciente (osservabile nelle isteriche e fors'anco in tutti i medii) di Eusapia Paladino, e dimostrava a luce meridiana quale enorme influenza suggestiva era stata esercitata a Cambridge dall'Hodgson; col suo preconcetto della frode sistematica.

Tutto ciò non valse nulla pel gran pubblico. Serenamente e tenacemente, gli studiosi di Francia ed'Italia continuarono le loro indagini; e anzi l'Italia conta oggi a decine i professori universitari che riconoscono la realta dei fenomeni ensapiani. Tanto che la societa per le Ricerche Psichiche, scossa dal consenso unanime di tanti autorevoli, ritornd, or non è molto, sulla prima decisione, dopo Cambridge (di non più occuparsi dei medii impostori) e sottopose la Eusapia a un nuovo esame, che le rinscì del tutto favorevole.

L'ultimo numero dei \& Proceedings , apparso nel novembre dell'anno scorso, è un grosso volnme di circa 570 pagine, con fotografie, diagrammi e altri documenti, che contiene l'intero rapporto dei signori E. Fielding, W. Bagally, H. Carrington sulle loro recenti sedute con la Pa ladino. I giornali e i • Magazines s, gelosi di muoversi nel senso della corrente, si guardan bene, del resto, di parlarne.

D'altro lato, è opportuno il notarlo, gli psichisti che vogliono fare opera di scienza, e non semplici professioni di fede, oggi non troppo simpatiche e feconde, sono ifedelissimi amanti del a fatto, e gli acerrimi nemici dell'impostura.

La fraudolenza di Anna Rothe, la pretesa media che - apportava, fiori e frutti. venne scoperta dal signor Cail dietro suggerimento di Camillo Flammarion (1901); e quella della signora Williams, produttrice di false materializzazioni. da Paul Leymaire (1894). E storia di oggi lo smascheramento di Carlo Bailey, a Grenoble, nelle tre sedute che ebbero luogo il 17, 20, 2.2 febbraio 1910, sotto il controllo di un'eletta Commissione, di cui furon parte il Col. de Roches e Guglielmo de Fontenay.

Bailey è ritenuto in Anstralia un grande medio ad apporti, e non passa, si può dir, mese che l'Harbinger of Light non dedichi qualche colonna alle esperienze che si fanno col mezzo suo al - Circolo Stanford, e non riproduca i disegni dei suoi apparti. Nel 1904-1905, oltre che a Roma, fu esaminato a Milano, presso quella Societa di Studi Psichici, la quale con lodevole serupolo si piegò alle condizioni sperimentali imposte dallo stesso medio, condizioni che impedivano un rigoroso controllo, ma che appunto perciò si potevano gindicare con severita. F con severita ebbe a considerarle il sagace e forte ingegno di Cesare Baudi di Vesme, sul coscienziosissimo rapporto della Società milanese. Il Bailey, per ex., era chiuso in un sacco, ma questo non rendera sicuri che egli non mandasse fuori i supposti apporti; e quando la Commissione volle persuaderlo a un'intima perquisizione, ei si oppose risolntamente, allegando il timore d'infreddarsi, spogliandosi. Non si svestiva dunque mai, questo signore, in Anstralia, nella cabinn del battello, nella sua stanza di albergo, ecc. ece.? E che era mai quel a corpo duro, che i medici gli osservarono sotto le vesti, a Romn, una lente che il Bailey portava indosso da anni, come egri stesso ebbe a dire: E perchè a Milano di tale oggetto, qualuquie cosa fosse, non si ebbe traccia? Se dunque non si doveva a priori dubitare della buona fede di Bailey, rinsciva difficile l'ammetterla: esistono bene i medii sinceri, ed Eusapia Paladino, che si presta a tutte le condizioni di controllo che le si impongono, anche le più nuove e, dal suo punto di vista, le più strane e sospettose, checchè taluno ritengn. è ll a provarlo: ma non era lecito giurare che Carlo Bailey fosse del bel numero uno.

Ora a Grenoble quegli sperimentatori ebbero le loro buone ragioni di pretendere un esame molto intimo del corpo di Bailey, il quale dapprincipio questa volta non vi si oppose. Ei fu messo a nudo e minutamente esaminato, ma non volle concedere lesplorazione del suo retto. Ebbene, fu assodato nel modo meno dubbio dal Col. de Rochas, che il Beiley avera comprato tre uccellini dalla signora Eynard a Grenohle, piazza Licmo, N. 1; ed egli nella secouda seduta areva fornito l'apporto di due animaletti della medesima razza, veunti ni dall' India, ma per mezzo del piroscafo. I particolari del fatto sono consacrati nelle * Annates des Sciences Psychiques o (fascicolo del 1-16 marzo 1910). La frode era evidente. E il Comandante Audebrand, segretario della Commissione, cosi chinde la sua relazione intorno alle sedute : Può darsi che il Baley possieda reali qualita medianiche (i diffe-
renti linguaggi che ei parla quando è in trance o in veglia tendono a provarlo); ma non ci ha nulla dimostrato delle facoltà straordinarie che gli si attribuiscono, e senza pregiudizio circa i fatti che non sono caduti sotto il nostro esame, tutto cid che possiamo affermare in maniera positiva si è che le esperienze di Grenoble, col medio Bailey, sono state convinte di frode.

Uno studio di pochi giorni, eseguito qualche anno addietro in Italia, e ripetnto oggi in Francia, da psichisti prudenti ed oculati, basto dunque a lasciare incerti, indi ben presto a rendere sicuri dei mezzi illeciti con cui il medio australiano, coscientemente, cerca di produrre o di aintare a produrre i suoi fenomeni. Ma per l'Eusapia la cosa è ben diversa. Venti e più anni di esperienze, sotto gli occhi dei più riputati studiosi di Europa, che ne dichiarano la veridicità e la difendono contro gli attacchi del preconcetto e dell'incompetenza, costituiscono bene una fortissima presunzione a suo vantaggio. Quando nel novembre del 1898 la Paladino si trovo in casa di Flammarion perchè questi la studiasse, ebbe un giorno a preoceuparsi di una tal quale diffidenza a suo riguardo che credette scoprire nel celebre astronomo di Juvisy : *. . . riflettete un istante, le replico lo scienziato, che parecchie migliaia di persone aspettano la mia opinione per fissare quella propria. . . . Io ho dunque una grandissima responsabilita, e voi stessa certo sentite che non posso affermare se non quello di cui sono nssolutamente sieuro. . . Flammarion fu convinto. Si guardo bene dall'accettare di peso le conclusioni di chi l'aveva precerluto in questa via, ma ebbe anche cura di non respingerle. Altro era il suo compito, e lo assolse degnamente in un'indagine lenta e minuziosa lungo la quale, generalmente parlando, lo sperimentatore. che non abbia nervi di acciaio e occhio scientifico, si trova, istante per istante, al bivio pericoloso di mostrarsi osservatore inetto $o$ studioso in mala fede.

Or ecco che il prof. Muensterberg, in un articolo di rivista per tutti. (The Melropolitan Magazine di New-York) con 'motivi da romanzo e tra spunti filosofici, annuncia la scoperta, la enne-più-unesima scoperta, dei trucchi eusapiani; e i giornali dei due mondi a popolare la grande notizia. sotto i,titoli più impressionanti: La fine di ana impostura. - Eusapia Paladino smascherata. ecc. eec.

Il prof. Hugo Mnensterberger è un psicologo che insegua alla Harcard Vniversity, collega, dunque, di William James. Egli ha pubblicato parecchi libri di psicologia, abbastanza apprezzati. Egli è, come afferma di sé stesso, abituato allu attenta osservazione delle sue impressioni. Ei sembrerebbe perciò benissino adatto a studiare ma donna, che pei medici è unisterica, ossia irresistibilmente spinta al trucco, e per altri è anche un medio. Senonchè questo dotto, questo sperimentatore, non conosce i rudimenti delle nuove scienze psichiche, ed ha un aristocratico orrore delle sedute medianiche, Anni addietro aveva detto che non sta bene assistere a cotali sedute, ed ora nel smo articolo si ripete, aggiungendo la più preziosa confessione che non si riconosce competente a parlare di questi fenomeni. Sarebbe incredibile se non fosse vero. Che cosa dunque lo costrinse a operare in maniera cosl opposta al suo sentimento e al sno sapere? E come potè separare il loglio dal grano, la frode dal fatto autentico, lui che non conosce almeno il grano? Gli è che le sedute di New-York vennero organizzate da giornalistie a scopo giornalistico: dovevano nascerne, e ne nacquero, articoli sensazionali, all'occorrenza bene pagati. Gli é che in questo campo cosl nuovo e controverso della fenomenologia medianica, chiunque si crede autorizzato ad aprir bocea, quando niun profano osa dir parola in questioni più semplici ed elementari di qualsivoglia altra scienza.

Quale sia la ragioue di tale curioso stato d'animo, è difficile ricercare; per quanto riguarda il pubblico d'america e i professori di quelle Universita, il dottor Iames H. Hyslop, che e americano e per venti anni insegno alla Harcard University, ba scritto un'anulisi profonda, la quale è quasi una rivelazione per noi Italiani, che chiediamo vera liberta di studi e di opinioni, eppure abbiamo professori in cattedra che avvicinano l'Eusapia e vi stampano su libri abbastanza arditi, senza molto correre l'alea di perdere gli scolari. E ben vero che coteste persone rispettabilissime (sia detto senz'ombra d'ironia) più che condurre sono trascinate...

Lasciamolo li, questo argomento malinconico; tentiamo piuttosto di farci la più chiara idea possıbile della famosa scoperta, traendone gli elementi dalla completa documentazione e dalla critica riusciuta che ci offrono le Annales des Sciences Psychiques (fascicolo del 1-16 aprile 1910). Diciamolo subito. il prof. Muensterberg non ha scoperto nulla; egli soltanto interpetra, e la sua interpretazione è un romanzo. Il fatto è molto semplice. Mentre il circolo degli... sperimentatori siede attorno al tavolo, al buio; mentre il prof Muensterberg e alla sinistra di Eusapia, ne tiene la mano sinistra, sente sul sno piede destro la pressione del tacco e della suola dello stivalino sinistro di lei, e an'altra persona, scienziato noto di cui non si fa il nome, è alla destra del medio in condizioni simili; dopo i primi toccamenti e i primi moti di un pic colo tavolo (guéridon), si ode un grido acuto di Eusapia, che indi continua a lamentarsi come un fanciullo, perchè le avevano afferrato un piede, il sinistro.

Che cosa era arveuuto? Semplicemente questo: uno dei conrenuti, che è rimasto ignoto, dal posto che occupava all'altro capo della tavola, scivola a quattro zampe verso il gabinetto medianico, sulla sinistra e dietro la Paladino, e ivi si ferma nel momento che il guéridon si solleva e ricade quasi sulla sua faccia. Stende la sinistra, e la muove parecchie volte dinanzi al piccolo tavolo, per assicurarsi se vi fosse qualche cosa, ma non avverte nulla. Aspetta. Il guérilon si muove; quegli inoltra la mano, onde intercettare chi sa che, e le sue dita stringono con forza, ul tallone, un piede umano, che si muoveva rapidamente. Fu allora che Ensapia grido, $\epsilon$ nella sorpresa del momento l'anonimo esploratore potè ritornare al suo posto, scoperto soltanto da un signore (Dorr) e da una signora, presenti.

Tale è il racconto dell'accaduto, fatto dell' anonimo in una sua lettera al Dorr, inserita nel numero di aprile del Iournal of the Societ! for Psyehical Research. Vediamo che cosa diventa sotto la penna... e l'immaginazione del prof. Muensterberg. Questi ci rivela che l'uomo delle quattro zampe aveva agito per suo incarico, presumendo - l'illustre scienziato - che dei fili misteriosi rilegassero una parte qualunque del corpo della strega agli oggetti che doveva far muovere © Ma luomo evede con sorpresa che semplicissimamente ella avera svincolato un piede dagli stivali, e coi movimenti atletici delle gambe, cercaca la chitarra e il guéridon nel gabinetto.

Ei le serrò il piede con violenza al tallone, ed ella rispose con quel grido di belva (!) comprendendo di essere smascherata... Ella - continua il professore - aveva portato il suo piede nudo sino al mio braccio, senza che del resto alcun membro del suo corpo si fosse mosso... , e cosi il professore, come dice un po' prima, si era sentito toccare e aveva avvertito nettamente il pollice e le dita, s"intende, di quel piede. Pure al momento del grido ei sentiva sul suo piede la pressione dello stivalino sinistro di Eusapia, tacco e suola, distintamente, ciò che pnò anche dire del signore di destra; e quando dopo la prima sorpresa, potè riportare l'attenzione su quello stivalino, ebbe a sentirlo di nuovo. Ma è certo che un piede sini-
stro si mosse verso il guéridon. nel gabinetto, ed è possibile che un minuto fosse trsacorso nel frattempo.

L'attento lettore avrà subito notato l'enorme differenza che corre fra il racconto del vero attore e testimone di questa strana avventura, e la narrazione del psicologo americano, la differenza che intercede fra un fatto e linterpretazione del fatto, interpretazione arbitraria, cervellotica e, quel ch'è più grave, contraddittoria. Si noterà anzitutto che l'anonimo dice si di avercolto nu piede umano, manon che questo fosse di Eusapia, nè che Essa l'avesse tratto dallo stivalino. Cotesto particolare non esiste che nell'immaginazione del prof. Muensterberg, il quale non si accorge che uno stivalino rimusto, in quelle condizioni, vuoto, esercita ben altra e più leggiera pressione, e deve cadere al minimo movimento. Nondimeno, ammettiamolo, moti non ce ne furono; il professore, sotto il colpo della sorpresa, perdette per un istante, e magari per un minuto, la percezione del piede ensapiano (ch'ei, dunque, non seppe controllare) ma restò rigido, immobile come una statua. Senonchè l'anonimo non dice un' altra cosa, cioè se il famoso piede fosse undo ovvero fornito di calza o calzatura; invece il Muensterberg aveva nettamente avertito al braccio il contatto di un pollice e delle dita di un membrc, non sappiamo se destro o sinistro, indicazione quest'altra che sarebbe stato importante di conoscere, e cotesto membro quindi era nudo, e costringe a supporre che Eusapia non portasse calze, contrariamente a ogni sua abitudine, o fosse riuscita sinanco a liberarsi della calza! Il prof. Muensterberg nota l's abilita maravigliosa, con cui Eusapia trasse il piede dallo stivalino, e questo giuoco impossibile, che non è un fatto, ma una supposizione, non lo rende prplesso; che anzi egli parla di movimenti delle gambe, che sono atletici e lasciano inattivi tutti i muscoli di Eusapia (*senza che del resto alcun membro del suo corpo si muovesse s): saggio stupefacente di una nuova fisiologia umana, che nessuno ancora conosceva, e basta a far la gloria di uno scopritore.

Tutta la storia del preteso triceo di Ensapia si riduce a una poverissima cosa: il fatto di un piede umano affermato da uno sconosciuto, e nel quale, notiamolo ancora, il Muensterberg non entra, perchè raccolto da altri. Quanto al resto non esiste ; è falso di sana pianta, falso e intrinsecamente contradditorio. Nondimeno cotesto fatto vuol essere spiegato. E di spicgazioni possono darsene due, che, naturalmente, si escludono: O l'anonimo strinse il vero piede di Eusapia, o esso si trovo alle prese con un piede fluidico. Cercando con la mano, nell' oscurita, l'ignoto esploratore incontrò il piede di Eusapia, fermo al sno posto, e lo strinse, uell'iden che si muoverse verso il gabinetto; alle gridu e alle proteste del medio, accampó la scusa che il moto fosse stato reale, e, posto l'errore involontario, ciò è porfettamente umano. Questo, quanto alla prima ipotesi; riguardo alla seconda, essa ha per so i frequenti fenomeni di mani e di altre forme che si materializzano nelle sedute eusapiane. Sua!unque sia la natura del rapporto che rilega tali fenomeni al corpo della medio. è ormai certo che cotesto rapporto esiste; e una pressione, specie se violenta, esercitata su un membro fluidico, è risentita dal medio. Qui non ci preoccupiamo dell'indole supernormale dei fenomeni. S'ingauna il professore Muensterberg quando crede che questi, se non son dovuti alla frode, dipendono dal miracolo: sono avvenimenti naturali, naturalissimi, che bisognerì spiogare. E se risulterà impossibile ravicinarle a qualcuna delle leggi note, se anzi sarà necessario ricorrere alla supposizione degli espiriti , non per questo cadrà il mondo, nè si uscirà dalla natura.

- Quanto agli incidenti del genere di quallo cosl deplorevolmente sollevato dal prof. Muensterberg (diciamo
col Jonrnal of the American Society for Psychical Research) ne abbiamo visto sorgere un gran numero, e li abliamo via via seppellitie dimenticati, mentre gli stndi metapsichici son progrediti e progrediramo sempre, malgrado tutto, perchè fondati sopra fatti, che non è lecito disconoscere, quando non ci si fermi a una o due esperienze, come ha fatto il rig. prof. Hugo Mnensterberg.


## Ing. L. Nola Pitti

## Rassegna delle Riviste

the harbingar of licht - (Aprile 1910). - e le ANNAIIES DES SCIENCES PBYCHIQUES (vari fascicoli) danno diffuse notizie di un nuovo e straordinario medio, del quale scriviamo quanto segue, e che sembra potersi ben chiamare: Il più grande medio dei nostri tempi.

Da circa tre anni, la città di un piccolo stato dell'America Centrale, San Josè di Costa Rica, è teatro di un avvenimento non politico nè sociale, non riguardante alcun personaggio grande per copia di onori o di oro o d'ingegno, e tuttavia d'un' importanza e di una novita eccezionali rispetto alla scienza e alla filosofia, rispetto al più grande problema che abbia mai sempre affaticato l'uomo, e lo affatichi in questo si complesso secolo ventesimo, materiato di affari e avido di ideali. Siamo e restiamo sempre nel campo dei fenomeni psichici, ma di fenomeni cosi stupefacenti che costituiscono lo straordinario nello straordinario, il nuovo in seno al nuovo tali da mostrarci, se per poco lo avessimo pensato, che il programma solito di picchi, levitazioni, stereosi, luci, apporti ecc. ecc. non appare che una monotona e insuperabile ripetizione di sè stesso, per la mancanza di * strumenti, opportuni, ed $e$ in sé gravido di ben altre maraviglie, come del resto, nell'orbita dei fenomeni psichico-intellettuali, è pur provato da quelle magnifiche corrispondenze incrociate . intorno a cui gl'Inglesi hanno gia ammassato tanto lavoro.

Appunto per questo, ci siamo astenuti finora dal dicorrere della medianita di Ofelia Corrales. Non è serio, nè prudente, in generale, l'aggiustar fede cieca e incondizionata a' racconti d' ogni genere; non è persino segno di sana ed elevata intellettualita l'accettare la testimonianza dei nostri sensi, senza sottoporta al vaglio di una critica inesorabile. Nel caso odierno, la metodica diffidenza più che mai s'imponeva. Ma la persistenza delle notizie che vengono da San José, l'impronta di autorità che loro conferiscono i numerosissimi e rispettabili testimoni, la cui lista potrebbe sorpassare il centinaio, magistrati, professori, statisti, ingegneri avvocati, funzionari, letterati, artisti, fotograf, commercianti ecc. ecc.; il fatto che di quelle notizie si occupano ormai le Riviste più accreditate del mondo psichico, come le Annales del Dariex e del Richet, l'harbinger of Light di Melbourne La Voz de la Verdad di Barcellona: tutto questo ci conforta a sciogliere infine il nostro riserbo, facendo voti che una commissione competente si rechi in Costa Rica per sottomettere a un esame rigoroso la medianita della signorina Ofelia e stabilirne scientificamente i fenomeni. Per meno di questo si valica l'oceano; e le grandi Esposizioni di Filadelfia, Chicago, Omaha, Saint-Lonis non contenevano alcuna meraviglia più straordinaria, più degna di essere studiata che quella che si manifesta forse a San Josè di Costa Rica.,

La signorina Ofelia Corrales è, dice il padre di lei, in una lunga lettera a W'. F. Stead, riprodotta da varie Riviste, una fanciulla come tutte le altre, con tutti i difetti e le qualità dei suoi giovani anni: intelligenza media, coltura incompleta, carattere energico; allegra socievole, espansiva; niente di sensitivo e di mistico. Essa è media... perché la $\dot{e}$, senza annettervi importanza, e considerando queste cose come un puro passatempo, non dal loro lato serio. Il padre ha dovuto vincere la sua ripugnanza per lo sviluppo delle sue potenti facolta; ella non desidera di esingolarizzarsi, , e la notorictà che ha acquistata la contraria più che compiacerla.

Coteste facolta si sono svolte a poco a poco, con un lavoro ostinato, paziente, faticoso, a partire dal giorno in cui si manifestarono per la prima volta, il 25 dicembre 1906. Ma degna d'attenzione speciale è la loro natura. A differenza
dei casi ordinari, il medio non ha bisogno di cadere irr - trance ., di isolarsi in un gabinetto oscuro, ecc.; è uno spettatore come gli altri, e com' essi attivo e cosciente. La sua presenza non è nemmeno necessaria: ella può allontanarsi senza che cio impedisca il prodursi dei fenomeni: i suoi fluidi - dicono gli spiriti - sono si potenti che la loro radiazione si estende ben lungi. Cio che colpisce e confonde veramente è la spontaneità con cui le cose avvengono. In apparenza, almeno, non è in questa creatura alcun consumo di vitalita come invece si osserva per es. in Eusapia; ella gode una salute invidiabile. Ma a lei spiace il suo dono, giacchè non ignora le noie che debbono venirgliene. Già dice il padre, Bonaventura Corrales, distinto uomo di affari, la nostra posizione sociale, a causa di queste esperienze, non ha nulla di attraente. Il discredito, lo sdegno degli ignoranti, il ridicolo, talora anche la rottura di legami di famiglia dolci e sacri, e altro ancora, ecco ciò che si è raccolto su di noi. E per mia figlia è un calvario .

Intanto la medianità di Ofelia è talmente straordinaria che tutti quelli che l'anno conosciuta davvicino si accordano nel proclamarla la più grande che oggi si conosca: si tratta a quel che sembra, di fenomeni insospettati dai Cookes, dai Wallace, dai Richet, dai Rochas; fenomeni, vari, complessi ribelli a ogni analisi corrente, a ogni tentativo di classificazione.., fenomeni fisici come levitazioni, moto d'oggetti senza contratto, al buio o in piena luce, variazioni di pesodegli oggetti, apporti; scrittura automatica, scrittura diretta disegni, ritratti, suoni: materializzazione complete di entita che parlano, stringono la mano, si siedono al piano, suonano; passaggio del medio attraverso i muri, sdoppiamenti, fotografie, ecc. ecc.

Quanto al controllo, sembra seriissimo. Darante le sedute la camera resta ermeticamente chiusa, chiuse e suggellate porte e fincstre. E quanto ai testimoni, ne abbiamo fatto un cenno. Ma delle maraviglie accennate non è possibile farsi un' idea sufficiente se non leggendo rapporti minuti e circostanziati. A questo proposito troviamo opportuno riprodurre il seguente scritto di Villiam T. Stead che giudichiamo una sintesi ben fatta e fedele dei moltiformi e straordinariissimi fenomeni. Accenniamo soltanto in particolare al - pluralizzamento • di - Mary Brown *, una entita che si suole manifestare con la signorina Ofelia. . Mary s si pluralizza in quattro personalita o forme psichiche, tre delle quali prendono per le braccia i convenuti, e parlano di cose diverse, agendo come fossero indipendenti fra loro, mentre la quarta forma canta a qualche distanza. La sua urità normale una volta ricostituita, , Mary , spiega che con uno sforzo di volonta, il suo corpo astrale si fraziona in due o più parti che si materializzano separatamente, e sono coscienti, restando unite al nucleo principale da un legame fluidio... Essa si muove accanto al suo doppio e domanda parecchie volte se la si vede e se si vede il suo doppio. Le due apparizioni si osservano nettamente e sono assolutamente identiche.

Ogni commento e ogni discussione sono pel momento inutili, sino a che non ci saremo rigorosamente assicurati circa la realtà dei fenomeni. V'è qui un campo nuovo, vastissimo, promettente che merita bene il nostro esame, e noi esortiamo i luminari di questa nostra scienza, italiani e stranieri, di non abbondarlo, incolto e improduttivo, allo sfruttamento della mala fede, della superstizione, della negazione facile e infeconda.

Ecco frattanto il rapporto di Lir William Stead. (HARBINGER di Aprile)
.... Colla signorina Ofelia, l'elemento professionale è del tutto assente : si tratta di un medio privato. Ella determina gli ordinari fenomeni di Eusapia e degli altri medii a effetti fisici, con questo di piut che opera anche in piena luce.

Quando i convenuti sono riuniti in una stanza, porte e finestre chiuse, oggetti vari come libri, fiori, piccoli arredi sono misteriosamente introdotti dal di fuori, in apparenza attraverso i muri o per altra via invisibile.

La signorina Corrales non è - in trance . Ella si tiene col resto della compagnia a qualche distanza dal tavolo. Sopra fogli di carta giacenti su di questo si produce la scrittura diretta, in Spagnuolo, Francese, Inglese sebbene il medio non conosca che il solo Spagnuolo. E allorchè la signorina siede al tavolo, automaticamente, con incredibile rapidita, scrive messaggi in lingue di cui non sa una parola.

Essa anche disegna e dipinge ritratti nell'oscurità completa, e cosa più notevole, ella ha il dono di impartire questa capacita a qualunque persona presente, pur ignorante dei rudimenti del disegno.

Il fenomeno di evoci invisibili, che parlano e talvolta cantano occorre spesso, in pieno giorno e colle finestre aperte. Ma tutte queste cose son giuochi di bambini rispetto ai fenomeni che ora son per descrivere. La signorina Corrales frequentemente e portata via della sala delle sedute, come se passasse attraverso $i$ muri, le porte e le finestre essendo chiuse con cura. E non soltanto essa gode questo potere, ma lo comunica ai fratellini e alle sorelline. Essa va e viene colla velocita del pensiero come se si smaterializzasse, e fosse poi rimaterializzata dall'altra parte del muro che limita la stanza. Forme, qui un istante prima non esistenti, sono sentite, toccate, esaminate. Il loro polso batte, batte il loro cuore. Esse conversano, sono visibili appieno alla luce di certi insetti fosforescenti che, dopo lungo sperimentare, è stata trovata la sola che non provochi smaterializzazioni ; esse suonano il pianoforte, cantano, ragionano e si comportano nè più ne meno come persone viventi. Esse sono state fotografate.

Il più notevole e interessante di tutti questi fenomeni è quello per cui il Doppio del medio appare materializzato nella stanza, mentre il medio sta fuori la porta e tenta invano di entrare. Il Doppio materializzato va al piano e suona e canta, mentre la voce della vera signorina Corrales è udita fuori che chiama e chiede le si apra la porta. Tale Doppio $\dot{e}$ l' esatta riproduzione dell' originale, sebbene fosse un po più delicato, grazioso e gentile. Esso raccoglie anelli, orologi fazzoletti e poi in un fiat svanisce con la sua collezione. Indi la porta si apre e la vera signorina Corrales entra con gli oggetti, che aveva presi il suo Doppio.

Tutto cio sembra trasportarci in pieno dominio di fate. Si puod dire soltanto che questi fenomeni sono attestati dalle persone che vi hanno assistito, e tra, tali persone, dai più intelligenti cittadini di San José. Se è così, Fusapia è ecclissata. Un medio più forte si trova in Costa Rica.

La REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME, del mese di maggio decorso pubblica una critica severa del signor I. Chevreuile alla conferenza di Mr Gustave Le Bon nella quale l'A. della critica cosi conchiude:

- E certo che il signor Le Bon non ha studiato il soggetto. La sua è una suggestione. Egli improvvisandosi da psichista ha fatto un passo falso ed una cattiva azione, non soltanto per la sua negazione personale ma per gli errori che propaga. Usciti dalla sua conferenza gli uditori avranno il diritto di gridare da per tutto che il controllo dei prestigiatori ha fatto difetto nell' esame dei fenomeni medianici mentre la verita è il contrario. Essi grideranno che Eusapia è una marinola; e i giornali rincarando la dose le prodigano degli epiteti che non danno per meno ai malfattori tradotti alle corte di assise.

Ecco l'abuso!
I conferenzieri come Mr.Le Bon sono la sorgente di tante ingiustizie. Essi dimenticano che l'attitudine negativa non conferisce loro alcun diritto. Negare non è provare. Mr. Le Bon non prova nulla se non che egli ignora l'aspetto attuale della questione. La sua gia vecchia spiegazione di una rinascenza della Magia applicata ai nostri scienziati moderni prova bene la sua ignoranza della nuova psicologia.

LA STESSA RIVISTA accoglie un'altra critica di Rouxel contro la conferenza del Le Bon in forma molto vivace stringente ed esauriente, nella quale conchiude che se non altro bisogna essere lieti di sapere che anche il Le Bon sia di parere che la rinascenza della magia non sia un movimentò del tutto inutile poichè gli uomini di tutte le età, dal più sapiente al più ignorante, hanno avuto le medesime credenze e bisogna bene ammettere che esse corrispondono a bisogni indistruttibili del nostro spirito e sono di conseguenza necessarie . Non è il caso di proclamare la varieta di tanti sforzi giacchè le credenze che ne sono uscite, hanno consolato molte generazioni di uomini e illuminata la loro vita. La scienza già un pò intollerante oggi rispetta maggiormente le concezioni delle cose estranee al suo dominio. Esse corrispondono a bisogni che la scienza non ha la funzione di soddisfare $»$. Scienza e credenza, ragione e sen-
timento appartengono a dominii indipendenti che non potranno mai compenetrarsi. Non si parla in esse il medesimo linguaggio ${ }^{\text {. }}$

Senza ammettere - soggiunge il Rouxel - che i dommi della ragione e del sentimento sieno indipendenti (essi sono solamente distinti ma si fondano nel soggetto uomo) prendiamo nota di questa evoluzione della scienza verso la tolleranza.

LA REVUE SPIRITE (maggio 1910 n. 5) contiene un breve ma efficace articolo di Paul Nord sulla funzione dello spiritismo e dalle scienze psichiche nella evoluzione mondiale del XX secolo.

- Il magnetismo, lo spiritismo e lo psichismo sono dice P. N. gli artefici laboriosi, i potenti lavoratori, i seminatori infaticabili, i fondatori vigorosi che preparano pei tempi prossimi la citta futura; sono essi che permettono ai dati superiori della teosofia e dell'occultismo di prendere contatto colla vita individuale e sociale, ed influenzarle beneficamente . . . . . . . E E allo spiritismo e alle scienze occulte che noi andiamo debitori di speranze consolatrici. Essi ci provano che la vita presente ha una ragione d'essere logica, che le apparenti ingiustizie, risultando dalla diversita infinita dei valori umani, sono la conseguenza logica e matematica dei differenti gradi di evoluzione e dell'uso che gli esseri hanno fatto del loro libero arbitrio. Le vite successive e progressive, svolgendo la loro catena senza fine, discaricano la nostra ragione dal peso dell'ignoranza e dell'incertezza, e scoprono ai nostri entusiasmi un radioso avvenire.

EL BUEN SENTIDO nel N. 19 di maggio p. p. riporta dal Correio del Maceiò, il seguente caso sensazionale di sdoppiamento. Un marinaro inglese chiamato James Pawdell innamorato di una bellissima giovane di Recipe (Pernambuco) abbandonò il suo mestiere per un impiego in terra ferma allo scopo di potersi più liberamente dedicare alle delizie del suo amore, realizzato con un prossimo matrimonio. Non per tanto, dopo pochi anni del suo matrimonio ebbe la disgrazia di perdere l'affettuosa compagna che gli lasciò un bambino di tre anni le cui carezze non bastarono a consolarlo dell'immenso dolore prodottogli dalla morte di lei.

Dopo questo disgraziato accidente il carattere di Pawdell cambiò radicalmente, e volendo mitigare le sue sofferenze, si abbandonò all' alcoolismo, divenendo un assiduo frequentatore di una bettola molto conosciuta a Recipe col titolo Lunch Room.

Un dopo pranzo, dopo di aver riscosso la sua mercede come di consueto entrò nella taverna, domando una bottiglia Wiscky e la bevette di un fiato. Subito colla bottiglia ancora in mano cadde di peso colpito da mortale accidente.

Condotto all' ospedale per tre giorni rimase in un profondo letargo al punto da essere creduto morto. Il giorno seguente venne sepolto e nel pomeriggio dello stesso giorno i concorrenti del Lunch Room richiamati da uno strano rumore di sedie videro, pieni di spavento, James Pawdell in persona seduto nel suo posto che abitualmente occupava.

Riavutisi della prima impressione si diressero al James il quale si alzo e si ritiro fra le tavole e pervenuto alla porta della strada cadde e spari.

L'eco di questo fatto produsse tale impressione, ed emoziono talmente tutta la popolazione di Recipe che la polizia giunse a dubitare che il sepolto fosse stato realmente James Pawdell. Fu perciò che si decretò l'esumazione del cadavere e con grande sorpresa si trovo che il coperchio della cassa funebre stava rotto in pezzi per la pressione esercitata con le ginocchia e dentro giaceva il cadavere del James cogli occhi fuori dalle orbite, le unghia conficcate nelle propric carni e con tutti i segni, in fine, che provavano che il disgaziato era stato sepolto vivo. Si comprese allora ciò che significava la sua straordinaria apparizione.

LUMEN. Rivista illustrata di studi Psychici, di Terrasa (Barcellona) maggio 910 narra la seguente apparizione di generale rivoluzionario.

Nel 1901, nelle cittadina San Fabian (Chili) occorse la seguente apparizione pubblica. Un distaccamento di soldati americani, occupava la casa parrocchiale e un' altra casa grande di fronte alla parrocchia distante un cento metri traversate da una piazza. Un giorno verso l'imbrunire la sentinella della casa vide un personaggio vestito di generale rivoluzionario che attraversava la piazza; ne diede avviso
al suo superiore e grido l＇alto！varie volte allo sconosciuto generale，il quale non curandosene seguiva a taverso la piazza．

La sentinella punto il fucile per far fuoco，pero il supe－ riore prevedendo il pericolo che il colpo potesse andare a colpire nel quartiere difronte diede ordine di dare lo squillo di allarme chiamando i soldati della casa parrocchiale．Que－ sti accorsero immediatamente e notando la presenza del ge－ nerale sconosciuto gli si fecero incontro ma，all＇avvicinarsi a circa dieci metri，il generale scomparve，non ostante si trovasse al mezzo di una piazza estesa e completamente sgombra．

Questa apparizione si riprodusse due sere consecutive alla medesima ora，producendo l＇allarme dei soldati ameri－ cani．Alcuni del vicinato dicevano che l＇uniforme e la fiso－ nomia corrispondevano a quelli del generale Antonio Luna morto in Bolacan．

REVISTA INTERNACIONAL DO ESPIRITUALISMO SCIENTIFICO nel N． 5 di maggio，pubblica di una casa in－ vasa a Limoges，capitale del dipartimento francese di Haute Vienne．
$\hat{E}$ da oltre tre mesi che strani fenomeni si producono in quella casa，costituita da un vecchio fabbricato nel sobborgo di Ponte Níozo，i cui effetti sono ben definiti．

In altra epoca la casa servi di alloggio a un posto di agenti di Polizia．Sloggiata da essi，il quarto di pianterreno rimase sfitto．Ora è avvenuto che le porte e le finestre si aprirono subitamente e spontancamente con impeto，non ostante fossero state bon chiuse．Molti giorni passarono cosi tra il chiudersi e l＇aprirsi；dopo il fenomeno cambio di for－ ma；le perte e le finestre non si aprirono più rimanendo costantemente serrate；però durante il giorno si udivano strani rumori a regolari intervalli；colpi di martello，e un tintinnio di campapelli elettrici．

Una visita minuziosa nella casa viota e negli altri corpi soprastanti diede per risultato che nessuno dei locatari a－ veva impianto di campanelli elettrici．Alcuni ingegnieri e－ spressamente incaricati si diedero premura di verificare se trovassero la causa di detti fenomeni；si fecero scavi，per－ quisizioni，ed altri soggi per constatare se esistessero cavi sotterranei，o altro di sospetto，ma nulla si potè scoprire． Gli stessi rumori strani continuavano perturbando la tran－ quillita dei locatarii soprastanti al punto di obbligarlia cam－ biare di allogio．Il procuratore della repubblica sig．Eriquem ed il commissario di polizia signor Tereged credettero che la loro presenza bastasse per fare scappare gli spiriti；però tutto fn invano e i magistrati dovettero costatare la realte di quel trambosto misterioso．

La casa invasa trovasi ancora intieramente abbando－ nata； 11 mistero continua imrenetrabile $e$ i rumori hanno raddoppiato d＇intensita in questi ultimi giorni．

II GIORNALE DI SICILIA，l＇autorevole quotidiano di Pa－ lermo，del 2 giugno p．p．pubblica la seguente notizia forni－ tagli dal suo corrispondente di Messina，intorno alla scoperta del cadavere，dell＇Illustre Prof．Eduardo Boner，morto nella notte fatale del 28 dicembre 1908 ．
－Veramente stupefacente è la circostanza che ah condotto al fatto di aver trovato dopo 18 mesi il cadavere del chiaro poliglotta e gentile scrittore Eduardo Boner．Scomparso nelle rovine del palazzo ove abitavano i suoi cari genitori，la su－ perstite sorella signora Beccaria per oltre otto giorni fece eseguire degli scavi per esumere i corpi degli adorati geni－ tori e del fratello．Per quante profonde e minute ricerche si facessero，il corpo dc．llinfelice scrittore pero non furi－ trovato．Vennero fuori i cadaveri dei suoi genitori，ma quello del poeta no！I a sorella molto a malincuore allora dovette rinunciare ad altri tentativi．

L＇altro ieri si presentava alla signora Beccaria una fan－ ciulla del vicinato appartenente a buona famiglia．La bam－ bina profondamente commossa narrava di aver sognato il Professore che le indicava il punto preciso ove si trovava il suo corpo con la testa schiacciata ed i piedi fuori il ca－ sotto del portinaio．Sparita la visione la bambina si svegliava di botto e raccontava ogni cosa alla mamma．L＇indomani fu informata di tutto la sorella dello scrittore．Al punto in－ dicato dalla bambina furono fatti gli scavi e fu trovato il corpo dell＇illustre e gentile poeta nelle condizioni descritte
dalla bambina．Eduardo Boner era avvolto nelle coltri del suo letticoiuolo，coltri che la signora riconobbe perfetta－ mente．Il cadavere fu trasportato al Cimitero Monumentale， ove avrà degna sepoltura in luogo distinto d＇ordine del Mu－ nicipio che sa onorare i figli migliori di Messina nostra．．

L．R．

## CENNI BIBLIOGRAFICI

## A．STEINER－Tensofia．

La casa editrice A．Reber di Palermo pubblica in una economica ed elegante edizione italiana tradotta dal tedesco dall＇Esimio Prof．O．Penzig Direttore dal Regio Orto Bota－ nico di Genova，questo opera del più Illustre teosofo tedesco in cui sono riassunte in una sintesi armonica ed elevata tutte le dottrine della moderna teosofia intorno alla costi－ tuzione dell＇uomo e delle finalità sue．

L＇autore tende nella sua opera a conciliare in una sin－ tesi elevata le dottrine Cristiane con quelle teosofiche，e assicura il lettore che nel suo libro egli non afferma o de－ scrive cosa alcuna sulla quale egli non possa dar testimo－ nianza colla sua propria esperienza，con quel genere cioè di esperienza che ognuno può acquistare per suo conto in si－ mile campo se sa imparare a trovar la verita per altra via che non quelle della discussione．

L＇Autore tratta dell＇essere umano nella sua composizione fisica，animica e spirituale，della dincarnazione e del Karma． Espone le più facili idee sugli stati post mortem dell＇anima umana nel mondo astrale ed in quelllo mentale，non che dei rapporti esistenti tra il mondo fisico e questi due poste－ riori．

Destina un magistrale capitolo alle forme pensiero ed all＇aura umana，e termina indicando il metodo con cui si si può arrivare alla cognizione delle verita nascoste all＇oc－ chio profano a mezzo della propria introspezione．

Radical Steiner è uno dei più illustri filosofi ed occul－ tisti contemporanei，le di cuiopere non possono passare inos－ servate，e senza che lascino traccie profonde nel pensiero di colui che avra conquistato con assiduo lavoro ogni pagina e talvolta anche un semplice periodo．

## 量 贵 量

I．L．P．BO．VSENS．－La Clergé Catholique et le spiri－ tisme et la Paix Universelle par l＇Evolution morale des Peuples．Bibliothèque Charconac．Paris．
In questo libro che fa seguito ad altri due precedenti dello stesso autore，di cui il concetto predominante è di vo－ ler conciliare la chiesa collo spiritismo（tesi molto compli－ cata e difficile－per non dire di impossibile attuazione）si vorrebbe convincere il clero della grande responsabilità che ha gravato sul suo passato e che potrebbe assumere per l＇avvenire opponendosi alla corrente della evoluzione spiri－ tuale a cui tende il pensiero moderno，che si lega alle nuove scoperte dello spiritismo．

L＇opera è condotta con profusione di argomenti e cor dialettica veramente stringente．

## 贵 贵 贵

## LES CLASSIQUES DE L＇OCCULTE．Librairie gènèrale

 des sciences occultes．Biblioteque Chacornac．Paris．La casa Editrice Chacornac che non risparmia tempo lavoro e capitali per arricchire la sua importantissima col－ lezione di opere di scienze occulte gia edite，ha intrapreso recentemente una nuova edizione della fllosofia occulta di Enrico Cornelio Agrippa storiografo e consigliere dell＇impe－ ratore Carlo V．

L＇opera costerà di 2 volumi in $8^{\circ}$ pel prezzo di L． 12 pei soscrittori．

A suo tempo ne daremo una larga recensione，e frat－ tanto，avvisiamo gli studiosi di scienze occulte che essi po－ tranno direttamente richiedere l＇associazione alla Casa Cha－ cornac．Quai saint Michel N．11．Paris．

I．C．
I．Calderone－Dir．Propr．Responsabile

## Hibioi in venclita <br> presso l'Hmministrazione della nostra Rivista - Via Bosco, 47 - Palermo

Anderson Dr. J. - L'Anima umana e la Rincarnazione
Besant A. - Cristianesimo Esoterico. \#3,50
" Nuova Psicologia e Teosofia n I 50
". Potere del Pensiero . . 1,25
" Rincarnazione
" 1 ,
Sentiero del discepolo n 1,50 Yoga
n 1,50
Bhagavad Gitâ - Trad. di M. L. Kirby e Raja
Blavatsky H. P. - Primi passi nell'occultismo

1. 1, 50
tismo. . . . . . 0.90
Volderone Vre del Silenzio. .n. $n 1, \square$
Calvari D. - F. G. Borri . 0,75
Chatterij - Filosofia Esoterica dell'India n 1, $5^{\circ}$
Chevrier Ing. G. - Materia Piani e Stati di coscienza
" 0,50
Collins M. - Luce sul Sentiero. . 0,60
Cooper 0. C. - Mystical Traditions . " 5, -


Indirizzare vaglia alla nostra Amministrazione, che effettuerà 1 ' invio franco nel Regno. Per l'estero le spese postali in più; per spedizioni raccomandate unire l'importo, nel quale caso l'amm. risponderà dell'invio.

## Biblioteque Chacornac

## 11, Quai Saint Michel, 11 - Paris

LES CLASSIQUES DE L'OCCULTE

## Ira

PHILOSOPHIE OCOULTE

DE
HENR. CORN AGRIPPA,
CONSEILLER ET HSTORIOGRAPHE DE L'EMPEREUR CHARLES $V$.

DIVISEEE EN TROIS LIVRES et traduite du Latin. NOUVELTE ÉDITION

Revue, corrigée at augmentée du quatrième livre et de divers autres traités

## V. TUMMOLO

## suLE Basi positive Delio sprifualisino

CS
L. 6 22.

A proposito di quest'opera importantissima di cui la prima edizione è quasi esaurita, il Col.Alberto De Rochas, ha recentemente scritto all'autore il seguente giudizio: * Grenoble 14 Aprile 1910 . Caro signore * ho ricevuto il vostro magnifico volume e ve ne ringrazio vivamente. Scorrendolo sommariamente, ho veduto che esso tocea tutte le grandi quistioni delle sciense psichiche e che contiene molti documenti che noi in Francia ignoriamo, perchc̀ la letteratura straniera ci è poco familiare.

Leggerò il libro con cura e ne ritrarrò certamente grande profitto, che la mia età avanzata non mi permetterà probabilmento di utilizzare. *

## Vogliate gradire ece.

## Lavori a stampa <br> Opere, Opuscoli, Registri, (ataloghi, ecc. <br> a prezai miti <br> presso la "Tipoografla della Soc. Ed. Universistaria, - Via Ponticallo, 21 - Palermo

## buce e Ombra

Rivista Mensile di Scienze Spiritualiste Milano - Via Cappuccini N. 18 Abbonamento annuo l. 5

## COENOBIUM

Rivista internazionale di liberi studi
Lugano - Villa Conza - Telefono 126
Abbonamento annuo per l'Italia L. 12

## Fabre d'Olivet

HISTOIRE PHILOSOPHIQUE du
Genre Mumatin
Due volumi in 8. - Prezzo L. 20 Si è pubblicato il Vol. I.
Per richieste: Bibliotheque Chacornac Quai Saint Michet N. 11 -Paris (V)

## D. F. Rozier

Les Inondations en 1910 et les Propheties
Théorie des prophéties
Prezzzo L. 2
Bibliotheque Chacornac
Quai saint Michel N. 11-Paris (V)

## LIBRAIRIE DU MERVEILLEUX

## p. Dujols ef H . Thiomas

Paris - Rue de Rennes N. 79
Ha intrapreso la pubblicazione di impurtantissime opere elassiche di occultismo, soito gil auspici dell'ordine Kabalistico della Itosa Croce.

## Opere pubbiieate

La Science Cabalistique par Lenain * paracelse-Les Sept Liures de l'Arehidoxe testo latino e traduzione francese
Ne andremo facendo la presentazione soramaria agli studiosi delle scienze oceutte nei nostri Cenni Bibliografici.

## IUTTRA

Rivista teosofica che si pubblica a Roma Organo del gruppo teosofico
Via Gregoriana N. 5 - Roma Abbonamento annuo L. 5

## IL VELTRO

Rivista di liberi studi in difesa dello spiritismo SAMPIERDARENA
Via Aurelio Saffi N. 8-11
Abbonamento a una serie di 10 fasc- L., 5

Sente traduction francaise complete, comprenant
les premier, deuxième, troisieme ef quatrieme liures Les Éléments magiques
Le Traité de Magie d'Apbatel
Deux forts volumes in-8 ècu d'environ 500 pages chacun, sur beau papier, avec nombreuses figures et tableaux kabbaistiques et magiques dans le t
grippa en frontispice.

Edition entierement renze sur le texte original latin
En souscription $15 \mathrm{fr} \quad \mid \quad$ A l'apparition 20 fr .
Che remise tonte specials-ifa faite à MM. les Libraires qn: sanscriront poar un minimpex) dofon! exemplaires.

DOTT. CABMELO SAMONA
Psiche Misteriosa
Editore AL * \& R REBER - Palermo STV NER
II Cristianesimo
QUALE
FATTO MISTICO
Traduzione dal Tedesco
Editore ALBERTO REBER-Palermo L. 3,50

1. Gooper Oakley Antiquarum Tradietionum Collectio MISTICAL TRADITIONS
1). Forms and Presentments.
2). Secret Writings.

Ed. Ars-Regia-Milano-Price, $4 s$ Si è pubblicata della stessa Casa Ed. ARS-REGIA YOG A
di Mrs. ANNIE BESANT
Commedie Medianiche di M. MARIANI

# Filosofia della Scięnza RIVISTA MENSILE <br> di Psicologia sperimentale, Spiritismo e Scienze occulte. <br> Direttore - Hup. Dott. Innocenzo Calderone <br> Amministrazione-Palermo-Via Bosco, 47 <br> (RUPERTO MELDENIO) 

## ABBONAMENTI

LTALIA-Anno L. 3 -Semestre I. 1,50 UN. POST.-Anno I. 4,50 - Semestre L. 2,50 Un mumero separato cent. 30

## INSERZIONI IN COPERTINA

Per ciaseun avviso, in proporzione degli spazi e del numero di volte per cui si vuole ripetuto, prezzi da convenirsi.

## PRINCIPALI COLLABORATORI

Dott. Augusto Agahiti-Roma - Ernesto Bozzano-Genoza - Prof. Antonino Borzi-Palermo - Adelchi BorziPalermo - Enrico Carreras-Roma - Vincenzo Cavalli-Napoli - Dott, Arnaldo Cervesato-Roma - Comm. Lino Ferriani-Cono - Febo De Limosir-Barcellona-Comm. Prof. Salyatore Farina-Milano-Dott. M. Falcomer- Venezia - Ing. Cav. Franceseo Graus-Napoli - Prof. Giovanni Hoffman-Roma - F. Iacehini Luraghi-Milano-Prof. Virgilio La Scola-Palermo-Avv. Dott. Gabriele Morelli-Napoli-Prof. Angelo Marzorati-Milano-Dott. (ioacchino Milazzo-Palcrmo-Dott. Profo Domenico Massaro-PalermoDott. Marconi Enrico-Terni - Nola Pitti Ing. Luigi-Palermo-Nalli Dott, Vitangelo-Palewero-Dott. Giuseppe Piomelli-Milano, Prof. G. Pipitone Federico-Palermo- Prof. Girolamo Ragusa Moleti-Palermo Col. Conte Atberto De Rochas-Grmoble - Prof, Ernesto Senarega-Paterno-Avv. Dott. Alessandro Sac-chi-Roma-Dott. G. Sulli Rao-Milano-Dott. Garmelo Samoni-Palermo-Prof. Scipio Sighele-FirenzeRag. Gino Senigaglia-Roma-Prof. Vincenzo Tummolo-Roma-Prof. Federico Verdinois-Napoli- Prof. Raffacle Wigley-Palermo-Dott. Paolo Visani-Scozzi-Firense Avv. Dott. F. Zingaropoli-Napoli.

## SOMMMARIO

L. D. - II nostro motto
I. CALDERONE - C'è un futuro prestabilito che può leggersi?
pag. 91
R. WIGLEY - La nozione dell'altro nomó
e la persona spiritica

- 100
L. NOLA-PITT - Spiritismo e spiritualis-
mo
= 101
C. FLAMMARION - L'Orecchio. . $\quad 104$
G. SENIGA GLIA - La voce del euore. $\quad \times 105$
U. ANTONY - La costituzione degli ato-
mi ? . . . . . . Pag. 106
F. GRAUS - Scongiuri, amuleti, benedi-
zioni
- 107
N. DORIA CAMBON - Mistero . . 108

D, FLERES Eenomeni premonitorii in una bambina

108
L. R. Rassegna delle riviste , $\quad 109$

1. C, - Cenni Bibliografici .
, 112

PAIERMO
Tip. della Società Editrice Universitaria
Via Ponticello, 21

## IL PROBLEMA DELL'ANIMA

## studio di Psicologia Sperimentale palermo $1908 \div$ K. $_{6} 5$.

## Sommario dell'Opera:

CAP. I-Definizione dell'anima. - H suo veicolo-Rapporti tra le manifestazioni del Macrocosmo e del Microcosmo.-Le nuove cognizioni sulla natura della materia.-L'anima è un centro di coscienza indipendente dalle tunzioni di essa.
CAP. II - La sede dell'anima nella subcoscienza.-Le teorie di Kant e di Carlo Du Prel. Che cosa e la subcoscienza, - Doppia natura di essa.-I presentimenti nella veglia.- Sogni che devono essere studiati.- Poteri dell'anima nel sonno.-Il nottambulismo e la coordinazione dei movimenti.
CAP. III - Fenomeni di sonnambulismo nel senso in cui suole intendersi questa voce.-Sogni Iucidi o Psichici-Visione contemporanea a distanza nel sogno. - Sogni premonitori. - E' Panima una semplice funzione fisiologica del cervello, o una entità per sé stante che sopravvive alla desintegrazione della personalita umana?
CAP. IV - Telepatia e sua definizione - Fenomeni telepatici di diversa natura-Alcuni esempii pigliati a caso-La teoria di Flammarion e di William Crookes per la spiegazione di alcuni di tali fenomeni.-Casi che non possono spiegarsi con questa teoria.-Casi di telepatia esperimentale.
CAP. V - Trasmissione di pensiero nello stato normale e provocato.- Visione a distanza- Fe nomeni ipnotici-Personalità multiple-Visioni nell'anestesia.- Suggestione postipnotica.Visione e diagnosi delle malattie-Trasposizioni dei sensi-Il sonnambulismo nell'antichità.
CAP. VI - I Fenomeni della Chiaroveggenza - Chiaroveggenza spontanea - Casi classici ricordati dagli storici - Casi moderni - Chiaroveggenza provocata - Cristalloscopia - Visione dei mistici-La scienza e la fede - Nulla di reale all'infuori dell'anima.
CAP. VII - Se l'anima esiste soppravvive alla morte del corpo? Altre fonti di ricerche - Societa per le ricerche Psichiche di Londra - Appariziowi spontanee dei viventi-Apparizioni postume - II corpo fluidico o perispirito - Le esperienze del Luys, del De Rochas e del Baraduc - Quelle di Mr. Henri Cristian e di altri, esposte da Mr. Piobb-Molti pregiudizí sfatati - Premessa sul moderno spiritismo.
OAP. VIH - La Medianità - II riconoscimento ufficiale dei suoi fenomeni - Spiegazioni varie date dagli scienziati-II Prof. Morselli e la sua nuova opera "Psicologia e Spiritismo " Confutazione delle teorie materialiste - L'ipotesi spiritica è la piu naturale, ed in alcuni casi la piu scientifica-Manitestazioni ordinarie superiori - Alcuni esempi di esse - L' identificazione o meno del defunto - Che cosa è un medio - Il fachirismo orientale - I suoi rapporti colla medianita.
CAP. IX - Le conseguenze che si debbono trarre da ciò che è stato detto ed esposto precedentemente -is erroneo il concetto letterale biblico, che cioe Panima umana sia stata creata come tale e coptemporantamente al suo corpo - E' erroneo il concetto materialista, ehe fa dell'anima una proprieta della materia organizzata, che dura dalla nascita alla morteL'anima e un essere evolvente, nella pluralita delle sue esistenze.
CAP. X - II concetto della evoluzione conduce alla necessita di ammettere le esistenze plurime - La rincarnazione è credenza tradizionale di tutte le Religioni - Perchè si e dimenticata in occidente - Platone e la Metempsicosi - Prove deduttive di essa - Tentativi di esperienze fatte dal De Rochas e dal Bouvier.
CAP. XI - Ancora della rincarnazione - Paradiso, Purgatorio ed Inferno - Che cosa si rincarna - Come e per qual legge si opera la Rincarnazione - Il libero arbitrio - Obiezioni che sono state fatte contro la legge di Rincarnazione.
CAP. XII - Riassunto delle teorie che si sono- esposte - Religione e Scienza. Effetti morali della Nuova Psicologia - L'avvenire dell'Umanita.

## 

## PIOCOLA POSTA

Abbonamenti pagati dal 1. semialo 1910 al 31 dicembre 1910
Navazio Dott. Felice - Orefice Baldereschi - Pini Car. Dott. Tommaso - Taitari Cav, Ernesto - Paolueei Cav. Giuseppe - Cap. A. C. Boccabordati-B.ssa Bordonali Giovannina - Boero Francesco - Bontempo avv. Figlielmo.

Per un semestre dal 1, gempalo 1910 al 31 glugno 1810
Bonafede Francesco - Barbagallo Giovanni - Caldi Dott. Fclice (sino a dicembre) - Santa Cruz Francesco.

## LIEBER IN DONS

F. W'Olivet - Histoire Philosophique du Genre Humain - Paris Bibliotheque Charconac. Quai Saint Michet N. 11. L. 10.
0. Wirth-Le grand Livre De La Nature-Librairie du Merveilleux - Rue de Rehnes, 76. Paris L.
A. Ciannitrapani Perdono Alberto Reber Palermo. I. 3.

## AvNiso agil abbonati

St pregano i nostri abbonati ai quali col presente numero ficomincia tattro anno di abbonamento di usarai la benecole cortesia di mettersi in regola coll'amministrazione per Tama niooo.

# Filosofia della Scienza RIVISTA MENSILE 

di Psicologia sperimentale, Spiritismo e Scienze occulte

Direttore-Ado. Dott. Innocenzo Calderone
Amministrazione - Palermo-Via Bosco, 47

In necessaris unitas
in dubils libertas,
in omnibus charitas.
(RUPERTO MELDENIO)

## In nostro mote

Abbiamo aggiunto al titolo della Rivista il motto * In necessariis unitas, in dubiis libertas, in ommibus charitas» attribuito a Sant'Agostino, ma in realtà di Ruperto Meldenio.

Esso vuol essere segnacolo in vessillo della nostra azione pratica, che abbiamo tenuto sin qui e alla quale non intendiamo derogare.

Cio valga per tutti coloro dei nostri amici ai quali il rifiuto di certi articoli avesse potuto parere improntato a eccessivo rigore.
la direzione.

## C'è un futuro prestabilito ciie può leggersi ?

E' il tema più arduo che ha tormentato e che continua a tormentare la mente dei filosofi, sul quale si sono agitate le grandi quistioni dell'umano destino, in quanto ad esso si collegano le concezioni più astruse della cosmogenesi e dell'antropogenesi, come del pari della finalitá dell'universo e della vita degli Esseri.

Se la Vita è l'opera del Caos, se il Cosmo si è andato formando per l'azione incosciente della natura materiale, senza finalità propria,--il quale è sottoposto in prima e per se stesso a delle leggi semplici che mano mano si sono sviluppate complicandosi - il futuro non esiste, $o$, se esiste in certo qual modo, non può concepirsi che come effetto variabile e potenziale di cause occasionali; in altri termini il futuro sarebbe preparato dal presente, e il presente, alla sua volta, sarebbe l'effetto del passato.

Così concepito, il futuro, non potrebbe essere fatalmente e assolutamente determinato, ma probabile e continuamente mutabile - o per cause volontarie degli elementi coscienti che lo preparano - tra cui l'uomo è uno dei più importanti fattori - o per cause accidentali e meccaniche - che sono le forze materiali incoscienti che azionano e accompagnano le manifestazioni della vita cosmica.

In questo senso va escluso in modo reciso l'esistenza di un futuro prestabilito - che per ciò stesso, non esistendo - non può essere letto.

Peró nella sfera dei fatti straordinarî-ma non rariche vanno considerati e classificati come effetti di cause o di leggi a noi sconosciute - sono da annoverarsi i fenmmeni così detti di premunizione, di previsione del futuice, il problema insoluto e tormentoso che chiamiamo il destino - il quale stà sempre alla radice di ogni ricerca speculativa di ogni filosofia - dalla spiritualistica la più sentimentale alla materialista la più scettica.

Se c'è un destino esso non può non essere che fatale, quindi in date condizioni, sia patologiche che normali dello spirito umano, esso può legersi. Come ciò avvenga rimane ancora nella sfera dell'inconosci-
bile, bastando in fatto di limitare la ricerca alla costatazione del fenomeno, affermandone la sua reale esistenza.

Su questo tema furono scritti dei libri voluminosi furono escogitate delle dottrine, formati dei sistemi non meno profondi e geniali, ma nessuna che io sappia delle concezioni occidentali è bastata a dare una spiegazione soddisfacente dell'arduo problema del destino - che trova il suo maggiore ostacolo nel libero arbitrio che, s'è escluso, fa dell'uomo una macchina irresponsabile - mentre, se è ammesso, il prestabilito diventa per se stesso un impossibile, perchè destino e libero arbitrio appariscono evidentemente in perfetto antagonismo.

Ora, studiando le dottrine orientali sulla cosmogenesi, e sull'antropogenesi - che fanno parte di quel corpo di conoscenze, così dette esoteriche, che formano cioè il patrimonio segreto delle scuole iniziatiche dell'oriente, io ho trovato una concezione che mi è parsa sublime, perchè, mentre affronta il problema, a mio credere lo risolve in modo soddisfacente.

Tenterò di esporla in una rapida sintesi, svestita di tutti i suoi dettagli e come meglio potrò per renderla accessibile a tutti i lettori della mia Rivista, per quanto riesca difficile l'esposizione di una concezione filosofica, che proviene da mentalita molto superiori alle nostre, e da sistemi speculativi che a taluni debbono riuscire perfettamente nuovi, e dei quali, appena da un ventennio, si estende tra noi la cultura, per la pubblicazione di opere di provenienza orientale, dovute alla genialita e alla costanza dei nostri migliori pensatori.

Premetto pure che, in tale rapida sintesi, eviterò di usare la terminologia propria di quei sistemi che agli impreparati riuscirebbe incomprensibile e renderebbe per altro verso oscuro del tutto ciò che io voglio far comprendere.

Anzitutto è facile assimilare l'idea, che per quanto ciò che chiamiamo creazione (che si potrebbe meglio dire, periodo di manifestazione) non ha in realtà nè principio nè fine, gli Universi nascono e muoiono, e ognuno è preceduto di un altro di cui è il frutto, che alla sua volta dissolvendosi, fornisce il germe di un' Universo futuro, ed è in questo senso che si può dire che un' Universo abbia un principio.

Tra un periodo di manifestazione ed un altro devesi quindi supporre un periodo di riposo, in cui tutto è calmo, passiva ed immobile. (Il Caos; Eloim che si muove sull'abisso delle acque; La grande notte di Parabrama).

Collochiamoci in questo periodo ed immaginiamo venuto il momento in cui il Primo Principio (sorto dal grembo dell'Assoluto)-Dio-si sveglia alla nuova manifestazione.

Gli orientali studiano i grandi problemi della Natura col sistema analogico-forse il più esatto, il più possibile, e il più conducente - in quanto in natura tutto apparisce governato da unica legge.

Adottando pertanto la legge psicologica che noi osserveremmo se ci svegliassimo repentinamente dopo un sonno profondo in mezzo ad un deserto, allo Spirito Divino, al momento del suo risveglio, saremmo costretti ad affermare che Egli - avendo vissuto, conosciuto e prodotto un'Universo in precedenza - il suo primo pensiero dovrebbe evidentemente essere di ritorno al ricordo delle cose passate, cioè all'Universo scomparso.

Ne segue che nella coscienza Divina deve necessariamente nascere l'Ideazione, la formazione cioè archetipa dell'Universo nuovo, in tutta la sua perfezione completa.

Ora l'Ideazione Divina: comechè in Lui il Pensiero è azione, tosto che è stata pensata è diventata una realtà vivente ed immanente, la quale incomincia a manifestarsi in ciò che noi chiamiamo il tempo $e$ lo spazio.

Il tempo e lo spazio appartengono non già al Divino Pensatore, ma alle cose pensate, non sono che modi con cui esse vengono alla nostra conoscenza e che assumono nella loro manifestazione un principio uno svolgimento, una finalità, che possono ben dirsi tre termini che esprimono tre modalità, onde si svolge il processo ciclico dell'universo.

Ora l'Evoluzione non è che questa manifestazione dell'Ideazione unica, immanente e permanente, emanata dall'Unico Principio, nel tempo e nello spazio.

Non potrei meglio spiegare ed esemplificare il concetto accennato, di come è fatto in una delle tante conferenze del Chatterji a Sulla Filosofia Esoterica dell'India, che mi piace d'inserire quì per disteso.

Tempo * Kalaha, significa: azione di contare.
Spazio *Deshaha* significa: azione di indicare.
Ne segue che in sanscrito il tempo significa la successione secondo la quale prendiamo conoscenza degli oggetti, e che lo spazio determina la direzione nella quale li percepiamo. Il tempo e lo spazio come realtà assoluta non esistono, essi non sono che forme della nostra percezione dei fatti. Per \& tempo * intendo il passato, il presente, l'avvenire o anticipazione, vale a dire tre aspetti della nostra conoscenza dei fatti. Per a spazio» intendo sempre l'idea * quì, là, in questa direzione, in quella,. E vedremo che queste nozioni variano secondo l'essere che percepisce: ciò ch'è passato per l'uno può essere presente per l'altro; ciò ch'è qui per me può essere laggiù per voi.

Prendiamo ad esempio il Sole. Seguendolo con lo sguardo nei suoi movimenti apparenti voi gli assegnate posizioni differenti nelle differenti ore del giorno e designate con la parola \& là * le direzioni successive nelle quali lo percepite. Ma se foste nel Sole non sarebbe per voi sempre \& quì ? ? Per noi terreni la terra è sempre :quì»; non sarebbe clà»nelle posizioni successive in rapporto all'abitante di un altro pianeta? Ciò che è \& quì » per l'uno è dunque \& là * per l'altro.

Così per il tempo. Se è notte diciamo che presentemente il sole non è più: esso è tramontato: noi l'abbiamo visto durante il giorno poi abbiamo cessato di vederlo. Ma gli abitanti del Sole lo percepiranno come essendo sempre \& adesso ; ; per essi il sole non sarà mai una cosa del passato. Così il presente, il passato l'avvenire come la posizione o la direzione di un oggetto non sono a cose in se, non sono che modalità della nostra conoscenza. In realta come abbiamo visto, non vi è nell'Universo che un principio
unico, che ci appare sotto aspetto differente nel Tempo e nello Spazio.

Una figura semplicissima dimostrerà chiaramente la cosa. Tracciamo parecchi circoli concentrici. Il punto centrale rappresenterá il Principio o l'Ideazione Divina. Se un'essere si trova in (O), al centro, è come dire che la sua autocoscienza è identificata con la coscienza divina: allora egli percepisce simultaneamente l'immagine dell'intero Universo, non vi è per lui nè direzione, nè successione, nè spazio, nè tempo, tutto è \&quì * è «adesso \%. Supponiamo poi che un essere manifestato prenda posizione in un punto (A) del primo cerchio. Di là egli vedrà in una direzione determinata una certa parte del panorama dell' Ideazione Divina. Se cambia di posizione esi pone in un secondo punto (B) del cerchio vedra in una nuova direzione un'altra parte dell'Ideazione Divina.

E non solamente il cambiamento di direzione gli darà l'idea di spazio, ma egli diverrà egualmente cosciente del tempo; egli si renderà conto di questo fatto, che dopo aver percepito un certo insieme di oggetti egli ne percepisce presentemente altri. Così quest'essere prende conoscenza dell'Ideazione Divina non più simultaneamente ma in successione. In una terza posizione (C) egli percepirà una nuova parte dell'universo in una nuova direzione e così di seguito. Supponete che col tempo egli finisca di percorrere il suo cerchio che cosa avrà visto? Nient' altro che il globo centrale, il panorama dell'Idea Divina: ecco ciò che l'essere avrà visto dopo la sua rivoluzione.

Ora la Divinitá che è al centro vede la stessa cosa ma vede tutto ciò in una volta, senza direzione nè successione. Ciò perchè la medesima idea che l'entità evolvente percepisce come un cerchio è conosciuta come un punto dall'essere centrale. Il cerchio ed il punto sono identici; essi sono la medesima idea percepita sotto differenti condizioni.

Supponiamo ora che un altro essere percorra il secondo cerchio più lontano dal centro. Anch'egli vede il punto centrale successivamente e in direzione differente. Finita la sua rivoluzione egli ha preso conoscenza egualmente di ciò ch'è rappresentato nel globo centrale. Ma supponiamo che questo secondo essere si muova con la medesima velocità del primo. Il suo cerchio essendo più grande egli impiegherà più tempo a percorrerlo vale a dire che per lui la percezione totale dell'idea centrale abbisogna di un tempo più lungo.

Non pértanto la conoscenza di questi due esseri è identica poichè ambedue vedono la medesima cosa. E poichè precisamente la medesima successione di oggetti ha avuto luogo per l'uno e per l'altro, essi avranno la medesima nozione del tempo scorso, mentre per noi che li osserviamo questo tempo può essere differente (1).

Del pari un terzo osservatore sul cerchio più esteriore avrà una rivoluzione di immensa durata relativamente a quella dell'essere più vicino al centro; ciononpertanto quando avrà percorso la sua orbita avra visto esattamente la medesima cosa: l'Idea centrale, ma sotto forma di un circolo immenso. Questo cerchio è dunque come gli altri cerch.ı esattamente equivalente al punto centrale.

Così di seguito, indefinitamente : l'orbita infinita l'eternità per percorrerla; si viene sempre alla stessa

[^41]cosa. L'Eternità e l'Infinito sono identici ad un punto dello spazio e del tempo. Ancora una volta lo psicologo ed il matematico giungono alle medesime conclusioni

Tale è dunque l'idea essenziale che dobbiamo farci, del cosmo manifestato: un punto centrale unico dal quale tutto emana e che noi realmente percepiamo in successione. Le analogie fisiche vengono ad appoggiare questa concezione, perchè tutte le leggi dellu Natura sono uniformi nel loro principio e ciò ch'è vero per un atomo è vero anche per un universo; soltanto le condizioni differiscono. Così nel nostro sistema solare troviamo il sole centrale intorno al quale girano i pianeti. Il loro anno non è che il tempo impiegato per compiere una rivoluzione completa intorno al sole. Questo tempo è essenzialmente identico per tutti perchè costituito dalla successione delle medesime fasi ; ma se prendiamo un termine di paragone, l'anno terrestre per esempio, vediamo come varia secondo le condizioni (distanze) netle quali l'orbita è percorsa.

Un particolare essenziale che non bisogna dimenticare è che più l'essere è lontano dal l'rincipio centrale più la percezione che ne ha è indistinta e confusa. I pianeti lontanissimi dal sole non ne ricevono che un vago riflesso; così noi su questo piano fisico non vediamo che ombre e le immagini confuse del Reale, tanto siamo distanti dal sole centrale della Verità spirituale.

Così esposta la dottrina della inesistenza in assoluto del tempo e dello spazio, e fatta la dimostrazione dell'immanenza dell'Ideazione Divina, noi siamo costretti ad amınettere che Essa implichi una volontaria limitazione dell'Essere Livino il quale circoscrive fra due termini : principio e fine, l'azione che manifestandosi si svolge obbiettivamente nel tempo e nello spazio.

Siamo del pari costretti a riconoscere che sempre per effetto di questa Ideazione tradotta in fatto e che rimane immanente nella Coscienza Divina, che diventa per ciò stesso la coscienza del Cosmo manifestato, si rianima il ciclo della vita Universale, si riaprono $i$ vortici che alimentano il gran turbine del movimento cosmico, risorge l'energia colla sua azione generatrice delle forme, si ripristinano i varii stati di materia; tutto rivive la vita del gran soffio Divino per elaborare nel tempo e nello spazio la su Divina ideazione.

Oramai è risaputo che il nostro pensiero può viaggiare ed agire a distanza, generare delle forme le quali restano impresse nell'ambiente -e che possono legersi da certi soggetti speciali detti psicometriforme che possono anche imprimersi nelle lastre fotografiche - E' per tanto più che analogo evidente che se in tal modo si comporta il nostro pensiero che alla fine non è che una scintilla del pensiero Divino, una particella cioè dalla Coscienza Cosmicaquesta che è forza, vita ed azione insieme deve a più ragione imprimersi in quegli stati di materia cosmica che possono essere più direttamente impressionati dal Pensiero Supremo dell'Essere da cui sono generati.

Siamo ora al caso di rispondere alla domanda che ci siamo proposta nel titolo di quest'articolo: * $C$ 'è un futuro prestabilito che può leggersi?

La risposta non può essere che affermativa e si può riassumere, pel gia detto, in questi termini concisi :

C'è un immanente concepito ed attuato in tutti $i$ suoi dettagli dalla Mente Suprema del Primo Principio (Dio). Un immanente che pel fatto della perfezione inincomprensibile ma necessaria del suo autore deve contenere non solo tutti $i$ dettagli $i$ più minuti
della concezione, ma deve altresi tener conto degli effetti della sua finalita, dell'azione singola, libera, o sottoposta alle leggi assolute che devono governare e coordinare il gran tutto allo scopo ultimo dell'Ideazione. In altri termini tutto è concepito nell'atto Ideativo Divino, anche il fatto dell' Essere singolo, l'uso del suo libero arbitrio, della sua azione, come elemento costitutivo del Gran Tutto - che provenendo dal Bene assoluto, non può essere che il Bene.

Per chi guarda nel tempo e nello spazio un fatto che cade attualmente sotto la sua osservazione; sia esso d'ordine naturale, sociale o personale, può esso apparire come un male, una ingiustizia, una fatalita triste; può ciò che noi chiamiamo il Dolore dar luogo a lamenti, ad imprecazioni, a dispetti contro la natura e le sue leggi, contro un Dio antropomorfizzato che si compiace di torturare la sua creatura; ma così facendo egli non pensa che la sua vita non vá al di là dell'episodio di cui ha il miraggio.

Così come un osservatore che guarda un'artista nel momento in cui traduce in un quadro la sua geniale concezione, può trovare sgradito un'episodio di cui sconosce la finalitá - che il pennello non ha ancora ritratto - e che poi a quadro finito trova perfettamente giustificato, e ammira il grande e geniale lavoro dell'artista, così noi non possiamo in atto misurare la vastità della concezione Divina, ma dobbiamo solo intuire che essa non può non essere che perfetta - assolutamente perfetta - nella sua finalità.

Si può leggere in questo futuro?
Ecco la seconda parte della nostra domanda : alla quale deve pure rispondersi affermativamente.

Se noi ammettiamo che ci possono essere degli esseri, i quali, colle loro opere, col loro sacrifizio, colla loro spiritualizzazione, possono subblimizzarsi ed elevarsi nelle sfere più alte della spiritualitá, ingrandendo la cerchia delle percezioni della propria coscienza, ne verrà di conseguenza, che più saranno le alture raggiunte verso il centro della Coscienza Divina, più s'ingrandirà la conoscenza della sua Ideazione, ed essi potranno con anticipazione conoscere ciò che, per la comune degli uomini, si svolgerá in seguito nel tempo e nello spazio.

Questo sarebbe il caso dei genii, degli asceti, dei santi, dei grandi Iniziati delle Razze.

Se possiamo poi osservare, per altro verso, che oltre a questa categoria di veggenti nel futuro vi sono pure delle condizioni speciali nella vita ordinaria, in cui taluni leggono con precisione nelle cose dell'avvenire, dobbiamo ammettere che tali condizioni hanno dovuto produrre degli stati di coscienza speciali per cui si è reso possibile il fenomeno chiaroveggente.

Noi possiamo trovare questi stati raggiunti in più casi d'ipnosi o di medianitá, in certe sedute spiritiche, in cui appariscono o si formano certe entità che hanno la virtù di anticonoscere eventi che poscia si realizzano. Da questo lato vista la quistione da luogo ad un altro giudizio cioè, che la coscienza ordinaria, svincolata dai legami del corpo fisico, ha una vista più larga di quella che manifesta nello stato in cui la sogliamo conoscere; quindi non è strano dedurne che nel mondo spirituale si debba allargare l'orizzonte delle nostre conoscenze, in proporzione dell'evoluzione che ognuno ha potuto per avventura raggiungere.

Questa é in sommario la dottrina Orientale della cosmogenesi e dell' antropogenesi, svestita dai muoi complicati dettagli, la quale - per quanto debolmente esposta - dà una pallida idea della sua grandiosita.

Innocenzo Caliderone

## La nozione dell'altro nomo e la persona "spiritica,

Come si forma dentro di noi l'idea dell'altr'uomo? Sembra una questione semplicissima; perchè, l'altro è l'altro, come tutti sanno, e non può confondersi con la nostra persona. Eppure c'è un caso, in cui si confonde, ed è in quello scompiglio di tutte le nostre nozioni acquisite che si chiama la seduta * spiritica*.

Quindi un poco d'analisi della nostra idea dell'altr'uomo non sarà del tutto inutile, e potrà forse gettare qualche luce sulla persona * spiritica *.

$$
* *
$$

Abbia'no tutti su per giù un medesimo fondo di idee generali; la nostra terminologia può essere diversa: ma, guardando meglio, vediamo una materia prima quasi omogenea; abbiamo lo stesso mondo apparente dinanzi agli occhi, e il medesi ro apparato fisio-psicologico per ricevere le impressioni del mondo esterno, lo stesso organismo; il nostro prossimo è così prossimo che è come una riproduzione di noi stessi, e nello stesso paese, fra genti della medesima nostra razza parliamo lo stesso linguaggio e l'ideazione non è eccessivamente dissimile da un uomo all'altro.....

Come facciamo a credere che il nostro simile, così sinile a noi sia più che un riflesso della nostra imagine propria nello spazio che ci circonda?

Dirò subito che non sono certo delle grandi differenze che determinano in noi l'idea dell'altro. Sono delle piccole, assai piccole, differenze esterne, e poi anche differenze interne che indoviniamo per mezzo dell'espressione nel senso più lato della parola: un diverso modo di dire e di fare, d'atteggiare il viso e il gesto, d'andare e di stare, un diverso spazio occupato... A queste differenze s'aggiungano quelle che possiamo definire come artificiali : il modo di vestire e d'alloggiare, la miseria o il lusso o l'aurea mediocrita.....

Se a noi pur sembra di non sognare tutto ciò che vediamo e di non essere l'x Ich, indicato di J. G. Fichte, che afferma e pone il non-io, senza uscire di se stesso, dobbiamo riconoscere che noi ci contentiamo di poco per stabilire l'idea dell'altr'uomo.

Ora che cosa accade nelle sedute espiritichs,?
Viene a noi, coms si può arguire da cento segni che indicano la finalità e l'intelligenza, una persona invisibile. Le grandi differenze, inutile cercarle, perchè siamo in comunione con uno spirito umano od umanoide (eppure ci sono degli ufficiali della scienza, che qui si mostrano incoatentabili e vorrebbero proprio delle straordinarie differenze, come gli stessi ufficiali si guarderebbero bene dal volerle per stabilire che tra il professore e il bidello c'è tutto lo spazio siderale!); ma quante piccole differenze. che determinerebbero irresistibilmente in ogni altro caso l'idea dell'altro uomo!

Nelle comunicazioni e spiritiche , c'è la stessa nostra mentalità, vero, verissimo; ma confrontatele con i discorsi che voi siete più soliti di fare; osservate attentamente l'ideazione e lo stile. Qualche volta somiglieranno al vostro modo di pensare e di dire; ma quante altre volte non ci sarì nulla o quasi nulla fra la persona spiritica, e la vostra?

E vi accade di sentir quelle cose che meno vi aspettate, che non rispondono affatto al vostro desiderio ; che anzi questo è troppo spesso ributtato indietro e voi restate male. È un'affermazione d'indipendenza, come per aiutarvi a stabilire la nozione
della persona distinta da voi; ma molti preferiscono parlare di esprits moqueurs o anche di diavoli dell'Inferno.

Conosco, per es., un Rabbino invisibile che parla spesso e volentieri in parabole. La locuzione è alquanto preziosa; egli ama il vocabolo e le frasi che hanno una intonazione poetica; ma quante cose belle, giuste e vere egli dice con quella sua preziosità di stile che rasenta l'affettazione! E una conoscenza fatta insieme con altri amici. Ora tanto io quanto i miei amici abbiamo tutti l'abitudine di scrivere per nostro proprio conto e per il pubblico, e ci conosciamo molto intimamente. Ma chi di noi sognerabbe mai di avvolgere una nostra convinzione, quella che a noi sembra la veritá, nel bel drappo ricamato à jour d' una parabola?

Piccola differenza, se la sostanza è forse la stessa nostra mentalità, sì ; ma differenza apprezzabile, se basta per distinguere uno dei padri dei Pirchè Abbòt (1) da noi, che viviamo e scriviamo in questo tempo e in questo Occidente così poco inclinato alle parabole.

Conosco pure una Giannina invisibile, la quale fra altre belle e buone cosa, ci ha detto: © E nehbia passeggiera il dolore. e dopo sono gaudi inesprimibili; e noi viviamo d'amore; perché nulla regna qua, fuorchè l'amore., Le si domanda: © E il sapere? , Risponde: - Non è forse l'arima desiderosa d’amore che cerca nei campi sterminati dell' ignoto? Solo coloro che non sanno ancora amare nulla bramano sapere .

Potremmo dire che qui è un' eco fedele della nostra mentalita, e potrebbesi anche parlare di memoria latente o che so io: tuttavia sussistono sempre quelle piccole differanze che generalmente ci bastano per stabilire una personalita fuori di noi.

Infatti l'idea ci vien da fuori, da uno spazio che non è occupato dal nostro corpo, e in circostanze tali che non sono precisamente quelle in cui si forma l'eco; e credo che nessuno di noi a quella domanda avrebbe fatto seguire così rapidamente quella risposta, che è innegabilmente giusta e vera. Non fu l'eco, dunque; ma qualche cosa come un dispaccio telegrafico che noi non eravamo pronti a fare e che ci viene comunicato per mezzo di colpi battuti con la tavola da una o due mani invisibili. Finalmente ci si dia un nome che noi non eravamo pronti ad immaginare.

Sono appunto questi particolari, questi accidenti , direbbe uno scolastico, del fenomeno che fanno una differenza apprezzabile e vi suggeriscono l'idea dell'estraneo.

E vengono monelli. mendicanti, sagrestani..., la cui mentalitì è così profondamente diversa dalla vostra e che sanno dipingersi con tanta verità, parlando ciascuno il suo proprio linguaggio, che noi dovremmo essere tutti degli esimi autori e anche artisti drammatici per poter creare delle dramatis personae cosi artisticamente perfette. E pensare che poi noi dovremmo gettare queste nostre creature fuori di noi, nello spazio, armate di resistenza e di mobilità!

Il fatto è che le differenze qui sono certamente più grandi di quelle che ordinariamente ci bastano per distinguere la nostra persona dall'altra.

$$
\therefore
$$

Si parla anche di materializzazioni, ed io non sono punto disposto a negarle, benchè personalmente io non abbia mai avuto l'occasione di vederne. E poichè noi procediamo per differenze, quando vogliamo stabilire l'idea dell'altra persona, questa morfogenesi im-

[^42]provvisata è proprio quanto si può desiderare di meglio per distinguere nettamente la persona spiritica : da noi. Ma per il mio assunto non occorre che io insista sulle materializzazioni. Mi bastano i fatti che bo veduti con gli occhi miei e che le mie mani hanno toccati e che sono anche alla portata del più gran numero; il che non si può dire delle materializzazioni.

I fenomeni metapsichici vanno giudicati alla stessa stregua delle sensazioni ordinarie. Sono sensazioni come l'indaco del mare lontano e la faccia nota ed amata, come un cielo notturno tutto vivo di stelle. Non c'è più nessuno, fuorchè le code più code, che osa parlare d'illusione, d'allucinazione o d'abbagliamento. Il dibattimento si restringe alla interpretazione.

Dall' altra parte natura ci ha offerto alcune elementari certezze, come appunto la nozione del non-io. É il suo più bel dono. Teniamolo caro; chè ci potrà servire per andare avanti, secondo la nostra vera vocazione, e non dimenarci sempre nel medesimo strettissimo ambito, come scarafaggi in un tamburo. Natura ci chiama ad esser felici. Non ci può essere alcun dubbio in proposito; ma, per carità, non si confonda la felicità con la voluttà, nè con l'ebbrezza, nè con la ricchezza, nè col dominio d'un gregge, nè con alcuna cosa simile. L'uomo è dunque fatto indubbiamente per esser felice; perchè sol quando è felice sente di essere tutto se stesso. Non è fatto per tagliare il ramo a cui è aggrappato, il sostegno della sua vita. Ora uno dei componenti della felicità è il sapere; e il sapere diventa impossibile, se dubitiamo già dei primissimi dati del nostro sapere.

Due uomini mi fanno sinceramente pena: l'uomo che dubita d'ogni cosa, che mi fa pensare al povero < martire * (1) di campagna che venendo in città guarda con sospetto ogni cittadino, in cui vede un possibile zimbellatore; e quell'altro che domanda la dimostrazione dell'evidenza. Del resto, l'uno ingenera l'altro e viceversa.

Credo anche che gli sforzi acrobatici che si fanno per applicare alla persona * spiritica * criteri diversi da quelli che usiamo istintivamente per stabilire il nostro concetto dell'altro uomo, possono fare più danno alle noatre facoltà mentali dello * spiritismo * più appassionato e più cieco; perchè la credenza nelle intelligenze invisibili è assai più consentanea alle tradizioni, all' esperienza $\theta$ alle abitudini mentali della nostra umanità che il positivismo nato ieri o il materialismo nato l'altro ieri.

Alla persona a spiritica * non manca nessuno dei dati che più contano per farne un altr'uomo, neanche la consistenza, nè la mobilità, benchè fugaci. Quel che le manca è forse questo : non soggiace al domma che vuol essere scientifico, anzi biologico: niente pensiero, senza cervello. Ma la biologia, come tutta la nostra scienza è serva, non signora, della natura. La natura, che è signora, con questa persona * spiritica*, fa positivamente segno di voler dommatizzare in un tono diverso e comprovare ab extra l'esistenza del pensiero e della vita consapevole, che fa senza il cervello, come fa senza l'ovo di W. Harvey: ( omne vivum ex ovo s); che può plasmarsi un corpo e spogliarlo ed è incorruttibile.

In quanto a ciò che accade dentro di noi e cioè in quanto ai dati ab intra, ecco: l'uomo in natura sembra possedere tutto il gamma della vita, eccetto forse i semitoni ; chè questa è piuttosto roba nostra.
(1) Cosi i nostri padri, abitatori della citta, nel 300 chiamarano i contadini che erano il loro trastullo, i loro martiri.

Sono certamente delle note alquanto indistinte; ma ci sono tutte; così nel fiero indiano Sioux del Dakota, come nel povero Papua della nuova Guinea,... come nella Plebs Christiana del tempo, in cui l'autore dell'Apocalisse vedeva * la donna* (Roma) * briaca del sangue dei martiri di Gesù .

Sono accenni delle note della conoscenza, dell'amore, dell'attività che costruisce (accanto ad un eccesso dall'attività distruggitrice) e la nota piena della speranza; altrettanti elementi della vita superiore e altrettanti componenti della felicità. Si lasci una sola di quelle note, e abbiamo una armonia manchevole. Senza la nota della speranza, tutto è praticamente finito; perchè non resta altro fine che la conservazione della specie. Specie senza speranza, specie infelice! Non sarebbe per avventura più razionale favorirne la sparizione?

Nel progresso della civiltà l'uomo (quello che cammina, s'intende) si è specializzato nella conoscenza ed è venuto trascurando per un pezzo il resto del gamma della vita; e, per dire francamente tutto il mio pensiero, credo che fosse necessario come reazione contro il dominio soverchiatore delle altre note, anche della speranza, che voleva far da sè; e può diventare una nota asprissima, sgradevolissima e perfino inumana (pensate al Sant' Uffizio), senza la consonanza di tutto il resto del gamma.

Del resto sperare nella continuazione d'una vita, senza contenuto apprezzabile, è proprio dei cervelli senza pensiero, mitologia.

Ora tutti quei cervelli che pensano incominciano a capire che l'uomo non è felice, se non vive tutta la vita superiore, e si sono accorti già che la speranza non può esser rifiutata con tanta disinvoltura, poicbè è necessaria alla composizione della felicith.

L'uomo semplice che non si è ancora specializzato in nessuna nota del gamma della vita, ma le tocca tutte, sia pure superficialmente, ci può avvertire che l'uomo non vive di sola conoscenza, ma anche d'altro.

Si noti, infine, che ogni componente della nostra felicità è confortato da un elemento di certezza naturale, spontanea. Basta viverli, se ci è possibile, per averne la prova più concludente.

Raffaelf. Wigley

## 

 SPIRITISMO E SPIRITUALISMOIl naturale orrore che tutti in generale nutriamo contro lo annichilimento del nostro essere, di ogni nostro pensiero, la inesausta sete di ideale che ci sospinge in alto verso le pure sorgenti della verità, dell'amore, della bellezza, la probabile osservazione o l'ingenua credenza secolare che qualche cosa come un'ombra, un alito, uno spiro si distacchi alla morte dal corpo e in qualche modo gli sopravviva, tutto un complesso di motivi psicologici e fors'anco sperimentali è valso a determinare lidea che noi siamo doppi, che il corpo vivente sia l'involucro effimero, l'eterogeneo compagno di uno spirito pensante, uno e identico anzi semplicemente uno, l'identità essendo la persistenza dell' unità lungo la linea del tempo. Lo spiritualismo appunto è l'espressione di quest'ansia dolorosa verso l'immortalità; e lo Spiritismo, che ci afferma essere i nostri morti più vivi di prima, si considera spesso come una forma di Spiritualismo, specie dagli Anglo-Sassoni, che altra denominazione tranne quest'ultima, quasi non conoscono.

Siffatta posizione sistematica è combattuta dagli avversari con una forma talvolta abbastanza vivace: lasciando qui da parte, per es., il Giardina, il quale osserva che lo Spiritismo, se vuol fare opera di scienza
non sapra mai superare la cerchia del fenomeno e giungere al *puro spirito: (1), come se esso pretendesse tanto...., non vediamo il prof. Morselli (2) lanciarle contro invettive, quali : ingenuità, grossolanità, controsenso, pueriliti, assurdita, antropomorfis no...? Non lo vediamo discutere e condannare gli sforzi di spiritisti, rivolti a lumeggiare un poco lo Spirito sulla base di un dato (se dato è), che la Psicologia si ostina ad ignorare..., voglio dire del doppio, corpo eteréo, astrale e che altro ancora? Si dimentica, a quel che sembra, che in questo campo di studi l'assurdo e l'ingenuo sono torti di chiunque: dei materialisti. che male riducono la coscienza a un movimento di atomi ; degli haeckeliani, che ne fanno una proprietit dell'atomo; dei parallelisti . che in modo analogo la pongono accant), separata se upre da un abisso, all'estensione: da un Ostwald, che l'equipara a una ipotetica * eneigia psichica*, quando l'energia è per definizione una cosa estesa; degli idealisti, i quali, se pura non subordinano l'esistenza dele cose al solo sogretto che conosce (solipsismol, annullano la materia nella percezione attuale, e negano quindi il passato, negano la memoria, il ragionamento, la continuita delle cose di cui ha tanto bisogno la scienza; degli stessi spiritualisti, che distinguono radicalmente lo Spirito dal corpo e non sanno poi come giustilicarne l'unione. chéé pure un fatto di costante esperienza.

A ben pensarci, il torto degli spiritisti che si professano spiritualisti non é tanto grave come si vorrebbe.
$\hat{E}$ vero, Allan Kardec non sa concepire il principio intelligente isolato da ogni materia *(3), e i suoi diretti continuatori ne accolgono il verbo fedelmente. Gabriele Delanne, così, pensa l'anima e lo spirito quali termini sinomini, respinge la concezione spiritualistica perchè insomma inintelligibile, trova impossibile e e ciò è ovvio, di definire l'anima' in sè, e afferma che quest'anima < è inseparabile da un organismo soprafisico... il quale sussiste allorhè l'individuo muore (4) 11 pensiero dominante di questi serittori sembra quello di stabilire con energia il fatto della sopravvivenza senza ianti gratacapi filosofici; non sospettano, essi che l'anima $\underset{o}{ }$ lo spirito cui alludono non fa avanzare d'un passo verso il problema della coscienza, il quale conserva oqni sua incognita; non si aceorgono quanto gravida di insidie sia quell'anima in cui la coscienza si pone inseparabile da un organismo sopratisico. e potrebbe bene dipendere dal corpo, come pensano I Vort e i Le Dantee... Ma lo spiritismo non è responsabili di opinioni simili, abbastanza spicciative.

Già si potrebbe vedere nella qualifica di spiritualistico, a esso applicata uno di quegli artifici di linguaggio, che non sono infrequenti nella storia della filosofia e anche delle scienze: basterebbe citare il vocabolo trito di \& forza» che, dopo Mayer e Rankine vale a designare la causa astratta del moto e un fattore del lavoro meccanico, cioè una cosa ben distinta dall' anergia * con cui, oltre i confini della fisica, non di rado ancora si confonde; o ricordare i termini * oggettivo * e a soggettivo*, perseguitati da una sorte singolare, che ha loro imposto le accezioni più varie e diverse e opposte. Senonchè, a favore dello spiritismo, si può invocare una specie di prudente riserbo cui non spetta ai positivisti muovere rimprovero. Troppo a lungo e invano il dualismo si è affaticato ad esplicare il rapporto fra l'anima e il corpo, che Renato Descartes espresse mirabilmente, contrapponendo al pensiero l'estensione. Fra tutto ciò che a noi pare esteso, materia, sub-materia, energia, e ciò che sfugge a ogni nostra percezione, l'immateriale, l'inesteso, lo spirituale, è un passaggio discontinuo che nulla vale a colmare... Sia che noi immaginiamo lo Spirito in relazione col corpo, come si fa d'ordinario, sia che lo consideriamo in rapporto diretto con un corpo fluidico capace, e questa volta, sembra, ben capace di abitare nel corpo, ci troviamo sempre assillati dal problema tormentoso che pone l'esigenza di conciliare l'inesteso con ciò che è esteso. Spirito e corpo, Spirito e corpo fluidico sono sempre le due stesse cose ete-
(1) A. Qlardina. Lo spiritismo e la scienza sperimentale, ne - La Sicilia Universitaria •, Palermo. genn.-fobbr. 1906. p. 30.
(2) Psicologia e •Spiritismo •, II, pp. 267, 359, 37 , 379 e passim.
(3) Cfr. Allan Kardec. Che cosa é lo spiritismo ? Torino, Unione T..E., 1R\&4, p. 130. V. pure Il liliro dei medl, 1887, p. 561.
(t) 8. Delanne. Les apparitions materialisées des ritants et des mort : Paris, Leymarie, 1909: vol. I, p. 7.
rogenee, pensiero il primo, estensione il secondo; epperò lo spiritismo non disconosce in fondo il dualismo (se dualismo ha da essere) ma semplicemente lo sposta sostituendo al corpo materiale quello fluidico; e del rapporto fra questo e lo Spirito non si cura accettando solo lo espirito * o l' * anima * Spirito impegnato in una forma estesa) sulla base, com'esso crede dell'esperienza: contento di scoprirvi una prova dell'atanatismo (per usar la parola cara agli haeckeliani) o se si vuol meglio della sopravvivenza di qualche cosa che è nostra; le sue idee non esauriscono lo spiritualismo. ma restano senza dubbio comprese entro la cerchia del medesimo.

Ia tale punto di vista, mi sembra che lo spiritismo rimanga bene inalveato entro le grandi correnti di pensiero della * filosofia veramente spiritualistica * (Morselli, II, 267). Gli spiriti. le anime suppongono lo Spirito; ed è poi lecito il tentativo di comprendere un po' quelli e questo, tesoreggiando i risultati di recenti scoperte scientifiche (per es., il radio) Questo tentativo sarà torbido, prematuro. illusorio. ma risponde a un bisogno intimo e generale dell'uomo che pensa e ricerea, e non soltanto degli spiritisti...

Ogni nuova e grande scoperta scientifica è sempre fonte di speranze e di timori, e solo in processo di tempo, dopo un inevitabile e proficuo lavoro di critica e di conrdinameato, si sa apprezzarne il valore che comporta. La scoperta del radio parve mettere a soqquadro tutte le scienze, non la sola chimica cui immediatamente appartiene : si videro in pericolo, niente di meno, i principii di Mayer e di Lavoisier; si credette averata la tanto e sempre attesa generazione spontanea*, realizzato il millenario sogno dei vecchi e nuovi alchimisti sulla trasmutazione della materia, ridata o regolata la vista ai ciechi, guarite malatife incurabili, illuminate le stanze con vaghi e fosforescenti arabeschi di radio... Qual meraviglia se anche gli spiritisti furono mulinati da questa specie di vento di follia:

A grado a grado, è sottentrata la calma, e una più giusta visione delle cose. Ma, ecco ciò che a me prems di notare, se le concorioni spiritiche di corpi astrali, fluidici, eterei, meta-eterei non sono forse aiutate dalle nuove scoperte e teorie fisiche, non ne sono certo compromesse.

Di opposto parere è il prof. Enrico Morselli. il quale crede alla a stabilitá grossolana della materia terrestre * in contrasto con la efimera esistenza * dei corpi più sottili ed eterei *(1) E io mi chiedo se questo concetto comprenda tutti i fatti conosciuti e li rispecchi esattamente.

Per lungo tempo la chimica ci ha abituati a considerare l'atomo cone cosa stabilissima, tanto stabile da resistere alle operazioni chimiche più violente; e viceversa ci ha mostrato la molecola, questo aggregato di atomi, più dell'atomo lontano dalla serie dei corpi sottili, come un edificio facile a distruggersi e a ricomporsi. E' poi noto quale straordinaria labilitá presentino i composti chimici che coitituiscono la base fisico-chimica delle manifestazioni vitali; complessi atomici \& dotati di una notevole tendenza a trasformarsi e a decomporsi continuamente da sè , (2), e i quali a la loro grande instabilità e la loro maravigliosa mobilità e uniscono *a una grande stabilita di forma e di struttura....... * (3). Se dunque ammettiamo, come si ammette da tutti, che la materia organica sia sorta dopo la inorganica, e che di questa gli edifici molecolari sieno posteriori agli atomi, dobbiano riconoscere che la stabilita della materia decresce dall'atomo alla molecola inorganica, alla molecola organica; e nel verso opposto ricordiano che l'elettrone sembra un corpuscolo stabilissimo, e stabilissimi paiono i suoi probabili costituenti, cioè i corpuscoli dell'etere: dalla materia vivente retrocedendo verso quella bruta sino all' atomo, e da qui via via all'elettrone, al corpuscolo etereo, i diversi termini degli aggregati corpuscolari, che la scienza moderna concepisce proprio come distillazioni della materialità cul modulo dell'omeopatia s. (è il rimprovero del Morselli al doppio fisiologico degli spiritisti : II, 373) hanno dunque un grado variabile di stabilita che non risponde al concetto del prof. Morselli. Del resto chi

[^43]può asserire che il grado di stabilità delle parti sia necessariamente in relazione con quello di un tutto, e vicerersa? L'atomo è cosa assai stabile, e gli aggregati atomici, i composti che entrano nella compagine del corpo vivente sono quanto mai labili e inobili; cotali composti sono labilissimi, e gli esseri viventi possiedono una grande stabiliti di forma e di struttura. Si sostenga pure essere la vita un mero fenomeno tisicc-chimico, il che è tutt'altro che provato, e si aggiunga essere la durata di un individuo vivente, giorno, anno, lustro o secolo, un nulla rispetto all'eternità > (Morselli, II, 555); restera il fatto che quel fenomeno persiste e si prolunga assai oltre il mutevole ed effimero succedersi degli edifici molecolari.

Nulla quindi vieta di supporre che il corpo fluidico sia cosa estremamente sottile e a un tempo stabile e durevole. E se esso per sua intima natura, o meglio, per la natura della sostanza biopsichica con cui si rivela in certi fenomeni, può lasciare t:accie durature di sè mediante preparazioni opportune di laboratorio *, non perciò • la spiritualità si meccanizza attraverso i nostri gretti meccanismi nella maniera più desolante (Morselli, II, 2(ia): corpo, anima, Spirito essendo tre cose distinte e separabili. Questi concetti sono i i uala * primitivita strepitosa *? Morselli, II, 4(0). Ebbene, togliamo di mezzo l'anima (1), che sembra del resto suggerita dal fatto medianico, e limitianosi ai due termini estremi, lo $S_{i}$ irito e il corpo; diciamo allora che tutta la tilosofia spiritualistica, la quale per secoli e secoli ha affaticato le menti dei più grandi pensatori, non è che l'indigesta rifrittura di un miserabile pregiudizio. Lasciamo andare. Se primitive significasse sempre falso, da molto tempo non si parlerebbe, poniamo, d'un principio vitale, indipendente dalle a forze $\begin{aligned} & \text { fisico-chimiche, la cui storia, dice }\end{aligned}$ Spencer (2). eci conduce indietro alla storia degli spiriti del selvaggio *. Anche quest'ipotesi è strepitosamente primitiva, eppure insigni filosofi e scienziati non temono dl rinnovarla, e di creare un neo-vitalismo contemporaneo, il cui valore non va certo desunto dalla sua origine rsmota, come troppo superficialmente ha ritenuto lo Spencer.

In verità, lo Spirito esiste, e tutto sta a vedere in che esso consista. Tale ricerca, si dice, appartiene alla metafisica; noi non possiamo parlare che d'una attività o forza psichica ignota. inteso il termine a forza * nel suo senso empirico come a causa reale degli effetti che diciamo a medianici ». E questa forza deve - evidentemente cessare con la disgregazione del meccanismo che la ingenera..... per dileguarsi poi in seno all'Indeterminato e all'Impersonale..... nell'Essere infinito e uno , (Morselli, II, j̄̄̃̄). Si capisce che queste idee non sono punto metafisiche; si capisce che noi non sappiamo rulla della forza psichica, e perciò a evidentemente possiamo farla dipendere da un meccanismo transitorio; si capisce che noi non conosciamo nulla oltre il fatto, e ci è quindi lecito parlare di Indeterminato e di Impersonale di Essere infinito e uno. Fuggiamo dunque con Leonardo i preciecti di quelli speculatori che le loro ragioni non sono confermate dalla isperienza $\boldsymbol{\text { ! }}$

Chi può dubitare delle ragioni di Leonardo? Ma sta il fatto che riesce impossibile segnare nettamente la linea di confine che divide la metafisica dalla scienza, e dove queta si ferma, l'altra piglia il sopravvento. Si ha un pel rinviàre alla metafisica ogni discussione sul concetto dell' anima, non perciò restiamo immuni d'ogni metafisica, e taluno che si crede semplice e rigoroso sperimentatore è spesso un metafisico senza saperlo *.

* Così le scomuniche lanciate alla metafisica sembrano oggi un pò ingenue... Anzi si nota nei pscicologi moderni una tendenza a interessarsi dei problemi filosofici alti ed elevati e a prendervi posizione, (3). La * psicologia senz' anima*, inaugurata a quel che pare da A. F. Lange, è certo una cosa molto seria. ma non implica punto una negazione dell' esistenza dell'anima, ed è piuttosto un' attitudine di ri-

[^44]serva rispetto a tale problema (1); nemmeno essa, in quanto scienza di fatti, dovrebbe respingere il concetto di un'anima distinta dal corpo, se tale concetto è una ipotesi, giacche l'ifotesi integra la scienza e ne è parte indissolubile. Le menti... timorate, del resto, han sempre il destro di chiudere la psicologia in un punto, e di far seguire, come appendice, un capitolo sull'esistenza ipotetica dell'anima, comprendendovi o no tutta la ingente fonomenologia *spiritica*; tale distinzione, meraments scolastica, lascerà intatta la sostanza delle cose.

Tutti i filosofi, di qualunque scuola, hanno riconosciuto che Spirito e corpo son due termini eterogenei. Ed è poi un fatto, notiamo col Binet, che i due termini sono intima 1 ente uniti, e riescono a sdoppiarsi soltanto dopo, mercè la riflessione e l'analisi: la sensazione e l'atto di coscienza che l'accompagna sono an unico e medesimo fatto. Ma la coscienza non è, in origine almeno, il soggetto, l'io, la personalità consapevole; ed essa non è mai indipendente da un oggetto pensato che la rivela a sè stessa: lo Spirito, diceva Aristotile, è forma che non ha alcuna esistenza senza la materia; il pensiero senza un contenuto di sensazioni, afferma Kant, è vuoto, l'intuizione senza i concetti dati dall'intelletto, è cieca; i fenomeni di coscienza, conclude oggi il Binet, costituiscono un modo incompleto di esistenza: non si comprende una coscienza priva di oggetto, una coscienza vuota, un pensiero *puro* (2).

Secondo tale aottrina. l'oggetto, la materia della coscienza non è che la sensasione (o, come prodotto derivato, l'imagine, l'idea, etc.) ossia una X rivelata a noi per mezzo del sistema nervoso. Ma se ammettiamo un piano di esistenza in cui la psiche si accompagni e conosca pel tramite di una forma estesa non materiale (corpo etereo), l'oggetto apparirà diverso; e diverso apparirà, se, per ipotesi estrema, la psiché è indipendente da qualunque sostrato o condizione *spaziale*. E dato si giunga a sapere (o a supporre) che il corpo degli spiriti muta di forma e financo sparisce, secondo la volonta e il pensiero dei medesimi, l'oggetto allora è pensiero, e in realtà non esiste che un nonimo spiritualistico. Il grosso problema del rapporto fra il iisico e il mentale assume l'aspetto noto del rapporto di pensieri fra di loro.

Il fisico e il mentale, loggetto e la coscienza hanno così un fondo comune. Qualo ne è la natura?

Le ultime scoperte e teorie della fisica hanno condotto a veder nella materià una forma di energia, risguardata l'energia press' a poco al modo di Clausices e di Thomson (lord Kelvin) vale a dire una manifestazione del moto e dell'equilibrio di corpuscoli elettronici. Il vecchio atomo dei chimici si è spezzato in elettroni, ma l'elettrone è poi una condizione localizzata nell'etere, cioè (se l'etere ha una costituzione discontinua) è anch' esso un sistema di parti: il suo padrino Johustone Stoney sospetta che sia divisibile (3) e, secondo Huyghens, divisibili pnre sono forse i corpuscoli eterei. Insomma la divisione della materia trascende l'atomo, l'elettrone, l'et sre..., ma è d'essa indefinita? Qui la ragione ricade in una secolare antinomia, e assume invano l'indefinito come soluzione stessa del problema faticoso, o si ferma inutilmente a un a atomo * di ordine qualunque, o cerca di andare sino al fondo, ponendo come elemento primo della materia il punto geometrico, il centro dinamico (Boscowich), la monade (Leibniz). Questi concetti di punto, centro, monade sono a diverso titolo contradditori; se un termine estremo di divisione o un elemento primo della materia ewiste, non può avere nulla di puntiforıne; sarà se mai quella stessa attività che in forma fisica dicesi energia e in particolare materia, ma che allora è anche inestesa: punto di partenza di un' evoluzione multiforme verso lo Spirito, verso la materia, verso la vita...: una protoenergia.

La protoenergia è il risultato della divisione (della materia) supposta completa. E la divisiòne è completa se a certo punto gli cultimi * corpuscoli, pei dir così, esplodono improvvisamente e come tali svaniscono, mercè un salto brusco, cioè a dire una deroga a quella legge del pensiero che si chiama principio di continuità. Ricordiamo le esperienze di de Vries
(1) detto, o. c., l. c.
(2) A. Blnet, o. c. p. 190 e passim.
(3) Q. Johnstone Stoney. Prefazion? a La naora teoria dell'elettrtcita' di E. F. Fournier d'Albe, Torino, Bocea, 190s, p. XIX.
e di Nilsson, al cui proposito l'Uesktill esclama: Natura facit saltus (1); osserviamo che la divisione matematica è una cosa e la divisione fisica un'altra, e quest'ultima a differenza della prima può di fatto raggiungere un limite; consideriamo un angolo che via via si dimezzi indefinitamente, ma i cui lati, d'altra parte, possono coincidere, dandoci prova di un salto brusco pel quale il processo divisorio d' un tratto si compie, e ha per risultato lo zero della grandezza che si divide.

Sparisce la materia in quanto cosa estesa, ma resta pur sempre come attivitá primitiva, inestesa, spirituale, protoenergetica. La protoenergia evolve verso la materia, la quale adunque pensa e vive, press'a poco come voleva Cardano, che faceva vivere, invecchiare, morire la pietra; vita e pensiero, per altro, bassi e frammentari, ma indipendenti dalle proprietà fisico-chimico. Ai nostri giorni si parla tanto di \& vita della materia ; e se bisogna accogliere con prudenza i dati della nuova biologia minerale, è da riconoscere per es., che tutta la materia, qualunque ne sia la costituzione chimica, è e irritabile s; e viceversa solo in qualche caso, ossia, checchè ne dica Felice Le Dantec (2), nella fiamma, è dotata di *assimilazione chimica*. Il a discriminante della vita» (Le Dantec) non è questo o quel fenomeno particolare, è questo $e$ quel fenomeno insieme: la vita sembra un biosintesi, una sintesi delle proprietá vitali sparse e divise nella materia bruta, e allude quindi a un potere nuovo e integrativo, il quale non può essere che l'ani na.

Coteste considerazioni hanno il torto di presentarsi troppo rapide e monche; ma qui ora non è possibile altrimenti, che anzi bisogna affrettarsi a concludere. Dal punto di vista psicologico è la protoenergia " un inconscio volere che si cercas, e tenta le vie di, sviluppo più diverse e innumerevoli, suscettibili anche di incruciarsi e di completarsi fra loro. Il volere essere e conoscere, in questa primitiva attivita che in potenza possiede tutti i poteri della psiche, è a un tempo una specie di vaga attenzione, la quale già funziona in qualche modo da oggetto, e determina un attoggiamento protofisico da cui sorgerà ciò che $n$ ni intuiamo come spazio, come energia, come materia, e, in opposta direzione, tende a polarizzarsi vers, i lochi di coscienze distinte e soparate, per dir così monadiche, che assurgeranno man mano sino ai culmini dell'io consapevole. Le due vie si incrociano così da produrre una nuova forma di progresso spirituale (umano), in sè indefinito, ma che indefinitamente può proseguire altrove. E le personalità superiori che risultano da questa, come da una evoluzione puramente spirituale, rappresentano la parte più bella l'apice della spiritualità : una repubblica di eletti sempre aperta a ogni nuovo cittadino: una personalità ideale, multipla e concorde, che nel restante universo protoenergia fondamentale, energia, materia, esseri viventi, anime, Spiriti..., trova il suo magnifico complemento. Questa infinita» unità, Spinoza a suo modo espresse nella formula celebre: © Dio o la Natura!

## Letgi Nola Pitti

(1) Ueskull J. v. I nanri problemit della biologia sperimenlale, in - Rivista di Scienza -, 190w, vol. IX, p. 4.
(2) Tra i namerosi volumi del graude biologo francese in pai tale questione è discussa o sfiorata, citerò soltazto: L?.. lois nafnrelles, Paris. Alcan, 1934, p. 261 e :egnenti.

## L'ORECCHIO

Un giornó, un ateo convinto dell'inesistenza di Dio, e perfettamente onesto nel suo puro materialismo, mi affermara che nell osservazione della natura, nullia atutorizza il pensatore ad ammettere l'azione di una cansa intelligente. Vi capisco benissimo diss'io. Ma se vi comprendo, e se posso ragionare con voi è perchè ho un orecchio, e anche due.
-Voi non arete mai notevolmente guardato il vostro orecchio.
-Ma si, io lho veduto talvolta in uno specchio. E però che rolete concludere?
-Vedere lorecchio di profilo non e sufficiente. Occorrerebbe considerarlo di fronte, e anche penetrarne il meccanismo interno. Non vi procurate il collo torto per questo. Guardate semplicemente il mio orecchio.

Anzitutto vi scorgete il contorno ben orlato che gli anatomici chiamano elice e che guarnisce il padiglione poi, al di dentro, un incavo, la scanalatura dell'elice, cui suzcede uno sporto semicircolare, l'antelice, che circuisce la cavita della conca.

La conca inizia il condotto auditivo interno.
Non parlerò nè del lobo dell'orecchio che lo termina in basso e si sollova leggermente con una certa aria di attenzione, nè dei muscoli estrinseci ed intreseci, nè del condotto auditivo. nè del timpano; semplicemente mi fermo all'orecchio esterno.

Un oculista, chiamato Ilard, ha emesso l'idea antifilosofica che tutte queste pieghe e ripiegature non servivano a nulla. Idea antifilosofica in verita, perchè la natura non fa cosa in vano, la funzione crea l'organo e se vi ha degli organi inutili, essi non possono essere che organi atrofizzati.

Senza dubbio, possiamo sentire senza detti ornamenti esterni perchò il timpona funziona senza di essi, ma sentiamo meno bene.

Due fisiologi, tra gli ultri Schneider e Rinne, hanno risposto a Itard, provando l'ntilita della forma dell'orecchio.

In una delle sue esperienze Schneider ha turato il condotto anditivo esterno di uno dei susi orecchi, l'orecchio sinistro, eon un piccolo zaffo di cotone, poi ha riempito le anfrattuosita e circonvoluzioni della conca con una composizi.n:e liquida (unt parte di cera e tre parti d'olio) in guisa che dopo il raffreddamento, la conca è stata trasformata in una superficie piana.

Indi a che, lo sperimentatore tolse il cotone, che preservara le parti profonde dell' orecchio dall'introduzione del composto cernginoso, $e$ il condotto auditivo ridiventò lihero.

Ascoltando allora un corpo sonoro, un orologio, posto dietro di lui o a sè dinnanzi, losservatore costato che quel corpo è meglio sentito dallo:ecchio dritto, di cui la conca è rimasta intatta, che dall' orecchio sinistro. Se l'osservatore rivolge allora il suo orecchio sinistro verso il punto da dove viene il rumore, improvisamente accade ch egli sente bene con questo orechio come con l'altro; e questo avvieno proprio nel momento in cui il condotto anditivo coincide giusto nella direzione del corpo sonoro.

Il padiglione da parte sua adempie una funzione importante per la nozione della direzione dei suoni.

Come tutti questi particolari son cosi bene uppropriati all'andizione?

Chi hit costruito l'orecchio?

- Esso si è costruito da sè solo.
- Si. Non fu un artista, uno statuario, un modellatore che lo ha impastato come si modella un organo di cera. Fu la nutura che lo ha fatt), senza nè mani, nè dita. - Permettetemi di cor:inuare la mia descrizione.

Liorecchio esterno non è che un grossolano preludio dell' orecchio interno. - In verita è questo il punto essenziale.

Trattasi per il cervello di percopire i suoni, llinterpretarli, e di essere per essi in comunicazione col monde esterno.

Penetrando nel meccanismo dell' orecchio, noi successivamente troviamo;

1. Il condotto uditivo che finisce al timpano;
2. Il timpano, membrana sottile di colore bianco grigio perlaceo, elastica quasi rotonda ed incastrata per quattro quinti della sua circonferenza in una scanalatura scavata nell'osso. - Essa è formata di tre strati, la pelle al di fuori, uno strato fibroso e la mucosa, ed è concova al difuori.

Nella sna spessezza che procede dall'alto in basso e dal dinnanzi all'indietro, fino alla sua terza parto inferiore si rinviene un piccolo ramo di osso : il manico del martello ;
3. Quattro ossicini, il martello, l'incudine, il lenticolare e la stoffa, che formano un fusto articolato, estendentesi dal timpano alla finestra ovale dietro i muscoli. Quando la membrana del timpano vibra alla venuta delle onde sonore, la catena degli ossicini trasmette le vibrazioni all'orecchio interno;
4. La tromba d'Eustachio, condotto che va allargan--dosi fino alla gola;
5. Il laberinto che contiene i canali semicircolari ela chiocciola, circa 6000 fibre radiali e una quantità di piccoli dettagli importanti che sarebbe lungo il descrivere.

Da questa descrizione sommaria emerge il fatto che le onde sonore, giungendo al padiglione dell' orecchio. vanuo indi a colpire il timpono, passando per il condotto auditivo, il cui fondo è protetto dal cerume e dai peli, mentre tutto lorecchio interno è garentito dalle ossa del cranio. Essendo poi la cassa piena di aria, già ricevuta dalla gola, a mezzo della tromba d'Eustachio, quest'aria, trasmettendo le vibrazioni, permette al suono di arrivare fino al nervo auditivo e al cerrello.

Cosl l'uomo sente, cosi gli uomini fra loro sintendono cosi ha potuto nascere la parola e l'umanita intellettual. mente svilupparsi.

Che cosa sarebbe un mondo di sordo muti?

- E bene, soggiunse il mio interlocutore, questa organizzazione dell' orecchio non prova nulla, poiche si è fatta da sè sola.
- Ah! rernmente! Un' organizzazione non indica l'esistenza di un’organizzatore? Le parole allora non hanno più alcun senso?
- Organizzatore! Organizzatore? Ciò dipende dal modo come voi l'intendete.
- Certamente con questa parola io non intendo parlare di un animale bipede e mammifero come voi e me, un tipo della razza umana terrestre.

Io intendo una forza organizzatrice, spirituale, la cui natura ci è cosl ignota, come lo siamo noi stessi per l'intendimento di una formica.

Se le formiche concepissero l'idea di un Dio, esse se lo rappresenterebbero sotto la forma di una formica, il rospo colla forma di un rospo, le giraffe sotto forma di una giraffa,

Gli uomini banno creato Dio a loro immagine.
Noi siamo ingannati da queste ingenuità grossolane
Liberiamocene una volta per tutte, e con le ali del pensiero libriamoci più in alto.

Ma siamo logici, e serviamoci della nostra ragione per ragionare.

Se voi mi concedete che l'orecchio ò organizzato, voi siete deista senza saperlo. Parlatemi di evolnzione finchè vorrete, dite che l'orecchio di quella bella donna abbia per antenato l'orecchio di un pesce, che l'organo iniziato ai tempi doll' epoca primitiva sia appena oggi portato a compimento, che la Natura ha impiegato a far ciò più milioni di anni, ed io vi risponderò con Molière che il tempo non modifica per nients il fatto, e con Laplace che cento milioni d'anni sono un socondo nel calendario dell'eternità.

Se poi non accettate che lorecchio sia costruito per percepire i suoni, per trasformare le onde aeree, non sonore in sè stessa, silenziose e banali, in suoni, in anmonie, in voci; allora non confessate che vi sia nellorecchio un apparecchio acustico; altrimente sarete perduto. Affermate che le cose si formano stupidamente, bestialmente, meno ancora caoticamente, fortuitamente, per un incontro qualunque di molecole inerti, senza legge senza direzione, seriza piano prestabilito, e che in fondo
a tutte le cose non vi è che il nulla: sarete compreso, se lo si può, ma le vostre idee scientifiche non saranno contraddittorie. Dalla mia parte vedo nell' orecchio gradatamente formato, nell' occhio apparecchio ottico, nell'intera organizzazione umana, non eccettuati alcun organo od alcuna funzione, e nell' evolazione secolare di tutto l'albero vitale terrestre, la prova di nna f.jrza organizzatrice vitale incomprensibile per la nostra mentalita, ma certa e assoluta, che la scienza non pud negare, se non smarrendosi in inestricabili contraddizioni.

La natura ci parla con linguaggio che mi sembra assai chiaro; lo scetticismo negatore non adduce alcuna prova in suo appoggio.

Per conto mio, mi attengo logicamente alla testimonianza della natura.

Camillo Flammarion
(Dalla - Recue Spirite • fascicolo di luglio 1910)

## La voce del cuore

- E' la voce dell'io superiore discovrente a quello inferiore l'immediato aspetto della Legge di sua evoluzione.
- Carezza od urto, consiglio o comando, liberazione o catena, essa è là - vigilmente - pronta a risuonare ad ogni svolto della via....
- Essa ha speciali magì. Sibilo di raffica o rumoreggiar di tuono non posson coprirla - E del cuore essa è sovrana : commista nel clamore di altre voci discordanti durante l'interno tumulto, ben affermasi - ultima dominatrice - nel palpito soddisfacente della vittoria o nell'angoscia restauratrice del rimorso.
- Per ogni cuore essa ha accenti speciali - L'errore di un cuore è il retto fremito di un altro.
- Allo stesso cuore essa dice, nel tempo, parole diverse. L'errore dell'oggi è gradino pel più retto fremito del domani. Ciascuna sua parola accenna ad un anello dd superare nella catena evolutiva dell' essere.
- Se pur fallace in assoluto, cotesto imperio, alla luce delle relative possibilitá dell'essere, delle immediate esigenze di sua evoluzione, appare quello della saggezza.
-E la voce dell'immediato dovere. In uno sfondo glorioso di spazio e di tempo si perde per l'essere una gamma sublimatrice di doveri ognor più eminenti: una stessa pace è però il frutto del dovere compiuto ad ogni qualunque altezza della scala del progresso. Pace è garanzia di ascensione lungo cotesta scala augurale. Obbedire alla vocs del cuore è assicurarsi la pace.
- Il patto di fedeltá stretto con cotesta amica e promettente voce non deve render l'uomo sordo alle voci dell'esterno. Echi festanti alla voce del cuore, accenti seduttori, grida d'incitamento, interrogazioni turbatrici risuoneran d'intorno in un coro confuso: egli ascolterà il coro delle voci esterne, ed interpellerà la voce del cuore. Questa potrà respingere gli allettamenti fallaci od assentire agli onesti inviti. La voce del cuore sa scegliere. L' uomo si abbandoni ad essa che per lui spia sulle vie dell'avvenire. La voce del cuore non tradisce.
- L'evoluzione degli esseri : da un intreccio sapiente di condizioni evolutive di singoli le più disparate, n'esce il verbo formidabile: conquista! Conquista all' esterno, oltre che all' interno - Energia di
bene, gara di bene, oblìo di sè nel bene altrui - Il campo evolutivo delle collettività appare siccome un mosaico grandioso di possibilità, di attitudini, di propensioni diverse, palpitante di vita : ciascun essere ritrova il suo posto nel quadro, la sua funzione nella vita di cotesto organismo - Una missione si determina così per ognuno, data la indeclinabile partecipazione di tutti alla vita collettiva - Bellezza di tal sapienza di Legge! Incalcolabili risorse nell' economia dell' Universo!
- La voce del cuore rende l'uomo avvertito della sua missione di progresso collettivo - Egli vibra tutto nel sano fervore di un'idea? Ebbene, cotesta idea egli la gridi!-Egli si vede dinanzi una via luminosa di azione? Ebbene, si effonda nell'opera!-L'ambiente nel suo naturale attivo palpito di restaurazione e di equilibrio saprà distruggere, correggere, consolidare. Affronti egli baldamente la vita! s'immerga nell'ocèano! tenti le tempeste! il faro è là - in sulle altezze - per illuminarlo e dirigerlo: non torca egli il guardo da cotesta luce immanente di salvezza, e non resterà travolto.


## Gino Senigaglia

# Ita costitazione degli atomi ? 

(dalla pubblicazione • Occult Chemistr!!) co:s proiezioni.

Ad invito della Societa Chimica Itatiana, Sezione di Milano, ll giorno 11 Giagno ultimo il D.r Cbaldo Antony, Prof. di Chimica Generule Inorganica nel R. Istituto Tecnico Superiore (Politecnico) tenne una conferenza sn uno degli ultimi e certo non dei meno importanti libri di A. Besant e C. W. Leadbeater: Chimica Oc. culta. Oseervazioni chiaroveggenti degli elementi chimici. che sta per essere pubblicato, in veste italiana, dall'Ars Regia di Milano.

Avuta notizia della cosa, ci siamo affrettati ad incaricare il nostro amico e collaboratore Dr. G. Sulli-Rao di pregare $l^{\prime}$ insigne scienziato a fornire per la nostra Rivista gli appunti dell' introduzione della detta conferenza: $\theta$ abbiamo oggi il piacere di porgere sentite grazie all'egregio Professore, che ha volentieri aderito alla nostra preghiera, nella speranza che la interessantissima conferenza porsa venire integralmente pubblicata nella eollezione di Ars Regia del nostro amico D.r Sulli-Rao.

La Direzione
Il concetto di atomo, proposto da Leucippo per fare argine all'bseurdo filosofare dei discepoli della scuola $\mathbf{E}$ leatica, nmpliato da Democrito che agli atomi riconobbe forma ed estensione, e da Epicuro che attribui ad essi anche il peso, fu ben presto posto in oblio, sopraffatto dalla filosofia Aristotelica, e solamente dopo quasi 24 secoli venne rievocato dal Dalton, che lo pose a base del primo sistema scientifico che informo lo studio della Chimica.

Lipotesi atomica ebbe subito i suoi oppositori, ma, di fronte all'ammirevole suo adattarsi all'interpretazione dei fenomeni dell'ordine più diverso, il numero di quelli andò poco a poco assottigliandosi, fino a scomparire quasi del tutto, battuti in breccia dagii atomisti i più convinti, primo il Wurtz, che fece dire a Berthelot:

- Mr. Wurtz les a va, lui, les atomes!

Lo studio più accurato dei fatti già noti e l'osservazione di fenomoni nuovi condussero, verso la fine del
secolo scorso, a far dubitare della indivisibilita degli atomi, a doverne anzi riconoscere la necessaria divisibilita ulteriore, senza che per questo il mirabile edificio innad. zato sulla base dell'ipotesi atomica avesse menomamenter a soffrirne.

Ma se l'atomo non é l'ultima parte di che la materia s'integra, se - a sua volta - è l'associazione delle più piccole parti in che, sotto l'azione di determinate formedi energia, l'atomo pud disintegrarsi, quale ne è la coatituzione?

Ecco il quesito che il Secolo XIX ha proposto aglí scienziati del XX Secolo.

Non mancano esploratori, nè ipotesi ardite, nè osservazioni molteplici che sveglieranno altre iniziative. Ricordate? Già Thomson ha imaginato gli atomi come risultanti di due parti: una sfera di elettricita poritive e ( N ) particelle negative, le quali, in numero superiore a 6 , dovrebbero distribuirsi in tanti anelli, imprimendo al sistema un movimento rotatorio; e ided il ben noto modello dal quale si rilevano non poche relazioni con la Legge periodica.

E per rimanere tra noi. il Garbasso, or sono appena due anni, ebbe ad ammettere che l'atomo non solo dere considerarsi come complesso ma come multiforme, e cio in base ai fenomeni spettrali, al potere di emissione$e$ di assorbimento degli atomi dei vari elementi.

Il Palladino, ammesso il concetto dell' unità della materia. rappresenta gli atomi come costitniti da un insieme di sfere contenute in una figura geometrica regolare avente facce rappresentate da triangoli equilateri. Di tali figure riconosce 4 gruppi, ciascuno dei quali suddiviso in serie distinte: 1. icosaedri a 20, a 40 tetraedri eguali con spigoli acuti o smussati ; 2. tetraedri regolari e doppi tetraedri; 3. bipiramidi triangolari; 4. ottaedri e doppi ottredri. E, calcolando i pesi atomici in base aI rapporto fra il peso dell'atomo d'idrogeno e il peso dell'elettrone, trova singolari coincidenze numeriche, e coincidenze eguali fra le serie da lui proposte e le serie del Mendelejeff.....

Ma non è di questi studi che voglo ora intrattenervi: per quanto oltre modo interessante sarebbe per riuscire lesposizione e la discussione loro, scarso è il materiale fin ora raccolto, e le ipotesi, appena accennate sono ancora sub judice. È invece da altro campo, da un campo noul scientifico che ci è portata senz' altro la soluzione dell'arduo problema. Le parti di glie s'integra l'atomo, il modo onde quelle parti si associano a costituire gli atomi di diversi elementi, i vari gradi di associazione loro, tutto quanto insomma puo formare $i$ desiderata del Chimico, tutto ciè è rivelato, con precisione, con esattezza matematica, quasi. Ed è di questo complesso, veramente meraviglisso, che ho deciso di tenervi parola.

Ho aruto occasione di leggere una curiosa pubblicazione inglese, dal titolo Occult Chemistry. Ne sono autori : A. Besant e C. W. Leadbeater, i quali presentano in quella - una serie di osservazioni chiaroveggerti .. Vedete con quanta giustezza ho detto che tale soccorso ci viene da un campo non scientifico: aggiungo, da nn campo vietato ai più, aperto solo a pochi privilegiati dotati della faco'ta di essere impressionati da vibrazioni che vanno ben oltre i limiti dei sensi, diro cosi, ordinari. E per questa facolta chiaroveggente che essi sono in grado di vedere, ove lo vogliano, l'atomo nel suo tutto e nelle sue parti..... E per una facolta amplificatrice che essi possono, disturbando l'atomo fisico nell'equilibrio delle sue parti, determinarne la disintegrazione, ed in questa seguirlo fino all' nltima manifestazione della materia, e più oltre ancora. Intendiamoci bene! Io narro e niente più. Questa facolta chiaroveggente gli A. dicono di possederla; io non lo nego, io non l'affermo; io rilevo soltanto che essi traducono in segni le loro impressioni
reali o fantastiche che sieno; e io nell' opera loro non vedo chc quei segni, nei quali mi elferta schematicamente e fguratamente la costituzione degli atomi. la ruppresentazione cioè di una soluzione pur che sia del problems che comincia ad affaticare i moderni scienziati, e .a lango ancora li affatichera; o, per questo solo lato rappresentativo, se anche imaginoso e fantastico, la presentazione di queste figure di atomi, desterebbe gia di per :sè un qualche interesse, se i concetti svolti dagli A., col. limando con le più recenti vedute scientifiche, sulla costituzione della materia, non dessero all'opera stessa un sapore di attualita, che puó renderla ancor più interes. sante, qualunque sieno le riserve di che debbesi circondare.

## Ubaldo Antony

## 

## Scongiuri, amuleti, benedizioni.

Dalla storia della medicina si rivela che gli amuleti gli scongiuri, e le benedizioni, formavano quasi da soli nei primi tempi di questa scienza la panacea generale a tutt $i$ mali che travagliavano lomanitia.

Sè questi mezzi eramo adottati dal volgo per la crasaa ignorana nella quale si trovava tra il 300 , ed il 400 dopo Cristo (epoca dalla quale la storia incomincia a registrare il progresso delle scienze mediche) nè erano solamento frutti della superstizione nellat quale viverano i popoli, ma questi strani rimedii erano prescritti ed indicati con tutta coscionza da coloro che in al ora esercitavano l'arte salutare, i cui nomi illustri sono stati registrati dalla storia, e le loro opere anche ora si consultano per indagare il senso ascoso sotto il quale velavano gl'insegnamenti che impartivano.

In futti da queste antiche opere rileviamo che Sesto Placido Papiriense guariva le coliche facendo sedere linfermo sopra una seggiola e facendogli dire le seguenti parolo *Per te diarholon, diacholon, diacholon, e per guarire la febbre obbligava linfermo a tagliare un peazo di porta sotto la quale era passato un maniaco, e contemporaneamente diceva, Tollo te nt ille (N) febribus librretur.

Anche Marcello Empirico da Bordio medico di Teodosio che raccolse in un volume tutte le ricette di Vindiciano, Conte degli Archiatri di Valentino $1^{\circ}$. insegnava che per fare uscire i corpi extranei entrati nello occhio, la persona doveva toccare l'occhio e ripetere tre volte le parole * Tetune resonco bregan gresso, ed ogni rolta sputare, overo doveva dire : In mondercomareos o.valison.

Per l'orzainolo sullocchio chi l'aveva doveva toccarsi con tre dita della mano sinistra, sputare, e dire tre volte * Nec mula parit, nu lapis lanam fert. Hu hinc morbo caput crescat. ant si crecerit tabescat.

Pel panericcio bisognava toccare tre volte il muro e dire : Pu, pu. pn: numquam ego te dideam per parietem reperes.

Per la colica si doveva dire tre volte © Stolpns a coclo midit, hunc morbum pastores incenernnt, sine manihus collegerunt, sine dentibus comederunt*, ovvero incidere una lastra d'oro con questi caratteri e portarla .sulla persona.

A* MORJA
A* MORJA
A* MORJA
Ed anche nei secoli posteriori troviamo nelle opere di Paracelso, Cornelio Agrippa, Gian Battista della Porta Cardano, Pietro di Albano, Tritemio, Alberto il grande ed altri molti che per guarire dalla febbre quartana bisognava attaccare raschiatura delle unghie dell'infermo al collo di un' anguilla, metterta in un pannolino e lasciarla tornare in acqua, ovvero appendere al collo dell'ammalato un chiodo di forca avvolto - in lana, ovvero l'infermo doveva nascondere un pezzo di forca in un .buco ove il sole non potesse ginngere.

Per gaarire dalla tosse chi l'aveva doveva sputare
nella bocea di una rana mentre saliva sopra un' albero.
Il Cardano poi insegnava a fare sigilli per far dormire, o amare, rendersi invisibili, non stancarsi, aver fortuna, e tra i talismani più pot onti che raccomandava era il sigillo detto di Salomone.

Insegnava anche come scoprire $i$ tesori a mezzo di una candela fatta con sego umano, la quale, necosto al tesoro nascosto, crepitava fino a spegnersi.

Cornelio Agrippa affermava che le parole, come segni che sono delle cose, ricevono unche esse forze miracolose o per ció che rappesentano, o per chi le rese segni delle, cose. Specialmente i nomi proprii, o la donominazione di particolari oggetti, possedevano la proprietà delle cose da loro designate. Liemozione poi di chi le profferiva, e le avvivava col suo spirito, infondeva nuova efficacia alle formule dincanti.

Le virtù poi che si attribuivano alle pietre preziose ed a molti animali erano inmmerevoli. La pietra detta Opale teneadola sulla mano rendeva le porsone invisibili

Lionice faceva diventare triste e paroso chi la portava al collo. Lialtra denominata Feripendamms posta al collo di unetico lo guariva. La Nolonite rendeva allegre I $e$ persone ed arevn anche la virtio di far prevodere il futuro. Il topazio era bnono a gnarire gli emorroidi. La menfite portata sul corpo rendeva insensibile al dolore fisico. LiAgata faceva evitare ipricoli e dara eoraggio a chi la portava.

LiAmatistn feceva gumlagnare i procesisi o non faceva temere i nemici. L'olitropin era la pietra per mezzo della quale i sacerdoti dea tempii interpetravano gli oradooli.

La Chelidonin guariva la letargia. La pietra che si trova nella testa del Liocorno gnariva dalla stranguria e dalla febbe quartama. - Il Lapis lazmo guariva la malimeonia. Lat draconite serviva contron i veleni, ete, ete.

Si riteneva che lourina del mulo bevnta aresse la facolta di mon far concepire le donno. e la stessat virtit si attribuiva all urina del montone, ed al sangue del a lepre.

I denti di un serpente, viro strappati e sosposi al collo guarivano dilla febbe quartama. liocchio o il cervello di un'uppupa attaccato al collo o posto sulla testa di una persoma pazaa le faceva tornare la ragione.

E per mon annoiare i lettori metto termine ad ennnciare tutte le altre virtù magiche che si attribuivano alle varie parti dol corpo degli animali, ed ai loro escrementi. Chi volesse apprenderle puis conisuliare lopera intitolata Gli Ammirabili segreti di Alberto il grando.

Di tutto quello che abbiamo detto finora pare che i nostri antenati $i$ quali si ocenparano della scienza di guarire i varii mali che travagliavano l’umanta, mon avessero avato altro in mira che di turlupinare gronsolanamente il pubblico. Chi perio cosi la pensasse singannerebbe assai. Essi erano invece dei profondi flilosoli pensatori.

La medicina ai loro tempi non era cho hambina e ni limitava alla conoseenza delle virtu curative di poche pinate, e per la maggior parta dei mali non vi erano rimedii. I cultori di essa avevamo però intuito e constatato, (e si legre nei libri di Aricema) che agli uomini - hamo una certa potenza o fantasia di cambiare le cose * allorche lo possono fare per mezao di altre, o quando - essi odiano o ammno con eccesso qualcuno. Liesperienza - dimostra che dal momento che una persona segue cie* camente i movimenti delle sue pussioni, essa lega o - cambia, per cosi dire. o nel modo rhe le piace le cose * O che I'affezione e la volonta dell nomo sono la sola - sorgente e la principale causa di tutto questo cose, sia * perchè per uma tendenza eccessiva egli cambia il suo - corpo, e tutto cio che vi entra, sia che m causa della sua - dignita tutte le cose che sono al di sotto di lui gli ob-- bediscono, sia infine che un'ora favorevole, o un ordine - superiore, o qualche altra potenza concorrono con questa - affezione smisurata ?.

- Ciò non pertanto in qualunque modo la cosa si - faccia si dice sempre che e stato l'uomo a farla, ció - che mostra evidentemente che gl'incantesimi ed i sorti-- leggi che eccitano la collera, l'odio, l'amicizia, la paura, - e la gioia dipendono dall' eccesso del desiderio, come - crede il popolo il quale ricerca con tanta maggiore - premura le benedizioni sopratutto delle persone pie, o - elevate in dignita, per quanto esso crede alle maledi-- zioni ed ai maleficii ?
(continua)


## MISTERO

Caso non c'è, volgarita di eventi, sbadiglio, inutilita, sonno, secchezza, morte, stupidità... non v'è, tutto, tutto, batte alle porte d'un grande perchè.
Lo sfiorar d'una musica,
Il batter d'una palpebra,
l'alzar d'un dito,
hanno un prestabilito
cenno ascoso, un senno di destini.
Il mistero è dovunque ed è vicino, è palese ed ascoso
è una cortina diafana di velo che si solleva per un gesto solo, se desioso.
Il mistero è negli occhi, nel respiro, nella luce d'un vetro, nel riflesso d'un metallo, è con noi, è tutto noi. Il mistero, il mistero è dell'amore permeata bellezza, antro di luce. ogni suono, ogni tinta,
ogni moto, ogni riso,
è tinto d'un eliso
a cui l'anima va di sogni avvinta.
Tutto è mistero, e nel mondo non v'è
senza il mistero bellezza
di sgomento o freschezza
di musiche.
Mistero, eternità, studio perpetuo, palpito d'ogni atomo vaghezza
d'infinito, chi non ti sente,
non è ancor nato.
Tu sei il gesto infinito, la vita gioconda varia di molteplicità
prisma di metamorfosi,
passione proteiforme agile, che si snoda
e si avvicenda nella notte e il giorno, rinnovamento senza fine e opposto come l'onda ed il fuoco.
Lirismo eterno di ricchezza eterna
profondo, voluttuoso, possente come la terra.
Ardente e gelido flutto d'ideale pazzia chè sconfinatamente, si meraviglia, magia mistero, dono degli dei, tu sei,
ciò che si bacia e si feconda insieme
negli elementi, fervore dinamico delle cellule eterne.

- È per te lunge, lunge il pianto
delle cose finite, le tediose
degli umani confusi umane cose
e la scialbata luce de' strozzati
giudizi limitantie limitati
dell'umana incoscienza,
Mistero, Conoscenza.
NELLA DORIA-CAMBON


## Fenomeni premonitori in una bambina

Il cav. Domenico Fleres, Consigliere di Corte di Appello in Palermo, uno tra i più colti, distinti, ed attivi magistrati nostri, la di cui rispettabilità è garenzia della verità dei fatti che egli narra, ci comunica la seguente lettera, alla quale diámo posto.

Si tratta di un caso tipico di premunizione, ripetuta
nella stessa bambina, ene va ad arricchire la oramai vasta ed eloquente collezione dei fenomeni premonitorï ( E chi sa quanti se ne ignorano!!)

Le premunizioni ordinariamente avvengono o in a sogno o o in certi stati di passività totale o parziale della coscienza fisiologica sdormi-veglia * o negli stati *ipnotici, medianici, sonnambolici, in quelli cioè in cui-tacendo la sensibilità ordinaria - agisce più direttamente, quella che noi chiamiamo la subcoscienza e che è la sede vera dell'anima.

Ora nei bambini il caso delle visioni - che sembranofantasmagoriche - di ricordi di scene passate, di previsioni del futuro, di visioni a distanza o telepatiche, ecc. ecc. sono frequentissimi e si ritengono spesso e comunemente del genere dei fenomeni allucinatori. Però cotali fatti, coloro che credono alla dottrina ed al meccanismodella rincarnazione, li spiegano in un modo semplicissimo, e s'intende come fatti reali ed obbiettivi anche quando non siano controllati o controllabili colla esperienza. Si ritiene che - siccome lo spirito che si rincarna - non s'insinua nel corpo fisico tutto in una volta, ma a pocoa poco e mano mano che esso si sviluppa e si rende capace di esplicare tutte le funzioni sue, cosi nella età infantile, essendo il commercio dello spirito più diretto col mondo delle cause, esso può più facilmente trasmettere alla propria coscienza fisiologica, che è informazione, la conoscenza di fatti e di circostanze che questa altrimenti sarebbe impossibilitata a conoscere. (1).

Ecco intanto la lettera del Cav. Fleres.
Palermo, li 14 giugno 19 io.
Mio caro Avvocato,
Tornando a leggere, come faccio spesso, il suo dottoperiodico, mi sono imbattuto in un articolo a firma del mio giovane pregiatissimo amico, l'avv. Guido Russo Perez in cui si riferiva di un caso di previsione del futuro a proposito del disastro di $\mathrm{M} \rightarrow$ ssina che alla mia parentela e al mio patrimonio fu di tanto strazio.

Voglio dirle anch' io non un caso, ma alcuni tratti della vita della mia adorata nipotina, figlia di una delle mie figliuole, la quale come un astro di luce passò ad irradiare la casa mia ed il mio cuore, e quell'immane disastro travolse, oscurando tutta la mia vita.

Mi gioverà, a sfogo personale, dacchè non mi resta di Lei che il passato, che rivango tutto il giorno, irrorando di lacrime ogni mio atto, ogni mio momento, perchè tutto mi parla di Lei.

Quella mia figliuola, Ella la conosce, era andata a marito sposando a Naso, in quel di Messina, un mio nipote, ivi domiciliato. Però, spectalmente, dopo che ebbi io quel fiore di nipotina, soffriva al pensiero che in quel paese di montagna dovesse vegetare la mia figliuola e la mia nipotina cosicchè feci di tutto, e quell'opera mia fu dalla Natura maledettu, per tirarneli fuori. Dopo tanto lavoro mi riusci invece di trovare a mio genero la possibilità di allocarsi in Messina.

Per me era sempre un contento. Messina era la mia terra natia. Là io avevo la famiglia dei fratelli e sorelle, ed altri cari parenti.

Ivi a Messina, ed in provincia, le mie proprieta, ivi mi avrebbe chiamato l'ultima mia stazione quando avrei preso il mio ritiro.

Ne scrissi subito alla mia figliuola, che stessero prouti Ella ed il marito pel prossimo trasloco della loro famiglia; ma dovette pel momento tacere per tante circostanze di fatto il luogo dove sarebbero andati - Glielo scrivevo con gioia; ond'essi credettero intuire dovessero venire qui in Palermo - La mia nipotina, la quale ordinariamente stava
(1) Vedi in questo ntesso fasclcolo il nostro articolo - C'e un fuiaroprestabilito che pno leggersi?,
con me, era di quei tempi con loro, a Naso. La mamma le disse : Sai tu che ora partiremo da Naso ? - Si, mamma Noi andremo dai Nonni a Palermo - No, a Palermo, Ma si, andremo a Palermo - No, mamma, ripetè con accoramento la bimba, a Palermo, a Messina! Come l'aveva ella presentito?

E andarono a Messina - E con il suo lavoro a Messina e con le mie relazioni parentali, ele nostre proprietà, egli, mio genero, era riuscito, poco meno di un anno dopo, ad aprire nel maggio 1907 una delle più belle farmacie, delle più centrali, delle più accreditate, delle più redditizie.

Nell'ottobre successivo, io con la mia famiglia eravamo a Bauso nelle mie terre, a villeggiare, a pochi chilometri da Messina. Sullo scorcio del mese scendemmo con mia moglie in città per salutare la mia figliuola, e tutta la sua famiglia, perchè presto, coi primi del novembre le mie ferie cessavano.

Quando mia moglie, qualche momento prima della partenza, prese la nostra gioia, l'adorata bimba in braccia, la stringeva, la baciava. La bimba guardavala con occhio di compassionevole affetto.

- Mia adorata: tu non puoi comprendere ancora quale sia il dolore della nonna nel lasciarti.
- Si nonna, lo comprendo. Noi, non ci vedremo più !
- Non ci vedremo più? No, tı verrai per Carnevale a raggiungerci a Palermo!
- No, Nonna, noi non ci vedremo più!

Due mesi dopo, il disastro l'avea travolta nelle macerie con tutta la sua famiglia, della quale, Ella sa, non mi restò che la desolata mia figliuola, vedova ed orba di figli!

Nella sera della Domenica 27 dicembre, era stata festa di famiglia in casa di mio genero. In mezzo ai suoi figliuoli e la moglie egli faceva sempre festa quando la sera si riduceva a casa!

Verso le dodici la mamma aveva messo a letto il suo figlioletto, e si accingeva a fare la toilette di notte alla bambina. Quando le mutava le calzettine la fanciulla sorridendo le disse: Marnma tu mi metti le calzettine, della morte ';

- Della morte, no... della notte devi dire.

E la bimba andò a Ietto sempre sorridente ma ripetendo: Le calzettine della morte. Ciò, che rattristò quella povera madre.

Circa sei ore dopo... la morte abbatteva Messina e tutti i suoi abitanti!!

La ringrazio, s'Ella avrà avuto la pazienza di leggermi fin qui, ainichevole pazienza! Io ho sfogato il mio dolore di ogni giorno, di ogn'ora, dopo 18 mesi círca.

Suo dev.mo
Domenico Fleres

## Rassegna delle Riviste

- GIORNALE D' ITALIA . L'autorevole quotidiano di Roma, pubblica un articolo : Per la storia delle Scienze. del Prof. Virginio Pensuti, incaricato nella R. Università di Roma per la storia della Medicina, e libero docente di patologia speciale medica.

Stralciamo da questo importantissimo articolo l' ultimo periodo che vale a dimostrare una volta di più come lo spiritismo incominci ad entrare nella coscienza delle personalita più spiccate della scienza ufficiale... Qual differenza colla maggior parte della gioventù odierna! Dato un addio alla già grama cultura classica, storica, filosofica dei licei, quando àriva alla laurea non saprebbe più leggere nè il Morgagni nè il Baglivi. E questo non sarebbe il maggior male: il quale invece va cercato nelle anguste tendenze dello spirito, troppo cieco e piccolo per assurgere dalle leggi della natura, dall'analisi minuta delle forme, alle leggi elevate ed eterne della filosofia e dello spirito. Blasphemant quod ignorant! L'apparisione dello spiritismo li
ha commossi: ma un leggiero sorriso, il sorriso dell' ignorante e un crollo di spalle, hanno ridato alla loro anima la tranquillità. Cesare Lombroso negli ultimi anui della sua vita scrisse sulle Riviste su quel nuovo orizzonte, rimasto fino allora oscuro pel suo genio: di che, conversando, si rimmaricò. Quella stessa ondata di vita attiva e robusta che venne alle scienze biologiche dalle memorabili parole di Giovanni Muller: la fisiologia è la fisicae la chimica dell'organismo, segno anche nel mondo medico l' inaridirsi dello studio degli invisibili. E davvero sarebbe giusto ricordare le parole di Volfango Göthe: il mondo degli spiriti non échiuso: sei tu che hai chiuso il tuo cuore! Le più belle figure idealistiche dell' epoca nostra si sono ribellate alle nuove miopiche dottrine: ed io vorrei che certe pagine di Mazzini fossero lette da tante menti, nelle quali sembra che lo studio dei minuti meccanismi della vita abbia rubato ogni posto per la ricerca degli ideali. Non omnis moriar! E il bisogno di sporgere la testa al di la del mondo della materia, fu sentito da tutte le anime più elette, in tutte le epoche. Son forse di ieri le evocazioni degli spiriti dei passati ? Son forse di ieri le tavole giranti e i colpi tiptologici? Ce ne potrebbero dire qualche cosa le rovine su cui giace la chiesa della Minerva, e la rievocazione del culto di Iside e Serapide!

LE PROGRES SPIRITE - Les Lilas (Seine), sotto il titolo - Trasporto di una ciocca di capelli da Postmoth a Londra, pubblica la seguente lettera di un esclesiastico dimorante a Postmoth, rilevandola dal giornale Vie d'otre tomb...

- Alle ore $1 \overline{5}$ circa di sera una giovane donna dotata di medianita cadde in trance in una seduta organizzata in un circolo intimo, e parlava a nome di una entità che qualificavasi Samuel, la medesima che si manifastava ordinariamente per suo mezzo, non che per la medianità di un altro medio il Dott, Monck, che in quel tempo trovavasi a Londra ospite di M. F.

Dopo di essersi intrattenuta qualche istante coi componenti del Circolo, Samuel, chicse delle forbici per tagliare delle ciocche di capelli al medio, per portarle, come egli disse, all'altro medio il Dott. Monck. Ciò impressionò noi vivamente, ma la seduta continuava con successo.

Alla flne Samuel apparve di umor gaio e con aria di trionfo.

La piccola indiana Daisi (un' altra entità) che parlava in quel momento a mezzo del medio, ci disse che Samuel era rimarchevolmente contento e che aveva in fatti compiuta la sua impresa che noi a principio non avevamo creduto di prendere sul serio.

L'indomani in fatti, alle ore 2 circa dopo mezzo giorno, noi ricevemmo una lettera di $M$. F. che ci scriveva, con nostra grande sorpresa •: \&uesta sera mentre io discorrevo con Monck di cose diverse, Samuel si presento e mi disse : è tempo che io vada a Postmuth. Dopo due ore, alla vista di tutti gli assistenti, una forza invisibile s' impadronì della mano del medio, il quale durante la sua conversazione, senza guardare, scrisse sopra un fuglio di carta: - Buona sera, io vengo direttamente dalla casa di Madama X. a Postmuth.

Come prova, eccovi una ciocca di capelli che io ho tagliati all'altro medio, e che consegno a questo medio qui $e$ in ciò dire consegnò la ciocca di capelli.

Noi dirigemmo gli syuardi a Monck e ci accorgemmo che all'angolo sud-est della camera un boccolo di capelli si dirigeva verso la sua testa cadendo a terra, da dove io lo rilevai.

Devo aggiungere che tutto ciò è passato di una maniera inaspettata e in piena luce di gas - Segue la firma dell'ecclesiastico.

LA STESSA RIVISTA - ripubblica dal Light la seguente lettera contenente la narrazione di un fenomeno riferito e sottoscritto da un Ministro plenipotenziario di Serbia, che ne fa fede personale. Eccola.

- Io non sono spiritista, ma sono in via di diventarlo... a causa di una esperienza personale che credo mio dovere di rendere di ragion pubblica.
- Molti spiritisti ungheresi mi scrissero pregandomi di recarmi a Londra per mettermi in rapporto possibilmente con un antico sovrano Serbo e consultarlo sopra certe quistioni.
- In quei giorni mia moglie aveva letto qualche cosa riferentisi a un certo $M$. Vango dotato a quanto sidiceva di facoltà medianiche rimarchevoli ed è perciò che mi recai presso di lui. Io non lo conoscevo come egli non conosceva me; e non avevo alcuna ragione per supporre che egli conoscesse i precedenti della mia vita o che potesse indovinarli.
- Alla mia domanda se potesse mettermi in comunicazione con lo spirito che io pensavo rispose modestamente che gli riusciva qualche volta ma non sempre, e che sovente, al contrario, si manifestavano spiriti non desiderati per l'esperimento.
- In seguito si pose a mia disposizione, pregandomi di concentrare il pensiero su lo spirito da me desiderato.
- Poco dopo, M. Vango si addormentò e disse: . Trovasi presente lo spirito d'un giovane uomo che sembra anziosissimo di parlarvi, però si esprime in una lingua a me sconosciuta :. Il sovrano Serbo sul quale io aveva concentrato il mio pensiero era morto verso il 1350 in età matura : intanto ero curioso di sapere chi fosse questo giovanc che desiderava di parlarmi e domandai al medio di ripetere almeno una parola pronunziata dall' entita presente; rispose che si proverebbe. Dicendo ciò , Egli, s'inclinava verso il muro in faccia al quale era seduto in una poltrona ponendosi in posizione di ascoltare. Dopo poco, con mio grande stupore egli cominció lentamento a pronunziare le parole seguenti in lingua Serba; Molim vas pishite Moyoy Materi Natalivi daye Malim dami asprosti. (Io ti prego di volere scrivere a mia madre Natalia dicendole che imploro il suo perdono).
- Io compresi naturalmente che si trattava dello spirito del giovane Re Alessandro.
- Domandai allora a M. Vango di descrivermi il suo aspetto ed egli prontamente: © Oh !-egli è orribile;-il suo corpo è crivellato di ferite!,
- Se altra prova fosse stata necessaria per convincermi della identita dello spirito comunicante, io l'ottenni quando M. Vango disse : - Lo spirito desidera dirvi che deplora amaramente di non aver seguito il vostro consiglio intorno a un certo monumento a erigersi $e$ alle misure politiche a prendere sul proposito $\cdot$.
- Cio si riferiva ad un consiglio confidenziale da me dato al Re Alessandro due anni prima dol suo assassinio, che egli aveva giudicato intempestivo in quel momento, e potendo solamente realizzarsi al principio dell'anno 1914 .
- Debbo aggiungere che $M$. Vango ripetè le parole serbe di una maniera assai caratteristica, pronunziando sillaba per sillaba, e cominciando dall'ultima di ogni parola per giungere sino alla prima.
- Come io pubblico il fatto nell'interesse della verita, non esito a sottoscrivere col mio nome e col mio grado. ,


## Chedo Mijatovitch

gia inviato straordinario. orn ministro plenipotenziario di Serbia a Lomdra. Corso di saint-Iames 3. Redohiff gardones S. W. London.
LA REVCE SPIRITE - Nel fascicolo di Giugno p.p. N. 6, continuando nella pubblicazione delle critiche contro gli articoli di Mr. Le Bon, Sulla rinascenza e la magia ha un severo giudizio del Sig. Rousseau, nel qualo si lamenta che Mr. Le Bon, il quale si è reso tanto benemento della scienza per i metodi rigorosamente scientifici da lui adottati nelle sue ricerche ed investigazioni, non abbia saputo apportare la medesima qualita d'investigatore preciso ed esatto nelle ricerche sui fenomeni spiritici, tanto vero che egli non ha saputo portare la luce sui fenomeni d'ordine intelligente prodotti non da soggetti magnetizzati, si bene da medi non professionali, che in pieno possesso dei loro mezzi cerebrali e sani di corpo ottengono colla scrittura automatica, o coll'aiuto della tavola alfabetica, non solamente comunicazioni notevoli per il contenuto e per la forma, ma ancora soventi predizioni precise che si sono realizzate. Sono questi fenomeni sui quali il Dott. Le Bon avrebbe dovuto fermarsi per dare colla sua sapienza, una spiegazione categorica.

A tal proposito l'articolista lo invita ad esaminare con lui il funzionamento di un gruppo spiritistico del quale egli fa parte, dove il fenomeno $d^{\prime}$ ordine intelligente da anni si produce con regolarita, e ne descrive il modo con cui funziona. Caratteristico il fatto che ordinariamente le risposte non sono provocate da domande, ma corrispondono perfettamente alle richieste mentali degli astanti.

In detto circolo, un numero importante di predizioni realizzate dopo, sono state registrate debitamente colle loro date.Quali spiegazioni,si domanda l'A.,potrebbe dare di questo fenomeno che si produce da anni, il Sig. Le Bon ?

Provateci, egli conchiude, che il vostro ritrovato dell'anima collettiva, che si forma nelle sedute medianiche, sia capace interrogata di rispondere alle quistioni che le si pongono dando dei consigli morali, e talvolta delle indicazioni pratiche, e sopratutto profetizzando anche con esattezza, e la nostra fede nello spirito che si manifesta sarà fortemente scossa, e, ad essere sinceri, saremo i primi ad inchinarci davanti alla superiorità della vostra sciensa.

- Il grado del vostro sapere vi permetterà di fornirci questa spiegazione ?

REVISTA INTERNACIONAL DO ESPIRITUALISMO SCIENTIFICO, che si pubblica a Parigi, nel numero di giugno, riproduce una serie di belle e preziose fotografie spiritiche ottenute con varii metodi e da vari sperimentatori. É sopratutto importantissimo il rapporto sulle fotografie senza apparecchio ad opera del sig. Lacey un ricco signore inglese il quale le otteneva tenendo tra le sue mani le lastre vergini e aspettando che una voce spiritica gli dicesse all'orecchio - Sta pronto!,

Con questo metodo egli potè ottenere parecchie centinaia di fotografie di persone defunte. Fa fede della sincerita di tali produzioni il Sig. Caccia persona nota alla Direzione del l'autorevole Rivista.

Dopo la morte del Lacey la collezione preziosissima è stata acquista dal Sig. Blackwell, da cui la Rivista ha potuto avere il clichè che riproduce.

ANALYSE ET SYNTHESE (giugno 1910) ha un articolo del Comandante Darget sulle Fotografic fluido-magnetiche e spiritiche, che é un' esposizione rapida e succosa di esperienze e di teorie interessanti. Fu nel 1882 che il Darget, dai suoi studi sul magnetismo animale e sullo spiritismo venne indotto a credere che il fluido vitale (magnetico) fosse luminoso e potesse forse colpire la lastra fotografica al modo della luce ordinaria. Ando da un fotografo ed ebbe la conferma della verità della sua idea. Da allora, è divenuto uno sperimentatore in materia, ed ha visto, in tesi generale, che tutti più o meno emettono flluido, secondo lo stato fisico e morale di una stessa persona.

I cliche's sono ottenuti nel bagno rivelatore o a secco. Nel primo caso, per es., si pongono due o tre dita di ogni mano sulla gelatina-bromuro di una lastra immersa nel bagno che la copra interamente. Durata, un quindici minuti. In luce rossa, la lastra si annerisce man mano; si lava e s'immerge nel fissatore, indi nell'iposolflto. Afferrandola fra l'indice e il pollice, si vedono per trasparenza quasi sempre delle aureole più o meno larghe attorno all'impronte delle dita o dei raggiamenti più o meno estesi - talvolta, con certe persone, colorati. - E questa l'esperienza più semplice.

A secco, nel gabinetto nero, si prende la lastra tra le dita delle due mani, le palme non toccandola, e si resta in tale posizione per quindici o venti minuti. Indi si sviluppa come sopra. Ovvero si dispone la lastra sia a un centimetro di distanza, lato gelatina, dalla fronte, sia senz' altro sulla fronte; e si sviluppa. Ovvero sulla fronte o sullo stomaco si pone la lastra avvolta da carta bianca, poi da una carta nera, e infine da una, comunque colorata; si ottengono effluvi o anche immagini di oggetti, di uomini, di animali pensati.

Quest'ultima prova può essere voluta, quindi controllabile.

Si concentra il pensiero su un oggetto dai contorni semplici, una bottiglia, un triangolo, e l'immagine dell'oggetto proiettata dal pensiero, appare sulla lastra. Il Darget ha fatto colla bottiglia l'esperienza due volte, e la seconda volta dinanzi a sei testimoni che firmarono il processo verbale. Ma la concentrazione deliberata del pensiero è difficile e faticosa; riescono meglio le esperienze spontance, e tutto sta nell' avere sottomano una lastra e situarla sulla fronte ogni volta che si creda comodo. Cosi il Darget ebbe l'imagine di un ritratto di Beethoven che si trovava accanto alla partizione, nel frattempo eseguita al piano da un amico e tenendo sulla fronte la solita lastra avviluppata. Filosofia della scienza invita i suoi lettori che si occupano di foto-
grafie a ripetere e anche a variare coteste esperienze, con tutto il rigore e le garenzie necessarie; essa apre le sue colonne alla pubblicazione delle prove meglio controllate, e riuscite.

Notevolissime sono le fotografie del doppio o corpo astrale cio che S. Paolo chiamava il corpo spirituale. Il Durville .ha pubblicato un libro sui Fantasmi dei viventi, in cui sono descritte cotali esperienze; ei provoca coi processi magnetici l'uscita del corpo astrale e lo fotografa. Il Darget -accidentalmente lo ho ritratto due volte.
lnfine si fotografano le malattie. Un organo malato è un organo che presenta eccesso o difetto di fluido vitale, $e$ la fotografia di un gomito reumatizzato, per es., è diversa -da quello di un gomito sano...

LA REVUE DU SPIRITUALISME MODERNE (maggio 1910) ha un articolo di Hugoes Le Roux (del Matin) intorno alla Signorina Elena Smith, di cui da qualche tempo non si sentiva più parlare. È la narrazione d'una visita resa dal Le Roux alla signorina, nella sua casa al terzo piano di un sobborgo di Ginevra, luogo di convegno di pellegrini dotti e indotti, venuti da tutte le parti del mondo, per ammirare le facoltà straordinarie della inconsapevole pittrice.

I muri del suo salone sono coperti di mistiche pitture e di ritratti: una testa di Cristo, una Vergine, un Gesù di grandezza naturale nell' orto di Getsemani, un altro Cristo sulla Croce, pure al naturale, un ritratto di Cagliosto, tutti eseguiti da lei, in trance, in brevissimo tempo, senza l'aiuto solito d'una preparazione artistica, giacché ella non studió mai pittura.

Attualmente lavora attorno a un - Gesù a Emmaus :
Nessun indizio apparente rivela le facoltà eccezionali della Sig.na Smith, dice il Le Roux. - E impossibile essere più leali, più franchi, più scoppianti di salute e di forza.
ll suo disisteresse è pari alla sua beneficenza. Lavora per vivere e chi ne ut lizza i servizi (una causa di commercio) l'apprezza cume una donna di testa, cui si possono affidare compiti delicati. Il suo buon senso e a suo ingegno sono poco comuni...

- Constato dapprima, continua più oltre l'articolista, che da una tela all'altra i progressi del medio sbalordiscono. A tal punto che il trucco, cui certi spiriti malinconici pensano sempre, spiegherebbe assai meno della inspirazione la meravigliosa e rapida ascesa di questo talento di pittore. Certo ponendosi dal punto di vista della Sig.na Smith, non si capisce la scelta d'uno stile bizantivo-egiziaco dalle norme impeccabilmente regolari, imposto per un intervento divino.
(La Smith crede che Cristo medesimo la domini e inspiri)
- Ma si concepisce ancor meno ch'ella siasi con tanta prontezza liberata da ogni costrizione per raffigurare, in un'atmosfera di misticismo che ha un incanto che commuove, delle realta anatomiche si esatte, dei particolari di vita e di paesaggio dei quali non ha sotto gli occhi alcun modello.
- Preciso alcuni oggetti del mio stupore. La collana di perle azzurre che è al collo della Vergine e che scandalizza tanto certi puritani, l'ho vista al collo di tutte le giovani abbissine, le cui nonne furono convertite al Cristianesimo verso il terzo secolo della nòstra era. Io ho curato in Africa molti piedi di soldati...; l' urto continuo delle pietre li rende assolutamente rotondi. Ho ritrovato questo particolare, rappresentato con una esattezza avvincente nei piedi del Crociffsso della Sig.na Smith. Potrei dire altrettanto delle mani forate delle parti del corpo sostenuto da una corda...
- La sig.na Smith non sa nulla di cio che si sa collo studio. Per intuizione e certamente per grazia superiore possiede tutti quei doni che non si apprendono: dalla nettezza ardita del disegno alla bellezza luminosa delle tinte, alla divinazione delle leggi della composizione. Puvis de Chavannes sarebbe rimasto molto commosso dinanzi a tali figure, e Cazin assai toccato da tali paesaggi. Quelli che vogliono che Cristo sia un uomo avran piacere a vederlo cosi materializzato; quelli che vogliono sia una persona divina non dubiteranno che, come Santa Teresa, la signorina Elena Smith abbia avuto il favore di qualche visione.
- Si capisce che io non scelgo fra gli uni e gli altri, e mi contento di richiamare qui la saggia parola di Carlo Richet :
- Non esistono più, per noi gente moderna; cose naturali e cose soprannaturali; esiste solo un noto e un ignoto *.

THE HARBINGER OF LIGHT (maggio 1910) si occupa a lungo delle note esperienze di Grenoble col medio Bailey, polemizzando con calore e con rattenuta indignazione. Il prof. Willy Reichel (dice l'articolista, la signora Annie Bright) autore di Un viaggio occultistico e di altre opere ben note, si era convinto a Melbourne della realtà dei fenomeni baileyani, cosi convinto da decidersi a sopportare le spese necessarie per far venire il medio in Europa e assoggettarlo allo esame del col. de Rochas prima e di altri scienziati in seguito.

Sette anni di esperienze al circolo Stanford han provato l'assoluta autenticità del e passaggio della materia attraverso la materia :. Molti uccelli sono stati apportati in piena luce, taluni anche gorgheggiando sono apparsi, dictro richiesta, in una gabbia di vetro ben chinsa e di li scomparsi sotto l'azione di occulte forze, e allà vista dei presenti. Una volta un serpe bruno, lungo circa due piedi e mezzo, fu trovato avvolto al braccio del medio, che lo teneva pel collo, e a domanda del signor Stanford disparve per timore di un accidente. La crescenza di piante - apportate - è stata constatata a molte e moltè riprese, e alcune di tali piante fioriscono adesso nel giardino del signor Stanford.

Cosi numerose e rigorose prove si sono avute che è un dovere proclamarne dappertutto la autenticita, a parte ben altre maraviglie state osservate al circolo Stanford. Questo circolo è veramente unico nel gencre, e bisogna dolersi che condizioni simili non sorsero a Grenoble.

Che le condizioni imposte fossero quivi intollerabili è provato dall' abbominevole e esame cui, alla terza seduta si voleva sottoporre il medio. Se il signor Stanford fosse stato presente, lo avrebbe proibito come inutle non solo ma altresi oltraggiante per la dignita d'un uomo.

Mentre scrivo (continua la Bright) mi sento fremere di indignazione per quei dotti francesi che poterono concepire una cosa simile. Bailey fu certo abbastanza ingenuo da comprare degli uccelli, per raffermare i fenomeni, quando l'esame critico dei suoi poteri era in questione ma non puo venir biasimato del rifiuto contrapposto a un insulto non necessario. Nulla mostra meglio il carattere di quegli investigatori, le loro idee materialistiche, la loro completa incapacita ad assolvere il loro compito... Cosi si getto il discredito sopra sette anni di esperienze australiane - rigorose, del resto e feconde - si pose in pericolo il progresso delle idee spiritualistiche negli scettici e negli ignoranti, come osserva Thos. W. Stanford (in una lettera riportata dalla Bright).

Quanto alla compra degli uccelli, non è una novita.
Il signor Stanford sa benc che Bailey ha comprato uccelli a Melbourne; ma bisogna dire che il magnetismo del medio è stat!) usato nei processi di materializzazione e dematerializzazione che implica ogni apporto, e un oggetto magnetizzato dal medio riesce di più facile uso per occulto potere: cosicchè e possibile che trovando contrarie le condizioni sperimentali, a Grenoble, Bailey abbia acquistato quegli uccellini e agevolato l'apporto, apporto che è quindi da considerare altrettanto genuino quanto qualunque altro.

Abbiamo riportato dell'articolo della Bright quella che ci è parsa l'argomentazione principale in risposta alle esperienze di Grenoble, e ci permettiamo ora due parole di commento. Noi simpatizziamo per un momento coi nostri fratelli australiani, e ne comprendiamo l'indignazione, che è il frutto d'una fede acquistata la mercé di lunghe e varie e controllate esperienze; ma esortiamo alla calma e a una migliore riflessione. Gl' investigatori di Grenoble, come tali, avevano il dovere di assicurarsi della realta di fenomeni allegati, con tutti i mezzi che fornisce la scienza, e per la scienza, non esistono mezzi * abbominevoli :. Quegli scienziati sono tutt'altro che materialisti, e per tutti e garanzia sufficiente il nome del Col. de Rochas; ma ad essi si presentava un problema nuovo, che aveva per giunta ogni apparenza di frode, e incombeva la necẹssità di risolverlo nettamente e sicuramente. La richiesta esplorazione del retto avrebbe dissipato molti dubbi, e condotto probabilmente a quella stessa soluzione che presenta la signora Bright, con i seguenti due risultati : una autorevole conferma di cotesta teoria, e la legittimita d'una prova detta abbominevole e allora semplicemente efficace e feconda.

Il torto, il vero torto, degli sperimentatori di Grenoble
sarebbe stato nella negazione assoluta delle facolta media－ niche di Bailey，dopo constatato il risultato nullo delle tre note sedute；e nel rifiuto di continuar a sedere，dopo il do－ loroso incidente degli uccelli．Ma questo essi non hanno fatto il Bailey ando via，subito，e impedì ogni indagine ulteriore； gli sperimentatori di Grenoble si limitarono a concludere， com＇era loro dovere，che non avevano potuto raccogliere alcuna seria testimonianza della medianità baileyana，senza pregiudizio delle reali facoltà che potesse vantare il Bailey．

In tale stato di cose è da sperare，come dice la Bright， che Bailey possa in altra occasione venire mondato da ogni imputazione di frode．
$\dot{E}$ notevole frattanto che il Bailey，in una sua lettera， pubblicata parzialmente come appendice all＇articolo della Bright，neghi di avere conosciuto il venditore e la venditrice degli uccellini．

L．R．

## CENNI BIBLIOGRAFICI

L．SAINTE－FOY－DE SAINT－PIERRE A PIE X． Saggio cronologico sugli accrescimenti progressivi del potere dei Papi．Paris，Librairie Emile Nourry，14，Notre－Dame－ de－Lorette， 1 vol in－ 12 di 125 pagine， 1 fr .25.

Molti preti si sono chiesti se il Papa non abusasse del suo potere e se veramente dovesse a Cristo tanta dispotica autorità．Fra essi，I＇abbate Sainte－Foy s＇è deciso a darci il frutto della sua inchiesta．Egli ha visto che il Papato non è giunto a tale disposismo che con una serie di usurpazioni sui diritti dei fedeli e dei vescovi．Ed è una triste storia，ma quanto suggestiva，in cui l＇ambizione，la violenza armata， i falsi pubblici permisero ai Sovrani Pontefici di ridurre a un vergognoso servaggio i laici fedeli，i preti e i vescovi tutti figli di Cristo，gregge sacra che avrebbero dovuto por－ tare sulle spalle．

L＇autore，ortodosso per un lungo passato di fede e di devozione，si appella dal Papa attuale al suo successore， appello che potrà esser vano，ei lo sa：ma si appella aṇche a una Chiesa più cosciente，democrazia santa，unicamente preoccupata dello spirituale，persuasa che il suo giorno verrà e con esso l＇ora della pace e della tolleranza．

## 业复

P．PIOBB．Bibliothéque des mystères．Les mysteres des Diena．Venus．
E il primo di una lunga serie di volumi（l＇editore an－ nunzia che saranno trenta）con cui l＇autore comincia la sua opera di iniziazione．

In questa Biblioteca dei Misteri i Misteri degli Dei rivelano l＇eroterismo delle religioni；i Misteri dei Mondi spiegheranno le funzioni degli astri；i Misteri dei Popoli esporranno l＇immensa evoluzione dell＇umanità．

Questo primo volume dedicato al mito di Venere s＇apre con una introduzione che è la chiave di quest＇opera e delle altre future．

Dopo avere trattato dei due significati di ogni religione l＇esoterico e l＇exoterico e dopo aver parlato della Divinita e degli Dei e aver distinto quella da questi，l＇A．secondo uno schema sefirotico，distingue dodici forme possibili di religione；e dimostra che di esse forme dieci sole sono a noi accessibili．

Questa introduzione，così complessa e così importante noi richiamiamo l＇attenzione di ogni studioso dell＇esoterismo avvertendo però che una estesa cultura cabalistica è neces－ saria per l＇esatta comprensione dell＇opera di cui scriviamo．

Dopo aver esposto il mito di Venere secondo la tradi－ zione，l＇A．lumeggia le verita da esso simbolizzate，e passa a trattare dei quattro sensi esoterici del mito ；il senso poetico il senso storico；il senso iranografico；il senso cosmologico；

Tratta quindi singolarmente ognuno di questi quattro significati facendone rilevare i dodici ordini generali di co－ noscenza．È questa la parte più importante del libro，e il lettore vi troverà dei fatti nuovi，qualche volta strani；che si riattaccano alle dottrine cabalistice dell＇alta scienza che si intravede da un attento ricercatore．

Nel capitolo dei－Sacramenti della Religione di volutta ， si trattano parecchi punti assai．．．．delicati，ma，bisogna con－
fessarlo，in modo da non strappare grida di protesta al piư puritano lettore． E in esso viene，con un lavoro geniale di ricostruzione，presentata al lettore la religione di Venere tale quale fu negli antichi tempi，coi suoi sacramenti e it modo con cui questi venivano amministrati．

Altri aspetti del mito vi vengono trattati nel capitolo che riguarda l＇iniziazione，coi riti dei tre gradi，e l＇esoterismo． del mito di Adone．

Nel penultimo capitolo l＇autore espone ．La morale del piacere e dell＇amore，e ne stabilişce il decalogo；facendo rilevare la connessione di esso con il mito．

E bisogna confessare che alla fine di questo capitolo si pensa con tristezza come con tristezza scrive l＇A．che oggi non si à più il tempo di amare，di imparare ad amare ed insegnare ad amare．

Con il capitolo che riguarda il culto pubblico di Venere e la sua decadenza e le sue reliquie si chiude questo volume denso di idee e di pensiero．

Uno solo è l＇augurio che noi rivolgiamo all＇A．Possa egli presto compiere quest＇opera che incomincia sin dal suo－ primo volume a mantenere quello che aveva promesso．

Sappiamo che il secondo volume è già apparso，e che è dedicato a Ecate，la dea delle Anime，ma di esso speriamo－ di parlare presto a nostri lettori，appena avremo avuto it piacere di leggerlo．

SMATH
业
A．ROZIER－．Les Inondation en 1910 et les prophéties． Brochure in－ $8^{\circ}$ carré．
Sono pochi invero coloro che comprendono come si possa vedere a distanza，o come si possa conoscere il passato，ma sono perd molti che considerano come impossibile che si possa leggere nell＇avvenire，cioè a dire in quello che ancora secondo loro non esiste．

I fatti però sono là．Vi hanno delle predizioni perfetta mente comprovate e si domanda per essi ：come ciò può av－ venire ？l＇opuscolo del Rozier si prefigge di provare e di spie－ gare appunto come e perchè cio avvenga：

## 

SÈDIR－La Médecine Occulte．Paris．Bibliothéque Uni－ verselle Beaudalot．
E un sommario più che un trattato nel quale l＇A． passa in rassegna tutti i metodi terapeutici di tutte le scuo－ le antiche e moderne sia ufficiali che occulti．Partendo dal concetto che nella complessa composizione dell＇Essere Umano deve distinguersi il corpo fisico－chimico，l＇aura elet－ trica，il corpo fluidico，il corpo passionale，il mentale l＇Io terrestre col suo organo doppio，l＇individualità e la volontà， i corpi incoscienti，lo spirito immortale centro dei differenti $m e$ ed infine l＇anima eterna，è logico di pensare che dello stesso modo che essi s＇interpenetrano，e che ogni modifica－ zioni avvenuta in uno di essi viene risentita dall＇altro，ognuno di esso dovrà avere una terapeutica particolare per ciascuno dei suoi principii costitutivi．

Il nuovo studio del Sedir va consultato con molto scru－ polo nella sua sintesi concisa e meditato a fondo per ritrar－ ne quel profitto reale che l＇autore se ne potrebbe ripromet－ tere．Occorre pero che il lettore non sia in difetto di cono－ scenze in materia di scienze cosi dette occulte．

## 意贵贵

C．GALICHON．－Ève Rêhabilitée．Librarie gènéral des Sciences occultes．Bibliothèque Chacornac．Paris．
飠 un ottimo libro denso di idee e scritto in forma ele－ gante，che tende alla rivendicazione completa della donna，alla spiritualizzazione e all＇amore cui spetta di tracciare il cammino verso la perfezione．

Sono trattate con argomentazioni profonde ed ordinate， tutte le questioni piu importanti del moderno femminismo del quale l＇autrice è ura calda propagandista．A malgrado le numerose rivendicazioni che Ella sostiene nell＇interesse della donna，e la sua tendenża emancipatrice，non deve ritenersi questa opera nè un grido di guerra nè una rivolta disordi－ nata e demolitrice，ma sibbene un＇epopea di amore nel sen－ so più largo della parola．
$\dot{E}$ un libro che merita di esser letto e pensato．
I．C．

I．Calderone－Dir．Propr．Responsabile

## Hiborio in venclita

presso I'Hmministrazione della nostra Rinisia - Yia Besco, 47 - Palermo

Anderson Dr. J. - L'Anima umana e la Rincarnazione
Besant A. - Cristianesimo Esoterico.
". Yoga
n. 1, 50

Bhagavad Gitá - Trad di M. L. Kirby e Raja

- 1,50

Blavatsky H. P. - Primi passi-nell'occultismo
". Voce del Silenzio. .l.
" 1 , -
Calderone Dr. I. = II Problema dell'Anima " 5, Calvari D.-F. G. Borri
" 0,75 Chatterij -Filosofia Esoterica dell India, " 1, $5^{\circ}$ Chevrier Ing. G. - Materia Piani e Statidi coscienza

- 0,50

Collins M. - Luce sul Sentiero. $\quad n 0,60$
Cooper 0. C. - Mystical Traditions . "5, -

Habbe-Schleiden Dr. W. - Evoluzione e Teosofia

- $1,5^{\circ}$

Leadbeater C.W. - Chiaroveggenza: 2, Cenni di Teosofia . Piano Astrale . ... in I, 50
Lodge Sir. 0. - Vita e Materia. \# 2, $5^{\circ}$

$$
\text { Mariani M. Commedie Medianiche . } 3,5^{\circ}
$$

Mead. G. R. S. - Frammenti di una Fede Dimenticata.
"12,
Pascal Dr. T. - Che cosa è la Teosofia "0,75
Sapienza Ant, attraverso i secoli n 2,
Pioda Dr. A. Memorabilia (Indagini sperimentali di W. Crookes e di Thury sui fenomeni medianici)

> ry sum tenomen mediamil) Sinett A. P. - Buddismo Esoterico. Stauroforo C. P. - Studi Teosofici . I. I, Tummolo Prof. V. - Sulle Basi Positive dello Spiritualismo
n $6,5^{\circ}$
Williamson W. - Legge Suprema : 6, L. Denis Perchè la vita ..n 0,20

Indirizzare vaglia alla nostra Amministrazione, che effettuerà $I^{\prime}$ invío franco nel Regno. Per l'estero le spese postali in più; per spedizioni raccomandate unire l'importo, nel quale caso l'amm. risponderà dell'invio.

## DCOUKH, THISMO

I. H. V. H.

## Circolo Esoterico della Comunione del pensiero

S. PAOLHO (Brasile)

La Società di Comunione di Pensiero fra i suoi associati ha per iscopo:
a) Promuovere lo studio delle forze oceulte della natura édell'nomo;
b) Promuovere o svegliare le energie creative di ogni associato in aceordo alle leggi delle vibrazioni invisibili;
c) Fare che queste energie convengano ad assicurare il benessere fisico, morale e sociale dei suoi membri mantenendo loro la salute del corpo e dello spirito,
d) Concorrere nella misura delle proprie forzo perchè l'armonia, l'amore, la verità e la giustizia, si effettuino sempre più tra gli uomini.

La società consterà di un numero indeterminato di soci di ambo i sessi, senza distinzione di colore, nazionalità e credenza religiosa.

Per maggiori schiarimenti dirigersi al Delegato Generale il quale inviera (a rigor di posta) statuti ed altre informazioni in italiano, spagnuolo e tedesco oltre la rivista «O Pensamento ; in lingua portoghese che si occupa di Occultismo, Magnetismo, Ipnotismo, etc, etc.

Inclirizzo. - Amministrazione della Riviste " 0 Pensamento,, Rua Senador Feijo, 19.-8. Paulo (Brasile):

## Pietre preziose vere di ceylow

pergioiellieri-Zaffiri greggiper usi industriali-Fornitura diretta dalle nostre miniere al più buon mercato. Un pacchetto di- $55^{\circ}$ carati di pietre assortite prezzo 5 sterline (it. L. 125) e il migliore regalo per signore. Oampioni gratis agli abbonati di questa Rivista contro vaglia internazionale di 5 scellini
 (L. 6) per spese postali. Listino dei prezzi dietro domanda. Preghiera di corrispondere preferibilmente in lingua inglese.

$$
\begin{aligned}
& \text { J. WICKRAMMNAYATA \& C. } \\
& \text { Katukafa P. O. CeyTon }
\end{aligned}
$$

500 libbre di pietre della luna (Opali di Caylon) greggie, a 3 sterline (it. L. 75) la libbra in lotti da 7 libbre in su.

Ceylon, la deliziosa isola dell'Oceano Indiano, sacra a tre re-
igioni, e cantata dal sommo Milton à anche una terra singolarligioni, e eantata dal sommo Milton a anche una terra singolar-
mente ricea di pietro preziose. E a Kalutara, Cltta splendidamen situata all'entrata del distretto minerario, e una considerevole cas produttrice che, in grazia appuuto di clo, formice le pietre co.. con una sensibite riduzione nol prezzi, senza alcun intermediario Chy debba trarne una porcentuale por spese di rappresentanza \& di commissione. E* la casa S. W. \& C., Ia quale si trova in relazione d'affari con i centri pia cospicui degll affari intornazionali, e.
offe il non trascurabile mexzo di frattare unehe onemle nultit offre ii non crascurabio mezzo di irattare amcio a piecoie partita coi privati. Chi eservisa quesio ramo ut commercio veac benc quanto quesio conciaiva biang yantaggiose o semplici, privais che intenditi e progevali reali non pussono eqitare di rivolger it alla diti e progevoil regail non possono evitare di rivolgorit alla fio diti e progevoli rega
rente casa inglesc.

## Lavori a stampa

 Opere, Opuscoli, Registri, Cataloghi, ecc. a prezti miti presso la "Tipografia della Soc. Ed. Uniiversitaria,, - Via Ponticello, 21 - Palermo
## buce e Ombra

Rivista Mensile di Scienze Spiritualiste Milano - Via Cappuccini N. 18 Abbonamento annuo L. 5

## CGENOBIUM

Rivista internazionale di liberi studi lugano - Villa Conza - Telefono 126 Abbonamento annuo per l'Italia L. 12

## ULTIRA

Rivista teosofica che si pubblica a Roma Organo del gruppo teosofico Via Gregoriana N. 5 - Roma Abbonamento annuo L. 5

## IL VELTRO

Rivista di liberi studi in difesa dello spiritismo SIIIPIERDARENA
Via Aurelio Saffi N. 8-11
Abbonamento a una serié di 10 fasc- L. 5

## Fabre d'Olivet

 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE duGemire Humain
Due volumi in 8. - Prezzo L. 20 Si è pubblicato il Vol. I.
Per richieste: Bibliotheque Chaeornac
Quai Saìnt Michel N. 11-Paris (V)
Biblioteque Chacornac 11, Quai Saint Michel, 11 - Paris LES CLASSIQUES DE L'OCCULTE

## Hen

## PHHILOSOPHIE

OCCUNTE
DE
HENR. CORN. AGRIPPA, CONSEILLER ET HISTORIOGRAPHE DE L'EMPEREUR CHARLES V.

DIVISEE EN TROIS LIVRES et traduite du Latin. NOUVELLE ÉDITION

Hibiuaixie cira Mexveiliexiak
Rue de Rewries, 76, PARIS BIBLIOTHEQUE DES HAUTES SCIENCES н. с. иенippi
la PHILOSOPHIE OCCULTE
Senle tradwction francafse complete, comprenant les premier, denvieme, troisieme et quatrieme liores

Les Eléments magiques de pierre diaban ei
Le Traité de Magie d'Apbatel
Deux forts volumes in -8 ecu d'environ 500 pages chacun, sur bcau papier, avec nombreuses figures et tableaux kabbalistiques of magiques dans le texte et hors texte, et un joll portrait d'Agrippa en frontispice.

郎
En souscription 15 fr . A l'apparition 20 fr
Une remise toute speciale sera falfe it MM. les Lilraires qui sorrscriront pour un mintmum de chiy exemplaires.

Dott callifio shiont
Psiche Misteriosa
Editore ALBERTO REBER - Palermo STEINER
II Cristianesimo QUALE
FATTO MISTICO
Traduzione dal Tedesco Editore ALBERTO REBE®R-Palermo L. 3,50

## 1. Gooper Oakley

Antiquarum Tradictionum Collectio
MISTICAL TRADITIONS
1). Forms and Presentments,
2). Secret Wrítings.
E.d. Ars-Regia-Milano-Price, 45 Si è pubblicata
della stessa Casa Ed. ARS-REGIA YOG A
di Mrs, ANNIE BESANT
Commedie Medianiche di M. MARIANI

[^45]II Progresso Zootecnico e Agricolo
RIVISTA MEGVEIK,
Zootecnica, igiene, polizia sanitaria, agricoltura - Direttore Dott. Guido Provenza

# Filosofia della Sciepza <br> <br> RIVISTA MENSILE 

 <br> <br> RIVISTA MENSILE}

di Psicologia sperimentale, Spiritismo e Scienze occulte

Hmministrazione-Palermo-Via Bosco, 47
In necessarils mnilisiz

## ABBONAMENTI

1TALIA - Anno L. 3-Semestre L, x,50 UN. POST. - Anno L. 4,50 - Semestre I. 2,50 C'n numero separato cent. 30

## INSERZIONI IN COPERTINA

Per ciascun avviso, in proporzione degli spazi edel numero di volte per eni si vuole ripetuto, prezzi da convenirsi.

## PRINCIPALI COLLABORATORI

Dott. Augusto Agabiti-Roma - Ernesto Bozzano-Genoia - Prof. Antonino Borzi-Patermo - Adelchi BorziPalermo - Enrico Carreras-Roma - Vincenzo Cavalli-Napoli - Dott. Arnaldo Cervesato-Roma - Comm. Lino Ferriani-Como - Febo De Limosin - Barcellona - Comm. Prof. Salvatore Farina - Milano - Dott. M. Falcomer-Vencsia - Ing. Cay. Francesco Graus-Aapoli - Prof. Giovanni Hoffman-Roma - F. Iacehini Luraghi-Milano - Prof. Virgilio La Scola-Palermo-Arv. Dott. Gabriele Morelli-Napoli- Prof. AngeIo Marzorati-Milano-Dott. Gioacchino Milazzo-Patermo-Dott. Prof. Domenico Massaro-PalernoDott. Marconi Enrico-Terni-Nola Pitti Ing. Laigi-Palermo-Nalli Dott. Vitangelo-Palermo-Dott. Giuseppe Piomelli-Milano-Prof.Pecorella Corradino-Palermo-Prof. Girolamo Ragusa Moleti-Palermo Col. Conte Alberto De Rochas-Grenoble-Prof, Ernesto Senarega-Palermo-Ayv. Dott. Alessandro Sac-chi-Roma-Dott. G. Sulli Rag-Milano-Dott. Carmelo Samonà-Palcrmo-Prof. Scipio Sighele-FirenseRag, Gino Senigaglia-Roma-Prof. Vincenzo Tummolo-Roma-Prof. Federico Verdinois-Napoli-ProfRaffaele Wigley-Palerno-Dott. Paolo Visani-Scozzi-Firense-Arv. Dott. F. Zingaropoli-Napoli.


## PALERMO

Tip. della Società Editrice Universitaria
Yia Ponticello, 21

# IL PROBLEMA DELL'ANIMA 

## Studio di Psicologia Sperimentale palermo 1908 Ir.

## Sommario dell'Opera :

CAP. I - Definizione dell'anima.- 11 suo veicolo-Rapporti tra le manifestazioni del Macrocosmo e del Microcosmo.-Le nuove cognizioni sulla natura della materia.-L'anima è un centro di coscienza indipendente dalle tunzioni di essa.
CAP. II - La sede dell'anima nella subcoscienza.-Le teorie di Kant e di Carlo Du Prel. Che cosa è la subcoscienza.-Doppia natura di esca.-I presentimenti nella veglia.-Sogni che devono essere studiati.-Poteri dell'anima nel sonno.-Il nottambulismo e la coordinazione dei movimenti.
CAP. II - Fenomeni di sonnambulismo nel senso in cui suole intendersi questa voce.-Sogni lucidi o Psichici-Visione contemporanea a distanza nel sogno. - Sogni premonitori. - E' l'anima una semplice funzione fisiologica del cervello, o una entità per sè stante che sopravvive alla desintegrazione della personalità umana?
CAP. IV - Telepatia e sua definizione-Fenomeni telepatici di diversa natura-Alcuni esempii pigliati a caso-La teoria di Flammarion e di William Crookes per la spiegazione di alcuni di tali fenomeni.-Casi che non possono spiegarsi con questa teoria.-Casi di telepatia esperimentale.
CAP. V - Trasmissione di pensiero nello stato normale e provocato. - Visione a distanza-Fenomeni ipnotici-Personalità multiple-Visioni nell'anestesia.-Suggestione postipnotica.Visione e diagnosi delle malattie-Trasposizioni dei sensi-ll sonnambulismo nell'antichità,
CAP. VI - I Fenomeni della Chiaroveggenza - Chiaroveggenza spontanea - Casi classici ricordati dagli storici - Casi moderni - Chiaroveggenza provocata - Cristalloscopia - Visione dei mistici - La scienza e la fede - Nulla di reale all'infuori dell'anima.
CAP. VII - Se Yanima esiste soppravvive alla morte del corpo? Altre fonti di ricerche - Societá per le ricerche Psichiche di Londra - Apparizioni spontanee dei viventi-Apparizioni postume - Il corpo fluidico o perispirito - Le esparienze del Luys, del De Rochas e del Baraduc - Quelle di Mr. Henri Cristian e di altri, esposte da Mr. Piobb - Molti pregiudizii sfatati Premessa sul moderno spiritismo.
CAP. VIII - Ta Medianità - II riconoscimento ufficiale dei suoi fenomeni - Spiegazioni varie date dagli scienziati-II Prof. Morselli e la sua muova opera "Psicologia e Spiritismo " Confutazione delle teorie materialiste - L'potesi spiritica e la piu naturale, ed in alcuni casi la piu scientifica - Manitestazioni ordinarie superiori - Alcuni esempi di esse - L' identificazione o meno del defunto - Che cosa e un medio - Il fachirismo orientale - I suoi rapporti colla medianita.
CAP. IX - Le conseguenze che si debbono trarre da ció che é stato detto ed esposto precedentemente - $\boldsymbol{L}$ erroneo il concetto letterale biblico, che cioè Panima umana sia stata creata come tale e contemporaneamente al suo corpo - E' erropeo il concetto materialista, che fa dell'anima una proprietà della materia organizzata, che dura dalla nascita alla morteL'anima è un essere evolvente, nella plumalità delle sue esistenze.
CAP. X - Il concetto della evoluzione conduce alla necessità di ammettere le esistenze plurime - La rincarnazione é credenza tradizionale di tutte le Religioni - Perchè si e dimenticata in occidente - Platone e la Metempsicosi -. Prove deduttive di essa - Tentativi di esperienze fatte dal De Rochas e dal Botvier
CAP. XI - Ancora della rincarnazione - Paradiso, Purgatorio ed Inferno - Che cosa si rincarna - Come e per qual legge si opera la Rincarnazione - Il libero arbitrio - Obiezioni che sono state fatte contro la legge di Rincarnazione.
CAP. XII - Riassunto delle teorie che si sono esposte - Religione e Scienza. Effetti morali della Nuova Psicologia - L'avvenire dell'Umanità

## N.B.-Per le richieste rivolgersi presso l'Amministrazione della Rivista "FILOSOPIA DELLA SCIENZA,„Palermo-Via Bosco, 47

## PMCCOM, POSTA

Abbonamenti pagati dal 15 giugno 1910 al 15 giugno 1911 Ballotta Franceaco-Armó Ednardo-Bivona Ferdinando - Bottino Ing. Frameesco - A vellone Ruggiero Berna Ayv, Gioacchino - Armò Corradino - Caltagirone Dott. Vincenzo - Cav. Cardillo Vallese Carmelo - Arr. Cecala Nicoló-Zanotti Smith Malvina-Auzon Avv. Er-nesto-Corrao Ant. Giov.-Castellini Arr. Eduardo-Batthglia Arv. Ignazio-Di Blasi Car, Francesco - Canepu Vacearo Avr. Pietro-Cav. Ing. Douato Seiboma - Cassara Arv, Giuseppe-Caputo Avv. Luigi - Balaceo Leo-nardo-Plini Giovamni- Anma Fuvalli Trigoma,

Per un semestre dal 15 giugno 1910 al 31 dicemb. 1910
Castiglia Avv. Giiuseppe-Cosenza Avv, Cav. G. Battista -Gelodi Guetano-Rondimi Giacomo-Pecorella Corradino,

## HIHBRI IN DONO

8. Da Cicca-Sulla protogenesi dei processi matematici. 1. Molina. Napoli. L. 2.
A.Besant-Teobofia evita Umaua Ars Regia. Milano. La1.50. 0. Iotpe- Eseenza della Fede in accordo colla scienza. Ars Regia. Milano. L. 2,50.
sedir-Couferences sur Li'Evangile 1-11 Librairin EmiIf Decandidat. Paria 1909.
F. Marconi.-FrAen della Involuzione mei codici Yeda Monogrifia-Casa Editrice del Cornobium, Lugano. 1910.
9. Marérie-La Lumiére Astrale. H. Darogon, Paris IX I. 9 Sedir-Iritiation. Biblioteque a Beaudelot - Paris. I_, 2. P. Piohb.-Vémis. H. Daragon. Paris L. 6.

# Filosofia della Scienza RIVISTA MENSILE 

di Psicologia sperimentale, Spiritismo e Scienze occulte

Direttore - Apd. Dott. Innocenzo Calderone
Amministrazione-Palermo-Via Bosco, 47

In necessarjis nnitas;<br>in duhis libertas.<br>in omnibus charitas.

(RUPERTO MELDENIO)

## L’UOMO OCCULTO

Vi esporrò quanto insegna sull'uomo la tilosotia esoterica, ociulta; quanto insegna sulla sua natura, sulle sue forze misteriose, sulle possibilità che lo attendono nellavenire.

E per cominciare con una leale e franca dichiarazione diro, che sottometto alle vostre considerazioni quanto ho appreso dagli altri, e quanto ho potuto apprendere merce la mia esperienza personale; e lo presento a voi come semplice ipotesi razionale, non intendendo affatto di imporvi la mia opinione. Libero pensatore in tutta l'estensione della parola, lascio ad ognuno la responsabilità dei propri pensieri, e la piena liberta di accettare o respingere ciò che espongo, secondo gli sembrerà più o meno accettabilc. Il mio dovere, che è il dovere di tutti i ben pensanti, sarà sempre quello di esporre la rerita come la sento, piaccia o dispiaccia al mio interlocutore.

Fra il mondo orientale e quello occidentale, esiste una notevole differenza nei modi di concepire, di comprendere l'entità: Como.

Secondo la filosofia orientale esoterica, l'uomo è essenzialmente un'anima e tutti gli strumenti, che sono al servizio di quest' anima, tutti i corpi che lavvolgono, tutte le forme che riveste, tutto ciò non è che materia in trasformazione continua nel tempo e nello spazio.

Nel Brihad Aranyaka L’panishad, che è uno dei libri classici dell'India, leggo: «come un orefice il quale esponendo al fuoco del suo fornello un pezzo d'oro, dà a questo metallo una forma nuova, cosi l'anima costruisce una forma." Di guisa che, per l'antica filosofia esoterical'uomo è l'animat l'anima che fa tesoro di sua esperienza, per soggiogare la natura esteriore, per riunirsi alla calusa prima do cui emana. Le forme che riveste l'anima, sono altrettante fasi successive dell'evoluzione naturale; e di secolo in secolo, l' anima foggia queste nuove forme rendendole di più in più adatte all'ambiente, alle nuove necessità di vita. Come vedete, la legge di selezione di Darwin, di Wallace, di Hoeckel, ha avuto nell'India di trenta secoli fa, chi lha concepita ed affermata prima e come i nostri moderni antropologi. Fin qui il mondo orientale.

Il mondo occidentale, invece, considera l'uomo come un composto di materia e d'intelligenza.

Cosi per la filosofia esoterica, l'anima è al di sopra della materia e dell'intelligenza, le quali altro non sono che istrumenti della prima; mentre

[^46]quella occidentale, non scorgendo nell' uomo che corpo e intelletto, è naturale che per essere logica, si occupi solo di queste due cose; e trascurando cosi di porre l'organismo sotto il dominio dell'intelletto, non riesce neppur più a dominare, talvolta, i propri pensieri.

Per rendervi anche meglio compresa la differenza che passa fra queste due opinioni, vi daro un'idea dei diversi principii o stati di cosciensa, che costituiscono l'uomo completo : cioce, l'uomo fisico, l'uomo psichico e l'uomo spivituale.

Sono queste le tre grandi divisioni riconosciute sia dal Cristianesimo, che dalle altre religioni; e $S$. Paolo stesso, parla dell'uomo come di un composto di corpo, anima e spirito. Però nel Cristianesimo volgare non si fa distinzione fra anima e spirito, mentre in quello tilosotico, nellalta teologia, si seguono le orme del grande apostolo e si considera l'uomo come la unita complessa delle tre parti ora accennate: una tri-unitio.

Il corpo umano, che noi spiritualisti denominiamo, il vestimento fisico, è un elemento, variabile, illusorio; muta continuamente da un istante allaltro, danno in anno; e le conquiste della moderna fisiologia, sono li a provarci, che nello spazio di sette anni, come insegna il materialismo di Moleschott, tutte le molecole del corpo nostro si rinnovano, di guisa che non una sola molecola possediamo oggi, che ci abbia appartenuto sette anni sono. E non è tutto. Secondo le più recenti ricerche biologiche, la fisiologia ha riconosciuto, che la maggior parte del nostro corpo, è composto di piccoli esseri viventi che si chiamano microbi. E oggidi, gli scienziati, i quali muovono, armati di microscopio, alla caccia dei principii patogenici, o cause delle malattie, si danno attorno a tutt' uomo per catturare qualcuno di quei tali microbi, che sono causa di tanti malanni; ed una delle loro occupazioni favorite, quando non ritornino a casa con le pive nel sacco, è di allevarli, questi microbi, concorrere alla loro riproduzione, alla loro conservazione, e tutto cio per renderli meno pericolosi al genere umano.

Sotto questo punto di veduta, non c'è che dire; la scienza occidentale materialista procede con passi di gigante alla scoperta di questa grande verità esoterica : il nostro corpo altro non ê che un composto di microfiti e di esseri anco più infinitesimali; esso è interamente costituito di un numero infinito di piccoli esseri viventi, di piccole esistenze, onde ognuna possiede una vita propria, indipendente; dal grande serbatorio della natura questi esseri invisibili penetrano in noi, soggiornano nel nostro organismo, mentre noi imprimiamo su di essi l'impronta del nostro carattere fisico, mentale, morale e passionale; poi essi emigrano da noi, e con l'impronta ricevuta vanno a costituire altre forme nei regni minerale, vegetale, animale, umano, di guisa che, fisicamente parlando, noi ci possiamo dire creatori del mondo nel quale viviamo: il mondo che ne circonda è fatto del materiale che noi gli forniamo ad ogni momento: il mondo si modifica continuamente secondo la natura delle sostanze chimiche, che noi versiamo in esso.

Queste piccole esistenze, prendono parte attiva al flusso vitale del nostro corpo; noi le nutriamo, le avveleniamo, le fortifichiamo, le purifichiamo, oppure le insozziamo secondo i casi. Cogli elementi che ci nutriscono, coi nostri pensieri, colle nostre opere, modifichiamo l'economia vitale di questi mi-
crofiti viventi, che sono in noi; e quindi li gettiamo nell'ambiente, perchè concorrano a formare il corpo di altri esseri, perchè si facciano parte della grande repubblica fisica che ci circondat. e che noi modifichiamo secondo i singoli sistemi di vita.

Ecco, dove si trova la base universale della fratellanza umana, della fraternità di tutto quanto vive. E nel mondo, nulla vè che non viva; lo stesso pulviscolo, che l'uomo calpesta cela in realta ai suoi sguardi universi, sistemi, cosmi di vita. Di qui i continui rapporti, che rendono ognuno di noi responsabile della propria potenza creatrice, delle modificazioni, delle trasmutazioni, che imprimiamo allambiente nel quate viviamo. Ognuno di noi, colla sua influenza personale, trastorma la vita altrui, fisicamente, mentalmente e moralmente.

Si suol dire che l'ubbriaco, fer citare un caso, non faccia torto a se stesso. Non è vero. Costui non solo è nemico di sè stesso, ma di quanti lo circondano, di tutte le esistenze che hanno rapporto con la sua. La maledizione che pesa sull unbriaco e e questa: che, tutti quei picoli esseri che virono in lui, escono awelenati dallalcool, per appestare gli organismi altrui, per corrompere le mogli, i figli, ai quali comunicano il veleno dellalcoolismo trasformandoli in focolari di maledizione, in sorgenti di infezione per yuanti li avvicinano. Ecco come con la conoscenza del corpo fisico, la filosotia esoterica, ci ammaestra a vegliare sulla nostra condotta. Essa ci fa comprendere il grado di colpabilita nel quale incorriamo con le nostre azioni, coi nostri pensieri, con la nostra vita giornaliera, in ducendoci cosi a saper dominare non solo il corpo fisico, ma l'intelletto ancora.

Passo dal corpo fisico, al corpo psichico, quello che gli esoteristi denominano: corpo astrale. Veramente é da esso. che io arrei dovuto cominciare giace he noi lo consideriamo come la forma matrice nella quale penetrano, dalla quale escono tutte le forme della vita fisica. Questo corpo e la parte permanente, stabile delluomo: esso conserva allorganismo esteriore la sua forma, la quale si moditica gradamente, a poco a poco; e sul corpo astrale, che Fintelligenza agisce, èlui che determina lordinamen to delle molecole fisiche; ed a tal punto lo determinat, che se la sua forma si muta alyuanto. le molecole fisiche prendono docilmente la nuova apparenza che loro $\mathfrak{e}$ imposta. Il corpo astrale, il quate altro non è, che il fluido nerico della moderna psicofisiologia, e formato di materia astrale, o cosmica, o odica secondo il Reichenbach, o raviante, come ci insegna il Crookes con le sue meravigliose espe rienze per cui venne a scoprire una quarta dimensione della materia: la materia raduante. Questo corpo cosi costituito, arrolge e compenetra ogni molecola fisica, crea attorno a noi come una specie di atmosfera, ha quale irradia da tutti i punti delForganismo ed in tutti $i$ sensi: è un' alura in una parola, o strato di materia sottile e luminosa, che puo alle volte essere percepita da un soggetto sensitivo, come lo attestano gli esperimenti di chiaroveggenza provocata con T'ipnotismo. Ebbene, questatura moditica la sua natura secondo lo stato di salute, le condizioni fisiche d'ognuno, secondo la condizione mentale e morale dell'individuo essa ha uno stretto rapporto con l'intelligenza, che ne ©̀ anzi la guida motrice; $\dot{c}$ un centro dattività per le forze magnetiche, onde è per èssa appunto, che noi ci mettiamo in comunicazione magnetica con gli altri. esercitando sovra essi, anche inconsciamente, la nostra influenza. E' questa una verita assodata dal positivismo moderno, e nota a quanti si sono dedicati allo studio dei fenomeni ipnotici.

E infatti: incontrando una persona per la prima volta, non v'e mai occorso di provare una specie di attrazione o di ripulsione per essa, indipendentemente dalle vostre idee, dalle vostre opinioni Una persona vi è simpatica. un altra, invece, v'è antipatica senza che roi sappiate rendervene ragione. Ia filosotia esoterica, vi fa conoscere la causa di queste stranissime impressioni, dimostrandovi che ogni essere umano possiede un modo particolare di vibrazione fluidica: la vibrazione della sua materia astrale, la quale alterna continuamente i suoi movimenti di espansione e di contrazione, come l'organo massimo del nostro sistema, il cuore, fa per il sangue. Ora, una delle caratteristiche cospicue di questa materia astrale, si è la facilità con
cui puos essere posta in vibrazione. d'onde quegli statí speciali di sorraeccitazione nervosa, d'isterismo, che sorprendono gli stessi neuropatologi; e nell'istessa guisa, che la luce altro non è che una forma di movimento determinato nelle onde eteree da un centro ignco, o vibratorio, che noi diciamo luminoso, cosi la materia astrale, che entra nella nostra costituzione fisica è continuamente solcata da ondulazioni vibratorie, che passano in noi, fuori di noi, che costituiscono una caratteristica speciale per ogni individuo e sono modificate dalle singole volonti. Il fenomeno, come vedete, è puramente tisico; colpite, per esempio, contemporaneamente due corde armoniche di un pianoforte, e, secondo la lunghezza e la velocita delle vibrazioni, yoi otterrete armonia o dissonanza; cosi e non altrimenti avviene delle vibrazioni astrali di due persone; se le vibrazioni sono armoniche avrete consonanza, attrazione, simpatia: se vi sarà dissonanza, l'antipatia, la ripulsione ne saranno le conseguenze.

Eccovi il corpo astrale considerato come il median" di tutti i fenomeni magnetici. Tutte le sensazioni, le stesse passioni che si manifestano in noi, altro non sono che modi di vibrazione astrale.
'i siete mai domandato che sia l'eloquenza? Essa non dipende affatto dalle parole pronunciate, e tanto meno dal pensiero, che rivestono le frasi. Se voi sicte indifferenti, freddi, ma potreste anco leggere i brami più eloquenti di un Segneri, di un Mazzini, di un Foscolo senza provare il minimo entusiasmo. Ma, se invece di leggerli voi li sentite declamare da un oratore in cui l'entusiasmo sacro e generoso sia fiamma di vita, oh! allora la cosa sarà ben diversa. Perchè ció? Perchè il pensiero delloratore agendo sulla propria atmosfera astrale, e determinando in essa uno stato intenso di vibrazioni, vibrazioni damore o d'odio, di generosita o di bassezza, queste propaga alle atmostere astrali dei suoi uditori, trascinandoli quasi incoscienti a sentirsi uno con lui, a pensare, ad amare, ad odiare con lui! E' questo il segreto magico del fascino misterioso che Cesare, Napoleone, Savonarola, Garibaldi. Mazzini, esercitarono sulle folle. Ed eccovi ancora il segreto delle matatie nervose, delle epilessie, delle crisi isteriche, che talvolta erompono inaspettatamente lungo le celle di un convento, le corsie di un ospedale; di quel panico invincibile che trascina una folla, un esercito nellimpeto turbinoso della fuga. Dappertutto oveè commercio di umani, ivi regna sovrana la vibrazione astrale guidata dall'intelligenza di un dominatore.

La scienza moderna, per opera del Colonnello Rochas direttore del politecnico di Parigi, per opera dell'Accademia reale di Londra e di infiniti sodalizii scientifici sparsi per tutto il mondo: di un Richet, emulo di Charcot, di un Lombroso, di un Ochorowicz celebre fisiologo di Varsavia, di un Crookes, di un Wallace, di un Edison, di un Gibier, sta facendo delle ricerche sperimentali nel dominio del corpo astrale; e molti pensatori, fino a ieri negatori confessi, incominciano a credere necessario di ammettere l'esistenza di questa parte invisibile della natura umana, per spiegare i fenomeni occulti dallo psichismo sperimentale, del mediumismo, dell'ipnosi.

Che dirvi di più: dopo le scoperte fatte dal celebre Prof. di Reichenbach sulla luce odica, raggi luminosi emessi dai due poli di un magnete o dalle mani di un potente magnetizzatore, fenomeno che io stesso constatai molti anni s?n) con un egregio mio amico il dott, Chiostri (li Ejrenze, che dirvi di piü: se dopo tutto cio, il Colonnello Rochas gia citato e il dott. Baraduc, sono riusciti a fotografare la sensibilità esteriorizzata: il corpo astrale, projettantesi al di fuori del soggetto ipnotizzato ? Ebbene, Crookes, il primo fra i chimici viventi, fin dal $18 \%$ era giat riuscito a fotografare il fantasma psichico, plasmato nella luce astrale condensata, della Katie King.

E'dunque a questa parte dell'organismo umano che si connettono i fenomeni di trance, stato ipnotico tutti i fenomeni infèriori del mesmerismo e dell'ipnotismo.

Alcuni celebri psicologi occidentali, come il Sidgwick dell'università di Cambridge, come il compianto Enrico dal Pozzo, professore di fisica sperimentale nell'universita di Perugia, come il Sully, il Bain, hanno riconosciuto essere impossi-
bile comprendere le funzioni della coscienza. studiandole unicamente nello stato di veglia; di qui la necessita d'incomincibre a studiare la coscienza del somno: espressione poco esatta, fabbricata nelle fucine dell'officialesimo cattedradrico, che noi accettiamo in mancanza di meglio. Certó è, che questa coscienza del sonno comprende tutti gli stati di trance

Qual $\dot{c}$ il risultato pratico di questo stato $\ddagger$ quello di poterlo provocare a volonta; e voi capirete bene, che volendo constatare dei fatti, è mestieri poterli produrli a nostro beneplacito.

Mercè dunque la produzione artificiale dello stato di trance, la coscienza umana puod essere studiata in modo assai ben diverso che non nello stato normale di veglia. La trance può esser provocata con l'inalazione degli anestetici, coi passi magnetici o mesmerici con limposizione della volonta e qualche volta con l'ipnotismo, ossia con un'azione meccanica, quale sarehbe uno specchio girante, la luce elettrica, e tantaltri artifici che tendono ad affaticare il senso esterno lino al punto da paralizzare il nervo conduttore che ra al cervello, determinando nell' apparecehio cerehrale uno stato comato:o.

E' questo il sistema meccanico, che si segue nell'ipnotismo. Braid, che pel primo tento a Londra, or sono circa 50 anni, i fenomeni ipnotici, otteneva questi risultati per mezzo dello strabismo concergente, obbligando cioè il soggetto a guardare fissamente un oggetto brillante tenuto fra le dita dall'operatore a pochi centimetri di distanza dalla radice del naso, alquanto al di sopra della visione orizzontale. Le pupille rivoltate così verso la radice del naso, affaticano assai i nervi ottici, onde la stanchezza, il sonno, o la trance, durante la quale Braid determinava la manilestazione dei tenomeni ipnotici.

## Giovanni Hoffmann

(continua)

## Julia's Bureau

Ho voluto conservare il titolo originale dell' istituzione nuova, perchè con tal titolo è conosciuta nel mondo dei cultori di scienze psichiche; col nome di Bureau continuerò ad indicarlo nel seguito della presente relazione. nel timore che traducendo con ufficio studio, scrittoio e simili, possa io indurre in equivoco alcuno dei lettori.

Molti fra questi hanno di già un'idea sommaria dell'Istituto. Il Bureau di Giulia è uno speciale ufficio diretto medianicamente da un'entitá chiamata Giulia. e rappresenta, per servipmi di un'espressione del suo fondatore sig. W. T. Stead, un ponte gettato fra questa sede e l'Al-di-lá, fra gli uomini e gli Spiriti.

Tutta l'opera dell'ufficio si limita a mettere in rapporto due esseri legati da vivo affetto. l'un dei quali defunto, l'altro vivente ancora della vita terrena. Sono pertanto escluse le consultazioni su affari e quelle che non abbian di mira la continuazione dei rapporti reali di affetto fra le entità delle due sedi, terrena e ultra terrena.

Il Bureau funziona, secondo ho detto, sotto l'immediata direzione dell'entita Giulia, la quale ha anch'essa posto alla tavola alla quale si lavora, e che è benissimo ravvisata da un medio chiaroveggente.

Pel disimpegno del sérvizio il personale è così composto: tre medi, chiaroveggente l'uno, chiaroudiente il secondo, scrivente il terzo ; uno stenografo, un dattilografo. Son tutti retribuiti; ai medi vien corrisposta una ghinea al giorno.

Giulia, per le comunicazioni proprie o per quelle delle entità che si presentano, si giova dei due medi
chiaroudiente e chiaroveggente; nell'assenza di questi si serve del medio scrivente. Lo stenografo raccoglie le comunicazioni date a mezzo del chiaroudiente e del chiaroveggente.

La seduta vien apperta con la seguente preghiera dettata dalla stessa Giulia al signor Stead, che le ne aveva fatto domanda:

* O Dio, che sei Padre di tutti gli spirim che a* bitano il Tuo Universo di Amore, noi veniamo a Te * questa mattina come figliuoli obbedienti, per essere * istruiti sul nostro dovere e per ricevere la forte fede - per adempierlo. Onnipotente, il cui nome e natura «è Amore, abilita ciascuno di noi a vivere nei Tem-- pli di Amore - Amore per te, Amore a ogni altro - Amore a tutti gli spiriti che vivono nel tuo intero * Universo. Accordaci la libertà di figli verso un Pa* dre. ed abilitaci ad avere la sapienza e il potere di * rendere manifesto ai figliuoli degli uomini la realtá * e la gloria dell'amore che ha trionfato della morte, - e ci ha resi capaci di varcare la tomba per tutti - quelli che amiamo. Queste cose noi chiediamn nel * nome e per l'amore del nostro Signore Gesù Cristo * nostro risorto Salvatore. Così sia. .

Si esegue quindi della musica adatta per assimilare ancor più, rendendone armonici i sentimenti, le persone astanti.

Così predisposto l'ambiente. le entità si 'presentano e vengono ravvisate dal chiaroveggente udite dal chiaroudiente, per la cui bocea si manifestano. quando non torni loro più facile scrivere, serventosi della mano del medio scrivente, le loro osservazioni, proposte o risposte.

Ma ritornerò su ciò fra breve; pel momento, per dare un certo ordine alla mia relazione, farò un breve cenno su le formaliti rigorose che precedono la manifestazione domandata.
**

Quando alcuno abbia il vivo desiderio di mettersi in comunicazione con un suo caro estinto, si rivolge di regola per lettera al Segretario del Bureau sede principale di Mowbray House Norfolk-Street in Londra. Gli vien chiesto, in risposta, se egli sia a conoscenza degli studi fatti di già su l'esistenza di un mondo invisibile ultra terreno. Ove egli dichiari di non essere informato di siffatti studî e ricerche, gli vien consigliata la lettura dei libri occorrenti, perchè possa aver una idea, precisa più che sia possibile, dello stato attuale delle investigazioni fatte nel campo psichico. Fra le opere da consultarsi è il libro intitolato *Letters from Iulia *(le lettere di Giulia) che si vende al prezzo di uno scellino.

Quando l'instante ha fatto ciò, gli vien fatta firmare una domanda, nellia quale è affermato che egli conosce quanto è stato scritto su le comunicazioni con l'altro mondo, e che desidera mettersi in rapporto col Tizio, del quale dice il nome, indicando la causa e la data della morte. L'instante altresì mo va la domanda nel senso di esser sicuro, che. se l'entità sapesse possibile venir messa in comunicazione con lui, dato il suo affetto, volentieri aderirebbe a tale comunicazione.

Tale domanda vien sottoposta all' esame di uno psicometra, il quale prendendola fra le mani sente l'aura dell'instante, e tenta di sentirne le condizioni mentali, e la condizione dell'entità con la quale la comunicazione è stata richiesta. L'istanza firmata a sua volta dallo psicometra, passa nelle mani dei segretari di Giulia i quali, sotto la suggestione dell'Entità direttrice del Bureau, ricevono e scrivono le istruzioni di questa, dalle quali si desume se il desiderio del-
l'instante verrà accolto o respinto, e se possa farsi il tentativo di stabilire la comunicazione.

Rarissimamente, e solo in quistioni di forma, le istruzioni dettate ai medi, sebben questi operino indipendentemente e a distanza l'un dall'altro, differiscono tra loro. In alcuni casi alla risposta medianica è unito l'avvertimento, che occorre al Bureau un oggetto che sia appartenuto al defunto.

Comunicata all'instante l'accettazione della sua domanda, egli è invitato a completare con le notizie richieste uno stampato (Mod. H) tendente all'identificazione dell'entità sollecitata. Le notizie richieste riguardano personali particolari del defunto come il nome completo, la data di nascita, il luogo e la data della morte; la statura approssimata, l'età apparente, l'aspetto generale, il colore dei capelli e degli occhi, l'espressione delle fattezze, qualche segno particolare; ed in oltre la causa della morte, qualche episodio inerente al trapasso, qualche incidente o messaggio, l'indicazione di qualche vezzeggiativo del defunto o dell'instante, il nome di alcun luogo conosciuto dall'uno e dall'altro. l'accenno a qualche affare conosciuto da entrambi, l'uso di qualche parola, frase, espressione di gergo, nomignolo, caratteristico dell'uno o dell'altro.

Tutto ciò come si vede ha due fini: personale l'uno e di propaganda l'altro; in quanto, mentre con l'adempimento di siffatte molteplici condizioni il postulante si assicura della identità del defunto, è poi provato agli occhi dei non credenti come non sia da pensare, per la svariatezza degl'impegni che il Bureau assume, ad una frode per quanto abilmente preparata.

Si aggiunga poi che siffatta formula firmata vien chiusa e suggellata e resta in potere del postulante, il quale l'ha completata a parte, all'insaputa dei meti dai quali trovasi lontano.

E perchè resti documento delle cautele prese per guarentire la sincerità dei lavori, il postulante rilascia al Bureau la seguente dichiarazione (Mod. D).

- Io con la presente vi informo, che ho riempito - il modello H e l'ho chiuso in busta suggellata, ap-- ponendo il suggello il giorno.....
- Quando avrò ricevuto e preso nota delle rela«zioni dei tre medi spedirò questa busta, col suggello intatto. al Bureau, insieme con le relazioni annotate .

Finalmente il postulante è introdoto nella sala degli esperimenti; ma prima che egli vi sia penetrato gli sono state fatte delle rigorose avertenze; egli non deve dare alcuna informazione su la propria identità o su quella dello spirito col quale chiede di venire messo in rapporto; anzi deve entrare nel Bureau come per caso.

Il medio chiaroveggente. il quale nulla sa dell'istanza del postulante, descrive le entità che grado grado si presentano, e comunica al postulante i messaggi che gli è dato di raccogliere chiaroudientemente. Nei casi in cui il medio è idoneo a cadere in trance, l'entita talvolta manda direttamente i suoi messaggi al postulante servendosi dell'organo vocale dei medi. Si torna ad avvertire il postulante, perchè non proponga nessuna quistione e perchè rimanga quanto più è possibile passivo, limitandosi, quando viene interrogato dal medio, a rispondere affermativamente o negativamente.

Le parole del medio e quelle del postulante vengono raccolte dallo stenografo, e le relazioni delle tre sedute (secondo le formule speciali E. F. G.) sono accuratamente dattilografate e sottoposte al postulante, perchè ne prenda nota e per le eventuali correzioni. Questi le esaminerá minutamente, aggiungendo l'impressione propria; vale a dire, se egli creda che la
risposta del medio possa spiegarsi con la telepatia, come opera del cosciente o dell'incosciente, o se egli sospetti che l'informazione sia pervenuta per altro mezzo al medio; concludendo col dichiarare se, o no. egli creda di essere entrato in comunicazioni coll'entità.

La relazione e la busta suggellata son poi rimesse al Bureau, dove vengon rotti i suggelli, e vengono confrontate le notizie contenutevi con i risultati ottenuti per via medianica.

Il Bureau si riserba poi di pubblicare le relazioni, tacendo ben inteso i nomi, salvo che il postulante consenta a che anche a questi venga data pubblicitá.

Una statistica dei risultati già compilati ha permesso di calcolare che nel $75 \%$ dei casi i postulanti son rimasti convinti delle prove svoltesi sotto i loro occhi.

$$
* *
$$

Io debbo far qui una confessione : quando appena mi fu dato conoscere la fondazione di siffatto istituto, ne provai un'impressione sgradevolissima; e per quanto la rispettabilit' del sig. Stead mi imponesse di non confondere il Bureau con certi gabinetti d'ogni genere che funzionano col solo fine della speculazione, deplorai che. per eccesso di zelo, si dessero agli oppositori di mala fede argomenti per gettare il ridicolo e il discredito su gli studi psichici.

Debbo per altro dichiarare che non appena ebbi sott'occhio le due relazioni dello stesso sig. Stead sui lavori del Gabinetto, le mie prevenzioni caddero subitamente.

Ed invero lo Stead non manca di andar da sè incontro alle possibili obbiezioni e critiche; e la descrizione delle cautele che si richiedono dal postulante e l'esposizione di alcuni casi tipici, il cui svolgimento si effettua coi caratteri delle comunicazioni, ormai inoppugnabilmente ammesse da fautori ed avversari. sono sufficienti a chiarire la serieta dei metodi e l'utilità pratica dell'Istituto.

## Prof. Corradino Pecorella

(continua)

## ESTELLA LIVERMORE

(Spigolature dalle relazioni originali di Charles Livermore)
Percorrendo le Riviste metapsichiche accade sovente di veder ritate le colebri esperienze in cni si materializzava il fantasma di Fstella Livermore; senonchè dal contesto delle citazioni stesse si rileva come gli scrittori traggano immancabilmente le loro informazioni dal brevissimo riassunto che ne diede l'Aksakof nell opera sua maggiore. Dal che si è indotti a concluderne che a ben pochi cultori di ricerche psichiche sinsi p:esentata lopportunita di consultare in proposito le relazioni originali; cosa che non puó non upparire deplorevole, considerato che in base al riassunto datone dialiAksakof non è possibile formarsi un adeguato concetto sul valo e teorico di quella serie meravigliosa di esperienze in cui viene a sintetizansi quanto di piò importante existe nella casistica merlianica.

Tale stato di cose si spiegr col fato dellestrema rarita dei libri e delle pubb!icazioni in eui si contengono le relazioni in quistione. Basti il dire che lo scrivente, il quale ne fa ricerca da parecchi anni con l'intendimento di consacrare al caso uno studio speciale, non ancora pervenne a radumare $i$ documenti che gli abbisognano.

Nell'attesa di pervenirvi un giorno, mi accingo nel frattempo a formire ai lettori alcune spigolature di episodi tratti dalle relnzioni del Livermore, in guisa da porli in grado di formarsi nu più chiaro concetto sulla loro

## importanza.

I brani qui riportati io li toki in gran parte dallopera dell'Epes Sa:gent: • Planchette. the despair of Science, (pag. $55-79$, e in piecola parte da quella del Date Owen: *The debatable Land (pag. 366-408), due opere di alto valore, le quali anche al di doggi conservano integra la loro freschezza.

Per coloro fra i lettori cui rinscisse nnovo il caso contemplato, diro come Charles Livermore fosse un notissimn banchiere di New-York al quale nell' anno $1 \times 60$ toccò la sventura di perdere la moglie adorata. Vn amo dopo si laseio indurre ... Ini seettico inveterato - a iniziare una serie di sedute con la celebre medimm Kate Fox mellintento di comunicare possibitmente con la moglie definta.

Il processo di materializzazione del fantasma di Estella (che tale era il nome di lei) arvenne gradualmente, per modo che solamente alla quarantatreesina seduta fin in grado di manifestarsi visibilmente al marito. Le stdute si avolgevano in piena osemrità: senonchè lambi-nte veniva a ano temporischiarato da grossi glohi laminosi d’origine supernormale, alla cui extrinserazione presietleva un altro fantasma materializzato solit) ad accompagnare Extella onde farorirne le manifestazioni, il quale si facera chiamare col nome di Franklin.

Le materializzazioni di Estella divemmero di pioin in più perfette, fino a ragrgingere sufficiente consistenza per sopportare la luce ablagliante di ma lanterna cieca. Raramente poteva esprimersi a parole, e commocava di solito per iscritto; non gia pero pel tramite della medimm. bensi direttamente con la propria mano materializzata e al cospetto del Livermore, il quale forniva alluopo carta da lui preventivamente segnata. Ni esprimeva ben sovente in francese, lingun da lai posseduta a perfezione in vita e ignorata rompletamente dalla medium. La sua calligrafia risults costantemente un perfetto fac-simile di quella propria alla moglie defnuta del Livermore.

Questi prendeva nota immediatn dei fenomeni, e ne stendeva il domani relazione. Per lo più experimentava in casa propria, da solo a solo con la medium, alla quale tenera costantemente ambe le mani. Intervennero ripetute volte alle sedute (che furono 388 e si protrassero per. 5 ami) i fratello di lui, il cognato Mr. (ironte e il dottore John F. Gray, i quali testificarono per iscritto sulla realtà di quelle manifestazioni prorligiose e sulla ncrupolosa esattezza dei verbali redatti dal Livermore.

Cio premesso. entro in argomento, cominciando dalla seduta in cui la forma di Estella apparve per la prima volta risibile.

$$
*_{*}^{*}
$$

Aprile 15, 18(in. - II Livermore premette mai descrizione minnziosa delle misure di controllo adottate onde premunirsi da qualsiasi possibilità di frode: indi cosi prosegue:
.... Appena extinsi la luce, echeggiarono dei pansi come di persona nealza, accompaguati da un fruscio di veste serica. Simultaneamente i picchi lettarono: . Mio caro, sono presente in persona: non parlare. . Nel frattempo a me da tergo si andava formando una luce globulare, e non appena la sua luminosita pervenne a rischiarare l'ambiente, io e la medinm scorgemmo di fronte un volto sormontato da una corona; indi una testa intera ravvolta in bianchi veli, la quale s'innalzava lentamente. Quando ebhe raggiunta una couveniente altozaa, i veli furono tolti, e allora mi si pararono dinanzi la testa e il volto di mia moglie circonfusi da un’aureola luminosa avente un diametro di circa 18 pollici. L'identiticazione della defunta fu da mia parte immediata e completa, poichè all'identitu delle sembianze corrispondera in modo meraviglioso l'espressione caratteristica del volto. Poco dopo il globo luminoso si elevo, e ad esen di frenteram-
parve una mano femminea. Liuna e l’altra manifestazione si rinnovarono parecchie volte, quasiche si volease disnipare anche lombra di un dibbio dallanimo mio. Indi il fantasma reclinando la testa ful globo luminoso lasciò cadere su di esso man massa fluente di capelli disciolti, i quali apparivano identici pel colore alle trecce di mia moglie, come risultarano tali per linsolita lnnghezza e la lussureggiante abbondanza. Vennero quindi passati $\theta$ ripasanti dolcemente sul mio volto e su quello della medinm. producendo in me limpressione dei capelli uaturali... (Epes Sargent, pag. 57).

Aprile 18, 1861. - . . . D'improverino il tarolo si elevio dal suolo, la porta fu scossa violentem rute. le impaste si alzarono e si athassarmo ripetute volte : insomma. ogrii cosa rella camera uritavasi e spostavani. Alle nostre domande si rispondeva con poderosi colpi battuti sulla porta, willa finestra. nel soffitto, sopra il tavolo, un po dovungue. Ci si disse che il feummeno era dornto allintervento di potenti spiriti la cui presenza era necessaria onde predisporre lambiente a manifestazioni dordine più evoluto.

A noi da torgo comincio a formarsi $\theta$ innalzarsi ma sostanza luminosa somigliante a garza, areompaguata dal solito fruscio di veste serica, mentre simultancamente mo strepito analogo a sioppietto elettricosi andava farendo sempre pint intenso e vigoroso.

- Én ligura di donna girò attorno al tarolo, si avvicinò, mi tocé... Col mezzo dei picchi, mị si iluvito a gnardare oltre la sorgente lmuinosa. e conformandomi allinvito, vidi apparire un occhio mmano. Subito dopola sorgente di lnce si allontano seguita dallo sooppiettio. e allontanandosi riacopistò lo splendore perduto. Tornò allora al posto di prima, permettendomi di scorgere una mano femminea. dalliapparenza normale, intenta я manipolare la garza gia mutata di forma, per indi afforrarne un lembo e sollevarlo. ('on un fremito di gioia indencrivibile, da quel lembo scoperto mi si rivelo la parte superiore del rolto di mia moglie, e pì̀ precisamente la fronte e gli occhi dallespressione perfetta... Disparve, riapparve ripetutamente, e ad ogni volta mi si rivelava in grisa più completa assumendo esprossione di serena heatitulino. La richiesi di un bacio. e con mio vivo stupore e diletto, essa mi avoolse attorno al collo il sino braccio scoccando sul mio labbro un bacio sonoro, reale, palpubile, previa interposizione di una sostanza simile a garza. Indi porti la ana testa a contato con la min, mi ravrolse nei lussurgggianti nuoi capelli, e reiterd baci e poi baci, di cui la eco risuonava distinta per la camera.
- Dopo di che, la sorgente di luce venne portata a meta cammino tra di noi e il muro, il quale distava circa dieci piedi. In pari tempo ai accentuò lo scoppiettio e in proporzione sintensifico la luce, in guisa da rischiarare completamente l'angolo della camera e rivelare al mio sguardo in tutta la sua pienezza la figura di mia moglie eretta di fronte al muro, in atto di sorreggere nel concavo della mano e a braceio steso il globo della luce. chessa scuoteva ad intervalli onde ravivarne la luminosita che ad ogni tratto si affievoliva. Profferl bisbigliando, ma in guisa distintissima, il mio nome ed il suo: ai arricino quindi allo npecchio, in modo da farmi scorgere in esso riflessa la propria immagine; cio che non futra le minori meraviglie di quella memorabile seduta... (Fpes Sargent. pag. 59).
- Poco dopo venne compitato il messaggio : © Osservatemi che m'innalzo •. Immediatamente, e in piena luce, quella forma sinnalzo fino al soffitto, ivi restando per pochi momenti sospesa, e ridiscendendo quindi pianamente per dileguarsi all'istante... L'ambiente era illuminato in guisa da potersi discernere chiaramente le sottili venature dello zoccolo di marmo sottostante allo specchio. ( Dale Owen, pag. 388 )

Gingno 2, 1861. -- Mediante i picchi, venne dettuto: \& Esamina dilingentemente ogui angolo della cemera; chindi, e metti la chiave in tasca $\boldsymbol{x}$ : al che mi conformai.

- Non avevamo ancora preso posto, che cominciarono a spostarsi e a traballare imobili, mentre risnonavano colpi doranque, e sul tavolo si succedevano schinuti tremendi $\theta$ prolnugati simulanti il rmureggiare del thono.
* Cersato il tutto, si fece ndire un debole fruscio, e mua forma materializata reme a pormisi daccanto; sentivo come se la sua aura permeasse ogni fibra del mio organismo. Fssa batte sul dorso della sedia, quindi sulla mia spalla, poi si reclinò su di me. mi pose sul capo la mano, efinthente mi bacio in fronte, mentre uma sorta di tessuto legrgiero mi lambiva il capo. Simultanemmente un globo di luce brillante venne a interporsi tra di noi accompagnato da forte crepitio elettrico. Alzai gli ocehi, e vidi a me dinamai il volto di Estella chiammente illuminato dalla luce che vibrave rapidissima a lei di fronte, e quel sembiante apparica spiritualmente cosi bello come mai non è dato contemplarne in terra. Esma guardava a me con espressione di radiante beatituline. Mi tolse di mano un cartoncino, che poco dopo mi restitui coperto da un messaggio dettato in purissimo idioma francese. Noto che la menlimm non conosce uma parola di francese. (Dale Owen. pay. :390).

Agosto 1s, 18is1. (ore 8 pom.). - Presenti. la medinm e me. Atmonfera cada e perante. Come sempre, esaminai acenatamente la cam ra, chasi a doppio giro la porta. misi la chiave in tasen e volli rendermi conto di tilto.

- Dopo circa meza, ora di tranquilla nttesa, vedemmo so:gere dal suolo una grossa luce sferoidale completamente ravolta noi veli, ha quale dopo essersi elevata al livello delle nostre fronti, reme a pasarsi sul tavolo. Indi i piechi dettavano: a Ponete mente che questa volta siam, intervemati senza provocare rumori. " Di solito infatti ogni apparizione di la-i era preceduta da una successione di strepiti, di tonfi, di rumori potenti, con moti e trasporti di oggetti: laddove in questa circostanza il femmeno si soolse bella masima quiete.
* Da quel momento (ore 8,30) fino alle 11,30, la lute si mantenne costantemente vi-ibile, mutando perol sovente di apparena. Rimase sul tarol, per oltre mera ora in forma di un grosso melone: e siccome ri perdurava immobile, chiesi di vederla innalzare. Istantanemmente si ravvico, gittò sprazai e lampi, elevandosi quindi lentiamente e comportandosi in guisa che si sarebbe gimacata sostiniza vivente e palpitante. Nel fratempo venne dettato: aquesta è la rinnione più importante, poichè per essa venmero addetti al nostro circolo due potenti spiriti buoni e grandi .
* La luce intanto andava facendosi pià brillante, sperialmente dal lato opposto ai nostri sguardi, in guisa che una meta della camera appariva chiaramente illuminata. Poi si elevì nuovamente, si approssimio, si posì sulla mia testa, quindi sullomero, mentre i copiosi reli di che si ammantara scendevano sui nestri ro'ti diffoudendo intorno un soave profumo di viola mammoli. S' indugio qualche tempo fra la testa e lomero provocando in me nümpressione di peso e di volume in tutto aualoga a una testa virente; quindi discese quietamente al smolo.

Mi traversò la mente il pensiero che quella rimione fosse indettia a scopi speciali, e che perció avrei dovito rimmeriare a manifestazioni da parte di mia moglic. Non si tosto formulato wn tal pensiero, che vidi la luce iunalzarsi, rifarsi brillante, e in pari tempo apparirmi dimanzi una testa coperta di una cuffia bianca ornata allintorno di trine e mer:etti. Era una testa priva di sembianze, dimodoche chiesi il significato di tale manifestazione. E coi piechi mi si rispose: © Come quando ero milata. , Ailorn compresi! La cuffia apparsa era il modello esato di mial-
tra spocialissima cuffia portata da min moglie durante linfermita che la spense!

- Dileguatasi l’apparizione, la lnce riprese a brillare facendomi vedere una corona composta apparentemente di foglie di quercia intrecciate con fiori : bellissima manifestazione anche questa.
- A rero portato con me parecchi cartoncini più grandi dei soliti, diversi in tutto dagli altri precedentemente adoperati, e sui quali avevo apposto contrassegni speciuli. Li deposi sopra il tavolo; di dove qualche minuto dopo furono tolti per riapparire vicino al pavimento sospesi a tre o quattro pollici dal tappeto. Non mi era dato giudicare in modo esato al riguardo, poichè la luce illuminava brillantemente soltanto il centro del cartoncino superiore. irradiando per ogni lato a tre o quattro pollici di distanza: o, più precisamente, perchè solo il cartoncino formava centro di luce spiritica, e lo spazio risecharato misurava un piede di diametro. D'improveriso sopar quel cartoncino venne a posarsi una mano imperfettamente conformata, stringente fra le dita il mio piccolo porta-matite in argento. equella mano prese a muoversi pianamente attrarerso ad esso, da sinistra a destra. alla guisi di chi scrive, e quando giungeva al termine di una linen, tornava indietro a ricominciarue un'altra. Ci si esortó a non osegrvare con troppo insistenza il fenomeno. bensi per brevi momenti alla volta. e cid onde non disturbare coi nostri sguardi la forza in azione. Siccome il funomaro stesso si protrasse per quasi un'ora, tale esortazione non impedr le nostre osserrazioni. Solo per breve tempo la mano scrivente rimase normalmente conformata: quindi si ridusse a un mmmaso di sostanza osemri, minore alquato per le proporzioni a mua mano normale: tutavia continuara a dirigere la matita, e quando ginuse in fumbo al cartoncino. Io rivoltò ricominciando da capo. A manifestazione finita, i cartoncini da me foruiti e contrassegnati, mi furono restitniti coperti dai due lati di finissima saritura.

Questn a me pare una prova quanto altra mai soddisfacente in dimostrazione della reale esistenza della serittura spiritica . purchè naturaimente mi si conceda che possiluo esistere prove soddisfacenti in proposito. Appare chiaro come nelle circostanze riferito non esistesse porsibilitia dingammo, tenuto couto chio stringevo fra le mie mani ambe le mani dolla medium, che la porta era chinsa, che ne custodivo in tasca le chiavi e che arevo alotiate in precedenza tutte le misure di precauzione possibili. - (Epes sargent. pag. 62).

Agovt, 26, 1861. - *Appena entrammo nella canera, apparve la forma di Estella. Rimase immobile nel mezzo della stamza, mentre una luce spiritica ie volteggiava intorno vicinissima, ora illmminandone in molo speciale il volto. ora il collo, ora lia testa, e ciò eridentemente per mostrarci ogni parte in guisa distintinsima. Mentre noi stavamo contemplandola, la massa dei suoi capelli disciolti le invase la faccia, ed essa li ricacciò indietro con la mano a pià riprese. Avera i capelii inghirlandati di
 manifestazioni, ed appariva distinta e naturale come in vita.

Al suo fimmo stara unialtra forma vestita di un soprabito oscuro. da noi seorto distintamente. Senonche ta presenza di quest'altra forma ebbe per conseguenza di sparentare la medium, che divenne nervosissima. Forse in camsa di ciò, o per qualche altra ragione, il volto di questa seconda apparizione non fu risibile e presto disparve. La figura di Estella rimase. (Dale Owen, pagina 39ㅇ).

Settembre 26, 1861. - « Dopo ripetute apparizioni di min moglic. il globo di luce discese sul parimento a circa dieci piedi da me. Quindi sinnalzò, e prese a lanciarsi in ogui direzione con rapidita fulminea, continuando fino
a che non ebbe accumulato la forza sufficiente. Allora proietto tutta la luce rinnovata sopra il muro di fronte, nel qual punto ci apparve la figura eretta di un nomo vestito di nero, piuttosto basso di statura, con larghe spalle, membra nutrite $\theta$ gagliarde. Si presentava da tergo e si mostrò tre volte, rimanendo visibile circa un minuto per volta. Simpltaneamente al suo apparire risnonarono colpi giulivi un po' dovunque per la camera, i quali continuarono tutto il tempo in cui rimase visibile; quasichè si volesse esprimere soddisfazione pel nuovo grande successo ottenuto. Chiesi se quello era il fantasma del dottor Franklin, e mi ni rispose affermativamente con tre colpi sonori sul pavimento, i quali si ripeterono parecchie volte e parevano prodoti da un piede pesante.

- Dopo di che, lo spirito materializzato di mia moglie riapparve, si approssimò, mi batte famigliarmente salla spalla, mi ravioo con la mano $i$ capelli, mi carezad in volto, discislse sul mio capo le sne lunghe trecce, le quali mi sembrarono naturali come in vita, e diffusero intorno un profumo delicato di viole mammole appena colte * (Nargent. pag. 64).

Ottobre 4, 1861. - Tonifi tremendi rinoonarono kul parimento, scuotendo la casa dalle fondamenta. Quando cessarono, apparvero contemporaneamente i fantasmi materializzati di mia moglie e di Franklin. Entrambi vennero a me, l'uns batteudomi sulla spalla, l'altra accarezzandomi in volto. Si era nelloseurita: ed ecco farsi sentire gli scoppiettii elettrici, e in pari tempobrillare rinnovata la luce, che mi riveld la figura eretta di un nomo tarchiato e gagliardo. Dietro mia richiesta, quel fantasma passeggio per la cumera presentandosi al mio sguardo in posizioni diverse e in guisa distintissima.

- Indi renne la volta di mia moglie, che si manifesto in piena luce e in tutta la sua bellezza. Si librava in aria, e sorvolando quietamente per la camera, passo rusente il tavolo, vi striscio sopra coi lembi della candida veste. spazzando via cartoncini, matite ed ount cosa. Ora la vedevamo ripararsi il volto col tessuto medianico, ora spingerne avanti i lembi svolazzanti. Ci fece vedere e toccare il tessuto, che mi parve di fattura delicatissima; quindi lo depose sul tavolo, collocando dietro ad esso le sorgente di lace, in modo che potemmo rilevarne la trasparenza ed esaminarne la trama simile a filamento di rugnatela; si sarebbe detto che un soflio bastasse a dissolverla. Ripetè parecchie volte lesperimento $\theta$ in ultimo fece passare sul mio volto i lembi deltu sua veste svolazzante, che mi parre sostanziale. Ogni rolta che il tessuto medianico ci si approssimavia, ci ginugevano ondate di un profumo purissimo che mi ricordava il fieno fresco e lat viola mammoln. (Sargent. pag. 65).
(continua)
Ernesto Bozzano


## 5ulla razionalità della PregЋiera e sul suo valore psicoterapico

Secondo i lumi dello spiritismo (Pensieri)
" Non dobbiamo pregare ehe Dio faccia quel che vogliarro noi, ma che noi facciano quel che Egli vuole, ."
san nilo
Corre oggi fra molti spiritualisti l'opinione, non dirò convinzione, che la preghiera sia inutile nel senso morale, e sia offensiva alla Divinità stessa nel senso teofilosofico - e si ragiona così. La legge etica non è meno fissa ed immutabile della legge fisica, perchè
al pari di questa stabilita dalla Suprema Sapienza: ora siccome la preghiera tenderebbe a far violare la legge etica dal suo Legislatore stesso, ne viene che mentre non può non essere vuota di effetto, offende la Santità di Dio parificato per tal modo all' uomo, ossia antropomorfizzato, chè l'uomo, come imperfetto, è capace di mutare la propria volontà. In lege Domini voluntas Ejus: la volontà di Dio è manifesta nella sua legge, alla quale Egli pel primo obbedisce; anzi la sua volonti s'identitica colla legge del Cosmo sia materiale, che spirituale. Colla preghiera l'uomo vorrebbe essere esentato dalle giuste conseguenze delle sue azioni, e cioè vorrebbe far infrangere la legge di causalità psicologica, far prevaricare Dio, far peccare l'Impeccabile contro la propria giustizia, rendendolo faroritista, dispensatore di grazie a chi gliele domanda, e negandole a chi si astiene dal domandargliele solo per non recargli offesa, e a chi non gliele domanda, perchè ha la disgrazia morale, o la cecità mentale di non conoscerlo.

In tal guisa si resta al concetto abominevole del Dio teologico, che ha generato l'ateismo filosofico, il quale può solo dal Dio filosofico essere distrutto.

In tal guisa Satana, questa inconscia calunnia personificata contro la Divinita, avrebbe ancora la sua ragione di vita nella coscienza umana, la quale non potrebbe più logicamente riabilitare Dio, nè salvarlo dalle sue infinite responsabilità. essendochè Dio colla grazia annullerebbe la giustizia.
*
Tutte queste brave ragioni contro la razionalita della preghiera cadono, a parer mio, se la preghiera si consideri nel suo vero significato razionale, e si prenda nel suo vero valore morale. Dio è giustizia assoluta, na è anche provvdenzd infinita: Dio è Padre giusto: Dio è amore, e nei suoi figli anna sè stesso : Dio è il Bene Supremo, e distribuì egualmente i suoi benefici su tutte quante le sue creature. Ciò posto, Dio non può volere che il bene di tutti; ma impone colle sue loggi santissime che ognuno ne conquisti progressivamente una somma maggiore coll'esercizio meritorio delle proprie forze, che sono anche un dono di Dio. Questa è l'unica grazia, che ci ha fatto, cioè l'esistenza dataci dotata di tutte le potenzialità indefinitamente perfettibili: e questa grazia, perchè concessa in equal grado a tutti, è anche giustizia.

La proghiera è l'elevazione della mente e del cuore a Dio, Padre comune, per chiedere a Lui, forza spirituale universale, in cui, secondo la stupenda espressione di S. Paolo, vivimus, movemur et sumus, aiuto alla nostra fragilità nelle per quanto dure e dolorose, altrettanto salutari e giuste prove della vita; ma questa elevazione naturalmente non si può fare, se implicitamente l'anima nostra non sia compresa dal desiderio almeno, se non dal proposito, di rendersi degna di questo soccorso divino. e quindi anche da quello di emendarsi e di perfezionarsi, uniformandosi alla legge di Dio. Così per un atto libero e spontaneo della sua volontà l'anima tende a mettersi in accordo colla volontà divina mediante la preghiera, od in conseguenza di questo accordo riceve un supplemento di forza morale desuper: la riceve perchè la merita, la vuole, e in certo modo se la dà. Aiutati, che Dio ti aiuta: dice la sapienza dei secoli e dei popoli.

Dio non deroga alle sue leggi immutabili per questo, tanto più che origine e fine di esse è il suo amore paterno infinito: se Dio aiuta l'uomo a rialzarsi, non perciò l'uomo vien dispensato dal dovere dello sforzo necessario in lui a rialzarsi. E naturale che quanto maggiore è la debolezza del caduto, altrettanto debba essere il soccorso superiore: ma anche pari vuol es-
sere il desiderio, non che lo sforzo del caduto alla propria riabilitazione. Insomma la preghiera non può avere efficacia senza il pentimento prima dei falli, e il proponimento poi di non ricadervi, oltre allo impegno preso con sè stesso di riparare nella misura delle proprie forze. Così l'anima pregante si rimette nell'ordine morale, e quindi nella corrente del magnetismo divino: non è Dio irmutabile che si muta è l'uomo mutabile che si cambia, e che pervertitosi, si converte.

Se l'uomo colpevole presumesse di venire amnistiato senza essere prima punito e corretto. senza essersi cioè fatto degno dell'amnistia, non si troverebbe ancora nell'ordine, ma ne sarebbe fuori. e fuori conseguentemente della coscienza divina: egli pregherebbe invano, perchè pregherebbe solo col labbro, come il Fariseo del Vangelo.

La preghiera dunque ha il sun valore morale intrinseco, perchè è un impulso autosoggestivo curativo dell'anima, e perciò si attira per affinità di vibrazioni l'influsso suggestivo delle correnti superiori spirituali, che aiutano lo spirito ad ascendere. Sursum corda!

- Ma e chi non prega, chi non sa, o non vuole pregare, e chi nega il valore della preghiera, resterà perciò escluso dal beneficio di questi divini soccorsi?
- Dio non ha colpa, Dio che è sempre innocente, come seriveva Platone, Dio che pluit super justos et super injustos: Egli agisce in noi ed intorno a noi, ed è colpa nostra invece se non vogliamo sentirne l'azione benefica negl'intimi penetrali della cospienza. Dio non può forzarei, perchè̀ violerebbe la nostra libertà. condizione necessaria al valore morale degli atti. al merito, al progresso. Non è Dio che rifiuta sè stesso ad alcuno: siamo noi che, sconoscendolo, to rigettiamo. 'hi non prega, si priva del beneficio psichico della preghiera, non ne viene privato. Dipende da noi essere, o meglio il farci più, o meno ricettivi, o refrattarii all'influenza salutare dei fluidi divini, $i$ quali agiscono più, o meno, secondo trovano corrispondenza nelle anime; la convibrazione.

La proghiera deve essere libera e spontanea per avere il suo effetto benefico: se la rivestite di una data formola, finirà col divenire un'automatica ripetizione di parole, un'emissione di fiato sonoro, che ricorda il cembalo tintimnante di S. Paolo; mentre quando ogni volta che si prega, si costringe la mente ed il cuoce a formolare la preghiera, allora non potra non essere la esprassione dei bisogni superiori dell'anima, e spiccherà il volo verso le regioni della Luce Increata.

## $\therefore$

Il bisogno di pregare $\dot{e}$ istintivo, insito nell'anima, come nel corpo quello di respirare laria ossigenata. Però come possiamo avvezzarei a respirare l'aria infetta delle nostre stanze chiuse ed a non sentire il bisogno dell'aria pura, così l'anima caduta nel lezzo morale, può non sentire il bisogno di rivivificare sè stessa nelle correnti del magnetismo divino coll'anelito morale della preghiera, vera ginnastica respiratoria del corpo spirituale.

Ma prendete il popolo più selvaggio, e troverete nella forma più rozza ed imperfetta la nozione interiore della preghiera, di questo segreto appello ad un arcano e sovrano Potere provvidenziale, che ispira amore e reverenza, am nirazione ed adorazione.

- Ma possiamo colla preghiera stornare un male fisico. scongiurare un pericolo materiale, attirarci dei beni temporali, senza, s'intende, alcun nccumento del prossimo? Gesù pregava il Padre ad allontanargli il calice dell' amarezza, aggiungendo: si possibile est : non fu possibile, ma poteva esserlo. Dunque Dio può mutare. se vuole, il corso delle sue leggi perfettissime?
- Non se vuole, rispondiamo, ma se deve volerlo, in grazia delle sue stesse leggi. Spieghiamoci. Le leggi di Dio, o. se vogliamo, il codice cosmico è stato scritto dall'eternità per l'eternità. e la sua applicazione è invariabile; ma in questo stesso codice è scritta l'efficacia della preghiera, che risulta un' elemento stesso dell'economia cosmica. un fattore di progresso morale. Quindi un male temporale può essere stornato, o un bene temporale conseguito non per merito della preghiera come preghiera soltanto, ma in quanto ha generato un mutamento morale quale è richiesto perchè quel male non sia più moralmente necessario ed utile, e quel bene non sia più moralmente dannoso, o pericoloso alla sanitá dell'anima.

Perciò Gesù nella sua prece preagonica del Getsemani finiva col dire: Non sicut ego volo, sed sicut tu, cioè : sia fatto cọme vuoi tu, o Signore, non come voglio io - e nella mirabile preghiera che insegnò all'umanità ci fa dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il nome tuo: (ecco il rendimento di grazie) : sily fatta la volontà tua come in cielo (ciò̀ nelle sfere invisibili e negli altri mondi) così in terra (nel mondo nostro visibile). Con ciò non intendeva parlare di una volontà capricciosa e mutabile, ma di una voloatà fatta legge, legge che ha l'unico scopo del nostro bene reale ed eterno. Or rimettersi al volere di Dio vale quanto rimettersi alla sua bontà stessa. non che alla sua giustizia. Egli, onnisapiente, sa meglio di noi quel che a noi conviene dare. Però noi non dobbiamo offrire una rassegnazione forzata al volere di Dio, ma una adesione illuminata e convinta che questo volere di Dio è il volere che noi stessi avremmo, se potessimo ricordare il nostro passato, che nella vita carnale non deve essere ricordato, e se potessimo conoscere il futuro, che sarà generato dal presente, futuro che è necessità provvidenziale ignorare. Quindi se quel che noi domandiamo, e che a noi sembra un benc, considerato temporalmente, è invece un male sotto lo aspetto spirituale, sara bene che Dio ce lo rifiuti, come è certo che Dio ce lo rifiuterà; e all'opposto quel che ci sembra male, e che sara bene, o mezzo al bene, Dio non ce lo risparmierà, non ostante i nostri ciechi voti. Perciò rimettiamoci alla Provvidenza, che sa provvedere meglio di noi, perchè è anche I'revidenza.

- Come avviene che alle volte le nostre preghiere sono esaudite ed appagate?
- Avviene perchè le preghiere, ripeto, moralmente ci maturano. e ci fanno degni di ottenere quel che desideriamo, ossia ci pongono in grado da meritare un bene, che non ci può essere più dannoso, o da evitare un male, che non è più necessario. Per pregare si sa che bisogna proporsi di volere il bene vero proprio, o del prossimo, bene sopratutto morale, cioè emenda delle colpe e proposito di praticare la virtù.

Dio perciò non fa propriamente una grazia, ma guiderdona chi è meritevole secondo l'ordine di giustizia.

Poniamoil caso di uno che viva:nente preghi per ottenere il necessario col lavoro, ovvero mezzi straordinarii per mantenere un ospizio di bambini derelitti : la Provvidenza potrà soccorrerlo, facendo ispirare dai suoi messi questo o quello a venirgli spontaneamente in aiuto.

Gesù nella orazione domenicale insegnava a chiedere il pane quotidiano (il necessario alla vita, non il superfluo) e a domandare il condono pei debiti nostri verso Dio (i falli, ossia le violazioni alle sue sante leggi) dopo aver perdonato ai nostri debitori (offensori). Infatti l'uomo che perdona già si è rimesso nell'orbita della legge di amore verso il prossimo, $\theta$ poi-
chè lo fa per amore verso Dio, Padre comune, si rende così degno del perdono di Questo. Dio dunque altro non domanda per amarci da Padre misericordioso, se non di amarci tra noi da fratelli misericordiosi.
**

- E le preghiere che restano inesaudite. saranno vane e sterili?
- Non mai : esse moralmente sono sempre il rimedio eroico della terapia psiohica: insensibilmente ci risanano, ci danno forza a soffrire, a lottare, a vincere noi stessi. Se i voti restano inascoltati, non per questo la preghiera è inefficace, o perde il suo valore intrinseco. L'uomo dopo si sente ristorato, rinflincato, penetrato da una calma e da una fiducia, che gli corroborano il morale, e per riflesso anche il fisico: egli sente la fede nell' azione indefettibile del Padre, che veglia con amore su tutti gli esseri venuti da Lui. Non basta che noi viviamo in Dio, bisogna che ci sentiamo vivere in Dio, perche Dio si faccia sentire in noi: bisogna acquistare questa coscienza intima della compenetrazione divina, perchè divenghiamo coscienti dell'opera divina in noi : bisogna voler collaborare con Dio alla nostra edificazione interiore progressiva, perchè Egli faccia sentire in noi la sua arcana azione edificatrice. Fer quanto un padre terreno ami suo figlio, se questi non amer'̀ suo padre, non avrà mai in sè il beneficio morale dell'amore paterno. La preghiera è il ricambio spontaneo di questo amore filiale dell'uomo verso l'amore divino: è l'amore che sale per incontrarsi e confondesi croll'amore che scende.
rontinna)
V. (Avalil


## Teosoiia e 5uggestione

(Sunto di una conferenza del Prof. Ottone Penzig dell'Universita di Genova)
Il Bollettino della Società Teosofica Italiana che si pubblica a Genova, nel fascicolo di luglio scorso, riproduce il testo di una importantissima conferenza del Prof. O. Penzig dal titoln " 7 rosofia $r$ susger stione.,

Questa conferenza fu letta dall' autore all' VIll Congresso teosofico Italiano che venne tenuto nel marzo scorso a Firenze.

Siccome si tratta dellonpinione d' uno scienziato, teosofo anch' esso, che risponde ad un libro del Prof. Otto Stoll dell'Università di Zuriyon, intitolato: ". Suggestion und HYpnotismus in der lölker-l'suchologrie, in cui si fa appunto alla teosofia di essere i suoi praticanti semplicemente vittime delle propric autosuggestioni dimostrando come i metodi di meditazione e di concentrazione consigliati consistono essenzialmente in pratiche atte a procurare una specie di autosuggestione e per fino d'ipnosi che puis condurre all'estasi con tutti i fenomeni psichici che l'accompagnano, comprese le allucinazioni di tutti i sensi--cosí ci piace di dare ai nostri lettori un sunto della detta conferenza, che la tirannia dello spazio non ci consentirebbe di pubblicare per intiero.

Il dotto Professore di Genova definisce la suggestione "la introduzione nella coscienza di un individuo di un certo elemento che con qualche artificio viene talmente messo in evidenza e rinforzato in modo da dominare gli altri elementi affini esistenti nella stessa coscienza, e da inibirne l'influenza. ,"

Gli elementi suscettibili di essere introdotti nella coscienza di una persona possono essere di natura varia; possono cioè essere : credenze - o sensazionio azioni. Nel primo caso il suggestionato crede cio che gli viene imposto di credere; nel secendo caso egli sente quello che gli vien detto di sentire; e nel terzo caso egli agisce in quel modo che gli viene suggerito da altri.

Distingue poscia la suggestione allo stato di upslia, che è meno intensa nei suoi effetti dalla suggestionr ipnotica assai piu potente e di solito più durevole, la quale è esercitata sopra soggetti che per propria predisposizione o per trattamento speciale sono stati condotti a uno stato anormale di coscienza.

Ora il Prof. Stoli, parlando delle pratiche teosofiche, o anche di altre scuole di occultismo, non può certamente alludere alla suggestione ipnotica, ma alla suggestione allo stato di veglia. Ma in questo caso, il dotto conferenziere osserva come sia assai difficile, per non dire impossibile, tracciare una linea di divisione fia il concetto della persuasione e quello della sugerestione vera e propria.

Veniamo alla critica dei metodi consigliati dalla teosofia e dalle altre scuole. L'isolarsi, il ripetere le stesse funzioni di concentrazione e meditazione giornalmente alla stessa ora ed in ugual positura; la immobilita ed il riposo musc. ${ }^{\text {lare }}$ ecc. ecc. tutto ciò collima esattamente coi mezzi ad perati per produrre a dirittura uno stato di trance ipnotica. 「al processo, dice il conferenziere, è fondato sopra una verità scientificamente riconosciuta ed è in accordo con le attuali cognizioni di Psicologia.
"E un fatto oramai riconosciuto generalmente dai Psicologi che la " coscicina di aéslia, ortinaria delluomo e soltanto una piccola parte della " coscienza totale, assai piú vasta. Comunemente soltanto una piceola parte della mostra coscienza si manifesta, mentre una buona parte di essa resta non manifestata e forma cio che il Myers chiama la "coscionza sublimimale.," Soltanto quando la nostra coscienza subisce qualche alterazione e si trova in uno stato anormale (senza voler dire con questo che tale stat.) anormale debba essere sempre morboso ed inferiore allo stato normale) possiamo diventare consci di alcune parti del nostro subliminale. Talvolta sono cose di poca importanza di cui si tratta; ma altre volte, con l'aprirsi delle porte del subliminale, ci pervengono comunicazioni che chiamiamo intuizioni, lampi di genio, ispirazioni, estasi ed anche moltı casi delle cosi dette: conversioni subitance sono da ascrivere a queste comunicazioni aperte fra la coscienza ordinaria e la vasta frangia del subliminale che la circonda. Dobbiamo quind, constatare che la continuazione sulla linca subcosciente della nostra vita ci mette a contatto con un campo piò largo e ci fa intuire la sua continuita con un mondo piit vasto."

Ora da queste premesse sorge che se l'autosuggestione é una suggestione effettuata dallo stesso individuo o soggetto da uno stato della propria personalita ad un altro senza intervento altrui, il che importa un trasporto della coscienza dal centr, verso la frangia del subliminale in direzione dell al di là, essa, quest'autosuggestione non fa che aprire le porte per facilitare l'entrata delle forze delloal di li e rendere possibile la loro influenza sulla nostra coscienza ordinaria.

E perchi adunque - esclama il Prof. Penzig non doremmo valerei del mezzo potente dell autosuggestione, se con questa possiamo ottenere risultati cosi desiderabili?

Qui non è il caso di riprodure, nè meno in sintesi, ciò che il conferenziere scrive anche sul lato estetico dell'autosuggestione, perché oltrepasseremmo i limiti di un succinto; quindi veniamo alla conclusione.

Nell'autosuggestione, consigliata dalle scuole esoteriche o occulte, opina il Prof. Penzig, che si tratti precisamente di creare uno stato di coscienza in cui l'Io superiore, quello cioè che resta subcosciente nello stato di coscienza ordinaria, possa suggestionare l'Io inferiore, imporgli la propria volontà, ridurlo all'ubbidienza, farlo sentire, pensare e agire com'egli vuole, esattamente come fa un ipnotizzatore esperto col suo soggetto.
"L'autosuggestione consigliata sempre e dovunque dalla "sapienza antica" è precisamente quella che
ha per parte attiva l'Io superiore e per "soggetto " l'Jo inferiore: ed essa partendo dall'alto, agisce sulle funzioni dell'anima in tutti i diversi piani, sulla volontà, sul pensiero, sui sentimenti e sulle azioni.
"In conclusione, dunque, mentre lo Stoll ha creduto di discreditare gli sforzi fatti da teosofi per levare un lembo del velo d'lside, dicendo che essi puramente si autosuggestionano, siamo stati condotti a constatare che lautosuggestione bene intesa non solo $\dot{\text { è scusabile in }}$ questo caso, ma costituisce, se non l'unico mezzo, certamente uno dei migliori mezzi per venire in contatto coi mondi superiori, mediante la nostra coscienza subliminale e per trionfare diffinitivamente sul nostro Io inferiore. n

Riassumendo, senza osservazioni o commenti la conferenza del Prof. Penzig, crediamo che i nostri lettori ce ne saranno grati in quanto essa risponde ad una tra le principali obbiezioni che ordinariamente si fanno contro le scuole occultiste, obiezione che facilmente preoccupa e dà molto da pensare tanto ai grandi che ai piccoli psicologi.

Infatti accade sempre di sentir parlare di autosuggestione, ogni volta che si accenna a metodi di allenamento che le scuole occultistiche consigliano ai loro adepti per riuscire all'intento di verificare da se stessi la realta di un mondo che trascende la percezione dei sensi fisici ordinari.

Secondo il dott.) conferenziere, l'autosuggestione non è altro che un mezzo per percepire la realtà delle cose di questo mondo trascendentale.

## Innocenzo Caliderone

##  <br> Il miracolo eucaristico di Bolsena

# e il " sangae , delle Ostie consscrate. 

(Fatti recchi e ipotesi nuore)

## A Francesco Zingaropoli

Nella mia monografia sul Sangue di S. Gentaro, apparsa in questa stessa Rivista (1), io tentai di applicare le risorse degli odierni studi metapsichici ad uno di quei prodigi dei quali la Chiesa romana pretende avere il monopolio, ma che invece, come la storia e la tradizione di ogni secolo, con abbondanza di prove, ci dimostrano, non sono esclusivi di nessuna Chiesa, appartenendo essi piuttosto a quel vastissimo campo dell'umanita ove sbocciano e ripullulano tutte le fedi; ove le anime - qualsisia il grado della loro purezza ed evoluzionc - vibrano, in senso ora benefico ora malefico, col fremito delle loro intrinseche energie.

E ho avuto motivo di legittima soddisfazione nel rilevare che quel mio modesto studio piacque a persone che s'interessano alle ricerche e ai risultati della moderna scienza dello Spirito. La qual cosa mi sospinge a ritentare una seconda volta la prova, prendendo in esame - vellesuberante floritura della taumaturgia cattolica - un altro • miracolo . il quale, benché sia di antica data $e$-contrariamente a quello partenopeo - non si rinnovi con periodica vicenda sembra tuttavia avere, nell'insieme dei documenti sincroni che lo testificano, un forte carattere di autenticita storica: alludo al fatto dell'Ostia consacrata che in Bolsena-l'anno 1263 - avrebbe, nelle mani del sacerdote celebrante, stillatn salngue.

Dico - arrebbe , poichè pur essendo mia convinzione soggettiva che codesto fenomeno sia realmente accaduto, e che non si abbia, quindi, a che fare con una illusione o una ciurmeria, non posso d'altra parte - come ben si comprende - rendermene garante presso i lettori.

I prodigi di remota data si prendono per quel che valgono, e tanto valgono in quanto sono fededegni gli autori che li riferiscono. Ora, a me sembra che qui-nel nostro caso specifico - le testimonianze che avrò modo di citare in sequito, meritino la nostra fiducia, il nostro ratiouabile

[^47]obsequium. Per conto mio, adunque, quell' • avrebbe stillato e equivale al passato remoto indicativo dello stesso verbo: l'ostia stillò...

Ma - ripeto - ho usato il condizionale per deferenza a quei lettori che fossero, e persistessero, nel dubbio. Essi se mai - potranno applicare le ipotesi esplicative che presenterò di cotesto miracolo, a miracoli analogi che conoscessero per iscienza e coscienza propria come essendosi già avverati, o che potrebbero realizzarsi domani. Non é tanto il fatto $A$ o il fatto $B$ che conta luno più o uno meno non fa né ficcai: ma importa il genere-la famiglia-di cotali fatti, aventi caratteri comuni e capaci, per ció stesso, di assurgere - nella mente del critico - a una espressione sintetica, di organizzarsi in un costrutto ideale ove le differenze specifiche scompaiano sotto le affinita generiche.

Ciò posto. io - si capisce - trattero del prodigio di Bolsena come di una manifestazione fenomenale - veras, se non nei singoli dettagli, nel suo fondo.

E prima di conchiudere questo preambolo, mi si permetta ancora una parola: Uno studio psicologico sui e sangui , delle ostie consecrate manca - ch'io mi sappia - nella letteratura medianica contemporanea - ed è veramente strano come un soggetto simile - ricco di tanto materiale anedottico - sia stuggito perfino all' occhio linceo di Cesare Baudi di Vesme.

Egli, infatti, nella sua Storia discorre solo dei Miracoli eucaristici di Torino, e di quelli occorsi ai Santi Antonio di Padova, Stanislao Kostka, Giuliana Falconieri (1), fenomeni tutti codesti che non hanno a che fare col nostro argomento - rientrando essi in un'altra categoria di manifestazioni. F quindi conveniente - data questa lacuna degli scrittori di parte nostra - soffermarvisi alcun poco. Poichè la taumaturgia cattolica e addirittura straricea di ostie e sanguisudanti. Basta consultare, al riguardo, le due opere, omai classiche, dei PP. Niccola Laghi (2) e Gregorio Rossignoli (3) e per ciò che concerne l'Italia - la Carta Geografica Eucaristica, tracciata, anni addietro, dal Gesuita Sanna Solaro.

Certo, molta tara bisogna fare a queste narrazioni, in cui spesso-com'è facile avvedersene-il loglio soverchia sul buon grano: ove la fantasia popolare, o la pia frode, o la cosciente astuzia jeratica, hanno aggiunto, trasformato, corrotto, o inventato di sana pianta.

Ma- è d'uopo convenirne - tutto non si può negareoggi specialmente che i fenomeni metapsichici accreditano parecchi dei cosidetti - pregiudizi . del passato.

Nel presente articolo - in riferenza al miracolo di Bol-sena-arrò agio di ventilare le varie ipotesi che possono gettare una qualche luce su codesti racconti di transudazioni sanguinee delle ostic eucaristiche-cercando fin dove, e come, sia lecito spiegarli con una causa fisica, e quando invece essi richieggano un' interpretazione sovranormale.

Fd ora-venendo al nostro tema particolare-cerchiamo, prima d'ogni altra cosa, di ricostruire il prodigio volsiniate sulle tracce dei documenti storici che ad esso si riferiscono (4i.

Era l'anno 1263, e un sacerdote tedesco-di cui s'ignoro sempre il nome - partivasi dalla sua patria, per l'Italia, diretto a Roma. Era un uomo molto pio e preclaro e illustre nella bonta $e$ onesta dei costumi e e ornato della virtù della discrezione. Credeva a tutti gl' insegnamenti della
(1) CPr. Vesme. Storia dello Spiritismo. lib. II, c. II. p. 169-54.
(2) Dei miracolii del Santissimo Sacramento. ece. ecc. In Venezia. MDI. LXXVI, appresso Antonino Bosio.
(3) De Mirahilions in sarrif. Miss. Venezia. MDl. XX.
(t) Intirno a questo miracolo esiste una abbondante bibliografia. che per rapioni di breviti tralaseio d'indicare. Soltanto ricordo il poderoso lavoro di Splendiano Andren Pennazzi (il qnale riassume tutti gli autori precedenti): Istoria dell ostia sacratissima che stillo san! ane in Bolsena snpra il sis. c'orporale che si conserta nella Cattedrale e gran Dnomo in Orvieto, coll aggianta della Sacra Ierologin. Montefiaxcone. 1781. vol. di pag. XXIV, 532.

Di un estratto di questopera Istoria del miracolo Eacaristico di Bolsena nell'anno 196:3. e del Corporale che se ne conserva in (Irrifto: Milano. Tip. S. Giuseppe 1890) io mi non valso per le informazioni storichp. e ad esso vanno riferite le citazioni che s'incontreranno nel prenente articolo.

Chiesa, che accettava con umile sottomissione. Lna nebbia, peró, offuscava lo splendore della sua fede, tormentavalo un dubbio, forte, insistente, terribile : il dubbio intorno alla reale presenza di Cristo nel sacramente della eucaristia.

Egli non comprendeva per quale virtü potesse aceadere che le semplici parole: hoc est corpus menm, hic est sangutis meus, transustanziassero gli elementi visibili. E in questo doloroso stato d'animo, nell'interiore conflitto dell'incredulita cogli scrupoli, desiderava una - prova . che valesse a calmarlo. Onde, in continue orazioni supplicava il Signore perchè si degnasse concedergli un segno visibile della - real presenza, il quale rimovesse in lui ogni ambiguita o dubbiezza al riguardo. E le sue preghiere furono esaudite, la - prova . venne, chiara, sicura, perfetta .... Trovandosi a Bolsena (Volsinium) una delle tappe del suo viagsio, il teutone pellegrino volle ivi - nella Chiesa di Santa Cristina, e precisamente all'altare detto delle Sante Pedate-celebrare la Messa. Ed ecco che - mentre compieva il sacro rito -- tenendo l'ostia nelle mani sopra il calice, si dimostro una cosa meravigliosa e per miracolo stupenda si agli antichi che ai tempi moderni. Imperocchè allimproviso la medesima Ostia apparve visibilmente vera carne (1), ed aspersa di rubicondo sangue, eccettuata pero solamente quellat particella che dalle di lui dita si copriva... Dippiu una certa benda del corporale, che si teneva per servizio della purilicazione del calice, restò bagnata dalla stessa effusione del sangue. Veduto questo miracolo, colui che prima dubitava, certificato stupi, e procurò di nasconderlo col corporale; ma quanto piu sforzavasi di nascondere tanto maggiormente e più perfettamente operandosi virtü dalla destra del Signore si divulgava il miracolo. Imperocehe ciaseuna goceia del sangue che da quella scaturiva e cadeva, tingendo il corporale stesso, impresse ivi altrettante figure a somiglianza di nomo (imagini dell Eicce-homo.. i2) Qui i) Pennazzi aggiunge: * Avendo (il sacerdote piegato il corporale e riposta fostia santa nel miglior modo che pote, ed aggiustata la patena sul calice secondo il consueto, scese dall' altare per tornarsenc nel sacraro; ma nell andare caddero alcune gocee di sangue sul pavimento della suddetta cappella presso l'altare, su cinque pietre di marmo. (3).

La Lapide continua dicendo che il prete-in seguito alla mirifica * prova - tutto confuso e contrito - corse a get. tarsi ai piedi del Pontefice (Urbano IN) - che allora dimorava in Orvieto - e confessatagli la sua colpa d'incredulita. ne ebbe una completa assoluzione, con lobbligo di una salitare penitenza. (euindi non si seppe più nulla di lui. Forse egli continuó il suo viaggio per Roma, oppure se ne ritorno senzaltro alla suat patria. Intanto il Papa, per meglio accertarsi del miracolo, mando sul luogo i due grandi luminari della Chiesa, Tomaso d'Aquino e Bonaventura da Bagnorea - i quali dopo minuta ispezione --ritornati in Orvieto, diedero al Pontefice una rassicurante risposta, confermando appieno il fatto. Ciò che indusse il Sommo (ierarca a far trasfurire nello stessa Orvirto - da Bolsena - lostia, il corporale e i Sacri lini.

Qui terminano le notizie forniteci dalla lapide e cominciano quelle datcei dai Cronisti. Per l'economia del presente lavoro, e necessario fermarci ancora un poen sulla parte storica del emiracolo .

Quei venerandi oggetti - su cui il magno prodigio si era compiuto - vennero collocati nella Cattedrale della citta dal titolo di Santa Prisca - e furono messi - secondo le disposizioni liturgiche del Concilio Lateranense IV: 1215, - in un luogo nascosto allo sguardo del pubblico. Eira quello un ordine tassativo riguardo alle rehquie eai - tesori . Anche il Sangue e la testa di S. Gennaro - come feci osservare

[^48]nel mio articolo - rimasero occultati, per secoli, nella fornice della Stefania - presso Napoli (1).

Finché, nel 1623, il vescovo di Orvieto. Pictro Paolo Crescenzi procedette - assistito dal clero e dalle autoritia civili - allo scoprimento del tesoro. Ma dopo parecchie ricerche, non si rinvenne che il corporale, pieghettato in venti quadrangoletti, su cui e si rimirarono le goccie del sacratissimo sangue con sommo stupore ed ammirazione di tuttigli astanti . E - accrebbesi la meraviglia quando nelle goccie del sangue videro apparire l'imagine di Cristo in flgura del-l'Ecce-Homo come anche al presente apparisce. Tutti i circostanti lo videro riempendosi di una santa venerazione ed assieme di un sommo giubilo ed allegrezza $\cdot$. (2)

Piti tardi - infine - nel 16.78-il vescovo Corgna trovo l'Ostia, rinchiusa in uno scatolino d'argento - non intera, ma a frammenti di un rosso sanguineo-eceettuatine alcuni pochi di colore naturale bianco (i quali sarebbero quelli che - come dice la Lapide-venivano stretti dalle dita del sacerdote, e che non si transustanziaronol.

Di altre ricognizioni - aventi un'indiretta riferenza al miracolo - non é il caso di parlare. Solo accennero ai marmi del pavimento-in numero di cinque - macchiati di sangue - quattro dei quali si conservano oggi a Bolsena-mentre il quinto é a Porchiano - cittadina della diocesi d'Amelia.
(continna)

## Ernesto Sheximega

 sizioni date dal Lateranonse cirea 1 orchltamento drlle frliquie, faceva, at riguado. una spmeiate monzione delle ostie mirarolosc.... - similitire si Hostia transformetnr in craratan rarnon, sen in


 Prov. Colon. tom. 9, Concil. col. 13Fis ( $\therefore$.).
(2) Ponnazai, op. cit. p. 31.

# Scongiuri, amuleti, benedizioni. 

## (cont. e fine acdi .V. proc.)

Se tutt.) (io si legre in Aricenna, medico e filosofo Ambo rimomatimimo vissuto rarso lo seoreio del terzo secolo dellicra volgare, deve ritunersi che fin da quel tempo si conoseevano forse megio di quanto non si conoseono ora gli effetti della sugrestione. e delliantosuggestione, e che coloro che eserditatano la medirina empirica uon arendo altri mezai per guarire le malatia si servivano della shogestione, e prescriveramo rimedii inmaginarii. i quadi quanto più strani erano ed incomprensibili di effetto. pià eceitavano la immaginazione e In fede destinformi facemdo loro sprigionare incoscientemente dal corpo quelle forme oceulte iperlisidis. che ora la scienza ha uflicialmente comotatato, e che possono in molti cusi valore da sole a produre ncll orgiminmo umano l'equilibrio e l'attivita nelle cellule disorgmizaite e rese inattive dal male.

E noi riteniamo far cosa gratia ai lettori traducendo e pubblicando un docmmento delliepora di ignota antore che ablyamo tratto dallo opere magiche di Agrippa, letrovius de Villingen e di lietro Alhamo. il quale ribat dise quanto finora abliamodeto, e dimostra chiaramente che mulla $e$ nuovo notto la cappia del sole. $\theta$ come tahni modermi seienziati ehe salguna in eattedra exargono ai quattro renti quello whe asseriseono esere loro mirabolanti scoperte, non sono altro che plagiarii dei nostri padri, i quali non porsono sorgere dai loro nurelli per rinfaceiar loro questo delitto, e dimostmare che non han fatto altro che inventare stani ed incomprensibili nomi nuovi per clesignare fatti e scoperte recchissime.

Ed il documento che abbiamo tradotto i- il sersente:

- T'u mi hai domandato mio caro figliose le benea dizioni, gli scongiuri, e eli amuleti sono di mat utilita - qualunque, e se io ho trovato negli autori grecei la sitessa * cosa che si trova nei libri degl'Indiani sotto questa rap* porto. Con questa lettera io risponderio brevemente alle - the quistioni.
- (ìi untichi sembravano essere di necordo nel cre-- dere che la qualita del corpo dipende dalla forza del-- I'anima, e che se l’anima è armonicamente necordata,
* anche le funzioni dell’ organismo sono regolate e per-- fette,
- Giacchè le forze dell anima appariseomo per la - più parte imperfette nei fancinlli, nei vocchi. e nelle - donne, la qualita dei loro corpi é apparentemente di-- fettosa .
- Quento difetto si trora tanto negli abitanti delle - zone non temperate che nelle regioni torride dell'F-- tiopia, e nella regione fredda degri $S$ (iti $\cdot$.
- Se dungue mia cosa non agendo in momodor-- dinario apporta motile qualimque. cio avviene uni-- camente a seguito dellat direzione dello apirito. Se pro. - esempio quatenno ha la ferma convinzione che mat - benedizione gli porteri ainto. essa glielo porterit.e la - forma della benedizione non influisce in mulla. Impen-- rocehé se la qualita del corpo dipende dalla forza dello - spirito. come noi veniamo a dire. la cosa deve essere - necersaliamente conl. Ogmmo può convincersi di cio - nei casi di panra, di duolo. di groin, e di terrore, perché - quenti stati dellianima si melano non solamente per - In cambiamento di colore, ma anche per altro modifi-- cazioni del corpo. quali la costipazione. la diarrea. i - vaneggiamenti, o mat grande perdita di forze .
- Enesti mati dell anima possono produrre come io - ho osservato, delle perturhazioni giornaliere della salute, - e possono influenzare to spirito in un modo funesto. - Nelle persone sane mettono la bare a differenti ma-- Iatlie. Socrate dice, clae le parole magiche abhindolamo - Io spirito mgiovevole sia per la loro impossibile spie-- garione, sia per la panar che pel rincrescimento che - provocano $\because$.
- Ma gl'Tudiani credono le benedizioni e gli sconginri - avere un valore terapentico. I medici degli antichi (ireci - credevano che queste formule richiamassero l'anima - errante all armonia con re stess. E l'anima coni ri-- chiamata deve trancinarsi necessariamente anche il corpo * perche i conosciuto che la qualita del corpo è deter-- minata dalla forza dellomima.
* Eeco perchí (iadeno parlando del trattato di Ippo-- crate . Sugli umori * dice: se qualemon pretende the - col cambiamento degli umori del corpo si faccia simul-- tameamente un cambiamento delle funzioni dello spirito, - orvero che un cambiamento delle funzioni dello spi-- rito prodica un cambiamento degli nmori del corpo. - mina simile opinione non è erronea. Imperocelí mino-- mo nel quale predomina la qualita collerica, a per que-- sto solo fatto irascibile. a per la sua irascibilita la bile - è sperso ummentata. Dat (ii) dere ritenersi che la qua-- lita del corpo influisce guella dellanimate riereversa.
- E Galeno dice poi : Lintelligenza ed il sapere sono - ammentate per la disposizione collerica del corpo: il tem-- peramento malinconico favorisce lastinenza e ln studio: - il temperamento samgnigno conduce alla volnbilitit ed - ai piaceri: il temperamento flemmatioo non a di ainto - che solamente nella digestione.
- E una quistione risolnta che lo stato del corpo vien - migliorato allorquando il medion ainta la qualita del-- lianima in qualumque modo, sia con le benedizioni. sli * soongiuri, e gli amuleti.
- Se al di fuori di cio simpiega anche un rimedio - adatto. la guarigione e la salute verranno piñ prerto, e - completamente, imperocchè il rimedin porta ainto al - corpo, e la benedizione aintia lonima. Se dunque que-- ste due cone vamo inite, la salute si ristabilira molto - piǹ rapidamente. Infine anche Galeno dice che vi sono. - delle persone gaie per natura, e portate per i piareri - alle quali se quando cadono inferme il medico born dice - che saranno presto guarite, e richiama ad esse la mo* moria dei giorni che hanmo pasano in sollazzi, la spe-- ranza diviene allora la cansa della lorogusrigione. Al-- lincontro se si ha che fare con altre persone trinti per - natura, e che non fanno che pensare alle canse dei loro - affuni e delle loro tristezze, queste persone debbono - essere distratte dal medico. Egli deve tenerle allegre, - ma non in modo da far loro trascurare i rimedia sotto - Ia speranza dell`effetinazione di uma troppo abbondante - pioggia di promesse.
- Io mi ricordo ancora di un'uomo molto nobile del - mio paese che giurara di essere stregato in modo da - non potere erercitare le funzioni sessuali. Io cercai di - dimustrargli la falsa iden nella quale stava a mezao di - tutti discorsi possibili, ma non ricavai nulla. Allora - cominciai a fingere di riconokiere come vero dio , he - egli diceva, e gli portai il libro di Cleopatra che tratta - della belta delle donne. Allorquando leggendolo ginnse - al punto ove consiglia ad uno stregato della sum specie - di frizionarsi tutto il corpo con olio di senamo etc.. ebbe - una tale contidenza in quest: rimedio che loadopari inu-
- mediatamente, e le sue brame sessuali si svegliarono - all'istante.
"Poi ho letto in molti recehi libri che gli amuleti - rospesi al collo sono efficaci non per la loro natura. - ma per una qualita occulta.
- Io non metto punto in dubbio questo frtto, impe-- rocche io verlo anche ma inflnenza fortificante eserci-- tata sullo spirito.
* Tra la gran massa di simili rimedia io ne citeró - qualenuo.

E qui non fa che elencare mun lunghissima filza di rimedii strmi tratti dalle opere di Avicenna, Aristotile. (ialeno, Liscoride, ed altri, e che noi omettiamo per non ripetere in buona parte quello che abbiamo detto innanzi ahbastanza diffusamente per informare $i$ lettori in che consistevano gli amuleti e gli scongi.ari.

E questo importante documento termina col dire: * Io ho citato tutti questi passageri di antori antichi, af* finché le benedizioni, gli ncongiuri, e gli amuleti non - sembrino più strani. Io non ho voluto parlarne a lungo * $\theta$ dirti tutto ،ió come mia propria opinione. ma io non - potrei negare tutto quello che ho detto, imperocchè se - uno non vedesse col fatto che la calamita attira il - Terro non lo crederohbe mai. Cosi che il piomborompe - il diamante mentre il ferro non lo intacea. Che la pietra - che in Arabo si chiamit stale. ed in latino nitram re* siste a qualunque fuoco. The un certo pesce fa per-- dere la ennoscenza a rolui che lo tocca. Tutto ciónon si crede se nonsi rede, sebbene lesperienza lo confermi.

* F cosi è il caso di quant afferman) gli antichi. - Noi troviamo che moltissime cose sono incredibili, per" chè la nostra ragione non comprende che solamente - quello che cade sotto i mostri sensi, ma molte volte certi - oggetti posseggono qualita che per la loro finezza sfug-- Gomo ai mostri semsi, ed in questocaso le troviamo in* comprensibi i. Addio."

Francesco Grals

## GIOVE

Giose. duce delle legioni, preparatore dei Troni, Giove. che alberghi l'anime dei grandi nostri saggi e reggenti, Giove duce raggiante ov`o m’affisso, magnete almo, dinamico. feroce nelle mie fibre intente: Giove, tu che mirrori della tua luce come una possente promessa eterna,
dammi pensieri di porpora, dammi pensieri pugnali, dammi pensieri vortici, dammi pensieri fori, pensicri per fulminare ogm nemico oltraggio. pensieri aviduppanti come clamidi regali, ed attraeuti come vortici nel sogno mio di luce pensieri detersori come pioggia d'ambrosia, Giove, amico delle veglie, indice vespertino alla mia sete, the nell'indice della mia mano movi il desio dell'altezza, Jammi i pensieri anime, i pensieri bellezza
i pensieri di forza
che movano le atmostere dell'odio e del diniego, Giove, lucida oasi, Tempe dell'intelletto e dell'amore, Duce fascinatore
del mio insostenibile sogno, Dammi la forza che agogno, tu che nelle orfiche notti, nelle magiche notti,
trattieni il mio respiro
e come unarco pieghi il mio desio,
piovimi gl'incorrott
tuoi sovrumani misteri
per il delirio mio,
Giove dinamico ego
indecifrato, con bianco
viso io ti chiamo e progo,
dammi pensieri fiori,
dammi pensieri fulmini,
si che gli nomini vedano stremati
gli orgogli folli dei lor folli errori,
vedano i lor vaniloquenti allori
sfrondati fra le genti,
rinascere in puri concenti
di musiche veritiere
rinnovellati colori,
come i fiori del loto alle riviere
abbandonati lungo le correnti!...

## Nella Doria Cambon

## CONGRESSO INTERNAZIONALE

## di Psicologia siperimentale a PARIGI (dal 15 al 20 novembre 1910)

Ha per fine di studiare tutti i fenomeni che si producono negli esseri animati o per effetto della loro azione, al di fuori delle leggi sinora note.

Fra i numerosi scienziati che compongono il comitato d'onore sono E. Boirac, Jules Bois, Vander Naillen, A. de Rochas, Schrenk Notzing, E. Perrier, J. Ochorowicz, F. de Champville e il nostro prof. E. Morselli.

Il Comitato d'organizzazione è costituito da cinque commissioni, la prima per lo studio dei Fenomeni psichici universalmente ammessi (Ipnotismo, suggestione, doppia coscienza - serittura automatica, sdoppiamento della personalità, le altre per lo studio dei Fenomeni non universalmente ammessi.

Sono membri del Congresso tutti quelli che avran dato la loro adesione e pagata la quota di 15 franchi.

I membri del Congresso soli possono assistere alle sedute e prender parte alle riunioni e alle discussioni. Essi riceveranno it volume dei rendiconti (tiratura limitata al numero dei congressisti).

Per corrispondenze, comunicazioni e fondi scrivere al sig. Henri Durville fils, 23, rue Saint-Merri, Paris.

## Rassegna delle Riviste

COMMENTARIUM. Sotto questo titolo il Dott. Giuliano Kremmerz ha iniziato a Roma la pubblicazione di una rivista per le Accademie Ermetiche che vedrà la luce il 10 e il 25 di ogni mesc.

Il programma della detta Rivista è cosi annunziato :
$1^{\circ}$ ) - Dopo il progresso degli studi psichici dell' ultimo ventennio, accettando la scienza che l'organismo umano possiede in sė una fonte non ancora definita da cui scaturiscono in determinate condizioni, fenomeni intelligenti e manifestationi di forze psichiche - è possibile adattare queste ai fini terapeutici, tanto morali quanto materiali?
$2^{\circ}$ ) - Il patrimonio superstizioso ereditario dell antica magia sacerdotale e cabalistica, delle antiche religioni morte che regnarono in epoche di civilta tramontate, contiene in forma positiva, accertabile dall'esperienze, qualche cosa a cui la conoscenza attuale del sapere umano non è arrivata ?
$3^{\circ}$ ) - Se i nostri studi e le nostre investigazioni trovano qualche cosa o più cose utili nelle occultazioni sacre e sacerdotali antiche o dimenticate, tali da meritare l'onore della prova, possiamo sposare queste conoscenze alle nuove, c servircene a scopo di benefica esperienza?

Diamo il ben venuto alla nuova rivista alla quale auguriamo il maggior lustro pel bene e l'incremento della causa comune.

LA RIFORMA LAICA. - Pregevole Rivista critica di quistioni odierne che ha iniziato nel gennaio di quest'anno le sue pubblicazioni a Roma sstto la direzione dell'avvocato Mastrogiovalni, nel numero di luglio ha un articolo di Fernaudo Valvassura dal titolo . Scienza fede e Religione..

In esso, l'A., parlando di Dio esprime questo elevato concetto che noi completamente dividiamo senza alcuna riserva. - Effettivamente si debbono e si possono rifiutare per motivi scientifici tutte le edizioni di Dio she le varie religioni ci hanno dato, ma da cio a negare Dio passa un abisso. A me che scrivo la constatazione positiva di un elemento divino cioè increato, eterno, assolutamente indipendente nell' universo sembra innegabile. Di questo Dio io so che c'è, ne ho la certezza razionale; ma ne so ben poco oltre l'esistenza. $E$ questo Dio non è, nè il Dio Cattolico nè alcun altro Dio, diremo cosi storico, sebbene possa con altre edizioni di Dio coincidere parzialmente. Ad ammettere l'esistenza di questo Dio (io preferisco dire - di questo elemento Divino s) mi conduce una ragione scientificamente rigorosissima: c'è nel mondo un crdine; il mondo è un cosmos non un caos; negar Dio significa affermar che l'ordine cosmico è casuale, ma per la scienza il caso non esiste; sotto l'apparente caso si nasconde una causa che noi non conosciamo. ( Si badi bene che con l'affermare che al riconoscimento di un elemento divino mi conduce la constatazione positiva dell'ordine cosmico considerato come effetto, non affermo e non escludo che altri argomenti, possano condurre alla medesima conclusione). .

- La scienza dunque conduce a riconoscere, l' esistenza di un elemento Divino intelligente, ordinatore dell' Universo. Può dirne altro? Si, ma non molto e, in complesso quanto basta per asserirne la formalità con qualche cosa di più. Ad ogni modo non è qui cho puó essere esaminato questo ${ }^{\text {. }}$

L'articolista, continua, a parlare di ciò che è l'obbiettivo del suo scritto, cioè del se possa ammettersi l'insegnamento di una determinata religione nella scuola di stato dove si debbono fornire ai giovinetti delle - cognizioni rigorosamente provate , e opina per la negativa. . Si potra, egli dice, insegnare ai giovani che la scienza non giustifica l'ateismo, nè l'agnosticismo assoluto, ma insegnare nelle scuole di stato un catechismo di una determinata chiesa a base di fede é assolutamente contrario ad ogni indirizzo scientifico a cui voglia ispirarsi la cultura collettiva .

In questa parte opiniamo che allo stato attuale della cultura religiosa, nel grande contrasto di idee che dominano l'epoca nostra, di fronte alla perplessita del pensiero umano violentemente scosso da nuove e grandi scoperte nel campo della psicologia, l'articolista ha ben ragione di conchiudere così come egli ha conchiuso, ma che tale non può essere la parola diffinitiva del sociologo, il quale trova la soluzione del problema, in conformita ai risultati ultimi delle scienze psicologiche, che dovranno orientare l'umanita verso ben altri ideali, più conformi alla natura della vita e degli Esseri.

Ad ogni modo non possiamo non convenire che l'articolo del lalzassura è ben pensato ed è un sintomo anch'esso caratteristico dello stato attuale del pensicro moderno che va cercando la sintesi che concilii i bisogni della scienza con quelli di una religione che non potra non essere anch' essa scientitica.

L'IDEA MODERNA. Un'ottima rivista del Brusrs che si pubblica a Milano, contiene un articolo che riteniamo del suo Direttore, sebbene non firmato, dal titolo . Dio e la Rivoluzione.
$\dot{E}$ un articolo veramente dotto che, se ci fosse consentito dallo spazio e dalla natura della nostra Rivista non esiteremmo a ripubblicare. In questo articolo $1^{\prime}$ A. rivolgendosi agli atei ed ai materialisti cosi li apostrofa: V Volgete lo sguardo allo stato presente di cose. Voi atei e materialisti avete corrotto il popolo. Invertendo l'ordine naturale delle cose, avete cominciato dalla materia anzichè dallo spirito; avete portato il popolo a concepire la rivoluzione come un fatto meccanico; lavete illuso colla speranza fallace che la redenzione debba cominciare dal benessere materiale. Voi the dovevate combattere la sete di dominio e la prepotenza della proprieta, avete istillato invece questa prepotenza nel popolo. Ma se la vita umana è il risultato di un momentaneo accozzamento di
atomi, del quale bisogna affrettarsi a goder prima della sua fine, come non trovar logica la resistenza di chi detiene la ricchezza: Se non c'e un Principio superiore dinanzi al quale il diritto si agguagli al dovere, che sovrasti alle moltitudini non solo plebee ma anche aristocratiche, come non trovar logico che in nome del proprio $\boldsymbol{I}$ nico, che non deve e non vuole conoscere leggi superiori if aristocrazie non vogliano rinunziare alle proprie ricchezze?
. . . . E conchiude l'articolista: . Nel momento presente tutto crolla attorno a noi, tutto e distrutto. L'angoscia e l'inquietitudine è in tutti : nella Chiesa, nella Societa Laica, ne ${ }^{1}$ popolo, nelle scienze, nelle arti. Parta da noi quel verbo che gia risuono due mila anni or sono nella Palestina e che di lat si propago nel mondo, faccia eco l'antica stirpe che accolse ed elevo al trionfo l'umile pescatore che le apportava la parola del Divino Maestro, alla voce di rinnovamento che il gigante slavo da quella terra dolorosa ed immensa che è la Russia, bandisce di nuovo nellat sua patriarcale vecehiezza. Noi soli siamo ora nel vero, noi soli possediamo ora l' Idea moderna, noi soli, perche il nostro spirito sileva a Dio c continua la tradizione del Cristo e di tutti i solitarii pensatori che dopo Cristo l'anno bandito.

LA CULTURA CONTEMPORANEA, luglio 1910 ha un articolo di Silvanus - Pcomationo e Cattolicismo - in cui si sostiene il concetto della mutabilita dei dommi pur restando sempre uguale l'indirizzo di vita religiosa, il quale él'immutabile realta spirituale di cui le dottrine non sono che la variabile espressione.

La stessa Chiesa se in teoria ha sempre professato che il domma é immutabile, di fatto ha cercato diadattate le ondizioni dell'ambiente al progresso del saperc umaro. . E poi chè in antico questo progresso andava molto a rilento, la mutazione del dorma aveniva insensitilmente e restava inavertita; al contrario nell'ota nostra che con velocita vortiginosa ha prodotto le più profonde rivoluzioni in tutti i ramidella cultura, l'adattamento del domma ad esse non puo farsi senza mutazioni gravissime e manifeste in apparente contrasto colla natura del Cattolicismo. Qui sta la vera radice dell'attuale dissidio tra il Modernismo e il Dogmatismo.

LA REVCE SCIENTIFIOUE ET MORALE DU SPIRITISME (Luglio 1910) riproduce dal Nea-York Times una lettera del celebre prestigiatore Howard Thurston la quale $\dot{e}$ un documento interessantissimo intorno la veridicita dei fenomeni eusapiani. Fssa lettera é stata scritta dal famoso illusionista dietro invito del sig. Flereward Carrington - il quale come si sa - è stato l'organizzatore delle recenti sedute date dalla Paladino in America. Siamo lieti anche noi di presentare al criterio dei nostri lettori che avessero ancora dei dubbi circa la medianita dell'Eusapia, la lettera del Thurston. Eccola: - Io ho osservato in persona le levitazioni del tavolo con Eusapia Paladino, insieme al mio assistente e al Sig. Carrington e sono assolutamente convinto che i fenomeni da me osservati, non erano dovuti alla frode e non erano prodotti per mezzo dei piedi, delle ginocchia o delle mani, - come é stato descritto e pubblicato nel Times - né per qualunque altro mezzo di mia conoscenza.

- Io sono convinto che non esisteva alcun contatto materiale fra il corpo della Signora Paladino e la tavola, esseado i suoi piedi sotto il mio piede destro, i suoi ginocchi tenuti da me, e le sue mani stando al di sopra, lontane dalla tavola e perfettamente visibili. Il mio assistente ed io I' abbiamo controllata e i fenomeni si produssere in buona luce. Ciò si è prodotto a parecchie riprese.
- Io sono stato prestigiatore tutta la mia vita e ho sempre potuto finora smascherare tutti i medium che producevano fenomeni fisict.
- Peró sono cosi ben convinto che questo medio (l' Eusapia) puó produrre delle levitazioni autentiche, che io mi impegno di dare la somma di cinque mila franchi a un istituzione di carita, se mi si può provare che la sig.ra Paladino non e capace di sollevare un tavolo senza il soccorso di alcun trucco e di alcuna frode.
- Sono convinto dice l'Howard che il tavolo é stato sollevato senta l'aiuto fraudolento delle mani, dei piedi, delle ginocchia o d'alcun'altra parte del corpo, e senza limpiegn di alcun mezzo meccanico. Tutti i piedi del tavolo erano nettamente visibili sul pavimento e noi abbiamo
potuto assicurarci che nessun piede della medium ba potuto introdursi tra i piedi del tavolo. .

LA MEUSE di Liegi pubblica ( 15 maggio) e LES ANN.ILES DES SCIENCES PSYCHIQUES riproducono (giugno, un articolo notevolissimo su Antonio il Sanatore di Jemeppe-sur-Meuse nel bacino di torba di Mons.

Ogni giorno Antonio riceve da 500 a 1200 malati; migliaia e migliaia di persone dichiarano di essere state guarite da lui e delle malattie più gravi e diverse, cancro, lupus, eczema, tubercolosi, paralisi, epilessia, etc.: gli si scrive dall'estero, riceve $2(N)$ lettere al giorno e telegrammi da tutte le parti del mondo.

La domenica alle 10 i suoi adepti si riuniscono nel Tempio a Jemeppe. Per degli anni il Maestro stesso montava in cattedra e sviluppava il suo insegnamento morale; ma da qualche tempo non si mostra più, e uno dei suoi adepti più ferventi legge qualcuno degli opuscoli pubblicati da Antonio in questi ultimi tempi e sparsi a profusione.

Or ecco che questi nuovi credenti indirizzano al re e alle camere una petizione, chiedendo il riconoscimento le gale della nuova religione fondata da Antonio, l'antonismo. In quattro mesi, hanno raccolto più di 150000 firme.

Luigi Antonio è un semplice operaio, nato nel 1816 a Mons-Crotteux. Suo padre era minatore, ed egli stesso lavoro nella miniera per due anni, ma preferi l'aria piu libera dell'officina, lavorando da martellatore, macchinista, incassatore in diversi luoghi. Sposò nel 1873 ed ebbe un figlio che mori nel 1893. Per questo figlio aveva accumulato una piccola fortuna, e sognava grandi cose; quando gli mori risolse di dedicarsi alla guarigione al sollievo di tutte le miserie fisiche e morali, abbandonò il lavoro e restò in casa a disposizione dei malati e dei miseri.

Dapprincipio riceveva un centinaio di persone al giorno; poi il rumore delle sue guarigioni miracolose si sparse, e ora si va a lui da ogni luogo, in folle sempre crescenti. Il suo disinteresse è completo : non riceve nulla dai suoi malati; ha soppresso anche l'obolo che i malati potevano depositare nel tempio e che veniva distribuito ai poveri, raccomandando ai malati di fare essi stessi la carita; da anzi ai malati poveri, e appena gli resta da vivere.

Vive da asceta. $\grave{E}$ vegetariano. Riceve il mattino. Non esce mai dalla sua casetta, (allato al Tempio che un adepto riconoscente ha fatto costruire) in cui vive con la moglie e due orfanelli raccolti da loro allevati. In cinque anni non è uscito che due volte dalla sua casetta per comparire al tribunale correzionale e alla Corte d'appello, imputato d'infrazione alla legge sull arte di guarire: in tali octasioni venne assolto e fatto segno di grandiose manifestazioni popolari.

Per lungo tempo fu cattolico fervente, poi spiritista; oggi è piuttosto teosofo. Crede alla rincarnazione, crede che ciascuno di noi porti la pena e la ricompensa delle sue vite anteriori, e debba lavorare pel suo miglioramento, il suo progresso morale, debba distaccarsi sempre più dalla materia e avvicinarsi a Dio.

Il suo insegnamento è sopratuto morale: predica il disinteresse, la rassegnazione, la carita, l'amore anche pei nemici. Come sanatore crede che i mali del corpo provengano da imperfezioni dell'anima, e cura e guarisce questa; non chiede nemmeno ai malati di qual male soffrono.

Nelle feste non domenicali guarisce dentro il Tempio operando su tutti i malati riuniti. Il giorno dell' ascensione, quindici mila persone si accalcavano dentro e fuori. Quattro volte si son dovuti far uscire i malati per permettere a tutti di entrare; quattro volte Antonio è salito in cattedra e ha operato. Si sono prodotte guarigioni maravigliose : i paralitici camminarono, i ciechi videro; chi assistette a tale spettacolo mon potrà mai dimenticarlo...

L'INITIATION (giugno 1910) parla dello Spiritismo presso i Pelli-Rosse. Fra gli spiriti che si manifestano loro sono numerosi, sembra, quelli che vissero fra le razze asiatiche, fenici, arabi o mongoli, e che gia abitarono l'America quando lo stretto di Behring era guadabile; altri appartengono agli antichi conquistatori dell' America e ai popoli autoctoni vinti da questi, e si intitolano Ispano-Americani.

Ma i Pelli-Rosse credono auche ai gerii, buoni e cattivi, che si manifestano per mezzo degli stregoni (medii).

Essi utilizzano la magia cerimoniate con le evocazioni, gli incanti, la medicina, e altri mezzi. Frequente la divinazione mercè i sogni, e per questa via e per altre sembra accertato che gl'Indiani abbiano fatti seri pronostici, come ne fan fede il padre Charlevoix nella sua Histoire de la Voutelle Fralle (il bun padre non manca di attribuir tutto al diavolo! e lo storico Drake nel suo libro sulla conyuista del Canada, oltre che John du Bay, viaggiatore di commercio, amerieano, Alexandre Henry, etc. Notevole che i Pelli-Rosse si riserbano verso gli spiriti una specie di alta e bassa giustizia: trattano male quelli che loro mentiscono ed offrono doni agli spiriti veritieri...

Bisogna considerare, conclude l'articolista, che la condizione prima di ogni tradizione e di ogni procedimento mistico é il secreto; che i viaggiatori non hanno veduto tutto, nè i Pelli-Rosse tutto rivelato.

THE HARBIN(汭 OF LIGHT (giugno 1911) in un articolo intitolato col nome del . Col. Conte de Rochas a, del quale ricorda le grandi e singolari benemerenze come investigatore di fenomeni psichici, torna a parlare delle tre famose sedute di Grenoble col medio Bailey, rifacendone brevemente la storia. Il nodo dell'intera questione, come ebbe a dire il medesimo Rochas al prof. Reichel, è qui : In qual modo gli uccelli penetrarono nella stanza delle sedute? Per confessione degli stessi sperimentatori, lesame fatto fu completo, e non è serio pensare che due ucecllini viventi potessero venir nascosti nel corpo di qualcuno; il solo supporlo mostra che qualoosa resta ancora da sapere intorno a questa fase delle sedute. Il mattino sussequente allat seduta, in cui furono apportati gli uccelli, uno di questi mori e il col. de Rochas, per accertarsi di che specie fossero, lo mostro a un venditore di Grenoble, il quale disse che il sabato precedente un gentiluomo ne aveva comprati tre per divertire i suoi bambini lungo il viaggio per New- York. Questo signore, disse la moglie del negoziante, parlava A-mericano-Inglese, che essa conosceva perchè era stata a New-York. Ora Bailey non era mai andato quivi; messo in confronto col negoziante, questi disse di riconoscerlo subito mentre il Bailey in una sua lettera ad amici di Melbourne dichiara di non averlo mai visto.

Quel gentiluomo aveva portato via i tre uccellini comprati in una gabbia, e nel rapporto di Grenoble e detto che fu ritenuto superfluo investigare cosa fosse divenuto di questa gabbia e del terzo uccellino. Il prof. Reichel dichiara che il Bailey non avera denari giungendo a Southampton, e intanto non si sa chi lo avesse fornito di moneta francese.

E dubbia la compra degli uccelli, ma il punto capitale si e che questi furono portati nella stanza quando era stato accertato che niuna cosa vivente vi si trovasse prima; ed $\dot{e}$ doloroso che ulteriori investigazioni non fossero state fatte. Sarebbe utile che venissero riprese. Intanto nessuna notizia si ha più di Bailey e non e improbabile che la sua maravigliosa medianita sia definitivamente perduta pel mondo.
Filosofia della Scienza non ha nulla di nuovo da aggiungere a quanto disse sul proposito nel fascicolo precedente, e puó limitàrsi a dare ai suoi lettori notizia circa lo stato attuale della questione.

THE ANNALS OF PSYCIICAL SCIENCE ILondon, aprile-giugno 1910) pubblica un articolo di Hereward Carrington, notissimo agli studiosi di scienze psichiche, su La morte: $i$ suoi fenome'ni. Tutto pere... Non c'è cosa nell'Universo che sfugga a questo fato-eccettuata l'energia. F , la vita, la più preziosa di tutte le energic, si estingue, dicesi, alla morte! E' vero che essa assume altre forme..

Per la scienza, la morte è il termine di ogni vita. Essa considera la vita invariabilmente legata alla materia organica; e non trova ragione per ammettere che al dissolversi di questa persista la coscienza, a quel modo che niuno suppone la persistenza della secrezione e della digestione. Secondo la scienza la morte chiude tutto. Essa non conosce nulla del di là. Della mente, della parte cosciente dell'uomo, la scienza non ha una parola da dire, tranne il fatto che niuna prova si ha circa il sopravvivere della coscienza, e non vede come cio sia possibile.

In verita, la scienza ignora essenzialmente tutto intorno alla vita e per conseguenza alla morte. Persino quando si ricerca il segno sicuro in base al quale affermare che una
persona è morta si resta nella massima incertezza, e non si puo affidarsi se non all'unico ed evidente per chiunque : la putrefazione.

Qui l'autore fa una dota rivista dei vari fenomeni che sono stati considerati dagli scienziati come segni dellavenuta morte, per dimostrare che niuno è decisivo; indi passa a studiare succintamente il fenomeno della putrefazione: questo solo, sinchè non si verifica, è valso e vale a impedire i casi di prematuri seppellimenti.

Passando al lato psicologico della morte, nella maggior parte dei casi, la sensibilita, il dolore sono assenti. Cio e dovito a un eccessivo accumulo di acido carbonico sul sistema nervoso, il che esercita un'influenza inibitrice sul medesimo, la sua sensibilita e il suo funzionamento.

In molti casi, peró, il paziente rimane perfettamente in sé, sino all'ultimo istante; talvolta anzi egli sa di morire. Questo fatto ha un grande significato, giacche, se il materialismo fosse nel vero, se la coscienza si annullasse al disorganizzarsi del corpo, non dovrebbe mai mostrarsi così attiva all avvicinarsi della morte, mai essere consapevole del proprio annichilimento. Qael fatto dunque prova che la coscienza non si estingue alla morte, ma trapassa. Ed esso è rafforzato da altri importanti, che avengono at momento supremo, fra cui più notevoli, le cosiddette zisıoni, non sempre allucinatorie. Si esclude l'allucinazione, in fatti, quando il morente assiste ad avvenimenti lontani, che sono poi verificati come reali, o dice di vedere un amico defunto, ma di cui ignorava la morte.

LA MEDESIMA RIVISTA in una larga rubrica, Bibliography •, menziona gli articoli piti importanti pubblicati dalle migliori Riviste psichiche del monifo. Ed. è per noi ragione di legittimo orgoglio, il far notare una volta tanto ai nostri lettori, come nellodierno fascicolo di aprile giugno 1910, The Annals citino quattordici volte Filosofia della Scicnza fra settantasei articoli pubblicati da gennaio ad aprile da tanti periodici, ciascuno dei quali, salvo il nostro, è appena ricordato da una a quattro o cinque volte. Ecco to elenco degli seritti menzionati:

- Mrs. L. I. Finch, The Psycholorical Institute and Eusapia Paladino, by Enrico Carreras. Fil. d. Sc., febr., 1910.
- Veridical Manifestations in Dream; by Francesco (iraus Fil. d. Sc., April, 1910.
- Spirit Photography • by Minusculus Fil. d. Sc. March and April, 1910,
- The religious Crisis in France by I.ion Denis. Fil. d. Sc., April 1910.
- Some Reflection son some of. the Miracles of Jesus , by V. Cavalli, Fil. d. Sc., April, 1911 .
- Spiritism, Religion, and the Church • by Dr. I. Calderone Fil. d. Sc., Jan, 1910.
- Does Death Exists , by I. Calderone Fil. d. Sc., April, 1910
- Pragmatisme and the Spiritistic Hypothesis b by R. Wigley Fil. d. Sc., Jan., 1910.
- Italian Destiny and the Revival of the Gnosis • by G. Piomelli Fil. d. Sc., Jan., 1910.
- The Doliey of Occultism *, by A. Agabiti Fil. d. Sc., Jan.-Feb. 1910.
- Psychisme and Positivisme - by Dr. E. Marconi. Fil. d. Sc. Jan. Feb. 1910.
- Kepercussion on the Psichical Budy • by Col A. de Rochas Fil. d. Sc., Feb. 1910 .
- Thermo-dynamics and the Spiritistic Hypothesis, by L. Nola Pitti Fil. d. Sc., Feb.-March 1911.
- Demonology and Spiritism. by F. Zingaropoli. Fil. d. Sc. Feb. 1910.
L. $R$.


## 

## CENNI BIBLIOGRAFICI

FABRE D'OLIVET-Histoire Philnsnphique du Genre Humain - vol. II, Bibliothéque Chacornac, quai SaintMichel, N. 11 Paris, 1910. - L. 10.
Con ammirabile solerzia l'editore Chacornac pubblica il secondo volume di quest'opera straordinaria, intorno alla
quale si può dissentire, ma non negare i pregi della forza, della originalita, della grandiosita di pensiero e di concezione. Filosofia della Storia, dunque? Senza dubbio, ma filosotia di una storia sentita e vissuta da un autore che si disseta allc più riposte sorgenti del pensiero esoterico, da un autore che nulla quasi ha chiesto al grande sistematore che lo precedette, il nostro Vico, e nulla naturalmente ai filosofi al suo tempo non ancora nati, filosofia quanto mai severa e a un tempo consolante, nel tragico conflitto fra la VoIonta e il Destino, fra la Liberta e la Necessità, frà lo spirito che irresistibilmeute si svolge ed ascende e i ceppi in fordo vani e inani nel rigido meccanismo.

Noi abbiamo visto l'Europa e l'Asia, l'una contro l'altra armate, $e$ in alterno trionfo; abbiamo ammirato l'intervento tutelare della Provvidenza, sempre vigile a che, colla distruzione dei popoli, non si verificasse l'estinzione della luminosa face del progresso spirituale: Kungtzeu, Zoroastro, Pitagora ne conservano le faville in mezzo alle tenebre paurose della universale degenerazione dei culti; Odino rovescia il colosso romano, ma Gesù arresta il ciclone devastatore e crea in Europa un nuovo e stato sociale :, preceduto in quest'opera sovrumana da spiriti possenti che ne preparano l'avvento, come Apollonio di Tiane. F quando la furia europea, colle Crociate, minaccia di distruggere l'Asia, ecco sorgere Mohammed, sostenuto, da Sotoclais e dall' ultimo Budda, da Gengis-khan e da Timur-Lenk: la Providenza ha voluto conservare duc popoli avversi; essa assiste alla lotta fra Liberta e Necessita, per regolarla, sinchè quella e questa ne riconoscano la sovranità, e allora il disordine che regna da circa cinquemila anni cederà il posto alla calma, e lo Stato Sociale potra avviarsi a un assetto puì regolare e favorevole alla felicita del genere umano.

Il mondo entra nella fase feudale e lentamente fa capo a due avvenimenti: la scoperta dell' America, lo scisma di Lutero.

Il conflitto fra le due avverse potenze, per essere relativamente meno violento, non è perciò pacifico e incruento. Viene il momento che la Storin ci offre l'esempio d'una esplosione tremenda, in Francia, e sembra mostrarci il dominio completo della Volonta sul Destino. Ma il conflitto non è terminato; gli uomini possono solo interromperlo con più lunghi riposi; terminarlo spetta alla Provvidenza.

Le razze tendono tutte al dominio e all invasione delta terra; una di cssa, la bianca, giunge a soverchiar la nera; per suo mezzo la Volonta dell'uomo ha manifestato il suo più grande potere. Se questa volontà, meno orgogliosa, avesse potuto riconoscere l'azione della Provvidenza, nello stesso tempo ch'essa si contrapponeva al Destino, avrebbe dato magnifici risultati; giacchè la liberta di cui essa fa un idolo, ne è l'essenza intima e promana dalla Divinità, ma essa non ha tentato di vincere il Destino che per porsi al disopra della Provvidenza.

Libero è dunque il volere, ma libero in Dio; la liberta dell'arbitrio nell'uomo, come tenue scintilla della Volonta divina, tende inevitabilmentè ad affermarsi, e appena presume di esser sola nell' Universo, ecco il divino volere, ecco la Provvidenza a rintuzzarne l' orgoglio, a correggerne gli errori, a chiuderlo nel thalweg del progresso comune, della felicità per tutti, sotto l'occhio vigile e amoroso Suo . . . . .

Tale, in sintesi troppo schematica, è l' opera del grande occultista. Ma solo gli svolgimenti particolari, che si protraggono per ben 900 pagine circa, ne dimostrano magnificamente l'immenso corredo di erudizione, lo stretto concatenamento delle idee, la profonda originalità del pensiero, la soddisfacente soluzione di problemi tormentosi, l'alito di divinitạ che da ogni parte la pervade!
L. N. P.

窓 量
R. S MEAD. Frammenti di una fede dimenticata. Ars Regia Milano 1909. L. 12.
L'A., che da luogo tempo à intrapreso studi importantissimi sulle origini del Cristianesimo, à voluto modestamente intitolare il suo libro: Brevi studi sugli gnostici. Si vede invece subito che questa è un' opera molto importante, la migliore e la più completa che sia apparsa finora sull'intricato e discusso problema dello Gnosticismo.

Solamente da una ventina d'anni lo studio dello Gnosticismo è stato fatto su basi solide, da quando cioè furono sco-
perti alcuni testi gnostici tradotti in lingua copta.
Si son potuti così rettificare i tanti errori ammassati nelle opere polemiche dei Padri della Chiesa, i quali, anche quando riportavano brani dalle opere originali, li riportavano cosi travisati da far loro acquistare un significato tutto diverso dal vero.

Ma veniamo senz'altro a parlare dell'opera.
L'A. comincia abbozzando brevemente la genesi e l'ambiente storico della Gnosi.

Tratta quindi della Grecia, dell'Egitto, del Giudaismo, di Filone e d'Alessandria, ricollegando la Gnosi ai Misteri Orfici, alle scienze caldaico-ebraiche.

Passa poi a trattare delle differenze tra il Cristianesimo Generale e il Cristianesimo Gnostico.

Nella 2. parte, che forma quasi una meta dell'opera, l'A. ricostruisce la Gnosi sui frammenti ricuperati dalle scritture polemiche dei Padri della Chiesa, e presenta al lettore con un completo e faticoso lavoro di critica tutte le varie correnti gnostiche più o meno importanti, tutte le varie scuole sorte nelle varie regioni e facienti capo alle varie iniziazioni. $E$ le dottrine meno note e più discusse (Ofiti, Carpocraziani Cainiti) sono esaminate a lungo così come quelle piŭ note (Simoniani, Basilidiani, Valentiniani).

Molti frammenti sono riportati in questa parte, e vari sistemi sono riassuntati, spesso richiamando le analogie con le dottrine teosofiche.

Richiamiamo l'attenzione del lettore che voglia avere nozioni complete sul capitolo in cuil'A. traccia alcune linee generali di Eonologia.

L'ultima parte, la più importante del volume, riguarda le opere greche che ci son pervenute nella traduzione copta.

V'è anzitutto un largo sunt) del Trattato della - P1stis Sophia. Per chi non possa procurarsi la traduzione completa di Amèlineau questo sunto è più che sufficiente a formarsi un'idea di tutti i tesori di Sapienza racchiusi nel libro che, ben compreso, getta una luce viva su tutto il Nuovo Testamento. Per chi gia conosca la traduzione dell'Amèlineans il sunto potrà essete utile per il commento originalissimo che l'Autore fa delle dottrine gnostiche.

Avremmo voluto trovare nel volume un numero maggiore di Frammenti degli Estratti dei libri del Salvatore e del Libro del gran Logos; ma forse l'A. avrà temuto di render troppo grosso il volume con altri testi che certo l'avrebbero reso più interessante.

Chiudono finalmente l'opera alcuni brani dell'apocalisse senza titolo tratta dal Codice di Bruce, e l'esame di alcuni altri manoscritti greco-copti.

Un'ampia bibliografia mostra allo studioso la via da seguire per aver maggiori cognizioni sull'interessante argomento.

Abbiamo voluto con le nostre parole far rilevar soltanto l'importanza di quest'opera, senza volere indugiarci sui suoi pregi.

Le dottrine teosofiche che l'A. professa ànno certamente influito nella trattazione, ma questo non solo non diminuisce l'importanza storico-critica dell'opera, ma rende l'opera stessa più interessante per tutti quei lettori che, oltre ad uno scopo di cultura storico-religiosa, si propongono uno scopo se non teosofico almeno filosofico, e che s'interessano al movimento spiritualistico che suscita la Fede dimenticata in Europa, sotto gli auspici della Chiesa Gnostica di Francia.

E con cio finiamo, non volendo noi, ultimi arrivati, ripetere le lodi che per quest'opera, al suo primo apparire, ebbero i più importanti giornali inglesi, francesi, tedeschi, e italiani dal The Spectator che la disse: compendiosa, interessante ed erudita; alla Nuova Parola che la giudico: Sunto di dotte e pazientissime ricerche, di vasta e profonda erudizione.

9MATH
N.B. - A proposito di questa pubblicasione sentiamo di esprlmere il nostro complacimento al Dott. G. Sulli Rao direttore della Casa editrice Ars Regia di Milano, per l' opera sua ardimentosa e proficua, intesa a volgarisgare nel nostro pasese leopere spiritualiste straniere le pia a delle nazions più avanti di noi nella ovolugione del pensiero moderno.

Allarghi, il Snlli Rao, l'opera sua benefica, lavori con lena maggiore in questo campo, nel quale non potra mancargli l'incornggia
mento e l'appoggio degli studioni.
I. Calderone - Dir. Propr. Responsabile

## Libri in vendita

## presso "'Amministrazione della nostra Rivista - Via Bosco, 41- Palermo

Anderson Dr. J. - L'Anima umana e la Rincarnazione
L. 3,

Besant A. - Cristianesimo Esoterico \#3.50
". Nuova Psicologia e Teosofia n 1,50
" Potere del Pensiero
n. 1,25 Rincarnazione
n. 1,
" Sentiero del discepolo
n 1,50
" 1,50 Yoga
Bhagavad Gitâ - Trad. di M. L. Kirby e Raja
Blavatsky H. P. - Primi passi nell'occultismo

Voce del Silenzio.
n 1 ,
Calderone Dr. I. = II Problema dell'Anima " 5, -
Calvari D. F. G. Borri

- 0,75

Chatterij - Filosofia Esoterica dell'India " 1, $5^{\circ}$
Chevrier Ing. G. - Materia Piani e Statidt coscienza
n 0,50
Collins M. - Luce sul Sentiero. . 0,60
Cooper 0. C. Mystical Traditions . " $5 .-$
Habbe-Schleiden Dr. W. - Evoluzione eTeosofia" 1,50
Leadbeater C. W. Chiaroveggenza ..... " 2,
Cenni di Teosofia ..... " 1, -
Piano Astrale ..... n. I, 50
Lodge Sir. 0. Vita e Materia . ..... $n$ 2. 50
Mariani M. - Commedie Medianiche ..... - 3,50
Mead. G. R. S. - Frammenti di una FedeDimenticata.n12, -
Pascal Dr. T. - Che cosa e la Teosofia ..... 0, 75
Sapienza Ant, attraverso i secoli ..... 2,
Pioda Dr. A. - Memorabilia indaginr spe-rimentali di W. Crookes e dt Thu-ry sui fenomeni medianici)" 5 . -
Sinnett A. P. - Buddismo Esoterico. ..... n 4 ,
Staurofora C. P. - Studi Teosofici ..... " 1 ,
Tummolo Prof. V. - Sulle Basi Positive dello Spiritualismo(2) 6, 50
Williamson W. - Legge Suprema ..... " 6 ,
L. Denis - Perche la vita ..... n 0,20

Indirizzare vaglia alla nostra Amministrazione, che effettuerà l' invio franco nel Regno. Per l'estero le spese postali in più; per spedizioní raccomandate unire l'importo, nel quale caso l'amm. risponderà dell'invio.

## OCCULTISMO

I. H. V. H.

## Circolo Esoterico della Comunione del pensiero

S. PHOLO (Brasile)

La Società di Comunione di Pensiero fra i suoi associati ha per iscopo:
a) Promuovere to studio delle forze oreulte della natura e dell'uomo:
b) Promuovere o svegliare le energie creative di ogni associato in accordo alle leggi delle vibrazioni invisibili;
c) Fare che queste energie convengano ad assicurare il benessere fisico, morale e sociale dei suoi membri mantenendo loro la salute del corpo e dello spirito,
d) Concorrere nella misura delle proprie forze perchè l'armonia, l'amore, la verità e la giustizia, si effettuino sempre più tra gli uomini.

La società consterà di un numero indeterminato di soci di ambo i sessi, senza distinzione di colore, nazionalità e credenza religiosa.

Per maggiori schiarimenti dirigersi al Delegato Generale il quale inviera (a rigor di posta) statuti ed altre informazioni in italiano, spagnuolo e tedesco oltre la rivista : O Pensamento: in lingua portoghese che si occupa di Occultismo, Magnetismo, Ipnotismo, ete. ete.

Indirizzo. - Amministrazione della Biviste "0 Pensamento, Rua Senador Feijo, 19.-S. Panlo (Brasile),

## Eietre preziose <br> VERE di geylow

per gioiellieri Zafliri greg gi per us industrati- Formitura diretta dalle nostre miniere al piu buon mercato. Un pacchetto di 150 carati di pietre assortite prezzo 5 sterirne (it. L. 125) e il mighore regalo per signore. Campio: ni gratis aghi abbonati di questa Rivista contro vaglia internazionale di 5 scellini
 (L. 6) per spese postali.
listino dei prezzi dietro domanda. Preghiera di corrispondere preferibilmente in lingua inglese.

## 1. wickramanayata \& c. Kalukara P. O. Ceylon

500 libbre di pietre dalla lana ( 0 pali di Ceyloa) greggie, a 3 sterline (it, L. 75) la liblyra in latil da 7 libbre in su.

Ceylon, la deliziosa isola dell:Qeaina Indiano, Eacra a tre religioni, e cantata dal sommo Milton $\alpha$ duche una terra singolar-
mente ricea di pietre preziose. Ka Kalutura, Citta snlendidnmente mente ricea di pietre preziose, Ea Kalutara, Citta spiendidamente
situata all'entrata del distretto mrinerario, E tina considerevole casa produttrice che, in grazia appunto di ef , fornice le pietre con son una sensibile rlauzione hel prozi, sonza ntoun intermediario che debba trarne una percentuafe per spese di rappresontanza e di commissione. E la casa S. W. \&C. la quafe si trova in relazione duffari con i centri piit cosplonh dat 11 Affari internazionali, ed
offre il non trascurabile mezzo di wratcare anche a piccole partite offre il non trascurabile mezzo di uratedre anche a piceole partite
cot privati. Chiescrcita questo ramad d'emercia vede henc quanto Cof privati. Chi esercita questo ramo dlobmmercio vede bene quanto
queste condizioni siano vantaggiose o semplioi, privati che intenqueste condizioni siano vantaggiose e sempiof, privati en inta-
dono possedere pietre prezioso antontiche e farno oggetto di graditi e pregevoli regali non possomo evitare if rivolgersi alla fioditi e pregevoli rega
rente casa inglese.

## Lavori a stampa Opere, Opuscoli, Registri, Cataloghi, ecc. a prezzi miti

"presso la "Tipipegrafáa della Soc. Ed. Universitaria,- Via Ponticello, 21 - Palerino

## Luce e Ombra

Rivista Mensile di Scienze Spiritualiste Milano - Via Cappuccini N. 18 Abbonamento annuo L. 5

## CGENOBIUM

Rivista internazionale di liberi studi LUGANe - Villa Conza - Telefono 126 Abbonamento annuo per l'Italia I. 12

## ULTTRA

Rivista teosofica che si pubblica a Roma Organo del gruppo teosofico Via Gregoriana N. 5 - Roma Abbonamento annuo L. 5

## IL VELTRO

Rivista di liberi studi in difesa dello spiritismo SAMPIERDARENA
Via Aurelio Saffi N. 8-11
Abbonamento a una serie di 10 fasc- L. 5

## Fabre d'Olivet

HISTOIRE PHILOSOPHIQUE du
Gente Humain
Due volumi in 8. - Prezzo L. 20 Si è pubblicato il Vol. I.
Per richieste: Bibliotheque Chacornac
Quai Saint Michel N. 11-Paris (V)

## Biblioteque Chacornac

11, Quai Saint Michel, 11 - Paris
LES CLASSIQUES DE L'OCCULTE

> Hea

## PJHILOSOPJHE OCOULTE

DE
HENR. CORN. AGRIPPA, CONSEILLER ET HISTORIOGRAPHE DE L'EMPEREUR CHARLES V.

## DIVISEE EN TROIS LIVRES

 et traduite din Latin. NOUVELLE HDITIONRevue, corrigé ete augmentée du quatrième livre et de divers autres traités

Hibxeixie ciux Mexvellievax Rue de Rennes, 76, PARIS BIBLTOTHEQUE DES HATTES SCIENOES H. C. AGRIPPA la PHILOSÓPHIE OCCULTE

Seale traduction prangaise complele, comprenant
Is premier, denvieme, troisieme ef quatrieme liures
Les Eléments magiques
Le Traité de Magie d'Apbatel
Deux forts volumes in- 8 ecu denviron so0 pages chaten, sur beau papier, avec nombreuses figures of tableaux cabbalistiques et magiques dans le texte et hors texte, et un joli portrait d'Agrippa en frontiopice.

Edifion cutierement rente sur le texte orioinal lation
En souscription 15 fr . A 'apparition 20 fr . Gine rentise tonte speotale sera fatte à Mir. tes Lil raires yut sonsceiront pour an miniman de cinq exemplaires.
D. F. Rozier Les Inondations en 1910 et les Propheties
Tbéorie des prophéties Prezzzo L. 2 Bibliotheque Chacornac Quai saint Michel N: $11-$ Paris (V)

1. Gooper Oakley Antiquarum Tradietionum Collectio MISTICAL TRADITIONS
1). Forms and Presentments.
2). Secret Writings.

Ed. Ars-Regia-Milano-Price, 4 s Si è pubblicata
della stessa Casa Ed. ARS-REGIA YOG A
di Mrs. ANNIE BESANT
Commedie Medianiche
di M. MARIANI

## Il Progresso Zootecnico e Agricolo

# Filosofia della Scienza RIVISTA MENSILE 

di Psicologia sperimentale, Spiritismo e Scienze occulte

Direttore - Hov. Dott. Innocenzo Calderone
Amministrazione - Palermo-Via Bosco, 47

In neecssarifylyitas; in dubiis 1f
in omulbres in omuibyertiffitas Stify?ERTO MELDENIO

## ABBONAMENTI

ITALLA - Anno I. 3 - Semestre I. 1,50 UN. POST. - Anno I. 4,50 - Semestre L. 2,50 Un numero separato cent. 30

INSERZIONI IN COPERTINA
Per ciascun avviso, in proporyifate degti ppazi
 petuto, prezzi da convenirsi.

## PRINCIPALI COLLABORATORI

Dott. Augusto Agabiti-Romat - Ernesto Bozuano-Genova - Prof. Antonino Borzi-Patormo-Adelchi BorziPalermo - Enrico Carreras-Roma - Vincenzo Cavalli-Napoli- Dott. Arnaldo Cervesato-Roma - Comim. Lino Ferriani-Como - Febo De Iimosin - Barcellona - Comm. Prof. Salvatore Farina - Milano - Dott. M. Falcomer-Venesia - Ing. Gav. Francesco Graus-Napoli- Prof. Giovanni Hoffman-Roma - F. Iacehini Luraghi-Milano - Prof. Virgilio La Scola-Palermo-Avv. Dott. Trabriele Morelli-Napoli- Prof. Auge10 Marzorati-Milano - Dott. Gioacchino Milazzo-Palermo - Dott. Prof. Domenico Massaro-PalermoDott. Marconi Enrico-Terni-Nola Pitti Ing. Luigi-Palermo-Nalli Dott. Vitangelo-Palermo-Dott. Giuseppe Piomelli-Milano-Prof.Pecozella Corradino-Palerano- Prof. Girolamo Ragusa Moleti-Palermo Col. Conte Alberto De Rochas-Grenoble - Prof. Ernesto Senarega-Palerno-Avv. Dott. Alessandro Sae-ehi-Roña-Dott. G. Sulli Rao-Milano-Dott. Carmeio Samonal-Palermo-Prof. Scipio Sighele-FirenzeRag. Gino Senigaglia-Roma-Prof. Vincenzo Tummolo-Roma-Prof. Federico Verdinois-Napoli- Prof. Raffaele Wigley-Palermo-D6tt. Paolo Visani-Scozzi-Firenze-Avr. Dott. F. Zingaropoli-Napoli.


PALERMO
Tip. della Società Editrice Universitaria
Via Ponticello, 21

## Avv. Inmooenzo Calclerone IL PROBLEMA DELL'ANIMA

## Studio di Psicologia Sperimentale Palermo 1908 - K. 5.

## Sommario dell'Opera:

CAP. I - Definizione dell'anima.-Il suo veicolo-Rapporti tra le manifestazioni del Macrocosmo e del Microcosmo.-Le nuove cognizioni sulla natura della materia.-L'anima è un centro di coscienza indipendente dalle tunzioni di essa.
CAP. II-La sede dell'anima nella subcosciensu.-Le teorie di Kaut e di Carlo Du Prel, Che cosa è la subcoscienza.-Doppia natura di essa.-I presentimenti nella veglia. - Sogni che devono essere studiati,-Poteri dell'anima nel sonno.-Il nottambulismo e la coordinazione dei movimenti.
CAP. III - Fenomeni di sonnambulismo nel senso in cui suole intendersi questa voce.- Sogni lucidi o Psichici- Visione contemporanea a distanza nel sogno:- Sogni premonitori. - E' l'anima una semplice funzione fisiologica del cervello, o una entita per sè stante che sopravvive alla desintegrazione della personalita umana?
CAP. IV - Telepatia e sua definizione - Fenomeni telepatici di diversa natura-Alcuni esempii pigliati a caso-La teoria di Flammarion e di William Crookes per la spiegazione di alcuni di tali fenomeni--Casi che non possono spiegarsi cor questa teoria.-Casidi telepatia esperimentale.
CAP. V - Trasmissione di pensiero nello stato normale e provocato. - Visione a distanza- Fe nomeni ipnotici-Personalità multiple-Visioni nell'anestesia. - Suggestione postipnotica.Visione e diagnosi delle malattie-Traspósizioni dei sensi-Il sonnambulismo nell'antichità.
CAP. VI - I Fenomeni della Chiaroveggenza - Chiaroveggenza spontanea - Casi classici ricordati dagli storici - Casi moderni - Chiaroveggenza provocata - Cristalloscopia - Visione dei mistici - La scienza e la fedé - Nulla di reale all'infuori dell anima.
CAP. VII - Se l'anma esiste soppravvive alla morte del corpo ? Altre fonti di-ricerche - Società per le ricerche Psichiche di Londra - Apparizioni spontanee dei viventi-Apparizioni postume - Il corpo fluidico o perispirito - Le esperienze del Luys, del De Rochas e del Baraduc - Quelle di Mr. Henri Cristian e di altri, esposte da Mr. Piobb-Molti pregiudizii sfatati Premessa sul moderno spivitismo.
OAP. VIII - La Medianità - Il riconoscimento ufficiale dei suoi fenomeni-Spiegazioni varie date dagli scienziati--Il Prof. Morselli e la sua nuova opera "Psicologia e SpiritismonConfutazione delle teorie materialiste-L'iputesi spiritica è la più naturale, ed in alcuni casi la piü scientifica - Manitestazioni ordinarie superiori - Alcuni esempi di esse - L'identificazione o meno del defunto- Che cosa è un medio --II fachirismo orientale - I suoi rapporti colla medianita.
CAP. IX-Le conseguenze che si debbono trarre da ció che e stato detto ed esposto precedentemente - ic erroneo il concetto letterale biblico, che cioé l'anima umana sia stata creata come tale e contemporancamente at suo corpo - $\mathrm{E}^{\prime}$ erroneo il concetto materialista, che fa dell'amima unar proprietà della materia organizzata, che dura dalla nascita alla morteL'anima è un essere evolvente, nella pluralita delle sue esistenze.
CAP. X-II concetto della evoluzione conduce alla necessita di ammettere le esistenze plurime - La rincarnazione é credenza tradizionale di tutte le Religioni - Perche si è dimenticata in occidente - Platone e la Metempsicosi - Prove deduttive di essa- Tentativi di esperienze fatte dal De Rochas e dal Bouvier.
CAP. XI - Ancora della rincarnazione - Paradiso, Purgatorio ed Inferno - Ohe cosa si rincarna - Come e per qual legge si opera la Rincarnazione - Il liberoarbitrio - Obiezioni che sono state fatte contro la legge di Rincarnazione.
CAP. XII-Riassunto delle teorie che si sono esposte - Religione e Scienza. Effetti morali della Nuova Psicologia - L'avvenire dell'Umanita.

## N.B.-Per le riciieste rivolgersi presso l'Amministrazione della Rivista "PILLOSOPIA DBLLLA ScIENZA, Pileriro-Via Bosco, 47

## PrCOOH,A POSTA

Abbonamentl pagati dal 15 giugno 1910 al 15 giugno 1911
D. Fleres-N. Gagho-L, Guarneri - M. Fileti-B. Guarino-Circolo Internazionale-A. Gargano-F. Lo Ci-cero- ©. La Monica-G. Isabella-R. Barreea- F . Ba. ratta-A. Sciangola-G. Gailbo-C. Címiciolo-M. La Rosa G. Di Gristina-G. Lanza-N. Manetti-E. Lo MonacoS. Giandalia-V. Lazzaro-G. Lobianco - G. Lombardo -S. Di Maria-M. Macaluso Noera-On. Distefano Na-politani-G. Ligreci-F. Musacelian - A. Maglienti-G. Mosea-S. Masi-G. Milanzo-G. Gestivo Puglia-B. La Manna.

## HHBRE LN DONO

C. Samonà-Psiche Misteriosa-A. Reber. Paleruo 1910. I. 4,50 .
V. La Scola-A la viftoria - A. Giannitrapani. Edizione di fusso In. 2.

Avvío acril abloona हi
Col fascicolo del lo giuguo passato è ineominciato il secondo arno di abbonamento quindi preghiamo inostri fratelli abbonati ehe ricordino come noi non abbinmo altre fonti d'introiti diverse da quelle che ci provengono dal loro tenie contributo. Li preghiamo quindi di meitersi in regola coll'amministrazione, e favciamo lowo calda preghiera perché procurino di diffondere tra i nostri vorreligionarit, di loro personale conoscenza, la nostra rivista, se la credono degua del loro intereasamento.

Se ogmuo di lovo oi proenrasse un solo aderente ei farebbe opera utile e meritoria. E'anminisfrazione.

# Filosofia della Scienza 

## RIVISTA MENSILE

di Psicologia sperimentale, Spiritismo e Scienze occulte

Dirctiore - Mov. Dott. Innocenzo Calderons

Amminisistrazione-Palermo-Via Bosco, 47

In necessariis unitas;<br>in aubiss libertas, in omnibus charit<br>in omnibus charitas.<br>(RUPERTO MELDENIO)

## L'UOMO OCCULTO

## (Cont. rad. nam. proc.)

I fenomeni mesmerici invece, o di magnetismo naturale, sono prodotti dalli projezione della forza magnetica agente per mezzo d una forte tensione volitiva. Si agisce cosi direttamente sul corpo astrale colle energie mentali, la qual cosa è un'o perazione naturale; mentre l'ipnotismo non agisce sul corpo astrale se non turbando i suoi rapporti col corpo fisico, producendo nell'organismo delle paralisi, che alle volte si riproducono spontaneamente, mettendo ipnotizzato ed ipnotizzatore in serio imbarazzo.

Charcot sceglieva sempre per suoi soggetti degli isterici: delle persone cioè, il cui sistema nervoso era già turbato, che avevano tendenze all'epilessia $o$ ad altre forme di malattie nervose; e queste persone erano più facili a subire la sua influenza. Egli, Charcot, e questa una confessione fatta dai suoi discepoli, si interessava assai più dei dati scientifici che poteva ottenere dai soggetti, che della loro guarigione; e riesciva così ad avere dei fenomeni psichici interessanti, ma ai danni quasi sempre dell'infclice. E contro una cura riescita con esito discreto dieci se ne contavano, che finivano col rovinare completamente il disgraziato paziente. Era questa una vivi-sezione umana più crudele e più immorale di quella che si pratica sugli animali inferiori. Io dico e sostengo, che l'ipnotismo cosi praticato puo uccidere; e trovo imperdonabile che l'ignoranza dei giudici e delle leggi lasci impuniti questi delitti. Citero quì alcuni esempi, per provarvi in quale modo l'intelletto possa agire sul corpo per mezzo dell'astrale e produrre dei risultati che entrano nel dominio delle antiche scienze occulte.

Una persona è posta in trance. in sonno ipnotico: in questo stato, le si dirà, per esempio, domani alla tal ora appariranno sulla tua mano destra i segni di una scottatura: la pelle si farà rossa, il dolore lancinante, intensissimo, e allora vedrai comparire sulla mano una lesione prodotta da un ferro infuocato. La suggestione è fatta; il soggetto si risveglia, senza ricordare minimamente quanto ha sentito od ha promesso. Arriva l'ora indicata: la pelle incomincia a farsi rossa, il dolore sensibile Il paziente non capisce un jota di cio che accade sulla sua mano, ma intanto soffre. I sintomi aumentano la loro intensità ; la pclle pare essere a contatto di un ferro infuocato; finalmente, compariscono tutti i sintomi della scottatura generata non dalle azioni esteriori, ma da un'azione dell'intelletto, dalla volontà dell'operatore agente sul corpo astrale del soggetto nella cui mente determina l'imagine e la sensazione di una scottatura, che il corpo astrale ha riprodotto sul corpo fisico come già vi ho detto prima. Perchè la visione di una cosa immonda, impressionante lo sguardo e la mente di una donna in istato interessante, basta a determinare quelle impressioni mostruose che si riproducono sul feto? Dove mai la fisiologia materialistica ha risposto a questo problema? Ebbene : anche quì, noi abbiamo un esempio di quanto possa il corpo astrale su quello fisico. A Parigi, alla Salpetrière, voi potete vedere, come ho veduto io stesso coi miei occhi, numerose fotografie di
ustioni prodotte senza il concorso di un agente esteriore.

E questo vi da la spiegazione di certi così detti miracoli. Quando per esempio, vi troverete davanti ad un caso di stimmate, vale a dire, di riproduzione, senza causa fisica apoarente, sulle mani e sui piedi, di ferite prodotte da corpi perforanti: le stimmate peres.di Francesco d'Assisi, voi non avete it un mercimonio ciarlatanesco, come molti credono e neppure un caso di allucinazione incosciente; ma vi troverete semplicemente davantiad un fenomeno suggestivo facile a prodursi sui soggetti squisitamente nevrotici, come sarebbero molte creature che gemono nella cella d'un chiostro e la cui immytunazione è costantemente fissata sopra una sola idea; che rimangono sovente ore intere in ginocchio colle braccia protese verso un crocifisso, precisamente nella posizione in cui Charcot, Richet, mettono i loro soggetti dopo averli ipnotizzati.

Ecco come si producono le stimmate, nelle quali, secondo la potenza della lor fede, alcuni vedono un miracolo, altri un'impostura.

Nè miracolo, nè impostura. Il miracolo altro non è che un fatto naturale prodotto da una legge sconosciuta a coloro che ne sono testimoni, e che l'ignoranza del volgo ascrive al sopranaturale: quasi che il supremo concetto d'una causa superiore possa stare al di fuori dell' ordine naturale delle cose. Il soprannaturale non esiste che nella mente degli indotti: tutto è naturale, ma più o meno cognito.

Questi fenomeni sono interessanti perchè dimostrano come vi possano essere fatti fisici i quali si manifestano senza una causa apparentemente fisica; la scienza officiale che li ha dichiarati impossibili, è quella stessa, che sotto la sottana dell'inquisitore condannava Colombo, Galileo, Bruno Campanella, Arnaldo da Brescia, e cammuffata quindi in toga cattedratica e accademica, scagliava l'ostracisimo sulle scoperte di Fulton, di Mesmer, di Galvani, di Edison e di mille altri benefattori dell'umanità.

Il nostro secolo ha oramai reso giustizia a quell'impostore di Mesmer, ha reso giustizia a Puysegur, all'abate Faria, a Du Potet. Queste verità ormai entrate nel dominio del positivismo sperimentale, autorizzano gli occultistiad assumere la più visibile indifferenza di fronte ai così detti scienziati, agli sputa-sentenze, che qualificano di frode un fenomeno da loro ignorato, salyo a ricredersi poco appresso, ed a concludere poi con insigne mala fede che la scoperta è dovuta a loro. E ben questa la fase evolutiva d'ogni conquista nel campo dell'officialesimo scientifico: viene Mesmer: è un impostore ; vengono Chardel, Puysegur, Du Potet, Cahagnet, si' v'è qualche cosa; saltano'fuori Braid Charcot, Richet, Ochorowicz, Dal Pozzo; oh!le sono cose che si sapevano! Sara pur così, mi figuro, delle nuove idee sociologiche!

Ebbene, con tutto cio, non sono questi i fenomeni piu interessanti : essi son ben lungi dall'aver l'importanza, che ha l'azione mentale da intelligenza a intelligenza; dell' azione mercè cui, un' imagine prodotta dalla volontà dell'operatore penetra nella coscienza del soggetto in modo, che questi la percepisca come si trattasse d'una vera oggettività esteriore.

Vi citero alcuni di questi esperimenti : ma prima permettetemi di darvi alcune spiegazioni, che sono appunto fornite dalla filosofia esoterica.

Io vi ho detto, che secondo questa, l'anima è l'uomo.

Quest'anima, quando agisce per mezzo della mat ${ }^{\mathrm{e}}$ ria astrale sul cervello, è chiamata intelligensa: è la manifestazione interiore, la manifestazione cerebrale dellanima; è l'anima incorporata, attiva nellorganismo fisico, ma non lanima nella sua purezza, nella sua sfera d'esistenza propria; per essa l'intelligenza, il giudizio. la ragione, la memoria, altro non sono che un risultato, una contingenza, un composto dellanima e del corpo, e non limima stessa, come credono la maggior parte dei filosoti occidentali.

Nella sua sfera propria, l'anima agisce sopra una materia hen piu sottile, che non sia quella astrale ; la, ogni pensiero e un oggetto, una realta, un essere costituito di quella sottilissima materia. Ma perche un'anima si manitesti ad un'altra anima rivestita di corpo, bisogna che essa cominci ad involgersi di materia astrale, che essa in certo modo assuma una parvenza la quale possa essere veduta da uno che si trovi in sonno magnetico, o che pure si trovi nelle condizioni volute per poterla vedere (cosi plasmata, essa, lanima, acyuista la possibilita di essere proiettata nel piano fisico. Ritornero fra poco su questo argomento ; giacehe queste proiczioni dimagini astrali nel piano fisico, sono o $\underline{y}$ gidi causa di studi seriissimi per parte di molti psicologi.

Cio premesso, arriviamo ora allazione che lanima, per mezzo dell intelligenza, esercita sulla materia astrale ; ed alle prove scientifiche che possediamo di questazione nei fenomeni del mesmerismo e dellipnotismo.

Supponiamo, che roi abbiate messo il vostro soggetto in trimce ipnotica, voi prendete un foglio di carta hianca, che contrassegnate ad un angolo con un vostro segno speciale, e, cosi parlate al vostro soggetto: lo traccio su questa carta dei segni, che vimpongo di vedere. E inlatti voi eseguite, ma mentalmente, i segni che rolete come se realmente li tracciaste con una matita. Fatto questo, mettete questo foglio in mezzo a tanti altri sui quali non vi sia traccia alcuna di disegno o di seritto, e risvegliate il soggetto. Porgetegli tutti questi fogli bianchi, e ordinategli di sceqliere quello sul quate tracciaste il disegno fantasmagorico. In soggeto vi trovera il foglio indicato; e se voi lo fornirete d'una penna o dun lapis, egli vi traccera le linee da roi pensate, ricalcandole come se realmente esistessero. Questo fenomeno e attualmente studiato dalla Socicta per le ricerche psichiche di Londra; ed io conservo fra gli atti di questo sodalizio, molti esemplari di disegni cosi ottenuti. che quegli scienziati classificano sotto il nome di "thought-trasference»; trasmissione del pensiero.

Prendiamo un altro caso un poco più complicato quì è necessario che loperatore abbia la facolta di concentrare il proprio volere in modo speciale. Sopra un foglio di carta bianca proicttate una figura mentale qualunque: quella dun orologio per es. Se la vostra potenza volitiva è tale da riescire a determinare nettamente le linee di questorologio fantastico, voi potete dire daver visualizzato loggetto. Questa facoltà non è da tutti; gli artisti generalmente la possiedono in certo grado, ed è appunto determinata dallo sforzo costante che eglino fanno per tracciare sulla tela i particolari di una figura ideata o pur veduta. Peró chiunque si sia, può con regolare esercizio riescire ad ottenere questa facoltà fino al punto da vedere ad occhi aperti l'oggetto delineato nella propria mente, come se esistesse davvero. E questo un requisito necessario per riescire nell'esperimento.

Supponete, dunque, ch' io abbia qui un buon soggetto mesmerico: l'addormento e quindi projetto sulla carta bianca l'imagine mentale dell'orologio; me lo raffiguro di quel metallo che piu mi garba, determino l'ora che deve segnare, e tutto ciò senza dire una sola parola al mio ipnotizzato. senza mettermi con lui in contatto, se si eccettua il puro contatto intellettivo, vale a dire l'influenza volitiva che io esercito sopra di lui. L' orologio è creato.

Risveglio il soggetto; gli fo dare il foglio di carta bianca da un'altra persona accio non si possa eredere che il contatto della carta abbia ad influire sopra di lui, e gli ordino di descrivermi l'oggetto
che è disegnato sul foglio. Novantanove sopra cento egli mi risponderà: è un orologio.

Pregatelo di descriverlo: egli ve lo descriverà; allontanate il foglio da lui, e degli non vedrà distintamente l'ora segnata; avvicinate il foglio, oppure fornite una buona lente al soggetto, ed egli leggerà distintamente l'ora segnata dalle sfere. Dategli una matita, ed egli vi designerà l'orologio nel punto preciso del foglio sul quale avete projettato l'imagine ideale.

L'intelletto ha foggiato la materia astrale in forma d'orologio, e questa materia, v'ho già detto, è visibile da una persona che si trovi in stato di chiaroveggenza. Il corpo astrale del mio soggetto vibrando allunisono con la materia astrale da me projettata, trasmette l'imagine dell'orologio al senso interno, il quale a sua volta la comunica ai nervi ottici in guisa da far vedere cio che gli altri non possono vedere. Ma perchè la cosa sia veduta, bisogna pur che esista in qualche modo, sotto un aspetto qualsisia, senza di che non potrebbe essere percepita: e l'orologio esiste, infitti, ma formato di materia astrale.

Cn passo avanti ancora: io vi porto nello psichismo trascendentale, in piena Magia.

Voi tutti conoscete il sig. Falquil. soggetto ipnotico cecellentissimo che fu strumento di osservazioni psichiche per parte del Lombroso, del Morselli, del Tamburini ed altri valenti cultori di psichiatria. E' un anno, qui a Colle, io tentai con lui uno di questi esperimenti; erano presenti l'egregio Dott. Pacini e il sig. Vittorio Meoni, i quali possono quando che sia asseverare se io esageri.(1), Vi fo notare, che il Falqui aveva confessato a me e agli amici, che mai si era occupato di psichismo, per non dire Spiritismo, che suona male ancora a molti studiosi; mat tuttavia si sentiva dispostissimo di tentare con me un'esperienza.

Trascuro i fenomeni di mesmerismo, suggestione, trasposizione dei sensi, cambiamento di persona!ita, insensibilita, anestesia ece., ed arrivo al fenomeno di apparizione astrale. Il Falqui era immerso in trance, quando senza averlo precedentemente avertito. gl'impongo di volgere lo sguardo verso l'angolo sinistro dello studio del Dott. Pacini, e di descrivere ciò che avrebbe veduto. Qui comincia lelaborazione astrale; con la mente fortemente determinata, io plasmo il fantasma della madre di Falqui, che sapevo morta da lungo tempo: condenso con la mente il fluido astrale, e man mano che la figura esce nettamente tracciata dal mio intelletto, Falqui, che è testimone di tutto questo misterioso lavorio, cogli occhi sbarrati, la fronte imperlata di sudore, le braccia protese, getta un grido dangoscia, dia in uno scoppio di pianto esclamando: Dio mio! è mia madre! è mia madre! Minacciato da un accesso convulsivo, lo risveglio dopo di avergli imposto di dimenticare la visione. l'impressione fu forte assai: tanto vero, che malgrado il divicto di ricordarsela, Falqui presentì di essere stato testimone di qualche fatto straordinario; e conlessando di non aver mai provato una scossa cosi potente, dichiaro formalmente, che di Spiritismo, lui, non intendeva saperne più. Poco dopo lo informammo del fenomeno accaduto, lo che lo commosse intensamente.

Ripeto :i testimoni del fatto sono vivie presenti. Ebhene, dopo cio, non convenite voi essere abbastanza strana la creazione del fantasma di un essere, che io non conoscevo: C.lpisco l'ideazione della figura nel primo esperimento, la creazione dell'orologio nel secondo: questi due oggetti preesistevano nella mia volonta; ma da qui, a plasmare tutta intera una figara dotata di un' individualità marcatissima, sconosciuta a me, e quasi allo stesso Falqui, il quale rammentava appena i tratti della defunta: oh! qui, signori negatori, ci corre assai; e domando e dico, se non calzerebbe a pennello una disquisizione sull' antica psicurgia del mondo orientale, sul moderno Spiritismo?

Poniamo questo fenomeno fuori questione, se no potreste con ragione accusarmi di fare il cicero pro domo sua, e torniamo ab ovo.

Su quest'argomento, il prof. Lodge, insegnante
(1) Il Dottor Pacini e il Signor Meoni assistevano alla Conferenza.
etica filosolica dell'Università di Oxford, sta facendo interessantissime ricerche. Egli ha ormai acguistata la convinzione, che un'idea puó passare da un cervello all altro senza essere comunicata, nè con la parola nè con la scrittura. Dunque : L'ideazione o il pensiero crea la formi: Mens agitat molem. L'esame profondo di questo subietto ci porterebbe lontano. Ho detto che per esperienze di siffatta natura, la concentrazione della volontà è indispensabile: ma essa non è necessaria quando non si tratta che d'influenzare in piccola misura la mente altrui. Se è necessaria una forte condensazione del pensiero per produrre un'imagine astrale che sia visibiie ad un sensitivo, basta un pensiero emesso coll'ordinaria potenzialita volitiva per mettersi in comunicazione con un'altra intelligenza. Si arriva così alla trasmissione del pensiero, facoltà che è famigliare agli studiosi orientali dell'occultismo e che va facendosi comune anche fra noi.

Dunque: la produzione di un ogretto fisico è una cosa molto facile per quegli la cui intelligenza e volonta sono esercitate a sufficienza. I a condizione indispensabile, é, che l'anima sia abbastanza sviluppata per potersi servire dell'intelletto come d'un istrumento; cio che da noi in Occidente è considerato come impossibile. Ed ecco tutto il processo elaborativo: lanima pensa fortemente nella sfera d'azione che le è propria, ad un'imagine mentale; questa ideazione mentale scende nellintelletto ordinario, il quale agisce per mezzo della materia o corpo astrale ; questa materia è plasmata dall'imagine mentale in cotal guisa, che come nel caso dell'orologio, potrebbe diventare visibile ad un chiarovegrente. Voi sapete, che nellatmosfera si trovano allo stato di volatilizzazione delle tenuissime particelle di materia, fra le altre delle molecole di acido carbonico utilizzate dalle piante per costruire il loro tessuto cellulare ; ebbene, queste particelle di materia solida, ma invisibile, vengono precipitate da una corrente magnetica nella forma astrale costruita dalla volontà. E cosi, che, quasi sempre, viene prodotto o creato un oggetto fisico.

La forma la più comune di queste precipitazioni fisiche è la scrittura diretta; pneumatogratia, diciamo noi. Ma per riescire a scrivere cosi, bisogna essere capaci di pensare con intensità ad ogni lettera, che si desidera produrre; hisogna stabilire prima l'imagine intellettuale della lettera, e poscia formare l'imagine astrale in cotal modo, che la vostra A, per esempio, rimanga come fissata nella vostra mente. Allora per mezzo d'una corrente magnetica, tanto facile a maneggiarsi quanto le correnti galvaniche che servono ad inargentare gli oggetti di metallo, voi precipitate le particelle di materia solida che sono nellatmosfera in questa specic di forma astrale, e la vostra lettera A comparisce sulla carta.

Ecco come si forma la scrittura diretta, fenomeno a cui ho assistito cento, mille volte; e che non ha nulla di miracoloso; é un processo tanto semplice quanto quello di un telegramma inviato col pantelegrafo, riproducente la forma gratica di chi lo ha scritto: ecco tutto. La sola differenza che esiste fra i due processi è questa, che il telegrafista ha bisogno di un apparecchio meccanico, d'una batteria elettrica, d'un filo conduttore, mentre chi è iniziato alle scienze occulte, si vale della sostanza cerebrale come se essa fosse una pila ed un filo elettrico. E il cervello umano, che è esso mai, se non un portentoso generatore di energia, un trasformatore di forze mentali in forze fisiche e viceversa? Il cervello umano è il gran laboratorio chi mico della natura, e puỏ essere diretto e governato da una potente volontà.

Il compianto Enrico dal Pozzo, professore di fisica sperimentale nell'università di Perugia, nella sua opera:Un capitolo di psicofisiologia sostiene d'accordo coi fisici, cogli occultisti e cogli psicologi moderni, che ogni attività mentale è un fenomeno di movimento prodotto nelle cellule nervose, e trasmesso da esse a tutto l'organismo, e da questo poi al mezzo ambiente, il quale è costituito non solo dall'aria, ma da tutti gli oggetti e gli esseri che sono e vivono nell' aria, producendovisi una ondulazione che si propaga nell' universo intero. E siccome tutti i fenomeni della natura sono fe-
nomeni di movimento, ne consegue che il pensiero non va escluso da questa legge universale: onde $\dot{e}$, che se un osservatore, in condizioni speciali, potesse vedere e studiare cio che succede nel nostro cervello quando pensiamo, scorgerebbe come unico fenomeno una serie di movimenti, che. per lui sarebbero tali perchè formano parte del mondo esterno, mentre per noi sarebbe pensiero.

Noi avremmo coscienza di quel che penseremmo ma losservatore pel quale questa coscienza non esiste, vedrebbe soltanto una vibrazione corrispondente a quell'atto mentale; e siccome il movimento non si annulla, nè si perde, ma invece si propaga e si trasforma, cosi il pensiero e la volonta si propagano anche e si trastormano secondo che attraversano mezzi uguali, analoghi o differenti.
(Continun)
Giovanni Hoffmann

## Julia's Bureau

## (Continuazione e fine vedi numero precedente)

Le entitá si presentano numerose alle sedute; si presentano anche non invocate; e quando non prendono parte allo svolgimento delle comunicazioni, vi assistono. Sin dal principio il sig. Stead sentì che un solo ufficio non era sufficiente per ricevere le svariate comunicazioni delle entità, ed istituì una sezione secondaria, come a dire una succursale del Bureau, nel sobborgo di Londra. Ciò gli diede anche mezzo di porre a riscontro le versioni dei due uffici sulle medesime comunicazioni, versioni che, salve rare eccezioni riguardanti qualche locuzione, son sempre conformi: il che, se non sorprenderà il credente, rappresenta nuovo argomento di credibilità per le persone nuove a questa fede spiritica.

Qui cade acconcia un'osservazione d'indole generale, già fatta da molti cultori delle scienze psichiche, e che è valsa, sin da quando si cominciò, dopo il 1850, a fare esperimenti a colpire e talvolta a tirar fuori di carreggiata gli sperimentatori: spesso durante una seduta medianica, mentre una entità chiede o risponde qualcosa, accade una diversione, e un'altra entità, non chiamata, non attesa, non di rado sconosciuta, si caccia in mezzo e si sostituisce con una comunicazione propria, che lascia in sospeso quella dello spirito precedente. Il quale, per lo più, dopo che l'indiscreto (sul piano fisico noi lo qualificheremmo così) ha finito, ripiglia il filo della comunicazione interrotta e va sino alla conclusione, quando gli è dato di farlo senza ulteriori interruzioni.

Queste interferenze, che hanno il gran merito di confermare la sincerità delle manifestazioni, sono in gran parte spiegabili. Le entità comunicanti non sono dotate tutte della stessa capacità di servirsi del medio, ma ne han tutte o quasi il desiderio; questa capacità, salvi i casi di volontà superiore operante per fini superiori, è tanto più sviluppata quanto più vicino al al piano fisico è il sotto piano astrale in cui l'entità al presente trovasi; d'onde la facilità, per un'entità più ricettiva deglinflussi terrestri, di impadronirsi del medio, e di prevalere quindi con la sua comunicazione su altra entità meno ricettiva.

Questo fatto comunissimo non è mancato e non manca nel Bureau di Giulia; e dalle relazioni dello Stead sorge, come il Bureau sia divenuto, oltrechè un ponte fra i viventi di qua e i viventi di là, che bramino darsi reciprocamente notizie di sè, una specie di stazione alla quale accorrono, anche non chiamate, le entita, per comunicare qualche avviso, per evitare
a una persona amata un sinistro, per continuare con persone già assenti o combattute sulla terra i discorsi affettuosi o le polemiche o le discussioni che già tennero o sostennero fra $i$ viventi incarnati.

E di ciò darò alcuni esempi tolti dalle due relazioni del sig. Stead, dalle quali ho attinto le notizie accennate in questa mia.
$I$ Caso. - Morì l'amico intimo, tenerissimo, di una signora molto nota nel mondo delle lettere. La signora era inconsolabile. Una sua amica, per darle conforto, la fcce partecipare ad una seduta del medio William. Durante la sgduta la signora si sentì chiamare: era la voce dell'amico: la stessa tonalità, lo stesso accento; veniva chiamata col vezzergiativo del suo nome di battesimo; essa sussultò, poi rispose; si animò una vera e propria conversazione, durante la quale essa si sentì toccar l'omero, e poi il seno, là dove teneva l'orologio che era appartenuto al defunto amico; finalmente la voce (diciamo così) prese congedo con le espressioni consuete proprie dell'amico, quando prendeva congedo da lei.

La signora si recò da un fotografo, che è anche medio (il sig. Boursnell), nella speranza che, ove l'entità le si tenesse vicino potessero vernirne ritratte con la propria immagine, le sembianze amate. E la macchina ritrasse proprio nitidissima l'immagine dell'amico, che si teneva in piedi accanto a lei.

Giorni dopo uno dei medii di Giulia, che è soltanto medio scrivente, mentre trovavasi nel Bureau seduto ad un tavolino. sentì sul piano di questo un colpo. Comprendendo che era presente un'entità, prese la penna per scrivere. Ma la sua mano si rifiutò a scrivere automaticamente, e i colpi e i movimenti del tavolino seguitavano. Comprese allora che lo spirito voleva comunicare per via tiptologica, e prese nota dei colpi. L'entità disse prima il proprio nome, sconosciuto al medio, poi comunicò un avviso diretto alla signora di cui si è parlato; costei veniva pregata vivamente di astenersi per una settimana dal far uso della sua automobile e ciò per evitare un pericolo che l'avrebbe sorpresa.

Il sig. Stead appena avvertito dal medio, spedì alla signora una lettera contenente l'avviso; ma, per una mancata coincidenza, quando la lettera perveniva alla dimora della signora, costei era già uscita e proprio in automobile. E il sinistro avvenne; la vettura fu investita da un omnibus a Londra allo svolto di una cantonata, ed andò in frantumi; e la signora e le per. sone ch'erano con lei dovettero reputarsi fortunate, se poterono cavarsela con lo spavento e con ammaccature e ferite. Giudichino i lettori della sorpresa della signora, quando tornata a casa trovò l'avviso!

- Oh lettore scettico - esclama a questo punto il sig. Stead - se queste cose fossero accadute sotto i tuoi sensi, vale a dire, se a te fosse venuta direttamente dai fatti una simile esperienza, continueresti tu a deridere l'idea di congiungere il di qua col di là dalla tomba?
II. Caso. - Il sig. Stead che è uno dei decani, se non il decano del giornalismo inglese, e che ha sostenuto delle vere campagne, mettendosi non di rado contro tutta l'opinione pubblica, quando ha creduto di dover nell' interesse della Nazione sostenere una tesi politico-economica, il 25 settembre 1909, trorandosi in seduta al Bureau, espresse il desiderio di consultare lo spirito di Gladstone o quello di Bright, per sapere se fossero mutate nel mondo di lá le opinioni da loro seguite e sostenute nella loro carriera politica. Il medio rispose che non vedeva alcuna delle persone da lui nominate. Avvenivano intanto altre
comunicazioni. A un tratto:
- E' singolare -- dice il medio - sebbene io non l'avessi mai veduto in vita mla, io sento che è qui presente in piedi ascanto a voi il sig. Beniamino Disraeli.
- Veramente - esclama il sig. Stead; - io sono ben lieto di apprendere ciò. Ma egli è, si può dire, l'ultimo che mi sarei atteso di incontrare, giacchè Lord Beaconsfield (nome nobiliare del Disraeli), come voi sapete, fu uno dei personaggi più ferocemente combattuti da me. -

E qui comincia una vera e propria intervista del defunto uomo di stato, da parte del pubblicista rotto a tutte le astuzie, a tutte le sapienti perifrasi, a tutte le studiate logomachie, che fanno di lui un vero diplomatico.

Disraeli si affretta a dichiarare:-Noi erava'no avversari allora, ma dacchè son passato qui io sono cambiato in qualche modo.

- Naturalmente - attacca subito il sig. Stead ci sarebbe grato conoscere le vostre opinioni sul bilancio.
- Mi riesce difficile - risponde l'entità - venire in contatto col piano fisico. Vi riuscirà di sorpresa più tosto il sapere di chi in atto mi servo per congiungermi al mondo politico: gli è Lord Roberto Cecil.
-- Veramente ciò mi sorprende. Dunque voi vedete la situazione attriverso gli occhi di lui, come se questi fossero le lenti di una camera oscura?


## - Si.

- Avvertite voi i Lords, oppur no. di non approvare il bilancio?
- Il conflitto da una parte mi diverte. Come voi sapete io possedeva e possiedo ancora un acuto senso d'umorismo, ed io posso veder bene la situazione nella quale l'attuale Governo ha messo la Camera, della quale fui membro. Le mie simpatie sono per la mia classe, benchè io abbia un profondo disprezzo per la grande massa di quelli coi quali mi toccò lavorare nella Camera Alta. Io vorrei avvertirli, per ragion di tattica, di approvare il bilancio, e dopo poi fare le elezioni generali più presto che sia possibile, mentre il risultato, messa da parte la questione dei Lords, sarebbe ristretto a ciò che voi adesso chiamate Ri forma della Tariffa.
- Riforma della Tariffa! sig. Disraeli, non foste voi, quand'eravate tra i viventi, a dire che il regime protettivo era non soltanto morto, ma condannato?
- Lo dissi ed è vero; ma io sto parlando non di veritá bensì di disciplina pel mio partito.
- Fotreste, voi vedere che cosa sta avvenendo indipendentemente da ciò che dovrebbe avvenire? Lord $\mathbf{X}$ è sicuro che il bilancio sarà respinto. Potreste dircene qualcosa?
- Io non posso darvi una precisa risposta su tale argomento, perchè posso giudicare soltanto attraverso la persona della quale mi impadronisco; ma sono dell'opinione che il bilancio, se non subito, finirà con essere approvato. Questo è ciò che credo io; Gladstone è pure di questo parere. -

A questo punto il sig, Steard chiese, rivolto al chiaroveggente:-Gladstone e Disraeli sono in buoni rapporti ora? -

E l'entità rispose immediatamente :

- Gladstone ed io siamo in buoni rapporti ; ma raramente io vedo Gladstone, il quale si trova in un piano diverso di esistenza. -

Il chiaroveggente a sua volta osservò:

- $\mathrm{E}^{\prime}$ difficile trovarsi in contatto con Gladstone, il quale pel momento si preoccupa di uno schema di
riforma ecclesiastica (1). Io sento adesso la presenza qui di Iohn Bright. Disraeli dice che egli era presente la notte passata quando voi teneste quella conversazione.

Disracli. - Ciò è perchè io son qui stamattina.
Stcad. - In passato io vi considerai come un vero den:onio. Ricorderete che io per tre anni di seguito scrissi ogni giorno un articolo di fondo col quale vi mandavo al diavolo.

Disracli. - Dovete esservi trovato ben deluso apprendendo che il vostro desiderio non è stato adempiuto. Voi sarete sorpreso nell'apprendere che dietro di voi la notte scorsa era Lord Salisbury. Egli è avversissimo a che i Lords respingano il bilancio; saranno inetti se faranno cio. Nell'imminente eleaione vi sarà un numero enorme di antichi combattenti che torneranno per brevi giorni sul piano fisico. Profittate allora dell' opportunità per mettervi in rapporto con loro.

Stcad. - Io non vedo perchè dehbano aversi prontamente le elezioni generali, se il Bilancio passerà.

Disraeli. - In ritengo che voi troverete cht vi saranno prestissimo le elezioni. IBuon giorno, debbo andar via. -

La relazione del sig. Stead accenna poi alle ulteriori comunicazioni ehe egli ebbe con altre personalità politiche defunte, come Lord Salisbury, W. E. Forster, C. Brandlaugh, R. Cobden; comunicazioni che per desiderio dei comunicanti non possono venir rese pubbliche.

Vien fatta eccezione pel sig. Bradlaugh, il quale autorizzi il sig. Stead alla pubblicazione con queste parole:Pubblicate ad ogni modo (le mie comunicazioni). *Qualche cosa che miri a dissipare il senso materia-- listico del quale io fui gia l'esponente, sarin gran che *utile. Io vi aiuterò in quanto mi sarà possibile.
$E$ con questo interessante monito di chi credette che tutto dovesse spegnersi per lui con la vita fisica, mi fermo, ritenendomi abbastanza compensato delle ore di fatica che la relazione mi è costata, se essa varrà a suggellare nell'animo dei miei compagni di fede il convincimento che l'istituzione del Bureau di Giulia rappresenta un notevolissimo passo avanti. neritevole di incorageriamento e di imitazione.

## Corradino Pecorella

(1) Come si vede il famoso autoro di . Lo Stato nei sucii rapporti con la Chiena, che sollevi tanto rumore a suo tempo. ha portato sereo nel piano antralo non solo le antiche iniziative. ma ancora la volonta di continuare I'importantissimo studio noll'interesse nazionale. Il Gladstone, del rosto, ritrovo so site, so nel piano fisfco. Non i invero, frequente il caso di un grande uomo politico che ringiovanisca iuvece d'inverchiare, e conservatore in pioventù volga più e plü dalla maturita alla vecchinia alle idee tiberali.

Ecco. d'altra parts, uno dei tanti cani nel quali si offer allo sperimentatore uno spirarelio di cio che si fa nellaltra vita. Giadstone lavora. I risultati di siffatto lavoro nel piano astrale non son di sicuro perdutl. Procurera di farli prevalom dal piano astrale stesso? O faran parte del suo karma od egii si prepara elementi ed arml per la nuccessiva vita terrestre?

## ESTELLA LIVERMORE

(Spigolature dalle relazioni originali di Charles Livermore) (cont. vedi N. prec.)

- Novembre 3, $1861=$ Questa sera in adempimento della fatta promessa, mia moglie apparve materializzata e mi avvolse il braccio al collo. Tuttavia la manifestazione più notevole della serata fu la produzione di fiori spiritici deliziosamente profumati. Venne gittato sul mio capo un alcunchè di simile a un velo, e mentre mi tro-
vavo coss ravolto, mi venivano posti sotto il naso dei fiori xpiritici i quali diffonderano attorno un profamo soave come non avero sentito mai. Chiesi che fiori fossero. e mi fit risposto: " Il mio serto di fiori spirituali . A mia richịesta, i fibi stessi furono sottoposti ulla medium, che ne riporto loideutica sensazione. Esalavano un profum, forte quanto le tuberose, ma assolutanente diverso e di gram lunga pian soave. Liesperimento venne ripetuto una dozaina di volte. (Sargent, pag. 66j).

Norombre 10, L (fic. (Domenich se:n). Appena reduti, i piechi dettarono: *Questa volta rinsciremo *. Poeo dopo upparte mia moglie che battendomi gentilmente sulla spalla, m’informo che stava adoperandosi in servizin del dott. Franklin. Questi dimprorriso apparve, lasciandosi vedere per la prima volta in faccia. A lui vicino stava un alto.) fintasma arvolto in drappeggiamenti oseari. il quale portava in mano la luce e ne proiettava i raggi in pieno volto al dott. Franklin. Ogni titmbanza cirea loidentita di quest’a'timo si dissipo all istante nell animo mio. In qualunque luogo mi si fosse presentata quella facia, l'arrei senza esitanze qualificata per quella di Franklin, ch'io ben conoseevo aremlone visto il ritratoo origimale. Ditò anzi che la grandezaa del di hi carattere appariva di gran lunga piò manifesta nel fantasma che dal ritratto, il quale non poteva renderla. Indossava un vestito brmo, tagliato alliantica, e portava uns cravatta bianco. La testa areva poderosa, con ricci bianchi alle tempia; dal suo volto trasparisano la benignita, lintelligona, la spiritualita: aveva aspeto di un nomo carico d’ami, di dignita, di paterna premura, e al quale chinnque arrebbe sentito di poter ricorrere per consiglio, per saggezan ed amore. Si ripresento mmerose volte, e in due occasioni si avvicino tants da lasciarsi scrutare in fondo alle pupille.

Min moglie apparve tre volte biancovestita, inghirInmiata di fiori. irradiando dallongelico volto unaura di beatitudine celestiale. (Sargent, p. 67).

Novembre 12, 1861. . ... Si fece udire lo scoppiettie elettrico, e tosto la luce divenne brillante, rivelando che a noi di fronte. serluto al tavolo, stava il fantasma materializantos del dott. Franklin. La luce ora cosi vivida, e quellinomo appariva cosi reale, che la sua ombra si proiettava sul muro come se si fosse trattato di persoma virente. Sedeva in atteggiamento dignitoso, col corpo all'indietro appoggiato di sbieco alla spalliera e il braccio posato sul tavolo. Di tratto in tratto si piegava col corpo verso di noi serutandoci con lo sguardo profondo, ei lunghi ricei dei suoi capelli ne acompagnavano il movimento.

Ci disse di chiudere gli oechi per un istante. Quando li riaprimmo, lo vedemmo in piedi sulla sedin, di dove troneggiava come stataa su di noi. Quindi ridiscese $\theta$ sedette, mentre simultaneamente echeggiarano intorno rumori e tonfi dogni sorta; ciò che del resto aveniva ad ogni suo moto.

Da parte di mia moglie venne comunicato un messhggio in cui mi s'informava che un fantasua avrebbe consegnato al dott. Franklin un suo cartoncino per me (premetto che durante le manifestazioni descritte, altri due fantasmi ravvolti in drappeggiamenti avevano apparentemente contribuito allestrinsecazione dei fenomeni, e l'unn tra essi era il portatore della luce). Vidi infatti un fautasma avvicinarsi al dott. Franklin, stendere verso di lui una mano stringente un cartoncino, deporlo sulle sue ginocchia, per poi riprenderlo e consegnarlo direttamente a me.

La forza in azione era grande, e rimase tale per tutta la sera, permettendo al mio silenzioso compagno di conservarsi materializzato e seduto a me di fronte per un'ora e un quarto di seguito. (Sargent, pag. 67).

Novembre 29, 1801. Oltre la medium e me, assiste alla seduta mio fratello. Condizioni sfavorevoli: imperversa un uragano con pioggia e lampi.

Non appena fattal $I$ oscurità, vedemmo sorgere dal suolo una grossa luce spiritica. Infilai subito un guanto, © mio fratello fece altrettanto. Allora la luce veme a posarsi nel concavo della mia mano inguantata, dandomi modo di constatare come in essa si contenesse man mano femminea. Essendo remuta ripetute volte a me, ebbi tutto l'agio di afferrare e palpare diligentemente in ogni sua parte quella mano spiritica. Si noti che con l'altra mano io tenero strette ambe lo mani della medium.

Si manifestò quindi il bimbo defunto di mio fratello il quale a ślua volta venne a stringere la mia mano: la quale poco dopo venue afferrata da mata terza mano grossai e maschi'e, presumibihnente del dott. Franklin, il quale me la strinse e me la seosse tanto vigorosamente da scuotermi con essa il corpo intero.

Toced pure a mio fratello di sentirsi stringere la mano da quelle mani.

Da notarsi come nello spazio di poechi minuti. tre mani diff rentissime per forma e dimensioni renissero successivamente a porsi nelle uostre, in guisa da permetterci didentificarle come segue: la prima quale una mano femminea, la seconda quale maa mano di bimbo, la terza quale una mano d'uomo adulto e robnsto; ciascuna contraddistinta dalle rispettive caratteristiche di raffimatezza, debolezrai e forza.

Dietro mia richiestia, la porta a due battenti si spalancò e si chinse ripetute volte con violenza striordinaria. (Sargent, pag. 68).

Novembre 30, 1861. Neduta in casa mia; come sempre ebbi cura di chindere a doppio giro lo porta. Condizioni favorevoli: il tempo è bello e freddo.

Non appena fatta loscuriti, si fecero udire poderosi colpi sul tavolo seguiti dallo scoppiettio elettrico, ma non comparvero luci. Vemue dettato: © Questa sera rinsciremo . ... A un dato momento mi si chiesero dei fiammiferi, e ci si averti di chiudere gli occhi. Trassi un fiammifero di cera, e allungando il braceio lo portai sopra il tavolo. Istantaneamente uma mano me lo tolse, e soffregandolo per tre volte sal tarolo perrenne ad accenderlo. Aprimmo gh occhi: il fiammifero illuminava perfettamente la camera; a noi di fronte stava il dott. Franklin inginocchiato, ela sua testa sovrastava il tarol, di circa un piede. Lo contemplanmo fino a che il fiammifero non fu vicino a spegnersi, momento in cui egli scomparve subitaneamente. Dopo di che venne dettato: - Cari figli, dopo quest' altra prova potrebbe il mondo dubitare ancora? Ed is per convincerto che lavoriamo tanto. Beniamino Franklin., E subito dopo: * Mio caro. quanto sono soddisfatta! Estella m . Quindi mi venne conseguato un cartoncino sul quale stava seritto: «Questa riunione è la più importante fra tutte. Abbinmo lungamente provato e riprovato prima di gimgere a compiere quanto velesti, ma finalmente i nostri aforzi furono coronati da successo. Per dimostrarti lessere mio di creatura a te conforme in tutto, non ebbi questa volta che ad accendere un fiammifero; ma quanti tentativi prima di giangere a manifentarmi con luce terrena! Finalmente bo trionfato :. (Sargent, pag. 69).

Dicembre 12, 1861. Seduta in casa mia. Mi ero prorvisto di una lanterna cieca, sulla quale arevo aggiastato un otturatore con relativa valvola in modo da proiettare a volontà un cerchio di luce del diametro di due piedi sul muro, alla distanza di dieci piedi.

Deposi la lanterna accesa sul tavolo, e presi le mani della medium. Tosto la lanterna si elevò in aria e fummo invitati a segnirla. Era portata da uno spirito che ci precedera e di cui scorgevamo distintamente disegnarsi
l'intera forma avvolta in bianchi veli, i cui lembi scendevano sul pavimento. Fgli depose la lanterna sopra lo scrittoio, e conseguentemente noi pure ci arrestammo, trovandoci di fronte alla finestra, la quale era posta fra lo serittoio e lo specchio. Quindi la lanteruy si elevo nuovamente portandosi a cinque piedi di altozza fra lo serittoio e lo specebio, di dove proietto tutta la sua. luce in direzione detla finestra, rivelandoci in quel punto la figura del dott. Franklin seduto nella seggiola a braccinoli.

Per oltre dieci minuti e senza interruzione il fascio di luce proiettato dalla lanterna illuminò il suo volto e l'intera sua forma, dimodochè potemmo serutarlo a nostro bellagio. In principio il suo volto appariva assolntamente carneo e naturale, come naturalissimi apparivano i capelli, e gli occhi - di cui discernevo il bianco - scintillanti di vita. Non tardai molto però a rilevare come quella forma sottostusse gradatamente all' iufluenza dissolvente della luce terrena, fino a che gli occhi divennero smorti. e le sembianze perdettero quella floridezza che avevano sempre quando le contemplavo alla luce spiritica.

Parecchie volte mi sinvitò a regolare la valvola in modo da lasciar passare pin o meno luce: e facendolo, riscontrai che la lanterna si librava in aria priva di puito d'appogerio.

A manifestazione finita, trovammo un cartoncino an cui stava suritto: \& Ed anche questo, figlio mio, è a beneficio dell`umanita. A tale seopo soltanto io mi presto e lavoro. R. Framlilin x. (Dale Owen, p. 394).

Dicembre 28,1861 . Seduta in casa mia e nella mia propria camera. Contuttocio non traseurai di scrutare un púdoranque e di chindere a doppio giro la porta.

Appena spento il gas, vedemmo sorgere una luce spiritica, e col solito espediente dei picchi ci si fece sapere che doveramo accostarci alla finestra da me preventivamente coperta di pesanti cortinaggi onde impedire alla luce esterna d'infiltrarsi nella camera. Ci conformammo alliuvito, e tosto venne dettatn: © Io vengo, vengo in una nube o. - Immediatamente la luce si fece brillante, e vedemmo condensarsi una nube sui cortinaggi in guisa da occultarli. In pari tempo emerse in quel mezzo, con rilievo stereoscopico, il busto di mia moglie Avera la testa ravoolta in veli vaporosi e la fronte incoronatil di rose e di viole; stringeva fra le dita un fiore naturale da lei tolto a un cesto pasto sul tavolo in mezzo alla camera, e quel fiore ella sottopose alle mie narici. A seduta finita il fiore stenso furinvenuto sullo scrittoio. Ci disse di osservare la sua veste, Ia quale appariva attillata al corpo, e fatta di una stoffa analoga a finissima bianca flanella. Si appoggiava sul braceio destro, il quale era rivestito da man manica rivoltata e pieghettata sugli orli. Chiesi se il modo con cui mi si manifestava non fosse analogo a m baso-rilievo. Mi si rispose: © Niente affatto, tu mi scorgi in forma spirituale sublimata. Nota come tu mi rivedi fiorente. e pensa qual ero in questa medesima notte or fa un anno :

Mi riusel nuova la forma in euisi manifesto questa sera lo spirito di mia moglie, forma che nulla aveva di comune con le manifestazioni precedenti. Noto altresl che arrenne in asscnza dei soliti rumori precursori. (Sargent, pag. 70).

Gennaio 23-1862. . ... Di fronte alla porta comparve mia moglie biancovestita e avviluppata in un vaporoso velo azzurro... Intorno alla fronte aveva una corona di fiori... La luce spiritica proiettava il fascio luminoso sopra l'intera sua forma rischiarandola completamente, e noi la contemplavamo con vivo interesse e diletto, allorchè subitaneamente disparve, rapida come il pensiero, emettendo un rumore analogo a sibilo di vento. Quindi venne dettato: © Questa sera la saturazione eletrica è grande;
ne approfittai per dimost arti con quale rapidita noi possiamo spariros. - Un momento dopo ricomparve in aspeto naturale e sostamainle conse prima. (sargent. par. 71].

Febbriio. 15 1862. Atmorfern umida e fiavorevole. Olte la medinm e me. i prestate mio ergiato Mr. Crute al guale la seduta ì in modo speciale dedicnta.

Chiesi mavifertarioni di fo:za. e tosto ricevemmo il merfiggio: © Attenti; : entitelo che rapido giunge: via le mani dal tavolo. Istantaneamente rimbombava un tremendo frartaono metallico che femotera dille fordamenta la casa intera : ern come re un pesante ammarso di catene forse stato lanciats dall alto con impeto forsemuat, contr, il tavolo. Quel frastuono si ripete tre volteroon fo:za deceescente. Indi un tavolone di marmo, pesantisfimo prese a caracollare attraverso alla camera e una grosei seatola fece altrettanto. Dopo di che un ombrello posato sul tavoln spicai il volo. e voltergiando per la came:a thecava or louns ou l’altro di noi, per poi scendere fra le mani di Mr. Gronte.

Tali manifestozioni di forza avevano indubbiamente per iscopo di convincere lincredulo muovo vemuto sulla realta dellosistraza di mopotere invisibile intotno a noi e se tale fu lo scopo, erso fu ragrimuto. poichi mio cognata nvera preso tutte lo p:ecanzioni possibili onde premmirsi contro prernnti ingami : el aveva, tra lialtro, anche apposto sigilli alla porta e alla finestra. (Sargent, piag. 73).

Febhraio 16 1 862 . a ... Sul finire della selluta la spirito materializato di Beniamino Frauklin sorisse quanto segue su di un cartoncino: . Figlio mio, in quest, momento le nostre armi gnadagnarono una grande vittoria *. Il domani pervennr notizia che in quella sora medesima ( 16 fabbraio). l'eso $\because$ its feleale aveva fimalmente espugnato \& Fort D.malidson o sul finme * Tenessee •. (Sil:gent, prg. 75).

Febbraio 2. 186. Atmosfera umida: condi»ioni sfavoreroli.

Dopo circa meza'ora di attesa, una luce ciliudrica brillantissima, urviluppata nei soliti veli, venne a posarai sul tavolo, $\theta$ ad ensa vicino comparve uno stelo con due rose sbocciate e un'altra abbott mata con foglio. Fiori, foglie. stelo apparivano perfetti. Quelle rose furouo sottoposte alle mie narici, e le trovai fragranti come rose nuturali colte di fresco ; nondimeno il loro profnmo era più soave e delicato. Ci fu permesso toccarle ; ed io ne approfittai per esaminarle nei piǹ minnti particolari. Ci si ammonl: * Badate a maneggiarle con ogni cantelís. Notai che lo stelo e le foglie si dimostravano viscosi al tatto, e richiedendone il motivo, mi si rispose che l'inconrentente dipendara dalle condizioni umide ed impure dell'atmosfern. Quei fiori vennero costantemente tenati vicini e sovrastanti alla luce: Ia quale pareva aresse virtù di riforuirli di vitalita e di sostanza, quasichè li nutrisse : e l'identico potere pareva conferito alla mano spiritica che li tenera.

A vevo gia notato altre volte come tutte queste creazioni spiritiche sembrassero formarsi e persistere a spese delle riserve elettriche contenute nel globo luminoso; il che si arguiva dal fatto che non appena esse cominciavano a perdere in consistenza, venivano portate a contatto od avvicinate alla sorgente di luce, e con cio riacquistavano come per incanto la sostanza e la vitalita perdute.

Col solito mezzo dei picchi venne dettato: © Osservate come ai dissolvono rapidamente *. Il ramoscello fiorito sovrastava vicinissimo alla luce, e noi vedemmo i fiori reclinare improvvisamente avvizziti sugli steli ; indi fondere a poco a poco come la cera al fuoco, e nel fondere espundersi, per poi dissolversi e scomparire. Si dileguarono in meno di un minuto.

E tost: i piechi dettarono: ()secrvateli che ritornano . Immediatamente un filamento bianco apparve dinanzi al cilindro luminoso, e quel filamenta crebbe rapidamente in forma di stelo, indi comparvero e si rifor:narono le foglie. p.ei il bottoncino di rosn e le rose: il tutto in gnisa perfetta e nel tempo a nn di presso impiegato in dissolversi. Il fenomeno venne ripetuto diverse volte, ed ern spettacolo merariglioso. Ci fu promesso che si sarebbe riprobloto alla luce del gas non nppena le condizioni atmosferiche lo permettosfero. (Nargent, pag. 7i)).

Febbraio 25, 1862. Oltre la medium e me, arriste alla seduta Mr. Gronte. Ln camera in cui si esperimenta e congiunta ad altry assai più piecola, alla quale si accede per mia porticina a sistema scorrevole. La portn conduconte alle due camere e le finestre di queste furono accmatamente sigillate da Mr. Groute.

Dop, circo meza ora di attea, ei si informo che dovevamo aprire la porticina scorrevole in guisa da mettere in comunicazioue le due camere, e in pari tempo che la medium e me dovevamo collocarci di fronte alla finestra, la quale arn coperta da pesmati cortinaggi. Ci conform thmo all'invito. e Mr. Groute rimase solo al tavolo.

Tost: una luce brillante si elevò dal snolo, rivelando n mo ed alla medium la formn di un fantasma maschile ritt. a noi vicino. Sal principio non pervenimmo a identilidarlo. stante la gramde quantita di veli che ne arvilippavano il volto : ma poco dono riuscimmo chiaramente " discernere le note sembianze del dott. Franklin. Non fil permesso momentaneamente a Mr. Groute di avricinarglisi, ma dopo qualche tempo le condizioni di foran essendo migliorate, o pinttosto, gli effetti contrarinnti della sun prosenza evseulo parzialmente superati, venne comunicato il messaggio: * Amico caro, orn phoi venire». Mr. Gronte si avvicino, trovandosi a sua rolta in presenza del fantasma... o per quanto non gli fosse dato discernerlo in condizioni di luce perfott c come prima, lo vide nondimeno sufficientemente bene per riconoscere che le sembianze del fantasma ernno identiche a quel'e del dott. Franklin quale appare nel ritratto originale. Difatti, eziandio nelle condizioni di luce in cui ei si trovava. gli occhi, i capelli, le sembianze, l'espressione del volto, nouchè una parte dei drappcgriamenti di cui si rivestiva il fantusma. risultavano chiaramente discernibili. Tuttavia l'affievolirsi rupentino della luce era stato grande, e ciò per effetto della presenza contrariante di Mr. Groute, effetto curioso ed istruttivo nel tempo stesso Con Mr. Gronte nellialtra camera, la lnce brillava del eonsueto splendore, ma se questi si avvicinava, la luce si affievoliva a misura ch’gli aranzara, e per converso ridiveniva brillante a misura chogli si allontanava. Tale curioso fenomeno dimostra come ln sfera di emanazione di una persona vivente abbia una diretta influenza sopra queste crearioni del mondo invisibile, e come tale influenza ngisea talorn quale elemento perturbatore o neutralizzante senz'altro motivo da parte della persona implicata che la sorpresa, la paura, od altra qualunque emozione dipendente da insufficiente famigliarita con la fenomenologia modianica. (Sargent, pag. 77).

Novembre 3, 1862. © ... Estella apparve con la faceia occultata nei propri capelli disciolti, e per vederln in volto io stesso glieli ricacciai all'indietro. Dopo ciò, essa cominciò a innalzarsi lentamente, fino a che i suoi piedi raggiunsero l'altezza del mio capo, sopra il quale essa pusso sorvolando, mentre i lembi della sua veste svolazzante mi lambivano il volto ela testa. (Dale Owen, p. 39\%).

Dicembre 31, 1862, La camera era illuminata da una fiamma a gas lievemente abbassata, quando comparve una mano isolata rivestita di bianca manica al polso, la quale teneva fra le dita un fiore il cui stelo era lungo
cirea tre pollici. Allungai la mano per prenderlo, ma in toccarlo ebbi a risentire una forte scossa come di corrente elettrica. Diedi al gats tutta la fiamma, e la mano continuò a volteggiare in aria per qualche tempo stringendo fra le dita il fiore; quindi lo depose su di un foglio di carta in mezzo al tavolo. Era una rosellima vermiglia guarnita intorno di verdi foglioline, $\theta$ al tatto appariva gelida, umida, viscosa. Un istante dopo la mano stessa depose accanto al primo un fiorellino bianco somigliante и nua margherita. Senonchè $I^{\prime}$ nuo e l'altro cominciarono a sfaldarsi e a dissolversi dinanzi ai nostri sguarli attoniti, lino a dileguare completamente; il che avenira in ana camera risehiamata come di giorno. (Dale Owen. p. 395).

Ottobre 21, 1863. Questa sera portai con me la lanterna cieca. e appena comparve la forma materializata di Estella, proiettai tutta la luce su di lei, Estella trasali lievemente, ma stette ferma al suo posto, lasciando ch’io dirigessi ii fascio luminoso successivamente sul volto, negli occhi, sul petto, sulle vesti, dovnuque. Quando ebbi sufficientemente scrutato, essa disparve all improviso. Poco dopo reniva dettato: solo a preazo delle piǹ grandi difficolta sono riuseita a mantenermi in forma per qualche tempo. ( Dale Owen. p. 3!9i).
(continua)

Ervesto Bozhano

# Sulla razionalità della Pregfiera e sul suo valore psicoterapico 

## Secondo i lumi dello spiritismo (Pensieri)

## (cont. e fine vedi mumero precedenle)

$\grave{\mathrm{E}}$ vero che amor descendit, non ascendit, ma l'amore che scende eccita l'altro a salire. Dio come Padre ama assai più che $i$ figli non possano amarlo: l'amore in Dio è natura, nell'uomo è virtù: in Dio è attributo dell'essere, nell'uomo è acquisto doveroso.

La preghiera più meritoria e la preghiera eucaristica, cioè il rendimento di grazie al Creatore, il quale ci trasse all'esistenza per destinarci alla felicita eterna, la quale però deve essere meritata col lavoro per essere degnamente valutata e quindi goduta. Altra preghiera meritoria è quella che si fa per implorare sussidio di forze alla nostra debolezza, per desiderare il bene più che per sè, per gli altri, rimettendoci però sempre al giudizio di Dio in tutto e per tutto, accettando $\mathbf{i}$ dolori sia come espiazioni, o purificazioni necessarie per riscattare $i$ falli passati, e così preservarci dalle ricadute, sia come prove per meglio fortificarci, ed accelerare il progresso con una pratica intensiva della vita morale.

Siamo certi e convinti che Dio ci dà anche quando ci toglie: che se ci nega, anche ci benefica: che Egli non ci castiga, se non per correggerci, o meglio ci fa punire da noi stessi, poichè le infrazioni alle sue leggi recano la necessaria ed adeguata punizione con le conseguenze stesse delle nostre libere azioni.

La preghiera dunque è utile sempre, anzi sempre necessaria: per rivolgerci a Dio fa d'uopo che ci riconciliamo con le sue leggi nella nostra coscienza, tribunale che non si lascia subornare mai, quando le passioni lo lasciano parlare : or questa predisposizione morale al bene, che la preghiera richiede, non può non recar bene, e non meritarei l'influsso fortificante della Sorgente Suprema del Bene Assoluto. Conside-
rata sotto questo aspetto la preghiera è razionale e salutare, e costituisce quel culto interiore, quell'adorazione di Dio in ispirito e verità, che formeri la religione vera e pura, quella che deve legare con l'amore le creature fra.loro e col Creatore, siano incorporate. o scorporate. I defunti chieggono preghiere da noi, perchè per esse ricevono il supplemento di forza morale necessaria a migliorare; ed in ricambio possono con le preghiere loro venire in nostro aiuto. Dio ha fatto dell'amore una necessità vitale dello spirito per renderne agevole la pratica.
***
La preghiera pei defunti si potrebbe figuratamente paragonare ad una fune lanciata ai caduti in un burrone: la fune da sè non può tirarli su : sono i caduti che devono aggrapparvisi, e tenersi ad essa stretti con la forza della volontia e delle braccia per farsi tirar su.

Ma questa metaforica fune come mezzo di salvezza infonde con la sua presenza il coraggio morale, eccita le energie latenti dello spirito, e lo induce a volere salvarsi.

La preghiera è anche un efficace rimedio psicoterapico, cioè è atta a produrre la guarigione del corpo. La fede, ossia la fiducia nella certezza di guarire, non soltanto nella possibilitì di guarire, ridesta i poteri vitali dell'anima, la vis medicatrix naturae, onde l'anima si mette in istato di ricettività agl'influssi di altre energie salutari, sia di esseri estraumani, che hanno facoltà sopraumane, sia di esseri umani incarnati, che accrescono coi loro effluvii la somma dei poteri fisiologici.

Certo è che la fede religiosa, che implica la persuasione di un soccorso straordinario desuper, è di una assai maggiore efficacia curativa, che non quella semplicemente umana; anche perciò un medio sanatore produce guarigioni miracolose, che il più possente magnetizzatore non può produrre. E la preghiera appunto è il veicolo di questa fede.

## **

Ma quando la preghiera fallisce, come si spiega?
Si spiega col dire che mancavano le condizioni concomitanti naturali necessarie al conseguimento dell'efletto.

- E perche gl'increduli devono essere privi di questi possibili beneficii della preghiera?
- Non ne sono privi, ma se ne privano essi stessi.

Con cio vien provato che la preghiera ha il suo valore intrinseco ed un'azione benefica non illusoria.

- Wa perchè alcuni sono posti nelle condizioni concomitanti favorevoli necessarie, ed altri no?
- Perchè quelli meritano, o ne hanno bisogno, e gli altri non meritano, o non ne hanno bisogno, sopratutto spirituale.

Però questi miracoli terapeutici possono produrli tanto una statua di santo cristiano, quanto di santo buddistico: tanto le ossa di un martire, quanto quelle di un carnefice, che siano credute di un martire. Vual dire che non sono le cose, che li producono, ma un agente intelligente, e che l'intenzione è tutto. Spiritus in nobis qui viget, illa facit. Bisogna aggiungere, in conferma di questa verità, che se mai verrà provato che anche le cose possano avere un valore mistico, terapeutico, questo valore è subordinato sempre alla ricettività animica, cioè al grado di fede del paziente ed è da ritenersi infuso o trasfuso in esse da un agente spirituale.

Gl'ipnotisti, studiando i fenomeni della suggestione ed autosuggestione, hanno dovuto convincersi che l'idea è dinamogena: su di che è fondato il si-
stema della psicoterapia. Dunque nel corpo ci è qualche cosa, la quale mentre agisce col corpo, agisce anche sul corpo; e questa qualche cosa è appunto la psiche con la sua forza psichica, la quale potendo modificare le funzioni vegetative, riesce conseguentemente ad influire sulla plasmazione dei tessuti organici. \& Ogni idea concepita dall'anima, scriveva S. Tommaso d'Aquino, è un ordine a cui l'organismo obbedisce: cosi la concezione dello spirito produce nel corpo un vivo calore, od il freddo. Essa dunque può ingenerare e guarire le malattie., Non bisogna intendere però l'idea pura senza una forza attiva intermediaria, che è appunto il principio vitale, detto anche magnetismo animale. Or la preghiera è il più potente eccitante di questo arcano dinamismo dell'anima nostra; e non ricorrervi equivale a rinunziare volontariamente al più prezioso tesoro, che Dio ha collocato in fondo alla nostra psiche immortale.

## **

Come la virtù è la sanità dell'anima, così la preghiera è la sua igiene: come il lavorare è anche orare, così l'orare è larorare sè stesso. E la preghiera anche quando non è esaudita, è sempre udita, e non va mai perduta.

## Vincenzo Cayallat

NOTA. - A. R. Wallace nella sua encomiata opera: Les miracles et le moderne spiritualisme eversione dall'inglese a pag. 290 e seguenti reca un esempio probantissimo di simili fatti.

Crediamo istruttivo ed educativo compito recare letteralmente tradotte le pagine del grande naturalista inglese a far prova che non solo nell'agiogratla cattolica, ma anche nel mondo protestante si trovano riconosciuti pubblicamente ed attestati casi di manifesto intervento diretto deUa Divinitit negli eventi umani anche provocato dall' appello interiore della preghiera.

- La questione recentemente discussa dell'efficacia della preghiera é perfettamente risoluta dallo spiritualismo..
- La preghiera può essere spesso esaudita (benchè non lo sia direttamente) dalla Divinitat. La riuscita non dipende interamente dalla moralita, o dalla religione di colui che prega; ma siccome gli uomini che sono insieme morali e religiosi, credono fermamente che Dio esandisca le preghiere, pregano piü spesso, più seriamente ed in modo più disinteteressato, attirano intorno a loro molti esseri spirituali, che simpatizzano con essi, e che, quando si esercita il potere in dispensabile dei medii, sono capaci, e sovente lo vogliono, di esaudire colui che prega. Un caso mirabile è quello di Giorgio Mialler di Bristol, che da ben 40 anni tanto pel proprio mantenimento, quanto per le sue migliori opere di carita, non ha avuto da far conto che sull' esaudimento delle sue preghiere. i.Varrazione del modo ool quale Dio si a comportato verso Giorgio Milller, sesta ediz. 18:0), in inglese). Si sarebbe ben dovato menzionare questo caso nelI'ultima discussione su tale soggetto, poichè fornisce una delle migliori dimostrazioni del fatto che la preghicra e talora realmente esaudita, meglio che non possa farlo l'esperienza di ospedale proposta da Sir Henry Tompson.
- In quest'opera troviamo uno stato annuale preciso dei suoi incassi e delle sue spese nel corso di un numero di anni; Giorgio Milller non ha mai chiesto a nessuno, ne ha mai permesso di chiedere a nessuno un solo penny. Non sono mai state fatte per lui sottoscrizioni, o questue; intanto dal 1830 canno nel quale si ammogliò senza avere la menoma entrata) ha vissuto e allevato una numerosa famiglia e fondato istituzioni, che si sono ingrandite continuamente a tal segno, che ora 4 mila orfanelli vi sono educati ed in parte sostentati. E accaduto le centinaia di volte che in casa non vi era nulla da mangiare, né danari per comprare alimenti; non pane, non latte, ne zucchero pei fanciulli.
- Ciò non ostante Maller non ha mai preso a credito nè un pane, nè altro che sia di bisognevole neppure per un giorno, durante i 30 anni, che fanno l'oggetto del suo rac conto, nè lui, nè le centinaia di fanciulli, ai quali da il nutrimento quotidiano, sono mai rimasti privi di un sol pasto: essi hanno vissuto letteralmente giorno per giorno. Ora la sola ed unica risorsa di Muller è stata di pregare in segreto.
- Ecco dunque un fatto che è accaduto fra noi, che ha durato 49 anni, e continua ancora : cio è di pubblica notorietà da molto tempo ( (N. B. Si riferisce al tempo della prima edizione dell'opera di Wallace, poco dopo il 1870).
- Purtuttavia una calda discussione si prosegue fra uo mini eminenti sulla questione di sapere se la preghiera é,o non esaudita, e nessuno di loro mostra di avere la menoma contezza del fatto fenomenale probatissimo, e cosi istruttivo di cui abbiamo fatto parola!
- Lo spiritualista spiega tutto questo come l'effetto di
un'azione personale. La perfetta semplicita, la buona fede, la carita senza limiti, la bonta di Giorgio Muller hanno gua dagnato alla sua causa esseri del medesimo carattere, ed il potere di medio ha loro permesso di lavorare persuadendo ad altri di mandargli danaro, alimenti, vesti, che giungono come abbiam detto, proprio in tempo. Le numerose lettere da lui ricevate con questi doni descaivono l'impulso improvviso ed irresistibile che ha spinto i donatori a spedirgli una data somma precisa, ad un'epoca fissa, cioc proprio la somma di cui aveva bisogno, e che aveva chiesto con la preghiera Or questi fatti provano in modo stupendo la natura del potere che egli ha estrcitato
- Tutto cio che precede potrebbe essere confutato se s fosse prodotto in una maniera parziale ed interrotta; ma quando Muller ottenne costantemente quel che era necessario ai bisogni quotidiani di una vita di carita senza esempio, e quando non aveva mai avuto danaro anticipatamente (Maller considerava questo come una mancanza di fiducia in Dio), una simile spiegazione é impotente a dar ragione dei fatti enunciati,

Fin qui la citazione del Wallace.
A chi per sansare l'intervento di spiriti volesse in que sto caso ricorrere alla telepatia fra gl' incarnati, faremmo osservare che la spicgazione sarebhe a mille doppï più dif ficile a dimostrare, trattandosi di telepatia fra persone reciprocamente ignote, sinora non constatata dayli studiosi Aggiungansi poi la frequenza, la facilità, la costanza, anzi la immancabilita dell azione sugqestiva ed impulsiva eser citata per varie diecine di anni e sopratentinaia di persone tutte sconosciute e sparse in lunghi diversi e lontani, e noi sfidiamo il più credulo fra gl'increduli ad ammettere l'ipo tesi telepatica in preferenza di quella spiritica nel fatto riportato dal Wallace.

Abbondevolissimi esempii anche di questa verita, cioe dell'intervento immancabile della Provvidenza, se invocata con fede vera e viva, come soccorritrice nei bisogni e nelle necessita dell uomo, li troviamo nella Vita del celchre e santo Padre Lulovico da Casoria, scritta dal Cardinale Alfonso Capecelatro, edita in Napoli nel 1897.

Il Padre Ludovico, che riprodusse in sè nei nostri tempi il tipo della carita operosa ed inesauribile del grande Francesco di Assisi, ebbe una fiducia illimitata nella Provevidenza tale da fare stupire i credenti stessi; egli riceve sempre per sè, e diede prove altrui di questo evidente ausilio provividenziale in favore delle sue opere caritatevoli in cento e cento circostanze. P. Tudovico era solito dire: © La Provvi denza ci basta. Ho fede, e questa e la mia riccherza infinita. La Provvidenza non provvede che al momento del bi sogno. Pero e che egli chiedeva il necessario, non mai il superfluo, e lo chicdeva meno per sè, che per la numerosa famiglia dei derelitti, che egli aveva preso a proteggere ed a sostentare

Ecco un'altro dei suoi pensieri, che si legge in un suo scritto : * Il quotidiano vostro mantenimento (cosi dice rivol gendosi ai frati) è il lavoro, lo studio e l'industria per mantenere i poverelli; e se non basta perle opere di carita, vadano $i$ frati di porta in porta accattando 1 clemosina per amor di Dio, prendendo tutto quello che la Divina Provvidenza loro manlat e per sè e per i poverelli, o che siano orfanelli, o matati, o ciechi, o muti, o sordi, o vecchi. .

II Capecelatro dice a buona ragione che P. Judovico in Dio vedear il prossimo; infatti Gesù atlermo che il se condo precetto, l'amare il prossimo, è simile al primo amare Dio: per questo P . Ludovico, che fu un vero genio della carita, fece e fece fare anche miracoli di carita senza fine, i quali sono i maguori e migliori miracoli, che vi siano al mondo.
V. C.
 Il miracolo eucaristico di Bolsena

e il " sangue , delle Ostie consacrate.<br>(Fatti recchie ipotesi nuove)

## (Contin. vedi ntim. prec.)

Qua giunti, siamo ora in grado d'intraprendere l'analisi del nostro soggetto. Veniamo adunque ad rem.

E anzitutto : è egli possibile applicare un'unico criterio esplicativo a colesto genere di miracoli eucaristici? Vanno essi, cioè, quando ne sia esclusa la frode o la completa illusione, interpretati, in massa, con risorse, fisiche o iperfisiche, identiche? In altre parole: Il prodigio di Bolsena e gli altri apparentemente consimili, di cui ridonda la taumaturgia ecclesiastica, sono dovuti ad una stessa causa, oppure fra questi e quello intercorrono delle differenze non solo formali, ma sostanziali?

Ecco delle domande alle quali lo studioso che abbia un occhio criticamente esercitato, non troverà difficile di dare un'adeguata risposta. Ma è d'uopo, dapprima, impostar bene il problema sulle sue basi storiche: Si aprano i libri dei due succitati autori, il Laghi e il Rossignoli. Che cosa vi si trova?

Della storia? - Si , qualche volta.....; il più spesso, però, a ben guardarvi, della leggenda bell'e buona, anzi qualche cosa di più e di peggio. Ivi si narra, e con dovizia di particolari, di ostie sanguisudanti, dopo essere state trafitte con dei pugnali, degli spilli, dei chiodi, o gettate nel fuoco, o negli immondezzai, o calpestate in sacrilego modo, dagli ebrei e dagli eretici, e delle conseguenti vendette divine che colpirono, coi castighi più sparentevoli, gli autori del misfatto! In codesti racconti c'è tale un aggroviglio, un arruffio di uomini e di cose, tale una ridda di rabbie diaboliche e di ire celesti, che noi comprendiamo subito di trovarci in un campo mostruosamente fantastico. Le vigntte che fregiano l'opera del Laghi agqiungono una speciale tinta tragicomica alla scena. Fermandosi su quelle pagine, si ha quasi l'impressione difiutarne un' essenza di satanismo acidulo, vaporante da una soffusa patina di mistero. ì: il * sacro orrido. che ivi si sostituisce a quel bello orrido, il quale, nelle immaginazioni dei pocti, ci ha dato il Tersite di Omero, il Ciclopo di Virgilio, il Lucifero dell'Alighieri, l'Adamastorre del Camoens, le Streghe dillo Shakespeare..... Ma il reverendo Laghi non hat atinto queste altitudini....! Ie sue figure, benche pervase da un livor d'abisso e staccantisi da uno sfondo di macabra tinta, sono molto piú prosaiche. Non sono né di poema degne ne di storia.

Il loro posto è in un ambiente saturo della più grossolana, della piu sbalorditiva superstizione, e in quel mondo leggendario di terrori e di follie che la fede dell Fital di mezzo creó, lanciandolo nel vacuo di una * mistica . degencre, e subendone 1 'influenza tristissima..... Il lettore che scorre quellequattrocento fitte pagine, ove il pio padre luganese ha accatastato tanta congerie di stupefacenti cose, non può che arrivare a questa conclusione: Ivie il delirio ragionante, che parla. Quelle - cose - sic et simpliciter - come sono narrate, noll possonn esser zere. E non occorre esser dei critici di professione per giungere a un tal giudizio. Basta il buon senso, che lo formula nell'immediatezza della sua logica.

Il buon senso! - Ma esso è troppo elastico, mi si può replicare. E, per lo meno, allcipite.

Il buon senso degli increduli che negano, a priori, la possibilita di qualunque avrenimento che esorbiti dai confini delle - quotidiane contingenze : non è, non dev' essere, il buon senso degli odierni psichisti, cui non è lecito segnar le colonne d'Ercole alle possibilitio della Natura, e i quali, del resto, si sono già abituati a non dir mai: qui c'é l'ultima Thule s!

Precisamente! Ma, pur concedendo tutto il margine imaginabile al possibile metafisio, esso però non deve identificarsi col • reale storico . Nel campo pratico, l'un termine non equivale 1 altro, o meglio, il secondo include il primo, e non viceversa, poiché se ogni reale e è, per ció stesso, un - possibile •, non ogni • possibile •, al contrario • è sempre un reale .

Ebbene, qui, nelle narrazioni del Laghi e del Rossignoli, $c \dot{e} \cdot$ un possibile e che roncisi presenta $\mathfrak{r f a t t o}$ come - un reale, (tonche tale lo voglaro i reverendi autori).

Mancano le prove, gli elementi oggettivi idonei che lo confermino, lo arvalorino, l'impengano al nostro buon senso. Questo, anzi, ci ammonisce che quel - preteso reale . è per lappunto fittizin, e non merita il nostro e rationabile obsequium $\cdot$. Qui non si tratta di premesse gnoseologiche, dogmatiche o positive: qui non è il caso, nè del credo ut intelligam nè del quaero intelligere ut credam, sitratta, invece, di un e esse , o di un e ront esse e, esaminati alla stregua delle garanzie storiche. Ora codeste garanzie ivi difettano, e lo studioso si sente quindi indotto a respingere il materiale dal Laghi e dal Possignoli accumulato, come quello che non puó offrire una sicura base alle sue indagini psicologiche.

Pero, la - reiczione - di codesto materiale sara dessa completa, assoluta ? Dovremo noi, cioè, rigettare in blocco, senza alcuna riserva, tutto l'ingombro eucaristico-taumaturgico che questi autori ci pongono innanzi ? O non piuttosto dovremo ricercare se sotto il grave frondame, sotto la lussureggiante fioritura, non ci sia qualche buon ramo, qualche sana e salda radice ? - Senza dubbio, è questo il criterio che a noi psichisti s'impone. Tutto non si puó negare, ho detto più sopra, ed è ora il caso di ricordarsi di questo principio.

Noi non abbiamo oggi il mezzo di sceverare minuziosa-
mente, uno ad uno, nei libri del Laghi, del Rossignoli, e in altri consimili, i fatti veri dai falsi (dato che dei veri ce ne siano), ma anche supponendo che quei miracoli siano, oleggendarii, o illusorii, o dovuti a sacerdotali inganni, la que$\checkmark$ darsi, con tutto quel po' di roba, senza un qualche fatto reale, sincero, debitamente constatato, che abbia fornito il substratum alle successive leggende, alle illusinoi, ai truchi. Ricordiamoci che il volgo non è quell'eterno imbecille che da molti si crede. No; il volgo è un filosofo a cui manca solo la teoria. Certo, la psiche collettiva ha una filosofia sui generis *, tale cioè che, pur fondandosi sul fatto, lo esagera, in seguito, lo ricama, to veste di fronzoli, di amminicoli, to trasforma, c, a volte, lo moltiplica idealmente, facendo riapparire, in date circostanze temporali e spaziali, altrettante proicsioni imasinarie, che per difetto di spirito critico vengono, invece, ritenute obbiettive, di quel fatto medesimo. Questa curiosa psicologia delle folle è stata studiata, sulla scorta di numerosissimi esempi, dal bollandista Delehaye, nella sua recente opera: Le leggende agiografiche (1). Ma questo lavorio metamorfosico della realtà, suppone necessariamente codesta realtia istessa. Come dal nulla non si crea nulla, cosi non si può nemmeno trasformare cio che non esiste. Orbene, per venire a'le ostic prodigiose, cosi frequenti nel Medio Evo, io cred, qui di poter stabilire la seruente classiticazione:
I. Alcuni fatti, pochissimi, se vuolsi, furono.non solo gemıini ma determinati da una causa soiranormale, metapsi. chica come nel caso del miracolo di Bolsenal. II. Essi fatti furono talora fraudolentemente imitati da chi aveva interesse ad abbagliare le moltitudini col fascino del sovranaturale quindi, miracoli , che si risolvono in prette ciurmeriel. III. Spesso una causa strana, ma fisica, determino. nelle ostie consacrate, qualche fenomeno apparentemente analogo a quelli della prima catcgoria. Sicchè i due generi di fatti, nella mentalitia delle folle, vennero a identificarsi. IV. In ultimo, molti di cotali fatti furono del tutto fittizi (proiczioni imaginarie, gencrate dall' anteriore accertamento di un fatto zero;-allucinazioni: vedere ciò che non $\dot{\text {; }}$; illusioni: vedere ció che $\dot{e}$ in un modo diverso da quello che è).

Della prima categoria di questi fatti parlerems fra poco studiando il prodigio volsiniate; della Il e della IV non è if caso di discorrere; resta la III categoria, ch'io stimo abbia dato non poca per"entuale alla letteratura encaristica tanmaturgica.

Viediamo adunque quale può ossere codesta cansa stra$11 a \cdot$ ma fisira, che ha fatto credere a un sudor di sangue delle ostie, senza che, in realta, ció fosse. - Questa causa? Chi lo penserebbe? Un batterio! Si, e davvero prodigiosus !

Apro il libro del Dott. D. C. Fligge: I microrganismi, con speciale considerazione alla etiologia delle malattie infettive (1), e leggo:

- Micrococcus o bacillus prodigiosus, o monas prodigiosus •.

Esso cresce in modo straordinariamente rapido sulla gelatina naturale nelle piastre a 2020 dops 20 ore sono visibili le colonie protonde, a punticini giallogrigi.....

Cresce su fette di patate: qui si formano dei rivestimenti vischiosi coloriti intensamente in rosso sangue, che con tale attivita e con un colore cosi vivace non sono formati da alcun altro batterio.

Non di rado il bacillo prodigiosus pare che provochi una infezione naturale nelle sostanze alimentari; anche le apparenze gia osservate più volte del pane rosso e dell ostia rossa sono probabilmente prodotte da esso; talvolta mostra realmente un modo di manifestarsi epidemico; così nel 1843 a Parigi, dove esso si sviluppó nel pane uscito dalle panctterie militari - (pag. 233).

Avete capito? Altro che transustanziazione! Si tratta
(1) Ved. In traduzione italiana. Firenz. Tip. Fiorentiaa, 1905.
(1) Versione italiaua sulla sec. ediz. tedesca; Napoli. Nic. Iovene Panquele, Edit. $1 \times \mathrm{x} 9$.
(Questopera forma il vol. I (p. II) della Patologia e Terapia Medica Speciale redatta dal Dott. H. von Tienissen di Monaco di Baviera).
ai un bacillo!- Latet anguis in herba, dicevano i nostri nonni. Badate : quelle erbette, quei fiorellini, rilucono digraziose iridescenze; e voi pensate subito alla poetica carezza della notturna rugiada: ma no, è il viscido umor della vipera che vi seduce con la menzogna dei suoi riflessi multicolori! Allo stesso modo, state in guardia: quell' ostia che rosseggia, non secerne dai meati del mistico pane il divin sangue di Cristo: é un microbo che fa il miracolo !... Latet... monas in particula!

L'attendibilita di questa spicgazione, per una gran parte dei fenomeni che stiamo studiando, mi sembra non abbia bisogno di altri suffragi.

Essa ci appare come la migliore, in quanto che ha il vantaggio di non essere trascendentale, rimanendo, invece, nei limiti della causalita fisica, in quei limiti cioe, che noi, nelle nostre indagini e nelle nostre ipotesi, non dobbiamo, in nessuna maniera, oltrepassare, se non quando lo richieggano certi - inesorabili elementi di fatto. .

Ma il lettore comprende da sé in qual abbondante numero di e casi , cotali elementi possano non tro:arsi.

E facile imaginare quello che talora dev'essere accaduto: il micrococors arrossa un'ostia cucaristica: il popolo vide quella insolita, misteriosa colorazione, e grido al miracolo. Quindi la voce si sparse; il racconto, passando di bocca in bocca, ando via via amplificandosi, e non si parlo più di un semplice rosseggiamento, localizzato nel circoletto delle Sacre specie, ma addirittura di un sangue che stillava, producendo, per di più, una serie di spettacolosi allnessi e connessi, fra cui - immancabile!-il violento castigo dell'ebreo c dell'erctico. E questo il modo con cui la psicologia delle folle giunge a creare $\mathbf{i}$ grandi miracolis: basta un appiglio qualunque, perchè agli occhi delle moltitudini il a minimo . si allarghi fing al e massimo *, $l$.. , diventi • cento; il - microbo s si trasformi in un * mastodonte.

Ma questa spiegazione è dessa sufficiente per il prodigio di Bolsenat No, poichè qui ci sono proprio quegli inesorabili clementi, che ci costringono a ricorrerere a qualcosa di piu alto che non sia un volgarissimo monas.

Quì il sangue scorre davero, e lascia le sue tracce visibili dopo secoli, qui c'è tutto un insieme di peculiarita specifiche che mal si adagiano nei confini d' un' ipotesi semplicista. 它 quindi necessario cercare una causa più complessa, (iperfisica). Diciamolo pure, benchè quest'epiteto possa tornar ostico a molti. Si, vogliasi o non vogliasi, noi ci troviamo ora di fronte a una manifestazinne sozranormale, esagerata forse anch'essa, ma, se mai, solo alla superficie, non nell'intimo fondo.

Tentiamo adunque di coglierne il valore teorico, analizzandone l'insieme.

F poichè io ho gia in mente la conclusione finale a cui pervenni, per mio conto, dopo la disamina del problema, mi permetta il lettore di anticipargliela, di porla come assunto, facendo uno strappo all'ordine logico della trattazione. 峟 un innocente invertimento di termini che qui giovera alla chiarezza del nostro studio.

Ecco adunque : Lo stillamento dell'ostia di Bolsena fu un fenomeno di \& trasferto :. Quel sangue, cioé, non era altro che il sangue stesso del sacerdote celebrante, sallgue trasferitosi, nella nota quantità sull'ostia, per un processo di fisica trascendentale, di cui si trova leequivalente analogico nei fatti del moderno medianismo.

Ernesto Senàrega
(Continua)

## L'Anima Fantasma

Per ogni uomo buono o cattivo, rozzo o pulito in ogni stato di fortuna c'è sempre stato e presumiamo che cí sari sempre nel futuro un unico glorioso valore massimo: l'anima.

Crediamo nell'anima come nella fonte stessa d' ogni possibilità felice e non rinunziamo cosi facilmente all'idea che tutte le cose siano fatte per servirla; che se vi rinunziaino, è per appigliarci all'altra ideă che tutte le cose .dovrebbero esser fatte per servirla.

Ma c’é anima e anima.
C'e un' anima che è semplicemente conscia di sè, a-
nima geuerica, e un'altra anima che è conscia del Divino cho ì in sè, anima specificatamente umana.

Se non che perdura una grande confusione e troppo sposso si scambia l'anima geuerica con l'anima umana, propriamente detta, la quale, come il servitore dell'antico veggente, uon contende e non grida e niuno ode la sua voce nelle piazze *, e raramente ottiene il silenzio di cui ha binogno per farsi adire. L'anima generica per contrario è rumorosissima. E perciò che la piǹ gran parte degli nomini si ferma qui shalordita e non tenta neppure di superare quest anima fantasma che accetta come il massimo valore conoscibile, come la stessa fonte del benc, la potenza alla quale tutto io o dovrebbe esser soggetto. Cosi crede o. più esattanente, cosi ruol credere la maggioranza che ha pur sempre un dabbio... Il fatto e ehe lianima generica non a mai perfettamente persuna d'esser nel vero e presente oscuramente qualche altra cosa per la quale non è preparata e che percio la sparenta.

Signori. puestanima, incredibile a dirsi, ò spaventata dalla felicita!

## $\stackrel{*}{*}$

Il dubbio deseritto. che è inseparabile dalla vita generica ed e come la sua strada mohile, prende in rito pratico forme varie, secondo la varia natura, la varia cultura o la varia ignoranza degli momini.

Il crerlente, che diro generico, è fatte quasi per forza intollerante: perchè 1 © e ereticos, per il solo fatto che professa una fode diversa dalla sua, sveglia in lui quel dubbio checri lasciava dormire per accomodarsi nell’ anima generica: ed egli non è affatto preparato per esser soprarvestito dellanima speriliratamente mmana. Sono questi credenti generici chè hamo uecoiso Gesù di Nazareth e pini tardi hanno ideato il Sant' Cflizio. Ie carnelicino degli C'gonotti, degli Armeni, degri Ebrei (frogroms) e che ultimamente hamo fucilato Francesco Ferrer.

Linomo generico, che è infastidito dalla incerterza, che è propria della sua anima, ha contimumente bisogno di stordirsi $e$ di stordire, acenmulando sensazioni (anche il credente generico colloca il piacere nell Altra Vita $\theta$ non la felicita e fa Dio garante del piacere e non della felicita) per dare una consistenza al sun fantasma e per coprire la piceola tremenda voce del silenzio. E il classico tipo del peceatore che fu gial analizuato con sufficiente acutezza da qualehe moralista cattolicose G. Flanbert ei raceonta nella prefazione d'un sion romanzo molto * realistico s, ma anche molto vero, come erli studiò la psicologia del personaggio prinuipale in quei vecehi documenti erclesiastici.

Ma il generico può essere un intellettualo, un poeta; e allora dari forma darte al pensiero di molti cuori, e comporra il canto a se stesso, e il *Il sabato del villaggio» di Giacomo Leopardi o \&'Oiseau Bleu» di M. Naeterlinck. \& la tesi favorita d'un gran numero di persoue ben edncate:-La felicitil fugge sempre daranti e voi la perseguite invano.-Sintraverie dungue miunima superiore; ma bisogna pure acconciarsi all' anima generica che conosee certamente il piacere $\theta$ anche $i$ dispiaceri, ma in quanto al resto sogna.

In fine, il generico può esser qualcuno che non è protetto me dalia para dell'Inferno, ne dal vigore intellettuale, ne dalla fortuna; e soprav viene il giorno fatale?; in cui ha la prova certa ch la sua anima non è la vera chè questa arrobbe il diritto d'esser felice, ion è vero, Allora è la morte invoeata o procurata: che è un omaggio indiretto all'anima d'uomo che non potè formarsi, e però la vita divonne intollerabile,

Come si vedo, è anche un giaocn pericoloso questo culto dellanima fantasma.
$*^{*} *$
Noi troviamo due for\%e attrattive al servizio della vita: il piacere e la felicita) $\Theta$ la differenza fra le due forze non è di quantith o di grado fquesto è un funesto pregiudizio molto diffuso), ma di qualita. Infatti, il piacere serve l’anima generica, comnne a uomini e animali, la felicita serve propriamente l'iomo.

Ma, come tutti sanno, la grande lotta è per il piacere, ma anche per le apparenze. E questa un ipocrisia caratteristica dei generici che vogliono parere nomini e foggiano una umanita di maniera, un idolo, che tanto li somiglia ch'essi possono facilmente credere d'esser la stessa sostanza dell'uomo, e procacciarsi un nuovo piacere particolare, ma niente piin che un piacere che finge la felicita.

In conclusione, il mondo generico s'imagina di possedere l'aristotelica * specie sostanziale * di non aver bisogno di nulla; e non sa che è infelice appunto perchè
si trastulla con un fantasma d atima e non het aneora trovato quell'anima che sa, che ama, che spera, che crea e non distrugge, che è la sola anima veramente sostanziale. felice. $\dot{E}$ quella stessa anima, nella quale il :opraddetto mondo indirettamente crede e che involontariamente onora nella sina caricatura; purchio Tha falsilicata e ruol credere efar credere che questa sia quella!

## Raffafle: Wigley

## DEL SANTO PROTETTORE

La Chiesa cattolicatinserua al popolo la superstizione che ciascumo did fedeli, o per il mome arut.) nel battesimo o per volontaria e exione trovi lat sua vita costithita sott, la proteriene di qualehe Sianto, resolarmente canonizzato: tale he man simile protexione possat farlo scampare da pericoli piǹ o meno gravi, anche, anzi noprattuto, imminenti e altrimenti iarepmobili, sperialmente se tate proterione é provocata da ripetute e calorose invocazioni fatte con ferte profondia. Vi hanno protetas:i di narioni, di citta, di corporizioni, di mestieri e professioni liberali; vi hamo protettori speciali contro determinate malatie: vi hamo protetoni gencrali como la Vergine. il Cristo, il Battista, l'aport , lo P'ietro ecce . e protettori particolari nella miriade dei santi minori, noti solo a talnai popoli e in talune regioni.

Gual fondamento di vero in tale surerstioione: Intanto $v$ ha di buono che essa allazione antropomorfica dinn dio antropomorfo e persomale contrappone quasi lazione di questi savi o santi, che mon intercedono soltanto, ma protegrono diretamente, visilamio per loro compits speciale sul popelo o sullimividuo, o combattando malatie e flagelli quasi a modo di gnerra, o prommovendo la nobili finalita delle artio delle professioni liberali. Patroni i sinnti defunti eome i prelati viva; anzi con magriore potenza ed ellicacia, per fuanto in forma invisibile. Ispiratori, maestri dellial-di-la, in continmo e immamente rapporto collial-rli-quat: essi stabiliscono una verar commione di pensieri e di opere tra viventi e defmeti e tendono ancora ma volta a dimostrare la divinita dell momo e lomipatenza della vo'onta umana sui fatti della rita esteriore.

Il fondamento di vero, per non parlare del prasupposto dell'immortalita, sta in questo, che, angelo o demone, un defunto per lo n:eno può essere sovente (e uei momenti pià perigliosi) vicino a ciasenno di noi per confortarci del sho appoggio e della sua cooperazione, per trasfonderci le sut energie, i suni fluidi, le sue forze: e forse anche per arerne in ricambio altra cooperazione. altri fluidi, altre forze: oppure senza ricambio alomo e per dovere di solidarieta liniversale. Cesi giungiamo ad una dottrina spirition che la Chiesa forse poo aver convertito in superstizione allo scopo di volgarizarla, per non dare le margherite ai porci; con questo risultato, che la supersti\%ione escendo sempre più diffusa nel popolo, ha terminato colliasoorbise la dottrina, fostitnemblo allidea lidolo e facendo perdere perfino le traccic dellidea-madre originaria. Le pratiche del culto maturalmente, come tutte le pratiche della magia irforiore, corrotte dallempirismo, sono divenate pratiche morte, non sono più pratiche vissute. ed himmo periduts gran parte della loro ocenlth effiencia: dovnta questa a legrei prettamente naturali e nou a soprannaturale od estranaturale intervento di diviniti o entiti inconoscibili o inarrivabili.

Che poteva, che può importare egli occultisti, da Swedenborg a Papus, la superstizione del popolo, allorehe, quahmque direzione prendano e qualunque metodo adottino, le pratiche e i riti. ai quali il popolo partecipa, raggiungano la cibrazione o l'i,tonnzione magristica? Che le preghiere siano rivolte a quato o quel fanto. le musiche intmonino cantici di lode al Sole o a Diana, il simmacro rappresenti Cristo o Itionisio o Pane, le offerte si facciano al Padre universale o al Deminrgo. si adotti mo od oltro testamento divino, sincensi Buddha od Osiride, s'invochi la vergine Marino la invitta Iside? Tutte le religioni sono false ; ma tutti i culti sono reri, quando si uniformano ad un rituale magico efficace e sperimentato. Gli dei. i santi, gli eroi, i miti, i simboli possono crescere e aumentare senza limiti come gl'istrumenti di una orchestra: l'essenziale è che chi li suona sappia armonizzarli e chi dirige l'orchestra sappia organizzare il concerto.

Dunque, nessuna preoccupazione per le superstizioni del volgo, allorchè dui sacerdoti e dai dirigenti in genere sappiano ntilizzarsi per l'operazione magica: la supersti-
zione può svilupparsi bensi automaticamente, ma deve essere diretta. orsia imdirizata coscientemonte e con intelligenza da chi ne arsmme la responsabilita. Il dirigente devessere occolisth e moionalistit. e sovmitutto utiliturio; nel senso di mirare erclusivamente agh effetti e non ai met uli. al beae cons fine pe. gimgere al gate possa anche convenire tuat via obligna. Lioceoltista mon riforma, non protestit non eorregre: egli dirige, niuta, suppliare, eoo.dinat, areordat: farere al popolo anche cio che il pypalo non comprente e pur lasciandolo alle sue superstizioni. St forzi pure di far comprendere, quando I. possal seliza peri-ol) della dotrina e della verita: ma,
 lased fare. Non siat prophgamdista di neseme evangelo. di
 tutti per i suni dini.

E sfoutti anche la credenza del santo protettore in religione, par (aturetirlat nel positivism, seientifico efarla valere in questo rampo, anthe quando si mantjene nella ristretta chiostrat della lede religiosa. Iat fede e ma forma deviatit. ma i pure una forga, mazi un enceutrmmento
 fuori dellat religione ol oltre la setta religiosa. Nieta pure nel campo altui, ac:ioche energria mon si dicperda invano.
A. SACCHI

## 

## Le " Lettere di Giulia" 0 il mistero d'oltre tomba rivelato

Di tutti i problemi riguardanti i nostri futuri destini, e che direttamente o indirettamente vi si connettono, e che agitarono lo spirito umano nell'ultima meta del secolo seorso, nessuno esercito l'attivitit degli serittori. nessuno venne discusso, nessuno suscitò polemiche vivaci così come il problema intorno alla autenticità delle comunicazioni tra i morti e i viventi. In ogni paese civile, in ogni classe della società, nella più umile stamberga e nel palazzo più sontuoso, fu un interogare senza tregua i tavolini fu un'invocazione continua agli spiriti dei defunti, con la speranza di poter giungere un giorno o l'altro, a svelare il mistero d'oltre to nba e di poter dimostrare, finalmante, la sopravvivenza dell'anima alla morte corporea.

Senonchè, e quantunque migliaia di persone abbiano, fino ad oggi, addotto prove incontestabili della realtà di quei fenomeni così detti spiritici, in tutti i circoli privati e in tutte le società che s'interessano di studi psichici la dottrina spiritica suscita ancora un numero considerevole di avversari, specie nel campo della scienza.

Fra tante diverse cause sorte ad ostacolare, in passato, il cammino dello spiritismo e che ne ritardano, presentemente, il progresso, la causa vera, se non unica, fu ed è l'ostinatezza sistematica e partigiana di alcuni scettici e di alcuni pseudo scienziati i quali si ricusarono sempre di ammettere la impossibilitá che vi è di oltrepassare la soglia del mistero e di penetrare nel regno dell'invisibile senza le a ali dello spirito 3 , ossia senza l'aiuto del * sesto senso * il quale è, poi, il senso dell' intuizione e della percezione interiore.

Questo senso, che stabilisce comunicazioni fra gli spiriti di tutti i mondi dello spazio e ci congiunge a Dio, agisce per mezzo del fluido universale. trova in esso modo per suscitar azioni, reazioni e influenze reciproche, per stabilir relazioni di simpatia e di solidarietà nella scala degli esseri, dai granellini di sabbia, che le onde agitate dell'Oceano depongono sulla spiaggia, alle stelle luminose di cui il firmamento è lo stesso raggio increato, dall' infinitamente piccolo; all'infinitamente grande; perchè il fluido universale è lo stesso raggio increato, vivificatore e inestinguibile che emana dalla vita divina e penetra e illumina qualunque anima venga ad abitare i mondi. E non ci vuol molto a riconoscere come l'agente universale che precedette gli altri esseri della creazione, essendo a tutti necessario, fosse, altresì, affermato dagl'iniziati, i quali vedevano in esso la spiegazione del cosmo, e come la credenza di cui la umanità antica visse, ma che era a quei tempi sintesi a a priori * $\theta$ prematura, sia, oggi, dimostrata dalle varie constatazioni scientifiche.

La veritá della comunicazione fra i morti ed i viventi non è, dunque, solamente provata dalla tradizione, dalla filosofia e dalla scienza : è anche la conseguenza immediata, indispensabile e naturale dei due grandi principii su cui poggia l'intero edificio dell'universo : l'esistenza di Dio e l'immortalitá dell'anima», a' quali principii essa va intimamente legata. Tra essa e i due principii accennati si manifesta una correlazione tale che la negazione dell'una include la negazione degli altri. A noi, infatti, non è dato comprendere la natura di Dio; noi sappiamo, però, che Dio è perfetto, essenzialmente buono e giusto e. appunto per ciò, incapace di amare il disordine o di produrre un'opera senza averla predisposta secondo la sua sapienza e la sua intelligenza. Orbene, se si verificasse in una parte qualsiasi dello spazio - sulla terra o in un pianeta differente - soluzione di continuitia nel legame fluidico vi sarebbe anche un luogo senza Dio, e a Dio noi sarammo costretti a negare l'onnipotenza, l'ubiquità e, con l'ubiquità, uno degli attributi che meglio ci provano l'esistenza sua; quella, da cui i fenomeni che sono la evidente manifestazione della sua volonti, si producono all'infinito, e ininterrottamente, in tutti i mondi e in tutte le forme.

Si potrebbe anzi dire, senza timore di cadere nel falso, che di tante ipotesi nessuna sorge così logicamente, sodisfa cosi la ragione e risponde così agli argomenti con cui tentiamo indagare l'opera divina come quella della correlazione de' tre principii sopra accennati.

A tate proposito, nella serie svariatissima dei fenomoni ottenuti a' tempi moderni, meglio adatti a sfidare la critica, e aventi carattere più alto di autenticità, crediamo opportuno ricordare le "Lettere di Giulia" un vero messaggio trasmessoci dallo a spirito Giulia a mezzo della medianitil scrivente e automatica di William T. Stead, direttore de a La Rivista delle Riviste» a Londra. e di oui diamo adesso, un cenno ai lettori della a Filosofia della Scienza .

## La genesi delle "Lettere di Giulia»

Giulia Ames ed Elena Hood, due americane nel pieno vigore della giovinezza, si erano unite col vincolo d'un'amicizia tanto profonda da lasciare quasi credere che nemmeno la morte avrebbe potuto separarle. Entrambe cristiane sincere e ferventi, dedite entrambe al bene dè loro simili e lontane da orni speculazione metafisica sull'altro mondo, esse collaboravano nel giornale «L'unione femminile della temperanza a Chicago, dove erano note per i loro meriti letterari e per le loro qualitè morali. Giulia, specialmente, spiritualista ardente e convinta, era riuscita a conquistare la stima di quanti l'aveano avvicinata, causa l'elevatezza della sua mente e la purezza del suo animo. Un giorno in un momento di confidenza più soave del consueto, le due fanciulle si turbarono al pensiero che la morte potesse venir a troncare l'amicizia loro e si sca nbiarono la promessa solenne che, nessuna forza opponendovisi, la prima cui la morte troncasse l'esistenza terrena, si manifesterebbe all'altra sopravissuta: l'apparizione visibile sarebbe, così, la prova della sopravvivenza dell'anima e della continuità dell'amore di oltre tomba.

Alcuni anni trascorsero serenamente, quando, all'improvviso, Giulia cadde malata e, in breve, morì. Il luttuoso avvenimento impressionò nioltissimo tutti gli amici delle fanciulle, ma nessuna ne soffrì tanto quanto la fedele e devota Elena. Nell'ombra fosca gettata dalla morte: la felicità sua era interamente scomparsa; senza Giulia, l'avvenire di Elena avea perduto il suo scopo.

Ma ecco che una notte la promessa solennemente scambiata si realizzô. Elena, svegliata bruscamente nella casa ove abitava con la propria famiglia e mentre la stanza era tutt'avvolta nelle tenebre, vide una luce fulgidissima e, al tempo stesso, Giulia che, ritta, $a^{\prime}$ piedi del letto, le sorrideva...... Giulia splendente di vita, di pace, di gioia..... Giulia venuta a mantenere la sua promessa. L'apparizione persistè nella medesima attitudine, sorridente, ma silenziosa; poi, lentamente, in modo appena percettibile, si dileguô, lasciando Elena in uno stupore tale da impedirle ogni parola e riempiendole il cuore di gioia inesprimibile. Pochi anni dopo il fatto che raccontiamo, Elena si recò in Inghilterra, sperando trovare un sollievo al suo dolore e per migliorare la propria salute rimasta molto scossa dalla morte dell' amica. Il caso volle che essa incontrasse William T. Stead, direttore
de * La Rivista delle Riviste * di Londra, e che le era noto soltanto come pubblicista, ma che, allora, già si occupava di spiritismo, di medianità automatica e scrivente, sopratutto. Tra Elena e William T. Stead si stabilirono presto rapporti intellettuali più intimi. Elena raccontò allo Stead la storia della prima apparizione di Giulia in America e la second:a apparizione avvenuta qualche tempo dopo a Londra, in circostanze analoghe. William Stead rimase vivanente impressionato dal racconto. la cui veritá gli sembrava incontestabile, e ritenne poter continuare la manifestazione di Giulia per mezzo della scrittura diretta della quale egli aveva cercato sviluppare in sè la facoltà medianica.

Occorre, pэrò, prima di andar innanzi, aprire una breve parentesi e dire coms doi rapporti di amicizia si fossero formati fra William Stead e Giulia, quando quast' ultima era in vita e di ritorno da un viaggio ch'essa avea fatto a O.eramergan, nslla Baviera, per assistervi alla rappresentazione della Passione di Cristo, e poi durante un sogriorno della stessa Giulia nella famiglia del direttore de * La Rivista delle Riviste, Fu, anzi, poco tempo dopo tale soggiorno che Giulia si ammalò e morì a Cicago, nell'anno 1893.

Continuando le ricerche intraprese con tanto amore, William Stead si mise ben presto in comunicazione con lo spirito di Giulia la quale un bel giorno finalmente, si manifestò e continuò, in appresso e per circa cinque anni consacutivi, a trasmettere, per mezzo della modianità di William Stead, una serie di messaggi sotto forma di lettere. Quando la serie fu completa, William Stead la ordinò e ne fece, più tardi, un volume che si stampò a Londra e venne conosciuto dal pubblico col titolo di * Lettore di Giulia*.

Il successo di queste \& lettere * superò ogni previsione. Nolle principali nazioni di Europa -- in Germania, in Danimarca, in Svezia. in Olanda e fin nel Bengala, vennero successivamente, tradotte. Perchè, in fatti, lergendole, è impossibile non sontirsi presi da ammirazione per le impressioni di alta filosofia che ne emanano e per le parole che sono la migliore, più pura, più vera significazione della loro origine divina.

E chi oserebbe negare che le *Ltere di Giulia* risultino quale opera stessa de' nostri tempi ?. Che esse abbiano la missione, di provarci non solo la continuita della vita, ma di combattere, insieme, il materialismo-questo germe veramente mortale, che demoralizza l'umanità e ne distrugge le forze come il veleno s'infiltra nel sangue e nè ammortizza i migliori elemeñti di vita?..

L'evoluzione progressiva, ch'è la legge incessante dell' universo, sviluppando lo spirito dell' uomo, lo rende sempre più atto a comprendere i grandi problemi dei suoi destini futuri; ed è anche evidente almeno a coloro che pensano e che riflettono. che noi siamo alla vigilia di una grande importantissima rivoluzione spirituale.

Penetrati dalla bellezza e dalla confortante spiritualitá delle «Lettere di Giulia», sperando ch' esse possano suscitare, in un giorno non lontano, un raggio di luce che guidi alla verità - ideale supremo della vita-noi facemmo conoscere le © Lettere \& in Francia, per mezzo della nostra *Rivista spiritica. di Parigi; e, con ugual sentimento di affetto, ne abbiam parlato brevemente ai nostri cari amici d'Italia. (1)

## Prof. C. Moutonnier

Presill. della Soc. degli Stndt psichici di Nizza
(1) Il breve ceuno dolle . Lettere di Giulia •, di cui In Filosofia della Scienza e ei area richiento, era pronto per la pubblicazioue, quaido, sulla stessa Rivista, comparve, ultimamente, un articolo del Prof. C. Pocorella intitolato. Julia's Bureau o. Il riavvicinamonto fortuito del pensieri e, quindi. dei temi mon ei distolse, in ogni modo dalla presonti pubblicaziouo ehe, dopo il lacidissimo nitico
Prof. Decorella, i lettori potranno maglio seguire ogiudicare.

## Rassegna delle Riviste

LUCE E OMBRA (nei suoi fascicoli di giugno e luglio) sotto il litolo . Gli albori di una promettente medianita. pubblica il resoconto di una serie di sedute tenute a Roma col medio signora Lucia Sordi, riferite dal nostro egregio amico e collaboratore Enrico Carreras.

Anche il nostro direttore la sera del + febbraio u. s., passando da Roma, ha avuto l'onore di assistere ad una seduta
dello stesso medic, e con le stesse persone indicate nelle altre descritte dal Carreras in Lure e Ombra.

Il verbale di quella noila possediamo da qualche tempo ed è redatto dallo stesso Carreras; però non credettimo nè crediamo tuttavia di pubblicarlo per la semplice ragione che noipur ammettendo che la signora Sordi possieda delle facolta medianiche, di alcuni fenomeni non si potrebbe assicurare la perfetta genuinita. Le sedute dovrebbero essere fatte in altro ambiente e con altre cautele per potersi dire veramente: - questi fenomeni sono realmente genuini .

Le sedute che si tengono in casa del medio, con lintervento di tre figliuole (signorine intelligenti, delle quali due di vivacità estrema), del marito e di persone amiche, che per quanto sieno animate da buon volere e si premuniscano di tutti i possibili inganni, pure non possono esimersi da certe convenienze che s'impongono necessariamente, non possono dirsi veramente e scientificamente condotte. Questo nostro modo di apprezzare la cosa che diè luogo al dubbio del nostro direttore fu espresso subito da lui al Carreras, che gli fu pienamente di accordo.

Dopo quel giorno abbiamo avuto notizie e relazioni da diverse fonti intorno ad altre sedute dello stesso medio, le quali non hanno fatto che confermarci sempre piu nell'opinione di non occuparci di esse se non ci sara dato di conoscere altri esperimenll ir, ben altro ambiente ed in ben altre condizioni.

Noi saremmo leti se il medio - come gliene avevamo fatto offerta - si decidesse di venire qui in Palermo per poter'o direttamente studiare in compagnia di altri colleghi, fra i quali non mancherebbe qualche spiccata individualiti di questo Atenco. Ma adogni molo sin qui, ci duole di non aver potuto pubblicare il resoconto del Carreras, per cui abbiamo la pia alta fiducia come sperimentatore, e l' altro del Tummolo, che, come apprendiamo, vedra la luce prossimamente nella Rivista di Milano.

Noi siamo convinti che questo genere di fenomeni, per la suprema legre dellonore, non si ha il diritto di metterli in pubblico come oro di coppella, se prima non si possa dire come Ercole Chiaia a Lombroso, della Paladino e Io vi sfido a vedere, a studiare come voi volete, e a giudicarne, poi .

Con cio ripetiamo, la Sordi scondo noi ha veramente poteri medianici, e forse anche facolta ipnotiche, ma sicurezza vera della genuinita di una gran parte dei fenomeni che essa produce, non crediamo che se ne possa trasmettere fin ora; diciamo trasmettere perche possiamo ammettere che taluno o tutti, che hanno sperimentato con lei sin aggi, possano personalmente averla, il che non e sufficiente per trasmetterla come è avenuto di altri medii e di altri esperimentatori, che costituiscono oramai i dati classici di una nuova scienza.

LE VOILE D'ISIS (agasto 1910) riproduce dal Petit Temps. di Parigi un articolo di Leonia Bernardini Roestedt sul Congresso Swedenborgiano, tenutosi a Londra il 5 dello scorso luglio, a cui parteciparono i rappresentanti delle primarie accademie scientiflche filosofiche e teologiche del mondo. L' autrice fa osservare che quella solenne assemblea non aveva soltanto lo scopo di onorare in Emanuele Swedenborg il mistico autore degli . Arcani celesti del Ciclo e dell'Inferno, e della Nuova Gerusalemme; ma anzi si volle in lui riconoscere eglorificare piuttosto lo scienziato, che fu un vero - precursore - per ciò che concerne non poche tenrie posteriormente accettate nel campo della fisica, dell'astronomia, della biologia.

E la Bernardini cita alcuni giudizi di scienziati illustri intorno al grande veggente.

Il Prof. Magnus Neyren ha detto: - Non si può negare che l'ipotesi della formazione del sistema solare, mediante una nebulosa sia stata espressa da Swedenborg ventun'anno prima di Kant $e$ in una forma molto più precisa, e sessanta due anni prima di Laplace. -

Secondo Arrhenius le idee cosmogoniche di Swedenborg hanno trovato, - sebbene con successive modificazioni un notevole riscontro nelle opere di Buffon, Kant, Laplace, Darwin, Wright, Lambert ecc.

Questi e altri giudizi, che si potrebbero citare, dimostrano quale grandiosa personalita fosse quella dello Swedenborg, il quale, come risulta dalle biografie che di lui hanno
scritto autori come il Matter, lo Scocia, ecc., fu ver;ato in tutti i rami dello scibile.

Per ciò che riguarda più direttamente i nostai studi, ricordiamo i fenomeni psichici che egli ottenne con le sue eminenti facolta, supernormali - come per es. la visione diretta dell'incendio di Stoccolma dalla città di Gotemburgoov'egli dimorava, ed altri che i nostri lettori potranno trovare nella - Storia dello Spiritismo, di Cesare Bandi di Vesme.

La REVUE SC!ENTIFIOUE ET MORALE DU SPIRITISME riferisce dal -Light , di Londra una lettera di Mis; Lilian Whiting, persona molto conosciuta dai cultori di studi psichici, in cui la scrivente comunico i risultati da lei avuti in sedute con una medium americana, M.me Charlotte Herbine, con la quale ottenne i seguenti fenomeni: In piena luce, ed essendo il medio in veglia, si produsse la scrittura diretta fra due lavagne siggillate e tenute dalla sperimentatrice, o poste a terra; durante il realizzarsi di questo fenomeno, risuonavano dei colpi nel tavolo $e$ in tutte le parti della stanza.

Queste comunicazioni per iscritto erano firmate da nomi di persone conosciute dalla Whiting, e specialmente da quello di uno dei suoi migliori amici, il sig. Fanel Walter Callender, morto a Taormina in Sicilia. La firma di quest'ultimo riproducevale particolarita gratiche dellautore. Di più egli le parlò di un affare che la preoccupava molto, e gliene pre. disse la risoluzione, tutta diversa da quella che essa pensava.

ANNALES DES SCIENCES PSYCHIQUES (numero di luglio p. p.) contengono un articolo di Marcel Margin, che riassume uno studio voluminoso del D.r Tames H. Hyslop sopra un caso molto notevole accaduto in persona di un certo Federico Thomson.

Era il Thompson un orefice, e non un artista, che aveva appena seguito l'insegnamento nelle scuole pubbliche fino all'eta di 13 anni: quando inaspettamente comincio a provare vivi impulsi a schizzare e pingere dai quadri.

D'allora in poi il Thompson non mostro più di avere alcuna abilità nei lavori di oreficeria, e invece comincio a mostrare facolta nuove come artista pittore. Spesso gli sembrava di essere Roberto Swain Gifford, celebre pittore di quel tempo, che non sapeva morto, e talvolta diceva alla moglie: . Gifford vuol fare un abbozzo. .

Egli conosceva il Gifford per averlo incontrato una volta nei pressi di New-Bedford, mentre questi stava disegnando.

Il Gifford mori il 15 gennaio 1905, e fu dopo sei mesi che il Thompson ebbe ad avvertire il primo impulso che lo spingeva a dipingere.

Un giorno il Thompion si recò alle Gallerie di arte americana, ove si trovavono esposti dei quadri di Gifford.

Nel mentre egli li stava ammirando, gli parve sentire una voce che gli dicesse: - Guardate ciò che ho fatto, non potete voi prendervi la cura di finire cio che avevo incominciato?

Dopo questo fatto, gl'impulsi a dipingere divennero maggiori per il Tompson, on l'egli produsse delle pitture di molto merito artistico, che vendette a buon prezzo.

Intanto un di più che l'altro andarono aumentando le sue visioni ed allucinazioni, massime quella rappresentante un gruppo di quercie nodose. Talchè il Thompon, risentendo una forte spinta a dipingerlo, ne traccio parecchi abbozzi. se non che, vieppiü persistendo le sue allucinazioni egli dubito che fosse infermo di mente e, consigliato da un suo amico, si recò dal dottor Hyslop per esserne curato.

Comincia da qui lo studio del D.r Hyslop sul Thompson: studio attento ed accurato, dal quale risulta dimostrato che il Thompson era veramente influenzato dallo spirito del pittore Gifford.

Seguendo attentameute per lungo tempo le fasi artistiche del Thompson e controllandone i risultati diversi, direttamente, o per mezzo di medii, l' Hyslop raccolse le prove le più certe che veramente trattavasi di un'entita protettrice che ispirava e dava al Thompson le visioni per le quali egli veniva ultimando quelle pitture che il Gifford aveva lasciato incomplete nel suo studio morendo (fra le quali il famoso gruppo delle quercie nodose.

Non sapendo il D.r Hyslop spiegarsi i fatti constatati con la telepatia o altrimenti, viene alla conclusione che solo
l'ipotesi spiritica è quella che si addice alla spiegaziene dei medesimi.

NEGLI STESSI ANNALI - c'è poi narrato dal Sig. H. A. Dallas un episodio delle Coroispondenze incrociate, dal titolo: - Come il segreto di una busta suggellata corresse per le vie. . Eccolo qui riassunto:
Il Signor Piddington, uno dei membri più attivi del Consiglio di direzione della S. P. R., scrisse la seguente lettera che chiuse e suggellata consegno alla Signorina Johnson, perchè la conservasse negli Archivi della Societa.

- 20 Hanover Square Londres W.
- Se io sono uno spirito che posso comunicare (con gli - incarnati) cercheró di ricordarmi per trasmetterla di una - maniera o di un'altra della cifra 7. Dacché mi sembra - propabile che sia difficile di trasmettere una parola precisa - o un'idea, è possibile che, non potendo trasmettere con la - scrittura la semplice parola sette in tutte lettere o con la - cifra 7, io cercherò di comunicare delle cose simili : come : - Le sette luci dell' Architettura, in settanta volte sette, noi - siamo sette, e cosi di seguito.
- La ragione pe la quale io ho scelto la parola sette, è - stata una specie di e tic e per me sin dall'infanzia.
- Mi accadeva camminando per le strade di procedere - con un ritmo formato contando $1,2,3,4,5,6,7$.
- Per quanto io non sia stato mai superstizioso, ho sempre - anche scherzando, considerato il 7 come una cifra felice, - almeno per me. Spesso, giuocando al *golf, a Woking - io enumero i carrozzoni dei treni che giungono, e yuando - un treno è composto di 7 vetture, senza contarvi la lòco - motiva, considero cio come un presagio felice e penso che - allora guadagnerò la partita.
- Io ho espressamente coltivato questo tic, di cui non ho - mai parlato a nis suno, pensando che se la sopravvivenza esi-- ste il suo ricordo, essendo stato così di sovente rinnovato - durante la mia esistenza, potrà sopravivere all'urto della - morte .
I. G. Piddington

Il contenuto di questa lettera era conosciuto esclusivamente dal Sig. Piddington, che per tanto si proponeva, dopo morto, di rivelare la sua postuma esistenza in un modo o in un altro, facendo risaltare il n. 7.

Pochissimi giorni dopo che il Piddington aveva conse gnato la lettera al segretario della S. P. R. Signorina Iohnson, avvenne che sei medi cominciarono a rendere comunicazioni diverse, nelle quali apparvero dapprima delle allusioni al $n$. 7 , e poi fu espressamente ripetuto il $n .7$ in maniera diversa.

Ecco le comunicazioni dei Medi:
La Signora Verrall, medio scrivente, comunica dapprima quanto segue:

- Un arco bale no nel cielo; giusto emblema del nostro - pensiero ; l'irradiamento settuplo in una sola luce; molti - in uno ed un in più.

E dopo - - Senza dubbio sembra dover riferire questo - a cio che lo riguarda - $\dot{E}$ mestieri quindi che tutte le co-- municazioni siano coordinate, senza di che, essendo spar* pagliate, il significato del loro contenuto sfuggirebbe .

Indi la stessa media scrisse anche:

- Il significato è chiaro, avete toccato il simbolo. E me-- glio che Piddington scelga una parola che non sia cono-- Sciuta, e che ne invii una parte a siascuno. Si vedra allora - se la si potra completare.

La Signora Piper, altro medio parlante, comunico le parole seguenti :

- Noi siamo sette - Io dico orologio. Tic, tic, tic!

Più tardi scrisse: - Sono delle parole di Wordsworth; - ma noi eravamo sette a distanza. $E$ poco dopo Sette di noi, - 7 - sette .

La predetta signora Varrall rese per scrittura il seguente messaggio:

- La scala di Giacobe e su di essa quella degli angeli -- Che significa cio ?
- La trottola è di differenti colori, ma quando gira essi - si fondono in un colore unico (a questo punto il medio di-- Segno un ramo con sette foglie) II candeliere con sette - braccia; è un'immagine - le sette chiese, ma non si tratta - punto di chiese; sette lampade in una sola luce $e$ anche - sette colori nell'arcebaleno - Più sette mistici - Essi ser viranno tutti. - Noi siamo sette -, Chi ? F. W. H. Myers.

La medio Signora Frith dalla sua parte scriveva un messaggio, facendo menzione del sette mistico e del candelabro d'oro.

Più tardi la Signora Holland, medio anch'esso scrivente comunicava quest'altro messaggio:

- Si dovrebbe essere almeno in 3, ed essere d'accordo, e - possibilmente sette .

E la medio Signora Home, parlando, disse :

- Sette volte sette e settantasette inviano il peso delle mie parole ad altri .

Un membro della S. P. R., il colonello Taylor, disse allora se si doveva un tale messaggio comunicare alla Signorina Iohnson o a Madama Verral. E gli fu risposto:

- La signorina Johnson può meglio apprezzarlo, ed è più * utile che voi glielo inviate .

Tostoche la signorina Johnson fu informata di tutte le su riferite corrispondenze, ne parlo al signor Piddington che ne rimase sorpreso.

Indi la Signorina Johons spezzo i suggelli della lettera da lei archiviata insieme al Piddington, e dopo averla esaminata la richiuse di nuovo.

Frattanto la Signora Verrall, senza nulla conoscere ancora del contenuto di quella lettera, seriveva quest'altro messaguio.

- Niente di piü rapido del pensiero, niente di più sicuro -- più rapido della freceia o della palla, il pensiero passa istan-- tancamente da un cervello ad un altro. E l'affare di un - istante, non una pausa... comprendete? Domandate qual e - stato il successo dell'ultiga esperienza di Piddington. Di-- tegli di considerare attentamente, e vedra una grande dif-- ferenza tra le scritture che riferisconsi alla sua prova e le - altre, cio dovrebbe aiutare la teoria. In questo caso e stato - sempre impiegato un solo linguagrio. Ma quand' anche la - sorgente ne fosse umana, chi ha trasmesso i pensieri a co-- loro che li hanno percepiti? .
- Adunque ponetegli queste quistioni .. F. W. H. Myers.

Tutte queste corrispondenze suscitarono discussioni varie per ispicgarle, e la signorina Johnson, pur riconoscendo che esse non bastano a convincere che l'entitat comunicante sia di fatti il Myers, accampa l'idea che qualche altra intelligenza impieghi ai suoi propri fini le cornizioni di chiaroveggenza e telepatiche degli automati, giacehè il tutto pare il discgno di una sola intelligenza e non di due o tre.

Ed il Piddingthon, parlando di esse corrispondenze, si esprime cosi :

- Se non é In spirito di Federico Myers che si comunica - è quello di qualcuno che imita di una maniera deliberata e - notevole le sue caratteristiche mentali .

Fu ed è spontaneo l'osservare che appunto quelle caratteristiche mentali, che appaiono dalle corrispondenze, affidano molto sullidentita del comunicante.

Dalle corrispondenze incrociate, ben vero, si rivela tutto ciò che era proprio dell'illustre autore della Personalita Umana; ingegno, finezra di concepimenti, facolta di mettere insieme fenomeni eterogenei per mostrarne la somiglianza e le analogie, e tutto questo allo scopo di realizzare il suo fermo progetto di manifestarsi agl'incarnati.

Null'altro depongono le corrispondenze incrociate.
L'INITIATION, l'importantissima rivista di alti studii, diretta dal Papus, nel suo fascicolo ultimo contiene un articolo del medesimo dal titolo • Psicologo , in cui, tenuto presente che diverse volte scienziati, giornalisti e dilettanti, hanno messo in forse le celebri esperienze di Sir W. Crookes intorno allo spirito di Katie-King e tra i primi il Boirace e sulle sue orme il Morselli, i quali hanno detto trattarsi di - una incredibile storia,; e sembrando oggi che un falso psicologo francese abbia rinnovata l'affermazione nella forma più esplicata e oltraggiante, egli,il Papus si è diretto recentemente al Crookes con la seguente lettera :

- Ill.mo Maestro - Un psicologo francese pretende che il vostro medio Miss Cooke vi abbia confessato di avervi ingannato e che le apparizioni di Katie-King, fossero state effetto di trucco. Siccome io son persuaso che si tratta di un errore, che voi avete avuto la bontà di smentire nel 1900 , vi prego nell' interesse della causa spiritualista di smentire la notizia $\cdot$.
- Io intendo procedere con rigore scientifico nel combattere codesta calunnia e però mi prendo la libertà di to-
gliervi un po del vostro tempo prezioso .
- Vogliate credere illustrissimo maestro a tutta la mia ammirazione: D.r Encausse P Parigi 28 giugno 1910.

Ecco la risposta di Sir William Crookes che noi riproduciamo dal testo.
I. Kensington Park Gardens London W. June 30 th 1910

- Gia ho smentito la veridicita del rapporto che voi menzionate. Io non posso se non ripetere che esso è assolutamente falso, e non vi è ombra di fondamento che autorizzi a divulgarlo:.
- Credetemi vostro devotissimo: William Crookes •.

Conchiude dopo questa lettera il Papus: • Precisati cosi i fatti sarebbe utile di erigere una pila di falsi psicologhi colpevoli d'invenzioni come questa da noi svelata e distrutta. Il vero investigatore dovrebbe essere incoraggiato come il negatore per partito preso dovrebbe essere implacabilmente escluso da tutte le sedute serie .

- Che i medii di gruppi stendano la lista nera dei falsi psicologhi, e dopo le ire giustamente provocate, avranno reso alla causa spiritualista un segnalato servizio -

THE HARBINGER OF LICHT ha il necrologio di James Smith, una delle più eminenti personalita australiane nel campo giornalistico, letterario e spiritualistico, e un fervido amico dell'Italia. Studioso di Dante, venae insiguito de la Croce di Cavaliere della Corona d' Italia pei suol meriti di dantista : a Melbourne fondo diverse societa rivolte alla propaganda della nostra letteratura nonché della Francese. Fu anche membro dell'Accademia di Francia. Nonostante ció, dice il - Light, e la sua brillante riputazione di scrittore, non temette o non ebbe vergogna di chiamarsi spiritualista. Non fu un cercatore di fenomeni, ma piuttosto un filosofo, sostenendo che quando il fatto della comunicazione fra i due mondi sia stabilito, cè da far della coltura ben altro uso che non quello di raccogliere mezzi o consigli per la promozione degli affari in questo nostro mondo. Collaboro regolarmente a - The Harbinger of Light , e scrisse anche un libro, • Il secreto della Sfinge, , in cui da una intrerpretazione spiritualistica di avenimenti biblici. Così grandi erano le sue qualità intellettuali, così maravigliosa la grazia e la facilita della sua opera letteraria (cominciata a vent'anni con la fondazione di un giornale, e chiusasi testè da nonagenario) ch'ei era ritenuto il meglio dotato giornalista degli antipodi. Ma per la sua valida difesa d'una causa ancor oggi impopolare, nessun dubbio che la sua dipartita apre un vuoto incolmabile nelle file degli spiritualisti. E pur vero, tuttavia, conclude - The Harbinger , che la sua opera pertinace eccede ogni ricompensa, e di lui può ben dirsi: $\hat{E}$ morto, e parla ancora, (He being dead yet speaketh).

LA MEDESIMA RIVISTA pubblica il seguente articolo su Eusapio Paladino agli Stati Uniti.

Come è noto agli studiosi di psichismo, il grido della frode è molto spesso lanciato dalla gente che non ha alcuna idea delle leggi concernenti questi fenomeni, nè si da la pena di accertarsene in persona. Si sa pure che proprio il domani della pubblicazione di Hereward Carington, il quale in un volume importante affermava la completa buona fede e veridicità di Fusapia, il prof. Muensterberg, dopo due sedute, preparate ostensibilmente nel fine di scoprir la frode, scriveva nel - Metropolitan Magazine, che un piede della medio era stato osservato fuori lo stivalino, nonostante che il professore e un'altra persona avessero controllato mani e piedi della stessa. Uno dei caratteri della medianita di Eusapia è la formazione di braccia, gambe e altre parti materializzate del corpo. Il Dott. Hyslop ha risposto con un lungo articolo che è una esauriente confutazione della frode.., a cui accenna il Prof. Muensterberg, promettendo di occuparsi completamente dei fatti di quella, specie denunziati nel suo libro . Sulle sedute americane, di prossima pubblicazione.

LE RIVISTE ITALIANE E STRANIFRE, si occupano alla morte, recentemente avvenuta in America, del celebre psicelogo William James, che negli ultimi anni della sua esistenza carnale si era amorevolmente dato agli studi sulla medianita traendo da essi, senza orpello, com'cbbe lealmente a manifestare il convincimento scientifico della sopravvivenza dell'anima. Noi non faremo di lui una necrologia essendo
egli troppo noto agli Studi di filosofia moderna, della quale egli fu un caposcuola. Infatti a lui, si deve l'odierno indirizzo del pragmatismo, che ebbe persino una ripercussione nel tradizionale ristagno della Chiesa Cattolica, ingenerandovi il fenomeno del modernismo.

Piuttosto, come un fiore sparso sulla sua tomba, noi abbiamo incaricato un nostro redattore perché voglia tradurre in italiano l'ultima sua Conferenza, La volontd di credere, di cui le edizioni inglese efrancese sono già esaurite. Questa tradizione comincerà a pubblicarsi in uno dei prossimi fascicoli della nostra Rivista.

## CENNI BIBLIOGRAFICI

D. CARMELO SAMONA - Psiche misteriosa. I fenomeni detti spiritici - metapsichici - del Richet. A. Reber. Palermo 1910. L. 4. N$)$.
Il Dott. Samona che noi abbiamo lonore di conoscere e di averlo trai nostri collaboratori, è uno tra i più provetti che ha studiato con assiduita, competenza ed amore i fenomeni metapsichici. E in tempi in cui questo genere di studi davono all'occhio, ed esponevano facilmente a delle facili critiche, egli il Samonà, oltrecché noto per là sua intelligenza, anche per la sua posizione sociale e pel suo buon nome di famiglia, comecche il padresuo fu uno dei più cospicui chimici d'Italia, ebbe per dir cosi l'audacia di sprezzare il pregiudizio, e con pochi, quanto lui cospicui ed eletti professionisti, fece venire in Palermo l'Eusopia Paladino, e in casa sua si tennero quattordici sedute, di cui il resoconto è pubblicato in appendice nell'opera della quale ci occupiamo.

Il Samona che aveva ottenuto la sua brava laurea in giurisprudenza, fu tanto attratto dall' importanza di questi studii che volle anche addottorarsi in me licina e Chirurgia, e il lavoro che egli ora presenta alla considerazione degli studiosi non éche la sua tesi di laurea, la quale letta ed approvata daila facoltà di medicina di Palermo, ne raccolse oltreche il plauso l'incoraggiamento a pubblicarla.

E veramente è un lavoro che valeva la pena di pubblicare, perchè in esso senza preconcetti o idee prestabilite, il Samona non fa che una esposizione rigorosamente esatta, e scientificamente condotta della fenomenologia metapsichica senza avventurare ipotesi o spiegazioni arbitrarie, delle quali si limita a fare una critica sobria, e severamente scientifica.

Egli non si dice quindi uno spiritista, ma non accetta nè meno le spregazioni date ai fenomeni esposti dai refrattarii dello spiritismo; non teme peródi convenire che allo stato attuale delle nostre conoscenze, c'è un genere di fenomeni che non possono trovare altra spiegazione diversa perche tutte le ipotesi escogitate sin qui sono in gran parte insufficienti e in altri assolutamente contradittorie.

L'opera del Samona è condotta anche dal lato del metodo con esattezza di criterio e con ordine.

Dopo una introduzione e un cenno storico in una prima parte si discorre dei fenomeni medianici intellettuali. Si discorre delle difficolta e dei pregiudizi che s'incontrano nello studio di essi e se ne mettono in mostra le classificazioni e le denominazioni, per le quali egli preferisce di adottare it termine escogitato dal Richet di fenomeni - metapsichici .

Discorre poi del volare ineguale delle comunicazioni medianiche distinguendo tra quelle che trovano una spiegazione conforme ai postulati della scienza cosi detta ufficiale cioè colla mentalità del medio o con quella della collettività dei partecipanti alle sednte.

Però cı sono fenomeni che dimostrano mezzi di conoscenza supernormali frai quali quelli di Telepatia, di Chiaroveggenza o lucida, di premunizione ecc.

Accenna ad alcuni casi da lui personalmente studiati e conchiude che, dati i nuovi mezzi di conoscenza di cui disponiamo, è lecito sperare che il problema del nostro essere potrà essere meglio affrontato in avvenire. - I primi albori gia intraveduti ci fanno comprendere come in esso debbono esservi senza dubbio immenze scoperte a fare, incredibili ed inaspettate che rivoluzioneranno non solo il campo della psicologia, ma forse anche quello di molti altri rami dello scibile e delle credenze umane, e saranno forse tanto grandi e così interessanti da dare l'intonazione ad un epoca non lontana che secondo lo psicologo Floyd Wilson dovra essere caratterizzata come l'etá psichica..

Nella seconda parte, la meno importante dellopera, di scorre dei fenomeni fisici per la spiegazione dei quali egli va molto cauto e pero non teme di confessare che la scienza non deve essere nè spiritualista nè materialista, ma essa deve accettare i fenomeni come le si presentano e con ogni larghezza di vedute: e se - incaminata in questa via di ricerche, oltre a rischiarare il gran problema della vita, avesse un giorno anche a trovare che nell'uomo esiste efletticamente uno spirito che non muore vuol dire che quella sarebbe la realta delle cose. Cio non sarebbe nè mistico nè non mistico, ma in ogni caso sarebbe l'accertamento di un'altra possibilita della natura, per la quale ci troveremmo dinanzi ad un altro fatto che, senza dubbio, dovrebbe avere la sua naturale ragione di essere come la nebulosa nello spazio od il lichene sulla dura pietra.
I. $C$.
I. Calderone - Dir. propr. responsabile.

# presso I'Hmministrazione della nostra Rivista - Via Bosco, 47 - Palermo 

Anderson Dr. J. - L'Anima umana e la
Rincarnazione
L. 3 , $=$

Besant A. - Cristianesimo Esoterico © " 3.50
" Nuova Psicologia e Teosofia "
n Potere del Pensiero
. Rincarnazione
n. I, 25
. Sentiero del discepolo. " I , Yoga
Bhagavad Gitâ - Trad, di M. L. Kirby e Raja
Blavatsky H. P. - Primi passi nell'occultismo
" Voce del Silenzio.
" 0.90
" I , Calderone Dr. I. = II Problema dell'Anima n 5, 1 Calvari D. -F. G. Borri
$\because 0,75$ Chatterij - Filosofia Esoterica dell'India " I, 50 Chevrier Ing. G. - Materia Piani e Stati di coscienza
" 0,50
Collins M. - Luce sul Sentiero : 0,60
Cooper 0. C. - Mystical Traditions . .n.5.-

Häbbe-Schleiden Dr. W. - Evoluzione e Teosofia
" $1,5^{\circ}$
Leadbeater C. W. - Chiaroveggenza : 2,
Cenni di Teosofia
n $\mathrm{r},-$
Piano Astrale . $\quad n$ 1,50
Lodge Sir, 0. - Vita e Materia : " 2, 50
Mariani M. Commedie Medianiche, " 3.50
Mead. G. R. S. - Frammenti di una Fede
Dimenticata.
" 12 ,
Pascal Dr. T. - Ohe cosa e la Teosofia " 0,75
P , Sapienza Ant, attraverso i secoly ${ }^{2} 2$, -
Pioda Dr. A. Memorabilia (Indagini sperimentali di W. Crookes e di Fhary sui fenomeni medianici)

Indirizzare vaglia alla nostra Amministrazione, che effettuerà . 1 ' invio franco nel Regno. Per l'estero le spese postali in più; per spedizioni raccomandate unire l'importo, nel quale caso l'amm. risponderà dell'invio.

## OCCUH THEMO

- I. H. V. H.

Circolo Esoterico della Comanione del pensiero S. PROLIO (Brasile)

La Società di Comunione di Pensiero fra i suoi associati ha per iscopo:
a) Promuovere to studio delle forze occulte della natura e dell'uomo;
b) Promuovere o svegliare lo energie ereative di ogni associato in accordo alle leggi delle vibrazioni invisibili;
c) Fare che queste energie convengano ad assicurare it benessere fisico, morale e sociale dei suoi membri mantenendo loro la salute del corpo e dello spirito,
d) Concorrere nella misura delle proprie forze perchè l'armonia, l'amore, la verità e la giustizia, si effettuino sempre più tra gli uomini.

La societa consterà di un numero indeterminato di soci di ambo i sessi, senza distinzione di colore, nazionalita e credenza religiosa.

Per magriori schiarimenti dirigersi al Delegato Generale il quale in vierà (a rigor di posta) statuti ed altre informazioni in italiano, spagnuolo e tedesco oltre la rivista : O Pensamento in lingua portoghese che si occupa di Occultismo, Magnetismo, Ipnotismo, ete, etc.
Indirizzo. - Amministrazione della Riviste "0 Pensamento, Rua Senador Feijo, 19.-S. Paulo (Brasile).

## Pietre preziose vere dí ceylom

per gioiellieri-Zaffiri greggi per usi industriali-Fornitura diretta dalle nostre miniere al più buon mercato. Un pacchetto di 150 carati di pietre assortite prezzo 5 sterline (it. L. 125) è it migliore regalo per signore. Campioni gratis agli abbonati di questa Rivista contro vaglia internazionale di 5 scellini
 (L. 6) per spese postali.

Listino dei prezzi dietro domanda. Preghiera di corrispondere preferibilmente in lingua inglese.

## 1. Wiekramanayata \& e. <br> $$
\text { Kaltukara } P \text {. } 0 . \text { CoyIor }
$$

500 libbre di pietre della luna (Opali di Ceylon) greggie, a 3 sterline (it. L. 75) la libbra in lotti da 7 libbre in su.

Ceylon, la deliziosa isola dell'Oceano Indiano, sacra a tre reIigioni, e cantata dal sommo Milton e anche una terra singolarmente ricea di pletre preziose. E a Kalutara, Citta splendidamente produttrice che in dreyie appunto di cio fornice le nietre con prounturice cic, in brazia appumio sensibile riduyione nei nreqyi sonza aloun intermediario che debba trarne una percentuale per spese ali rappresentanza e che deoba trarne una percentuaie per spese di rappresentanza e
di commissione. E' la casa S. W. \& C., la quale si trova in relazione d'affari con í centri piú cospicui depli affari internazionali ed offre il non trascurabile mezzo di trattare anche a piccole partite coi privati. Chi esercita questo ramo di oommercio vede bene quanto qui privati. Chi esercita questo ramo di oommercio vede bene quanto
queste condizioni siano vantagglose e'semplici, privati che intenqueste condizioni siano vantaggiose e semplici, privati che inten-
dono possedere pietre preziose autentiche e farne oggetto di graditi e pregevoli regalf non possono evitare di rivolgersi alla fiorenfe casa inglese.

## Lavori a stampa Opere, Opuscoli, Registri, (ataloghi, ecc.

 a prezzi maiti presso la "Tipografla della Soc. Ed. Universitaria, - Via Ponticollo, 21 - Palermo
## buce e Ombra

Rivista Mensile di Scienze Spiritualiste Milano - Via Cappuccini N. 18 Abbonamento annuo L. 5

## CGENOBIUM

Rivista internazionale di liberi studi
Lugano - Villa Conza - Telefono 126 Abbonamento annuo per l'Italia L. 12

## Fabre d'Olivet

HISTOIRE PHILOSOPHIQUE f du
Gemie Humain
Due volumi in 8. - Prezzo L. 20 Si è pubblicato il Vol. I.
Per richieste: Bibliotheque Chacornac
Quai Saint Michel N. 11-Paris (V)

## Biblioteque Chacornac

11, Quai Saint Michel, 11 - Paris LES CLASSIQUES DE H'OCCULTE

## L,

PHILOSOPHIE
OCCII,TH
DE
HENR. CORN AGRIPPA, CONSEILLER ET HISTORIOGRAPHE DE LEMPEREUR CHARLES V DIVISEE EN TROIS LIVRES et traduite du Latin.

## NOUVELLE ÉDITION

Revue, corriģ́ ete augmentée du quatrième livre et de divers autres traités

## HLTRRA

Rivista teosofica che si pubblica a -Roma Organo del gruppo teosofico
Via Gregoriana N. 5 - Roma Abbonamento annuo L. 5

## IL VELTRO

Rivista di liberi studi in difesa dello spiritismo SAMPIERDARENA
Via Atrelio Saffil N. 8-11
Abbonamento a una serie di 10 fasc- L. 5

IUDiberivie ciu Mexvelilevan Rue de Rennes, 76, PARIS
BIBTIOTHEQUE DES HAUTES SCIENOES
4. 0. . Amirri
la PHILOSOPHIE OCCULTE
Sente tradustion francatse complete, comprenant
les premier, denxidme, troisieme of quatrieme liures
Les Eléments magiques
Le Traité de Magie d'Apbatel
Deux forts volumes in-8 ècu d'environ 500 pages chacun, sur beau papier, avec nombreuses figures et tableaux kabbalistiques et magiques dans le texte et hors texte, et un joli- portrait d'A. rippa en frontispice.
dition entierement revne sur be levte original tatin En souscription 16 fr | A l'apparition 20 fr . oriront pour un mimimnm de cinq exemplaires.

## D. F. Rozier

Les Inondations en 1910 et les Propheties
Théorie des prophéties Prezzzo L. 2
Bibliotheque Chacornac Quaz saint Michel N. 11-Paris (V)

1. Gooper Oakley

Antiquarum Tradietionum Colleetio MISTIGAL TRADITIONS
1). Forms and Presentments.
2). Seeret Writings.

Ed. Ars-Regia-Milano-Price, $4^{s}$ Si è pubblicata
della stessa Casa Ed. ARS-REGIA YOGA
di Mrs. ANNIE BESANT
Commedie Medianiche di M. MARIANI

## RIVISTA MENSILE

di Psicologia sperimentale, Spiritismo e Scienze occulte

Direttore-Huv. Dott. Innocenzo Calderone
Hmministrazione-Palermo-Via Boseo, 47 <br> \title{
Filosofia della Scienza
} <br> \title{
Filosofia della Scienza
}

## ABBONAMENTI

ITALA-Anno I. 3 -Semestre I. $\times, 50$ DN, POST. - Anmo I, 4,50-Semestre I., 2,50 Un mumero separato eent. 30

## INSERZIONI IN COPERTINA

Per ciascun avviso, in proporzione degli spazi e del mumero तl volte per eui si vuole ripetuto, prezzi da convenirsi.

## PRINCIPALI COLLABORATORI

Dott. Augusto Agabiti-Romat - Nmesto BozzanonGetioza - Prof. Antouino Rorzi-/ Putertho - Adelehi BorziPalermo - Enrico Carreras-Romá - Vincenzo Cavalli-Napolt - Dott. Arnaldo Cervesato-Rema - Comm. Lino Ferriani-Como - Febo De Limosin - Barcellona - Comm. Prof. Salvatore Farina-Mile Finost M. Fatcomer-Venesia - Ing. Cav. Francesco Graus-Napoli - Prof. Giovanui Hoffman-Roma

Luraghi-Milano-Prof. Virgilio La Scola-Palecmo-Ary. Dott. Xrabriele Morelli-Nat-1 Ang


Giuseppe Piomelli-Milano-Prof. Pecorella Corradino-Palerwo-Prof. Cirolamo Ragusa
Col. Conte Alberto De Roehas-Grenoble - Prof. Ernesto Senarega-Palermo - Avv. Dott. Alesscudro Sac-chi-Roma-Dott, fr. Sulli Rao-Milano-Dott. Carmelo Samona-Patermo-Prof. Scipio Sighele-Firenze. alla a Rag. Gino Senigaglia-Roma-Prof. Vincenzo Tummolo-Roma-Prof. Pederico Verdinois-Napoli-PX P. -N. zult. Ratfaele Wigley-Palermo-Dott. Paolo Visani-Scazzi-Firense- drv, Dott. F. Zingaropoli-Aapole.


SOMMMANIO
G. HOFFMANN - L'uomo occulto..... pag. 145
L. NOLA - PITTI.- L'idea di sopravyivenza

112
E. BOZZANO-Estella Livermore(spigolature dalle relazioni originali di charles Livermore - (cont. e fine ved, p, prec). 150
C. PECORELLA - Le prove

- 153
E. SENÀREGA-11 miracolo Eucaristico di

Bolsena e il sangue delle Ostic Consacrate (fatii vecchi e ipotesi nuove) (cont, e fine ved, num, prec.) pag. 155
V. LA SCOLA. Sensazioni di morte $\quad 156$
E. CARRERAS. - Gli albori di una promettente medianita
L. R. - Rassegna delle riviste . $\quad>157$
L. R. Cenni Bibliografici . $>160$


## Avv. Innocenzo Calderone IL PROBLEMA DELL'ANIMA <br> Studio di Psicologia Sperimentale palermo 1908 I. 5.

## Sommario dell'Opera:

CAP. I - Definizione dell'anima.-Il suo veicolo-Rapporti tra le manifestazioni del Macrocosmo e del Microcosmo.-Le nuove cognizioni sulla natura della materia.-L'anima è un centro di coscienza indipendente dalle tunzioni di essa.
CAP. II - La sede dell'anima nella subcoscienza.-Le teorie di Kant e di Carlo Dui PrelChe cosa é la subcoscienza.-Doppia natura di essa, - I presentimenti nella veglia.- Sogni che devono essere studiati.-Poteri dell'anima nel sonno.-Il nottambulismo e la. coordinazione dei movimenti.
DAP. III - Fenomeni di sonnambulismo nel senso in cui suole intendersi questa voce.- Sogni lucidi o Psichici-Visione contemporanea a distanza nel sogno. - Sogni premonitori.- E' l'anima una semplice funzione fisiologica del cervello, o una entità per sé stante che sopravvive alla desintegrazione della personalita umana?
CAP. IV - Telepatia e sua definizione Fenomeni telepatici di diversa natura-Alcuni esempii pigliati a caso-La teoria di Flammarion e di William Crookes per la spiegazione di alcuni di tali fenomeni.-Casi che non possono spiegarsi con questa teoria.-Casi di telepatia esperimentale.
CAP. V - Trasmissione di pensiero nello stato normale e provocato.-Visione a distanza-Fenomeni ipnotici-Personalità multiple-Visioni nell'anestesia. Suggestione postipnotica. Visione e diagnosi delle malattie-Trasposizioni dei sensi-II sonnambulismo nell'antichita.
CAP. VI - I Fenomeni della Chiaroveggenza - Ohiaroveggenza spontanea - Casi elassici ricordati dagli storici - Casi moderni - Chiaroveggenza provocata - Cristalloscopia - Visione dei mistici - La scienza e da fede - Nulla di reale allinfuorí dell'anima.
OAP. VII - Se l'anima esiste soppravvive alla morte del corpo? Altre fonti di ricerche - Società per le ricerche Psichiche di Londra - Apparizioni spontanee dei viventi-Apparizioni postume - Il corpo fluidico o perispirito - Le esperienze del Luys, del De Rochas e del Baraduc - Quelle di Mr. Henri Cristian e di altri, esposte da Mr. Piobb-Molti pregiudizii sfatati - Premessa sul moderno spiritismo.
CAP. VIII - La-Medianita - II riconoscimento ufficiale dei suoi fenomeni-Spiegazioni varie date dagli scienziati-ll Prof. Morselli e la sua nuova opera "Psicologia e Spiritismon Confutazione delle teoríe materialiste - L'ipotesi spiritica è la più naturale, ed in alcuni casi la più scientifica - Manifestazioni ordinarie superiori - Alcuni esempi di esse - L' 1 ' dentificazionn o meno del defunto- Che cosa è un medio- Il fachirismo orientale - I suoi rapporti colla medianita.
GAP. IX - Le conseguenze che si debbono trarre da ciò che è stato detto ed esposto precedentemente - s. erroneo il concetto letterale biblico, che cioe lanima umana sia stata creata come tale e contemporaneamente al suo corpo - $\mathrm{E}^{\prime}$ erroneo il concetto materialista, che fa dell'anima una proprieta della materia organizzata, che dura dalla nascita alla morteL'anima è un essere evolvente, nella pluralità delle sue esistenze.
CAP. X- Il concetto della evoluzione conduce alla necessita di ammettere le esistenze plurime - La rincarnazione è credenza tradizionale di tutte le Religioni - Pérché si è dimenticata in occidente - Platone e la Metempsicosi - Prove deduttive di essa - Tentativi di esperienze fatte dal De Rochas e dal Bouvier.
CAP. XI - Ancora della rincarnazione - Paradiso, Purgatorio ed Inferno - Ohe casa si rincarna - Come e per qual leggel si opera la Rincarnazione - Il libero arbitrio - Obiezioni che sono state fatte contro la legge di Rincarnazione.
CAP. XII - Riassunto delle teorie che sí sono esposte - Religione e Scienza. Effetti morali della Nuova Psicologia - L'avvenire dell'Umanita.

## N.B.-Per le richieste rivolgersi presso l'Amministrazione delia Rivista "FiLOSOPIA DELLLA SCIRNZA, Palermo-Via Bosco, 47

[^49]
## HMBRE IN DONO

Julies Lermina La Science occulte. Henri Durville Fils, editeur. Paris 3,50 .
Dr. Mare Haven.-La Magie d'Arbatel. Enri Durville Fils. Paris. L. 4.
L'Evangile de Cagliostro. - Henri Durville Fils. Paris L. 3.
Johannes Foergensen. - Vita di San Francesco di Assisi.-Libreria Internaz. A. Reber, Palermo L. 6.
G. Portigtiotti. - San Franceseo d'Assisi. - Remo Sandron, Palermo, L. 2, 50.

# Filosofia della Scienza 

## RIVISTA MENSILE

di Psicologia sperimentale, Spiritismo e Scienze occulte
Diretiore - Hov. Dott. Innocenzo Calderone
Amministrazione - Palermo-Via Bosco, 47

In necessarifs unitas;
in dubis libertas,
in omnibus charitas.
(RUPERTO MELDENIO)

## L’UOMO OCCULTO

## (Cont. e flne vedi num. prec.)

Un pensiero, dunque, espresso o no, somaticamente, vive per segni esterni, produce movimenti ondulatorii nellambiente, che circonda la persona che pensa; e queste ondulazioni viaggiano per lo spazio, si comunicano alle altre persone, in un modo analogo, e la loro influenza è tanto più attiva, quanto più intensa è la volontà determinante il pensiero.

Cio spiega come una idea religiosa o politica si manifesti nel medesimo tempo e con sorprendente rapidità in una moltitudine, in un popolo intero, e come nascano e si propaghino le rivoluzioni sociali e poliche. In talune occasioni, l'azione è rapida, e si veggono le folle trascinate dalla voce di un focoso oratore; o di un prode gencrale. In altri casi le onde sono meno intense; lidea che le produce penetra allora in un modo piü lento nei cervelli degli individui, ma pero li rende atti a che in un determinato momento, obbedendo alleccitazione d'un'onda poderosa, scoppii il movimento rimasto in essi allo stato latente.

E nota a tutti la rapidita con la quale si propagano le convulsioni e gli attacchi epilettici, la cui propagazione si attribuiva una volta, ad un effettn puramente imaginativo, o di imitazione.

E noto anche, che questa specie d'infermità e di epidemia non viene curata con agenti terapeutici, ma con trattamenti morali.

Boheraave, illustre fisiologo, un giorno si trovò in presenza di molte fanciulle di una sala clinica, prese tutte da attacchi convulsivi di somma violenza. Il male era incominciato da una, e in seguito le altre ne erano state assalite, fino a che lo furono tutte. Boheraave, dopo aver inutilmente esauriti i mezzi terapeutici, fece portare nella sala un braciere con ferri arroventati, e annuncio che avrebbe bruciato le carni alla prima che avesse avuto un attacco, per guarirla con quel mezzo. Da quel giorno l'epidemia epilettica fini d'un tratto.

Si narra, che nei tempi antichi, in Grecia, una giovane di Mileto si appicco, e che il giorno seguente e negli altri successivi si trovavano sempre appiccate una o due giovani: l'esempio, come vedete, si era propagato, e faceva strage. (Dovrebbe essere questo un monito, per tutti quei giornali popolarí i quali fanno la loro cronaca a base di delitti). I magistrati promulgano una legge, per la quale ogni corpo di donna appiccata verrà esposto nudo. Immediatamente cessa il contagio morale: il timore della vergogna è più potente del piacere e della moda; e quelle che facevano si poco conto del loro corpo vivo, non ebbero più la forza di esporre al ludibrio il lor corpo morto.

Nell' esercito di Napoleone I un soldato si fa saltare le cervella con un colpo di fucile, e tosto dopo si diffonde la epidemia suicida, prendendo un carattere allarmente. Napoleone pubblica allora un bando, col quale si ordina che sia dichiarato codardô e degradato chi attenta alla propria vita e nessun soldato più si uccide.

In questi casi, non si tratta di fenomeni imaginativi, o di imitazione, ma invece di onde potentissime, che vagavano nel mezzo ambiente prodotto dal primo autore, le quali generavano a loro volta
pensieri analoghi, che davano origine poi a nuove onde, il cui effetto era di rinforzare la intensità delle prime, rendendole inevitabili. Ciò non ostante per calmare simili tempeste basto la interferenza negativa di un'altra onda eterogenea tanto intensa quanto la prima.

Abbiamo, dunque, che la volonta, come ogni atto mentale, è un movimento: che questo movimento non resta localizzato nel cervello, ma si propaga a tutto l'organismo, e da questo si comunica al mezzo ambiente, trasformandosi e producendo un'onda tanto più energica, quanto più intenso è stato l'atto psichico. Questa propagazione del movimento cerebrale è ciò che Dal Pozzo chiama radiazione umana, se avviene inconscientemente, o per meglio dire, se è il prodotto d'un'abitudine; e projesione della volontì, se il fenomeno accade per un atto volitivo, cioè se la volontà dirige londa, in virtù dell'intelligenza che il soggetto possiede.
lla siccome ogni essere vivente è un centro dinamico, e ogni centro dinamico tende a propagare il movimento che gli è proprio, si comprende chiaramente, che intorno ad ogni essere si forma come un'atmosfera vitale, con ritmo vibratorio particolare, distinto in ogni individno, e lo avvolge, penetrando nella massa dell'organismo, cui accompagna in tutti i movimenti che eseguisce, come accompagna la terra quell' involucro gassoso, che chiamiamo atmosfera. In una parola, voi avete qui l'aura degli esoteristi, il perispirito degli spiritisti, il fluido nerveo dei fisiologi.

Dirò di passaggio e come in parentesi, che coll'esistenza dell'atmosfera vitale, costituita di effluvii nervosi. di forze, di movimenti, che partono dal foco dinamico chiamato uomo, si può comprendere perchè alcune persone di costituzione delicata si sentano straordinariamente bene vicino a persone robuste e sane, che riboccano di vita e di salute; o si sentano male presso persone delicate come esse; e per questa ragione anche, senza dubbio, i vecchi desiderano la vicinanza dei bambini nei quali la linfa vitale è in tutta la potenzialita del rigoglio: e, qui è la Bibbia che parla: «quando Davide per la vecchiaia si fu infrigidito, i suoi famigliarí lo provvidero di una giovinetta vergine, chiamata Abisag, che dormiva con lui, e lo riscaldava e lo accudiva con ogni amorevolezza »; eccovi spiegato perchè in alcuni paesi d'Europa, specic in Galizia, con molto senso pratico, non si permetta che un fanciullo dorma con un vecchio; perchè là si dà il nome di vampirisıno al fenomeno di assorbimento vitale che ha luogo per fatto della vicinanza d'un vecchio organismo accanto a quello esburante di vita d'un fanciullo. Quante giovani spose non morirono esse consunte, facendo vita comune con vecchi mariti? E chi sa, se nella grande tenerezza dei nonni verso i nipotini non si celi una lotta inconsciente per l'esistenza, e, senza che essi sel sappiano, più che l'affetto, non sia una necessità organica ció che li spinge a preferire la compagnia dei fanciulli, nei quali trovano elementi giovani e vigorosi che li ravvivano?

Tornando ora al tema principale, ammesso che il pensiero umano, o meglio, il suo correlatico dinamico, puo essere, in virtù dell' intelligenza, che la persona possiede, proiettato verso il punto che desidera, o vuole, è facile comprendere che nel momento della morte, una persona, nelle ore di suprema angoscia, in cui il cordoglio di abbandonare
gli esseri cari si fa più intenso il pensiero e la Folonta si concentrino come prima di spegnersi una candela accesa concentra in se tutta l'intensità luminosa di cui è capace, e cosi concentrati si proiettino verso le persone di cui si ricorda, e che hrama avere al suo fianco: e le vibrazioni cere brali trasmesse a traverso lo spazio vanno ad impressionare l'individuo a cui si pensa ed a cui quelle sono dirette, eccitando la sua atmosfera vitale, e dando origine ad una idea che richiama alla memoria la persona assente.

Che se l'eccitazione delle onde non è sufficientemente intensa, si sente solo un malessere indetinibile, un cotal presentimento. e cosi di fatto si chiama, e una tristezza profonda, inesplicabile: al lora si sospetta qualche cosa di sinistro, si teme una disgrazia, senza sanerne il perchè: e senza darsene ragione, si ricorda la persona, che si crede sama e prospera, e il ricordo invece di rallegrarci, ci attrista a guisa di incubo opprimente.

Ma se londa é più noderosa, se la concentrazione del pensiero i piü energica, insieme con la volonta si trasmettono alcune sensazioni che producono nello spirito del soggetto un'imagine visuale della persona lontana, ed essa vede agli oc chi suoi l'apparizione veridica dellimagine nerfetta e completa di colui che muore lontano. Di queste apparizioni in punto di morte, sono piene le cronache umane, e tante, che tre nsicologi inglesi, tre celebrita, Gurney. Podmore, Mers, dando prova di coraggio scientifico poco comune in questi tempi pubblicarono un opera voluminosa intitolata: "Phantasm of the living (I fantasmi dei viventi).

Ammessa dunque latmostera vitale come no spicgare allo stesso modo degli esoteristi, il fenonomeno dellantipatia e della simpatia, cui gia who accennato: Secondo il Dall Pozzo, il segreto é in questo, che le atmosfere vitali degli individui che s'incontrano, si scambiano reciprocamente le loro radiazioni; se le vibrazioni sono concordanti, armoniche fra di esse, nascono interferenze nositive concordanti, consonanti, e di uni la simpatia; se le vibrazioni sono eterogance, dissonanti, si producono interferenze neqative, pulsazioni : nel morale, antipatia; e se le differenze sono leggere, si forma un equllibrio statico, e si ha l'indifferenza morale lapatia, difficile a mantenersi, perche di due ritmi di radiazione uno deve prevalere sullaltro,

A chi non è occorso di pensare improverisamente ad una persona, e d'incontrarla alla svolta di un angolo? chi non ha aruto il presentimento dellarrito di un assente, quando non lo si attendera:

In questo caso, la nostra atmosfera vitale, sente le radiazioni della persona a cui pensiamo, molto prima che i nostri occhi labbiano veduta.

Un altro fenomeno curioso, che mi par gia si vada manifestando qua e la in mezzo al mio uditorio, e lo shadiglio. Basta che in una riunione per numerosa che sia, shadigli o tossisca anche un solo individuo, perchè la maggior parte dei presenti, se non tutti, facciano lo stesso senza poterlo evitare. Nelle chiese e nei teatri si pui) meglio che altrove osservare questa forma di radiazione contagrosa.

Signori miei, è inutile correr dietro ai vacui arzigogoli dei materialisti: il pensiero non è materia, ma è bensì il creatore della materia.

Abhiamo veduto come il pensiero diretto dalla volontà agisca nel fenomeno della suggestione e ipnotica e post-ipnotica. Abbiamo assistito alla creazione di un disegno, d'un orologio, di un fantasma. Ma fin qui siamo sempre stati nel campo suggestivo, limitato cioè nella sfera d'impressionabilita di un soggetto ipnotico. La realtà, tale per il soggetto, non esiste per chi non è suggestionabile, e non possiede la facoltà ipnotica.

Eccovi qua un fatto recentissimo, in cui si parla non più di realta suggestive, ma di realtáa ogret tive, di realta che persistono nella forma creatia da un pensicro. Dirò dopo chi è l'autore di questa lettera a me diretta da Ancona sotto la data del 3 agosto, quindi recentissima, e lo dirò perchè ne sono autorizzato.

Lo scrittore, dopo di avermi narrato alcuni fenomeni avvenuti alla sua presenza col concorso di un soggetto medianico, argiunge:
«Sebbene vecchio spiritista convinto, tuttavia volli fare una concessione all'incredulità ed alla fantasia. Con nessuno si parlo dellaccaduto poichè avrehbero potuto dire, che è un'allucinazione. Tutto cio accadera nella notte del 23 luglio u. s. Ma potra essere allucinazione il resto che segue: Ecco quanto arrenne nella notte dal 2 al 3 agosto corrente. Col mezzo della scrittura medianica, fummo avertiti di lasciare le forze occulte libere di fare quanto desideravano e potcvano. Parecchie ore trascorsero senza speranza: il medium accusava di sentirsi come preso da smanie nervose; correnti d'aria fredda passavano sul suo volto e sulle mie mani, il gran tavolo che pesa (è un tavolo che pesa (9) $\mathrm{K}(\underline{\text { g }}$.) sul quale stavamo in catena, scricchiolava di tanto in tanto, qualche nube biancastra, ma molto leggera. si vedeva come fosse lontanissima. Io stesso ero stanco, e maspettavo di vedere qualche luce psichica, mentre tatto rientrava nel buio perfetto. Ad un tratto il medium senti un gran soffio sul volto e vedemmo diverse luci apparire sul tavolo e quindi subito scomparire. Sempre più convinto, che la luce dovesse manifestarsi, ci ostinavamo a domandarla e ad insistere senza nulla ottenere. Intanto il tavolo comincio a sericchiolare e a dondolarsi. Risolvemmo di accendere il lume, esponendo la speranza di migliore risultato per un'altra volta. Si accende. Stupore! sopra il tavolo, di fronte al medium, ben ordinati su di una riga e ad uguali intervalli, vediamo, a destra un bel garofano bianco, in mezzo un bottone di rosa, a sinistra una rosa sfogliata, un piccolo geranio, una toglia di cedrina, ed un altro piccolo bottone di rosa. Questa mane, 3 agosto, ho riveduto e fiutati questi fiori ancora freschi, e ben posso dire non essere un'allucinazione".

L'autore della lettera, che si firma il suo affe-zionatis- imo Carlo Ballatore, i il comm. Carlo Ballatore, Presidente del Tribunale militare di Ancona, colonnello comandante quel distretto! Lettere che trattino siffatto argomento se ne posseggono a centinaia: dal Cancelliere di Pretura al Prefetto della Provincia, al Ministro Guardasigilli; dallo scrittorello dell'appendice, alle notabilita viventi della stampa internazionale; dal Consigleere comunale al INeputato; dal Maestro elementare ai luminari scientifici delle prime Universita del mondo; dallumile proletario della campagna al milionario Senatore del Reqno; dal Console al Ministro plenipotenziario: dal soldato al Generale; dal Curato pacesano al Cardinale della Chiesa romana, al Pontefice Alassimo del Buddismo; dalla Dama di Corte alla Regina; dal Consigliere di Stato al Ciambellano, allo Czar. E mi pare che basti. Sono lettere autograte, scritte e firmate dai loro autori.

Ritorno al fenomeno di cui parla il colonnello Ballatore:

Questo fenomeno, che noi chiamiamo apporto, rappresenta una delle tante caratteristiche, che pud assumere la radiazione condensata del pensiero di di un essere intelligente. Il pensiero condensato? esclamercte voi; sissignori! e nulla $v$ 'ha che vi debba sorprendere: se la materia non è che condensazione del lluido cosmico, perchè il pensiero, che esso pure è un elemento radiante, non potra assumere parvenze tangibili?

E il pensiero, o per meglio dire, i movimenti vibratori del pensiero, le forme in conseguenza di questo pensiero, sono state fotografate dal colonnello Rochas, dal I)ott. Baraduc, da molti psicologi di vaglia come il Crookes. l'Akwれoff; e le macehine fotogratiche, credetelo a $m-$, uon s'illudono, non si mistificano!

Arrivato a questo punto, non mi rimarrebbe che ringraziarvi e chiedere scusa d'avervi annoiati; ma sento la necessita imperiosa di dirvi ancora poche parole, non foss'altro per rispondere all' interrogazione, che vedo spuntare sulle vostre labbra: amico potrei far io altrettanto? Anche a costo di sentirmi dare dell'incivile, vi rispondo : no; perchè non tutti possedete le facoltà necessarie.

Scusate la franchezza, ed ascrivetele magari a quella certa vona di mattoidismo, che Lombroso trovava una volta negli spiritisti, ed ora non più; voglio essere leale fino all'ultimo.

No: voi divagate, non pensate : voi enunciate, fonografate semplicemente i pensieri altrui, che
vengono dal mondo mentale e dal mondo astrale, e passano alla deriva nel vostro intelletto.

Gran parte delle intelligenze possono considerarsi come alberghi nei quali alloggiano per una notte sola i pensieri di passaggio, scesi dall' ambiente mentale in cui si trovano; essi entrano, prendono una camera sfitta, vi si adagiano per un poco, e quindi se ne vanno cedendo il posto ai nuovi venuti. Si: vi dico francamente, pochi ancora ho veduto i quali pensino; e di quei pochi, a farlo apposta, buon numero sospira in località che i governi hanno posto a loro disposizione. Credo vi siano in realtả più pensatori nei manicomi ed in altri di dolore, che non fra i liberi.

E notate per giunta, che vi sono intelligenze poi, le quali non meritano neppure d'essere equiparate ad un albergo: terreni incolti, infecondi, sterili, nei quali potete piantare un palo con la scritta; deposito di spazantura. In queste immonde cloache, si vanno a scaricare i luridi detriti della corruzione sociale, le trivialita del giorno, gli articoli laudatori della stampa mercenaria, la simonia degli uomini pubblici, il convenzionalismo mentitore e sfacciato della baldracea blasonata, la filosofia dei bocciati alla licenza elementare, la poesia stecchettiana del lupanare; e uomini e donne quali passano il loro tempo a rimaneggiare tanto luridume. si sorprendono, se vittime inconscienti dell'ambiente, non riescono a padronoggiare le loro forze intellettive, ad emanciparsi dalle influenze circostanti, a pensare, per I)io, una buona volta con la mente!

Se voi credete, che la mia opinione sia troppo temeraria, provatevi di pensare per la durata dun solo minuto ad un'idea purchessia, e prima che la metà del minuto sia passata, voi vi sorprenderete a pensare a tutt'altra cosa. Tentate, quando io avrò finito di parlarvi, di tenere prasente alla vostra mente l'idea d' un orologio per un minuto, ed io scommetto cento contro uno, che non un quarto solo di minuto sarà passato senza che vi mettiate a sorridere della vostra credulita, pensiate alla goffa figura che fate di fronte agli altri, a quel pazzo d'oratore, che vi ha messo in capo cosi tante fisime. Dite il vero; a tutto pensate, fuorchè a quello cui dovreste pensare.

Voi siete preoccupati, il martellare d'un' idea che vi fa trepidare per la domani, non vi lascia chiudere occhio : l'insonnia y'impoverisce il sangue Perchè ció? perchè quest'incubo che v'arroventa i nervi, questa preoccupazione che vi domina, che màcula il cervello? Perchè ignorate le potenze oc culte dell'uomo; perchè vi siete abitituati a subire l'influenza delle idee altrui, a seguirne l'impulso, a cedere al fascino dèl primo che vi parla, come l'usignuolo subisce quello che dardeggiano gli occhi del serpe. Amici, noi non siamo creatori di pensieri, noi siamo dei collezionisti, veri merciai ambulanti.

Mens agitat molem, ripetero col classico latino; e i nostri pensieri creano le forme. Su questo tema un dotto teosofo, un buddista, col quale ebbi la ventura di parlare anni sono a Roma, ove si trovava di passaggio per Londra, un giovane che mi sorprese per la vastità enorme delle sue cognizioni, cosi mi diceva:
"Ogni pensiero dell'uomo appena manifestato passa nel mondo esteriore, ove diventa un'entità attiva associandosi con le forze invisibili della na tura. E quest'entità sopravvive come intelligenza attiva, creatura generata dall'intelletto, durante un tempo più o meno lungo, secondo l'intensità della azione psichica, che l'ha generata; un buon pensiero diventa una potenza benefica; un cattivo pensiero è un dèmone di perfidia. Cosi l'uomo, durante la sua corsa attraverso al mondo, come nave in alto mare, lascia dietro a sè un solco popolato di entità viventi generate dalla sua fantasia, dai suoi desiderii, dalle sue passioni; e le creature di questo solco vitale agiscono in proporzione dell'inten sità dinamica, che le ha generate, esercitando la loro influenza su tutti gli organismi che entrano in contatto con esse "

E' questo precisamente il nostro lavorio di tutti i giorni; noi proiettiamo tutto all'intorno correnti di pensieri ; popoliamo l'atmosfera vitale di nostre idee buone, malvagie, indifferenti : pensieri
d'amore o d'odio, bencdizione o maledizione per l'umanita.

Ecco, il potere creatore di cui noi tutti siamo responsabili; giacchè alla stregua delle idee che irradiano dal nostro centro mentale noi edifichiamo le nuove generazioni, costruiamo il presente e lavvenire, gettiamo le basi di-un nuovo edificio morale e sociale.

Che è un delinquente?
Crediamo noi di poter separare la nostra dalla sua responsabilita: Crediamo forse, che a noi non possa mai venire imputato il delitto di Ravachol, di Vaillant, di Caserio: Ne siamo noi certi?

Il delinquente è un essere il cui organismo è ricettivo, è un essere passivo, negativo; è un solco lavorato, preparato dai pensieri anteriori in guisa tale, che, una goccia sola d'acqua, quando non sia goccia di petrolio, è sutficiente per far germinare fuori un pensiero malvagio, crudele. Da questo solco arato da Caino, darebbe esso la mala pianta, se non vi fosse chi l'avesse seminata? Quanti semi cattivi non abbiamo noi stessi gettato a traverso a quelle avare glebe: Un pensiero d'odio, quantunque represso sul momento, non cessera per questo di influire sull'atmosfera mentale del delinquente; la cadrà come seme; là germogliera come la pianta velenosa del manzanillo, e sviluppandosi mercè gli elementi assimilabili di cui è cosparso il suolo si trasformera, in un eccesso di furore, nel pugnale dell'assassino, nella bomba dell'anarchico!

Ah! lassassino è condannato dalla legge uma na: ma, davanti alla legge più giusta e più comprensiva delluniverso, colui che ha arato il solce ha la sua parte di responsabilità nel delitto. Chiun que contribuisce a corrompere il fratello, è respon sabile dei delitti gencrati dalla costui corruzione. - Caino, dov'è tuo fratello Abele?"

E lo stesso è per il bene. Ogni pensiero nobile, generoso, che passa nel mondo mentale, è una buona semenza, che può trastormarsi nell'eroismo santo di Francesco d'Assisi. I nostri santi, i nostri pensatori, i nostri eroi, i nostri martiri ci appartengono : noi facciamo parte di essi; noi abbiamo contribuito a produrli; perchè v'è del buono, v'è del nobile in tutt uomo il quale sanguina e lavora; $\mathbf{j}$ nostri buoni pensieri sono per loro un prezioso contingente, giacchè per questi appunto i comuni ideali si realizzeranno un di: Dio lo vuole!

Ecco, come abituandoci a pensare, ma a pensare bene, la vita diventi bella, forte, degna, nobile e serena.

Siano dunque i nostri pensieri soffio ispiratore di fratellanza, di unità e di giustizia, per tutti coloro che soffrono; siano essi effluvio potente di pace e di unità per i popoli dell'Universo mondo.

Pensare vuol dire creare! Ecco perchè l'Esote. rismo affermando l'unità della creazione, concilii Spiritualismo e Materialismo, Fede e Scienza nell'unica sintesi razionale, religiosa, scientifica, che s'impersona nell'Eterno pensiero creatore: Dio; a cui tutti, atei, materialisti e spiritualisti dobbiamo inchinarci reverenti.

Giovanni Hoffmann

## L'idea di Sopravpivenza

- Seimila piedi oltre l'uomo e il tempo! Passeggiavo quel giorno pei boschi, in riva al lago di Silvaplana, e mi fermai presso un blocco potente, che si rizza come piramide a poca distanza da Surlei. Lì mi balenò quell'idea»: l'idea dello eterno ritorno di tutte le cose, che è cil fondo stesso di Zaratustras. Noi calcheremo di nuovo, infinite volte, la seena del mondo, rivivremo glidentici casi, i medesimi pensieri, gli antichi dolori, e saremo sempre noi. Sopra tutto non mi scambiate con un altros! esclama la potente personalità di Federico Nietzsche. Tragedia inenarrabile è la vita, ebbene, singhiozza © il più brutto odegli uomini superiori, una volta ancora! L'umanità è travagliata da un insanabile dualismo tra la razze inferiore, nata a servire da copia o da strumento, e che è un male l'istraire, perchè l'istruzione la spinge
a uscire dal suo destino, e la razza superiore, che, lungi dal costituire un governo, sta al di sopra d'ogni governo, e prepara l'avvento del superuomo, tanto più elevato dell'uomo quanto questo lo è della scimmia. Il superuomo sarà la pianta rampicante di Giava che appoggia alla quercia per isvolgere la sua corona all'aria libera, e dare spettacolo della sua felicità », non monta; l'individualità umana si afferma ora talmente compresa di sè, talmente ricca ed energica da posporre il soffrire all'esistere, e sornuotare indefinitamente, con l'incoercibile desiderio di esistere, alle catastrofi cicliche e millenarie.

Mai avevamo assistito a una rivendicazione così potente del diritto individuale, se ne eccettuiamo forse le ribellioni uniciste alla Stirner. L' \& unico * di Stirner è l'individuo singolo, da ogni altro differente, che esiste in sè e per sè, e insorge contro ogni costrizione umana e divina, per godere in tutto e per tutto di sè, conforme al suo piacere. E gli anarchici come Bakunine e Kropotkine riprendono in parte tali motivi, negando il primo ogni autorità di Stato e di Dio, e compiacendosi il secondo dell'idea che nell' universo domina il singolo, il singolo fenomeno, e che la cosiddetta armonia dell'universo, non è che l'opera del caso.

Il sentimento dell'individualità cosciente assurge a un'espressione iperbolica, e in diametrale contrasto a ogni forma di nullismo religioso o scientifico. Invero, lo spirito religioso del Buddismo e del Bramanesimo carezza l'annichilimento personale, cui piuttosto aderirono i primi Padri della Chiesa, mentre d'altra parte, la scienza ignora l'individuo. Come il tempo del Redi, la Scienza

> Ia numbri e in misura
> Si arvolge o si consma.
raccorlie $i$ fatti, realtà constatate e constatabili, li elabora, li aggruppa in leggi, scopre un che di stabile nell'andamento delle cose da essa raffigurato, determina fra le medesime una solidarieti che si chiama vincolo causale, e anela all'uniti. Che tali fatti sieno un mero portato dell'esperienza (contemplata e sehematizzata dallo spirito) è per lei un titolo di merito; ed ella ammette, o piuttosto ammonisce che le cose in tutto o in parte cangiano e si evolvono, ed è essa stessa un sistema provvisorio subordinato allo stato attaale delle conoscenze e dell'universo, così che d'immutabile non c'è che la sola mutabilità; ma ella - crede alla propria potena di espansione illimitata e al proprio valore indefinitivamente crescente a (1).

In siffatta sistemazione sempre più larga e adeguata, ma rigida e simbolica, l'individuo svanisce; l'uomo stesso appare una quantità trascurabile nella infinita delle cose, di cui una volta si riconobbe centro e signore. Nagata dallo spirito religioso. negata dallo spirito scientifico, l'individualità umana risponde proclamando il proprio valore fondamentale, inalienabile, assoluto. Non è l'individuo umano che fa e vive la religione e la scienza, sente e conosce l'universo, ove non sia questo a sentire e conoscere per mezzo suo?... Non è desso che si erge imperioso, col suo fondo irreduttibile di forma e di materia. in faccia a a tutto l'altro : pur costretto com'è, dalle esigenze del senso e dell'intelletto, a comprenderlo in una visione di proprietà comuni e di astrattezze? Non è l'individuo che contempla un'ideale che sempre fugge. e realizza forse, per la sua parte, una divinità collettiva che diviene, nelle eccelse cime dell'essere cosciente ?...

Poichè ormai l'uomo vuol vivere nella pienezza della sua individualità e sempre vibra sotto l'azione di un impulso dominatore, che aspira all' esistenza con tutto e malgrado tutto. . . . Firmerei, fa dire il Casanova a un vecchio residuodella Corte di Luigi XIV, un contratto per ricevere ventiquattro colpi di bastone ogni mattina, purchè fossi sicuro di non morire nelle ventiquattro ore: (2). È il grido del «più brntto» tra gli uomini superiori, ed esso non impedisce il desiderio e la ricerca del meglio, col sorgere e col progressivo differenziarsi della convivenza sociale, con l'affannoso agitarsi di alchimisti e di a macrobiotici *: con l'agire incessante contro $i$ ceppi e le costrizioni d'ogni sviluppo individuale.

Nelle società primitive o rudimentali, tenute insieme

[^50] pag. 3 ㅍo.
(2) Cannдova, Mémoires, vol. III, pag. 291. (ediz. Finmmarion.)
da un vincolo del tutto meccanico, l'individuo non conta, nè si conosce; ei si sente vivere, è impulsione e automatismo, e ciecamente tende ad affermarsi e a conservarsi sotto l'immane peso del tutto, che ne fa uno schiavo e una vittima. Ma tale esperienza tristissima lo illumina e ne polarizza l'individualità. Appunto in quelli che Nietzsche chiama gli *schiavi *, nota H. Höffding, a la vita freme e più ricca e più forte , (1); le loro « insurrezioni ? sono il segno d'una cresciuta coscienza individuale, che prepara nuovi acquisti e giova agli stessi * uomini superiori c : tale il il cristianesimo primitivo. Non è completamente nel vero il Guizot, quando osserva essere stato il sentimento della personalità agnoto al mondo romano, ignoto alla Chiesa cristiana, ignoto a quasi tutte le civiltá antiche..... (2): l'evoluzione qui ínporta * un graduale sostituirsi della iniziativa e della riflessione alla costrizione del gruppo e all'automatismo, e l'individuo acquista una nozione sempre più netta della sua autonomia morale. della sua responsabilita e del suo dovere» (3).

L'individualità fu fortemente sentita nella civiltà ateniese, che in questo punto, secondo il Rey, superò i tempi moderni; ebbe una forma incerta e pallida nel mondo latino e nel primo mondo cristiano; e da allora si è trovata in progressivo sviluppo. Segni o capisaldi ne sono i grandi avvenimenti dell'evo moderno, allorchè lo spirito, ringagliardito dai progressi del sapere, dagli elargati confini della terra e dei cieli, dopo i prodigi della scienza geografica e dell' astronomica, nel quattrocento e nel cinquecento, sente di non poter più stare a balia d'un assoluto dominio, e crea la Riforma, che è libertá di coscienza, insorge a indipendenza in Fiandra contro Filippo II, proclama il proprio diritto nell'Inghilterra di Cromwell, distrugge interessi ormai stranieri e antagnnisti nell'America inglese, si riscuote alla grande sveglia di Chantecler in Francia e fuori di Francia, salvaguarda il valore originale e soverchiante della vita con la vasta e profonda corrente del romanticismo.

Il romanticisino. è stato detto, esprime la rivolta della volontà e del sentimento, che sono il fondo primo e irreducibile dell' essere. contro lo spirito classico, ossia contro la tendenza dell'intelligenza a penetrare e assorbire la vita, a cristallizzarla e in uno a dimezzarla nei concetti, nelle regole, nei modelli, a impoverirla nella rappresentazione. Lo spirito romantico segna dunque una vittoria del punto di vista individuale, e non a caso Augusto Comte denuncia la a profonda anarchia delle menti, ch'egli osserva all'intorno; ma crede di poter dettare nuovi canoni alla vita, la quale nel frattempo si svolge per le vie proprie, e finisce col lasciarlo solo e appartato nell'alto della sua rupe artificiale. Sorte, del resto che. in processo di tempo, egli ebbe comune col positivismo in quanto sistema e più o meno materialistico. nonostante l'adesione della Scienza e i grandi trionfi che la medesima conseguiva.

Col rimettere in onore lo spirito classico, il razionalismo positivo disconobhe le fonti più vive e originali dell'essere cosciente, provocando l'inevitabile reazione. E questa reazione è visibile negli eccessi mostruosi dell' idealismo anarchien alla Stirner e dello aristocraticismo radicale alla Nietzsche, è preparata da Berkeley e da Schopenhauer, il primo combattendo ogni pretesa del concetto a rendere la realta, l'altro alzando alto il vessillo dell' intuizione viva e vissuta di fronte al rigido schematismo kantiano; riceve la più moderna espressione nella filosofia di Enrico Bergson, che vuol cogliere l'originalità della vita interiore nella sua mobile e sempre n:-nva complessita, e fa della vita interiore un che di conoscibile solo da chi con essa s'identifichi, dando così un immenso risalto ai valori dell'individuo cosciente. Il quale dunque dopo esser'si sentito vivere, sa ora di esistere e vuola esistere.

Giunto a tali cime non certamente massime della propria consapevolezza, l'individuo umano reclama energicamente la perennità del suo essere; ed ecco sorgere in lui, netta e distinta, l'idea della sopravvi-
(1) H. Hoffding, Pillosophes contzmporains. Paris, Alcan, 1907. pag. 160.
(2) Citato da A. Rey, Les sciences philosophiques, lear efat actuel. Paris. Cornély, 1907. pag. 766.
(3) A. Bey, ir:-
venza e dell'immortalità; eccolo in lotta col fato che lo spezza, lo polverizza in questo mondo, ma non riesce a cancellarne l'intima, prepotente aspirazione verso una esistenza indefinita.

Il desiderio e la nozione dell'immortalità sono la proiezione, nel tempo e nelle spazio, del sentimento personale. Lo Spencer e il Taylor li derivano dal culto dei morti, la morte essendo apparsa, dice il Chiappelli, come una forma più prolungata del sonno - durante le notte sotterranea della sepoltura . Ma cotale apparenza è un mero nulla se non trova appoggio nel desiderio vago e oscuro dell' uomo primitivo di ricongiungersi ai cari scomparsi, quindi di sovraesistere esso stesso alla morte, cioè, insomma, se non trova appoggio nel sedimento personale.

La natura, dice un anonimo, ha in noi impresso un'avversione così violenta per la distruzione del nostro essere, che abbiamo bisogno di un forte spirito filosofico per contemplarla senza terrore. L'esistenza ci sembra qualche cosa di sì ovvio e naturale, che non sappiamo risolverci a rinunziarvi, e la crediamo ad un tempo talmente essenziale alla nostra natura da non comprendere la possibilità che un giorno non siamo più. Davvero ci crederemmo immortali, se non udissimo parlare della morte e non vedessimo morire, dimenticheremmo di essere una volta entrati in questo mondo, e immagineremmo di non dovere mai uscirne, (1).

Certo, ci adagiamo in questo mondo come se non dovessimo mai uscirne. Tutte le nostre azioni portano tale impronta...; conserviamo il corpo nelle sepolture, conserviamo il nome nella gloria, conserviamo i beni negli eredi, edifichiamo per noi stessi sull' avvenire come se questo non dovesse mai mancarci.

Tuttavia, importa fermarsi in questo punto che è il vero fondamentale: la nozione del proprio essere individuale vuole essere chiara e viva acqua di fonte, non fango o stagno torbido. La proiezione di una cosa, oltre al modo in cui si proietta, è sempre adeguata alla cosa. Una personalità incerta ed evanescente, ovvero oscurata e ristretta da idee e sentimenti in qualche modo estranei, non può concedersi che una sopravvivenza pallida e umbrabile o anche nulla del tutto.

Epperò la credenza nell'immortalità s'incontra varia di forma e di valore nei diversi popoli e tempi. Sono, presso i selvaggi, ombre lasciate dai defunti e che talora sopravivono per poco, sinchè dura il ricordo nei superstiti; sono vapori che abbandonano il corpo che muore, o invisibili erranti che si celano nelle foreste, si librano sopra i laghi. si fissano in luoghi determinati...; sono spesso feticci, simulacri abitati da un dio o da un genio, col quale si confondono: spiriti di rado protettori e il più spesso cattivi, che bisogna propiziarsi; sono gnomi, silfi, silfidi, valchirie, ecc. dei Germani ; intere popolazioni di spiriti erranti nei boschi della vecchia Gallia; idijn dei Turchi, esseri malvagi, a parte della creazione come i dèmoni dei Grecl e gli angeli dei Cristiani; e via dicendo., Gl'Indiani smarriscono l'anima nello eterno Nirvana, attraverso una lunga linea purificatrice di trasmigrazioni in corpi di uomini e di bestie; i Greci e i Romani fantasticano un Ade indeterminato per gli eroi, il basso e tenebroso soggiorno degli inferni per tutti i trapassati; l' antico Israele immagina l'oscura fossa dello Scheol; i primi Cristiani concedono l'immortalitá soltanto a Dio e in Dio. Viceversa Socrate e molti Ateniesi hanno della sopravvivenza personale un concetto abbastanza netto, e l'abbiamo avuto e l'abbiamo noi popoli occidentali, presso cui l'individualità è assurta a un grado così elevato di consapevolezza.

A oscurare quel concetto, d'altra parte, intervengono i motivi per così dire estranei di uno spirito critico e investigatore, anelante soprattutto alla prova.

Il difetto specialmente di prove sperimentali ha generato mai sempre uno stato d'animo dubbioso o agnostico o recisamente negativo, che si è anche tradotto come inevitabile conseguenza di un pensioro sistematico. Kant strappa alla scienza ogni pretesa metafisica e fa dell'immortalità un postulato della ragion pratica; Hegel, più radicale, altra immortalità non riconosce che quella dell'Idea, in cui si identificano le anime individuali, e ancora oggi Benedetto Groce scrive sche la questione dell'immortalita non

[^51]appartiene alla cerchia della filosofia moderna, la quale sembra quasi disinteressarsen9 rinviandola al sentimento e alla fede ed escludendola dalla ragione? (1) cio che ha provocato una autorevole risposta del Chiappelli.

Non parliamo del moderno materialismo. Nudrito in parte di midollo positivistico e di calda convinzione, con la facilità e la grossolanita dei suoi detti, istradò la folla nella via maestra d'ogni nostro conoscere che è il connscere empirico, e contribuì fortemente a svolgere, a illuminare la coscienza individuale, polarizzandone le energie verso il più urgente problema delle rivendicazioni economiche. E se nella folla tuttavia ha una grande presa, si é perchè quel problema esige ancora senza dubbio una soluzione e perchè, come nota il Chiappelli, il cammino delle idee procede dall' alto verso il basso, e i più conoscono ora un sistema d'idee che altri già abbandona.

Senonché, la coscienza individuale, malamente stornata dalla sua aspirazione massima, più viva e naturale, che è quella della propria perennitá indefinita, si ribella non di rado negli stessi pensatori che intendono a certo punto negarla, e nelle stesse moltitudini pur assillate dalle esigenze di un miglior vivere terreno. Ci si accorda così una immortalità impersonale, rivolta a insegnarci il solo e vero destino dell'uomo, e a consolarci dello svanire d'un regno a torto agognato; e il popolo, ma non esso soltanto, comincia a prestare un'attenzione inusitata verso vaghi rumori provenienti d'oltre tomba...

Ecco, verbigrazia, Luigi Feuerbach che dice l'anima risultare dal corpo come la fiamma dal combustibile. Senza il suo edificio di carne e di ossa, l'individuo è un bel nulla. e col medesimo sparisce; ma sparisce perchè limitato da Dio, che è morte e amore. è il Dio del soggetto e della natura obbiettiva e ci da nella religione, nelle arti, nelle scienze la sola vita perenne, i soli geni snperiori, coi quali l'uomo può confondersi ed esistere indefinitamente. Modelliamoci sull'antico Romano di null'altro ansioso che di far grande Roma, e di lasciare gloriosa memoria di sè dopo la morte... (2).

Cotesto esempio è tipico per noi perchè riassume le idee di filosofi posteriori. - L'augustocomtismo intese a fondare la religione dell' umanità, concepita questa come il più grande degli esseri viventi, soggetto maestoso di adorazione, più imponente che la subblime inerzia dell' antico Essere Supremo, la cui passività era solo interrotta da capricci inesplicabili .: E nell' umanità, l'individuo annega, perdendo ogni pensiero indipendente, a cura del Gran Prete che tutto subordina al bene generale; nell'umanità noi viviamo coi nostri morti, cui dobbiamo la somma del nostro sapere e del nostro benessere, e i quali ei governano; per l'umanità la morte è il bene supremo, perchè condizione prima di progresso morale, col rinnovamen o continuo degli agenti singoli di esso (3). - Il materialismo ci delizia con la prospettiva che le molecole del nostro corpo rivivranno domani nel fiore odorato e variopinto, o pulseranno nel cervello d'un grand'uomo. qualificando col Vogt fede di carbonaio la credenza in un'altra vita. - Federico Nietzsche favoleggia un eterno ricorso di tutto, cose e individui e in modo simile, ma assai meno grandioso, la filosofia amabile e leggiera di Adolfo Coste ritrova Platone in Emanuele Kant, Alessandro o Cesare in Napoleone Bonaparte, e il povero carbonaio... forse nel fisiologo Rodolfo Wagner, che la sua fede spiritualistica contrapponeva al nullismo intollerante del zoologo Karl Vogt - Finalmente, per chiudere una rivista che ben potrebbé continuare, il prof. Hugo Muensterberg si rifà ai genii superiori di Feuerbach, ai \& valori ideali * che noi ci creiamo, arte, religione, moralità scienza, pei quali la coscienza nostra si sublima e si pone al disopra del tempo, possedendo la persona

[^52]reale un valore proprio cui nulla aggiunge la durata e il fine suo essendo non l'eternitá, ma la perfezione. E facile intanto rispondere al Muensterberg che i valori ideali rimangono produzioni sterili e monche, e la perfezione un desiderio infecondo, ove l' uomo non abbia che il breve giro d'una vita per realizzarli. Dato pure che essi si ritrovino in altre terre, dopo la distruzione della nostra, ciò che niuno ci assicura, restano sempre nomi vani per la medesima persona, e la persona reale che li pone in essere, essa che è il primo dei valori e tutti gli altri genera, sarebbe condannata a soccombere e abbandonarli, ad arbitrario vantaggio d'una astratta individualità. Che importa la perfezione serbata ai superstiti, se l'individuo muore imperfetto; che importa la bellezza, il sapere, l'amore, la religione, se tutto ciò dilegua con l'individuo, se con l'individuo dilegua l'universo? E se è vero che la persona reale presenta un pregio intimo cui nulla conferisce la durata, non è dunque essa fuori della durata, e per conseguenza eterna?

No, la persona reale non si sostituisce; ella si sente fulcro e vaso dell' universo, e non si acconcia al totale sacrificio di sè; sinanco nelle religioni a intenso fondo ascetico vagheggia certo la speranza annegandosi in Dio, di riconoscersi in qualche modo come distinto pensiero di Dio. Ed è probabile che l' uomo meno immortalista, negl' imunancabili istanti d'interno e intenso raccoglimento, soffra il rimpianto della personale estinzione.

La scienza ha dimostrato, dice il Finot, •he la morte dell'individuo non è se non la fine di una certa forma di federazione delle molecole... Concepita come il nulla aveva di che attristare l'esistenza, considerata come il cambiamento di vita, ci impedirà di temerla e ce la fari quasi amare . Quasi amare. dice un materialista. E il prof. Ughetti argutamente risponde che appunto a quella tal \& federazione, ognuno tiene tanto (1); ognuno tiene tanto al proprio io del quale cotesta federazione si crede essenza e può bene essere un mero sostrato strumentale. I più eminenti materialisti quasi lo confessano: il Moleschott sa benissimo che l'intera concezione materialista potrebbe invertirsi. e epoichè ogni materia è un veicolo della forza, è dotata di forza. penetrata dallo spirito, si potrebbe anche parlare di una intuizione spirituale $\cdot(2)$; Enr: ) Czolbe concepisce la sensazione e la coscienza di sè come un movimento nello spazio, ma avverte essere allora lecito - invertire la proposizione e dire che dove si manifesta un movimento di una corta intensità e di una carta forma, deve anche manifestarsi la coscienza, onde si verrebbe alla dottrina dell'animazione generale della materia. Lo svolgimento consegnente del materialismo conduce cosi, continua e commenta Höffding, oltre il materialismo stesso *(3).

Quanto all' identità ciclica di Nietzsche, non ha che la conforti alcune dato scientifico, diretto oindiretto e piuttosto le speculazioni che si appoggiano alla scienza ci mostrano un universo svolgentesi sempre in uno stesso senso generale, secondo una linea senza fine, elicoidale e aicendente.... (4). Nè miglior sorte aiuta l'immortalità impersonale fondata sul ricordo delle generazioni che seguono. Il tempo tutto travolge; e poi la gloria è miraggio riserbato solo ai pochi. - Quale scoraggiamento, diceva al Bouasse il chimico Debray, al pensare che dopo una vita di lavoro, anchs ricompensata da una legittima notorietà, nulla resterà di sè $\boldsymbol{2}$ (5).

L'attività scientifica è impersonale, in quanto si assomma in risultati collettivi. Per pochissimi eletti che riescono a salvarsi nella labile e fugace memoria degli uomini, quale sterminata ecatombe della restante folla! Così è in tutto. E l'uomo modorno, pervenuto a un grado tanto cospicuo di consapevolezza, non riesce più a contentarsene...

Bandianoli tutti, questi sciocchi correttivi d'una fine personale inevitabile, e guardiamo piuttosto, stoicamente, alla morte, quale affermazione del nulla...

[^53]Ma la morte è il nulla pel Moro di Venezia, sconvolto dalle passioni più veementi, il nulla pel pensatore stretto dalle esigenze d' un sistema, o mosso da un profondo sentimento di reazione verso idee che paiono insostenibili; la morte è il nulla per una individualita umana oscurata dalle opache concrezioni d'un insoddisfatto bisogno o di un pensiero impotente, come é il nulla per una individualitá tanto debole e incerta da potersi dire inesistente. Ma bandiamoli, quei correttivi, in quanto tali. Giacchè per altro verso essi costituiscono un fatto degno di grande considerazione: l'indice della rivolta infrenabile di una individualità profondamente sentita, quando non l'omaggio verso l'altrui sentimento personale che si discopre potente e pretende di affernarsi.

Così, anche in via indiretta, cotesto sentimento si manifesta davvero come l'intima culla del desiderio e dell'idea di sopravvivenza, anzi, si può aggiungere l'impronta prima di quelle forme o psoudo-forms che alludono a un' esistenza ulteriore, dopo la morte; la luce che le rivela e arrichisce di significato; l'impulso originario alla serena ricerca scientifica del loro obbiettivo valore. Sorge allora l'esigenza di discutere intorno all' © ipotesi . spiritica.

## Luigi Nola Pitti


ESTELLA LIVERMORE

## (Spigolatare dalle relazioni originali di Charles Livermore)

## (cont. e fine vedi numero precedente)

A proposito di Mr. Groute, il Dale Owen cosi riassume due sedute nlle quali il predetto signore nesisteva:

* Alla seduta del 28 Febbraio 1863 (N. 346) era presente Mr. Groute, il quale teneva le mani della medium. Appent spento il gas. Mr. Livermore si senti spingere da una grossa mino ve:so il divano; iudi una luce si elevó dal suslo, most:ando la figura dol dott. Fianklin sovrastante al divano stosso. Mr. Gronte la scorse come gli altri, e non si tosto potè persuadersi trattarsi effettivamente di una forma umana vivente, corse alla porta onde assicurarsi che nessuno l'aresse aperta. Dopo di che torno a contemplare la forms, di cui potè palpare i lembi del vestito.

Ma egli era di temperamento esageratamente scettico, e trascorsa unit settimana chiese di assistere nuovamente onde mettere in chiaro le cose. Volle chiudore egli stosso porte e finestre, e cosl compurtandosi andava mormorand, essere egli fermamente risolato a uon venire più oltre ingannato.

Questa volta la forina di Franklin apparve assai più distinta; egli stesso teneva una luce nel concavo della mano, con la quale si rischiarnva, quasichè volesse dimostrare all'ineredulo *Tomuniso * essere lui per il primo desideroso di fornirgli i mezzi onde scrutarlo soddisfncentemente.

Mr. Groute, il quale dill'inizio dylla seduta teneva sequestrate le mani della medium e quelle del Livermore, si approssimd alla frmi, vi lo, treed; e come l'apostoto Tommaso, si dichiarò fimalınente convinto * (Dale Oweu. pag. 393).

Stralcio quest'altio brano dalle conversazioni che il Dale Owen ebbe col dott. John F. Gray ;

Il dott. Gray mi racconto quest'altra interessante osservazione: In una delle ultime manifostazioni del dottor Franklin, questi si presentò dapprimn imperfettamente formato nel volto, in modo che egli appariva con un occhio solo, mentre al posts dell'ultro e della guancia esisteva un'iuforme ed oscura cavita la quale conferiva al volto un aspetto passabilmente orribile. La medium Kate Fox ne rimane terribilmente impressionata e si dierle a
strillare, provocando l'immediata estinzione della luce spiritica che illuminava l'ambiente.

- Scioccherella - esclamo il dott. Gray prendendola per le mani - non comprendi che col tuo procodere interrompesti l'esperimento più intoressante al mondo qual' $\begin{aligned} & \text { ' }\end{aligned}$ la materializzazione graduale di uno spirito?

Tale filosofica interpretazione del fenomeno, ebbe virtù di calmarla a poco poco, scacciando le sue paure superstiziose; dimodoché, cinque minnti dopo ricomparve il volto del dott. Franklin, e questa volta in guisa cosi perfetta, e con tale espressione di calma dignitosa e di benignita nello sguardo. che la medium fu la prima ad esclamare: . Come è bello! • (Dale Owen, pag. 407).

$$
e
$$

E qui termino forzatamente le mie citazioni, dolente di non possedere tutta la serie delle relazioni originali del Livermore. Tali relazioni vennero in parte pubblicate dal Coleman nel libro *Spiritualismo in America*, e in parto dall, IR:rista < The Spiritual Magazine - (1862-1869). Quest'ultima, nel Novembre del 1882, pubblicava i facsimili della scrittura mediauica di Estella posta al confronto con quella di Estella vivente, e l'identita tra le due scritture appare assolnta.

Le poche citazioni qui riportate basteranno a fare chiaramente emergere limportanza straordinaria che presentano tali esperienze dal punto di vista delle ricerche metapsichiche in genere e della tesi apiritica in ispecie, considerato che in esso si compendiano tutte le piut importanti manifestazioni d'ordine fisico e intelligente proprie alla casistica medianica.

Senza contare che si presterebbero mirabilmente a stabilire confronti e rapporti con le manifestazioni congeneri, quali si estrinsecano o si estrinsecarono con altre medianità famose; confronti e rapporti dai quali emergerebbero sorprendenti analogie in ordine a talune modalità di estrinsecazione medianica abbastanza curiose e inusitate par liasciare perplessi e dubbiosi, e che col semplice fatto del loro realizzarsi in guisa identica con medianità diverse, ai convaliderebbero a vicenda in modo da conferire valore scientifico a dati di fatto capitalissimi per la teoria.

Mi limiterd per ora ad accennare fugacemente a talume fra le analogie in questione.

Noterò, ad esempio, come nelle relazioni del Livermore si parli dell'estrinsecarsi di grosse luci medianiche ora sferiche, ora cilindriche, ora in forma di mellone, e come nelle relazioni sulle esperienze di William Stainton Moses si parli ugualmente di grosse lnci medianiche aventi qualche volta forma di mellone, e più sovente sferica e cilindrica. Noterd inoltre come le lnci consegnite col Moses, conformemonte alle altre di cui scrive il Livermore, apparissern costantemente ravvolte in una sorta di tessuto simile a garza, i cui lembi svolazzanti venivano talora passati e ripassati sulle mani o sulla testa degli sperimentatori ; rileverò infine come i relatori per le sedute col Moses, alla guisa del Livermore, parlino di una mano medianica esistente nell'interno delle luci stesse. Si aggiunga che a loro volta essi avevano rilevato come tali luci venissero apparentemente alimentate dalla mano spiritica che le teneva o che si conteneva in esse. Citero alcuni esempi tratti dalle relazioni dei coniugi Speer.

Settembre 7, 1873. Seduta splendida. Apparvero varie luci. Una tra esse, a mia richiesta, rimase visibile e stazionaria per 45 minuti. Acera forma cilindrica e si recli-. nava in modo da farmi notare la sua forma. (Dott. Speer, in > Proceedings of the S. P. R. s, vol. IX, pag. 326).

Settembre 14, 1873. . . . Mentor * fece apparire alcune luci grossissime. Una di queste misurava circa due piedi in altezza; la porto quasi aderente al mio volto, e
fece passare e ripassare sulle mie mani i lembi dei veli che la ravcolgcrano (Mrs. Speer, in «Light » Agosto 20, 1892). Agosto 10, 1873. © Mentor, avverti: * Ora mostreró la mia mano \&. Subituneamente apparve in basso una grossa luce, che venne a collocarsi a me di fronte gettando un potente riflesso illuminante nul tappeto del tavolo. NelCinterno di essa appariva una mano in guisa tanto distinta da non potersi esigere di più. © La vedi tu, la vedi tu, mi disse, questa è la mia mano; osserva come muovo le dita . Cosi dicendo egli prese ad agitarle speditamente, perseverandovi qualche tempo proprio di fronte al mio viso. Io lo ringraziai per la sua condiscendenza. (Dott. Speer, in \& Proceedings *, vol. IX, pag. 322).

Agosto 11, 1873. * Mentor * mi invito ad osservare il modo con cui alimentava le laei. Cosl dicendo, stacco lentamente la mano dal globo luminoso, e a misura che la mano si allontanava, la luce si affievoliva, fino a divenire quasi impercettibile. Allora la riavvicind lentamente, e la luce andò ravvivandosi fino a divenire brillante quando avenne il contato con la mano. In tale momento era visibile in parte l'avambraccio di \& Mentor* (Dott. Speer, ivi, pag. 324).

Anche nella circostanza dell'emissione di profumi si rinvengouo analogio interessanti tra le due serio di esporienze, sebbene tale fenomeno risulti di gran lunga più svariato nelle seduto col Moses, in cui profumi di ogni sorta ora trasudavano dalla fronte del mediam, ora renirano sparsi per la camera in copia tale da renderne l'aria irrospirabile, ed ora venivano sottratti ai fiori freschi appositumente apprestati. In quest'ultima circostanza pochi fiori bastarano a produrre enormi emissioni di profumi, con la conseguenza però di fure improvisamente avvizaire, fino a completo disseccamento, i fiori sottoposti all'esperienza.

Altra analogia interessante - e questa volta con la medianita di Eusapia Paladino - risulta dalla circostanza che le forme materializzate di cui parla il Livermore non venivano mai a contatto con persone viventi senza interporre un tessuto medianico, o esigere dagli sperimentatori l'interposizione di un tessuto o tegumento naturale. Si è visto come il Livermore e suo fratello infilassero un guanto onde prepararsi ad accogliere nel concavo della mano nua luce medianica, e come Estella accondiscondesse a baciare il Livermore *previa interposizione di uma sostanza simile a garza.

E identiche particolarità si riscontrano nelle sedute con la Paladino in cui, di regola, le forme materializate non toccano e non si lasciano toccare senonchè uttraverso il tessuto della tenda, cosi come non producono mai la loro effigie sui calchi senza interposizione di un ternto medianieo.

E nelle sedute del Livermore, come in quelle con l'Eusapia e col Moses, si riscontra quest'altro particolare, che quando si stavano preparando o si andavano estrinsecando fenomeni importanti, le personalita medianiche esortavano a non guardare con troppa insistenza nel punto in cni si preparava o ai estrinsecava il fenomeno, $\theta$ cio in causa del potere disintegrante o neutralizzante che lo sguardo umano e la concentrazione del pensiero eserciterebbero sulle forze esteriorate. Cosi mentre una mano materializzata scriveva in luce al cospetto del Livermore, questi veniva esortato a non guardare con troppa insistenza il fenomeno, bensl per brevi momenti alla volta, onde non disturbare con lo sguardo la forza in azione ; e in altre circostanze si esortavano gli esperimentatori a chiudere temporaneamente gli occhi: © Il dott. Franklin ci avvertl di chiudere gli occhi per un istante; quando li riaprimmo. lo vedemmo in piedi sulla sedia, di dove troneggiava come statua sa di noi. * A un
dato momento mi si chiesero dei fiammiferi, e ci si arvertl di chindere gli occhi. *

Ecco un esempio analogo tratto dallo sedute col Moses: . Chiesi che una luce fosse portata vicina al mio volto. . Mentor s consenti, e mioncitò a chiudere gli ocrhi. Quando mi disse di riaprirli, vidi a me di fronte a pochi centimetri dal volto ma spleudida luce avente la forma e il volume di ung gloho comme per lampada (Dott. Speer, in \& Proceedings, vol. IX: pag. 275).

Non è il caso di citare esempi particolari tratti dalle sedute con la Paladino, tanto sono commi. Allorchi * John * invita a parlare e a conversare, od exorta a non guardare in un dato punto. non fa che conformarsi alle identiche legri di estrinsecazione fenomenical. per quanto malauguratamente siffatti ammonimenti abbiamo attirato sulla Paladino inginsti sospetti di frode.

E alla forza noutralizzante dello squardo o dell’attenzione umana fa riseontr.) quella dei temperamonti e loro relativa sfera di emamaioni vitali. Al ymal proposito appare istruttivo l'episodio narrato dal Livermore circa leffetto contrariante che la presenza di Mr. Groute producera sulla estrinserazione dei fenomeni: a Con Mr. Groute nell altra camera, la luce brillava del consueto splendore, ma se quetio si aviocinava, la luce si aflieroliva a misura ch'egli avamativa, e per converso ridiveniva brillate a misima chicgli si allontanava. *

Analoghi effetti si realizzavano eol Moses all ogni volta che sintroducerano persone nuove; dimoloche le persomalita medianiche finirono per consigliare i componenti il circolo a rimamersene in poeli onde non compromettere levolvere dei fenomeni.

E amaloghe perturbazioni fenomeniche si riscontravano con l'Home, come ongidi si riscontano con l'Eusapia e con qualsiasi medianitia gemnina (solo $i$ falsi medimm nord-americani svolgono imperturbati il loro programma dinumi a qualsiani promiseuita di pubblien): e si dove ascrivere a tale peroliarita drella fenomenologia medianica, in forza della quile si determinano gradi disparatissimi di affiatamento tra un eruppo l'altro di sperimeintatori, se le risultanze conseguite col medosimo medinm si dimostrano tanto diverse ed anche contradit. torie tra una serie e loalta di esperienze.

Segualero infine un fenomeno curioso rilevato dal Livermore e che trova esso purg riscontro nelle esperienze col Moses. Consiste nei forti rmmori soliti a precedere lestrinseciazione di manifestazioni importanti, fenomeno così abituale nelle esperienze del primo, che in una data crrostanza in cui uon si verifico, le personalità medianiche richiamarono sul fatto l’attenzione degli esperimentatori col messaggio segnento: a Ponete mente che questa volta siamo intervenuti senza provocare rumori. >

Orbene, con la medianiti del Moses si realizzava qualche volta lidentico fenomeno. e arendone eqri chie. sto allo * spirito-guida * * Rector*, questi informò non potersi sopprimere siffatte forme di manifestazioni rumorose, inquantoche costituirano per gli * spiriti * il mezzo più pronto onde liberare l'ambiente dalla saturazione eccessiva di forze fisiche esteriorate. le quali ostacolarano l'estrinsecarsi di manifentizioni superiori.

## *

Con ciò pongo fine all' enumerazione delle analogie esistenti tra le modalità di estrinsecazione proprie alle esperienze del Livermore e quelle speciali ad altre serie di esperienze; analogie che. come feci rilevare, oltrechè rinscire interessanti ed istruttive, concorrono vicendevolmente a convalidarsi; quindi a convalidare la realtà della fonomenologia supernormale in cui s'integrano, e con cio a stabilire dati preziosi in serrigio della teoria.
$\hat{E}$ vero perí che nel caso speciale non erano necessarie corroborazioni di sorta onde farne risultare la genuinità, la quale s'impone con l'evidonza irresistibile dei fatti: tennto conto che non potrebbero escogitarsi artifici frandolenti coi quali provocare l'apparizione di forme umane tangibili che in piena luce e in ambiente privato, si elevino in aria sorvolando sugli spettatori. o scompariscano e ricompariscano subitaneamente in luce, od emergano da mbecole condensatsi al momento; come non potrebbero darsi artifici coi quali presentare in luce dei liori gemuini e profmmati che si dissolvano e si riformino in brevi istanti al cospetto degli sperimentatori, e via dicendo.

Ne l'ipotesi allucinatoria, di cui tanto si abusn oggidi, ni dimostrerehbe applicabile a un corso di 38 sedute condotte con metodo severo ecorroborate dalle testimonianze di Mr. Gronte, del dott. Gray e del fratello del Livermore: ni sopratatto potrebbe sostenersi di fronte alla circostanza che ogni qualvolta gli sperimentatori scorgevano ama mano od un fantama intenti a scrivere su appositi cartoncini da loro precedentemente coutrassegnati, immancalitmente riscontravano che le loro inpressioni visive renivano confermate dalle esistenza reale di corrispondenti messagqi scritti, nei quali per sopra più rilevarasi identitio calligralica con la persona defnuta, il cui fantasma essi arevano scorto in attitadine di serivere.

Eliminatt questa seconda ipotesi, non ne rimangono ctae nltre due piǹ o meno capaci di delncidare i fatti: quella delle acreazioni pricofisiche collettive $\%$, per dirla col prof. Morselli, del «psicodimamismo», posta di fronte a quell. spiritica.

Serondo me, le ipatesi affini del «psicodinamiano. e delle a crearioni psicolisiche collettive * presentano il grave difetto di essere il frutto dindagrini parziali coronate da sintesi gemerali. ('he certo manifestazioni fenomeniche drlla Paladino conducano allipotesi * psicodinamica $»$, ed altre sugferiscamo quella delle a creazioni psicofisiche collettive ", si può concerdere, ed é naturale che ciò arvenga, o, per meglio dire, si comprende fino a un certo punto come si possano sostenere tesi siffatte di fronte a manifestazioni incomplete: ma ben diverse apparirebhero le conchnsioni qualora si volessero considerare le manifestazioni stesse in rapporto al complesso intero della fenomenologia medianica; cio che non fecero ne lochorowiez ne il Morselli, i quali posero a fondamento dellc ipotesi propugnate le loro personali esjerienze, senza riflettere che in tal caso essi avrebbero dovuto astenersi dal generalizzare. Fd equesto lerrore in cui cadono tutti gli oppositori dellipotesi spiritica, i quali ordiscono immancabilmente le loro trame teoriche fondandosi sil indagini parzinli, senza aver l'aria di arvedersi che con metodo siffatto chiunque è padrone di dimostrare tutto ciò che vuole.

Questo sia detto in tesi generale, che nel caso speciale si potrebbe liberamente concedere ai propngnatori delle ipotesi acconnate di provarsi ad applicarle singolarmente alle manifestazioni di Vstella Livermore, con la certezza assolnta che non vi perverrebbero; emi esprimo in questi termini, inquantochè non è da presupporre si possa pensare ad ampliare i confini angustissimi delle ipotesi in questione fino al punto da sostenere la loro ralidita anche di fronte al caso di una forma materializanta, la quale provi con ogni mezzo umanamente concepibile di essere lo spirito di una persona dofunta; vale a dirr, manifestandosi per anni con identita di sembiante, scrivendo centinuia di missive con identità calligralica, esprimendosi in una lingua straniera a lei familiare in vita e per converso ignorata dalla medium, rivestendo i propri concetti in una forma spiccatamente personale, aggiungendo prove soprannumerario d'indole
altamente suggestiva (quale la riproduzione di nua cuffia da lei portata durante l'infermita che la trasse alla tomba), corroborando infine le prove d'identificazione con l'estrinsecazione di fenomeni prodigiosi allo scopo di comprovare l'intervento reale di personaliti spirituali estrinseche ai presenti; non è da presupporre, ripeto, che si possa pensare sul serio ad allargare la cerchin di angustissime ipotesi, fino a pretendere di spiegare ogni cosa col a psicodinamismo della subcoscienza *. E qualora si giungesse a tanto converrebbe rassegnarsi, non potendosi tarpare le ali dell'altrui fantasia; ma in tal caso i propngnator dell"ipotesi *psicodinamica * non potrebbero non riconoscere come la medesima, posta al confronto con quella spiritica, risulti induttivamente e deduttiramente assai meno legittima, non pervenendo essa a dare sufficientemente ragione che dei fenomeni d'ordine secondario, non accomodandosi affatto agli altri d'ordine superiore, e trovandosi in aperta contraddizione con l’intonazione generale della fenomenologia contemplata; in secondo lnogo, non potrebbero non riconoscere come per ragginugere lo intento essi fossero costretti a fare tali enormi concessioni agli arrersarii, e a conferire poteri tanto lati emeravigliosi alla subeoscienza, da ritrovarsi loro malgrado tornati per un'altra strada, quella del subcosciente, sulla soglia di quel trascendentale che pur volevano con ogni cura evitare.

## Ernesto Bozzano

## LE PROVE

Giorni sono si conversara in un circolo ristrettissimo di amici intimi; tutte persone di garbo, fra le quali un malinteso è impossibile. La conversazione cadde sull'argomento, ormai antico e pur sempre d'attualita, della vita ultra terrena. Uno dei convorsanti, ungiovane trentenne da poco convertito alla nuova radiosa speranza, parlò con vivo trasporto dei fatti; da questi sall alle induzioni confermate dalle commorazioni delle entita interrogate, e concluse: Il gelo materialistico si fonde ormai dappertutto sotto il caldo spiro della nnova fede: la via è aporta anco una volta, con questo di grandemente significativo : che tal fede parla ad un' umanita intelligente e colta, ond'essa non traligua nell' empirismo, non si carcererà nel domma, non dara campo ad una casta qualsiasi di consolidarsi ancora in tirannia sacerdotale.....

- Sta bene, ma le prove? - interruppe una signora intelligentissima, che aveva ascoltato, come gli altri, senza approvare nè disapprovare.
- Le prove..... oh le prove!

E l'oratore, sconcertato da quella semplice domanda, rimase qualche momento come interdetto,

- Si, le prove io vi chiedo - riprese le signora pacatamente.
- Ma, signora, disse un altro dei conversanti, un vecchio avvocato - le prove sono innumerevoli ed occorre, anzitutto, metodo cosi nel chiederle come nel darle; di che cosa chiedete voi la prova?
- Di tutto quanto l'amico nostro è venuto dicendo. In argomento si grave, di fronte al quale tutti gli argomenti del mondo passano in seconda linea, voi propagatori del verbo nuovo che parlate a tutti gli ordini sosociali, a tutte le intelligenze, a tutte le culture. a tutte le capacita; voi, dico, avete il dovere preciso di togliere anche il sospetto di arbitrio nelle vostre concezioni.
- Avete una buona lettura di libri spiritici? - chiese un terzo alla signora, mentre il secondo interlocutore parve raccogliersi per preparare una risposta.
- Ho letto Allan Kardek; mi alletta, ma non mi so-
disfa - rispose la signora. - Non ho letto altro; ma pensate che son decine e centinain di milioni ancora che non han letto neppur questo, e voi, intunto, quando inforcate il vostro cavallo di battaglia non badate pin al vostro uditorio, e vi lisingate che possa, a misura che voi parlate, assimilarsi il vostro pensiero senza tirarsi indietro, senza protestare, senza la menoma velleita di ribellione.
- Sta bene - riprese sorridendo l'arvocato - vi concedo tutto quello che avete detto; ma concedete a me che vi dica: pel momento il nostro pubblico siete voi, cioe una persona istruita in generale, e che quell' mica lettura spiritica ce l'ha, per potere avere un punto di partenza nel discutere. Voi, signora, avete chiesto le prove; procediamo per ordine: formulate la prima domanda:
- Io domando che voi mi proviate, che le entita esistano; e se mi proverete ciò. che mi proviate ancora.....
- Alto la, signora. mi permetto di richiamarvi alloordine; vi è lecito chiedere una prova alla volta. E passo a rispondere alla prima obbiezione: Cho le entiti esistano è provato dallo esperienze: quando un femomeno si produce in un circole di sperimentatori e procedendo per eliminazione, vien dimostrato: $1^{\prime \prime}$ cho non può essere opera del medio: $\underline{2}^{\prime \prime}$ che non può enser la risultante delle
 patia tra un vivente lontano e i viventi sperimentatori; quando cio, ripoto, è provato col metodo infallibile di eliminazione, non restano che due ipotesi : a) che il fenomeno non exista e sia dovito ad allucinazione: $b$ che sia dovato ad una forza ignota, Or la prima ipotesi ì spessissimo da rigettare a priori, giacehè quando una fisarmonica suona mentre è susposa in aria o un fonografo ne registra le note, non si potra acensare il fonografo di allucinazione anditiva; quado in un vaso di paraffina appare limpronta di una mano, $\theta$ la fotografin ritrae tale impronta non si può accusare la macchinit di allucinazione visiva. Esclusa per la maggioranza dei casi lipotesi dellallucinazione dei sensi resta l'ipotesi della cansa ignota.
- Eecoci nel campo psicologico - osservò sorridendo la signora.
- Sissignora - confermò l’arvocato - restiano in questo campo, tanto per vedere se le leggi della psicologia ci diano il nome e il coguome e le altre generalita della causa ignota.
- Mia prima di parlarmi di psicologià, sig. avvocato, permettete che io vi faceia un'osservazione. Voi siete venuto alla cansa ignota per via di eliminazioni; ed avete eliminato varie coso: arete eliminato prima il medio, poi gli astanti e poi l'influenza telepatica. Non vi pare un po' troppo sommario il vostro procedimento?
- Arete ragione. Ascoltatemi : Una signorina americana, dotata di poteri medianici, si trovava in una rinnione di americani. C'era un solo straniero, un greco. Nessumo, eccetto lui, conosceva la lingua greca moderna. A un tratto la signorina si mette a parlare in questa lingua, a lei sconosciuta, ed anmunzia allo straniero la morte inaspettata d'un parente. Ammessa la telepatia, della quale questo rappresenta un esempio innegabile, ditemi se il medio potesse dal proprio incosciente trarre le parole e lo locuzioni di unu lingua ignota. Che è mai l'inconsciente degli psicologi positivisti, se non un complesso di sensazioni, di percezioni di idee accumulate direi quasi per precipitazione, nei recessi del sho meccanismo pensante? L'incoscionte non è organico, come il pensiero che si ramifica e persiste; se fosse organico non sarebbe più inconsciente, perchè nou si ammette l'inconsapevolezza di uno schema logico e la consapevolezza di un altro schema logica, ambo coesistenti. Del pensiero organico siamo consaperoli appunto perchè organico; varl frammenti di conoscenza, che supponiamo precipitati nel nostro inconsciente, possono di certo venir rievocati in
momenti di eccezionale congestione e apparirci come guizzi subitanei di luce intellettuale recondita, ma sono vere e proprie meteore passeggere, nè ci dicono che nell'intimita dell'esser nostro i materiali accumulati per anni ed unni vengano elaborati e collegati in forma organica onde esistı un nomo esteriore ragionante ed un nomo interiore pure ragionante. L'incosciente del medio pertanto non può creare una comunicazione completa, logica, esauriente, $\mathrm{Nè}$ al medio è di grande ainto il complesso degl'incoscienti degli astanti; chè se impossibile deve considerarsi, per lo meno in modo relativo, la coordinazione automatica nello stesso nomo di elementi disparatie solo talvolta armonizzanti per inxtaposizione, che dire della supposta coordinazione di incouscienti, che per ragione di eta, di temperamento, di cultura, di vicende ecc., sono diversi tra loro?
- Perciò voi non ammettete l'uomo interiore, l'uomo occulto?
- Non confondiamo . signora : quando si dice nomo interiore, nomo occulto s'intende lo spirito animatore del corpo, il quale spirito sa tutto il proprio passato; il quale spirito è cosciente in modo assolato, ma non può manifestare se stesso con le sue meravigliose attitudini, perchè ostacolato, limitato, imprigionato dal tessuto fisico che noi chiamiamo corpo. E di ciò son prova luminosissima gli esperimenti ipnotici. Nel sonno ipnotico lo spirito manifesta se stesso nella propria interezza.


## - Non sempre.

- Non sempre, ma per ragioni dindole fisica; abbiamo stati d'ipnosi più o meno profondi, nè tutti possono senza pericolo affrontare ogni intensita di sonno; ma i vari stati hanno un carattere unico: il disimpegnarsi, da parte dello spirito, dai legami fisici; il mettere in evidenza un formidabile apparnto di idee e di poteri, di cui il nostro spirito turbato e stupefatto non si inoltra a indagare $i$ confini. Non è dunque il medio l'autore dei messaggi e dei fenomeni; tanto meno questi dipendono dal medio e dagli astanti insieme.
- Sia pure; ma la telepatia!
- La telepatia? Ma per certi fenomeni come quelli che ho citato della fisarmonica auto-sonante e delle impronte nella paraffina semiliquida, come c’entra la telepatia 9 La telepatia non è che trasmissione a distanza di pensieri, di sentimenti, di immagini, ed i fenomeni che visi riferiscono sono spontanei quasi sempre ed inaspettati, non provocati come nelle sedute spiritiche.
- Perche questa restrizione del quasi nella spontaneita dei fenomeni?
- Perchè la volonta umana educata perviene a trasmettere da vivente a virente pensieri e sentimenti, onde non sempre una comunicazione telepatica avviene senza volonta decisa dell'operante e senza aspettazione da parte del percipiente.
- Ma un uomo capace di trasmettere non solo pensieri e sentimenti, ma ancora immagini e parole, parmi sia pin che un uomo, ed io non so che esistano di siffatti superuomini.
- Non sono superuomini; son uomini che hanno una coscienza piǹ estesa dei propri poteri; a questa azione a distauza si perviene con l'educazione della volontà ; con un metodo di vita speciale, con un graduale allenamento. Del resto voi dubitate, perchè non chiamate in ainto la memoria, di fatti che si ripeteno si pud dire ogni giorno. Avrete sentito parlare di esperimenti ipnotici a distanza, pei quali il medico (rassicurateri, si tratta di medici e non di maghi), concentrandosi nel proprio gabinetto, lancia con l'imperio della propria volonta un ordine al soggetto lontano.....

[^54]secolo ventesimo, l'anima vostra dall'ammettere che tal potere exista.

- Eh, questo non si puo negare.
- Bisogna bene dunque che, se è innegabile la trasmissione attraverso qualunque ostacolo materiale, debbano esistere le vie per le quali il messaggio va dall'agente al percipiente; debba il messaggio esistere sotto forma speciale di materia proiettata o sotto forma di vibrazione cterica.

E torno alla questione; la causa ignota non è dunque nel medio; non è negli astanti; non è in viventi lontani; ma gli effetti esistono e sussistono e ci destano meraviglia, perchè dimostrano che questa cansa vede, ode, dove noi non vediamo e non udiamo; perchè ci dimostrano che questa cansa ci manifesta i suoi effetti superando ostacoli che per noi sono insuperabili, come p. es., spostando, abbattendo, sollevando in aria senza contatto mobili spesso pesanti, trasportando attraverso usci chiusi e muri spessi corpi solidi, con grave scorno della ecienza fisica, che ha proclamato l'impenetrabilita della materia. Non vi dà da pensare tatto cio?

- Non v'ha dabbio che.....
- Scusate, scusate, ho omesso il più caratteristico dei poteri di questa causa: quello di formulare ragionamenti pieni di buon senso e di acume; di comporre poesie non ispregevoli e musica originale. Va bene, non è lo spirito di un defunto l’autore di tutte queste singolarità di carattere schiettamente umano, è semplicemente una causa ignota: ma questa causa ignota a sua volta in tutti i circoli di sperimentatori, in tutte le latitudini della terra vi ha detto essa stessa: io son lo spirito di Tizio, di Chio, di Sempronio, che nacque in tal luogo, morl in tal giorno. Perchè dobbiamo continuare a dir che è una causa ignota, quando la causa dà notizia di sè $\mathbf{p}$ È lostesso che se noi chiudessimo gli ocehi e dicessimo: siccome gli occhi son chiusi, tutte le cose che a occhi aperti vedevamo non esistono più. -

L'arrocato si tacque, quasi aspettando una nuova obbiezione, la quale non venne. La signora guardava le stecche di madreperla del suo ricco ventaglio, come se le vedesse per la prima volta. Poi i suoi occhi si volsero allo splendido pizzo di Fiandra. su cui degli amorini intrecciavano una lieta carola. Noi ci guardammo a vicenda, ma non sorridendo, giacchè evidentemente la signore, pensava.

Di quale indole fossero questi pensieri dirò nu'altra volta, se me lo consentirà l'amico Direttore, che è giudice arguto ed abbastanza esplicito, quando dubita che un articolo posea riuscir tedioso al lettore. (1)

## Corradino Pecorella

(1) No, milo caro Corradino, io penso ( he quaudo uomini d' ingegno e di sana cultura come è la tua, - che provengono come noi dalla scuola della nequzione, e che si convertirono a forza di esperienze e dI rifessione maturata lungamente, e ripetntamente discussa da ogni lato - serivono per apportare alla mente del prossimo un raggio di quella luce luminosa che irradia al di là delle nostre percezioni sen-sibili-la loro opera non può non essere feconda, e il direttore di questa Rivista non può non accoglierla con vero affetto fraterno. Continua quindi per la tua ria, sulla quale io vado superbo di averti spinto - vincendo la tua modestia ed il tuo ritegno, che vorrel vincere ancora in molti altri che, comete, sanno. credono e pensano - ma a cui manca quello che finora è virtù: $\bar{l}$ coraggio di dire.
I. C.

Colui che anche in questo mondo, prima di essere liberato dal corpo è capace di sopportare il tumulto che nasce dal desiderio e dall' ira, è un uomo devoto, è un uomo felice.

Bhagarad - Gità-canto IV, 37.

# Il miracolo eucaristico di Bolsena 

## o il " sangue „, delle Ostie consacrate.

(Fatti vecchi e ipotesi naove) - (cont. e fine)
Osserviamone uno, di codesti • fatti •, fra i molti che si potrebbero addurre.

Angelo Brofferio, nel suo libro • Per lo Spiritismo • riferisce questo caso occorsogli in una seduta con Eusapia Paladino: E Ero solo col medio in stanza mia, col lume acceso; presi un quinterno di carta e lo tenni sempre sotto $i$ miei occhi e sotto la mia mano sinistra; il medio mi pose nella mano d.stra la mia matita, ma capovolta, colla gomma in giù e colla punta in su; poi prendendomi la mano e tracciando con quella una croce, disse: John, se quello spirito era bono te mi fai qui una croce? Apersi il quinterno e constatai che precisamente secondo la traccia del medio, e precisamente secondo lo spessore e il colore della mia matita, era tracciata una croce in mezzo al quaderno, attraverso a cinque fogli , (pag. 256.)

## Come avvenne questo fenomeno ?

Da una data quantita di materia (la sostanza della matita) si staccarono invisibilmente delle particelle-che si fissarono in forma di croce - nel foglio sottostante. E chi diresse quei corpuscoli, quelle molecole di piombaggine, perchè si atteggiasseto sulla carta in quel determinato modo? Una volontà - o di uno spirito estraneo, o forse del medio, senz'altro. E per attraversare i cinque fogli - fermandosi sull'ulti-mo--quale processo dovettero subire quei corpuscoli-appena staccatisi dalla punta della matita? Un processo di smaterializzazione e conseguente rimaterializzazione istantanea.

Sono questi i caratteri fenomenologici che ci suggerisce di primo acchito il racconto del Prof. Brofferio. E ripensandoci sopra, io non ne trovo altri diversi o migliori.

Applichiamo ora queste induzioni al caso di Bolsena. It sacerdote, coll'intenso desiderio di vedere un miracolo, provoco la fuoruscita dal proprio corpo di quella determinata quantità di sangue che ando a tragittarsi, a localizzarsi, nell'ostia.

Certo, egli non vide il sangue uscire dalle sue vene e percorrere - come farebbe uno schizzetto d' acqna - lo spazio interposto fra sè e l'ostia medesima. No: egli vide il sangue apparire su questa e gocciarne; quindi quello fu smaterializzato e fulmineamente rimaterializzato. Ammesso che il prete fosse un medio (e chi puo impedirci questa supposizione ?) tutto cio si spiega, si comprende facilmente. Egli realizzo - col sangue - la stessa operazione magica che l'Eusapia compi con una matita. Oppure - se il fenomeno della Paladino accadde per un meccanismo, non animico, ma spiritico - lo stesso puo credersi di quel prodigio eucaristico. Al mio scopo non interessa tanto discutere quale delle due ipotesi valga di più; mi basta sapere che fra l'uno e l'altro fenomeno c'è una sostanziale analogia, sostanziale dico, poichè le semplici differenze formali non guastano nulla.

Difatti, è bensì vero che coll'Eusapia il trasferto fu minimo (pochi corpuscoli di grafite) mentre a Bolsena fu, al confronto, massimo (sangue in una discreta quantità). Ma cio non nuoce alla detta analogia, se si consideri che nel campo delle forze trascendentali il meno ed il piut sono una inezia.

Se mai,si puó dire che il miracolino paladiniano sta al miracolone volsiniate come... le esilhuettes, del Politi stanno alla Katie King della Cook! - Ma la Katie era vera ${ }^{\prime}$; ergo...: Peró, qualcuno obbietterà: perchè quel sacerdote, mentre domandava una prova,-senza che a noi risulti che egli avesse, nel suo pensiero, specificato quale avrebbe dovuto essere - ottenne poi la prova del sangue , e non un'altra possibile, per esempio, della levitazione dell'ostia? Nel caso della Paladino si capisce quel tracciato della matita, poichè la medi: desiderava cotal fenomeno: ma nell'intenzione - nella volontà - del prete il singolar prodigio, che lo meraviglio e lo confuse, non era implicito......

Rispondo: dato che egli non si aspettasse precisamente quello special - segno :, cio dimostrerebbe che il fenomeno non fu animico, ma spiritico, forse dovuto a entita di credenze cattoliche, interessate (ogni spiritista mi concederà facilmente quest'ipotesi) ad accreditare negli incarnati la fede nella transustanziazione. Nondimeno, non è necessario addivenire sino a questa congettura, e nơi possiamo benissimo restare nel campo dell'animismo.

Quantunque non appaia dai documenti che il sacerdote desiderasse il prodigio del • sangue •, tuttavia, se si consideri $l^{\prime}$ ambiente in cui egli viveva, l' atmosfera teologica che lo circondava, tutto $c^{\prime}$ induce a credere che tale sia stato per l'appunto il suo desiderio. Egli-dice la Lapide - sospirava dietroil • segno $:$ : ma quale poteva essere-nella sua mentecodesto esegno, - se non quello stesso che, in realta, ebbe? Era questa la prova, di cui altri - come lui dubbiosigià erano stati degnati dalla divina misericordia, era il miracolo eucaristico * comune •, di cui l'ufficialismo ortodosso si avvaleva nella lotta contro Berengario, era il prodigio constatato, non solo da oscuri fedeli, ma anche da uomini illustri della chiesa (1). Insomma, fra i miracoli eucaristici che a quel tempo si narravano, i più famosi e diffusi eran quelli delle ostie sudanti sangue. $E$ il sacerdote tedesco, nella cui patria - come ce ne attestano il Laghi e il Rossignoli codesti racconti circolavano, poteva non pensare ad una - prova , di questo genere ? - Quanto a me, se fossi stato nei suoi panni - in quell' epoca - non so che cosa di più e di meglio avrei potuto chiedere; qual miglior preghiera avrei potuto fare, se non questa: Signore Iddio, per guarirmi dalla mia incredulità circa il Sacramento dell'altare, fatemi vedere l'ostia santa cambiata in sangue nelle mie mani! L'hanno vista tanti! fatela vedere anche a me, e mi convertiro.....

Ciò premesso - se questa cioè fu l' intenzione del prete - si spiega come egli, per un lungo lavorio subconsciente, il cui effetto emerse quando si trovè a Bolsena, abbia potuto ottenere il fenomeno.

Chi sa quante volte, mentr' ei celebrava la messa, i suoi occhi - nell' ardente aspettazione - si fissarono sulle sacre specie per iscorgervi il \& segno s! Ma questo non veniva mai. I suoi poteri psichici (abbiamo supposto che egli fosse un medio) dovettero aspettare un lungo lasso di tempo, prima di manifestarsi nell'atteso fatto esteriore, che coro no finalmente i suoi voti.

Mi resta ora ad esaminare il fenomeno concomitante dell'apparizione delle imagini sul corporale e sulle pietre del pavimento. Ma saro quì breve, poichè la natura stessa del soggetto limita di molto la discussione. Gli elementi indiziarii che si hanno al riguardo sciolgono presto l'enigma.

Qielle flgurine dell'Ecce Homo - e altre, osservate in seguito, di Gesì Bambino - non furono obbiettive, vale a dire impresse nelle macchie sanguigne (il che se fosse stato, potrebbe attribuirsi a un fenomeno d' ideo-plastica prodotto dal pensiero del sacerdote); ma furono invece subbiettive come il Pennazzi ha cura di far notare (2).

In altre parole, esse si vedevano nelle macchie, ma non erano nelle macchie. $E$ ssi dice che tale visione continui ancora oggi. Cosi affermava lo stesso Pennazzi, così il P. G. Perrone che asseriva di averle viste lui personalmente (3).

Il primo ad avvertirne la presenza fu il prete tedesco, quindi le constatarono molti volsiniati, e con questi il Pontefice Urbano IV. Ma fino a migliori e più precisi controlli (fino a che, cioè, l'autorità ecclesiastica non affidi l'esame di quelle macchie ad una commissione di scienziati indipendenti) io son di parere che in tutta questa faccenda si tratti di puri fenomeni allucinatori.

E in quest'idea mi confermano alcune circostanze, che il Pennazzi ha candidamente registrate, e che sono, all'uopo, molto significative. Per vedere quelle imagini, pare che si richieda una condizione psicologica sui - generis , cioè uno stato devozionale, uno spirito di compunzione, di umiltà, di fede, in colui che si accinge a scrutare le prodigiose macchie. Cosi s un chierico non lo vide (l' Ecce Homo) avanti la confessione, ma bensl dopo * ed un calzolaio parimente sol dopo la confessione il vide, E l'autore commenta: - l'umana credulità vorrebbe sapere perchè questi nol videro, ma trattandosi di occulti giudizii di Dio non è lecito colla debolezza umana investigarne i segreti $\cdot$. (4)

Cio appunto c'insinua il dubbio che queste percezioni cosi elastiche - siano nient'altro che il riflesso fantasmago-
(1) Ved. il caso simile accaduto al vescovo Pletro D' Amalf, e narrato da San P'lor Damiani - (Li\%. 2, ep. 15, ad Desid.)
${ }_{(3)}^{(2)}$ Op. cit. P. del Perrone le Praelectiones Theologicae. Edit. XXV. r. t, Milano-Genova 18i7. (Tract. do Eucharistia p. 211 , in nota).
(4) $\mathrm{Op}_{\text {p }}$ cit. p. $\mathbf{5 6}$.
rico di un particolare stato d'animo degli osservatori. Se si pensi come le sacre imagini esercitino un fascino speciale sulla psiche dei pii credenti cattolici; come quelle dell'Ecce Homo e di Gesì bambino tengano - ab immemorabili - un posto eminente nel culto iconodulico, e nell'accesa imagi nazione dei fedeli; si comprendera in che modo chi è predisposto alla cosa, - vegga • ! Col che non intendo escludere che altre volte - in altri fenomeni del genere - siano realmente apparse delle imagini (che si spiegherebbero - come dissi - con un processo d'ideoplastica): ma, per le • macchie . di Polsena, mancano fin'ora quelle garanzie che avvalorerebbero quest' ipotesi - la quale, di consegnenza, sarebbe superflua nella presente ricerca

Concludendo il mio modesto studio, io mi domando a che cosa esso potra giovare, quale impressione potra lasciar nell'animo del lettore. Quando scrissi intorno al miracolo di S. Gennaro, sostenendone la genuinita, vi fu chi mi obbiettò che di tal maniera io faceva l'apologia del clericalismo. E ora forse qualcuno potrebbe ripetermi l'accusa. Ma si rassicurino costoro.

Il clericalismo qui non c'entra per nulla. Esso che del Cristianesimo di Cristo è una volgare - spesso criminosa caricatura, si condanna da se medesimo di fronte all'odierna coscienza morale, e non c'è alcun prodigio che valga a salvarlo.

Ciò nonostante, si badi, al di sopra del clericalismo restano i fatti , accaduti nel suo seno, e che esso ha sfruttato pel suo tornaconto. Sono codesti fatti che io credo meritevoli di essere studiati - indipendentemente da ogni preoccupazione confessionale - come quelli che possono avere in sè un fondo di verita, un tesoro non indegno di entrare nel gazofilacio delle scienze psichiche contemporance.

Giovanni Battista diceva di Gesù: Egli ha in mano il suo, ventilabro e mondera interamente l'aia sua. e raccogliera il grano nel granaio, ma brucera la paglia col fuoco inestinguibile.

Qualcosa di simile dobbiamo fare noi : il passato non va distrutto, bensi riesaminato, e la grande aia della taumaturgia ecclesiastica deve subire il vaglio della critica, perchè il frumento sia diviso dalla pula; perché, quello raccolto nei granai della nuova scienza, alimenti lo spirito delle generazioni future ; e questa sia arsa, per non rinascere mai più, nella purissima fiamma della ragione.

Questo è il compito che a noi incombe, e se io vi avrò concorso - anche per una parte minima - potro andar lieto di non aver inutilmente studiato il miracolo di Napoli e quello di Bolsena.

Ernesto Senàrega


## SENSAZIONI DI MORTE

## (Frammento)

Si ritraea la luce, abbrividendo,...
E , in quella casa opaca di mistero, Un'immota paura
Ingombrava il mio spirito, siccome
Seguissi, da lontano,
Un fievole lamento,
Che, non inteso, annuncî una sciagura...
Ti riscotevi,
Intirizzendo, al fiato de la sera,...
E, più pallida assai, assai più bianca,
Tu mi gravavi, a fianco,
Enormemente stanca

- Tu, così lieve -

E il capo, affranto,

Desolando, cedea:
Chiedea riposo pria de la preghiera!

Ti perdevi così, su' miei ginocchi, Trascolorando :...

Non osavo destarti,... e avea, pur, tanta, Tanta paura
Del tuo pallor più pallido e del tuo Sopore così prossimo a la morte !... Ora, sognando, ancor gemevi, e, ancora, Il gemer lento ti schiudeva gli occhi!

Parea la voce tua fatta pel pianto, E imploravi col flebile abbandono Di chi, senza sperare, ancor desia... Avean le tue parole un fioco suono, Come di voce che riviva e appressi Da secreti recessi.
Tu mi parlavi dal Passato. Omai, Le tue parole stanche Fiatavano, ne l'ombra,
Di cose morte e bianche :...
Eri da me così distante,... sì,
Così distante!...
Ora, obliosa,
Indulgevi a la vita,
Teneramente!...
Or, disperando, urlavi sordamente,
Come dal fondo d'una bara:... poi, Estenuata, quasi, lontanavi
Da la tua stessa voce... mormorando.
Ti rincorrevo, addentro la vorace
Ombra, più intento ne l'udirti,... sempre
Più intento nel seguirti:...
Per accogliere 'l tuo èsile fiato, Ora, affrettando,
Mi dilungavo da la vita,... entravo
Nel tuo squallido regno, e, inavveduto,
De la tua morte m'invadea 'l contagio.

- Tu m'adusavi a superar lo strazio

Del tuo partire,
Me trascinando fuori de la vita:
Io ti reggevo in contro a l'infinita
Ombra, te confortando
A valicar l'Ignoto

E un poco,... un poco,...
Ora, ogni dì, morivo anch'io,... anch'io
Di me qualcosa
Immolavo al tuo fianco:...
Raccapricciando e delirando, anch'io
Mi ricercavo,....e quanto
Ti trattenea a la luce,
Omai, altro non era
Che il fragile contatto de le mie
Timide labbra.

## Gli albori di una promettente medianità

La nostra puntata nel numero scorso della Rivista, nella rubrica della : Rassegna delle Riviste , ha provocato una lettera del nostro carissimo collaboratore ed amico E. Carreras, che volentieri pubblichiamo:

## Caro Calderone,

Son lieto che, uell'ultima puntata della tua Rivista, tu abbia dichiarato di esserti trovato d'accordo con me nel giudicare che mentre una parte dei fenomeni presentati dalla media signora Lucia era evidentemente genuina, su di un'altra parte era da riservare il griudizio fin dopo esperimenti molteplici e rigorosi : giudizin questo, che ti confermai anche dopo che avevo veduti altri fenomeni buoni misti a sospetti.

Con ciò hai riconosciuto che sono in grado di distinguere il grano dal loglio, cosa che mi fa piacere. non per ine, ma per i tuoi lettori, i quali, sulla tua fede, sapranno che se io - dopo 15 anni di esperimenti continui, fatti con tutti i medi, dai più celebri agli ignorati mi decido a pubblicare dei resoconti di sedute da me presenziate, lo faccio con cognizione di causa, ponderatamente e, soprattutto. sinceramente.

Con questo non pretendo di trasmettere ad altri, come tu vorresti, la convinzione che quello che io pubblico sia oro di coppellas, perche nella convinzione entra l'elemento subiettivo, che non si può mai trasmettere, tranne in casi di suggestione, tanto vero che, p. e. mentre molti credono in modo assoluto ai famosi esperimenti del Crookes, moltissimi altri ne ridono a crepapelle!

Intendo, però, di aver pieno il diritto, cha tu neghi, di far conoscere quella che io, nella mia coscienza e nella mia modesta pratica, ritengo sia la verita, come essa risulta ai miei sensi, senza infingimenti, occultamenti o concessioni.

Quando non posso far cosi, preferisco tacere tutto, come ho dovuto fare in tanti casi.

Se non fossi stato convinto di questo, non avrei spedito una serie di resoconti a * Luce e Umbra*, scrivendovi osscrazioni puramente obiettive e riflessioni non soltanto sui fenomeni evidentemente genuini, ma anche su quelli dubbi od aventi apparenza di frode, come gia avrai veduto scorrendo quei resoconti e come meglio avresti veduto, e vedrai, se tuavessi avessi avuto la pazienza di attendere la fine delle mie pubblicazioni: cosa che, se non ricordo male, ti avero anche detto.

Mi pare dunque non si attagli a me, in alcun modo, il tuo severo ammonimento dicente e che per la suprema legge dellonore non si ha il diritto di mettere in pubblico come oro di coppella questi fenomeni, se prima non si può dire come disse il Chiaia al Lombroso a io vi sfido a vedere, a studiare ecc. $>$.

Per me la cosa si riduce a dire la verità e niente altro che la verità: e questa suprema legge dell' nono, consentimi di dirtelo, non ho bisogno che mi sia rammentata nemmeno da amici cari come sei tu.

Con ciò io intendo non solo rispettare le tue decisioni circa la sospesa pubblicazione del resoconto della seduta romana cui assistesti e che mi avevi chiesta: anzi io al tuo posto avrei forse fatto altrettanto; perche è inutile, anzi dannoso, pubblicare soltanto uno o due bozzetti is olat:, quando invece occorrerebbe aver sott'occhio tutto il quadro, e bene illustrato, per comprendere bene il valore dei singoli e diversi fenomeni.

Soltanto che io non ho piacere di essere frainteso nè valutato diversamente da quello che sono:

If son sicuro che anche tI, nella tua amicizia. flnirai col darmi ragione.

## Credimi cempre <br> tuo E. Carreras

Roma, 18 settembre
Dopo questa lettera sentiamo di dovere rassicurare il nostro amico e fratello, che non fu mai nell'animo nostro il sospetto che egli abbia potuto scrivere senza essere convinto della realtit delle cose da lui riferite; nè è zenulo meno in noi il conrincimento che il Carreras sia sempre stato uno deipill competenti in materia di esperimenti, tanto difficili come quelli medianici; e di tale correttessa morale da collocarlo fra ipiu coscienziosi e severi osservatori.

Perd se noi abbiamo ritenuto, e riteniamo tuttavia non utile la pubblicasione dei fenomeni che
egli presenta alla conoscensa degli studiosi, è per. chè, dopo $i$ risultati negrativi dati dal detto medio in casa di un noto pubblicista romano, dopo le notisie date da un'autorevole rivista di Roma, sul conto dello stesso medio, dopo che il medesimo Carreras ebbe il sospetto, che gli fa onore, che taluni fenomeni non fossero genuini, ma sospettati di frode sia pure inconsciente; dopo che egli stesso mi aveza informato di tali dubbi con quella lealtit che lo distingue; dubbii che arrizarono fino al punto di far ritenere che il medio durante le sedute aiesse taliolta saputo slegarsi, e ricomporsi poi allo stato primiero, credezamo che fosse utile prima di pubblicare $i$ resoconli, di accertarsi realmente del valore effettia di tali sospetti, che se per aiventura fossero diàentati delle realtia, arrebbero potuto mutare di molto il giudisio su quelli che si ritenez'ano gemuini.

Mi angruro quindi che renga una assicurasione in queslo senso dal carissimo nostro Carreras, nel senso che queste nuoze prove si sienn fatte, e abbiano riconfermato la sincepita dei primi fenomeni che furono accertati dal Carreras sullo scorcio dell'anmo passato, come attestano le da!e dei ierbali in pubblicasione.

Creda pare il mostro amico Carreras, che moi come lai e quanto lui amiano che la liace dilla veria irralii sempre piat questo lato ancora conteso del granile problema del nostro Essere, al cai fine egli laiora da anni con intelletto d'amore.

Cio che diciamo del Carreras za anche esteso al mostro mon meno caro ed affeltuoso collaboratore Prof. V'inienso Tummo!o, il quale ci ha pure diretlo un'altra leltera dello stesso tenore del Carreras, che non crediamo di pubblicare por eidare una ripetizione di concetti pressochè identici

Nessuno dubiterà certanuente della comperenza di entrambi e alei servisi quotidiani che essi rendono alla nobile cansa e crediamo che dei nostri chiarimenti, superiormente alati, possano rimanere soddisfatti.

## La Redazione

## Rassegna delle Riviste

LUCE E OMBR. ́agosto $^{\text {1910) }}$ sotto la solita rubrica - Per la ricerca psichica parla di un sogroo telepation e di un caso straordinario di apporto. Il primo detto a torto promonitorio, avvenne al signor Antonio Santoro, sott'ufficiale delle guardic di Finanza a Framura (ienova). In sostanza egli giunge a precisare fra limiti ristretti lora in cui gli apparve una sua zia, ricevendone l'impressione che fosse morta: dalle tre alle otto del di 11 marzo 1908. Ed effettivamente alle ore 7 di quel giorno, moriva in Torremagriore (Foggia) la signora Marietta Fratta, madre del relatore, sig. Matteo Santoro, Farmacista. Il curino di questo Antonio, ignorava che la zia fosse ammalata.

Il secondo è riferito dal noto scrittore Achille Tanfani, che lo raccolse da una persona degna di fede, e l'ebbe confermato dall'eroe dell'avventura, un tranviere. Il quale per un mese di segulo, ogni mattina, trovo nella sua bọsa di bigliettaio, un bel biglietto da cinque, e lo mangio coscienziosamente. La moglie, mal persuasa dell onesta origine di quel denaro, tempesto il tranviere di contumelie, sinché costui le rivelo l'occorso. La notte successiva, marito e moglie vennero gratificati di spirituali ma sonore legnate, ed essi se ne accusarono vicendevolmente.

L' umoristica avventura, in fondo appare quasi una invenzione, un tiro voluto giuocare a' creduli spiritisti.

Il Tanfani, da par suo, se la cava ponendola un po' in ridicolo.

JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR PSYCHICAL RESEARCH, Section • B , of the American Institute for Scientific Research. August, 1910-riferisce abbastanza minutamente intorno a un caso di chiaroveggensa relativo a un accidente di annegamento in un grande stagno presso Brewer, nel Maine, di taluni studenti che vi si erano recati in partita di piacere.

La ricerca del caso si deve alla signora Fannie H. Eck-
storm, che indirizzò parecchie lettere a quelle persone di riguardo che furono testimoni, o parlarono con testimoni dell'avvenimento, afine di renderne edotto il prof. H. N. Gardiner, autorevole cultore di scienze psichiche.

I documenti consistono in un rapporto della prefata signora, al prof. Gardiner, una lettera del Gardiner al Dr. James H. Hyslop, narrazione dei fatti dovuta al Rev. Warren Morse, relazioni della signora Curtis, del signor Preston, del signor Crocker, lettere della signora Eckstorm, lettere e certificati di risposta da diverse fonti, e una nota finale della relatrice piut volte menzionata.

Secondo il racconto del Rev. Warren Morse, nel dopo pranzo del 12 giugno $19 \%$ giunse a Brewer la notizia dello annegamento di parecchi studenti della classe graduata della High School. La classe aveva fornito i lavori del corso, e tredici ragazzi, guidati da un'insegnante, si recarono a $\mathrm{Hy}^{-}$ mes per divertimento. lvi é un lago, e gli scolari, divisi in due barche e un canotto, si diedero a percorrerlo. Si levo un forte vento, e uno dei battelli coi quattro ragazzi che conteneva, affondo. Annottava. Quella sera, martedi, non si potè fare nulla di serio per ripescare i cadaveri. Il domani, per tempo, dieci o dodici barche si diedero alla triste ricerca: solo verso le 14 si pote precisare la posizione del battello affondato, e issarlo. Circa mezz' ora dopo, in un punto abbastanza vicino, fu rinvenuto il corpo di Aiken; quello di Parker fultimo trovatos era pure vicino. Il corpo di Brown (rinvenuto il secondo) era a quindici piedi dalla barca, nella direzione di un campo; il terzo, Herrick, a $2(0)$ piedi circa, nella stessa direzione. Da un orologio trovato fermo su uno dei corpi, si dedusse che l'accidente era accaduto, quel giorno di martedi, 12 giugno, fra le undici e mezzogiorno. I corpi erano deformati, salvo quello di Parker, che pero presentava una brutta ammaccatura a un occhio; il battello era caricato da una pesante zavorra di pietre, e quando fu scoperto, mostrava la scotta legata, e poggiava sulla chiglia; l'albero con la vela si elevava verticalmente. Le vesti di Parker erano piene di sabbia e di fango piut di quelle degli altri...

Or ecco il lato singolare di questo aveenimento. Il giorno dopo la disgrazia, a Oldtown, che dista dodici miglia dallo stagno, nella sala da pranzo dell'Hotel Crocker, ove erano parecchic tavole, a una delle quali sedeva la famiglia del proprietario, signor Samuele D. Crocker, la signora Crocker si alza e con un tuono di voce speciale, dissimile dal proprio normale, comincia a discorrere di una barca giacente a fondo del lago. Essa non poteva vedere dentro un buco assai profondo, da cui un' acqua resa densa da molta sabbia veniva su gorgogliando, e nascondeva qualcuno che pareva schiacciato e giacente sotto la barca. La signora Crocker accenno, secondo riferisce il signor Sparks che era presente, ai corpi dei quattro annegati-i quali in quel momento non erano ancora stati rinvenuti.

D'altra parte, il signor Clifton H. Preston, primo • Principal . dell'Alta Sctola di Brewer, riferisce che, ritornando verso le sedici dallo stagno, dopo il ritrovamento dei corpi, incontro una persona che gli chiese se credesse nella chiaroveggenza, e gli racconto che mentre desinava con una signora Jordan, di Oldtown, ebbe da questa l'indicazione del luogo preciso in cui avvenne il sinistro, e la descrizione dei corpi, notevole assai, fra le altre cose, la descrizione del povero Parker, il cui viso era sfigurato, etc., con particolari che il Preston giudico esatti.

Chiudiamo questo racconto, riproducendo, la lettera del prof Gardiner al Dott. Hyslop:

Narthampton, Mass., Grafts. Avenue, 23-8 aprile 1908.

> Caro Hyslop,

Vi mando i documenti circa un caso di cui udii parlare la prima votta nel maggio del 1907.

Il mio corrispondente, in data 27 maggio 1907 , mi scrisse fra le altre cose che la ricerca dei corpi era stata tentata il giorno stesso dell annegamento senza successo. Allora qualcuno... ebbe a consultare una chiaroveggente del luogo..., non protessionale.... la quale gli disse dove occorreva cercare ; che tre dei ragazzi giacevano a varie disanze, ed il quarto era sotto il battello, con la chiglia di questo sulla faccia. Le sue indicazioni furono seguite, e in mezz'ora si ritrovo la barca in un col primo corpo, e subito dopo si
scoprirono gli altri, proprio come la chiaroveggente aveva visto. Così dice il mio corrispondente, ma in verità non risulta dai documenti che il ricupero dei corpi fosse stato in qualunque modo reso facile dalla chiaroveggente, la cui - visione , appare solo precedente il ricupero medesimo;

I fatti essenziali sono i seguenti :

1. Quattrn scolari annegarono in un lago pel capovolgimento di una barca, che affondò colla chiglia in giù ;
2. Il giorno dopo la barca fu ripescata e $i$ corpi rinvenuti, due presso il punto in cui quella affondo, gli altri a varie distanze presso la riva, cui i ragazzi tentarono di giungere :
3. Uno dei corpi trovato presso la chiglia era mutilato e gli abiti aveva pieni di fango e sabbia; esso resto incagliato sotto la barca;
4. Lo stesso giorno e prima del rinvenimento, una donna di una cittit vicina ebbe una visione della scena, con parti colari abbastanza corrispondenti, taluni anzi ben corrispondenti a ciò che fu scoperto dopo.

Ammessi i fatti narrati, s' impone, credo, l' alternativa della chiaroveggenza o della coincidenza fortuita. La seconda non è improbabile, ma la prima trova appoggio in casi simili noti e accuratamente raccolti...

IL COENOBIUM, la importante rivista bimestrale, e col prossimo gennaro mensile, che da Lugano irradia pel mondo le più vive efervide correnti del pensiero filosofico e religioso contemporaneo, dedica molte pagine dell' odierno fascicolo IV, luglio-agosto 1910, alla continuazione di una specie d'inchiesta internazionale circa la natura umana o divina di Gesù Cristo: vi sono risposte del Chiappelli, di Romolo Murri, di Arnaldo Cervesato, del prof. Nathan Saderblom dell'Università ai Upsala, di Enrico Weinel dell'Università di Jena, di R. Schmiedel dell'Università di Zurigo del Bertrand, del prof. Aschenbroedel da Roma, di . Un sacerdote italiano e di Pasquale Garofalo di Bonito.

LA STESSA RIVISTA pubblica una notevole recensione di Angelo Crespi (Monismo e Pluralismo) del recente libro di Bernardino Varisco, •I Massimi Problemi.

Il V. assume netta e forte posizione contro il cadente positivismo e contro l'idcalismo di Croce e di Gentile, idealismo che disconosce i supremi diritti dell' essere individuo annullato in seno allo Spirito assoluto. Dal punto di vista gnoseologico, l'autore vuol superare il solipsismo, risolvendo prima l'oggetto in elementi sensibili e poi le leggi o sostanze in elementi conoscibili, e ammettendo in corrispondenza che i medesimi sensibili possano venire inclusi nell'unita di coscienza di più soggetti, e che i medesimi conoscibili possano essere inclusi nella unita di coscienza d'uno stesso soggetto. Il quale, cioè il soggetto, si rivela così come centro di attività conoscitiva, quindi non più mero soggetto, ma soggetto - cosciente della unità e della sua coscienza come della legge e dell' ideale della sua attivita;.. un valore, un fine a sé, una persona. La persona è l'Io integrale che, come legge controlla i suoi clementi costitutivi. E anche qui l'esperienza confuta il solipsismo perchè afferma bensi che, in quanto persone, tutti hanno egual valore ed egual grado di sviluppo ma afferma pure che hanno valori distinti: per di più l'esperienza afferma fra le persone distinzioni non solo numeriche, ma qualitative (buoni e cattivi). .

Dal punto di vista della realta, il V . ne esamina i rapporti col pensiero. Il pensiero è sottoposto a relazioni logiche (principio di identità e principio di contraddizione), le cose e i fatti stan subordinati a relazioni causali. Sembra dunque che vi sia contraddizione od estraneita assuluta fra il primo e i secondi. Ma anche tra cose e fatti sussistono rapporti logici: in quanto saziati $i$ corpi son fra loro legati $e$ in quanto avvengono nel tempo, le cose sono prima e dopo : ossia l'accadere obbedisce a leggi logiche indeclinabili. La legge fisica o psichica, la legge empirica insomma, presuppone le leggi logiche, ma non vi si lascia ridurre. Cio non si può spiegare altrimenti se non considerando che oltre alle variazioni che sono logica conseguenza di altre precedenti, ve ne sono di assolutamente iniziali ai soggetti e alle persone. Le variazioni logiche sole non ammettono che la simultaneità, le variazioni spontanee implicano invece $l^{\prime}$ accadere successivo ed effetti che non sono mere conseguenze logiche. A e B interferiscono perchè connessi da
relazioni logiche ideali, ma uno è A e l'altro è B e l'uno resiste alla logicita che l' altro gli oppone e lotta per differirne sempre più e divenir sempre più se stesso ${ }^{\text {. }}$

Abbiamo dunque centri di esistenza e di attivita spontanea, fra i quali sussistono le relazione logiche e i quali le precedono. Le relazioni stesse governano le variazioni effettuate non quelle in potenza; esse sono necessarie ma i centri attivi e spontanci non lo sono. Cosi l'universo e una unita di necessita e di spontaneita.

L'Universo è l'Essere, il pensabile, il sistema dei pensabili, capace di essere incluso nella coscienza di tutti $i$ soggetti (con che e evitato il solpsismo): , il concetto dell'essere che è in ciascuno è il mezzo con cui ognuno può arrivare a trascendere sé stesso: é un concetto suo, ma non esclusivamente suo. L'Essere e i' elemento comune a tutte le sue determinazioni ..... ; preso a sè, è l'assolutamente indeterminato, ed esso non può esistere che nelle sue determinazioni; ma viceversa queste han fra loro relazioni solo come partecipanti dell Essere. E tali determinationi sono i centri di spontaneita e spontancita che debbono all Essere, il quale li crea, limitandosi, ma cessando di essere l'assolutamente inderminato.

L'idea di creazione non esprime precedenza temporale dell'Essere, di Dio al mondo, ma dipendenza lorica del mondo da Dio, il quale senza il mondo non sarebbe, ed é Dio in quanto crea, si determina eternamente nelle sue creature. Ognuna di queste è una monade, inclusa noll' Vissere e che include l'Essere, e lo include in modo unico perché è quella monade e non unaltra. Le monadi interfuriscono fra loro, collegandosi in sistemi più o meno complessi, di cui i soggetti razionali sono i piat atti a noi noti ; esse sono eterne, ma i loro sistemi non lo sono e si svolgono solo in condizioni favorevoli. Esse sono rette dalla finalita, ma non ed detto che la finalita debba sempre prevalere sulla causalita..... La esistenza di soggetti forniti di autocoscienza capace di assurgere alla coscienza della ragione universale, immanenti in essi e nel tutto, e di aspirare ad armonizzar con essat la propria spontancita suscita la speranza l'esigenza logicat che la finalita abbia per questa ragione a prevalere. - Il valore sparso nell'Essere, vale soltanto perche Io esisto; ed esso è preservato se la finalita prevale sulla causalita, se l' Essere si determina per attuare unfine, se, in una parola, Dio esiste... E \& i puri di cuore vedranno Dio. .

Il mondo adunque è pensabile perché di natura fondamentalmente identica a uoi, perche Dio vi e immanente. Il Crespi si chiede se l'immanenza escluda la trascendenza. - Come ognuno di noi è una coscienza che haper contenuto parte del mondo sensibile, nulla si oppone che esista una coscienza che ha per contenuto tutto il mondo sensibile. In tale caso - $i$ sensibili e i pensabili sono per noi dei dati, ma in sè costituiseono il contenuto della coscienza di Dio. Comunque sia di ció, la filosofia del Varisco rimonta alle più vive fonti dell'essere consapevole, e ne riconosce e afferma il fondo individuale primo ed irreducibile.

E ricordiamo che l'ultimo libro di William James è tutto una battaglia combattuta in pro d' una visione pluralistica dell'universo.

LA STESSA KIVISTA, fra le tante belle e buone cose, ha un articolo dal titolo sonoro e reboante: Il fallimento del mediumnismo? al quate come si vedel'autore, il prof. Thomas Tommasina, ha apposto un punto interrogativo, senza dubbio - per difendere il suo scetticismo •, geloso, come ogni buono scetticismo che si rispetti, di non pencolare nè a destra nè a sintstra. Senonché il prof. Tommasina parla tutt'altro che da scettico. Data una scorsa al recente volume di 877 pagine in- 8 , che contiene gli atti del VI Congresso di Psicologia, dal 2 al 7 agosto 1909 in Ginevra, non teme di asserire che il Congresso fu . una vera catastrofe del mediumnismo e la constatazione del suo fallimento, tanto per le prove assolutamente senza valore che vi recarono i vari relatori, come per il pochissimo interessamento che i congressisti addimostrarono per tale oggetto $\cdot$.

A guisa di un commerciante disonesto e inaccorto, il povero mediumnismo non ha saputo rispettare gl'impegni, a quel che pare, contratti, ed è ora fatto segno alle giuste persecuzioni dei suoi creditori,..i quali non dubiteranno di dannarlo alla gogna, a quel modo, press' a poco, che non dubito di gridare il crucifige contro la scienza Ferdinando

Brunctière. E per una difesa dello scetticismo non c'è male! Evidentemente, ogni volta che da un Congresso... come questo di Ginevra esula qualche particolare manifestazione della scienza, ogni volta che una scienza nascente muove i primi dificili passi tra l'indifferenza o l'ostilita dei piia, essa è morta o fallita, nè vale a salvarla dal triste fato un suo breve eppur onorevole passato, cosicche sembra che la storia si esaurisca nell'attimo fuggente, come nella flosotia di Enrico Bergson le posizioni di un mobile si riducono soltanto alla attuale, essendo quelle che noi diciamo precedenti, irreali e nulle.

Che il medianismo vanti un passato abbastanza onorevole e stato creduto fino ad oggi; lo hanno creduto, per citare appena qualche nome, i Myers, i Crookes, i James, i Richet, i Morselli, i Bottazzi. Ora sappiamo che cotesta credenza é falsa, ma falsa perchè poggiata su un che d'inesistente, e gli stessi nomi or citati, lungi dal rappresentare le più grandi espressioni del pensiero contemporaneo, sono il risultato di una vasta allucinazione collettiva che ha creato certi suoni e vi ha riferito certe ricerche, senza che nulla di sostanziale agli uni e alle altre si rileghi.

Che la cosidetta scienza utficiale, quella che si aduna nei Congressi, abbia guardato e guardi con ocehio di ripulsione e di altezzosa pieta il medianismo, è stato ritenuto dai cultori del medesimo; ongi convienc che questi si convincano del contrario. Le ostilita e la quasi derisione che salutarono l'opera di Crookes; le invenzioni demolitrici che si tentarono contrapporre alle esperienze del Richet; l'aceoglienza agrodolece $e$ in fondo quasi indifferente che fu fatta alle ricerche del Morscilli e del Bottazzi, essa stessa poi docuta alla esclusione degli e spiriti ,.....; il responso timoroso e leggero del famoso Istituto Psicologico di Parigi, che provoco le tiere proteste di Giuliano Ochorowicz (un altra creatura allucinatoria) e del nostro Carreras: ©o spirito settario e partigiano che informó l'attivitit del V Consreso Psicologico dal 2ó al 30 aprile 1905 in Roma, tutto cro e altro ancora prova a esuberanza che i psichisti; i e medianisti , sono tormentati da un tremendo spirito di persecuzione, che ne ottenebra il giudizio e fa veder loro dei nemici nei sereni e imparziali scienziati in cattedra.

Quanto al Congresso di Ginevra, è vano giudicarlo, se non altro, dall attitudine del suo segretario generale, dottor Prof. Ed. Claparèle, com'e vano ricercare il nome del medesimo fra le proprie reminiscenze.... allucinatorie. Non diciamo capi di accusa irrisori le otto specie di difficolta che quegli trova nelle esperienze medianiche: latica del controllore, impossibilita psicologica di percepire i contatti, esigenze del medio, movimenti del medesimo, illusioni dei fenomeni, cessazione involontaria del controllo, confessione falsa del controllore di avere bene controllato; non affermiamo che tali scogli riflettono piutosto una specifleata incapacita dello sperimentatore in generale; non ricordiamo che qualunque scienza è irta di difticolta, e agevolmente può venire deprezata col metterne in rilievo I' aspetto stavorevole; ecc. ecc.

Dopo di ciò, perchè ci occuperemmo dell' apparecehio Alrutz? I psichisti sarebbero propensi a vedere in esso il tentativo d'invenzione d'uno strumento a sè, distinto dai dispositivi pur eflicaci escogitati dal Crookes e dagli strumenti registratori noti ai fisiologhi, come il chimografo elettrico Straub-Heder e gli altri del genere, che il Bottazzi, con sufficiente successo, introdusse nelle sue esperienze sulla medianita. Anche questo sarebbe inutile; tanto, al mondo non esiste che un solo apparecchio, quello del dottor Sidney Alrutz, docente di psicologia all' Universita di Upsala, in Svezia, ed esso non serve * che a mantenere l'illusione in chi desidera conservarla, ! Il medianismo è fallito, anzi morto e sepolto; non c'é pericolo che, come il Romagnosi del Giusti, esso dopo morto sia più vivo di prima?

LA REVUE SPIRITE (settembre 1910) estrae dalla Zeitschrift fir Spiritismus del 9 luglio 1910 la relazione di una serie interessantissima di sogni premonitori che permisero di stabilire la colpabilitá d'un assassino. Essa è dovuta al Conte Eurico Stezkij, che la pubblico in un giornale scientifico.

Un ricco proprietario dei dintorni di Taenoff perdette in una passeggiata la borsa con 600 fiorini. Fermatosi a un
albergo narrava l' avventura all' albergatore Zuhusteiner, quando entró un povero straccione, sensale di cavalli ed ebreo d' origine, chiamato Kosminter, il quale gli chiese particolari della perdita, e a certo punto gli porse la borsa perduta.

Stupefatto, specie perchè, nel suo pregiudizio, la restituzione fosse venuta da un ebreo, ringrazio con calore, consegnando al sensale la metà della somma. Due settimane dopo, gli apparve in sogno il povero israelita, mostrante tracce di sangue sui sudici cenci, e con un linguaggio commovente gli spiego che il dono dei 300 fiorini era stato causa della sua morte. Scorsero ancora due altre settimane, e il sogno si riprodusse, con particolari cosi suggestivi, che il proprietario, vivamente colpito, il domani stesso fe' chiamare l'albergatore Zuhusteiner. A bruciapelo gli domando notizie dell'ebreo, e colui, dapprima assai imbarazzato, indi man mano più padrone di sè, rispose non saperne nulla.

Ma due giorni dopo, nuovo sogno: accusa esplicita contro Zubusteiner, e particolari precisissimi. In breve, il proprietario lo denunzio alla giustizia; la somma dei 300 fiorini, in biglietti e moneta sonante, rinvenuti, l' assassino e ladro, tradotto dinanzi ai tribunali e condannato a morte.

Il fatto è impressionante davvero; tuttavia dal punto di vista scientifico, sarebbe occorsa una congrua e precisa documentazione, a base di verbali minuti e sottoscritti e legalmente autenticati.

VERSO LA LUCE. E il titolo di una nuova Rivista che si pubblica a Napoli sotto la direzione di Nicola Oliva e di Costantino De Simone Minaci. Le diamo il benvenuto e l'augurio del migliore incremento per il trionfo della causa comune.
L. $R$.

## CENNI BIBLIOGRAFICI

LERMINA. (Iules) - Magie pratique. Nuova edizione francese. Durville fils. Boul. de Strasbourg.Paris - L. 3,50.

Questo libro, esposizione chiara e logica della scienza occulta, è collocato dopo tanto tempo tra i classici delle scienze esoteriche. L'autore ha saputo con linguaggio semplice e comprensibile per tutti abbordare gli ardui problemi del destino umano in tutte le serie della sua evoluzione dalla, nascita sino all' aldila della tomba. Sono tenute ad ugual distanza le incredulità irrazionali e quelle del misticismo. Giulio Lermina ha saputo trarre degli insegnamenti i più sottili dalle scienze occulte insieme a una nuova concezione della giustizia e della morale.

Questo libro raro, è stato rimaneggiato dall'autore che si è tenuto al corrente degli ulteriori progressi dell'occultismo e si è giovato delle ultime costatazioni delle scienze, che hanno rivelato dei fenomeni nuovi e incontestabli, facendone cosi un vero manuale di scienze psichiche.
(Nota dell'Editore).
DOTTOR MARC HAVEN.-L'Évangile de Cagliostro - tradotto in francese dal latino.-H. Durville fils. Boulevard de Strasbourg Paris L. 3.

Questo libro rimette nella sua vera luce il personaggio molto conteso del Cagliostro, il celebre taumaturgo. Ela traduzione inedita di un'opera intieramente perduta. Tutti gli esemplari di questo Evangelo considerati come scandalosi e bestenmiatori, vennero bruciati per ordine del Sant'Uffizio nella pubblica piazza di Roma, con le lettere manoscritte i diplomi e gli altri oggetti del Gran Maestro della Massoneria Egiziana. Avere poscia ritrovato un esemplare di questo libro è stato provvidenziale; l'averlo tradotto e pubblicato $\dot{e}$ un opera della quale i letterati, i ricercatori, e le biblioteche saranno riconoscenti al Dott. Marc-Haven.

Gli psichisti sopratutto devono esserne lieti perche l'autore ha fatto precedere il libro da una introduzione dove colla sua competenza indiscutibile e colla sua verve abituale studia lo stato dell'adeptato e precisa la fisonomia misteriosa del Cagliostro.
(Nota dell'Editore).
DOTT. MARC HAVEN. La Magie d'Arbatel; tradusinne dal latino $H$. Durville fils. Earis. L. 4.

In questo trattato la Magia si trova esposta sotto tutti i punti di vista teorico, pratico, adattamento, realizzazione precauzioni operatorie. Il Dott. Marc Haven traducendo e pubblicandolo ha permesso al pubblico di leggere e studiare questo libro con facilità, aggiungendovi qualche nota e una
prefazione. Con quale lavoro si è ingrandita la preziosa collezione di opere occulte che egli ha pubblicato e tradotto. (Nota- dell'Editore).
PROF. G. PORTIGLIOTTI. S. Francesco d'Assisi e le epidemie mistiche del medio-evo.
(Studio psichiatrico). Editore Remo Sandron. Palermo 1910. L. 2,50 .

Un altro nnmero (44) della Biblioteca. Sandron di Scienze e Lettere gia tanto benemerita della cultura italiana, nella quale apporta un sapiente contributo.

L'opera è piuttosto compendiosa, ma cosi accurata e sincera che acquista il valore d'un buon manuale di storia del misticismo italiano medievale, sotto l'aspetto psichiatrico. Si divide in due parti, secondo una giustissima distinzione. che I'A. fa, tra il movimento critico e riformatore e il movimento mistico. Il primo nasce da cuori che sono feriti dallo spettacolo miserando che da di se stessa la Chiesa e si sforzano di porvi riparo: Ildebrando, Patarini e Catari; il secondo sorge d'improvviso con finalita nebulose ed inarrivabili entro amini in cui la fede era gia febbre; ed esso non fara che rivelare $e$ intensificare sempre più nel suo decorso ulteriore, i propri caratteri congeniti di morbosità : : Francesco d'Assisi, i flagellanti, i poveri, i cento gruppi Mendicanti i profeti Apocalittici, 'gli :"doratori dello Spirito Santo, Gioachino di Floris autore dell' Evaugelium Aeternum e i Floriacensi, Guglielmo Boeme e i Guglielmiti, Segarelli di Parma e gli Apostolici, fra Dolcino che succede al Segarelli nella direzione del movimento -apostolico $\cdot$.

Si capisce che le simpatie dell' A. sono piuttosto per ir movimento riformatore. Nell'inasprimento degli animí non mancarono per certo accensioni morbose; e una vaga aura di profetismo e di misticismo lo circondo soprattutto negli ultimi tempi. Ma'le linee fondamentali di quello che potremmo chiamare il suo programma storico erano logiche e sicure perchè scaturivano dall'esame critico dell'ambiente religioso e sociale e a questo si riconnettavano. Ma sotto le idee di riforma religiosa germina e sale nell'aria grave e procellosa il fiore malato del misticismo e della follia profetica.,

Quest'opera del prof. Portigliotti pero merita di essere discussa e trattata a parte nel suo contenuto, del che ci occuperemo nel prossimo fascicolo di novembre.
R. W.

TORQUATO ZUCCHELLI. Il prob!ema metafisico. Bologna, Libreria Editrice Internazionale Luigi Beltrami, 2. ed., 1910. L. 4.
$\grave{E}$ Il libro d'un uomo d'azione che ha saputo rivelarsi un forte pensatore, di un uomo d'azione il quale, dopo aver servita la patria sui campi gloriosi del nostro Risorgimento ed essere assurto ad alte vette nella gerarchia militare, giovane ancora di sentimento ebbro sempre di ideale, si è prefisso di rinvenir cotesto ideale nell ordinamento dell' universo, ed ha avuto tanta virtü di pensiero da sapervelo ricercare e ritrovare.

Un libro come questo non si riassume, si legge esi rivive.

Rappresenta una energica rivendicazione del più nobile fondo dell'anima umana, una reazione, per la sua parte, al troppo gretto positivismo sistematico, materiato di eccessivo agnosticismo, di quel positivismo che si fe' spesso bello di motivi materialistici, e pretese rinserrare lo spirito entro la sfera efflcace ma ristretta dell' esperienza, senza possibilita di elevarsi a vedute più comprensive e propriamente me. tafisiche.

Giustamente sostiene il nostro, la metafisica, lungi dal trovarsi in antitesi con la scienza, è della scienza la piü legittima integrazione, il coronamento suo piu luminoso. In una corsa generale non molto lenta, ma ricca di fermate suggestive, attraverso la Teologia, la' Cosmologia l' Astronomia, la Fisica, la Chimica, la Storia Naturale, J'Antropologia, la Sociologia, la Storia e anche, perché no ? la Filosofia della Storia, lo Zucchelli espone e critica, annuncia problemi vecchi e nuovi, solleva questioni alte e assillanti quale quella, oggi fortunatamente risorta, dell' immortalità, si abbandona talora ad apparenti e geniali paradossi, come quando osserva essere la Fisiologia e la Psicologia condannate all'alternativa o di nulla affermare al di là dell' esperienza o di sostenere due ipotesi esclusive ed egualmente contrarie ai fatti...; e insiste nella difesa della - metafisica positiva , continuazione e luce della vera scienza. Ogni scienza speciale, ei ci dice, paga il suo tributo alla metafisica giacchè, rincalza con notevole sintesi, la metafisica è la scienza dell' Universale e trova applicazione ovunque questo ci si offra...

Il libro è già alla sua seconda edizione e, cosa strana a prima vista, è stato letto meno in Italia che fuori; dico a prima vista perchè, riflettendoci un poco, ricordiamo che il nostro cosiddetto pubblico colto vuole non pensare, in generale, ma leggere, o come più crudamente si esprime Romeo Manzoni nella prefazione all'opera zucchelliana, vedere. E questo del Zucchelli e davvero un libro che fa pensare.
L. N. P.
I. Calderone - Dir. propr. responsabile.

## Libri in vencita

## presso i＇hmministrazione della nostra Rivista－Via Bosco， 47 －Palermo

Anderson Dr．J．－－L＇Anima umana e la Rincarnazione
Besant A．－Cristianesimo Esoterico．
L． 3 ，
－Teosofia e Vita umana
＂Nuova Psicologia e Teosofia
，Potere del Pensiero n $\quad$ Rincarnazione
，Sentiero del discepolo n Yoga
＂ 3.50
» 1,50
1,50
$n+1,25$
1，25
n．1，50
n．I， 50
Bhagavad Gitâ－Trad．di M．L．Kirbye Rajau 1,50
Blavatsky H．P．Primi passi nell＇occultismon
0.90 Voce del Silenzio
－I，
Calderone Dr．I．＝Il Problema dell＇Anima＂
Calvari D．－F．G．Borri
Chatterij－Filosofia Esoterica dell＇India
Chevrier Ing．G．Materia Piani e Stati di coscienza
Collins M．－Luce sul Sentiero．
Cooper 0．C．Mystical Traditions
Foergensen J．－Vita di S．Franc．d＇Assisi
Jacchini－Luraghi F．－Inchiesta sui fenome－ ni medianici
Hübbe－Schleiden Dr．W．Evoluzione e Teosofia
Leadbeater C．W．－Chiaroveggenza
－0，50

Leadbeater C．W．－Cenni di Teosofia． Piano Astrale
＂ I ，一
n 1， 50
Lodge Sir．O．－Vita e Materia．
＂ 2,50 ＂－Essenza della féde in accordo colla scienza
＂ 2,50
Mariani M．－Commedie Medianiche $\quad$ n 3,50
Mead．G．R．S．－Frammenti di una Fede Dimenticata．
pascal Dr．T．－Che cosa è la Teosofia＂ 0,75 －Sapienza Ant，attraverso i secoli n 2，
Pioda Dr．A．－Memorabilia（Indagini spe－ rimentali di W，Crookes e di Thu－ ry sui fenomeni medianici）
Sinnett A．P．－Buddismo Esoterico．$\quad$＂ 5 ，－

## Stauroforo C．P．－Studi Teosofici <br> n I ，一

Steiner R．－Ii Cristianesimo quale fatto mistico．
＂－Teosofia．Introduzione alla co－ noscenza dei mondi superfisici e del destino dell uomo

Tummolo Prof．V．－Sulle Basi Positive dello Spiritualismo
？ 6,50
Williamson W．－Legge Suprema
＂ 6 ，
L．Denis－Perchè la vita ．． 0,20

## OCCULTHISMO

I．H．V．H．
Circolo Esoterico della Comunione del pensiero

## S．PAOLIO（Brasile）

La Società di Comunione di Pensiero fra i suoi associati ha per iscope：
a）Promuovere lo studio delleforze occulte della natura e dell＇uomo：
b）Promuovere o svegliare le energie crea－ tive di ogni associato in accordo alle leggi delle vibrazioni invisibili；
c）Fare che queste energie convengano ad assicurare il benessere fisico，morale e sociale dei suoi membri mantenendo loro la salute del corpo e dello spirito，
d）Concorrere nella misura delle proprie for－ ze perchè l＇armonia，l＇amore，la verità e la giustizia，si effettuino sempre più tra gli uomini．

La società consterà di un numero inde－ terminato di soci di ambo i sessi，senza distin－ zione di colore，nazionalità e credenza religiosa．

Per maggiori schiarimenti dirigersi al De－ legato Generale il quale in vierà（a rigor di posta） statuti ed altre informazioni in italiano，spa－ gnuolo e tedesco oltre la rivista $<0$ Pensa－ mento＊in lingua portoghése che si occupa di Occultismo，Magnetismo，Iprotismo，etc．etc．

Indirizzo．－Amministrazione della Riviste ${ }^{6} \mathbf{0}$ Pensa－ mento，Rua Senador Feijo，19．－S．Paulo（Brasile）．

## Pietre preziose VERE DI GEYLOM

per gioiellieri－Zaffiri greg－ gi per usi industriali－Forni－ tura diretta dalle nostre mi－ niere al più buon mercato． Un pacchetto di 50 carati di pietre assortite prezzo 5 ster－ line（it．L．125）è il migliore regalo per signore．Campio－ ni gratis agli abbonati di questa Rivista contro vaglia internazionale di 5 scellini
 （I，6）per spese postali． Listino dei prezzi dietro domanda．Preghiera di corrispondere preferibilmente in lingua inglese．

## J．WICKRAM ANAYATA \＆$C$ ． <br> Kalukara P．O．Ceylon

500 libbre di pietre della luna（Opali di Ceylon）greggie， a 3 sterline（it．L．75）la libbra in lotti da 7 libbre in su．

Ceylon，la deliziosa isola dell＇Oceano Indiano，sacra a tre rotapomamebil ligioni，e cantata dal sommo Milton è anche una terra singolar－ic，o sioy ere mente ricca di pietre preziose．E a Kalutara，Città splendidamente，si sioyote
situata all＇entrata situata all＇entrata del distretto minerario，è una considerevole cq̃विष्यो aurpipig produttrice－che，in grazia appunto di ció，fornice le pietre comsurnozupplq con una sensibile riduzione nei prezzi，senza alcun intermediario－ che debba trarne una percentuale per spese di rappresentanza e di commissione．E＇la casa S．W．\＆C．，Ia quale si trova in relazione d＇affari con i centri piú cospicui degli uffari internazionali，ed h oftre il non trascurabile mezzo di trattare anche a piccole partitcole iolo coi privati．Chi esercita questo ramo di commercio vede bene quas benev sh queste condizionl siano vantaggiose e semplici，privati che inten－ $2 .+0$－No it is dono possedere pietre preziose autentiche e farno oggetto di gra－
diti e pregevoli regali non possone evitare di rivolgergit diti e pregevoli reg
rente casa inglese．

## Lavori a stampa Opere, Opuscoli, Registri, Cataloghi, ecc.

 a Mreztzi mitipresso la. "Tipografa della Soc. ED. Universitraria, - Via Ponticello, 21 - Palemo

## buce e Ombra

Rivista Mensile di Scienze Spiritualiste Milano - Via Cappuccini N. 18 Abbonamento annuo I. 5

## ULTRRA

Rivista teosofica che si pubblica a Roma Organo del gruppo teosofico Via Gregoriana N. 5 - Roma Abbonamento annuo L. 5

## CCENOBIUM

Rivista internazionale di liberi studi lugano - Villa Conza - Telefono 126
Abbonamento annuo per $l^{\prime}$ Italia L. 12

## IL VELTRO

Rivista di liberi studi in difesa dello spiritismo SAMPIERDARENA
Tia Aurelio Safí N. 8-11
Abbonamento a una serie di 10 fasc- $\mathbf{1}$. 5

# REVUE du PSYCHISME 

EXPERIMENTAL
Magnetisme
Hypnotisme

## Suggestion

Mediumnisme
Mensuelle filustrée
Parait le $1^{\text {mer }}$ du mois

Directeurs: GASTON DURVILLE
Intorne en Médicine de lit Asistañce Publique de Paris Professent a i Heole Pratique de Magnêtisme

Johannes Foergensen

## Vita di 5. Prancesco diflissist

Traduzione autorizzata dall'autore

Libreria Int, A. REBER - Palermo Lire 6

L'Evangile de Caģliostro Traduzione dal latino Henri Durville Fils 30 Boulevard de Strasbourg - Paris Lire 3

Dr. MARC HAVEN
Lra Magie d'Arbabel Henri Durville Fils-Paris Lire 7

JULES LERMINA
MAGIE PRATIQUE Henri Durville Fils-Paris
life 3, 50

1. Cooper Oakley Antiquarum Tradictionum Collectio MISTICAL TRADITIONS
1). Forms and Presentments.
2). Secret Writings.

Ed. Ars-Regia-Milano-Price, 4 s Si e pubblicata
della stessa Casa Cd. ARS-REGIA KOGA
di Mrs. ANNIE BESANT
Commedie Medianiche di M. MARIANI

\title{

Filosofia della Scienza

## RIVISTA MENSILE

## RIVISTA MENSILE

di Psicologia sperimentale, Spiritismo e Scienze oçculte

Diretfore - Huv. Dott, Imnocenzo Calderone
Amministrazione-Palermo-Via Bosco, 47

In nocessarifs unitas In afubis Iibertas. in ommibus charitas. (RUPERTO

## ABBONAMENTI

ITALL-Anno L. 3 -Semestre L. $x, 50$ UN. P0ST. - Amno L. 4,50-Semestre L. 2,50 Un numero separato cent. 30

## INSERZIONI IN COPERTINA

Per ciascun avviso, in proporzione degli spazi e del numero di volte per cui si viole ripetuto, prezil ala convenirsi.

## PRINCIPALI COLLABORATORI

Dott. Augusto Agabiti-Roma - Ernesto Bozzano-Genova - Prof. Antonino Borzi-Patermo = Adelchi BorziPalerno - Enrico Carreras-Roma - Vincenzo Cayalli-Napoli-Dott. Arnaldo Cervesato-Roma - Comm. Lino Ferriani-Como - Febo De Limosin - Barcellona - Comm. Prof. Salvatore Farina - Milano - Dott. M. Falcomer-Venesia - Ing. Cav. Francesco Graus-Napoli - Prof. Giovanni Hoffman-Roma - F. Iacchini Luraghi-Mitano - Prof. Virgitio Lá Scola-Palermo - Avv. Dott. Gabriele Morelli-Napoli - Prof. Angelo Marzorati-Milano-Dott. Gioacehino Milazzo-Palermo-Dott. Prof. Domenico Massaro-PalermoDott. Marconi Enrico-Terni-Nola Pitti Ing. Luigi-Palermo-Nalli Dott. Vitangelo-Palermo-Dott. Gíuseppe Piomelli-Milano-Prof.Pecorella Corradino-Palermo- Prof. Girolamo Ragusa Moleti-Palermo Col. Conte Alberto De Rochns-Grenoble-Prof. Brnesto Senarega-Patermó- Avy. Dott. Alessandro Sac-ehi-Roma-Dott, G. Sulli Rao-Milano-Dott. Carmelo Samonà-Palermo-Prof. Scipio Sighele-FirenzeRag. Gino Senigaglia-Roma-Prof. Vincenzo Tummolo-Roma- Prof. Federico Verdinois-Napoli- Prof. Raffaele Wigley-Palermo-Dott. Paolo Visani-Scozzi-Firenze-Avv. Dott. F. Zingaropoli-Napoli.


# Avv. Innocenzo Calderone IL PROBLEMA DELL'ANIMA 

Studio di Psicologia Sperimentale palermo 1908 - I. 5.

## Sommario dell'Opera:

CAP. I - Definizione dell’anima. - It suo veicolo-Rapporti tra le manifestazioni del Macrocosmo e del Microcosmo.-Le nuove cognizioni sulla natura della materia,-L'anima è un centro di coscienza indipendente dalle tunzioni di essa.
CAP. II - La sede dellanima nella subcoscienza.-Le teorie di Kant e di Carlo Du Prel. Che cosa è la subcoscienza.- Doppia natura di essa,-I presentimenti nella veglia.- Sogni che devono essere studiati,-Poteri dell'anima nel sonno.-Il nottambulismo e la coordinazione dei movimenti.
CAP. III - Fenomeni di sonnambulismo nel senso in cui suole intendersi questa voce. - Sogni lucidi o Psichici-Visione contemporanea a distanza nel sogno. - Sogni premonitori. - E' l'anima una semplice funzione fisiologica del cervello, o una entità per sé stante che sopravvive alla desintegrazione della personalita umana?
CAP. IV - Telepatia e sua definizione-Fenomeni telepatici di diversa natura-Alcuni esempii pigliati a caso-La teoria di Flammarion e di William Crookes per la spiegazione di alcuni di tali fenomeni--Casi che non possono spiegarsi con questa teoria.-Casi di telepatia esperimentale.
CAP. V - Trasmissione di pensiero nello stato normale e provocato.- Visione a distanza- Fe nomeni ipnotici-Personalità multiple-Visioni nell'anestesia. Suggestione postipnotica.Visione e diagnosi delle malattie-Trasposizioni dei sensi-ll sonnambulismo nellantichita,
CAP. VI - I Fenomeni della Chiaroveggenza - Chiaroveggenza spontanea - Casi classici ricordati dagli storici - Casi moderni - Chiaroveggenza provocata - Cristalloscopia - Visione dei mistici La scienza e la fede-Nulla di reale all'infuori dell'anima.
CAP. VII - Se l'anima esiste soppravvive alla morte del corpo? Altre fonti di ricerche - Societa per le ricerche Psichiche di Londra - Apparizioni spontange dei viventi-Apparizioni postume - II corpo fluidico o perispirito - Le esperienze del Luys, del De Rochas e del Baraduc-Quelle di Mr. Henri Cristian e di altri, esposte da Mr. Piobb-Molti pregiudizii sfatati - Premessa sul moderno spiritismo.
CAP. VIII - La Medianita - II riconoscimento ufficiale dei suoi fenomeni-Spiegazioni varie date dagli scienziati-II Prof. Morselli e la sua nuova opera a Psicologia e Spiritismo" Confutazione delle teorie materialiste - L'ipotesi spiritica e ela più naturale, ed in alcuni casi la piu scientifica - Manifestazioni ordinarie superiori - Alcuni esempi di esse - L' is dentificazione o meno del defunto- Che cosa è un medio--Il fachirismo orientale - I suoi rap porti colla medianità.
CAP. IX - Le conseguenze che si debbono trarre da ciò che è stato detto ed esposto precedentemente - $\boldsymbol{c}$ erroneo il concetto letterale biblico, che cioè l'anima umana sia stata creata come tale e contemporaneamente al suo corpo - E ' erroneo il concetto materialista, che fa dellanima una proprietà della materia organizzata, che dura dalla nascita alla morteL'anima è un essere evolvente, nella pluralita delle sue esistenze.
CAP. X - Il concetto della evoluzione conduce alla necessità di ammettere le esistenze plurime - La rincarnazione é credenza tradizionale di tutte le Religioni - Perché si è dimenticata in occidente - Platone e la Metempsicosi - Prove deduttive di essa - Tentativi di esperienze fatte dal De Rochas e dal Bouvier.
CAP. XI - Ancora della rincarnazione - Paradiso, Purgatorio ed Inferno - Che cosa si rincarna - Come e per qual legge si opera la Rincarnazione - Il libero arbitrio - Obiezioni che sono state fatte contro la legge di Rincarnazione.
CAP. XII - Riassunto delle teorie che si-sono esposte - Religione e Scienza. Effetti morali della Nuova Psicologia - L'avvenire dell'Umanita.

## N.B. Per le richieste rivolgersi presso l'Amministrazione della Rivista "PILOSOPIA DBLLA SCIBNZA, Palermo-Yia Bosco, 47

## PICOOLA POSTA

Abbotiamentl pagati dal 15 giugno 1910 al 15 giugno 1911
Ing. Nicchi-Rag. Galifi-Comm. Siragusa - Avv. Riservato-Cav. Bartoli-Avv. Nicotri - Avv. StassiColonn. Zucehelli-Mangilli-F. Scotti-Cap. A. Masi D.r Saeli-Avv. Renzi-Comm. Pavone-Cav. Mirto Avv. Traina Oddo-Avv. A. Reyes-Avv. Vella-Comm. Ziino-Ing. Ziino-Avv. Tuccio-Can.Santagata-Cav. Landolina-Dr. Pensoveochio-Mariani.

Per un semestre al 31 dicembre 1910
Ing. D'Ambra-L. Coffaro-Pirrone A.-Toscano A. -R . Bivona-Cecere M,-Napoleoni A.

## THBREI IN DONO

Y. RAMACHARAKA. A Sciencia Indü-Yogi da respi-raçao.-San Paolo Brasile.
SEDIR. Histoire des Rose-Croix. - Librairia XX ${ }^{6}$ Siécle 1910-Paris, L. 4.
A. LANZILLO. Giorgio Sorel con uua lettera auto-biografiea.-Libr. Editrice Romana, L. 1.
G. TYRREL, Lettera confidenziale a un professore di Antropologia con pref. di Borgese. - Libr. Editr. Romana L. 0,50,
Dr. VIRIATO DIAS PEREZ. Leyendo à Veressajof Monterideo 1910.
D. ROUBY D'ALGER. La veritèsur Lourdes-Librairia Critique E. Nourry.-Paris 1910. L. 7,50.

# Filosofia della Scienza <br> <br> RIVISTA MENSILE 

 <br> <br> RIVISTA MENSILE}

Direttore - Apd. Dott. Innocenzo Calderone<br>Amministrazione-Palermo-Via Bosco, 47

di Psicologia sperimentale, Spiritismo e Scienze occulte

In necessarils unitas;
In dubifs ilbertas,
in omilbus charitas.
(RUPERTO MELDENIO)

## LUTTO DI FAMIGLIA

Il nostro carissimo amico e Direttore è stato colpito tremendamente nei suoi affetti di padre: il suo primogenito, Fllippo, non è più. Giovane, bello e promettente, di ventitrè anni, vicino al termine dei suoi studi di giurisprudenza, fu inchiodato in letto, per quattro lunghi mesi, da una crudele nefrite, che resistette ai più validi assalti della scienza, e lo spense. Con lui il povero padre perde tanto tesoro di cure, di ansie, di gioie, di speranze; e ora si contorce sotto i colpi della tempesta che lo mulina, confortato molto dalla dolce simpatia degli amici non pochi e dall'idea di un di-là che ha generato il suo karma doloroso, e gli è promessa di convegni riparatori.

La sventura, del resto. ei la conosce assai bene; in questi ultimi quindici anni, che sono stati per lui tutto un periodo critico di avversità, ha saputo resistere con l'energia dell'anima credente e della coscienza sicura! Anche ora resiste e vive. Lo legano all'esistenza i sacri doveri della famiglia, come quelli di cittadino e di pubblicista. Lo sostiene la speranza sicura che è alla base della sua fede spiritualistica, della quale si è fatto uno degli apostoli più sinceri; molto ha meritato chi molto ha sofferto!

I fratelli di Redazione

## 5ШLLА TOMBA DEL MIO FILIPPO

Quando or sono otto anni io soffersi non gia la prima, ma la più grande sventura della mia vita, vedendo sul letto di morte il secondo dei miei ma-schi-il mio amato Peppino, appena quattordicenne, ma che aveva le forme e l'anima d'un uomo fatto io ero uno dei tanti scettici provati al dolore, che credono la vita umana una ridicola parentesi che và dalla nascita alla morte. Il nulla rimasto del mio figliuolo, mi faceva tanto terrore mi rabbrividiva al punto che ad onta della numerosa famiglia, che mi vedevo in giro, alla quale mi legano gravissimi doveri, mi si formó intorno il vuoto più sconfortante e m'invase potente il senso della nausea per una vita che mi pareva assolutamente inutile!

Fu in quel tempo che io mi chiesi per la prima volta se veramente questa che noi viviamo è la *ita e se l'uomo sia in realtà una macchina trascurabile in balia del caso, o un Essere che sopravviva allo sfacelo della materia.

Grandi lotte si agitarono nell'animo mio per
più di due anni. Passai giorni e notti in riflessioni ed in contrasti, consigliai libri vecchi e nuovi di filosofia di ogni scuola; rifeci la via delle conoscenze che avevo acquistato negli anni della mia cultura intellettuale; sottoposi al crogiuolo della esperienza vissuta nella mia vita di cittadino e di privato, pubblica e professionale, una quantità di problemi che le dottrine materialistiche danno per insolubili; mi posi al corrente delle nuove scoperte scientifiche nella fisica, nella chimica, nella psicologia più specialmente; presi conoscenza degli esperimenti medianici, animato in questi dal maggiore scetticismo, nè mi resi che all' evidenza delle prove. Studiai e pensai una serie di lavori moderni e consigliai scrittori antichi d'occultismo con una certa repugnante curiosità, e come risultato io mi accorsi pur troppo com'io fossi rimasto molto indietro nell'evoluzione del pensiero umano, che nello scorcio dell'ultimo secolo si orientava all'opposto della via tracciata nella sua prima meta, e fui veramente sorpreso ed annichilito per le nuove scoperte e per le cognizioni che andavo mano mano assimilando in ordine al problema della vita! Gia penetrava nella mia mente un nuovo raggio di luce che a poco a poco allargandosi divenne un faro.

Una porta ne aperse un'altra ed io mi trovai immerso nel gran mare delle conoscenze nuove le cui verità consolanti trovai pur troppo nascoste e velate nel mito della sapienza antica. E trovai, quel che più, come a base delle nuove conoscenze si andava mano mano diradando tutta la massa dei dubbi che prima tormentavano l'animo mio e la vita mi apparve nel suo insieme non già come il capriccio del caso ma come um tutto organico sapientemente e, necessariamente disposto, cosi come noi la vediamo.
Lo scetticismo era già vinto, l'anima mia aveva trionfato ed essa mi apparve bella nella sua realta come nel suo dolore.

Il risultato di questa elaborazione della mia mente io lo esposi in un tutto organico ene ho fatto oggetto di un libro *Il Problema dell'anima » che ho dedicato alla memoria del mio Peppino che per me è ancora più vivo e più bello di prima!
$\boldsymbol{x}$
Tale è il mio stato di animo, quando una nuova tomba si apre inaspettatamente in seno alla mia famiglia per raccogliere $i$ resti mortah del mio primogenito, del mio caro, del mio buono ed intelligente Fillppe, ventitreenne appena; equando vicino a raccogliere i frutti dei suoi studi-vagheggiava $i$ sorrisi della vita di quaggiù - che egli non aveva avuto il tempo di pensarne un altra! Povero fiore abbattuto dalla tempesta, tu seimorto
per questa vita, di te non rimane pel volgo che la cara memoria; per la madre tua, pei tuoi fratelli, per le sorelle, pei compagni e gli amici resterà scolpito il ricordo delle virtù tue e con esso il ricambio dei sentimenti di affetto di cui fosti ad essi tanto prodigo.

Per me - a parte lo strazio della carne che ha ben pure il suo diritto -- a parte l'egoismo degli affetti umani, che provengono da 23 anni di cure, di anzie, di sofferenze per accompagnarti alla meta - ultima tappa dei tuoi studi, e prima della vita sociale alla quale io ti avevo votato - a parte le traccie dolorose che mi hanno lasciato i quattro mesi di torture che tu hai patito, e che io e la mamma tua e gli altri tuoi cari congiunti abbiamo costantemente diviso, per me tu vivi ancora, tu aleggi intorno a noi, ed io ti sento, io ti ascolto, io ti vedo cogli occhi dell'anima, e lo scambio dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti non finirà per ora ma continuerà e si ripercuoterà sino al giorno in cui io verro a raggiungerti per proseguire insieme con te, col fratello tuo, colle altre anime sorelle di lassù il grande pellegrinaggio della vita di cui questa non è che l'infima tappa.

Il tuo karma e il mio hanno voluto te morto per quaggiù, me oggetto del grande dolore del distacco. E sia! Tu hai terminato ancora una prova. Io ci resto. Tu hai ben diritto al compenso. Io devo sudare chi sa quanto ancora per averlo.

Eccoti il mio pensiero di conforto - o Flilippo - Alza la fronte e guarda in alto lassù dove il nostro padre Celeste ci accoglierà un giorno ad evoluzione compiuta: uomini già fatti ad imma. gine e simiglianza sua - La via è lunga ed aspra e chi sa quante volte sarà ripetuta la dura prova delle esistenze terrene, ma la legge è buona, è santa ed è necessaria. La nuova vita che tu ora inizii è anch'essa una preparazione a nuove e migliori vite corporee; raccogliti, ispirati alle supreme leggi della giustizia Divina. Esse sono le leggi della carità e dell'amore!

## Innocenzo Calderone

## Lo 5piritismo e l'Ipotesi ${ }^{(1)}$

L'idea di soprayvivenza è un dato subbiettivo che, molto in qua dal cieco istinto di conservazione, a cu' per altro fan capo le sue profonde propaggini, riposa nell'intimo lucido e schietto dell'individuo consapevole, cosil restio ad ammettere la possibilità della fine. Tra i due poli, dell'essere istintivo e dell'individuo cosciente, è la lunga alba d'una personalità che diviene, e si erge man mano più netta e impıriosa al disopra delta morte; tanto che i pensatori, gli spiriti eletti e irrequieti, stretti dalle necessitâ logiche d'un sistema, o delusi nella ricerca d'una prova che non rinvengono, o da sè stessi stornatí dagli assorbenti bisogni della vita, non di rado pur concepiscono o accolgono 1 ' idea d'una sopravvivenza impersonale, che in qualche modo sazii la sete di perennità; mentre è assai probabile che tutti, alla perennità della esistenza nei momenti di profondo raccoglimento, aspiriamo con fervore.

Cosi in forma diversa e anche per incidente, l'idea di sopravvivenza appar davvero il « fondo stesso dell'uomo» come l'analoga nozione del ritorno millenario lo è di Zaratustra. Si tratta ora di ve-
dere se essa abbia un valore obbiettivo; se, prescindendo dalla dubbia evidenza di dimostrazioni logiche e ontologiche, e da verità rivelate, trovi appoggio nel controllo primo dei sensi, nel numero e nella misura onde si avvolge la scienza.

Ed ecco, dalla spessa caligine di tempi lontani e di coscienze primitive, venir su strani bagliori che sembra alludino a una vita seconda, voci vaghe e forme evanescenti di trapassati o solo d'invisibili....., ammonimenti, profezie, persecuzioni, richiami : tutto un fervore di vita misteriosa, a volta a volta intensa o inavvertita, ma persistente nel tempo e man mano più ricca e precisa di significato; tutto un vasto e complesso insieme di fenomeni straordinari, che sono o paiono obbiettivi, e nei quali la individualità umana ha saputo sempre rillettersi, secondo l'assunto grado di consapevolezza. Precisamente in cotali fenomeni, oggi detti psichici, medianici, spiritici, il rilevato parallelismo, fra le due nozioni d'individualità e di sopravvivenza, prende una forma concreta, fino a che essi diventano oggetto di ricerca deliberata, pel sufficiente progredire della coscienza individuale, la disponibilità degli opportuni mezzi d'indagine, i'esaurirsi dei problemi più urgenti del vivere e del conoscere. Non è che la scienza abbia trascurato di studiarli, quei fenomeni, quando ha potuto; ma non essendo ancora da ció ha dovuto tagliar fuori della sua orbita tutto, o tutto quello che è parso troppo restio a entrarvi, lassiando alla fede di rispondervi come meglio per lei si potesse. La fede del resto ha assolto il suo compito con mirabile prescienza: ha riunita e un po' anche dipanata la massa immensa dei fenomeni, in quest'ultimo mezzo secolo che ha conosciuto gli Allan Kardec e i Jackson Davis; ha curato il fuoco di Vesta, il quale, lungi dallo spegnersi e incenerirsi, ha lanciato scintill. vivide e vivaci, ed è infine divampato in una fiamma che attira l'attenzione dei dotti, e vuole traslocarsi nel campo stesso della scienza....

Ne è sorta $1^{\prime}$ «ipotesi spiritica».

$$
*^{* *}
$$

L'ipotesi spiritica è la generalizzazione più comprensiva e fedele di fatti « supernormali \% alludenti al «ritorno» dei nostri defunti (e, come conseguenza, al stpararsi dal corpo delle nostre anime di viventi) in condizioni determinate. E, dunque ${ }^{\text {© }}$ per sua intima e più perspicua natura, la dimostra zione sperimentale della sopravvivenza umana, postulando l'esistenza di «spiriti" che vissero o che vivono, sulla scorta di fenomeni ormai sicuramente constatati e, nel loro grande insieme, almeno, constatabili. Essa ascolta e accoglie il canto del poeta, per cui

## Già Sofna dissipò col raggio intenso

It terror che in ogni ombra un dio si finge,
ma ammette che la «tradizione ostinata, generale e spesso concorde» (1) degli spiriti, nel suo aspetto multiforme, abbia un significato positivo, come il grande Niebuhr ammise per le immaginose leggende, che accompagnano il sorgere degli organismi sociali ; raggiunge che in qualche ombra si cela non un dio fantastico, ma una reale entità umana o post-umana.

Tuttavia ammettere o credere non vuol dir punto essere, e l'ipotesi spiritica, si dice qualche volta da' suoi avversari, costituisce una mera professione di fede e si aggira in un circolo vizioso, in quanto i fenomeni sono spiritici perché fondati sulla supposta esistenza degli spiriti, e viceversa esistono gli spiriti perchè quei fenomeni diconsi spiritici.

L'obbiezione è davvero speciosa, e lascia dubitare non dello spiritismo: ma dello spirito di certa gente. Essa fa il paio con l' altra che alla realtà dei fenomeni psichici contrappone il fatto che i medesimi non sono riproducibili a volontà, cosicchè bisogna affidarsi alla buona fede e alla capacità dei loro pretesi osservatori, senza possibilità di vérifica, in un campo reso si tristamente celebre dalla giunteria e dalle illusioni.

Non staro qui a ripetere quello che tutti cono-

[^55](1) Brofferlo, Per lo Spiritismo, pag. 116.
scono circa la necessità del principio di autorità nella scienza e nelle ricerche d'ogni genere; non faro nemmeno lunghi paragoni tra i fatti medianici e gli astronomici, gli storici e i geografici. I fenomeni del cielo non sono suscettibili di esperimento, ma ben si piegano all' osservazione simultanea di parecchie paia di occhi da diversi punti della terra; le scoperte geogratiche valgono per quello che ne riferiscono gli esploratori, e possono venire confermate o negate; gli avvenimenti della storia son cose che passano e non si ripetono, ma riposano sulla tradizione orale o su altri segni permanenti. rispetto ai quali riesce più o meno arduo l'intendersi: in tutti questi casi è inutile parlare di esperimento; un fatto è ritenuto tanto più veridico quanto più numerose e concordi sono te testimonianze di persone e di cose, e sembra in generale possibile raccoglierne quanto occorre e basta. Non molto diversamente, un dato e singolo fatto medianico dipende dalla credulitả di pochi testimoni, è l'unico, l'insostituibile, è, come l'attimo fuggente, appena è dilegua. Talvolta pero esso lascia tracce persistenti, una scrittura diretta, una fotografia, un calco, un diagramma; sfugge quasi sempre, è vero, a una voluta riproduzione, ma si assomma in una intera classe di fenomeni congeneri, abbastanza frequenti, sulla quale $v^{\prime}$ è mezzo di discutere con sicurezza almeno eguale a quella riguardante una ecclissi, la scoperta del polo o l'esistenza storica di Cristo : la classe prende il posto del fatto singolo. In ogni caso, simpone la necessità di aspettare, senza formular conclusioni affrettate o unilaterali, e senza respingere i risultati delle altrui osservazioni, se pregevoli per rigor di metodo e nome d'osservatore, sot to pena di condannare questa scienza nascente a una sorta di suicidio, a una condizione d'insanabile sterilità. Ricordiamo il caso di Katie King, la misteriosa fanciulla apparsa per tre anni dí seguito a William Crookes, che l'ebbe ospite gradita in casa propria, si puo dire, istante per istante, le parlò lui e le parlarono i suoi, l'osservo molto davvicino, ne prese parecchie fotografie, e sempre ebbe cura di rilevare e far rilevare la coesistenza e le differenze indivìduali di lei dalla medio. Ebbene, il Boirac dice e il Morselli ripete essere tale apparizione una * incredibile storia» (1), entrambi investono col dubbio e il discredito una testimonianza non volgare, riserbando certo il diritto della veridicita, della credibilità alle proprie ricerche, anch'esse poi riducibili a un bel nulla mercè le facilissime risorse di una critica puramente negativa.

Dopo tutto, però, non è tanto la realtà quanto il significato spiritico degli odierni fenomeni che si contesta dagli avversari: a l'ipotesi della sopravvivenza, ha detto un giovane scienziato, rimarrà sempre fuori del meccanismo della scienza, e cioè non avrà alcuna funzione logica nella medesima; la scienza non saprà mai fornire «la prova o la confutazione diretta della esistenza personale oltre la vita. Vi sono intere categorie di fatti medianici, quelli di natura fisica, in cui la forma spiritica non è sempre associata; in altri, quali i molti casi di personalità indipendenti che si manifestano nelle case infestate e nelle sedute medianiche, la veste spiritica è più costante e decisa; in altri ancora, come nei fantasmi che appaiono per telepatia molte ore dopo la morte della persona cui si riferiscono, l'esistenza dello spirito di un defunto sembra inconfutabilmente assicurata. Or bene, 10 scienziato preferirà sempre di allargare i poteri della psiche vivente, senza postulare un puro spirito che non puó essere oggetto di esperienza. Cio che si percepisce, infatti, non è il preteso spirito, ma un insieme di sensazioni, cioè di fenomeni, e solo di questi la scienza ha il diritto e il dovere di occuparsi, ricercando i fenomeni che precedono, accompaguano e seguono quello da studiare ; altrimenti farebbe un salto nel buio, abdicherebbe alla ragione, darebbe il sopravvento ai motivi psicologlci (sentimentali, morali, religiosi) su quellí logici. I fatti psichici, per altro, ci diranno moltissimo sull'uomo e indirettamente, attraverso la filosofia,
(1) E. Boirac, La psuchologie incannae, Paris, Alcan 1808, pag. 90.
sul problema che c'interessa in sommo grado, quello della sopravvivenza (1).

In qual modo la filosofia possa fare questo miracolo io non so veramente, se anche qui bisogna affidarsi alla ragione, quella ragione appunto che si muove e si esaurisce entro i fenomení, ed è impotente di risalire al "puro spirito \%. Il puro spirito, per semplice definizione verbale, non cade sotto il fuoco dell'esperienza e della ragione, è l' * in sè ? pensante, quello che nel linguaggio kantiano si di rebbe un noumeno; ma lo spiritismo non parla di noumeni, parla di invisibili, d'invisibili che riescono a manifestarsi per mezzo della materia (a parte il loro carattere intellettuale) come per mezzo della materia riesce a manifestarsi l'ipotetico etere, e sono essi stessi dei fenomeni, in quanto li percepiamo inevitabilmente sotto le forme dello spazio e del tempo (' 2 )

Anche il prof. Chiappelli ritiene in questo campo inapplicabili i metodi rigorosi dell' esperienza, la quale potrà bene fasci scoprire forze ignote ed en tità intelligenti fuori di noi, non mai darci la forma di un mondo spirituale ed incorporeo, poiché gli stessi supposti spiriti sono costretti di rivestire forme e parvenze materiali, prima di rivelarcisi (3)

Ma ciò appunto basta alla scienza. I fenomeni medianici in quanto tali, in quanto cioè convengono sotto la veste dello spazio e del tempo, sono vir tualmeute oggetto di determinazioni sensibili, e la scienza sperimentale ha in essi una vasta e feconda palestra di esercitazioni, sebbene per certi riguardi debba qui crearsi una nuova abitudine di sperimentare, ossia fare i conti con le personalità attive che si manifestano, e non considerarle come pure entità meccaniche che possa a suo talento infrenare e dirigere. Da essi si risale all' *ipotesi spiritica», e poscia a «un'induzione integrativa del pensiero filosofico», ma in ciò non è nulla che si discosti dal comune metodo scientifico: raccogliere fatti ed elaborare concetti. Qui è il chiodo su cui bisogna battere. L'ipotesi spiritica è la sintesi diretta di certi fenomoni che conducono agli «spiriti", pur essi dei fenomeni, e niente affatto quel circolo vizioso che da qualcuno si pretende.

A questo patto, la scienza tutta è un grande circolo vizioso, sua anima essendo l'ipotesi, cioè una proposizione che vien suggerita dai fatti, rende possibile l'esperimento e il controllo, e dirige la ricerca (ipotesi sperimentale), ovvero un concetto integrativo con cui si riassumono e si rappresentano a larghe linee i fatti e le loro prime leggi, cosi da assurgere a una più comprensiva esplicazione (ipotesi teorica). Le così dette «leggi della natura* non sono che ipotesi più o meno a fondo verificate, e i grandi concetti che ragguppano intere classi di fenomeni e di leggi, come l'etere cosmico. l'atomo, la nebulosa primitiva, l'azione dell'ambiente di Lamarck, l'elezione naturale di Darwin, ecc., non costituiscono che altrettante ipotesi esplicative o teoriche, che l'esperienza non può verificare, ma che sono, diciamo col Boirac, «tanto più probabili quanto più comprendono copia di fatti e di leggi, e ne danno un' esplicazione semplice e coerente" (4).

Io so bene che oggi mira ad affermarsi una veduta radicale, inaugurata da Zirschoff e sostenuta dai Mach e dagli Ostwald, per cui tutto ii lavoro scientifico s'intende raccogliere in una descrizione economica delle cose, che non lasci posto all'ipotesi, e in cui al rapporto di causalita si sostituisce il concetto di dipendenza funzionale, e la descrizione di una data classe di fenomeni puó essere presa mercè una equazione o un sistema di equazioni; ma, a parte il rilievo che quel concetto, anzichè un vero e proprio sostituto, è una forma più generale, io credo, del rapporto di causalità, sta il fatto che le equazioni accennate rappresentano

[^56]In verità un concetto suggerito dall!esperienza ossia una di quelle ipotesi che si dicono sperimentali. La funzione dell'ipotesi è dunque in ogni modo capitale nella ricerca e nella sistemazione del pensiero; or non è molto, un grande matematico che è anche un filosofo geniale, Enrico Poincaré, ebbe a insisterci fortemente; ma nessuno poi dice che liputesi dia luogo a un circolo vizioso.

E non sarebbe d fficile sostenerlo. Una pietra cadre perchè sembra attratta dalla terra; l'attrazione diventa la forza che, a cadere la pietra. La luce si trasporta, con velocità fulminea, dal sole al nostro pianeta e dunque trova nello spazio un mezzo idoneo al suo propagarsi, l'etere; viceversa l' etere è sede o causa dei fenomeni luminosi. In questi e simili casi, siamo bene in presenza di altiettante ipotesi esplicative, nelle quali l'ignoto che si crede di scoprire in base a certi fatti, par che assuma l'aspetto di cosa conosciuta, causa, condizıone o antecedente dei medesimi. Altrettanto può dırsi delle ipotesi sperimentali, che tentano pl.smarsi più strettamente sulle cose, come quands. per una temperatura data e costante, dal fatio di certi cangiamenti di volume, si risale a una pressione inversamente proporzionale, la cui esistenza è connessa :i i medesimi ed è da essi rivelata, e che poi diviene una torza quasi per sè stante, la produttrice dı quei cangıamenti.

La vertà scientitica è essenzialmente ipotetica: a masura che si allontana da fenomeni concreti e particolari per considerare o immaginare ienome i generali..., (la scienza) si rende conto che le sue espli azioni, torse sutticient, non sono percio necessarie; e non attribuisce a coteste vaste concezioni che 11 valore d'ipotesi "(1): eladorazioni 1 potet, che, dapprinipio, del dalo, e ipotetici edinzi con queste prime pie re, in seguito; ma è questa la soca verità a cuil possa aspirare, ed è per conseguenza la verità.

Perchè mai, Junque, un'ipotesi come la spiritica. che un esame integrale dei fatti mostra capace di rispondeee pienamente alle esigenze espiicaide, dovreboe venire grudicata in un modo tanto diverso delle ipotesı su cui si asside la scienca? Perche mai l'ignoto che sta in cima a ognı ricer a pu') essere a certo punto assunto come noto daj. pertutio, e rappresenta unsalto nel buio soio quando si :-titidi «spiritı»? Lo scienziato, si dice, preterise: estenucre 1 poteri della psiche vivente anziche ricorrere agh spiriti; ma questo è antiscıen. tifico, e tramuta in morta gora il mobile e ficiondo campo della scienza. Preterisca lo scienziato di estenuire yuei poteri prima di ricorrère agli spiriti, questo si è legittimo e doveroso; e non ponga poil limiti arbitrari al suo pensieroe ante cose. Galiteo attribuil le attrazioni e le repuisioni di corpi contricati a non so quai giuochi $d_{1}$ pressione deli'aria riscaluata; trattanto egli era in preseliz. di un agente radicalmente ignoto. 1 cheitricità, e il timure d'un salto nel buio gli preciuse questa voita la via a unia scoperta. Batiamo ie vie solite sinché ci permettono l'avanzata, ma avoando: nia:nole se girano in se stesse e non procedono: concediamo alla psiche vivente tutti i potera che voentamo. ma non domandiamole nulla più dı quello che possa dirci, non tantastichiamo misteriose facotà che iufine non splegano nuila, e conservano sol anto l'apparenza di facoltà umane; non diciamo che sempre, inevitabilmente, la scienza sara costrettd a muoversi entro la cerchia dei viventi, seaza potere mai, in alcun modo, trascenderld. A spiegare i fenomeni tetepatici, per tanto teanpo negati, certi scienziati parlano di armonie psicntche o di sintonizzazioni nervco-cerebrali, e questi poteri iputetici, pıù misteriosi degli stessi spiriti, non valgono punto in moti casi, quando il legame insor e ira persone l'una all'aitra sconosciute, o quando il percipiente è toccato da un avvenimento lurticuo del quale non possiede alcun elemento, o che appare completamente nuovo. A spiegare le telepatie post-mortem, si postula nel soggetto un periodo di latenza, a sua volta inesplicabile, e che non rova analogie nei fenomeni ipnotici (in cui è efficiente la suggestione), nelle sensazioni inavvertite (che si accampagnano a una coscienza crepu-
(1) F'. Boutroux, Sctonce of Religion, op. cit., pag. $\mathbf{3 5 0}$.
scolare, la quale ne desta dopo il ricordo), nei messaggi telegrafici, con o senzia fio (i quali si verificano all'altro capo della linea nel medesimo istante dell'arrivo): e tutto cio a prescindere dal caso, invero cruciale, che l'agente comunichi al soggetto qualche fatto che quegli solo può conoscere. A spiegare le «materializzazioni» di distinte e più o meno complete entità dall'aspetto umano, si ammette una disgregazione da una parte e una concomitante aggregazione fisica dall'altra, operate tutte dal medio, che proietta o emana le sue en.rgie biotiche entro i limiti di un pensiero formativo subcosciente, e il suo subcosciente quasi trasloca nella nuova forma, dandole un carattere personale, anche quando non una, ma parecchie sieno coteste entità teleplastiche: e si enuncia una ipotesi complicata e maravigliosa, ai cui lume la psiche umana appare dotata di stupefacenti potenze creative, che la rendono signora della materia, arbitra di fare e disfare involucri corporei, epperd anche di esistere al di fuori di ogni involucro corporeo; una ipotesi dunque che spezza e supera la stera vivente in cui s'intendeva rinserrarla, e conduce dritto dritto all'odiato spiritismo.

Le esplicazioni che gii avversari ci offrono sulla base deila fenomenologia psichica hanno il torto di essere troppo personali, di spregiare l'altrui esperienza anche se dovuta a insigni osservatori, di risultare affrettate e unilaleraii; hanno il torto di non abbracciare tutti i fatti noti, e di non spingerli talvolta sino alle estreme loro conseguenze, il torto di chiudersi in un apriorismo null' affatto scientifico, d'irrigidire arbitrariamente la psiche entro il solo suo involucro terrestre, di proclamare il verbo altezzoso - in apparenza equanime e imparziale che l'ipotesi spiritica rimane e rimarrà sempre fuori del meccanismo della scienza, la quale non dice e non dirá mai niente a tavore o contro il problema della sopravvive"za. E noi temiamo che, a determinare un tale atteggiamento ripulsivo, contribuiscano quei motivi psicologici, sentimentali, morali, religiosi, che si rimproverano agli spiritisti.

Invece lipotesi spiritica, per sua intima natura, è parte le in quanto riesce a unificare e spiegare, in maniera complet 1 . immediata e fedele, tuttii i fenomenı psichici; in quanto postula per induzione l' esisleaca fenomenica di entità intelligenti, che si distinguono dalla veste corporea in cui vivono o vissero. E appunto perchè tale, vorlio dire perchè ipotesi, esula da lei ogni carattere di misticismo; e perchè ipotesi alludente a personalità umane, cioè ad esseri uınani buoni o cattivi, sa dare una risporia vittoriosa aha tesi demoniaca. secondo cui è impossibile sapere se gli spiriti che si manifestano sieno buoni o cattivi, nell'intesa che uno spirito malvagio può ben tentare di assumere l'aspetto della bontà e e mai uno spirito benigno saprà mentire le spoglie della malizia: l'ipotesi spiritica rimbecca agevolmente che lo spirito che fu di un uomo deve per necessitè essere buono o cattivo, ciò che non esclude, è ovvio, la possibilita di un ulteriore perfezionamento morale.

Ma appunto perchè ipotesi, dirà qualcuno, la sopravvivenza umana non è assicurata con certezza, e tanto vale abbandonarsi alle consolanti lusinghe della fede religiosa, ove non si voglia sottostare alle tormentose strette del dubbio, o alla tetra pace del nulla. l'obbiczione non regge. L'ipotesi spiritica, quale portato del meto do sperimentale. é l'unica, la massima certezza che per tal via ci sia data raggiungere, e parla all'intelletto con quello stesso vigore che più o meno si ravvisa nelle varie ipotesi formulate dalla scienza; essa addita alle moderne gencrazioni, piu che altro educate alle regole del conoscere empirico, addita agli scettici, addita ai nullisti, taluni «fatti supernormali» come la sola risposta "positiva» che dar si possa alle: intime, prepotenti aspirazioni verso la perennità dell'esistenza individuale; ma non intende affatto sostituirsi alla fede religiosa, e piuttosto tende a creare una fede, attraverso i conati dell'esperienza e della ragione, in quelli che altra fonte di sapere, fuori della ragione e dell'esperienza non sanno riconoscere, e che senza di cio, per fermo, resterebbero sordi a ogni sollecitazione religiosa.

Resta da vedere che cosa di noi sopravviva alla morte. Noi siamo delle «personalità», e la personalita, per dirla col Visani Scozzi, * consiste nella memoria dei fatti anteriori e nella spontaneità vo litiva che scaturisce dal loro ricordo, dalle impresionie dalle reazioni di altre volte (1).

Cotesta personalità, per altro, non esaurisce il noslro essere psicologico: dormicchia in noi tutto un mondo di idee, di affetti, di volizioni, di esperienze, di ricordi, che si rilega al passato, che si rilega a un'esistenza anteriore, giacchè se noi saremo vuol dire che siamo stati; un buio $e$ mobile oceano cui sovrasta la grama facella dell'attuale io consapevole e che per frammenti. in questa face riesce a illuminarsi vagamente, nelle ore d'intensa concentrazione, nel sonno, nell' estasi, nelle intuizioni geniali....., simile a oscuro bolide che, partito dalla notte, attraversi una stretta zona di luce e nella notte torni a dileguare.

E, per cosi dire, una piut larga coscienza «subliminale", compressa entro i limiti del corpo e le condizioni pratiche del vivere, e capace di risalirè alla superficie dalle profondità d'ignoti abissi, come un frutto dell'inconsapevole; è l'immenso sostrato della nostra vera personalità, in cui ci riconoscemmo e ci riconosceremo.

Non si dica: echeggia nel nostro fondo subliminale, sconfinato come la natura, la grande voce delle cose; mandano a esso le cose una voce multipla ossia impersonale che si polarizza scarsamente nell' io, e più e meglio si polarizzerà in seguito; si esprime in esso 1 ' infinita coscienza cosmica, che è una e non soffre reali divisioni. Altrimenti bisogna spiegarci perchè mai li'o, sentito in generale dall' uomo moderno, con singolare e grande energia, sia una mera apparenza; bisogna sanare questa clamorosa contraddizione fra una coscienza cosmica che si dice impersonale, e i suoi innumerevoli frammenti riflessi che si gridano irriduttibili. Nemmeno si dica che di questa più estesa sopravvivenza non sappiamo che fare, che noi domandiamo di essere sempre cio che oggi siamo, con quel lume preciso di coscienza che qui possediamo.

Giacchè, nelle diverse contingenze di questo nostro vivere terreno, non ci possediamo mai completamente. Le varie e ricorrenti forme della giornaliera attività (lo studio, la famiglia, la cattedra, l'ufficio, il teatro, ecc.) non riescono a porre in opera che parti determinate e circoscritte del nostro essere psicologico, e ci assorbiscono per modo che mentre ci troviamo occupati in una, non sappiamo quasi concepir le altre. Anzi la nostra vita psicologica è come cristallizzata in certe forme. che talvolta vorremmo abbandonare, e da cui non è sempre facile l'uscita. Noi ci muoviamo entro circoli dati e ristretti, quasi l'uno all'altro estranei, e soltanto nei rari momenti di sereno raccoglimento ci riesce di riconoscerli tutti come nostri, e di allargarci alla comprensione di un io, che senza dubbio è il vero quasi tutto il nostro io terreno

Non pero tutto il nostro io, oscurato e impicciolito, come sembra, da un grossolano involucro materiale, e da sè distratto dalle esigenze della vita. Quello che di noi sovrasta alla morte è un più vasto e profondo contenuto psichico, il quale alvolta erompe sino allo strato antelucano della coscienza «normale», una piü doviziosa personalità che saprà riportarsi alla memoria di fatti anteriori, di cui son frazione quelli occorsi in questa vita, e messa al servizio di una forma estesa, ricca di energie fisiche o iperfisiche insospettate; una più doviziosa personalità per la quale probabilmente tutto; voglio dire tutte le contingenze del suo esistere, liberamente volute o accettate, sono condizioni d'indefinito progresso

Nessun timore quindi di perdere atutta la gentile fragranza di questo perpetuo anelito ad una vita immortale, che dentro ci urge e sollecita a renderne degni » (Chiappelli); ma nessun timore di perderla anche quando fossimo per attingere «l'assoluta evidenza sperimentate della sopravvivenza nostra » giacchè noi siamo premio a noi stessi, e l'incontestabile sicurezza di un premio dipendente

1) P. Wean scozzl, La medlanita, Firenze, Bemporad, 1901, pag. 90.
solo da noi non puo che acuire la inesausta nostra sete del meglio: l'incontestabile evidenza che noi soltanto trapassiamo è troppo poca cosa rispetto alla profonda novità di essere che ci aspetta nel l'altra vita, troppo poca cosa riguardo all'illimitato ideale di verità, dí bellezza, di perfezione che ci si para e ci si parerà sempre dinanzi. E messa da parte quell' assoluta evidenza $»$, la quale, come ogni assoluto è di sua natura irraggiungibile, la ipotesi spiritica tende a darci la certezza scientifica, sola accessibile, più modesta e significativa, che la morte è davvero un semplice trapasso, 10 schiudersi della magica porta verso gl'ignoti orizzonti dell'Essere.....

Luigi Nola Pitti
过

## San Francesco d'Hssisi ${ }^{\text {(1) }}$

(Intorno allo stadio psichiatrico del Prof. G. Portighiotti)

Secondo il Portigliotti, era malato di misticismo. P. Sabatier che ne ha ricevato tale ispirazione da farne nn poema incantevole è probabilmente, malato come il sno eroe, poichè egli è di quelli che credono negli nomini predestinati. Francesco soffre d'abulia (2) e di catagelo filia (amore della derisione e del ridicolo) e di allucinarioni. e la sua Sponsa et Domina Paupertas che ispird il famoso quadro di Giotto: Le nozzee di S. Francesco con la Povertà , fu uu sogno pazzesco.

- Intanto, perd. Gesù discendeva realmente un'altra volta sulla terra. Se ne sentiva la voce; se ne vedevala figura tra gli ulivi dell' Umbria come un tempo fra $i$ palmizi della Galilea. Il cielo grigio da secoli si apriva in nna mite gloria d'azzurro. Le citta... chetavansi nelle loro lotte intestine, sotfoscrivevano patti di fratellanza fra le classi. . - Quegli scoppi di tenerezze e di amore fraterno erano fugaci, come fiamme... Ma intanto il popolo aveva mostrato la propria sete di pace e d'ideale e aveva trovato in quelle tregue un refrigerio inatteso $\circ$.

Questi effetti. dico io, sono apprezzabili e mi suggeriscono l'idea che il Sabatier, non psichiatra e non soltanto artista, ma anche peicologo pid̀ ohe discreto, abbia enuto il debito conto d'un elemento che sfugge al Portigliotti, benchè non gli sfuggano gli effetti; che non sfuggiva a William James nè a F. W, H. Myers, nè a tutta una falange di valorosi anche nostri che si sono accorti del pericolo, della tentazione particolare che è nella eccessiva specializzazione dello spirito, ed han sentita la necessità di riconsiderare la vita nella sua integrita. Lo specialista, infatti, è tentato a vedere la vita da un lato solo con l'angolo visuale della sua specialita ed a trascurare o ad ignorare tutto il resto; e forse lo prichiatra è maggiormente tentato; perchè la psicologia patologica facilmente si soprappone a tutto il territorio della psicologia nornale, tanto più che questa è spesso commista con qualche elemento patologico più o meno notevole. E può essere molto notevole la dove la vita interiore à pid intensa, cios nel genio. E come se l'eccesso della vita psichica più profonda mal si contenesse nel fragile vaso individuale e vi facesse delle incrinature. E percio inpresa relativamente facile scoprire degli stati patologici negli espiriti magni", che hanno arricchita la vita per tatti.

Ma non è più permesso d'ignorare l'esistenza d'una esperienza psichica altrettanto fondementale quañto l'ssperienzia dell'amore del dovere del diritto e della stessa conoscenza, e voglio dire la speranza o l'rapettazione re-
(i) Vedi Recensione num. prec.
(2) Non si può fare clasmoflia, perchè clasmos non esinte, che io mil sappia
ligiosa. Che se pud esser legittimo il desiderio * che l'indagine scientifica possa..... lumeggiare esaurientemente, da sola, certi grandi e oscuri fenomeni della storia umana s, non è altrettanto legittimo sottintendere che tutta la scienza dell'uomo sia compendiata nella psichiatria. Questa è lume, certo, come io dimostra questo interessantissimo studio del Portigliotti; ma la vita è più grande e bisogna affroutarla da più parti simultaneamente, come vuole una legge d'equilibrio', dalla quale non possiamo
 è scienza, irregolare e ribelle ad ogni classificazione, quantunque nella sua essenza sia la più sperimentale e la più positiva delle scienze.

La psichiatria potrà, dunque. illustrare appieno gli epifenomeni del genio religioso; ma non potrà mai cogliere il significato del fenomeno proprio e vero; non $\dot{\boldsymbol{u}}$ fatta per questo. Il suo ufficio è ben determiuato; non dirò limitato, perchè tutto può studiarsi all'infinito.

Certo l'uomo non è fatto solo per la religione, secondo il pregiadizio ascetico e siccome anche il genio pud avere uu pregiudizio, parliamo pure del pregiudizio del Poverello. Ma era il pregiudizio del tempo (che dico?), era stato il pregindizio dell umanita fin dai tempi pià lontani. Si pensi al Budd ho che fiorl parecchi secoli prima di Francesco d`Assisi e qualche secolo prima del Cristo.

Francesco portn il pregiudizio alle ultime conseguenze per an processo assolutamente logico, pure aggrungendovi qualche mova bellezza. Cosi fa il genio quando riprende ed elabora un pregiudizio ancora rirente, da cui non ha potuto libcrarsi. Cosi mi pare che abbia fatlo il nostro altissimo poeth con il pregiudizio del tempo che fu suo. Non è tuto un pregiudizio medievale la Divina Commedia? Eppure, mirate che cosa ha saputo farne Dante Allighieri! Ne vogliamo fare un soggetto di studio psichintrico ?..... Passiamo.

Oltre a cid, certi secolari, anzi millenari pregiudizi furono indubitatamente una disciplina non inutile alla evoluzione dello spirito umano che si è educato, per cosi dire, a pezzo a pezzo. E il pregindizio ascetico è stato una reazione necessaria contro il dominio della a carne •, e fu lungo e persistente, perchè la bestia umana è pure molio resisteute, come si può vedere anche oggi e temo che si vedrà per uu lnnghissimo futuro. Certi pregiudizi, insomma, rientrano nelle graudi leggi che presiedono alla nostra evoluzione. E, se il genio interviene con un po pià di coerenza e di bellezza, tanto meglio. Ciò non rendera il pregiudizio più forte, ma più utile eforse ne affretta meglio il tramonto, mentre prepara l'alba del pin vero.

Ma l'uomo è fatto per la felicita, cioè per la vita piena ed intera col predominio delle sue forze e delle sue attivita pin nobili che intessono la felicita. Ed è appunto ciò che ha intuito Francesco e anche scolpito in tutto rillevo nella sua biografia. Quella figura creata dallu potenza d'amore è una bellezza che resta, nonostante le insufficienze della tecnica adoperata, quando non era umanamente possibile adoperarne un'altra. Perchè la bellezza qui non è nella tecnica, ma nolla giusta ispirazicne; © inclinazione corretta • diceva il Buddho, la cui psiche ora anche in un \& etat de mal, e soffriva della stessa malatia di Francesco: la malattia dell'eternitaAh la malatia divinamente umana, tanto umana che chi non è affetto, benchè intendesse tutta la scienza, non conosce neppure l'a b c dell'umanità ; è paragonabile ad nna- torbida forza della natara e non puod dirsi ancora nomo!

Vediamo l'abnlia di Francesco. Fu propria abulia?.... Ma subordinare la nostra volonta, come egli faceva, ad una volonta che si crede infinitamente superiore ad ogni
volontia umana è per una buona e perspicace psicologia il segreto stesso della volonta. Infutti, non pnò essere revocato in dubbio questo fatto: che Francesco volle più fortemente, quando infermo di quella tal malatia, che prima, quando beveva a sazieta alle coppe del piacere e facera parte delle compagnie allegre e spensierate e per la sua prodigalita e per la sua giovialita veniva proclamato signore e re dei festini.

La volontà del gaudente d'una volta non ha lasciato nessuna traccia nella storia, non ha creato nulla; ma quale traccia profonda nella poesia, nell'arte, nella coscienza religiosa, nella storia non ha segnato Francesco - abulico,! E non si discute tanto $\theta$ con tanta rinnovata

- insistenza iutorno ad un uomo che non sia stato un valore reale, anzi più esattamente una volontà creatrice di fatti, eccitatrice di fatti. La volonta trascendente alla quale il genio religioso s'arrende incondizionatamente è sempre quanto noi sappiamo e pensiamo di meglio, la nostra idea più alta; e se è molto alta e noi la eleggiamo come determinante della nostra volonta piuttosto che le nostre idee più basse, è chiaro che la nostra volontà avria esercitato la sua vera funzione nella maniera più squisita.

La nostra teologia può essere errata; non importa; quello è il nostro meglio. Può essere errate la nostra paicologin; non importa; quella è la nostra più sana rolontà.

Se poi Francesco trovava il pensiero diviuo noi sogni, nelle allucinazioni, nel caso, nelle parole di S. Chiara. che por lui averano un valore eguale ai sogni ete. e non erano punto l'espressione della saviezza dell' amica, potremo parlare di metodo primitivo, arcaico, qualeho cosa come l'antichissima aruspicina degli Etruschi, d' un pregindizio, insomma, che era ancora del suo tempo echegli non aveva superato; e se il criterio della volonta normale è la volonta media, quella era la volonta normall. d'allora; e gli abulici, doverano cercarsi fra color: che non avevano neanche quella forma di volonta. Dol resto, quelle suggestioni venivano da una idea alti-sima: che tutto fosse pensiero divino, che l' nomo fowe com. sospeso nel pensiero divino e non l'eccedesse mai e chic finalmente l'uome fosse capace di ricevere l'ispirazion. divina.

La cosa è inconfutabjle; quindi $l^{\prime}$ idea persiste nel. la coscienza religiosa che è appunto una esperienza sui generis che si compone di cose inconfutabili; e questa esperienza è la dimostrazione di se stessa, perchè nou può sussistere altrimenti che come uno stato di certerza felice. Quando non è assistita dal sapere e incontra qualche opposizione, nou la confuta, ma la rifiuta semplicemente: e fa come il mollusco che urtato da una materia estranea si ritira e si chinde nel suo nicehio, e cosi si difende: se, per contrario, l'esperienza religiosa è conforfortata da sufficiente preparazioue intellettuale, confuter:i le eventuali obiezioni, e non le sarà difficile, perchè avrù scoperta la propria composizione (pochi elementi ussolntajnente inconfutabili); ma non sentira mai il bisogno di dimostrare se stessa per sussistere.
**

E veniamo alla catagetofilia e alla Sponsa et Domina Paupertas.

Si sa quanto l'uomo tema il ridicolo; e il nostro Leopardi ha una pagina magistrale che è anche un quadro delizioso della potenza del riso in un luogo pubblico o in un'adunanza qualsivoglia; ma rileggasi questa conclusione: a Grande fra gli uomini e di gran terrore è lu potenza del riso, contro il quale nessuno nella sua coscienza trova sè munito da ogni parte. Chi ha coraggio di ridere è padrone del mondo, poco altrimeuti di chi è preparato a morire. s

Ora Francesco si è buttato risolutamente dall'altra parte, $e$ ha fatto altri maestri d'umanita (non oredo che

Diogone di Sinope fosse inntile alla nostra evolnzione etica.....), hu insegnato la sua lezione nel modo più efficace e pia atto a persuadere il cervello grosso del suo tempo, che per capire le cose aveva bisogno di vederle ingrandite di molto. Cosi per la catagelofilia comunicava ai suoi contemporanei l'altra parte della lezione leopardiana : - Chi non teme il riso e nour fa nu sol passo indietro, perchè si ride, domina il mondo anche meglio di chi sa ridere. -

Mi affretto a soggiungere che io uon attribuisco a Francesco nessuma dottrina esoterica ch'egli adattasse al volgo in forma exoterica. Egli sentiva certamento come si mostrava, e il suo pensiero non doveva trascendere la forma esterna; nomo del suo tempo in quanto elaborava il rozzo materiale esistente. Ma neanche il genio, che apre le nuove vie della vita, può elaborare il materi.sle che non esiste uncora o che egli non giunse a conoscere. Al tempo di Francesco tutto l'antico ricchissimo patrimonio intellettuale greco e latino era quasi come se foase ancora da venire (il Rinascimento venne circa due secoli e mezzo più tardi) e il Padre Dante che an tutto quel che si poteva sapere cinquant' anni dopo, conosce Maometto. ma ignora Gotamo Buddho.

Il fatto è che il genio è spirito e verità assai più che erudizione o anche cultura.
**

Sponsa el Domina Paiapertas (1).
Premetto che abbiamo qui nè più nè meno che un personaggio allegorico dei Misteri medievali, come la Morte, Mammone (personificazione della ricchezza) etc.

Le allegorie di questa specie rispondevano ad una necersitì di quella semplicissima psicologia che facilmente scambiava la personificazione con una persona reale, o angelo o demone.

La novita introdotta da Francesco fu d’amare la poverta sinceramente, teueramente come sposa e d’elevarla al grado di signora. Esagernzione? Si; ma paragonabile a certe figure che gli affreschisti dipingono sulle altissime volte e sulla cupola d' una catterlrale, che guardate da vicino sono figure mostruose, ma viste dalle narate (e sono fatte per esser viste di la sotto) appariscono proporzionate e di grandezza ordinaria. Francesco fu uno dei grandi artisti della rita, Bisogna scendere dal cornicione della nostra psicologia e passeggiare un poco per le navate della psicologia medievale. Di là sotto godremo d'un migliore effetto.

Per altro, io credo fermamente che la Suonsa et Domina fosso una merza realtà angelica per lo stesso Francesco; il quale guidato da un giusto e sppiente concetto della vita dava un'altra lezione sempre utile a questa nostra umnnità, che sorda alla vode dei savi e dei santi persiste atolidamente well'illusione che la felicita si compri con la ricchezza.

Onoriamo e non riduciamo a meno tutti questi spiriti generosi che hanno protestato. come hanno suputo e potuto meglio, contro la tracotanza di Mammone!

Non ci è caro il senso dei valori? $O$ non vediamo che la nostra felicita dipende in tutto dal nostro senso dei valori fatto sicuro? ()ra Francesco fu no dei mae stri di questo preziosissimo senso. La psichistria sta bene; ma. per carita, non dimentichiamo le cose maggiori del la vita!

$$
*^{*} *
$$

Lo spirito proprio del Poverello e la nota speciale del suo contributo alla vita devono cercarsi nelle Landes

[^57]creaturarum. litanie d'amore che abbracciano tutto il divino creato. E le sue ultime parole esclamate con amorosa allegrezza sono ancorn una Lans ercaturae: Bene voniat soror mea mors!

Raff. Wigley

## Solazione di un difficile problema medianico.

Senza preamboli - il quesito è questo:
Dove l'entità operante prende in suo potere la gran quantità di fluido negli apporti dalle più enormi distanze, e nelle completissime stereosi pneumatiche il cui peso quasi raggiunge, o uguaglia, o perfino supera il peso del medio, rimasto permanentemente materializzato?

Se a questa questione riescirete a rispondere, almeno razionalmente, dopo una breve non profonda riflessione, avrò torto io di pretendere che si tratti di un arduo problema; ma se - impreparati - a rispondere ad essa - sarete costretti a meditare profondamente $e$ non poco, voi dovrete pur convenire che il mio articoletto tratti della soluzione di un problema ben difficile, come accennasi nel titolo.

Alcuni sarebbero pronti a rispondere che l'entità operante prenderebbe la gran quantità di fluido necessario dalle emanazioni vitali di animali e piante. Ma se ciò bastasse, gli apporti da enormi distanze e le perfette non incomplete stereosi d'interi individui non dovrebbero essere i fenomeni più rari, perchè di piante e di animali la natura abbonda; nè mancherebbero gli spiriti desiderosi di produrre quei fenomeni. È vero che oltre all'esistenza di tali fluidi, occorre che l'aura nervea del medio abbia un'affiniti con essi ; ma come nai gli apporti da enormi distanze e le completissime stereosi sarebbero fenomeni sì rari anche con quei medî che, producendone qualcuno, dimostrano che la loro aura nervea non mancherebbe di affinità coi fluidi vegetali ed animali? So bene che quì si può rispondere ricordando la instabilità delle condizioni in cui vien fatta la seduta, l'esaurimento del medio, ecc.; ma, dopo tutto, questa soluzione del problema è un'ipotesi cui manca ogni principio di positiva dimostrazione; ed io, pur ammettendo che i fluidi vegetali ed animali possano alquanto contribuire alla produzione dei fenomeni fisici superiori credo che essi non bastino a dar la base intera di tutta una spiegazione del fenomeno; e credo altresì che ad una tale ipotesi, semplicemente possibile e priva di ogni dimostrazione, debba preferirsi, in ogni caso. quella che ha in suo favore alcuni fatti, che la rendono almeno probabile. Or qual sia quest'ultima spiegazione e quali siano $i$ fatti che la dimostrino probabile, è appunto ciò che dovrò specificare in seguito.

Nessuno degli spiritisti negherà le complete stereosi d'interi individui, nè gli apporti. da enormi distanze. Degli uni e degli altri fatti dà l'Aksakof numerosi e genuini esempii in Animismo e Spiritismo (pagg. 192-194; 197-199; 221-223, ecc. - Pag. 90, 91 ; 454-457, 460 della quarta ediz. franc.); quindi qualche spiegazione positiva di tali fenomeni non dovrebbe riuscire impossibile.

E una spiegazione positiva mette capo appunto nel fatto - osservato e dimostrato col biometro dal Baraduc, confermato dal De Rochas, rivelato in seguito ai lavori del Charpignon, del Richenbach, del Moser, del Wagner, del Boirac, del Traill Taylor, del Narkiewicz, accettato infine da quasi tutti gli psichisti -
che nell'uomo il lato destro attira ed il sinistro respinge un ago amagnetico liberamente sospeso - conseguenza questa di un afflusso di semplice etere cosmico in noi (cioé di od o aspir) e di un deflusso da noi di etere animalizzato, in modo ben vario, secondo lo stato fisiopsichico dell'uomo (etere detto ob od espir). Or che cosa avverra, nel caso che un' entità occulta riesca ad impadronirsi dell'ob od espir di un'individuo dotato di potente medianità? Rapito che sin dall'occulto agente l'etere che fu animalizzato dall'organismo del medio. l'agente misterioso provocherà in tal guisa un più accentuato afflusso di etere cosmico al lato destro; e questo, passando per l'organismo medianico verra variamente animalizzato come quello già sottratto dal medio. dalla potenza spiritica in azione; e così di seguito di altro etere, finchè l'invisibile agente si sarà dilungato sì oltre dal luogo della seduta, da pervenire finalmente laddove trovasi l'oggetto da apportare, per poi prenderlo seco e tornare con esso al sito di partenza. E se l'operatore invisibile, invece di fare un apporto, intendera materializzarsi di quel fluido? In tal caso, egli non imprimerà alcun impulso alla sua volontà per dilungarsi oltre il sito della seduta; ma colla forza del suo pensiero organizzante si saturerù organicamente di quel fluido; e, nel saturarsene, provochera pure l'afflusso continuo di etere cosmico al lato destro del medio, perchè in tal modo sottrarrà del continuo dal lato sinistro l'etere animalizzato dall'organismo medianico, cioè il fluido vitale, il mediatore plastico, il corpo eterico dei tensofi, del quale l'individuo umano ha bisogno assoluto per vivere fisiologicamente, e, per conseguenza, tende a rifarsene assorbendo etere ed animalizzandolo ogni qualvolta non ne abbia a sufficienza. Dal che si vede che la medianità per gli apporti da enormi distanze e quella delle più perfette stereosi consister debbono in un organismo eminentemente animalizzatore dell'etere cosmico; e questo, essendo infinito come l'infinito spazio, non farà mai difetto nei fenomeni fisici di molta entità ; ma all'essere un organismo un'ottima macchina animalizzatrice di quell'etere, bisogna pure aggiungere la condizione che esso lo trasformi in tal natura animale, da conferirgli un'affinitit col peripneuma dell'invisibile che lo adibisce alla produzione del fenomeno.

Adunque, gli apporti da enormi distanze e le stereosi perfette e complete si otterrebbero per trazione spiritica dell'ob, e per conseguente esagerazione dell'afflusso dell'od e del deflusso dell'ob estratto, cioè per l'esagerazione spiritica di un fatto dimostrato dal biometro del Baraduc: dunque siamo gia in possesso di una spiegazione a base positiva, benchè insufficiente a darci la certezza assoluta del processo dinamico del fenomeno. Ma altri indizii neppur mancano, a render maggiormente probabile l'ipotesi stessa; e questi indizii consistono in quel vento $e$ in quel freddo gelido che son caratteristici nelle sedute in cui si svolgono fenomeni di entità affatto superiore. Finchè l'apporto o lo spostamento di un oggetto avviene a brevissima distanza, e finchè la stereosi si ottiene labile ed imperfettissima equasi fugace. o fugace del tutto, l'etere cosmico non si precipitera come impetuosa e fredda corrente attraverso l'aria, e non di molto la raffredderá; ma se l'apporto da enorme distanza e la stereosi completa avverranno in modo rapidissimo, la corrente eterea dovrà riuscire sì forte da produrre freddo e vento gelido nell'ambiente della seduta; e questo sara appunto quel freddo di cui testimonia il Crookes nella sua relazione di una delle sue memorabili sedute colla Cook. Verissimo che non
in tutte le produzioni dei fenomeni fisici superiori avvertesi il vento e il freddo dagli sperimentatori; ma ciò avverrà ogni qualvolta la produzione di quei fenomeni avrà luogo lentamente, cioè senza la rapiditá della corrente eterico-vitale, di cui abbiamo pocanzi tenuto parola. Del resto non è neppur raro il caso in cui dagli sperimentatori avvertesi, sulle mani e sul viso, un freddo alito. foriero di altri fenomeni ; il che sta ad indicare che trattasi di una corrente eterico-vitale relativamente debole, perché allora non han luogo i fenomeni della più alta entità.

Risultando da fatti innegabili che un solo medio può bastare a fornire sì gran copia di fluido animale l'occulto operatore, da metterlo in grado di produrra gli apporti dalle più enormi distanze, e le più complete stereosi; e non essendo men vero altresì che in alcuni di questi casi il medio fu visto rimanere permanentemente materializzato (Esem. in Anim. e Spirit. di Aksakof, pagg. 221-224 e altri esempî altrove). ammetter si deve logicamente e come cosa ben probabile che $i$ fluidi animali abbiano nel medio la potenza di trasformare in sè stessi grandi quantito di etere cosmico, così come una sola favilla può trasformare in sè stessa, cioè in fuoco, tutta un'immensa quantità di combustibile. E non è poi impossibile, o almeno può non esserlo, che il cordone di etere animalizzato tiri in sè medesimo, per via, sotto la forza della trazione dello spirito che si dilunga a far l'apiorto, altro etere cosmico circostante, e che in sè altresì lo trasformi e se ne ingrossi, fino al sito in cui цiace l'oggetto da apportare. Ma qui è anche il lungo di osservare che altresì i fluidi animali e vegetali concorreranno forse ad ingrossarlo, attratti in esso dalla sua natura di fluido eminentemente organico.

Che che ne sia di queste ipotesi, è certo che esse danno la spiegazione di tutti $i$ fenomeni pei quali occorre, secondo le teorie dinamiche degli spiritisti un'enorme quantità di fluido medianico; e spiegano perfino le stereosi contemporanee di moltitudini di spiriti con un solo medio in funzione. Una spiegazione razionale e possibile, ma non positiva di un fatto misterioso, è già una spiegazione attendibile; ma quando, a conforto di essa, si recano degl'indizî di fatto (che son tre, nel nostro caso; e cioè quello a base del biometro, quello del freddo gelido e quello del vento nelle sedute) io son di credere che la suddetta spiegazione debba rispondere abbastanza all'esigenza di una mente scientifica, che investiga avidamente le ragioni dei fenomeni più misteriosi della medianità.

Minusculus

## 

## II mistero dei sogni

Che noi viviamo allorchè dormiamo nessuno ne dubita, ma è anche certissimo che quasi la metà della nostra esistenza, cioè quella che passiamo dormendo, forma una lacuna per la nostra coscienza.

Che avviene in noi allorchè dormiamo?
Moltissimi si han fatto questa domanda, ed han cercato di indagare il mistero dei sogni, ma esso rimane sempre impenetrabile per tutti.

Non è nostra pretesa certamente strappare alla natura questo fitto velo, ma anche noi, come gli altri, vogliamo se possibile spingere i nostri sguardi a traverso le sue strette maglie, per avvicinarci quanto più ci è dato alla veritá.

Il sonno possiamo ben ritenere consistare in un processo di automagnetizzazione che incosciamente compiamo,-perchè il nostro sonno ordinario non si produce senza esser preceduto da quasi tutt' $i$ fenomeni precursori del sonno ipnotico, e perciò per darci ragione di quello che avviene durante il nostro sonno naturale, è mestieri analizzare i fenomeni che presentano le persone poste artificialmente negli alti stati dell'ipnotismo, e specialmente in quello sonnambolico.

Due fatti costanti principali rappresentano i punti culminanti degli stadi ordinary, ma inoltrati del sonno ipnotico. Essi sono l'incoscienza più o meno completa della vita sensitiva, e l'indebolimento della volontà, che può raggiungere anche lo stato di quasi assoluta abolizione, e per questi caratteri il sonno ipnotico non si differenzia da quello naturale.

L'ipnotizzatore in fatti non fa che far passare l'ipnotizzato dallo stato di coscienza a quello d'incoscienza, come noi quando vogliamo dormire la sera mettiamo il nostro corpo nello stato d'insensibilità.

L'ipnotizzatore però con qualunque processo procura il sonno ipnotico, non agisce sul corpo fisico del soggetto per produrre l'incoscienza più o meno completa, e l'indebolimento della volontà, ma agisce sulla psiche del soggetto stesso,

Egli conduce il pensiero del suo soggetto ad un focolaio centrale, concentrandolo in guisa che la psiche si trovi in tale condizione da poter essere sottoposta alla sua volontà.

Sostituendo il suo al pensiero del soggetto, lo mette, se vuole, in condizione di fargli vedere, sentire, gustare, ed udire tutto quello che egli desidera che veda, senta. gusti ed oda, perchè il pensiero quantunque invisibile, è una sostanza agente che forse la chimica futura riuscirà un giorno ad analizzare, e la sua forza va dal minimo al massimo per una scala ascendente e variabile, di cui l'ultimo scalino non può essere valutato dalla nostra attuale ignoranza.

Noi constatiamo pure che tra $i$ soggetti che si sottopongono alla magnetizzazione, si trovano di quelli che sono sì deboli, che non possono anche volendolo resistere all'ipnotizzatore, se questi ha una intelligenza potente ed una volontà ferma, mentre vi sono altri che non si riesce ad addormentare neppure dal più potente magnetizzatore, se essi non si prestano di loro volontà.

Negli alti stati dell'ipnotismo poi, cioè quando il soggetto raggiunge la fase sonnambolica, noi vediamo che in lui si manifesta un'altra coscienza, diversa da quella che presenta allo stato di veglia, o negli stady ordinarii dell' ipnotismo, e constatiamo pure che se questa subcoscienza può essere fino ad un certo punto diretta dall'ipnotizzatore, in sè stessa è autonoma, ed in taluni casi si ribella, e non ubbidisce alle imposizioni dell'ipnotizzatore.

Cessata la fase sonnambolica, e dopo il completo risveglio del soggetto, la sua coscienza non ha più ricordo di quanto la subcoscienza ha operato durante il tempo che egli è stato in sonnambulismo.

Però una relazione tra la coscienza e la subcoscienza si constata, perchè se si eccitano taluni centri cerebrali del soggetto, il ricordo si manifesta in tutto $o$ in parte.

Nell' ipnotizzato perciò noi constatiamo per dir così due personalità: una, cioè quella corporea che vediamo, e che esplica tutt'i suoi atti a mezzo dei cinque sensi imperfettissimi, e l'altra che non vediamo la quale anche ha i diversi sensi come la prima, ma relativamente perfetti, e non soggetti ad ingannarsi facilmente.

Dobbiamo perciò ritenere che la personalità che
non vediamo si appartenga allo spirito, il quale pur facendo parte dell'individuo, non può esplicare la sua potenza senza distrigarsi in qualche modo dai legami che si allentano allorchè il corpo con i suoi sensi fisici si trova nello stato di quasi completa inerzia.

Se tutto ciò constatiamo avvenire durante il sonno ipnotico, vediamo quello che accade durante il sonno naturale per stabilire quale analogia vi è fra i due sonni.

Alla sera allorquando andiamo a letto il nostro corpo si sente stanco, e noi sentiamo il bisogno di farlo riposare. Ciò sembra a noi, ma in realtà non è il corpo che è stanco, ma è principalmente stanco lo spirito che anima il corpo.

Il nostro corpo ben può paragonarsi al martello di un fabbro che è sempre pronto a battere e schiacciare il ferro, se la mano che lo agita è vigorosa, ma se essa diviene fiacca per stanchezza, il martello si rende inadatto all'uso.

Lo stesso avviene al nostro corpo. Esso è animato dallo spirito il quale durante il corso continuo di molte ore del giorno lavora incessantemente, radiando in tutte le direzioni le sue forze pensanti, equesto lavoro lo mette in condizione di non poter più la sera seguitare a dare energia al corpo, il quale come il martello del fabbro ferraio resta inerte, perchè il braccio non può per stanchezza muoverlo, ed il corpo cade in quello stato di abbandono e d'incoscienza che chiamiamo sonno.

E la conferma di ciò si ha nel fatto che quando il nostro spirito è concentrato ed agitato per un fatto qualunque che fortemente lo interessa, il corpo non sente il bisogno del riposo, e resiste ad improbi lavori, da destare in noi stessi le più alte meraviglie.

Allorquando poi il nostro corpo giace nel sonno, il nostro spirito non resta inattivo. Esso avendo piena libertà di azione raccoglie le forze disperse, ed i pensieri proiettati lontano, e rientrando col risveglio nel corpo con tutte queste forze concentrate, vi prende possesso o lo rinvigorisce.

Però quando il nostro corpo riposa la notte, noi spesso sogniamo, e tralasciando di parlare dei sogni turbinosi, e degl' incubi che qualche volta abbiamo la notte dipendenti da cattive digestioni, o da difettosa temporanea circolazione del sangue, i nostri sogni si possono raggruppare in quattro categorie.

Una è rappresentata da reminiscenze confuse di fatti accadutici, che allo svegliarci non ci lasciano che un vago ed incompleto ricordo di visioni avute, senza nesso, e strane.

Per darci ragione perchè ordinariamente la maggior parte dei sogni che facciamo rientra in questa categoria, bisogna tener presente che durante il sonno quello che vediamo e sentiamo non lo vediamo e lo sentiamo con gli occhi, e con le orecchie del corpo fisico, ma bensì con gli occhi e le orecchie del corpo psichico; e sebbene tra i sensi corporei e quelli psichici vi sia una relazione ed una corrispondenza che si esercita a mezzo dei nostri nervi, nel sonno sia naturale, che procurato artificialmente, questi nervi non funzionano come durante la veglia, e perciò non possono tenere in completa corrispondenza i sensi fisici con quelli pischici.

In fatti la fisiologia c'insegna che durante il sonno i nostri nervi motori, e le circonvoluzioni esteriori del cervello ove essi terminano, diventano pel sonno insensibili, mentre altre circonvoluzioni cerebrali, le di cui funzioni nello stato di veglia sono quasi impercettibili, e si perdono nella moltitudine delle impressioni psico-fisiche che riceviamo, nel sonno sono invece attive.

Allorchè dormiamo la nostra subcoscienza si estrinseca, e riproduce sulla parte attiva del nostro cervello immagini di fatti dimenticati che l'hanno impressionata, senza che sieno stati ben registrati nella nostra coscienza.

E poichè durante i sogni la coscienza non è mai interamente abolita, perchè nei casi di profondissimo sonno prodotte da veglie prolungate, da ubbriachezza da sostanze stupefacienti ingerite, etc., noi allo svegliarci nulla ricordiamo di quanto è avvenuto nel sonno, così eccettuati questi casi, negli altri la nostra coscienza conservando nel sonno anche una parte minima della sua attività, viene impressionata dalla subcoscienza per quel tanto di cui è capace d'impressione, e quando con la veglia riprende tutto il suo impero, non può che ricordare più o meno perfettamente solamente quello che l'ha impressionata.

Nel sonno poi tutte le idee ed i pensieri si presentano alla nostra mente sotto forma di immagini, e queste non giungendo chiare e seguite alla nostra coscienza, ma confuse, interrotte, ed a sbalzi, formano quella serie di sogni dei quali parliamo, e dei quali non giungiamo a darci ragione.

Una seconda categoria è quella nella quale vanno aggruppati i sogni che facciamo rappresentanti fatti non mai avvenuti, e che non possono assolutamente avvenire, come il sognare di camminare nell'aria come se in essa nuotassimo, o di percorrere il fondo dei mari senza apparecchi da palombaro, ed a piedi asciutti, come calamineremmo per le vie, etc.

La spiega di questa specie di sogni è anche più difficile dell'altra.

Essa però la troviamo se consideriamo che durante il sonno del nostro corpo, lo spirito può liberamente e temporaneamente emigrare, ed immergersi nella luce astrale, nella quale, come in un'oceano galleggiano innumerevoli intelligenze, immagini, frammenti di esistenze naufragate, miraggi e riflessi innumerevoli, pensieri ed idee in via di attuazione, o allo stato ancora embrionale: e che di tutte queste immagini la nostra disposizione nervosa attira a noi quelle che corrispondono alla nostra agitazione, o alla nostra speciale disposizione, come una sbarra calamitata attirerebbe tutta la limatura di ferro frammista ai detriti di altri metalli: e quindi il nostro spirito in questa peregrinazione può bene essere impressionato da idee anche in embrione che attinge nella luce astrale. e che poi in forma di immagini proietta alla nostra coscienza.

D'altra parte bisogna anche tener presente, che il sonno avvenendo per una temporanea paralisi di tutto il sistema nervoso e muscolare non solo, ma anche delle facoltà pensanti, per paralisi del loro organo manifestatore, l'uomo è reso dal sonno nello stato di demenza incosciente, ed in questo stato somiglia ad un cadavere in cui tutto è paralizzato tranne la circolazione del sangue, che invece aumenta in vigoria, e che conseguentemente attiva maggiormente le funzioni del cuore e del polmone.

E se il sonno indubbiamente produce uno stato d'inconcepibile benessere alla parte materiale dell'uomo in riposo, rinfrancando l'organismo nerveo delle tensioni durate nello stato di veglia, tensioni necessarie alla manifestazione svariatissima dell'anima, in spirito sebbene più libero dai legami della materia è sempre avvinto a questa, e non può chiaramente vedere la sua nuova temporanea condizione.

L'uomo addormentato ben può essere considerato perciò come un vivente di efimera vitalità.

Francesco Graus

## I,E PRROVE

(Continnazione redi numero precedente.)
La signora distolse alfine gli occhi dal ventaglio e disse:-Senza dubbio gli argomenti vostri hanno gran peso. Provato che gli effetti straordinarii ai quali avete accennato sono stati constatati...

- E per ogni dove, signore; differenti forse nei particolari, ma sostanzialmente dappertutto conformi.
- Dimostrato che non possono attribuirsi a una cansa meccanica...
- O meglio automatica.
- Che anzi possono, o meglio debbono, attribuirsi ad una causa intelligente, che non fa parte dell'umanita vivente sul... sul...
- Sul piano fisico.
- Ebbene, provato e dimostrato tutto cid, io vi do mando: qual cosa avete yoi trovato di nuovo, perchè se ne faccia tanto scalpore? Tutte, o quasi, le religioni affermano l'esistenza di Dio e ne cantano le lodi; affermano l'immortalità dell'anima, della quale seguono i destini, e sinanco descrivono i soggiorni dopo la morte Qual'仑̀ dunque il verbo nuovo, che voi portate all'umanita? Quanto voi dite, insomma, non è che piccola parte dell'insieme delle credenze ordinate e coordinate di ogni religione. Ogni religione è anzi un sistema più o meno organico, che s'incentra su le due affermazioni dell'esistenza di Dio e dell'immortalità dell'anima. Val la pena dunque di far tanto rumare? O non è egli più conveniente a ciascuno, tenersi fermo nella fede nella quale è nato?
- Perchè voi, perchè centinain come roi, avete conservato quella fede, ed in essa col rolgere degli ami vi siete fortificati. Perchè voi e gli altri ignorate le angustie del dubbio che precede la negazione ; perchè ignorate fortunatamente l'amarozza della negazione, il buio che scende nell'anima, quando si è già pronunziata nell'intimo della coscienza la fatale affermazione: Dio non s.
-Veramente, per mia fortuna, ignoro queste tenebre, che debbon essere ineffabile dolore. Io non so comprendere quale tristezza di vicende, quale tortuosità di ragionamenti possa indurre un anima a rinnegare il Creatore. Credo, più che altro, che debba trattarsi di un tristo vezzo di più trista scuola, un mot-liordre di moda, e che la vanita del parer forti dintelletto abbia la parte principale nel fenomeno. Roba moderna sopratutto.
- No, signora, il fenomeno í antico, abbastanza antico. Nei tempi moderni, a misurn che il diritto di discuskione si è venuto affermando, a misura che il sindacato sule idee siè venuto affievolendo, il fenomeno si è accentuato, ecco ; è stato un irrompere quasi simultaneo di critiche nei centri maggiori di cultura, $\theta$ quindi un propagarsi rapido e largo anche nei centri minori.

Couvien risalire alla prima meta del secolo scorso, ed anche alla seconda del. secolo XVIII, per avere la genesi del fatto moderno. Queste due epoche segnano l'avvento del moderno libero esame in materia religiosa. In esse si manifesta prima un attacco velato, poi un attacco sistematico, non solo alle religioni, ma ancora, doloroso a ripensarlo, alla stessa Divinità creatrice. Basterebbe citare il famoso Dupuis, che, con uno studio comparato dei vari culti, dimustro come tutti abbiano un fondo comune, e adombrino nei loro grandi misteri i fenomeni astronomici più noti, come i solstizi e gli equinozi, il conseguente alternarsi delle stagioni ecc.

Dati i primi colpi alle venerabili cittadelle del culto, colpi resi impuni da preoscupazioni più gravi pei governenti, quali il malessere e il fremito minaccioso dei popoli, anelanti a condizioni più umane di esistenza; dati i primi colpi, dico, si osservo che la folgore non aveva
incenerito i profanatori del tempio, e che Buldassare redivivo avrebbe potuto riprendere senza timore il famoso banchetto. E l'opera demolitrice si propagò con lena maggiore.

- Avrocato! Quasi quasi parrebbe che i culti siano stati distrutti... Vada, vada il Venerdl Santo a Roma..
- Ci sono stato varie volte.
- E il cupolone di S. Pietro era al posto ${ }^{1}$
- Si era al posto, ma i dintorni presentavano qualche novità.
- Vale a dire?
- Sul Gianicolo si ergeva la statua di Garibaldi. Permettetemi che concluda in brevi termini: dopo la chiesa gli uomini attaccarono non solo l'immortalita ma l'esistenza stessa dell'anima, e infine la stessa Divinità.

Tutto divento materia.

- Bel progresso! Ne abbiamo veduto t ne vedlamo tuttavia gli effetti : a ogni modo mi accordera, che tutti quei demolitori erano senza dubbio uomini di talento, ma di fronte a tutta l'umanita credente ed orante non erano che due noci in un sacco.
- Eh via, signora, quelle due noci, come voi le qualificate, se in materia religiosa, e più che religiosa teologica, erano fuorviati, erano altresl antorevoli ricercatori della verità nel campo fisico; erano astronomi, geologi, chirurgi eminenti; erano naturalisti geniali e profondi. Non eran volgo, no. E formarono grandi scuole con proseliti numerosi....
- F materialisti come i loro maestri.
- Appunto. Tutti, maestri e discepoli, nel vivo ardore della lotta, nella fervida passione dell'indagine, distolsero gli occhi dal cielo o li rivolsero alla materia, non più per essi inerte e passiva, ma ricettacolo meraviglioso di forze e forza essa stessa; questa materia essi indagarono, decomposero, spesso ricomposero; ad essa, poeti della natura atea, levarono inni e plandirono.
- Come il selraggio plaudisce e si sganascia dalle risa, alla vista di un orologio o di un sestante di cui lo colpisce l'apparenza, mentre non ne intende la funzione.
- Il paragone è feroce, signora - convenitene - quei ricercatori erano ben altro che bruti; erano persone che la scienza odierna venera come precursori di questo presente, che per loro non fu che un fulgido sogno. Ed erano essi e i loro discepoli più infelici che altro.
- Come? Non s'erano sbarazzati delle ubble religiose? Che cosa poteva angustiarli?
- Che cosa? E voi che avete una fede potete chie-- derlo $?$ Credete che si la negazione come la fede siano fatti positivi e volontari? Chi nega, se in buona fede, fa una vera e propria rinuncia, perchè non trova ragioni necessarie e sufficienti per affermare. Ed è vano, è puerile fargli la trita esortazione: che ci spendi a credere? fai un atto di volontc̀. Già : inganna te stesso, di' a te stesso che credi!

La fede è una forza, voi lo sapete, o signora; e. chi non ba una fede non ignora la proprin debolezza; ove la ignori, finirà con accorgersene in una triste ora, quando, seduto al capezzale di un caro defunto, sentira fierissimo, insanabile lo schianto della separazione, mentre un'altra persona, una donna per lo più. prega, piange, ma spera, sicura di ricongiungersi un giorno al caro estinto.

No, signo1a, non puó esser felice chi, come cieco che butti il suo bastone, si sente incalzato da ogni parte dall'infinito, e non sa indovinare il sentiero che lo condurra alla salute.

Ricordatevi di Giacomo Leopardi. L'amara melanconia del Leopardi pá considerarsi come l'esponente di un'epoca di dolore tanto più orudele, quanto più elevato era lo spirito che n'era affetto.

- Pur troppol
- Lo spirito umano abbisogna del sentimento; se questo prevale sul pensiero, il carattere diviene instabile, come quello dei fancinlli e dell'uomo primitivo; se invece l'idea prevale sul sentimento e lo prostra e lo sprezza, come affetto indegno di spirito elevato, il carattere ai tempra ma si attrista; e tutta la soma dei mali gravita sullo spirito privo del refrigerio di una' speranza.


## **

Qui l'avvocato si fermò commosso; la signora pareva attendesse; ed un altro, il giovane eutusiasta, conchese:

- Queste scoperte che, per voi credenti, già forti di una fede, hanno un valore cosi e cosl, per noi ne hanno uno altissimo.

Noi tutti siamo i naufraghi di uun tempesta, che ci tolse la visione del cielo. Noi abbiam ricominciato adulti la nostra via, dopo avere smarrito, o sdeguosamente abbandonato, il sentiero bettuto nei primi anni.

Noi, dopo la constatazione dei fatti, l'affermazione e l'identificazione delle canse, crediamo oggi che la vita atturle un semplice episodio di una vita assai più lunga, che si svolge nei secoli, e della quale non ei è dato coconoscere il principio e la fine. Crediamo che di vita in vita lo spirito nostro va sempre più perfezionandosi; che la vita di ciascun individuo nou ha una funzione esclinsivamente individuale, ma che giovi anche alla grande famiglia degli spiriti di questo piano fisico e degli altri piani ultra terreni; onde dal complesso delle unita spirituali evolventisi nel tempo nasca una unita spirituale collettività, che dà nome ad una raza.

- E dove va, a che tende, qual sede raggiungera questa unità collettiva, quando avià fornita la propria evoluzione?
- Cio vorrei poter dirvi in tempo più opportuno, signora. Quel che importa affermare pel momento si è, che la nuova fede non è culto, non offende culto alcuno, ed è sufficiente a dar sostegno a chi. entrato ana volta nei labirinti del dubbio, fini con l'aperta negazione di tutto. - A un'altra volta dunque.

E per quella sera la conversazione si fermd li.
Corradino Pecorella

## Per un nuovo medio

Pubblichiamo di buon grado la seguente lettera del nostro amico e fratello, prof. Vincenzo Tummolo (Minusculus), lettera che non avevamo creduto necessario di stampare per le ragioni esposte nel fascicolo precedente, e che ora riproduciamo a riprova delle medesime. Crediamo poi inutile reiterare al caro amico l'espressione del nostro affetto e della nostra considerazione.

## L. R.

## Settembre 1910

## Caro Calderone,

Nelle tue osservazioni su di alcune sedute fatte colla medianità della signora Lucia Sordi, a pag. 142 del nono fascicolo della tua pregevole Rivista, hai fatta qualche parola della mia relazione di una seduta che colla prefata medio io tenni nell'ambieute della sua dimora; ed hai dichiarato esser dolente non poter pubblicare quella relazione, perchè nè il sito, nè alcune delle persone che piglian parte a quelle sedute danno un vero affidamento di ricerca scientifica. Questo tu dici, in altre parole, nella tua efemeride, ad un pubblico che la legge; laonde à
ben necessario che il pubblico sappia altresi le ragioni che mi determinarono a scrivere e a mandarti la mia relazione.

Se il valore di un resoconto deriva dalle condizioni probanti in cui venne fatta la seduta in esso fedelmente descritta, quello che io t'inviai, e che poi fu pubblicato sull' ottavo fascicolo di Luce e Ombra a pagina 414.417, era quanto dovevasi richiedere per poterlo rendere di pabblica ragione. La medio in catena di mani e di piedi fra noi, legata, pei polsi, ai polsi dei due vicini, sempre sveglia e in continua conversazione con noi sperimentatori; due delle sue figlinole, di ben giovane eta, parimenti legate $e$ in catena e mantenute in controllo, esclusa dalla seduta ogni altra persona della famiglia della medio, anche suo marito; reso impossibile ogni qualsiasi comparismo nel modo da me esposto nella relazione - dimmi un po' caro amico, come mai avrei potuto pensare che ti sarebbe sorta nella mente la strana idea di non pubblicare il resoconto di seduta sl importante? Che i medi truccano, io lo sapevo già da diecine di anni, perchè io stesso, di quando in quando, ne colsi in flagrante delitto, come potrei dimostrarti con delle testimonianze, facendo perd sempre delle riserve sull'essere e non esser consci quei trucchi; ma nel caso della seduta di cui parlo, io mi sentiva sicaro del fatto mio e pigliavo su di me tutta la responsabilità dell'esposto della mia penna. Ma tu, invece di dare importanza a questo ed alle condizioni probanti in cui fu fatta la seduta, preferisti abbandonarti alle tue divagazioni critiche prcoccupato più che altro di scoprire negli astanti il contegno della loro soverchia benevolenza verso la medio; laonde concludesti esservi dei fatti abbastanza seri contro l'attendibilita del mio resoconto. Ma anche nei libri scien. tifici di Spiritismo, che non infransero mai quella che tu chiami " la suprema legge dell'onore $\%$, esistono molte relazioni di sedute fatte nell'ambiente della dimora del medio e fra persone benevolenti verso di lui. Secondo la tua logica, bisognerebbe dar di frego a tutti quei preziosi resoconti? Non sarebbe diminuita, in tal caso l'importanza dell'Animismo e Spiritismo di Aksakof?

Anche delle vociferazioni sul conto della medio Sordi, fai gran caso; e non pensi che ciò che si è voluto mormorare di lei è ben pettegolezzo relativamente alle critiche fatte contro tutti i medi di gran potenza, non esclusa la Paladino, cui tieni tanto. Io poi son certo che se an. che la signora Lucia Sordi avesse commessi dei trucchi nelle sedute, non mai tanti ne sarebbero derivati da lei quanti se ne attribuiscono alla tua preferita, la Paladino: nè credo alcun medio vi sia che abbia truccato meno di quanto lo avrebbe una donna di recente iniziata alla medianita, come la signoru Sordi, se pur vero fosse cio che di lei si va dicendo.

Non io soltanto, ma anche altri e Lace e Ombra, non avendo tanta miopia da non vedere tutto cid, ed avendo questa Rivista altresi il buon senso di stimare i suoi relatori e di ritenerli responsabili di cio che scrivono, easa ha avuta ogni buona ragione di pubblicare vari resoconti di sedute fatte colla medianita della Sordi ; e son certo che a la suprema legge dell'onores che tu. tiri in mezzo non ha niente di minaccioso, nè per Lace e Om. bra, nè pei suoi relatori che apprezzano la medio piu volte nominata.

Di questo son certo, mio caro; ma cio non m'impedirà mai di apprezzare la tua effemeride, che leggo sempre con interesse.

Intanto abiti i miei affettuosi saluti e credimi
Tno aff.mo: Minusculus

## Tratti di penna

Siamo nel secolo XX, eppur sembra che attraversiamo un'epoca d'ignoranza e di superstizione, fanatica e delittuosa, chẹ ci riporta alle tristizie medievati; viviamo nel secolo del progresso e della liberta, eppur sembra che la realta della vita lasci molto a desiderare al lume della ragione e della critica più blanda; crediamotutti di muoverci sotto un sole sfolgorante di civiltá, eppur peniamo fra le contraddizioni e i pregiudizi dei tempi più tenebrosi, glì assalti, gli odi, i pianti, le disperazioni, i parossismi del dolore. Che ci occorre, o. filosofi? Che ne dite entusiasti della lotta? Che dobbiamo sperare ? Siamo noi fragili fuscelli mulinati da leggi fatali, o disponiamo di un libero volere capace di reggere in tutto $o$ in parte l'evoluzione dell'io?

Non è il memento di delucidar questi punti che si considerano cardinali della nostra esistenza, e che da secoli si discutono; in ogni caso, esiste la coscienza come mente progressiva. e innanzi a lei non possiamo che inchinarci, riconosçerla come certa, d' una certezza evidente, come il risultato sintetico di cause la cui verificazione non ci incombe.

E il fatto non può esser punto distrutto, poichè esso è cospicuo, è la dinamica del pensiero anormale e infermo; e il cospicuo, l'atomo esistente in sè, non può nè perdersi ne traviare, ma solo nobilmente organizzarsi quando l'umanitá intera si affratella e si decide per nuove realtà, sulla base di dottrine non utopsistiche, di dottrine etiche, condizioni di vero progresso.

Abbiamo, poi, noi che lottiamo pel rigeneramento morale dei popoli, il dovere imprescindibile di agire senza pentimenti e transazioni d'ogıt genere; di rovesciar dal suo tristo piedistallo l'idolo bruto senza sentimento che impersona il caos dell' fgnoranza e della nequizie umana.

Ormai spazio e tempo sono morti, e oggi viviamo nell'Assoluto.

Febo De Limosin

## Rassegnạ delle Riviste

LUCE E OMBRA nel suo fascicolo di settembre pubblica un articolo di Angelo Marzorati, dedicato alla nostra Rivista, e intitolato precisamente . Filosofia della Scienza •. E un articolo polemico. In sostanza il direttore di . Luce e Ombra. si mostra risentito di un breve appunto critico, che avèva quasi il valore di un dubbio, circa l' integrale sincerita di talune esperienze con la medio signora Lucia Sordi di Roma, appunto dovuto all'avv. Calderone.

In cio il Calderone si era trovato d'accordo con uno sperimentatore dei più provetti, Enrico Carreras, come si scorge da un carteggio privato che non si crede esporre alla curiosità del pubblico; e tanto bastava a giustificare il diniego, se mai , in fondo, provvisorio, di inserire in queste. colonne una relazione relativa a quelle esperienze; ma bastava anche a determinare un senso di sorpresa quando tale relazione appariva in . Luce e Ombra;, senza che fatti nuovi e positivi fossero sorti a suo sostegno. Giacchè è pur vero che l'appunto del Calderone ha la data di settembre, u. s. ma è vero altresi che il cennato rapporto comincio a veder la luce sin dal fascicolo di gennaro-febbraro 1910 della consorella milanese, e le scarse conferme posteriori mal valevano a distruggere il fatto di una pubblicazione che doveva considerarsi prematura e intempestiva, e tale erá certamente all'epoca in cui essa ebbe luogo.

Tutto dunque si riduce a ana semplice e importante questione eronotogica, in dipendenta dei dubbi emessi. Era lecito e anzi obbligatorio stampar primo il rapporto mentovato; ed era poi altrettanto doveroso stamparlo al seguito di
nuove e probantı esperienze. Cosi soltanto poteva soddisfarsi * ogni onesta coscienza che non si appaghi di qualche improvvisata seduta, ma che sappia osservare, raccogliere, approfondire e-all'occorrenza - tacere .. E nel caso odierno, non si è saputo tacere a tempo, e a tempo poi parlare.

Dopo cio, intendiamo da parte nostra chiusa ogni polemica.

- Filosofia della Scienza • che vive tutta del proprio, non ha troppi mezzi da de dicare a questioni di dubbia utilita, pur riserbandosi il diritto, che niuno puo contestarle e ch' ella non contesta a nessuno, di pronunciare, franca e breve, la sua parola, ove le circostanze gliela suggeriscano. Nè ella invita - Luce e Ombra - a riportar questa di oggi, lei che di • Filosotia della Scienza, si accorge ora soltanto per combatterla. Fedele a uno dei capisaldi del suo programma, equanimita impersonale, . Filosofia della Scienza - conti nuera ad additare al pubblico quanto di meglio, a suo giudizio, nei limiti dello spazio disponibile, offrono le altre ri viste, non esclusa la consorella milanese. E se lo inevitabile cozzo degl'interessi e delle passioni umane sorgerà ancora a investirla, cerchera sempre di subordinarlo al bene supremo della causa spiritualistica, che è causa di verità e di amore!

LA STESSA RIVISTA si occupa con un articolo del dott. G. Festa e un altro di G. Senigaglia, della medio Lucia Sordi, le cui facolta sembrano ormai assicurate, dopo il primo periodo di dubbio e incertezza. Continua pure lo studio di Antonio Bruers su L'immortalita dell'anîma nel Pensiero moderno, con una scorsa alla prima critica kantiana nei riguardi dello spiritismo.

Rileva la legittionta non solo, ma la necessita, riconosciuta da Kant, dell'ip’tesi; e poichè, sezondo il filosofo di Koningsberg, questo dell'ipotesi è un metolo di pura difesa chi se ne avvale trovasi in identiche condizioni rispetto al l'ipotesi avversaria. Che fare ? Immaginar noi stessi delle obbiezioni nuove, dare armi agli avversari e metterli sul terreno più favarevole. Nulla da temere con cio, ma tutto da sperare: occuperemo una posizione che nessuno potra mai pid toglierci. Noi stessi, commenta il Bruers, dobbiamo esser tremendi avversari di noi medesimi, dubitar sempre di noi, e, verso gli altri، accogliere come provvideaziali tutte le obbiezioni, tutti gli attacchi, giacchè in essi é molto di vero; ricorrere alla negazione solo quando ci troviamo ridotti agli estremi.

Qui il Bruers, ci perdoni, va davvero all'estremo: cị troviamo d'accordo con lui e prima di lui con lo Spencer, circa la verità racchiusa nelle idee avversarie, ma non che questa verità sia moltr; qualche volta puó esser nulla. E quanto all' ultima risorsa della negazione, non puó costituire che un transitorio ripiego polemico. Piuttosto converra mettere in rilievo la base fileistica delle idee contrarie e opporre dopo fede a fede; la nostra sconfitta non sarà mai, cosi, completa, nè si ammantera d'un trionfo puramente forinale, qual'è quello del dire, no; e avremo in un medesimo tratto sgomi nato l'avversario.

In seguito il Bruers accenna alle divisioni principali della prima critica kantiana, e alla sua celebre dottrina del tempo e dello spazio, capacità innate, a priori, non (come dice il B.) della ragione, ma della sensibilitá; e ricorda le non meno famose dottrine del mondo e dell'io noumenici.
K. quindi, secondo il B., crede la filosofia e impotente a conoscere l' essenza ultima e percio il destino ultimo dell'anima ${ }^{\text {; }}$ e ognuno sa che la verità è ben altra : è impotente non la filosofia ma la ragion prira, la e metafisica , Ia scienza, in quanto si muove entro le intuizioni e le categorie della ragion pura; la ragion pratica, per altra via, scopre nello - imperativo categorico, il mezzo di renderci sicuri intorno alla nostra immortalita.

Comunque sia, non possiamo che incoraggiare il Bruers a perseverare nel bello studio intrapreso; ma ci permettiamo di raccomandargli un migliore ordinamento della materia quando, a cose compiute, si risolverà a farne oggetto d'una pubblicazione a sè.

ULTRA, Rivista Teosofica di Roma (ottobre 1910) ha il seguente articoletto che riproduciamo integralmente: Lo spirito del James? Un dispaccio da Londra al Corriere della Sera del 5 u. s. recava: . Nei circoli spiritici d'Ame-
rica e d'Inghilterra suscita molto interesse un discorso fatto ieri da un membro della Societa Americana per le ricerche psichiche, il quale ha detto che l' lllustre filosofo William James, prima di morire, ha preparato tutta una serie di documenti segreti con la speranza di potere, mediante essi, stabilire dopo la sua morte una regolare comunicazione con i suoi amici. Si tratta di certe lettere, il cui contenuto era noto sottanto a lui e in cui egli narra certi episodi intimi della sua vita. Queste lettere furono sury:llate e chiuse in una cassaforte, dove rimarranno per un anno. Il professore Hyslop, presi lente della Societa, che fu amico dall'infanzia del prof. James, nel novembre venturo verrà a Londra, e quindi, con l'aiuto della famosa melium americana Eleonora Piper, tenterà di comunicare con lo spirito del prof. James e di apprendere da lui il contenuto delle lettere segrete. Questo primo tentativo sarà seguito da altri, e i risultati complessivi saranto messi a confronto, dopo un anno, dalla data della morte del James, con il contenuto delle lettere .

Un dispaccio successivo recava che gia si sino avute manifestazioni medianiche del James. Desideriamo prima verificare $q$ ianto vi sia di fondato in tale $n$ tizia, e ne riferiremo nel prossimo numero.

La riserva di. Ultra, è quanto mai opportuna. Noi chiediamo perchè le co nunicazioni debbano tentarsi a Lonira, se il James insegn) e visse a Boston, e se a Byiton dimora la Piper e a New York il prof. Hyslop. E le comunicazioni che dovevano cominciare a novembre, in presenza dello Hyslop, come maıfurono anticipate? Il prof. Hyslop cambio dunque d'ilea, ed ebbe il tempo, fra il primu e il secondo dispaccio di recarsi a Londra?

L'AMBIENTE. - Il nostro caro amico e collaboratore, Gabriele More li, in questo mese di novembre inizia la pubblicazione di una nuova Rivista spiritualistica, che riuscira senza dubbio una splendida affermazione deli'ıjeaie e degli studi comuni. Chi conosce il nome del Morelli, e di conoscerlo ci onorit.no tutti che dedichiamo tempo e cervello e cuore alla caltura dell'anima, o alla rivendicazione dei suoi più nobili diritti, sa gia che la ragione spiritualistica troverà nel nuovo perodico un valido agone di proticuc lotte, e di conquiste durevoli. La parola un po' simpaticamente preziosa tutta nervi e colori, ma sostanziosa ed eyuanıme spesso di Gabriele Morelli, che è anche poeta non volgare, il suo spirito ardente e colto, profondamente educato alla visione dei nuovi problemi, ce ne rendono sicuri. Il successo non potrà non arridergli, e noi di tutto cuore glielo auguriamo.

Pubblichiamo, per comodità dei letlori, il titolo completo e le condizioni della nuova Rivista :

L'AMBIE.VTE - Rassegna periodica di fatti e d'idee, di cose e di persone: (con speciale attensions ai ritessi scientifici e posemici del nuovo Spiritualismo).

Supplemenci str tordinari di attualita. Ele gaite testata su


Direttore: Gabriele Morelli.
Anno L. 5 - Semestre L. 2, 50 - Estero il doppio. - (Abbonamento sostenitore L. 25).
N. B. - Indirizzare prenotazioni, vaglia, injerzioni, adesioni, proposte, libri, giornali, manoscritti, ecc. all' Avv. Gabriele Morelli, Straja Stella, 103 - Napoli.

FEDE NUOVA, giornale femminile di propaganda mazziana, religiosı, politica, sociale, che vele la luce ogni venti giorni a Roma, na un bello studio di Filpa, Ri,tcaruazione, Mazzini e Pitagorismo, in risposta a un precedente articolo di G. N. Bresca, in cui la dottrina mazziniana della Rincarnazione assumeva un significato puramente simbolico, tanto contrario alle abitudini di linguagyio del Maestro, che rese sempre senza veli e infingimenti il suo pensiero.

La REVUE DU PSYCHISME EXPÉRIMENTAL (anno I, num. 1, ottobre 1910), diretta da Gaston Durville e da Henry Durville fils, e redatta da Emile Boirac, Jules Bois, G. de Fontenay, Enr. Morselli ecc., si presenta al pubblico con una serie di articoli assai interessanti e ben fatti. Notiamo: Esistono gli effluvi umani? di G. Durville, La suggestione dello stesso, Radiasioni dei metalli e radiazionz indotte di B. Bonnet, I trucchi della prestiligitaztone
(Il coltello magnetieo (l)) di Enrico Durville figlio, e altri del dott. Michaud, del dott. G. de Régare, del dott. Enrico $d^{\prime} E m$ ', ecc. Ne parleremo nel prossimo fascicolo.

LE VOILE D' ISIS, Rivista mensile di Studi esoterici, psichici e divinatori, fondata dal dott. Papus (1890) riproduce uno scritto di A. Bruers su La modernité de l'Évangiles che si pubblicherà, completo, ne . L'Idea moderna : diretta dal medesimo;

Ha altresì nn articolo di Sédir, il quale, pigliando le mosse dai recenti trionfi e dalle disgrazie ultime dell' aviaziene, espone in forma dialogica la dottrina occultistica (visibile nell'illuminismo neo-platonico-Plotino, Porfirio, ecc.) delle cose, presenti e future, flssate in archetipi, in clichés, che determinano e dirigono le azioni umane. A essi rimonta la percezione istintiva o intuitiva del lavoro intellettuale e delle scoperte; essi. i clichés, sono esseri viventi, con una esistenza propria e un destino personale; costituiscono un mondo che è la chiave della vita universale. Questa chiave il Padre non la confida che a quelli che sono abbastanza saggi da non servirsene male a proposito; ma bisogna terribilmente soffrire per acquistare tale saggezza, essersi sacrificati, aver perdonato, aver lavorato per secoli e secoli. E noi tutti l'acquisteremo, se ci mettiamo subito all'opera. Ma non dimentichiamo che. al contatto dello spirito nmano il cliché esce modificato. Aiutiamo soltanto il prossimo, e faremo il nostro dovere in tutti i casi immaginabili.

La REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME estrae dall' opera Comini e Animali del pastore J. C. Wood, comunicata alla Zeitsdhrift fir Spiritismus del 2 luglio 1910, il racconto d'una Visione reale d'un fantasma avuta da un gatto. Il gatto riposava beatamente sulle ginocchia del narratore, facendo le fusa, mentrc la stanza era illuminata dal fuoco di un camino, in una sera d'inverno. D'un tratto l'animale si rizza, arcua il dorso, erige la coda e fissa minaccioso lo sguardo sulla poltrona dirimpetto, manifestando ad un tempo un sentimento di terrore; il narratore segue questa mimica e vede seduta sulla poltrona una vecchietta, dall aspetto ributtante, inclinata verso di lui, che fissava con occhi d'una acuità straordinaria. Egli si senti come ipnotizzato; e il gatto con un salto prodigioso usci dalla stanza fuggendo per la scala. L'entrata subita della madre del narratore coincise con la sparizione non meno subita della vecchia, senza lasciare tracce del suo passaggio. Qualche tempo dopo egli apprese che in quella stanza, su quella poltrona e nel luogo preciso in cui la medesima stava situata, era morta, suicida, una donna che aveva riputazione di crudele e malvagia.

I fatti di apparizioni - scrive in nota la Rivista - viste simultaneamente da uomini e da animali non sono rarissimi. Il Bozzano ne cita parecchi, assai documentati, e si può aggiungere anche li Flammarion (L'inconnu etc.).

LA STESSA RIVISTA ha un eccellente articolo di L. Chevreuil, che difende i tratelli Davenport contro recenti attacchi. Ecco di che si tratta. In uno dei primi mesi di quest'anno, Sir Hiram Maxim, il celebre inventore di mitragliatrici e di sottomarini, nello Strand Magazine (Londra) sfidava i prestigiatori a spiegar taluni esercizi da lui visti eseguire nel 1863 da un medio americano, il Fay, per mezzo di un grande armadio. Erano le stesse prove che compivano i fratelli Davenport, i quati, dicono le Annales des Science Psychiques ( 1 e 16 luglio 1910) fecero tanto rumore anche a Parigi, e vennero denunziati come impostori dagli stessi spiritisti, p. e. da V. Sardou. Parecchi prestidigitatori in questi ultimi tempi hanno eseguito quel trucco, di cui la possibilità riposa su certi particolari, insignificanti in apparenza, che forse sono sfuggiti a Sir Hiram Mazim. ,

Nulla di più falso, rimbecca la Revue Sc. e Mor. dus Sp. H gituoco dell'armadio veniva eseguito a domicilio; il medio consentiva a lasciarsi legare con nodi a scelta di chiunque; i nodi si assicuravano con cera, pece, fili di ferro, ecc.; l'armadio era chiuso e custodito da tutti i lati alla luce; e il medio entro l'armadio si liberava d'ogni legame, senza che si potesse notare il menomo cangiamento nella disposizione dei nodi. Ma c'è altro.

Vittoriano Sardou esaminò la cosa darvicino ? Evidentemente, no. Egli era medio, quindi suggestibile, quindi an-
cora disposto, come si è constatato quasi sempre in tutti $i$ medii, a non riconoscere altra medianita che la propria. Intanto ricordiamo : il famoso prestigiatore Hermann dichiara che : - il modo di prodursi dei fenomeni esclude ogni idea di frode, di giuochi abili, di compari s; il signor Thys, fabbricante di strumenti speciali per giuochi magici scrive che : - il gabinetlo era completamente isolato, e la partecipazione di persone estranee impossibile.....; in simili condizioni nessuno ha verificato mai tali fenomeni e il produrli mi sembra del tutto impossibile. PAlbérie Second nel Grand Journal, settembre 1865 , assiste ${ }^{3}$ a unit seduta, chicdendo piena libertà di controllo; aiutato da un collega, Carlo Narrey, fa i nodi ai due fratelli, attaccandone le mani in croce dietro il dorso, facendo passare le corde attraverso buchi scolpiti in tavolette, e riconducendole sotto le gambe dopo quattro o cinque giri, completando inflne la bisogna con una serie di nodi violentemente complicati.

Egli stesso, A. S., si sedette entro l'armadio tra i due fratelli, e il Fay gli lego le mani alle coscie dei suoi due compagni. Chiuso l'armadio, cominciò un rumore discordante di chitarre, violini, campanelli; A. S. ebbe tirati i baffi e tolta la cravatta; le chitarre danzarono attorno alla sua $t_{\text {ronte }}$ ecc. ecc.; riaperto, si trovarono i due fratelli al loro posto, e si notò che i nodi, stati fatti a uno di es si da Carlo Narrey, erano si fortemente serrati che ave ano prodotte delle ecchimosi bluastre sulla pelle.

Il conte Chaudorly avendo manifestato il desiderio di entrare nell' armadio, i fratelli Davenport furono legati di nuovo, con questa differenza che si empirono di farina le loro mani, condannandole a rimanere chiuse, senza di che la farina sarebbe subito caduta. Or come slegare i nodi senza aprire le mani? Gli stessi fenomeni si manifestarono; non un granello di farina imbiancò il tappeto. Dall' apertura a losanga praticata nella portierina di mezzo dell'armadio (le portierine erano tre), io vidi, narra A. S., uscire braccia e mani nude e pallidiccie, che non appartenerno certo ai Davenport, giacchè le mani di questi erano piccole e tali da potervisi adattare dei guanti di donna, mentre quelle apparivano grosse e degne di grossi guanti, $93 / 4$ almeno.

Alberico Second assistette a una seconda seduta, e cosi chiude il suo resoconto: - Si pretende a ogni costo conoscere la mia opinione intorno agli strani fatti di cui sono stato testimone? Eccola.

Se non dovuti a mezzi soprannaturali, la cosa è senza dubbio straordinaria; ma se son dovuti a mezzi naturali, la è più straordinaria ancora!.

Grand Journal, 10 settembre 1865
Testimonianze cosi precise e numerose (si tengano presenti le molte persone che assistettero alle sedute) sono significative o se no, non si spiegano che con la complicità e la mala fede.

Lo straordinario dei fenomeni ha suggerito la solita accusa di frode a chi si sente incapace di spiegarli, e oggi si parla ancora di giunteria, senza dubitare che si obbedisce a una suggestione antica, e si accredita cotesta suggestione ripetendo che i prestigiatori hanno saputo imitare i trucchi dell'armadio misterioso. Ma accuse precise e documentate, da porsi a paro con le relazioni favorevoli, non ne esistono punto! Del resto, bando a ogni discussione. Che i prestigiatori si mettano all'opera, e ci ammaniscono una seduta che strappi ai giornalisti un articolo cosi sincero e stupefacente come quello di Albéric Second.

La REVUE SPIRITE (ottobre 1910) con un asticolo di Rouxel si oceupa del VI Congresso Internazionale di Psicologia tenuto a Ginevra in agosto 1909, del quale l' Istituto Generale Psicologico ba pubblicato nel suo Bollettino di gennaio-aprile 1909 il suo rendiconto di partecipazione.

La prima seduta (5 agosto) fu consacrata alla traduzione matematica dei risultati numerici delle esperienze, su un lavoro di Vilfredo Pareto e un altro di Carlo Henry. La seconda seduta riguardo un rapporto di Giulio Courtier sull'impiego di simboli e di segni in psicologia. La quarta, provocata dall' Ufficio Generale Psicologico, tratto della funzione e dell'utilità internazionale di questo stesso Istituto.

Circa l'argomento della prima seduta, fu incaricato l'1stituto Generale Psicologico di formare e far funzionare una Commissione internazionale permanente di determinazione
matematica per lo studio det fenomeni psico-biologicie sociobiologici. Le proposte del Courtier vennero prese in considerazione e raccomandate alla Commissione incaricata di studiar il problema della unificazione della terminologia, Commissione che il Congresso nomino nella terza seduta. Infine nella seduta speciale (quarta) si tratto della organizzazione dello Istituto Generale Psicologico, che, come si sa, risiede a Parigi, affine di dargli maggiore estensione.

In seguito si ebbe il rapporto del dott. S. Soteyko intorno ai sentimenti, compreso il sentimento religioso, e di:versi altri soggetti di psicologia. Diciamo qualcosa della discussione sul sentimento religioso.

Il prof. Harald Hö̀ffding dell' Universita di Copenhagen ha affermato che: Ciascun nostro sentimento dipende da un bisogno che richiede di esser soddisfatto. Nel piacere e ne ${ }^{\text {d }}$ dolore si manifesta il bisogno di conservazione : cosi la salute e la forza vitale si presentano come valori, che sono i pill elementari provati dagli uomini.

Nei sentimenti intellettuali si dimostra il bisogno di or dinare e render chiare le idee di vederle nei loro rapporti reciproci e di impiegarle a comprendere la realta. Nei sen, timenti morali si para il bisogno dl giudicare le azioni umane, secondo uua scala graduata mirante a uno scopo, scopo verso cui aspiriamo e dal cui valore fondamentale dipende, per noi, ogni altro valore.

Poichè in questi diversi domini non si trova il legame psicologico della religione, dove rinvenirlo ?

Nel bisogno di sicurezza e di calma circa la sorte dei valori. Il qual bisogno suppone 1 'altro di interessarsi alla sorte dei valori, oltre il limite entro cui la volontà può espli. carsi nel progresso dei medesimi. Sinchè l'uomo è, o crede essere, padrone assoluto della propria sorte e di quella dei valori, non $v$ 'ha religione. La religione sorge in seguito all'esperienza di una limitazione e di una dipendenza da un ordine di cose più vasto che non sia la portata della volonta, e dal bisogno di assicurare, anche al di la dei limiti del nostro potere, l'esistenza e la continuazione di tutto cio che ha un valore.

Segue il Lutaslawski, il quale fa la storia della sua conversione al cattolicismo dopo vent' anni di seetticismo fondato sui suoi studi psicologici e biologici, e afferma la necessità della Chiesa catto lica e delle forze sovrannaturali.

Pare, riflette un assistente, di trovarsi in un' assemblea di teologi.

Dopo parecchi altri oratori. riprende la parola Hofffdign e si felicità che tanti teologhi, di confessioni diverse, s'inte: ressano alla psicologia. Noi, aggiunge, non possiamo dare una conclusione alla nostra psicologia della religione, se non vogliamo fare opera antiscientifica in sommo grado. V'è un limite che non dev'essere superato, e una porta deve rimanere aperta sul mistero delle cause naturali che ci sfug. gono ancora.

Il Flournoy riprende questa argomentazione, richiamandol e regole troppo spesso neglette della psicologia della religione.

Bisogna, dice, tornare al metodo di Kant. La scienza non puó dimostrare Dio, nè dimostrare che non esiste. Dio è fuori della scienza. Chi, come certi teologi, ricorre a una causa prima, disconosce le esigenze della scienza, che cerca semplicemente le condizioni empiriche determinanti un fenomeno. In presenza del problema della sofferenza, delle misërie sociali, egli, il Flournoy, non rimane indifferente. Ma la nostra opinione sul mistero che ci circonda cessa di esser cosa scientifica : è dovuta alla nostra emozione; è do. vuta soprattutto. come si può pensarlo con William James, alla volonta. Ci sono cose che lo to rmentano; chi crede aver räggiunta la soluzione del mistero senza dubbio è tranquillo, Siate cio che volete essere; ma abbiate cura di ricordare che la vita sorpassa la scienza.

Si vede, commenta bene il Rouxel, o almeno s'intravede, che il fuoco religioso cova sotto la cenere scientifica... Come ha detto Bacone, un po' di scienza allontana da Dio; molta scienza vi ci riconduce. Giacchè la scienza non è che ipotetica, non è dunque (in fondo) che una fede. Non perciò bisogna tornare al cattolicismo, secondo vuole il Lutaslawski: il cattolicismo non è scienza, nè religione : è una politica. Ha ragione, osserviamo noi d' altro canto, il Flournoy nel suo invocato ritorno a Kant : la scienza non potrá mai nulla
dire contro l'esistenza di Dio o a favore della stessa; l'agnosticismo kantiano, professato anche da Höffung, come da Comte e da Spencer, è l'accettazione dei limiti che stringono il nostro potere conoscitivo: $c^{\prime}$ è qualcosa che non potremo mai sottoporre alla nostra esperienza e, per es., mai potremo abbandonarci all'etere, vero o suppesto, che riempie lo spazio, e trasvolare da un astro all' altro; tanto meno, noi lo sentiamo, sapremo elevarci alla conquista scientifica d' una prova circa l'esistenza della divinita. Ma ha ragione, il Flournoy, sino a un certo punto. L'agnosticismo non vuol essere radicale. Noi ci avvicineremo un poco a Dio se, per mezzo della scienza e nel senso della scienza, ci assicureremo del nostro sopravvivere, oltre la morte, e ci assicureremo insieme della sorte dei valori, come si esprime Höfding. Allora nessuno sapra credersi padrone e assoluto della propria sorte e di quella dei valori , e converra bene riconoscere la dipendenza nostra da un ordine di cose più vasto della volontà delle facolta umane...

Molte altre questioni particolari furono discusse al Congresso : il subcosciente, la misura dell'attenzione, i tropismi, la orientazione lontana, etc., senza grande consistenza di ririsultati. Circa le confusioni terminologiche riportiamo questo esempio: la cenestesia.

Per Weber questo termine esprimeva la sensibilita interna; per Ribot, é l'assimilazione personale, il sentimento dell'io, si sovrappone alla sensazione organica che diviene la caratteristica della cenestesia; per Beaunis, cenestesia è il senso dell'esistenza, o euforia, distinta con cura dalle altre sensazioni interne.

Gli è che la Psicologia bamboleggia ancora in questioni anche fondamentali perchè non sa più cio che si vuole. L'aspetto più altamente scientitico di lei, la psicologia sperimentale, dopo venti anni di lavoro accanito, si trova in possesso di un'immensa quantita di ricerche particolari, ma non ha saputo elevarsi ad alcun che di veramente sintetico, nè potrà mai elevarsi, data l'assolutit eterogeneita degli elementi raccolti. La psicologia sperimeniale è in crisi, e la crisi si ripercuote sulla * psicologia senz'anima , e sulla psicologia in generale. Gli esperimentatori tedeschi comiuciano a volgere lo sguardo verso la metafisica.

Bisognera riconoscere una buona voita che noi siamo delle personalità concrete e irreducibili; bisognerà accogliere senza preconcetti i dati della nuova psicologia sperimentale fondata sullo studio dei fenomeni - psichici s. La psicologia diverrà allora più semplice e in uno più completa; avrà co scienza del suo problema centrale e sarà compensata da più fecondi risultati.....

THE HARBINGER OF LIGHT (settembre 1910) annuncia la ricostituzione in Melbourne del circolo Stanford, i cui venti membri sono sempre fldenti nei poteri medianici di

Carlo Bailey.
In questo numero pubblica la relazione di talune nuove sedute, e comunicazioni spiritiche, come quella del professore Denton, mancato ai vivi la sera di giovedi 4 agosto 1910. In una bella vignetta riproduce la fotografia di un apporto, due mocassins o calzature indiane.

LA STESSA RIVISTA pubblica un articolo di Lilian Whiting, che si diffonde sopra un medio scrivente, poco noto in Europa, la signora Carlotta Herbine di Indianopoli (S. U. d'America), sulle cui doti uniche ed eccezionali c'è molto da dire .. In questi ultimi mesi, si trovò a Parigi, ove fece maravigliare quella colonia anglo-sassone, e dopo è passata a Londra per dimorarvi un mese. L' articolista conobbe cotesto medio parecchi anni addietro; ora da conto di una seduta, nella sua stanza di hôtel a Parigi, martedi 14 giugno 1910, in piena luce, e mentre la medio era (o pareva) nel suo pieno stato normale. La specialità della Herbine è la scrittura fra due lavagne addossate; e cosl avvenne anche questa volta; nel frattempo si sentivano dei raps un po' dappertutto nella stanza e sul tavolo. Fra le comunicazioni avute, la più convincente sembra all'articolista quella di un suo vecchio e caro amico, il signor Frank Walter Callender, di Boston, morto a Taormina, in Sicilia, in marzo, la domenica delle Palme, Ei solea firmarsi F. Walter C. o colle sole iniziali, F. W. C., nelle sue corrispondenze familiari; e anche questa volta si firmo F. Walter C. L' articolista essendo allora preoccupata intorno a un certo affare
personale, il suo corrispondente del di là l'ammoniva di non aver paura, chè tutto si sarebbe accomodato: © Sappiate che molti di noi vi circondano, e che siete molto aiutata.

## L. R.

## 

## CENNI BIBLIOGRAFICI

Dott. ROUBY(d'Alger), - La vérité sun Lourdes. Paris Librairie Èmile Nourry, 1910, L. 7,50.

Fra i tanti libri che si sono scritti sopra Lourdes questo è certamente il primo che riveli vigor di critica e indipendenza di giudizio. Medico distinto, l' autore sa analizzare i racconti di miracoli dei quali e stato teatro il celebre santuario, seguirne tutta la storia, stabilirne il significato positivo, aiutato in ciò anche da numerose inchieste personali: il tutto scritto con uno stile svelto, semplice, piano, quà e la tramezzato da un tantino di buon umore, e il più spesso d'ironia.

Il libro è diviso in quattro parti, la prima storico-patologica e la seconda critico-medica, la terza parla dell'Asclepion di Atene ai tempi greci, e la quarta della sorgente d'Alesia all'epoca gallo-romana entrambe storico-critiche, in cui sorgono dei punti di contatto assai curiosi fra le antiche acque miracolose e queste moderne di Lourdes.

In sostanza il nostro autore si pone dal punto di vista patologico, vede nei fenomeni di Lourdes tanti casi di malattie complicate dall'isteria; ma forse avrebbre potuto ricercare l'influenza della semplice suggestione, indipendentemente sempre da qualche possibile intervento spiritico, cio che del resto bisogna guardarsi bene di chiedere all'autore.

Il quale scrive da medico pei medici e per le persone colte, e riesce in tal modo a comporre un'opera importante per la scienza e per la coltura generale.

FRANCESCO GRALS - Fenomeni supernormali, Milano, presso . Luce e Ombra, , pag. 24 in- 8.

E uno studio di cose preziosissimo per i fenomeni e per le persone cui si riferisce, come per il carattere delle conclusioni che se ne possono trarre e che l'autore ne ha tratte. Chiaroveggenza a distanza, prescrizione di ricette mediche, previsione di miglioramento di un ammalato e della morte inevitabile dello stesso, senza sofferenze e dolori e quasi senza coscienza del trapasso : ecco i fenomeni più salienti. E quanto alle persone, oltre l'autore, il fratello suo Enrico, più giovane di quattro anni, la signora Teresa Noia Piccirillo, maestra comunale e diplomata in ostetricia, moglie di farmacista, a Capistrello, distante molti chilonetri da Napoli; la signora Anna Del Piano, la quale prima di sposarsi, aveva vissuto lungo tempo in casa dell' autore, e, da questo educata, era divenuta un'ottima sonnambula chiaroveggente; il medico curante, che si oppose alle prescrizioni mediche dettate in periodi di trance momentanei dalla sign ra Noia, e infine, dietro insistenza del dott. Felice D' Alessandro, si decise ad applicare un rimedio proposto, $l^{\prime}$ acido salicilico, ma ne tolse l'alcool, ignorando che quell' acido si scioglie mell'alcool e la soluzione allungata con non molta acqua, agiva beneficamente sulla lingua dell' ammalato, affitto da carcinoma epiteliale ; il dott. D'Alessandro, citato, il quale ebbe a ricordare che un antico e valente chirurgo napoletano defunto usava $l^{\prime}$ acido salicilico nella cura dei tumori cancerigni.

Impossibile riassumere la narrazione del Graus, il cui valore risiede princ palmente sui particolari che la costituiscono; e impossibile ritenere che si tratti di una creazione diretta a ingannare il pubblico: tranne Enrico Graus, ora morto, tutti gli altri protagonisti del fatto sono viventi; e poi il nome di Francesco Graus, persona stimabile e a Napoli apprezzatissima, ne è garanzia sufficiente : non lui poteva - mettere alla berlina i suoi più cari affetti, e i suoi più cari defunti $\cdot$, il fratello, la moglie del fratello e la moglie sua, la prima delle quali, sorella, apparve alle signore mentovate, Noia e Del Piano, e curd, in ispirito; amórosamente $e$ con intelligenza, l'ammalato, solo per attenuarne $i$ dolori, chè quanto a guarirlo non era da pensarci.

La signora Del Piano aveva punto conosciuta la cognata dell'autore; e quando questi le mostro un pacco di fotografie in cui era quella della defunta, la signora la raffiguro subito, come rappresentante l'entita parecchie volte apparsale. La Del Piano poi era dal Graus tenuta all'oscuro di tutte le circostanze riguardanti il malato, per evitare il sospetto che le indicazioni di lei fossero in qualunque modo una ripetizione di cose gia apprese. Infine, circostanza degna della massima considerazione, 1 ' applicazione del rimedio fe' cessare i soliti e lancinanti dolori alla lingua, senza sopprimere il senso del gusto, ciò che i medici non seppero spiegare, ed è una vera contradilizione fisiologica.

Nell'ultima parte del suo lavoro, il Graus esamina e di. scute le varie ipotesi spiegative dei fenomeni supernormali e medianici, la suggestione, la telepatia, la forza psichica. Noi non pessiamo seguirlo nella sua analisi minuta e ordinata; ma siamo sicuri che chi lo legge finisce per acquistare la medesima sua convinzióne : che i fenomeni avvenuti vennero prodotti da un'entita occulta, e tale entita fu quella ds sua cognata Elena.

Dott. ENRICO MARCONI. - L'idée de l'involution dans les codes Veda. Lugano, Casa Editrice del - Coenubium •, 1910.

Inspirandosi alla sapienza indiana, il dott. Marconi sostiene che cio che comunemente chiamasi evoluzione progressiva è una vera e propria involuzione. Gli esseri finiti, si legge nei codici del Veda, discendono dall'infinito, lungo un cammino che va da Dio all' inorganicita, lasciando in ogni tempo $e$ in ogni luogo i piuoli della scala da cui la Vita è passata.

Nondimeno osserva il M., gli esseri inferiori hanno it illusione di salire. Illusione benefica! Ma urge gli esserí tutti l'aspirazione verso l'alto. Gli stessi atomi (come é provato, secondo lui, dalle esperienze sulle lame. sottili) e tendono a lanciarsi di nuovo in linea retta verso l'infinito, ote sperano godere di quello stato di perfezione del quale sentono la nostalgia.

Non discutiamo le idee dell'autore, che del resto in questo lavoro sono appena accennate; soltanto ci permettiamo non trovarci d' accordo con lui su un punto qui per altro di secondaria importanza. Il prof. Casazza volle tempo addietra affrontare un problema che considero come • il più grande errore scientifico del secolo XIX ;, circa il principio di conservazione dell'energia. Or non è sul terreno della scienza che si può dimostrare la falsita di cotesto principio, giacche ivi esso è inoppugnabile; e bisogna elevarsi alla visione dé massimi problemi, cioe porsi sul terreno filosofico, per coglierne le manchevolezze.

Il Brunhes, appaiato dal nostro al Casazza, non si sogna nemmeno (per es., nel volume su La dégradation de l'ener. gie) di metterne in dubbio il significato scientifico.

Questo nostro appunto non lede in nulla la sostanza delfe idee :::arconiane. Sappiamo poi che il Marconi ha per le stampe un libro in cui svolge per intero le sue dottrine, e che senza dubbio sara un bello avvenimenio letterario.

Prof. Cav. SALVATORE DE CICCO.-Sulla protogenesi dei processi matematici, Napoli, Pietrocola, 1910, L. 2.

In elegantissima edizione, 1 ' autore vuole esporre il funzionamento del pensiero umano nel concepire le idee generali dei processi matematici, problema, com' è noto, dei pib importanti in filosofia, e di cui qui si tenta una soluzione nuova, almeno nell'intenzione dell'autore.

Esposti i principii generali, come egli dice, del positivismo naturale, passa a dimostrare che il pensiero concepisce quelle idee, muovendo, con l'osservazione e l'esperienza, da fatti naturali. 良, se in fondo non c'inganniamo, la medesima tesi sostenuta altra volta da Herbert Spencer, e contro ta quale si erge, con precedenza logica, la dottrina dell'a priori di Emanuele Kant. Il De Cicco per altro si propone di continuare lo studio qui iniziato; il quale e in vero degno di di considerazione e d'incoraggiamento. Un'altra lancia sperzata in favore dello spiritualismo, che si puo dire trattino con un tal quale rigore di processo matematico.
l. \%. $\mathbf{1}$.

# presso l＇Hmministrazione della nostra Rivista－Via Bosco，47－Palermo 

Anderson Dr．J．－－L＇Anima umana e la Rincarnazione
Bertinaria－La Psicologia Fisica ed Iper－
fisica di H．Wronski．
I． 3 ，
》 3.50
Besant A．－Cristianesimo Esoterico．„3，50
$n$－Teosofia e Vita umana $>1,50$
n Nuova Psicologia e Teosofia
n $1,5^{\circ}$
$n \quad$ Potere del Pensiero n I， 25
n Rincarnazione
$n$ I，一
n Sentiero del discepolo Yoga
$n$ I， 50
1．1，50
Bhagavad Gitâ－Trad．di M．L．Kirbye Rajan I， 50
Blavatsky H．P．－Primipassi nell＇occultismon 0.90
＂Voce del Silenzio ．．．$\quad$ ．I，一
Calderone Dr．I．＝II Problema dell＇Anima n．5，－
Calvari D．－F．G．Borri
＂． 0,75
Coreni T．－Lo spiritismo in senso Cristiano 3 ，
Chatterij－Filosofia Esoterica dell＇India in I， 50
Chevrier Ing．G．Materia Piani e Stati di coscienza ．．．．． 0,50
Collins M．－Luce sul Sentiero．．in 0,60
Cooper 0．C．Mystical Traditions
Foergensen J．－Vita di S．Franc．d’Assisi ，6，－
Jacchini－Luraghi $F$ ．－Inchiesta sui fenome－ ni medianici

1，50
Hübbe－Schleiden Dr．W．－Evoluzione e Teosofia
＂I， 50
Kardec A．－Che osa è lo spiritismo？ （logato）

》 2,50
Kardee A．－II Libro degli Spiriti，Prin－ cipii della Dottrina Spiritica（legato）＊ $4,-$

Kardec A．－Il Libro del Medii，Guida dei Medii e degli Evocatori（legato）＂6，
Lombroso Cesare－Ricerche sui Fenomeni Ipnotici e Spiritici

7
Lodge Sir．0．Vita e Materia．．In 2， 50 ＂．Essenza della fede in accordo colla scienza
n 2,50
Leadbeater C．W．－Chiaroveggenza
Leadbeater C．W．－Cenni di Teosofia．
Piano Astrale
4 2，
＂ 1 ，
n．I， 50
Mariani M．－Commedie Medianiche ．॥ 3，50
Mead．G．R．S．－Frammenti di una Fede Dimenticata．
Pascal Dr．T．－Che cosa è la Teosofia n o， 75 Sapienza Ant．attraverso i secoli＂ 2 ，
Pioda Dr．A．－Memorabilia（Indagini spe－ rimentali di W．Crookes e di Thu－ ry sui fenomeni medianici）
Sinnett A．P．－Buddismo Esoterico．
Stauroforo C．P．－Studi Teosofici
＂ 5 ，

Steiner R．－Il Cristianesimo quale fatto mistico．
＂ I ，
＂－Teosofia．Introduzione alla co－ noscenza dei mondi superfisici e del destino dell＇uomo
3.50

Samonà C．－Psiche misteriosa $\quad$ ， 4,50
Tummolo Prof．V．－Sulle Basi Positive dello Spiritualismo
－ 6,50
Williamson W．－Legge Suprema ．＂6，
L．Denis－Perchè la vita ．．n 0,20

Indirizzare vaglia alla nostra Amministraz．，che effettuerà l＇invio franco nel Regno．Per l＇estero le spese postali in più；per spedizioni racco－ mandate unire l＇importo，nel quale caso l＇amm．risponderà dell＇invio．

OCCULTISMO
I．H．V．H．
Circolo Esoterico della Comunione del pensiero

## S．PROLO（Brasile）

La Società di Comunione di Pensiero fra i suoi associati ha per iscopo：
a）Promuovere lo studio delle forze occulte della natura e dell＇uomo；
b）Promuovere o svegliare le energie crea－ tive di ogni associato in accordo alle leggi delle vibrazioni invisibili；
c）Fare che queste energie convengano ©ix assicurare il benessere fisico，morale e a．
dei suoi membri mantenendo loro la salute del corpo e dello spirito，
d）Concorrere nella misura delle proprie for－ ze perchè l＇armonia，l＇amore，la verità e la ginstizia，si effettuino sempre più tra gli uomini．

La societa consterà di un numero inde－ terminato di soci di ambo i sessi，senza distin－ zione di colore，nazionalità e credenza religiosa．

Per maggiori schiarimenti dirigersi al De－ legato Generaleil quale invierà（a rigor di posta） statuti ed altre informazioni in italiano，spa－ gnuolo e tedesco oltre la rivista－O Pensa－ mento s in lingua portoghese che si occupa di Occultismo，Magnetismo，Ipnotismo，etc．etce


## Lavori a stampa Opere, Opuscoli, Registri, Cataloghi, ecc. a prezzi miti

presso la "Iipografia della Soc. Ed. Universitaria, - Via Ponticello, 21 - Palermo

## buce e Ombra

Rivista Mensile di Scienze Spiritualiste Milano - Via Cappuecini N. 18 Abbonamento annuo L. 5

## CGENOBIUM

Rivista internazionale di liberi stadi lugano - Villa Conza - Telefono 126 Abbonamento annuo per 1'Italia L. 12,

## ULTRA

Rivista teosofica che si pubblica a Roma Organo del gruppo teosofico
Via Gregoriona N. 5 - Roma Abbonamento annuo L. 5
IL VELTTRO
Rivista di- liberi studi in difesa dello spiritismo SAMPIERDARENA
Via Aurelio Saffi N. 8-11
Abbonamento a una serie di 10 fasc- I. 5

REVUE du
PSYCHISME
EXPERIMENTAL
Magnetisme
Hypnotisme

## Suggestion

Mediumnisme
Mensuelle illustrée
Parait le $1^{\text {on }}$ du mois

Directeurs: GASTON DURVILLE
Interne en Médicine tle l'Assistance Publique de Paris
Professenr a l'Ecole Pratique de Maguètisme
Johannes Foergensen

## Vita di S. Francesco di Mssisi

Traduzione autorizzata dall'autore

Libreria Int. A. REBER - Palermo Lire ${ }^{6}$

## L'Evangile de Caggliostro

Traduzione dal latino Henri Durville Fils 30 Boulevard de Strasbourg - Paris Lire 3

Dr. MARC HAVEN
Lua Magie d'Arbabel Henri Durville Fils - Paris Life 4
JULES LERMINA
MAGIE PRATIQUE
Henri Durville Fils - Paris
Lire 3, so

1. Gooper Oakley Antiquarum Tradietionum Colleetio MISTICAL TRADITIONS
1). Forms and Presentments.
2). Secret Writings.

Ed. Ars-Regia-Milano-Price, $4 s$ $\mathrm{Si}^{\circledR}$ e pubblicata
della stesśa Casa Ed. ARS-REGIA $\mathrm{YOG} A$
di Mrs. ANNIE BESANT
Commedie Medianiche di M. MARIANI

Fer questo arrivino ad infrangere il suo flusso implacabile.

Qui osserverai le differenze morali, le varietà di una vita fisiologica che vanno da un massimo ad un minimo di differenziazione nella scala indefinibile delle varie torme delle sofferenze che la tormentano, nel breve tratto che corre dalla culla alla tomba.

Quì il grande distacco delle condizioni ambientali che segnano i più nauseanti disquilibrii sociali, morali ed economici che vanno dall'aggiatezza la più scontinata alla miseria la più degradante. Quì il contrasto degli interessi, lo scempio dei sentimenti i più delicati, l'oppressione del debole, l'inaridimento del cuore del forte. l'egoismo, l'ambizione i subdoli artificii del divenire dei meno adatti, a discapito dei migliori, che il loro ritegno, l'indole loro più progredita, costringono spesse volte a rimanere nella grande folla dei dimenticati, quando non divengono l'oggetto d'infami persecuzioni, martiri ignoti della iniquità dei corrotti e dei corruttori, che vivono come parassiti alle spalle del prossimo, senza aver tempo di considerare la immensa mole del danno sociale che essi producono e che ritarda di secoli il progredire di un popolo intiero. In altri termini la misconoscenza e lo spostamento dei valori.

Tutto ciò è causa di sconforto, spesso di delusione che avvince lo spirito, e che tarpa le ali dei migliori che vinti e sopraffatti dal dolore e dallat tortura del sapersi vittime di un destino infame, al quale non sarebbe possibile qualunque resistenza, finiscono per abbandonarsi, mani e piedi legati, a questo destino, diventando sterili di buoni frutti, quando erano nati per diventare ubertosa sementa. Ne io posso, o fratello, passarti a rassegna tutte le varietà della nequizie umana come tutte le forme varie di dolore che esse producono chè, a cio fare, occorrerebbe la mano maestra del più colto psicologo e volumi ed anni non basterebhero per descriverle. La storia, e più di essa l'esperienza collettiva della vita, nella quale ognuno ne legge una pagina, e in essa vi registra un episodio, sono tutto un insieme per cui l' uomo finisce per esclamare: questa esistenza è assolutamente intollerabile!

Non ci fosse altro ci sarebbe la morte, che strappa il cuore di chi resta a brandelli, che distrugge le più belle speranze che annichilisce l'ordinamento di una famiglia, che ne butta altre sul lastrico, che scioglie i vincoli pio santi dell'amore sotto le sue varie e seducenti forme, che livella tutta l'umanità nella legge suprema del dolore.

Se questa fosse realmente la vita non francherebbe la pena di viverla! nè vale il dire che noi ci saremmo costretti per la fatalità della nascita, perchè avremmo bene il diritto di darci la morte e con essa la pace e la tranquillità del nulla, dal quale senza ragione alcuna e per un capriccio del caso eravamo sottratti per essere zimbello delle sue voglie voluttuosamente inique e fatali! Chi ci impedirebbe il suicidio, chi non vi ricorrerebbe, se realmente ci fosse nell' animo umano il sentimento di quest'unica vita, principio e termine della esistenza sua?

Nessuno che io pensi, e se così non è, bisogna credere senz'altro che qualche cosa alberghi nella coscienza dell'uomo che lo rende tetragono ai colpi della sventura, che gli faccia tollerare le sofferenze materiali e morali alle quali tutti, nessuno escluso, andiamo in contro, questa qualche cosa è la speranza, la speranza istintiva, la speranza che nasce con noi, che ci segue in tutte le fasi dell'esistenza, che ci accompagna al letto di morte, la speranza di una felicità che deve venire come la stessa morte, anch'essa livellatrice del compenso necessario dopo una vita di sofferenze e di angoscie vissute, e apparentemente senza noștra colpa.

## **

Eppure occorre riflettere che i problemi della natura non vanno scrutati a traverso le loro apparenti contradizioni coll'armonia generale, nè in confronto al meccanismo maraviglioso e complicato non meno che alla bellezza e lo splendore dei contorni del mondo materiale, il quale apparisce come un edificio stupendamente costruito sopra un piano generale inteso ad uno scopo comune cui obbediscono tutte le leggi dell' universo.

Bisogna approfondire le ricerche prima di ri-
correre all' estremo giudizio dell' affermazione di una nota disarmonica in tanta armonia! Bisogna sapere senz' artro prima di dare tale risposta, Chi noi siamo? D'onde veniamo? Dove andiamo? Occorre in altri termini che l'uomo cominci per conoscere se stesso, o tenti almeno di conoscersi, prima ancora di abbandonarsi alla disperazione o allo sconforto, e di lasciarsi schiacciare sotto il peso tremendo di quello che appelliamo il Dolore!

Dolore! ma esiste il Dolore ? O esiste una legge di giustizia che partendo dalla profondità degli abbissi della vita, per una via infinita ed in evolu zione costante ci conduce alla conquista di quel compenso definitivo che a noi si svela sotto le vaghc forme della speranza?

## **

Io $t^{\prime}$ invito, o fratello, a considerarti non più come un uomo creato da un Dio antropomorfo per un unica vita, cosi come tu avrai potuto ritenerti in conseguenza delle tue idee filosofiche o religiose, o come un'ultima manifestazione delle specie interiori evoluta che abbia ragiunto la umanità, in modo che la tua vita terrestre non sia che una vita unica che va dalla culla alla tomba, nella quale il suo destino si compie tra questi termini; ma immagina per un momento che la carriera della tua anima esorbiti da questi limiti oltre la nascita, e al di là della morte, immagina col grande Victor Hugo che "la vita presente non sia che un carcere donde il divino prigioniero, l'amima, evada alla morte in uno slancio di gioia e di riconoscenza, e allora affronta con me l'arduo problema del dolore, e vedrai come esso si risolve nell' armonia generale delle cose create, com'esso non esista in realtà come fatto ingiusto ed arbitrario, ma come elemento di evoluzione e come effetto di cause che tu stesso avrai dovuto creare, e sarà facile rispondere alle tre domande che ci siamo proposti: Chi siamo? Donde veniamo? Dove andiamo?

## Ascoltami:

Questa non può esser la vita: se anche i forti sapessero non impallidire di fronte al dolore, se i filosoti i più sapienti e i più idealisti potessero insinuare e convincere dell' obbligo della rassegnazione e della serenità, in vista di una prossima ricompenza; se anche i più moralisti tra i negatori dell'anima potessero invocare la fermezza del cuore e la stoica rassegnazione in vista di un bene che le nostre sofferenze di oggi possano produrre alle generazioni future di cui noi non siamo che la necessaria preparazione, come il risultato delle altre che ci hanno precesso, la suprema fatalita del dolore non finirebbe di essere meno crudele, meno ingiusta, meno pesante, ed intollerabile. Essa ci costringerebbe sempre a ribellarci ed a maledire il Dio dei filosofi, come la madre natura dei materialisti perchè il dolore dei singoli non finirebbe mai di essere ingiustamente prodotto ed inegualmente compartito.

Se tu consideri invece l'anima umana come un Essere immortale che mediante innumerevoli incarnazioni compie il pellegrinaggio il quale dovrà condurla alla sua assoluta perfezione, in modo da considerare a-migliaia e forse a miliont di-secoli le tappe che separano il suo punto di partenza dallo stato di monera spirituale, al suo punto d'arrivo già bella e fatta ad immagine e simiglianza del suo creatore Divino, tu avrai la chiave che ti aprirà le porte dell' enigma e tu comprenderai allora la necessità, il bisogno la giustizia del dolore, non più come prodotto del caso o del capriccio divino ma come mezzo di purgazione e di evoluzione continua, dietro la quale apparirà grandiosamente sublime il destino dell' Essere tuo.

La morte finirà di atterrirti, essa non sarà che un indifferente episodio che chiude la porta ad una forma d'esistenza per aprirne un'altra in cui le ali dell'anima la vibreranno nelle alte regioni dello spazio e ai liberi campi dell'azzurro infinito.
*Il vento degli spazii» - canta Leon Denis nelle sue prose sublimi - * spargerà la polvere dei mondi logorati, ma tu vivrai sempre seguitando la tua marcia eterna nel seno della creazione, incessantemente rinnovata. Che saranno allora per la tua anima ingrandita le ombre e i dolori del presente? Avvenimenti effimeri della nostra corsa, non lasceranno nel fondo della nostra memoria che un triste o dolce ricordo $s$.

* Davanti agli orizzonti infiniti dell'immortalità; i mali presenti, le prove subite saranno come la nubbe fuggente in mezzo al cielo sereno.

Che cosa sarà per tanto il dolore?

- Noi siamo, esclama l'insigne scrittore Leone Clery, a volta a volta creditori e debitori. Tutto si paga qui o fuori, o in questa o in altra esistenza, quando la vita non fu sufficiente al pagamento del debito, è la morte che se ne incarica, o per meglio dire la vita successiva, e spesso nè meno la incarnazione immediata, ma una di queste, talvolta lontana ove l'errore incancellato riappare come la macchia di sangue sulla mano di Lady Macbeth».

Comprendi adunque, o fratello, come tu provenga da una monera dicina che conteneva in se le potenzialità del divenire: come le tue facoltà si sieno a poco a poco sviluppate a traverso le sue aspirazioni, in prima indetinite, divenute mano mana concrete : come l'eternità ti sia data per svilupparle ed accrescerle sempre più per avvicinarti al divino, come i mezzi ti sieno stati liberamente offerti, e liberamente accetati, e che tu soio hai costituito le cause e provocati gli effetti nell'ordine graduate della tua evoluzione. I venti e gli uragani della tua vita nel mondo non sono adunque che opera tua. Opera tua la disuguaglianza che ti ha differenziato dagli altri fratelli nel cammino dellesistenza: opera tua gli effetti attuali di cause primitive che, per quanto invisibili ai nostri occhi di carne, non esistono meno. Leggi nel tuo carattere, nelle tue passioni, i tuoi vizii come le tue virtü e ti sarà facile di trovare in questi, coi frutti e colle conseguenze di un lavoro preceden. temente compiuto ed assimilato anche le lacune di una coscienza, di un giudizio, d' un carattere che dobbiamo ancora elaborare (1)

Credimi, o fratello, non c'è che una legge che può spiegare il dolore, che può conciliare 1 armonia del mondo coll'armonia dell' Essere umano, la giustizia suprema col difetto apparente della nostra vita corporea, l'ineguaglianza delle condizioni morali e sociali, psichiche e fisiche, la varietà infinita delle attitudini e dei caratteri, e questa legge è quella che i genii di tuttii tempi hanno intuito, che i grandi maestri della civilta hanno insegnato spesso sotto la forma del simbolo, altre volte col cerimoniale delle iniziazioni ai misteri che si tennero per tanti secoli celati alla grande massa dell'umanità, fino allora bambina, questa legge che oramai alla luce del nostro secolo riappare alla mente dei più illuminati filosofi e pensatori nostri, è quella della pluralità delle esistenze dell'anima: la legge di rincarnazione.

Questa che noi viviamo adunque non è la vita dell'Essere nostro ma un momento fugace e transitorio di essa, che è immortale ed eterna.

## Innocenzo Calderone

(1) Leggi sulla rincarnazione la nostra opera . II Problema dell'Anima Cap. IX-X-XI non che cof. i nostri articoli. neiN. 3 e 4 di Flosofia della scienza. Anno I. ,

## Le confessioni dj un incredalo

- Ecco, io starò ivi davantia te sopra la roccia in Horeb: e tu percoterai la ro:cia, e d'essa uscirà l'acqua e il popolo berrà. - E Mosè fece cosi alla vista degli Anziani d'Israele. ESODO, XVII, 6.
Il tao articolo - mi disse il vecehio amico mio C. Risana, incontrandomi per via qualche giorno fa, - il tuo articolo ha fatto balenare nella mia memoria il ricordo di un periodo infelico della vita mia: an periodo lungo, anzi lunghissimo, che, cominciato negli anni teneri con un terrore indicibile per l'inferno, continud, in un crescende lento ma costante, per un decennio, argomento di grave costernazione pei miei genitori, con la demolizioụe graduale dei singoli dommi e culmind, per pin di un decennio ancora, nella negazione assolnta e disperata.

Assoluta, perchè un sistema religioso è un complesso di materiali, che si sorreggono a ficunda; smontato un pezzo, quelli che ti si appoggiano cominciatio a vacillare; e una fede vacillante finisce col crollare. Dispernta, perchè col tramonto dell'ideale d'infanzia io non vidi attorno
a me che deserto e rovine; e nulla nell'gnima mia contristata, ualla rimase per darle conforto.

Come naufrago in mare alto, sconoscinto, tenebroso, che stende le braccia ad afferrare gallegianti che lo sorreggano, mentre ha il presagio della fine imminente, tentui, nell'età adulta, di chiedere alle filosofie nmane la parola dellenigua immenso. Ahime non trovai che concezioni pià o meno ingegnose, mentre sotto a ognura sentii come una riserva occulta, quasi un silenzio convenzionule, una domanda angosciosn, che si tace perchè... perchè si sa che la risposta non c'è.

Terribile condizione per un'anima assetata di amore, di giustizia, di progresso, il sentirsi perennemente ricacciata nel fosco abisso del dubbio, nell' annientamento della negazione! L'amore? Un bisogno fisiologico, che l'illusione reste delle sue iridescenze: anche una goccia di acqua putrida e limacciosa rifrange, in mo spettro merariglioso, la luce solare. L’amore cessa con la vita.

La solidarieta umana? Via, nou ci corbelliamo a vicenda, siamo almeno sinceri; lo struggle for life è la legge suprema. che conduce alla selezione e che prepara all'hveniire la razza dei forti.

LiArte; E un prssatempo; il senso dell'arte à un complesso di vibrazioni simpatiche nello stesso individuo: è una tendenza a coordinare la fioritura varia delle forme in un concetto unico di bellezza.

La giustizia? E un sentimento positivo e relntivo: gratia un pa' luomo ginsto, e troverni il graseatore as satssino.

A qual pro esser mansucti? Affinche i violenti ci sopraffice iano meglio?
(quale il vantaggio che ci arreca la virtù? di persuade a bere la cicnta.

Queste le liete considerazioni alle quali si viene, appena luomo intelligente, o per eccesso di orgoglio o per effetto di analisi demolitrice. ha tagliato lo gomene che lo trattenerano nel tranquillo seno della ferle, ha frantumat, sotto il calcagno iroso la bussola, e si è lanciato, pismen ribelle. nell ignoto. Né cis significa per me che tutti i negatori divengano, pel solo fatto che negano, delinquenti. Significa invece che divengono infelici; che hanno un tremito inferiore, anche nella superba iattanza della polemica; che quando sentono il birbone autentico sostenere che il fine ginstifica i mezzi, che homo homini lapus ecc. non trovano più in sè argomenti bastevoli per confutarne $\mathbf{j}$ sofismi ; e nel profondo vuoto, nel quale li ha posti il loro isolamento, sentono che è sfuggita loro una forza di incalcolabile potenza.

Non ricordo chi abbia detto uma sentenza famosa alln Talleyrand: se Dio non esistesse, converrebbe agli uomini di crearlo. Probabilmente l'avrat detto nuo che credeva in Dio, a giudicarne dal contesto della ipotesi ; certamente era uno che vedera in Dio niente più che un arnese di governo. Ma a parte la profonda irriverenza e direi l'empieta del concetto, è certo che una società atea ì una compagine amorfa, alla cui ragione non si sa piǹ a qual titolo rivolgersi, per richiederle l'adempimento dei suoi doveri, una societa destinata a sparire per difetto di coesione, di sentimenti comun, ciod, quaudo questi non siano la cupidigia delle ricchezze, la libidine dei godimenti, l'appagamento degli appetiti più brutali.

- Perdonami - s'interrappe l'amico Risana - se in m'indugio a intratenerti dalle cose mie: son sicuro che non son mie soltanto, ma, sulvi i particolari, di una intera classe di persone, che dopo, uver fatto sdegnosamente la suprema rinuncia, ed assaporato il frutto amarissimo della miseria spirituale, sospirano dogliosi la forza abbandonata, e non han più pace sino a che non l'abbiano riguadagnata. Fanne tuo pro se puoi, a vantaggio degli altri.
- Già uomo e prossimo all'èta matura, mi ricordai che non ero una creatura solitaria nella vita; che altri nomini di certo doloravano della stessa mia pens; emi proposi di indagare fra $i$ miei conosconti ed amici, se alcuno dogl'increduli aresse trovato, non dico la soluzione del problema dell'al-di-là, chè l'al-dilla per me era il nulla, ma un mezzo per darsi pace.

Il primo col quale credessi di poter seriamente parlare fu un mio vecchio amico, inteso il Canonico perche era stato uno dei piu ferventi discepoli dell'Oratorio.

- E cosi -gli dissi, incontrandolo, - ateo pịì che mai?
- Più che mai - rispose sorridendo e levando al* cielo ambe le palme.
- Con accettazione completa di tátte le connéglénze
-Si sa.


## - Tutte?

- Ma che intendi dire? - mi chiese impazientendosi un po' - Le conseguenze sono queste : che dopo avere recitato questa pessima commedia, il tho amico andral corpo e spirito al cimitero. seguito probabilmente da uncentinaio di amici o da una decina di ghirlande (bisogna bene che i fiorai campino); che poi corpo e spirito diverranno un ottimo ingrasso, $\theta$ sul mio tumulo sorgera non so bene se un cavolfiore o un geranio dai colori stacciati e petulanti; quanto a te, quando tirerai le cuoia....


## - Quanto a me:

- Su la tua carcara, corpo e spirito nbbracciati, sorgera un bellissimo salice piangente.
- $\mathbf{E}$ non ti è sorto mai il dubbio che dopo morto...
- Sl, sl, dopo morte, unzi post fnnera.... famus. Non cè nulla, capisci? Nou c’e nulla. Sarebbe troppo buffo, che dopo morte aresse a continuare questa disgraziata commedin.
- Percio sei tranquillo?
- Come sei noioso! Sono tranquillissimo: mi hanno fatto cavaliere; son passato alla prima categoria ed ho 3500 lire di stipendio, e me lo godo tutto, perchè non ho nè moglie nè figli. Oggi. per esempio, hn acquistato, proprio per niente, un magnifico rombo : se ti senti l'antica fame (ti ricordi $)^{\text {) , vieni a desinare a casa mia; si }}$ starà allegri. -

Ci separammo con una stretta cordiale di mano; io conoscevo molto bene il mio vecchio Canonico; era tutt'altro che un buontempone, che una testa leggiera, che un cervello balzano; meglio e più a lungo di me aveva atudiatn i filosofi, da Platone e Schopenhauer. Quelle sue uscite dn enpo scarico erano troppo rumorose, troppo affrettate, perchè fossero sincere. Qualcosn di certo gli gemeva per entro, e non voleva confessarlo.

Cercai nu'occasione propizia per intavolare il discorso con un altro amico mio, ingegnere del Genio Civilo, che quasi sempre stava per ragione professionale fuori residenza.

Questi alle prime mie parole si fece meditabondo; poi bruseamente scosse il capo e piantandomi gli occhi in faccia mi disse: - Senti io sono tutt'altro che saldo nella mia negazione, ma sono convinto di una cosa, e. cioé, che quel ch'e andsto è andato, ed io non sono capace di sostituirci altro, e (qui mi afferrò e mi strinse il bracsio) che nessuno. intendi ? nessuno pud sostituirci nulla; quaudo sarò morto, se non c'è mulla non ci sarà nulla, e buona notte; e se c'é altro, io non correro pericolo di venir gindicato severamente ; chè vorró bene dire in facria al Gíndice...-Qul seoppiò in una risata e concluse : - Va' là che non c'è nulla, povero amico ; sarebbe assai grottesco, troppo grottesco!-

Ci separammo. Per via riflettevo che questo secondo amico areva dissimulato il tremito interno assai meno del Canonico. Trovavo insomma che lo stato d'animo di lui era più simile al mio, che non quello del Canonico, sornione.

Parecchie e parecchie ancora furono le conversazioni che io ebbi sul grave argomento ; i pin giravano la quistione, per non sostenerla direttamente; alcuni volsero amichevolmente in ridicolo la mia fregola di toceare il polso agli amici ; in altri notai il senso di fastidio che si poovia in uua lieta compagnia, quando 1 aceidente fa cadere il discorso su argomenti troppo gravi. por esser. trattati mentre circolano $i$ vassoi del the e delle paste.

L'ultima volta che deliberatamente m'intratemidi quell'argomento, ch'era divenuto per me ma cansa di vera e propria ossessione, l'interlocutore fu un reschio ottuagenario. gì professore di matematica. Era stato sempre un ateo convinto.

Mi prese una mano fra le sue fredde e scarnate, e mi disse: - Fglio min, ho studiato appassinnatamente la scienza che per lunghi ami ho insegnato; e, pare strano, mat e logico, dai mumeri son passato alle idee filosofiche; nella matematica, scienza che si dice esatta, linfinito ci preme da tutte le parti: che dico, ci preme? ci inreste, ci signoreggia, ci attende al varco delle conclusioni, e. quando siamo pervennti a queste, una voce interiore, calma, solenne, irresistibile ci dice: più in là pini in la ancora. La serie dei numeri? Illimitata. Lo spazio? Illimitato. Che cosa sono i nostri principi matematici? Brandelli di verita. Che cosa sono stato io tutta la mia vita? Il volgarizzatore di min solo rigo, e forse di una parola soltanto, del Libro infinito. Non domandarmi. figlinolo, se io persista nella mia negazione, della quale in gioventù fui orgoglioso banditore; dovrei dirti ancora che non credo; ma dovrei dirti altresi, che in questa tarda vecehiaia l'infinito mi accascia, mi attrista
mentre non mi sento pià la forza di fermare il pensiero sut la Sfinge misteriosa. C'è qualcosa, figlio mio (e la voce gli si faceva tremula per commozione), c'e qualcosa che afugge al calcolo, che calcola essa stessa, che possiede $\mathbf{i}$ logaritmi finiti; qualcosa in cui s'immedesima ogni problema, alla quale fan capo le forze tutte che governano i fenomeni, un quid Legislatore di tutte le leggi.
-Etacque assorto, mentre la fronte senile si chinava umilmente....

Cosi povero naufrago, enl ricercare altri naufraghi non feci che misurare vieppiù la gravezza del male; alenni tentavano di addormentare il pensiero latente, altri, come Virgilio nell' Inferno, buttavano terra nelle canue latranti di Cerbero, sperando che si tacerebbe; altri sentivano agonizzare la propria negazione, e, troppo indeboliti ormai per fare fronte al noovo dissidio interno aspettavano angosciosamente. N'e m'era di conforto egoistico il pensare, a mo' degli antichi egoisti. che il male comune è mezzo gaudio; giacchè l'unico fiero problema incombe sut tutti e suciascuno, come aunnnzio oscuro di calamita prossima ed immancabile, che tutti soverchia, contro la quale l'unione è a priori impotente; e che versa in ogni individuo tosto che si raccolga a pensare l'mmaritudine sua.

- Che cosa ci metti del tuo a credere? - dicono a mo' di conforto in casi simili, coloro che misurano a metri le preghiere e tanno conquistando giorno per giorno la loro porzione di paradiso. Proprio come ne il credere dipendesse dalla volontà! Proprio quasi se la fede, come il denaro, potesse mettersi a risparmio e fruttificare!

Quelli che ragionano cosi (e tra i credenti di tutto il mondo e di tutte le religioni son legione), trattano queato argomento come le consuete faccende della loro vita privata: chiamano la Divinità a prender parte ai loro affari, dandole i propri attributi, sebbene convenientemente estesi; hanno un navolo di avvocati invisibili, che li aiutano a combinare o sciogliere matrimoni, a trappolare occorrenilo il prossimo, a vendicarsi se sono stati offesi; che son là pronti a proteggerli procurando loro l'impunita se fan torto agli altri. Sistemate le cose delmonto ozeulto, sullo schema felics e bene ideato della vita materiale, qual si svolge tra gli uomini, vivono tranquillamente oontentissimi di sé, sino a quel momento che a tutti fa venire il sudor freddo.

* Questa della morte, in verita, a una stonatura, ma Tha stabilito, quello di lassù, che è il più forte e bisogna striderci s. Ma se potesse scongiurursi la morte, quanto belle cose si farebbero! Il tale aggiungerebbe un'ala al suo palazzo; il tal altro aummechierebbe tanti ma tanti sacchetti ancora di scudi; Tizio finirebbe di distruggere Sempronio suo nemico, estendendo, per ragione di violenza distributiva, ai più tardi nepoti la sua azione demolitrice.

Ognuno infine di questi tali pseudc-credenti vorrebbe non morire, e continuare in questo mondo la bella vita che ri si mena.

Non parliamo di costoro dunque: hanno la loro fede fatta così e cosi e ci stanno comodie lo proclamano con egoistica noncuranza pei dolori altrui. E non mi sento di dir «beati loro», or che anch'io credo, ed immagino quanto cammino essi perdano, prendendo la via lunga delladattamento.

Quand essi saranno appena sulla soglia dolla nuova esistenza, dopo il primo turbamento del ritrovarsi, vedramo sè volgo ancor la, fra gli spiriti più di loro evoluti; e sino a tanto che non cominci per lors il tempo dellauto-correzione, non restera loro altro conforto che losservar di trovarsi in numerosa compagnia anche la.

- Ma tu non mi narri, caro Risana, - dissi a questo punto-in qual modo perrenisti alla fede che ora professi. Qualche sngno premonitorio forse? Qualche apparizione:
- Niente di tutto cid. Sentii molti anni fa in un crocchio di amici un tale, che conoscevo come persona sama di mente e istruita, parlar di spiriti, con mas serieta pacata. Frenai il riso esteriore per rispetto alle suscettibilità dell'amico; ma il riso interno fu irrefrenabile.
- E singolare - pensavo - come la volgare superstizione si sia anche impadronita di un essere pieno di tante doti, che pud dirsi tra gli nomini privilegiati! Non arrei supposto mai possibile, che un nomo, che tra i suoi simili gode riputazione di persona superiore finirehbe con lo scendere al livello della min serva, che di e notte strologa sui sogni e sui tiri birboni dei folletti.

Mentre quel signore parlava, gli altri, o per cortesia o perchè ci credessero. facevan atti di ussentimento. A ru certo punto, profittando di una pansa, mi cacciai in mezzo e con poche parole espressi la mia meraviglia, e
un po' anche il mio sdegno, di vedere con quanta serieta sl trattasse si vieto argomento.-Con questa storia di spiriti e di follettie di sabati nefandi-dissi-mi pare che si tenda a rientrare nella notte del medioevo.A mmiro e venero anzi, Ginmbattista Vico e la sua teoria dei ritorni storici, ma a patto che le vicende umane si considerino non in un circolo ma in una curva elicoidale.....

- Placati - m'interruppe ridendo nno degli astanti - non pigliarla cosi calda e sepratutto non temere che ti si voglia abbrutire; si tratta di fatti e non di ciance da donniccinole. Vieni domani a trovarmi a casa e ti darò da leggere qualcosa che prima ti sorprenderà e poi ti consolerá.

Cosi il compiacente amico mi fece leggere, seuza troppo metodo invero, una serie di osserrazioni e di affermazioni, e di volta in volta mi veniva dicendo: Sai chi afferma questo qua? Un certo Lombroso - E quest'altro ? Un tale Schiaparelli - E quest'altro. Un certo Crooken - E quest altro ancora. Camillo Flammarion E quest'altro ancora? Un pover'Uomo direttore della scuola Politecnica di Francia, un Colonnello chiamato De Rochas. Come redi non appartengono alla categoria delle serve. Leggi, appreudi sulle loro orme quel chessi appresero e sperimentarono, e poi vieni a ringraziarmi, come io ho gia ringraziat maltro.

Cosi appresi : 1. che lanima esiste; 2. che non muore col corpo; 3. che Dio esiste.

Primo effetto dellă nuova fede fu una profonda commonione di gioia, cui sincedettc una profonda tranquilita.

Oh, io ero bene il naufrago che, perduto nella mote oscura, fra le onde minacciose del mare averi disperatamente tese le mani per afferrare min galleggiante e sorreggersi. Oh io arevo aruto il presentimento di una orribile fine, fra i travagliosi sussulti dellagonia, avevo veduto altri naufraghi a me d'intorno affannati p-r lo stesso affanno mio... Ed eceo che la mia mano aveva toceato più che un galleggiante una riva salutare, la nebbia si era squarciata; ed io scorgeva un paesaggio amico, sereno, luminoso, in cui vedevo la vita svolgersi quetamente senza fantasticherie, senza falsita, senza urti di cieche passioni.

- Ma la tua nuova felle ha chiarito tutti i tuoi dubbi?
-Convien distinguere i principi capitali, che son pochissimi, da quelli secondari che gindico infiniti. E i capitali sono, te lo ripeto: Esistenza dell'anima. Inmortalità dell’anima. Esistcnza di Dio. La negazione di questi tre, soltanto essa, mi aveva reso infelice.
- Equeste tre sole affermazioni ti appagano ?
- Completanente. Io so ormai che questa materia che mi riveste e dicesi corpo non ed che il veicolo occorrente alla manifestazione dell'anima nel piano fisico. Cio mi vien confermato dal fatto che le entita disincarnato non possono manifestarsi sensibilmente, senza sottrarre materia a un corpo fisico, che in generale è un medium.

La manifestazione poi indiscutibile delle entità che vissero su la terra nelle condizioni stesse nelle quali in atto ci vivo io, mi dicono che il corpo soltanto, la materia fisica soltanto ì caduca; che l'artefice-anima pel quale il corpo ò un semplice e non perfetto strumento, persiste, dopo il trapasso del corpo dallo stato di vita organica a quello di morte.

Nell'affermazione di questa persistenza di wita e il segreto della mia tranquillita. Ad essa si imperniano altre credenze, come quella della pluralità delle esistenze e quellà del perfezionamento graduale ed indefinito.

In questi due capisaldi io veggo come una radiazione luminosa, la cui fonte è estrinseca allo spirito, e sulla quale sento che, almeno per ora, non mi è concesso affisar le pupille. Ma quella luce, che è più o meno intensa secondo la maggiore o minore attivita morale dell'anima, quella luce mi assicura che al complesso delle evoluzioni delle anime ed alla evoluzione di ciascuna presiede una intelligenza assoluta, che è sapienza, che è bontà, che è amore; posso anche semplicemente dire che l'intelligenza è amore.
$\mathbf{E}$ che vale se io non so con sicurezza se Marte se Giove, se Sirio, se Alfa della Lira sono mondi abitati? E che vale se io non so per effetto di qual concorso di cause c'è un punto della terra al quale l'ago magnetico si rivolge costantemente, appena lasciatolo libero di muoversi? E che vale se non mi è dato conoscere per qual virtù il polline penetrato per lo stigma nell'ovario desta la funzione germinativa nell'ovolo!

Tutti questi perchè possono incitarmi allo studio, appassionarmi per la scienza, ma non possono farmi infelice, accendere il dissidio nei miei sentimenti e tormi la pace.

- Scrivile queste cose dissi allora all'amico Risana
- Scrivile tu. che ci hai gia la mano, invece; pur chè mi dipinga quale io mi ti son dipinto. - Questo ho qui tentato di fare.

Corradino Pecorella

Una seduta con la medio "Sordi,","
(tenuta il 4 febbr. 1910 a Roma coil'intervento del nostro Direttore)
Presenti : il signor Tritoni, l’avv. Innocenzo Calderone di Palermo, direttore della rivista Filosofia della Scienza, i signori Squanquerillo, Enrico Carreras, l'ingegnere Ettorre, Chevreton, fotografo, tutti i membri della famiglia che ci ospita, cioe: la medio, signora Lucia, il marito, siguor Mario, e le tre figlie: Puolina. Lina, Milena.

Prima della seduta si biffano e suggellano gli usci e si lega la medio.

Si chinde a chiave, mediante lucehetto una cassetta dallossatura di legno, coperta superiormente da rete metallica, appositamente costruita. Oltre a ció vi si fanno due legature con nastro bianco, suggellandole col suggello che tiene l'avr. Calderone inciso nel proprio anelio.

Ci assicuriamo tutti, nel modo più serupoloso, che la cassetta 户े ben chinsa. che :on ri esistomo doppi fondi, che $\stackrel{\text { incliodala }}{ }$ solidamente in tutti i punti di !iuntura.

Si noti che questa cassetta-gabbia è stata fatta costruire dal signor Chevreton stesso, il quale per avere altre volte saputo di medium sospetti, è diffidentissimo.

Nella cassetta Carreras mette soltanto due bacchette da tamburino: sopra di cssa possiamo una tamburella ed un campanello di ottone, con manics di legno, od accanto, sul piano del solito tavolino, una lampadina eletrica tascabile, che speriamo sin portata in aria ed accera da Remigio.

Sotto al tavolino è collocato il bagnapiedi con la paraffina, che è in ebollizione.

Liavv. Calderone si siede vicino al gabinetto medianico, tenendo per mano il signor Mario e Milena.

Con la luce rossa, che ci permette di vederci tutti, si hanno i soliti fugaci toccamenti, ai fianchi ed alle ginocehir, accusati da Milena, da Sqanquerillo, da Tritoni - da Lina.

Alle 18,35 si spegne il lume, dietro comando di Remigio, il quale ci annunzia che la media è agitata e che, perciò, egli non è sicuro se potrà ottenere dei fenomeni.

Ma questi cominciano sotto forma di toccamenti energici a tutti, meno che alla signorina Pamina, da me controllata.

Non mi dilungo a deseriverli. Ad un certo punto udiamo la media parlare a nome di Remiglio, e dice con tono nasale ed esageratamente lamentoso:

- La media è malata... Non posso far nulla? Che peccato!

E pui una grade risata,

- Hai prodotto qualche fenomeno? - gli chiede lingegnere Ettorre.
- No... no! Non posso far nulla... nulla! Poveretta !... Accendete il lume e guardate... - gli viene risposto, sempre sullo stesso tono.

Io accendo immediatamente un'altra lampadina elettrica che tengo in tasca.

[^58]Alla sua lnce brillante vediamo che la tamburella e 1 altra lampadina elettrica sono....... entrati dentro alla cassetta!

Constatiano subito che la cassetta è chiusa, che i suggelli sono intatti e che la medio è legata come prima.

Il fenomeno è h, sotto ai nostri occhi, irrecusabile ed inconfutabile: Ia materia ha attraversato un altra volta la materia (1), malgrado il parere contrario ditutti i Blaserua di questo mondo!

Siamo in undici persone a constatarlo, tutte fornite di buona rista, e tutte sane di mente (almeno fino a prova contraria) e non abbiamo beruto liquori !...

Viceversa. le bacchette che io aveco messo dentro alla cassetta ora ve stanno sopra.

Per queste non è necessario ricorrere alla ipotesi di una $n$ dimensione dello spazio o della disaggregazione momentanea della materia: perchè potevano anche uscire per trazione. Ma per ottenere cio dovevano essere state prese dal fondo della cassetta, afferrate, raddrizzate e tirate a forza, rispettivamente, attraverso ad una maglia della rete.

Ma egli è evidente che nessuna mano dei presenti potera essere entrata nella cassetta: dunque ?...

D'altronde la cassetta, collocata dietro alle spalle dell'ing. Ettorre e vicinissima a me, che gli sedevo a fianco e che lo controllavo, non era stata mossa. Soltanto avevalo udito in direzione di esse un lieve fruscio, circa due minuti prima che accadesse il bellissimo fenomeno, e poi come un lieve colpo, forse quando gli oggetti vi erano stati immessi.

Quando io feci luce erano le 18,50 . Alle 18,55 rispengo la lampadina. Subito ricominciano toccamenti, colpi su per le pareti, sull'uscio a vetri, sulle spalle dei presenti. Milena, Lina, Tritoni e Squanquerillo strillano e protestano perchè sono morsicati forte alle spalle ed alle braccia da una personalità invisibile.

Poco dopo Remigio ci dà una strana spiegazione di quel poco gradito fenomeno: ci dice, cioè, che era lui a mordere i nostri compagni, pes farli strillare; perche le loro voci gli davano forza.

E degno di nota che anche questa medio, nuova alle sedute e completamente ignara dei loro procedimenti, almeno per quanto dice e quanto risulta, della importanza dei fenomeni e della loro letteratura, a quanto assicurano coloro che la conoscono da molto tempo, esiga che si parli ad alta voce per acere della forza, cosl come lo esigono il Politi, il Carancini e la Paladino (mi limito a parlare dei medii italiani più noti).

I Randone, invece, averano bisogno del silenzio, e tanto più rigoroso quanto di maggiere importanza erano i fenomeni che stavano per compiersi.

So bene che i profani sogghignano e dicono che tanto più forte è il rumore e tanto meglio si possono perpetrare le frodi: ma poichè qui, me lo credano sulla parola gli scettici ipercritici, non è il caso di parlare di imbrogli, anche perchè il genere stesso di alcuni fenomenl esclude cid - bisogna ricercare la ragione di questo bisogno di sentir parlare.

E allora possiamo quasi sicuramente affermare esseré proprio esatito che la voce aumenta la quantita di forza di cui l'ignoto attore ha bisogno; poichè sappiamo, per la secolare esperienza di tntti gli occultisti più celebri e dotti, confermata anche dagli esperimenti del Reichenbach e del Dn Prel, che con la voce si emette una grande quantita di fluido vitale, magnetico, oppure odico,
(1) Questo fenomeno si era gid ottenuto altre volto in senso inverso: ciod dogli oggetti voluminosi orano usciti dalla cassotta in cul noi il averamo nssicurati.
secondo come si vogiia definire: fluido che, spandendosi in larghe ondate nell'ambiente, va ad aumentare le riserve di energia bio-psichica, che lo spirito operatore ha bisogno per compiere fenomeni tanto potenti da ginugere ad impressionare il nostro molto limitato sensario.

Vi è auche un'altra ragione meno conoscinta, ma che ha un grande valore: ed è che nel silenzio l'atenzione aspettante diviene penoss; produce, cioe, uno stato psichico sfavorevole alle esteriorizanzioni findidiche, mentre tutti gli sguerdi visivi dei presenti concentrandosi iu direzione del gabinetto, ed essendo ciascuno come un raggio di fluido magnetico proiettato, formano un fascio di forze perturbatrici.

Il caso dei Randone proverebbe il contrario; ma bisogna pure pensaro che da un organismo medianico all'altro vi è grande differenza: e perciò, mentre uno ha bisogno di buio completo, l 'altro potra agire in mezza luce - questi dovrà stare in catena e quello isolato - il primo si sentira estenuato al termine di una seduta, ed il secondo ne risentira appena. E le condizioni variano da un momento all'altro anche nello stesso soggetto.

Rammento a questo proposito che il signor Filippo Randone quand'era in trance era affetto da fotofobia acuta; ciò però non escludeva che alcune volta sopportasse la piena luce del giorno, e vi operasse dei fenomeni stupendi.

Altre volte osservammo che quand'egli era in trance si svegliava subito se la sorella sua, signorina Urania, media eccellente, si addormentara, anche in un'altra stanza.

Viceversa snccedeva alla sorella. Da cid si poteva dedurre che tra i due esistesse un legame fluidico con rapporti costantie che quei rapporti fossero turbati quando uno cominciava ad addormentarsi di sonno medianico e con ciò ad esteriorizzarsi - quando l'altro era già esteriorizzato.

Insomma. in quei momenti le due forze medianiche si eliminavano, come in una calamita si neutralizzano a vicenda due poli di nome contrario posti in presenza l'uno dell'altro.

Altre volte, invece, le due forze sembravano sommarsi, ed allora avvenivano fenomeni imponenti.

Quali le ragioni vere di questo paradosso apparente?
Noi non lo sapremo, fino a che non potremo orizzontarci meglio nel determinismo genetico della medianita.

Intanto limitiamoci a prendere nota di tutto, e prepariamo il materiale per i nostri posteri, i quali saranno chiamati a fare la sintesi ed a stabilire le leggi che gorernano la complessa materia dei nostri studi.

Notiamo per ora:

- che la emissione delle voci umane è richiesta quasi generalmente dai medii ad effetti fisici;
- che, effettivamente, i fenomeni sembrano aumentare d'intensità nel momento in cui le voci sono più elevate e numerose, anche prescindendo da possibilita di trucchi;
- che tutta ulua lunga tradizione sperimentale sta a provare come con la voce si emettano dei fluidi, che $i$ sensitivi percepiscono sotto forma di radiazioni luminose;
- che in fine di ogni seduta ad effetti fisici le persone più sensitive si sentono spossate come se avessero sopportata una grande fatica; ciò che non può spiegarsi soltanto con la tensione mentale doruta all'attenzione.

Dal che possiamo supporre una partecipazione fluidica dei presenti agli sforzi del medio.

$$
*^{*} *
$$

Ad un certo punto della seduta il presunto Remigio chiede di nuovo la luce.

Ubbidisco immediatamente.

Allora vediamo, con lieta sorpresa, due forme di paraffina, morfologicamente li per li indefinibili, galleggiare sull'acqua fredda. Una di esse ci sembra una grande conchiglia piatta: l'altra una specie di guscio semiaccartocciato.

La prima ci fa supporre che sia un pezzo faciale. La media è sempre completamente legata, come constatano il signor Chevreton e l'arv. Calverone.

Sono le ore 19, 15.
Rifatto buio, Remigio dice essere spiacente di non aver potuto condurre a perfezione il fenomeno, ma che ciò non è dipeso da lui (1)

Si ottengono altri colpi, toccamenti, battute forti di mani tra loro, luci a diverse altezze ecc. L'avv. Calderone, levatosi in piedi, tenta invąno di afferrarle, perchè sono altissine e semoventi, e un presunto fantasma si materializza nel buio e fa il giro di noi tutti, toceandoci o parlandoci alle orecchie.

Io che mi trovo di froute al gabinetto medianico, al signor Mario ed all' avv. Calderone . dalla parté opposta del tavolo - cioè nel punto più lontano dalla media e dove essa non avrebbe potnto venire col proprio corpo, perchè tutti i passag!gi somo ostruiti da noi. io vedo un’ombra ad un lucore che dall'esterno penetra alla mia destra, di sot to ad un uscio; segno, questo, che il fantasma ha una densita rimarchevole, perche la luce che esso intercetta con la sua opacità è abbastanza aceentuata, provenendo da un lume a gaz con calzetta d'incandescenza, posto a pochi metri dulla finestra della camera del signor Mario.

Sentiamo una voce debole, ma ben distinta, bisbigliare all'orecchio di ciascm di noi qualche parola.

Il fenomeno comincia dal cav. Tritoni, e chi parla dice di essere sun figlia Valentina, Ia quale si rallegra con lui nel vederlo ritornato in salnte e in seduta, e conferma di essere stata lei a produrre dei fenomeni in casa sua, compresavi la materializzazione delle manine. in mezza luce.

Anch'io sono, a mia volta, ringraziato dalla gentile vocina, per essere andato a trovare il signor Tritoni.

Tanto io che altri sentiamo sulla guancia dalla parte del fantosma, dei buffi di aria in corrispondenza delle parote scandite dalla supposta Valentina.

Com'ebbi gia a rilevare, questo fatto è importante, perchè ci permette di supporre che la voce parta de un organo vocule perfettamente formato vicino a noi.

Quest' organo non puo essere quello normale della medio nè quello di qualche altro dei presenti, perchè le nostre voci ci permettono di stabilire il punto preciso in cui ci troviamo; senza contare che ci teniamo tutti in catena ed a contatto e che le due giovanette Milena e Lina oltre ad essere tenute per mano dai signori Tritoni e Squanquerillo, hanno dne braccia legate con una cinghia, la cni estremità è tenuta iu mano dall' avvocato Calderone.

Non si tratta, dunque, nè dell' organismo somatico normale della medio nè di altri - ma probabilmente di uno sdoppiamento completo degli organi della medio, o anche d'un trasporto anormale di essa, perchè la voce che ci parla alle orecchie, pure essendo tanto debole, rammenta la sua, almeno in certi momenti : in altri, invece, mi è sembrata proprio la voce delicata di una giovinetta.

Ho rilevato, perd, che la intonazione di tale voce è quasi sempre la stessa, qualunque sia il fantasma che dice di essere presente, e che spesso vengono usate le stesse parole per più di uno di noi.

Per esempio ho sentito dire a Squanquerillo dalla sua supposta mamma:

[^59]- Peppe mio... sei buono...

E quell'elogio - del resto, ben meritato dal mio ottimo amico - l'ho sentito ripetere all'ing. Ettorre, dal sno presunto fratello, e al signor Mario dalla sua sè dicente madre.

Invece, talora, la stessa voce bisbigliante ha detto parole molto diverse : per es. anche di dolce rimprovero a qualcuno di noi.

Che l'organismo della medio -- sia pure in modo anormale - entri nei fenomeni che per suo mezzo si munifentano, è cosn ormai evidente.

Gli sdoppiamenti o i trasporti del suo corpo, che io ho costatato con mano, e con me, stasera anche l'avvocato Calderone - la identita morfologica dei piedi ottenuti uella paraffina, con quelli della media la grande somiglianza (se non sempre come misure, almeno come tipo) della mano e delle dita isolate che avemmo nelle sedute precedenti, con le mani della signora Luciat - la esteriorizzazione della sua seusibilita, constatala anche: staseria, presente il Calderone, stanno a indicarci quale sia il meccanismo per cui i fenomeni stessi prendono consisteuza ebiettiva.

Il supposto Remigio si serve del corpo della media stessa come di uno strumento - equesto so benissimo che non è una novita. Ma dico ciò per rilevare che mentre esso vorrebbe, p. e., lasciare l'improuta di un proprio piede, non perviene ad altro che a produrre un calco del piede della medio, se non sempre uguale, pero molto simile ad esso.

Certe volte, invece, altre prodazioni morfologiche si mischiano a quelle della siguora Lucia.

Se ne può dunque dedurre che l'energia volitiva di Remigio, non riesce a dinamizzare le forze bio-cosmiche in modo da padroneggiare sempre e come vorrebbe l'organismo psico-somatico della medio - ed allora il dinamismo insito ai loro due corpi fluidici si confonde, ha delle intersecazioni, delle interferenze (parlo sempre per similitudine con le altre forme fisiche conosciute) ed il risultato riesce ibrido.

Non starò a dilungarmi su questo soggetto su cui del resto, non possiamo far altro che induzioni anologiche, aventi però una corta apparenza di approssimazione alla realtà.

Chi volesse conoscere questa teoria sviluppata ampiamente, può leggere l'opera di Vincenzo Tummolo: - Sulle basi positive dello spiritualisno s.

Una riprova di quanto scrivo l'abbiamo ottenuta appunto nella sednta di cni tratto, e precisamente nelle due forme di paraffina.

La eloquenza di questi, dirò cosi, aborti morfologici è grande.

La prima forma rappresenta una guancia umana cou la traccia della bocca e di una narice.

Facendo un'attenta comparazione col viso della medio non appena ottennto il calco in gesso, alla luce del giorno, io e l'ing. Ettorre abbiamo constatato una evidente rassomiglianza tra la forma della guancia destra della signora Lucia ed il gesso.

La signora ba gli zigomi alquanto pronunziati (non ho potuto misurarne nè il cranio nè l'angolo faciale per mancanza di craniometro e di goniometrol e la guancia piatta. anzi leggermente depressa fra l'apofisi degli zigomi e il condotto auditivo; di più ella ha il naso con la punta alquanto rialzata e le narici carnose.

Ebbene, il gesso presenta la stessa cenformazione della guancia e lo stesso tipo della bocca e della narice destra, sebbene questa sia spostata e sollevata.

Il secendo calco rappresenta un pezzo di viso visto di faecia, nel quale le porzioni esistenti delle guancie si seno ripiegate convergendo fra loro, a causa forse della grande sottigliezzu della paraffina (1-2 mm.).

Ma in questo struno aborto morfologico umano si vodono tuttaria ben distinte le narici nel getto, ed esse sono molto diffrcenti dal naso della medio, tanto se viste di fronte che di profilo.

Il maso della signora Lucia, come ho detto. ha la punta rialzita e questo 1 ha cadente: un po a beceo d'aquila.

La bocea ha sul labbro superiore una traccia rugosa, quasi dovita a bafficorti; ma in romplesso ha una certa vaga somighinza con la bocea della medio.

Remigio, interrogato, è rimasto incerto nel risponderci a chi appartengano quel naso e quella bocca, eosi come altre volte è stato incerto nel dirci a chi appartenevano le precelenti forme da noi trovate galleggianti sull'acqua. Segno, questo, che egli stesso. agendo empiricamente, non sa rendersi conto esatto dell' effetto dinamico obiettivo delle forze psico-fisiche da lui messe in azione.

Agginngo, a completare il quadro, e a conforto della mia argomentazione che la signora Lucia appena svegliata da me con energici soffi freddi sul viso e passi magnetici trasversali, ha accusato un senso di braciore al naso ed alla guancia destra : sensazione dolorosa the si è calmata soltanto coi passi magnetici.

Infine dirò che prima di suegliarsi è rimasta assolntamente inerte, quando le pungevo la pelle qua e la con una spilla; mentre, invece, si contraeva spasmodicamente in corrispondonza di ogni singola puntura, se io bucavo laria a 4-5 centimetri dalla superficie del corpo di lei - : fenomeno che hamo constatato tutti i presenti.

Si noti che, per precauzione, montre pungevo l'aria i.) tenevo gli occhi della media chiusi con la mia mano libera.

Roma, $\boldsymbol{B}_{i}{ }^{2}{ }_{[ } 1910$. -ff. E. Carreras, estens.-L. Cherreton -Ing. Ettorre-G. Squanquerillo - I. Calderone.
N.B. Non possiamo non rilevare come in questl ultimi giorai gli autorevoli quotidiani: Il Messaggiero di Roma o 11 Corriere della Sera di Milano risolleviuo i dubbi da noi espressi uel fascicolo
di questa Rivista: Sull'antenticiti di alcnni tnomen, onde non ci sembrerebbe inopportuno, per la serieti delia cosia, che la sordi, si sottometta ad altri esperimenti: sola e fínuri della sua abitazione $\rho$ con dirersi melodi di controllo-Da cio emerge, come il nostro richiamo di allorat, sul quale insistiamo, non fosse pol tanto inopportuno. - La srelta del luogo e delle porsione che dovrebbero partecipare a que.te nedute di controllo si potrebbe affidare al Carreras al Sen'gaglia e al Tammolo, itro che hanno meglio studiato e rife rito sullo facolta medianiche della Sordi.

## 

## ll mistero dei sogni

## (cont. e fine vedi N. prec.)

Sulla massa cerebrale non ben marsata dalla intelligenza del suo spirito, il quale anche esso trovasi in una anormalità di esistenza, si riproducono tutte le reminiscenze recenti, ed anche antichissime, le quali sono svisate in modo che dallo assieme formano non un reale passato, ma uno svisamento di questo reale, anzi di più realtá passate, ora in confusione riprodotte.

In questo stato lo spirito del dormiente svincolato quasi dai lacei carnali, non è che uno spettatore incapace di sceverare dalla miscela di queste reminiscenze, quanto vi ha di realtà in quelle riproduzioni delle azioni svoltesi durante il passato, ed alle quali il dormiente abbia potuto più o meno aver contribuito al loro svolgimento.

E poi bisogna anche considerare che noi non sogniamo mai cose del tutto sconosciute, o non mai pensate da noi o da altri.

Noi ad esempio non sogniamo mai cose ultra terrestri, quali sono le figure degli esseri e degli
animali che abitano gli altri pianeti, e se qualche volta abbiamo sognato animali di forme strane, o esseri umani con le ali, la coda, etc. lo abbiamo sognato perchè abbiamo veduto le figure dipinte di questi esseri fantastici create dalla fantasia di qualche pittore. Nè poi è sempre necessario che il nostro spirito emigri nell'astrale per raccogliere idee strane e proiettarcele a formad'immagini cinematografiche nel sonno.

Spesso nel sonno se abbiamo reminiscenze di cose che non ci sono mai avvenute, è perchè le abbiamo immaginate e sognate allo stato di veglia.

Questo fenomeno del sonno involontario del quale non ci accorgiamo, e che traversa tutto di un colpo la nostra vita reale, si produce frequente'nente in tutti coloro che sovreccitano il loro organismo per mezzo di eccessi di piaceri, di lavoro, di veglie, di bevande. o a mezzo di un'eretismo qualunque.

Gl'individui in queste condizioni sono paragonabili ai monomaniaci, passando per i loro cervelli una dopo l'altra, e con rapidità vertiginosa le idee più strane, e quando cessa questo stato di sonno ad occhi aperti, se non ricordano quello che han fantasticato, le idee passate pel loro cervello sono rimaste impresse nella coscienza, e possono essere da questa ben riprodotte la notte sotto forma di immagini nei sogni che si fanno.

Non rare volte poi per speciali disposizioni del nostro sistema nervoso, come quando andiamo a letto con qualche preoccupazione, con qualche pensiero che ci tormenta, o con la decisa volontà di stare all'erta, il nostro sonno più che ad un sonno vero, può paragonarsi ad un dormi-veglia, e la nostra coscienza restando appena leggiermente abolita, i sogni che in tali condizioni facciamo sono il prodotto contemporaneo del lavorio della coscienza e della subcoscienza, e poichè amendue contemporaneamente proiettano con più o meno forza immagini al cervello, esso ne resta per necessità impressionato, come potrebbe esserlo una lastra fotografica, se nello stesso momento si ponessero l'una sull' altra innanzi all' obbiettivo molte immagini di varia natura, e piû o meno chiare, per farle imprimere sulla lastra, ed $i$ sogni che si fanno, e possono essere aggruppati in questa tgrza serie, formano sempre un rebus indecifrabilè per colui che li fa.

Infine una quarta serie di sogni è quella nei quali il sogno è improntato non solamente ad una veritì quasi assoluta, ma spesso è anche annunziatore di fatti ch( poi si verificano totalmente.

Per spiegare i sogni che possono essere aggruppati in questa quarta categoria, l'unica ipotesi a farsi è quella che il nostro spirito durante il sonno del corpo, si é quasi totalmente distrigato dai lacci carnali che lo tenevano avvinto al corpo, ed ha certamente emigrato nell'astrale, ed in quel libro divino della natura ha preso comunicazione di quei fatti, ed essendone stato fortemente impressionato, li ha a sua volta manifestati alla nostra coscienza, appena essa ha potuto funzionare allo stato di veglia nel quale è ritornata dopo il sonno.

Se noi educassimo i nostri sensi psichici alla guisa stessa di quelli fisici, e giungessimo a farli a nostra volontà funzionare, astraendoci dai sensi fisici, senza bisogno di abolire quasi col sonno la nostra coscienza, come fanno molti Fakiri indiani, i sogni finirebbero per essere come sono un mistero, e noi eccitando a nostra volontà taluni sentri psichici, potremmo perfettamente ricordare tutto quello che è avvenuto durante il nostro sonno naturale, come $i$ buoni sonnambuli ricordano, quando loro lo si in-
giange, tutto quello che han veduto, o han fatto durante il loro sonno ipnotico, non essendovi differenza tra i sogni che si fanno nei due stadii del sonno,

È indubitato però che niuna cosa è più piacevole che fare un bel sogno. specialmente allorquando esso realizza nella nostra immaginazione, e con faciltà tutt'i nostri desiderii. Le visioni che si formano in questa specie di sogni toccano le più profondi radici del nostro essere, e ci procurano quella strana sensazione di libertà psichica, quella spiritualizzazione. e quel benessere che quasi sempre ci sono sconosciuti allo stato di veglia.

Nelle ore di sconforto, nelle quali la realtà della vita si fa sentire con tutto il suo peso, un bel sogno allevia l'anima nostra, e noi se vogliamo senza sottoporci alla lunga e penosa educazione dei nostri sensi psichici. e senza ricorrere all'oppio, come fanno gli Orientali, possiamo qualche volta procurarci la voluttà di un bel sogno, imparando l'arte di farlo.

Il Signor Raymond Meunier in un'articolo pubblicato il 7 febbraio 1908 in Hebdo Debats ci dice che la psicologia contemporanea ci fornisce su questo importante problema utilissime indicazioni, che noi vogliamo quì additarle perchè possano essere poste in pratica dai nostri lettori.

Chi vuol fare un bel sogno è necessario innanzi tutto che procuri di avere un sonno normale senza incubi, e per ottenere questo intento uno dei mezzi è quello di dormire sul lato destro durante la prima parte delle notte, e sul lato sinistro l'altra parte. E poichè l'esperienza ha provato che molto difficilmente ricordiamo i sogni che facciamo durante lo stadio profondo del sonno. così per ricordare quello che si sogna è consigliabile fare l'esperimento verso il mattino un'ora prima dello svegliarsi, o in qualunque altra ora della notte nella quale il sonno è più leggiero.

I mezzi per provocare immagini gradite o desiderate, sono molti e diversi, e consistono nell'applicazione delle conoscenze moderne sulla psicologia del sogno, ma noi ci limiteremo ad accennarne qualcuno di più facile attuazione, cioè il metodo detto di * associazione s immaginato dal Marchese Hervey de SaintDenis.

Egli dall'eta di 13 anni aveva contratta l'abitudine di prender nota ogni giorno dei suoi sogni, ed aveva così composto un voluminoso giornale, il quale conteneva i racconti dei sogni di 194ī notti; e poichè il Marchese era molto abile pittore, illustrava anche il suo giornale, daydo forme alle immagini dei suoi sogni.

In tal modo riuscì quasi a poter dirigere il corso di essi e ritenerli nella memoria.

Ecco un'esempio pratico del suo sistema.
L'Hervey de Saint Denis fu una volta invitato a recarsi per qualche tempo in un amena campagna, ove dimoravano suoi carissimi amici che egli vedeva raramente: Hervey desiderava che al suo ritorno dei bei sogni lo riconducessero in quella campagna, ed immaginò il procedimento seguente.

Prima di partire per la campagna si provvide di un profumo rarissimo ben chiuso in una boccetta, che aprì solamente allorchè giunse fra i suoi amici.

Durante il tempo della sua permanenza in campagna si servì di questo profumo giornalmente ed abbondantemente. Ritornato in Città riprese la sua vita abituale, e dopo varii giorni incaricò il suo cameriere di entrare ogni mattina nella sua stanza prima che si svegliasse, e di versargli sul cuscino qualche goccia del profumo usato in campagna.

Il risultato fu quale l'aveva previsto, perchè i lieti sogni lo ricondussero fra i suoi amici, come egli voleva.

Egli aveva ben compreso che la nostra volontà, la nostra attenzione, e la nostra intelligenza non sono mai interamente abolite durante il sonno, che con un poco di abitudine si può riuscire abbastanza rapidamente a conservare dormendo la coscienza del proprio sonno, e che con una deliberata educazione, associando certi ricordi e certe percezioni sensoriali, si può giungere a dirigere il corso delle immagini evocate, e modificare più o meno la fantasia della vita mentale durante il sonno.

Hervey applicava questo metodo ad un gran numero di casi. Egli per esempio osservava più volte durante il giorno, e con molta attenzione un curioso album di figure cinesi, ed aspirava nel tempo stesso una polvere odorosa Orientale non comune.

In questo album erano disegnati un Sardanapalo seduto tra una schiera di belle fanciulle: in altra pagina ponti e chioschi di tutte le forme, ornati di fiori rari e colossali: in altra lunghe processioni di palanchini, etc. Durante il sonno mercè l'odore della polvere che aveva usata nel guardare l'album, e che si faceva mettere sul cuscino sul quale dormiva, spessissimo vedeva animate e frammiste ad altre, le figure e le scene che aveva vedute dipinte nell'album. Questo metodo di associazione è il più semplice ed il più ricco di attrattiva per i profani, ma moltissimi insegnamenti si possono ritrarre dalle ricerche moderne sul meccanismo del nostro pensiero nello stato di sonno.

Il Professor Vaschide assicura che l'aspetto di un soggetto dormente è dei più interessanti, e chi si occupasse a studiarlo ed esaminarlo, specialmente se il soggetto è un'alienato, riuscirebbe a raccogliere e precisare, come è giunto lui, dati veramente obbiettivi sull'espressione della mimica, da stabilire come un alfabeto atto a decifrare l'intricato complesso di queste osservazioni, e leggere quasi ciò che passa nel pensiero del dormiente.

E terminiamo col dire che come nel sonno ipnotico possiamo ai soggetti provocare allucinazioni suggestive che essi possono ricordare al loro svegliarsi se noi loro ingiungiamo di serbarne il ricordo, così anche durante il sonno naturale di persone molto sensibili noi, specialmente al momento dell'assopimento possiamo suggerir loro quelle prime allucinazioni del sonno che vanno sotto il nome di allucinazioni ipnogogiche, fondate sul fatto che una impressione sensoria può provocare durante lo stato di sonno un risollevamento d'immagini che producono il sogno, e procurare a queste persone dei bei sogni a nostra volontà. Così qualche suono prodotto da istrumento musicale, può far sognare l'audizione di una grata melodia. Un profumo usato da una persona cara può riprodurre sulla fantasia del dormiente una lieta scena; ed un nome susurrato al suo orecchio puo arrecargli un'istante di efimera felicità.

Queste visioni provocate non potranno però mai essere se non l'impressione più o meno elevata del contenuto mentale cosciente, o subcosciente dei soggetti, e l'elevatezza dei loro sogni, co ne di ogni altra forma della loro attività spirituale, sara sempre proporzionata alla bellezza ed alla evoluzione delle loro anime.

Francesco Graus

## La natura dei Sagramenti e della Preghiera

I.

Dovremmo concepire il pianeta su cui viviamo come un Essere vero e proprio, avente:
a) Uno Spirito o Sè che l'unifica e dirige.
b) Un'anima organizzante.
c) Un corpo: la materia inorganica.

L'anima compenetra la materia, che per tal fatto diviene organica; e secondo che è al servizio del corpo o dello spirito, si distingue in:
d) 1) Anima vitale e 2) Anima psichica.

La prima si sostiene nel Regno vegetale.
La seconda nel Regno animale.
Il Regno vegetale ed il Regno animale corrispondono agli apparecchi di circolazione sanguigna enervosa dell'uomo; nel primo cioè circola la Vita che sostiene il corpo, nel secondo la Sensazione e la Volontà che manifesta lo Spirito.

E se noi guardiamo più attentamente il Regno animale, l'apparecchio d'innervazione planetario, lo troviamo bipolarizzato come il nostro in:
a) sislema sensitivo o specie animale propriamente detta, e
b) sistema motore o specie umana.

Il primo sistema é suscettibile solo alle impressioni esterne, e di esse fa il motivo della sua Volontà, il Principio della sua Intelligenza; il secondo, invece, è capace anche di impressioni interne e in esse cerca il movente della sua Volontá, è il Principio della sua Ragione.

La differenza dunque fra l'animale e l'uomo è nella loro impressionabilità; l'uomo si distingue dall'animale per il senso interno che gli permette distingnere le sottilissime vibrazioni del Pensiero superiore, e vivere non di sè-stesso, ma di Spirito e Verità.

Sin che l' uomo vive solo di impressioni esterne, non differisce affatto dall'animale, gli occorre qualche cosa di più elevato per distinguersi da questo, gli occorre il senzorium speciale, organo di ricettività del • soffio divino".

## II.

La nostra vita umana, come la vita del nostro sistema nervoso, esiste e manifesta la sua energia in un mondo materiale ed in un mondo spirituale ad un tempo. È il punto d'incontro di due forze opposte, e il crogiuolo nel quale si effettua la sua trasmutazione.

Aspira in un piano, ed espira nell' altro piano, trasfosmata, l'energia aspirata. Così le vibrazioni materiali che i sensi percepiscono si trasformano in me in sensazione, ciòe in un modo differente; e salgono a Dio in Sentimenti e aspirazioni ideàli..... Nello stesso tempo le Ispirazioni che io ricevo dall'alto si trasformano in me in Volontà prima e poi nei Centri ga-

[^60]glionari nell'energia fisica adatta a muovere i filetti nervosi......

L'uomo perciò è l'anello di congiunzione fra Dio e la Natura; il mezzo pel quale le energie spirituali sono trasmutate in azione nel mondo fisico, un mezzo reale di cambiare le energie di una specie in onergie di un'altra specie... una potenza creatrice... un essere veramente figlio di Dio e ministro della Suprema Intelligenza.

Questa missione dell'uomo fu snaturata dalla caduta del senso interiore, del sensorium speciale alla sua razza.

L'uomo incapace allora di percepire più le vibrazioni spirituali, prese come movente della sua Volonta, Principio della sua Ragione, le impressioni esterne... e così si abbrutì, degenerò nell'animale.
III.

Nella rinascita del senso interiore atrofizzato nell'uomo, sta la reintegrazione dell'essere umano. Questa rinascita deve oprarsi in due modi eper acqua e per ispirito, cioè con mezzi esterni e con mezzi internid

I primi consistono nei sagramenti.
I secondi nella preghiera.
La preghiera, astraendo l'anima dallo stato fisico, le permette comunicare con l'universo spirituale e trarre da esso una corrente vivificante più piena.

I sagramenti, invece. agendo con mezzi esterni sullo stato fisico, ne intensificano i moti, e li armonizzano con la vita spirituale.

In altri termini: l'Unione dell'Anima col suo Dio, si effettua nella preghiera, - per inibizione, ossia reprimendo i moti della carne; nei sagramenti, -- per dinamogenia, ossia provocando e favorendo altri moti della carne.

## IV.

L'uomo è così capace, o d'indebolire il legame che l'unisce all' organismo in modo da espandersi nello ambiente spirituale - o di rinvigorire l'organismo, infondendogli l'energia tratta dal mondo spirituale.

Allora. e allora solo, è capace di sacramentare.
L'assorbimento dell'energia spirituale. implica, infatti, un profondo cambiamento fisiologico, che si traduce all' esterno nel fascio delle radiazioni biolo giche, e che, da noi irradiando, agisce, anche a nostra insaputa, sugli esseri e le cose che incontra.

La sua intensita di trasmissione si accresce sotto l'impulso dell' intensita volitiva; la parola (1) contribuisce a darle maggior sicurezza e speditezza, e il gesto ne aiuta la direzione.

Questo dinamismo, produttore dei fenomeni magnetici, è produttore, anche, degli effetti sagramentali. Nella teoria e nei processi del magnetismo abbiamo la teoria e i processi del sagramento.

Così l'imposizione delle mani fu sempre impiegata in antico non solo per guarire le malattie, ma anche per trasmettere un potere qualsiasi dall' uno all'altro (Ordine), per attrarre la grazia sul morente (Estrema unzione), svegliare virtù nuove sul fedele (2) (il dono dello Spirito Santo), Perdonare i peccati (3)..... ossia entrare in comunione di vita col peccatore, sollevarne il morale col proprio tono di movimento.

Il soffio, la saliva, usati nel battesimo, fan parte della terapèutica moderna. L'invocazione tanto usata

[^61]nella Chiesa, la ritroviamo nella guarigione del sordomuto (1) operata da Gesù e in moltissimi altri punti dei Vangeli... e così via dicendo. Lo stesso atto istintivo per cui nella preghiera si elevano le mani al cielo non è che una imposizione per cui si attira anzichè dare vita...

Ma, non basta : come abbiamo la magnetizzazione indiretta, così il sagramento può eascr comunicato pel tramite di oggetti influenzati dal sacerdote. L'eucarestia, l'olio santo, l'acqua benedetta corrispondono a questo secondo ordine di trasmissione di vita: saturando dell'agente - magnetico-spirituale s il pane, l'olio, l'acqua ecc. si fissano le sue proprietà in questi corpi così che possono servire ad influenzare indirettamente i devoti, comunicando loro le energie del santo che li ha consagrati.

Tutto perciò ci porta a credere che i sagramenti traggono la loro virtù nella radiazione umana; che non vi è per essi derogazione reale all'ordine creato, nè sospensione di norme; ma solo applicazione di un dinamismo non definito e superiore, a quello comunemente usato nei processi magnetici ordinari. Dinamismo che solo si genera e si sprigiona dall' uomo quand'egli assorbe energia spirituale. quand'egli è penetrato, Illuminato e Riscaldalo, dai raggi del Sole Divino.

## V.

L' efficacia dei sagramenti a prescidere dalla necessaria elevatezza morale e spirituale, dall'attenzione e dall'intenzione di chi opera, può considerarsi sempre valida, sotto due aspetti :

1. perché i sagramenti agiscono come mezzo di suggestione sul devoto.
2. perchè essi sono imbevuti dello spirito di quella chiesa alla quale appartengono.

E qui mi occorre spiegare qnesto concetto.

- Costituzione delle unità collettive.

Degli esseri indipendenti non formano un essere collettivo; ma se, in seguito ad un cambiamento di circostanze, vengono a legarsi tra loro, anche in modo precario, allora essi formano un essere* globale dotato di una certa unità. Per esempio: delle molecole gassose, subendo un raffreddamento, formano un corpo solido; le molecole sono legate dalla coesione. Così degli uomini, intieramente liberi, non formano una nazione; ma se essi hanno delle idee comuni si può dire che hanno uno Spirito comune, un'Anima comune....... P

Ora le chiese viventi hanno uno spirito, un'anima propria, formata non solo dalle aspirazioni, dai pensieri. dai sentimenti..... delle persone che le costituiscono al presente; ma dalle infinite vibrazioni dello stesso ordine generate lungo $i$ secoli, e che, associate insieme, formano un essere collettivo di una potenza straordinaria, e di.un' azione reale su tutti gli atti della chiesa..... non altrimenti che il fumo di molti fumatori chiusi in una stanza finirebbe con l'impregnare di sè tutte le persone e tutti gli oggetti che vi si trovano.

## VI.

La preghiera è un fatto interiore e non esteriore, una comunione intima di vita fra l'anima, che ha chiuso l'uscio dei sensi e il Padre suo che è in segreto (2). Pregando, quindi, non usate parole, imagini modi, figure, mezzi di conoscenza sensibili...., ma solo un'ardente desiderio e una pura fede nella Presenza e Potenza Divina.

[^62]Non è in ciò che si dice, ma in ciò che si sente, non in ciò che si chiede, ma nel come si chiede che consiste la preghiera. La preghiera è uno stato d'animo, non una recitazione mentale; e questo stato è vita, coscienza, bisogno, sentimento, desiderio, aspirazione, fervore, passione..... Esso si comunica a Dio come il bisogno dello stomaco si comunica a noi, per la sensazione della fame e della sete, sì che il • Padre sa prima che glielo domandiate di quali cose abbisognate, (1). La preghiera è percepita da Lui come l'appetito da noi; è un bisogno vissuto e sentito "in segreto „, dall' uomo e da Dio insieme, una sofferenza comune di amore e desiderio, che li attira, li unisce e rilega.

E perciò che la preghiera è la principale religione dell'uomo.
" Voi, dunque, pregate così : (2) Padre nostro che sei nei cieli, cioè nelle anime nostre, poichè le anime sono i cieli, le sfere, le stanze, i regni di Dio!

E lì, dunque, nell'uomo interiore, nel segreto di noi stessi, che bisogna cercare la Divina Luce della nostra origine. Il regno di Dio è in noi; noi ne siamo il tempio e la manifestazione.

Chiudiamo, dunque, l'uscio dei sensi perchè i rumori e le voci esterne non distraggano la nostra attenzione, e raccogliamoci intieramente in noi nel nostro intimo, nel pensiero di questa Presenza Divina, nel desiderio di sentirne la Voce nelle profondità nascoste della nostra coscienza.

Sì, la sua Voce in noi, nella nostra coscienza ! Sentire l'identità del nostro essere col Suo, riconoscere nella nostra esistenza la Sua! Sentirci Uno con Lui, in essenza e in sostanza, nel Nome e nel Regno, nello Spirito e nell'organismo. Sentire in noi la Sua vita, il suo Nome, non solo, ma quella anche delle infinite individualizzazioni di Lui stesso, che son le creature che ci circondano, e che, con noi, formano la Sua carne! Sentire in noi la Sua Volontà prevalere sulla nostra natura carnale..... (3).

- Vi assaliranno allora pensieri importuni, impertinenti e brutti, continue suggestioni, desideri, sensazioni moleste, stanchezza, sonno, noia, voglia di finir.....

Disprezzate con soavità ogni cosa, e perseverate in questa attitudine di attenzione amorosa, di desiderio intenso, senza però nessuna fatica dell'intelletto, senza che la mente sia fissata in alcunchè, senza avvertire quel che fate, se siete o no raccolti, se siete o no oziosi, senza pensare, guardare, attendere a veruna cosa sensibile, (4)

Allora : quando l'anima è così sgombra di ogni pensiero, eccetto che dal desiderio di Dio, la vita Divina affluisce in essa e la ricolma. , Dice F. H. Myers che: © Dell'assorbimento che fa l'anima di quell'energia che racchiude il mondo spirituale...... (il " nostro pane •) la nostra esistenza organica dipende, in modo così assoluto, sebbene meno evidente come dall' ambiente materiale - (5).

## VII.

La religione è azione e vita, non inerzia ed infingardaggine. Azione e vita interiore " con lo stare attenti a Dio, accostarsi a Lui, seguire le interne aspirazioni, ricevere le sue divine influenze; adorarlo nell'intimo suo centro, venerarlo con un pio affetto della

[^63]Volontà, toglier via tante e sì fantastiche immaginazioni, e vincere con la soavità e il disprezzo tante tentazioni..... , (1). Azione e vita esteriore " penetrando, vivificando il corpo col tono, coi sentimenti, con la vita che hai risvegliato nel tuo spirito, e poscia in questa unione, in questa armonia dello spirito col corpo, metterti alla vita, ai tuoi lavori, alle tue occupazioni..... in ogni una delle tue occupazloni, su tutte le strade della tua vita..... cristiano vivente, strumento di Dio..... operante con la sua Volontà sui campi terrestri "(2).

Poichè l'opera del cristiano non si arresta all' unione interiore, ma alla manifestazione esteriore, di questa Vita interiore. Bisogna che il cristiano non si esima, ma affronti le circostanze della vita, per il prevalere della Volonta di Dio, sulla Volontà propria, e sull'sgoismo umano. Cellula nervosa dell'organismo planetario, bisogna che manifesti la sua energia in in un mondo materiale $e$ in un mondo spirituale ad un tempo, bisogna che il Pensiero interiore sia il movente delle sue azioni esteriori.

Sin che l'uomo vive solo di vita interiore; o sin che l'uomo vive solo di vita esteriore; avrà fallito il suo compito che è di essere anello di congiunzione fra Dio e la Natura.

## Benedetto Trigona

(1) F. H. Myers e Molinos. loc. eit.
(2) Andrea Tewianski. Vedi alla nostra Biblioteca Nazionale seritti di Tancredi Canouico su Andrea Towlanski.

## Rassegna delle Riviste

LA LUCE di Roma - periodico ebdomadario della Chiesa Valdese, pubblica, nel num. 45, un articolo del dottor E. Meynier, intorno alla monografia del prof. Ern. Senàrega, . Il miracolo eucaristico di Bolsena e il sangne delle ostie consacrate s, apparsa ultimamente sulle colonne della nostra Rivista.

Il Meynier accetta la spiegazione del Senàrega finchè essa si limita ad indicare il micrococcus prodigiosus, quale causa fisica determinante il noto rivestimento rosso-vischioso sulla superficie delle ostie. Mn quando il Senàrega, spingendo più oltre la disamina dell'argomento, arriva a sostenere, per il fatto specifico di Bolsena, il trasferto psichico del sangue del Sacerdote, allora il Meynier non vuol più saperne. . . . . . . Qui non c' entra più il famoso microbo egli scrive - ma è un vero e proprio miracolo, che il Senarega illustra con fenomeni consimili spiritici. Ma qui entriamo in un campo pieno di ipotesi ed anche di sospetti. Invero ifatti medianici, che gli spiritisti quasi quasi accettano ad occhi chiusi, piin che mai, sono sub judice. Il Congresso di psicologia di Ginevra del 1909, constato il fallimento del mediumnismo. Il Comitato di quel Congresso si era rivolto a cinque scienziati di diversa nazionalità, conosciuti per essersi occupati senza partito preso di tali fatti, perchè presentassero al Congresso i risultati delle loro esperienze. Ma quattro di loro non hanno accettato l'invito, ritenendo essi che non sia giunto il momento di sottomettere all' apprezzamento di una grande assemblea dei fenomeni ancora tanto oscuri, e di cuil l' autenticita rimarrà sempre contestabile, finchè non potranno essere riprodotti a volontà sotto gli occhi stessi del pubblico chiamato a discuterne.

L'articolista conclude dicendo che e..... la taumaturgia della chiesa romana non puo non apparirci sospetta, tanto quei fatti o fenomeni miracolosi sono assurdi...... s

Come si vede, nel campo del protestantesimo contemporaneo - il Meynier e il Senàrega sono entrambi ministri evangelici - la polemica anticlericale si fa con diversi punti di vista.

Ma noi, francamente, crediamo di gran lunga più giusto, più ragionevole, il sistema polemico del Senàrega, il quale invece di limitarsi a deridere, a negare, ad opporre un fin de non recevoir alla taumaturgia cattolica; preferisce studiare ciò che essa può avere di storicamente e scientifica-
mente vero, pur facendo le sue riserve sul significato morale, sul valore apologetico dei miracoli romanistici.

Venendo, poi, alle particolari obbiezioni del Meynier, diciamo senza esitazione che esse sono addirittura meschize.

Non è vero, anzitutto, che gli spiritisti accettino - quasi quasi ad occhi chiusi , i fatti medianici. Vada pure questa accusa per certi fanatici, che cogli spiritisti seri non hanno nulla a che fare; ma il Meynier dovrebbe sapere che oggi esiste tutta una letteratura metapsichica, dovuta al lavoro delle mentı più robuste e più sagaci di Europa e di America, e ove è accumulato un enorme materiale di fenomeni, discussi, vagliati, classificati, accettati ad occhi ben aperti. Dovremo qui fare dei nomi? Ma anche i profani sanno di un Aksakof, di un Wallace, di un Crookes, di un Myers, di un Richet, di un De Rochas, di un Lombroso, di un Morselli, di un Bottazzi! È bene pure rìcordare che, ove esistono trucchi, gli spiritisti autentici sono i primi a denunciarli, stigmatizzando pubblicamente i truccatori. Le ciurmerie della Villiams, dell'Eldred, del Crädok, ecc., furono proprio svelate dagli spiritisti.

Curioso poi il, fallimento del mediumnismo $\stackrel{1}{ }$, a cui il Meynier si appella! Chi non sa che il Congresso psicologico di Ginevra, il quale pronunzio la mirabolante sentenza, era formato di scienziati ufficiali, del tutto incompetenti in questa materia ? Poichè - bisogna confessarlo!-si può essere maestri in un dato ramo dello scibile; e asini in un altro. Al mondo, ciascuno sa soltanto quello che ha studiato. Oh, il verbo dell'ufficialismo cattedratico, l'autorita dei Blaserna, dei Le Bon, dei Le Dantec, in fatto di medianismo!

Davvero che il Meynier ha scelto bene i suoi luminari!

- L'autenticità (dei fenomeni medianici) - segue l'articolista, facendo suo il criterio del Congresso ginevrino) - rimarrà sempre contestabile - finchè non potranno essere riprodotti a volontà sotto gli occhi stessi del pubblico chiamato a discuterne. s. Dunque, secondo il Meynier, di fatti scientifici non ci son cbe quelli che si riproducono a volontá !

O anime di Copérnico, di Galilei, di Keplero, di Newton ritiratevi indietro: l'astronomia, la vostra scienza, non è degna di questo nome, perchè voi non avete saputo e riprodurre a volontà, sotto gli occhi del pubblico chiamato a discuterne •, un solo ecclisse, un solo parelio, una sola aurora boreale !.....

Ma a questa puerile obbiezione, il Senàrega aveva già esaurientemente risposto in un suo articolo • Lo Spiritismo e il concetto di scienza, pubblicato, nel gennaio del corrente anno, nel Numero U'nico dell' avv. Zingaropoli Nout c'e morte.....); e ad esso articolo rimandiamn il Meynier, se vuol saperne di più.

In quanto, poi, alla conclusione dell' articolista, essa ci sembra abbastanza sui generis, tanto più se si pensi che chi scrive è un evangelico, anzi un pastore.

I fattio fenomeni miracolosi della chiesa romana sono assurdi?

Perchè, di grazia? E come si fa ad affermarlo, se prima non si studiano? Assurdi?.., Ma l'assurdo è - l'impossibile metafisico *.

Ora, che un'ostia, come quella di Bolsena, sudi sangue, che una massa solida, come quella della teca di S. Gennaro, si liquefaccia, che il corpo di un vivente, come quello di S. Giuseppe da Copertino, si sollevi in aria, tutto ciò, a nostro modo di vedere, non ha, in quanto trattasi di fatti, nulla di assurdo. Assurda chiamate pure, se volete, la spiegazione teologica che di tali fenomeni pretende darci il clero; ma non dite assurde le spiegazioni - come quelle messe innanzi dal Senàrega - le quali hanno precisamente lo scopo - se non il merito - di razionalizzare quei miracoli, facendone esulare l'assurdo teologico.

Del resto, se per il Meynier è assurdo ogni fatto straordinario, che cosa dovrebbe egli dire della Bibbia, dei miracoli dell' Antico e del Nuovo Testamento, della verga di Mosè cambiata in serpente, dell'acqua mutata in sangue, $e$ in vino, della moltiplicazione dei pani, ecc. ecc. ?

Quanto a noi, siamo pronti ad accettare queste • assurdità bibliche , poichè nei nostri esperimenti ne ritroviamo, . se non l'esatta riproduzione, l'equivalente analogico; ma chi, come fa il Meynier, i nostri esperimenti rigetta, puo egli con illuminata coscienza, con logica scientifica, accogliere, poi la taumaturgia biblica? Ecco un problema di cui all'articolista della Luce lasciamo volentieri la soluzione.....

La REVUF DU PSYCHISME EXPERIMENTAL ha un programma largo, attraente ed esente d'ipotesi preconcette.

Sotto il titolo di Magnetismo animale, studia gli effluvi umani in tutte le loro proprieta, fisiche (riflessione, rifrazione, ecc.), chimiche, biologiche ; il magnetismo applicato alla terapeutica, il magnetismo personale, la trasmissione del pensicro, la telepatia, la chiaroveggenza, la doppia vista, ecc.

Sotto il titolo di Ipuotismo e Suggestione, studia il sonno ipnotico e gli stati di doppia coscienza (scrittura automatica, sdoppiamento della personalitit), la psicoterapia o arte di curare le malattie, trattando il morale mostra i punti comuni al magnetismo e all'ipnotismo.

Sotto il titolo di Medianismo studia l'azione degli esseri animati sui corpi bruti (esteriorazione della motricita, moti di tavoli, levitazioni, apporti); e si interessa delle materializzazioni, lo sdoppiamento sperimentale del corpo umano.

La Rivista studia le forze ignote che agiscono o sembra agiscano sull'uomo: azioni delle correnti atmosferiche o sotterranee (orientazione), dei pianeti (astrologia), del magnete, dei metalli, dei medicamenti a distanza. Si sforza di lottare contro ii ciarlatanismo e le frodi che discreditano le scienze psichiche.

Studia, infine, la Psicologia normale e morbida.
Nel primo fascicolo (ottobre 1910), Gastone Durville ha l'articolo: Esistono gli effluvi umani? L'antichità e il medio evo, creduli, li ammisero (Paracelso); Mesmer li rimise in moda. Sorse dopo, con Braid, il periodo dell'esperienza. Braid nego il famoso fluido, e credette che causa del sonno provocato fosse la fatica sensoriale sorgente dalla fissazione dello sguardo: l'ipnotismo era nato. La scuola della Salpetrière, quelle della Pitié e della Charité seguirono la stessa via... La scuola di Nancy negò non soltanto il fluido magnetico, ma l'azione degli agenti fisici, luce, suono. etc., ammessa dalle altre scuole citate, ritenendo efficace la sola suggestione.

Secondo il Durville, la suggestione determina la maggior parte dei fenomeni del braidismo, ma è un fatto che, allo infuori della suggestione, cioé all'insaputa del soggetto, la luce provoca il sonno, come lo provocano gli altri mezzi impiegati dagli ipnotizzatori.

Tutto ció non prova l'inesistenza del fluido, prova che il fluido non projuce tutto. Tra gli autori che han cereato di constatarlo, con un metodo rigoroso, sono Lafontaine, De Rochas, De Reichenbach, il prof. Richet, il dott. Maxwell.

Or ecco un fehomeno osservato dal Durville. Il 12 giu, gno 1910 alla Clinica della Società Magnetica di Francia, presentò : le mani all'addome d'una signora vestita di nero; noto degli effluvi grigiastri, come fumo di sigaretta, che sfuggivano dalle estremita delle sue dita, ed anche rilegavano ad arco i due indici. Senza dir nulla, prego gli altri di guardare; e videro.... Fece l' oscurità : a mezza luce vividero gli effluvi; al buio, due soltanto scoprirono qualcosa.

Ciò prova che non si tratti di suggestione, nè di allucinazione. L'arco rilegante i due indici mostra che gli effluvi non furono dovuti alla persistenza sulla retina delle immagini delle dita.

In date condizioni, gli effluvi si vedono sempre: a mezza luce si facciano dei passi lenti o defle imposizioni dinanzi a 2 un fondo nero o rosso; si vedranno gli effluvi; su un fondo chiaro o in piena luce, non si scopre nulla. L'oscurita sembra sfavorevole.

Il dott. Maxwell li ha osservati (cfr. Les Phénoménes Psychiques); anch'egli parla di strisce e di fumo di sigarette con cui gli assistenti hanno descritti gli effluvi. Reichenbach, Rochas e H. Durville riferiscono osservazioni un po' differenti, servendosi non di persone scelte a caso, ma di sensitivi. I loro risultati concordano, e sono stati raffermati dai dottori Chazarain e Décle; icui sensitịi, al buio, vedono le mani brillare di luminosita diverse, azzurre a destra e gialle a sinistra.

Delle forze dunque emanano dall'uomo, ma bisognerebbe sapere a quale funzione adempiono.

Il fascicolo secondo (novembre) pubblica poi una breve nota in cui é detto degli studi e delle esperienze del signor Giovanni Gilbert, confermanti l'esistenza degli effluvi. Inoltre, dice il Gilbert, ricordando le esperienze di William James, ho fatto assorbire a una persona di buona volontà
un grammo di cloridrato di chinino; questa sostanza, una volta passata nella corrente circolatoria, ha prodotto, agli occhi di tutti gli assistenti, un aumento sensibile nella emissione degli effluvi.

LA STESSA RIVISTA: Le radiazioni tei metalli, e radiazioni indotte di B. Bonnet, ex-Capo di clinica alla Scuola pratica di magnetismo.

Paracelso osservò l'azione curativa dei metalli. Fischer, nel 1805 (narra H. Durville nella sua Fisica maguetica), ossesvò un giovane che, nei suoi attacchi di nervi (mostranti grandi analogie con gli attacchi di epilessia) soffriva per l'azione dei metalli, poco col ferro, orribilmente col rame e con l'oro.

Verso il 1820, Despine padre, medico delle acque a Aix, Savoia, notò che i suoi ammalati avevano una singolare - appetenza . per l'oro puro. e applicava su di essi delle monete o dei monili; dicevano di sentirne sollievo, mentre gli altri metalli, specie il rame, li irrigidiva e tormentava.

Qualche anno dopo, Chardel fa analoghe osservazioni. Nelle sue Lettere odiche, Reichenbach dice che qualche sensitivo mangiava con ripugnanza i cibi preparati in casseruole di rame.

Burq é il vero creatore della metalloterapia. Un suo soggetto, Clementina, sentiva bruciarsi come col fuoco al contatto del rame. Le esperienze di Burq furono riprese da Charcot alla Salpetrière e da Dumontpallier alla Pitié ; ma poi non se parlo quasi più.

Di recente si ebbero gli studi di H. Durville e del dottor Luce, infine quelle del Bonnet. Il quale qui parla dei processi permettenti di constatare le radiazioni dei metalli.

In sostanza, un pezzo di metallo posto in un bagno rivelatore su una lastra fotografica, dal lato del vetro, preferibilmente, impressiona più o meno questa lastra. Gli effluvi sono più intensi se il metallo è prima indotto dal mi،gnete, più aucora se indotto dal magnete e dopo dal corpo umano, cioè applicato per un certo tempo sopra il corpo umano.

Sempre nello stesso fascicolo primo, il dott. G. De Régare tratta dell'azione reciproca tra l'uomo e i minerali. Cita il fatto di una signora R., nervosissima, la quale portava degli anelli con perle e degli oricchini con turchesi : quando era stanca, incomodata o ammalata le perle diventavano nerastre e le turchesi perdevano lo splendore. Il dott. De Régare osservo questo fatto per parecchi mesi.

D'altra parte, i cristalli agiscono sui soggetti sensibili : una punta del cristallo è positiva (presentata alla fronte del soggetto, l'addormenta), la punta opposta è negativa (sveglia il soggetto).

Burq studio l'azione dei metalli sopra i disturbi nervosi. La tradizione di tutti i paesi accorda a ogni pietra preziosa un'azione speciale sull'organismo.....

Un altro articolo notevole è Il sonno isterico spontaneo $e$ le dormientidi G. Durville. Nell'isteria, non si conoscono lesioni. La si diceva dovuta a un disturbo funzionale del sistema nervoso; si dice ora, con Babinski e Hartenbesg, a un disturbo mentale: $I$ 'isteria è una disposizione mentale. Tra i disturbi mentali più frequenti è il sonno totale o quello parziale di uno o più centri cerebrali. Per es., un isterico ha un braccio paralizzato perchè il centro corticale che comanda a quel braccio (zona rolandica) non ha più attivita, dorme. Lo stesso, se il braccio e semplicemente anesietico. Lo stesso, della cecita isterica: dormono i lobi occipitali che comandano alla visione.

L'esperienza ipnotica lo dimostra; essa pare inoltre prova che l'anestesia isterica si accompagna purò a una percezione infinitesimale ..

Il sonno puo invadere tutto il cervello, e allora riveste due forme se poco profondo, sonnambulismo; se piut profondo, letargia. Il sonnambulismo 's'intende qui quello inintelligente, manifestazione dell'automatismo psicologico, e che giustifica l'etimologia: cammina dormendo); é il sonno delle facoltà intellettuali superiori (intelligenza, volonta) con conservazione delle intellettuali inferiori (automatismo).

I casi di sonnambulismo spontaneo sono frequentissimi.
E come quello provocato da manovre magnetiche o ipmotiche si accompagna ad amnesia allo svegliarsi, o piut esattamente a un vaghissimo ricordo comparabile alla percezione infinitesimale di cui fu detto sopra.

La letargia è caratterizzata dalla sospensione totale delle
funzioni intellettuali e anche sensoriali: il malato non sente, non reagisce quando lo si punge, non vede; le membra sono in risoluzione completa (caso simile alla letargia ipnotica) o più spesso sono semi-rigide. Ma facilmente si contraggono (ipereccitabilità ncuro-muscolare), fatto su cui insistette molto Charcot. Segnaliamo ancora il movimento delle palpebre. La letargia apparisce in seguito a emozioni violente o ad attacchi d'isteria.

La letteratura medica conta una diecina di casi di letargia prolungata per giorni e per mesi.

Prima di chiudcre questa lunga rassegna della magnifica Reviue du Psychisme Experimental dobbiamo riferire brevemente su tre altri articoli.

La percezione a distanza all'Accademia di Medicina. A Blanzae, presso Angouléme, una fanciulla di quattordici anni d'un subito si addormenta di sonno catalettico, in se guito a convulsione, si sveglia per addormentarsi nuovamente. Il dottor Fournier viene a vederla.

In quel momento una signora $F$. entra nella camera per informarsi della salute della malata. Questa cade in catalessi. La visitatrice se ne va; l'ammalata automaticamente si leva per precipitarsi sui suoi passi.

Uu mese dopo la fanciulla è alla finestra. Passa la signora F.; la giovanetta è colta da una crisi d'isteria, e tenta di lanciarsi contro la F., da cui é come posseduta. Da allora prova sempre una scossa ogni volta che quella passa dinanzi alla sua casa. Non occorre che la veda: la indovina. Durante una crisi, un ipnotizzatore vuol farla parlare; risponde: no; le suggerisce di piangere: le lagrime le vengono agli occhi; di ridere : ride rumorosamente; di levare il braccio destro, e questo braccio, contratto, duro come ferro, divien flessibile e si leva. Le chiede: Ov'é la F. ? - Nel giardino, stende la biancheria. Si prendono informazioni, il fatto è reale. Ella ha veduto. La doppia vista non è una menzogna.

I contadini deidintorni credono al diavolo; la signora $F$. è riputata strega, e cacciata via. Lascia Blanzae, ma la malata non guarisce. Conserva la doppia vista. In catalessi obbedisce alla suggestione. Le si dice di svegliarsi; rispon-de:-No, yenerdi a tre ore. Otto giorni dopo, venerdi a tre ore, si sveglia, è gaia, mangia, lavora. Ha dimenticata la F. Passa un mese.

- La vedo, la vedo... - 飠 colta da una crisi violenta.... La $F$. è ritornata a Blanzae-

Si conduce l'ammalata dal dottor Fournier.
Il clero una volta scongiurava il maligno, ed esso e l'acqua benedetta talvolta vi riuscivano; ma fra quali crisi e convulsioni! Il dottor Fournier dice semplicemente: Fanciulla mia, voi non crederete più all'azione della siguora $F$. E la congeda.

Da allora la fanciulla non ha più crisi. Il diavolo è uscito, la strega è vinta, l'ammalata è guarita.

Il dottor Fournier ha scritto su questo caso una memoria e l'ha presentata all'Accademia di Medicina. La quale $l^{\prime}$ ha presa in considcrazione e depositata negli archivi.

- Un altro passo, e che passo! L' arcopago ufficiale riconosce la doppia vista. Come siamo lontani da quel rapporto del 1784 all'Accademia delle Scienze e all'Accademia di Medicina, presentato da uomini come Franklin, Bailly, Lavoisier, che non avendo nulla visto e compreso trattavano queste cose d'impostura! ?

Doppia vista, suggestione mentale, telepatia! la scienza ufficiale va accettando tutto. Verrà la volta dei fenomeni medianici e del loro inevitabile complemento, l'ipotesi spiritica !

Uu apparecchio per iscoprire le sorgenti. È dell'ing. Adolfo Schmid, che ne ha preso brevetto in Germania al N. 174857, classe 21. Il testo del brevetto è il seguente: Apparecchio destinato a riconoscere le correnti liquide sotterranee, caratterizzato da una bobina di fili intrecciati isolati in metallo magnetizzabile, e un ago debolmente magnetico disposto in prossimita e (al disopra della bobina cilindrica situata orizzontalmente secondo l'asse). L'apparecchio è sostenuto da un trepiedi; si dispone sul luogo ove è o si suppone essere una vena idrica naturale (non una canalizzazione artiflciale) : si constata che 1 ago si sposta, dopo un certo tempo, oscilla da 2 a 10 gradi e anche sino a 50 e più, ma d’ordinario per non più di 1, grado sia a destra (est) che a sinistra (ovest). Il prof. Alberto Gockel dell'Uni-
versità di Friburgo, ben noto pei suoi lavori sulla elettricita atmosferica e la radioattivita, ha studiato e approvato il - Trovatore di sorgenti automaticos dell'ing. Schmid. Egli spiega che le vene idriche sotterranee sono cariche di elettricità, la quale è constatabile nei punti in cui l'acqua scende in un terreno permeabile, e varia, come han visto parecchi scienziati facendo oscillare l'ago. Cita dopo le proprie esperienze sulle correnti elettriche delle acque sotterranee, per cui è provato che l'intensità di tali correnti appunto varia : un telefono, posto entro la vena liquida sotterranea, non era mai in riposo, mentre rimaneva silenzioso ove non era acqua. Spiega e conferma talune osservazioni dello Schmid: per es., l'apparecchio non funziona bene con tempo assai nuvoloso, e non funziona del tutto se il suolo è stemperato da forti pioggie, chè allora l'intensità delle correnti sotterranee si riduce a zero.

L'apparecchio non può essere utilizzato in foresta, le differenze di potenziale essendo allora infime. Esso potrà anche servire, secondo il prof. Gockel a scoprire i giacimenti di minerali, i quali, come hanno mostrato i lavori di Martini, Murchison, Jox, Philipps, Reich, etc., sono percorsi da correnti elettriche locali, capaci senza dubbio d'influenzare l'ago magnetico.

Intanto, osserviamolo, questa invenzione permettera forse di dare una spiegazione al fenomeno della - bacchetta divinatoria >, che il Touvenel, abbastanza osteggiato e quasi deriso, riferiva appunto a un'influenza elettrica, proveniente dalla vena sotterranea, idrira o metallica. Il fenomeno non si verifica che per mezzo dell'uomo, di certi soggetti umani che tengono con le mani la bacchetta, dunque quest'intermediario dev'essere analogo a quello di una magnetizzazione per cui la bacchetta riesce in qualche modo a funzionare come un ago: Evidentemente non si tratterà di un magnetismo vero e proprio, ma è piuttosto il • fluido , il famoso tanto negato e pur reale fluido biomagnetico, che viene emesso in certa quantita dal bacchettista, e concentrato sulla bacchetta, e sul quale agisce l'elettricitit della vena sotterranea. Questa ipotesi, che crediamo uuo:a, vale a spiegare anche certi fatti che per taluni sono stati la prova che il fenomeno della bacchetta è un effetto di auto suggestione (quando non è un trucco) : per es., è stato detto che la bacchetta non si muove se gli occhi del rabdomante non la guardano: si vede ora che l'azione dello sguardo è necessaria o aiuta a concentrare il fluido biomagnetico sulla verga.

LA REVUE SPIRITE, nov. 1910. - Una profezia: la visione d'un religioso irlandese. - Alcuni giorni addietro giunse a Roma un religioso irlandese che gode nel mondo cattolico del Regno Unito d'una grande riputazione di santità. Al Collegio Irlandese in cui era disceso, raccontò dinanzi a persone che a Bobbio, ov'è la tomba di S. Colombano, ebbe una visione straordinaria.

Mentre egli pregava nella cripta pel Papa e per la Cbiesa, S. Colombano usci dalla tomba e gli parló.

Spiego il senso della divisa assegnata dal vescovo irlandese S. Malachia, $I g n i s$ ardens, e aggiunse:

- Presto Pio X dovra fuggire da Roma dinanzi al furore dei remici della Chiesa.. Si rifuggira dapprima in Isvizzera nell'antico Castello dei principi-vescovi di Basilea; poi andrà nel Regno Unito, che ritornerà in gran parte al Cattolicismo. Si fissirá ad Armagh, in Irlanda, ove finirà i suoi giorni.
- Sotto il ponteficato del suo successore, dalla divisa Religio d\&populata, la religione cattolica subirà una grande ecclisse nel continente.
- Infine verra dal mare, un papa: Venit de limine che rientrerà trionfalmente in Vaticano, di cui le grandi nazioni europee, ritornate al culto cattolico, gli spalancheranno le. porte .

Quando nelle vicinanze del papa giunsero queste notizie, si fece venire il religioso irlandese, e lo si invito a ritirarsi in una abbazia del suo ordine, con la raccomandazione che non raccontasse più la sua visione.

In una pagina celebre, Newman ha già profetizzato l'esodo del papato verso l' © Isoda dei Santi ©, e il ristabilimento del cattolicismo sul continente europeo a opera di un papa: Venit de limine.

Sin qui la Revue Spirite. Or é probabile che il costante
pensiero rivolto alle cose cattoliche e alle divise di S . Malachia, nonchè alla profezia del Card. Newman, avrà influito sul sub-cosciente dell'anonimo religioso, inducendolo a inventare tutto un grandioso romanzo politico. Che non sia cosi proveranno più o meno presto gli eventi, giacchè i fatti pronosticati sono, almeno nella prima parte (Castello di Basilea e Armagh) abbastanza minuti e precisi...

LE VOILE D'ISIS, nov. 1910. Il carbone, antidoto Universale.-Sembra che il carbone sia capace di neutralizzare tutti i veleni. La scoperta, vera o pretesa, si deve al dott. Tovery, dotto farmacista-chimico degli ospedali di Montpellier, il quale la comunicó all'accademia di medicina di Parigi in parecchie note, dal 1826 al 1855 . Il dott. Tovèry fu nonno del dott. Sècheyron, che ne ha continuato i lavori. I dott. Sècheyron e Daunic medici capi degli ospedali indicati hanno comunicati questi lavori nel giugno 1902 al Congresso francese di medicina di Tolosa, e ne han fatto in seguito argomento d'un opuscolo. In questo opuscolo è per es., narrato che il Tovèry, dinanzi a testimoni mescolo col carbone una dose di stricnina sufficiente a uccidere parecchie persone, ed ebbero il coraggio d'ingoiarla, senza risentirne alcun disturbo. Questa esperienza fece davanti alle delegazioni della parigina.

Il periodico francese L'apiculteur, numero di settembre 1902, riferisce che a Tolosa'il dott. Sècheyron guarì con l'acqua carbonata, introdotta nello stomaco per mezzo di una sonda, quindici persone che avevano mangiato funghi velenosi.

Il carbone si prende ridotto in polvere finissima. Più flna è la polvere e più ne è pronta l'azione. Essendo il carbone un corpo inerte, non c'è da temere che possa far male. Posto nell'acqua pura o aromatizzata (esso non ha per sè alcun sapore) si prende per cucchiai di dieci in dieci minuti sino alla cessazione del dolore.

Il carbone si trova facilmente presso tutti i farmacisti sia in polvere che in grani, profumato o no. Il carbone animale è più attivo.

Il carbone è anche utile nel caso che una persona abbia bevuto molto alcool. Fu impiegato dal Giappone, nell'ultima guerra, per disinfettare le piaghe.

L'artiolo originale del Voile d'Isis, quì riassunto, venne letto e corrett'), dal punto di vista medico, dallo stesso dott. Sècheyron. Se esso dice il vero, e ognuno del resto puo al bisogno constatarlo senza danno, abbiamo nel carbone almeno un efficare soccorso d'urgenza mentre si aspetta lo intervento del medico.

COENOBIUM, settembre-ottobre 1910. Francesco Bonatelli di Eustachio Lamanna. - Veterano illustre della filosofia italiana , chiama l'autore il Bonatelli, che, da oltre mezzo secolo con mente acuta e profonda va come frugando nelle più riposte profondità della coscienza umana, per domandare ad essa la soluzione dei più alti problemi che possano travagliare lo spirito $\%$.

La bibliografia completa del Bonatelli è ne La cultura filosofica diretta da Fr. De Sarlo, Firenze, Marzo-Aprile 1910, numero dedicato in massima parte al Bonatelli in occasione del suo ottantesimo compleanno (25 aprile). Qul riassumíamo quella parte dell'articolo di E. Lamanna sulla soluzione bonatelliana del problema della libertà.

La libertà è tratto essenziale della spiritualità umana.
Il bello, il vero, il bene sono tre ordini cui l'uomo partecipa in quanto spirito, e ne dimostrano la spiritualita.

Il bello risulta dalla combinazione di due fattori, la legge fissa, immutabile (idea in senso metafisico) e la libertà o meglio un libero amore.

Ma la libertà è inoltre fattore essenziale della conoscenza. Questa si rivolge al vero. Supponiamo che l'oggetto cui rivolgo il mio pensiero sia il giudizio: A è $B$. Se io sono necessitato, coatto a pensare che $A$ è $B$, non posso sapere se quella proposizione è falsa o vera.

Occorre l'assenso e la persuasione che A sia B. Cosi diciamo: : A e Bè una proposizione logicamente necessaria *, cioé è impossibile che $A$ non sia $B$; e questa è cosa diversa dal dire: io sono necessitato a pensare che $A$ è $B$, cioè e è impossibile che io pensi $A$ non esser $B$. Quella e necessita logica, cioè negazione dell'assurdo, riconoscimento di un ordine razionale, della ragione; questa è necessita pura e semplice.

Accettata la premessa della necessita logica, il resto viené da sè; non accettata, è impossibile fare un passo nella conoscenza. Si pud non accettarla? Senza dubbio: non é tato detto e scritto essere il mondo un assurdo, una motato delt La libertà infine è fattore essenziale del bene. Nel concetto stesso di bontà e malvagità è incluso quello dell'intenzione buona o cattiva, ma la intenzione presuppone il riconoscimento o no della legge morale, e la possibilita di adempierla o violarla, che è appunto la liberta. Ora della liberta del volere è testimone la nostra coscienza: ma contro di questa testimonianza i deterministi adducono due argomenti: anzitutto, essi dicono, la libertà di cui qui si parla è una possibilita, la possibilita in un dato momento di agire senza motivo o contro un motivo; di questa possibilita non possiamo essere coscienti perchè non cosa attuale, ossia perchè cosa che non è ancora. Al che il Bonatelli risponde che la possibilita in genere è pensabilissima, e due sono gl'indizi che sogliono farcela mapifesta: $1^{0}$ l'assenza di qualunque impedimento contrario, fisico o logico ; $2^{\circ}$ l'esistenza d'una attivita idonea a farci agire. Quanto al primo noi sappiamo pensarci nell'atto di prendere prima l'una e poi l'altra di due opposte risoluzioni, cioe sappiamo veder possibile cosi l'una come l'altra soluzione ise in questa esperienza mentale un qualche elemento psichico non ci attraversi la strada) Quanto al secondo indizio, noi abbiamo la reminiscenza degli atti volitivi passati, siamo consci di avere in altra occasione attuata un'attivitiv, onde è possibile linduz:one che possediamo una tale attivita, che possiamo emettere tale atto e lo potremo in avvenire.

- Il secondo argomento dei deterministi è che gli atti della volontà sono principio, si, d'una serie che verrà svolgendosi, ma alla loro volta sono risultato di dati antecedenti di condizioni organo-psichiche preesistenti; pero siccome noi ignoriamo questi dati e condizioni, e non vediamo che la sola volizione, crediamo che questa sola esista e si generi dall'Io spontaneamente. Il Bonatelli oppone che talvolta scopriamo in noi qualche elemento isolato (un sentimento una rappresentazione, un desiderio, etc.), senza che la riflessione ce ne mostri gli antecedenti, e invece di attribuirlo alla nostra spontanea iniziativa, lo attribuiamo a una azione estranea (suggestione diabolica, voce del cielo, caso, etc.)

L'ignoranza delle cause è cosa puramente negativa, mentre la coscienza nostra della liberta e cosa positiva.

I deterministi, col secondo argomento, negano la liberta in virtù del principio causale, ma la vera causa è dinamica, e le cause meccaniche, impropriamente dette cause, sono di quella veicoli o trasmissioni, la vera causa è il volere umano. Esso intanto è volere in quanto origina sè stesso, quando dico: io voglio la tal cosa, la volizione è cosa mia, anche se dovuta a un motivo, psichico o fisiologico, perchè questo motivo dev'essere anzitutto da me voluto. Sicchè volere una cosa è voler volere la volizione della volizione..... all'infinito della cosa; ma queste infinite volizioni identiche non si svolgono nel tempo, altrimenti non avrebbe luogo la volizione attuale, sono implicite e raccolte nella volizione attuale medesima. Ma nel volere inteso come causa dinamica, è un altro elemento, la preesistenza dell'effetto - come fine nella causa. Io voglio una cosa, voglio cioè per un motivo, per un bene che fo mio. Ma in virtù di che scelgo questo bene ? In vista di un bene-fine più generale, rispetto a cui il fine attualmente voluto è mezzo, e cosi quel secondo fine mezzo a un terzo, e questo a un quarto allintinito, sinchè fo capo a un fine ultimo o a due fini ultimi irreducibili. Nel primo caso, ogni scelta è determinata dal fine unico, e non v'è luogo a parlare di libertá; nel secondo, ognuno dei due motivi, se scelto dal volere, non ha che sè stesso come ragion sufficiente, quindi anche nella motivazione del volere c'è una riflessione infinita su sè stesso; io voglio A perchè voglio $A$. Quei due motivi, o fini, o beni irreduttibili, motivi o fini ultimi della volonta, sono il bene disinteressato, altruistico.

Il volere umano è dunque libero. Esso è il prototipo della causalità. Ma esso è finito. Quindi presuppone una causa prima, come fonte originaria di tutti $i$ moti o cause meccaniche, e come ragione di tutte le serie di fatti derivanti dalle stesse (cause seconde). Questa causa prima è volontà intelligente. Il volere umano essendo causa efficiente formale e finale, la causa prima, Dio non puo non presentare i caratteri della personalita e dell'attitudine creatrice.
L. R.

## CENNI BIBLIOGRAFICI

CHAMBERS-IANNI - La nostra vita dopo la morte, Piccola Biblioteca di Scienze moderne. Frat. Bocca, Torino 1910.- L. 4.

Questo libro, pubblicato dalla Casa Editrice Frat. Bocca, (la quale s'è a buon dritto guadagnato in Italia la gratitudine degli studiosi per l'ardimento suo nel dare il più valido impulso alla cultura filosofica moderna) contiene una prefa zione dell'illustre professore dell' Università di Torino, Arturo Graf, nella quale sono inserite 34 pagine splendide sulla immortalità dell'anima umana, dove col facile e scorrevole eloquio di chi è maestro di eloquenz t sono dottamente ed energicamente confutati gli argomenti di che sogliono valersi i sostenitori del nulla, dei quali i più - opina il dotto scrittore - esono tali piuttoste alla superficie che all'interno, chè una vaga apprensione perdura in essi e che tale vaga
apprensione se non molto opera non è pero come se punto non tosse.

La vita intermedia, per lo Chambers, che vive l'uomo dopo la morte, si svolge nell' Ades, nome adoperato dal testo biblico per denotare il luogo o lo stato in cui ciascuno entra, come spırito disincarnato, al momento della morte. Cio si tenta opportunamente di dimostrare col confronto del te sto e coll'autorità dei primi Padri della Chiesa, nel che l'autore riesce felicemente.

Secondo lui questa verita sarebbe una parte della reli gione cristiana. L’attenzione però dei cristiani richiamata con tanto ardore ed a giusto titolo sulla finalita suprema della redenzione operata da Cristo, cioe sulla futura vita celeste, ha fatto perdere di vista e cadere in dimenticanza lo stato intermedio tra la vita attuale e quella del cielo. Nessuno secondo l'A., sia egli un santo o un peccatore passa al cielo o all'inferno lasciando questa terra, e cio anche in base alle considerationi delle difficolta e degli assurdi a cui vanno incontro coloro che ignorano il fatto di una vita intermedia.

Non si dissimula l'autore che lat Bibbia poco dice sulla natura di questat vita intermedia, e la giustifica col fatto che essa è stata seritta per insegnare agli uomini come devono condursi nellat vita presente per conquistare l'eterna felicita; pero a traverso dei passi biblici egli trova e dimostra che dal suo inscgnamento scaturiscono le tre seguenti proposizioni :

1) Una persona tuttoche separata per la morte del suo corpo terrestre, continua a vivere come personalita cosciente:
2) L'uomo; pur conservando alla morte del corpo e al di la di essa la personalita cosciente, non va però a continuare nel cielo o nell' inferno la sua esistenza immediatamente dopo la morte:
3) Lo spirito disincarnato, conservando la sua personaita cosciente, dopo la morte del corpo entra immediatamente in uno stato intermedio, tra l'esistenza terrena e lo stato diftinitivo, entra, cioé, nello stato dell Ades.

Dopo un lavoro di critica biblica dottamente e pazientemente condotto nell' esame di alcuni passi della Scrittura e sulla testimonianza delle parole degli apostoli, lo Chambers viene alle seguenti altre deduzioni, che discute con vera competenza e con uno stringente ragionamento.

Fisse sono:

1) Passando dalla vita terrena alla vita dell'Ades, non vi sara rottura nella continuita della nostra esistenza;
2) Nella vita dell'Ades noi riconosceremo quelli che avremo conosciuto quaggiu:
3) Nella vita dell Ades vi sono differenti stati
4) L'opera del perfezionamento e dello sviluppo sará contintinuata nella vita dell Ades.
5) V'E predicazione del Vangelo nella vita intermedia, la quale ci garentisce che l'opera redentrice si estende al di a della tomba.

Oui finisce la traduzione del lavoro dello Chambers, a cui il tradutore ha soppresso l'appendice in cui l'A. tratta dell'ideat teolngica dell'cternita delle pene pei reprobi e la rigetta, dichiarandosi universalista nel senso più largo della parola.

Il traduttore, invece dell'appendice originale, ha voluto aggiungere un capitolo proprio dal titolo: la consumazione finale, in cui si distacca dalle idee dell autore in ordine all universalismo per il quale egli contempla alcune possibiità di eccezioni; controponendo all' idea delle pene senza fine lidea della morte eterna, cioé la finale distruzione dei possibili individui refrattarii a tutti gli appelli e a tutte le dispensazioni delle grazie, tanto in questa come nella vita intermedia. Uucsta idea del Ianni non è ne originale nè nuova, rispondendo al concetto di certi teosofi orientali, che ammettono la possibilita che delle anime refrattarie vengano bruciate nell'astrale come essi si esprimono.

Tutto il sistema pero tanto dell atutore che del tradutore sarobbe forse meglio completato e potrebbe meglio risolvere 1 concetti delle tinalita dell Essere Lmano, se nelle loro ricerche avessero fatto ancora un passo piti innanti per sapere se Cristo, o se i primi padri della Chiesa respingessero o ammettessero la dottrina della Rincarnazione a mezzo di ritorni dall'Ades nella vita corporea; forse il problema affrontato con tanta sericta e competenza e condotto da emtrambi con tanta maestria avrebbe potuto ricevere una luce rifulgente al flne di avvicinarci sempre più alla conquista di quel vero di cui siamo tanto assetati.
E. E. FOTRNIER D'ALBE - L'Immortalità; traduzione dall' inglese di Fanny Dalmazzo. Edit. Frat. Bocca, Torino 1910, - 1.5.

Anche questat $\dot{i}$ n'opera importantissima e veramente degna di essere studiata e pensata.

L'A. $\dot{e}$ un fisico potente, un fisiologo dottissimo, un filosofo profondo che accoppia alla elevatezza dei concetti astrusi, una forma chiara, precisa e diremmo quasi intelligibile alle menti meno abituate al linguaggio della tecnica filosofica e delle scienze sperimentali, alle quali ricorre spesso nelle sue ricerche speculative.

Dopo di avere esposto il problema quale si presenta al pensiero moderno, anclante di sapere il perche della vita, pens. che si dichiara monista arriva ad una forma di idealismo che differisce, come egli stesso dice, datle forme precedenti per cio che possiede una speciale caratteristica, costituita dalla riduzione delle leggi della natura alla legge della vita di quegli universi di ordine dimensionale inferiore al nostro, che indichiamo col nome di materia. La materia
morta è assolatamrn:e eliminata nel suo sistema, poichè e interpretata nei termini della vita, sola realta che noi siamo costretti scientiflcamente a riconoscere.
ll corpo vivo è una grande armata a gerarchia con ordini elaboratamente graduali, la cui graduazione si perde nelle minute suddivisioni dell'universo super-atomico. Ciascun organo vive della sua vita caratteristica, che, quantunque non sia molto differenziata dalla vita che la segue immediamente più in basso $o$ più in alto, ha tendenzit ad apparire fissa e meccanica agli esseri di un ordine assai superiore, vagante ed arbitraria a quelli di ordine interiore. Eppure vita, vita, vita tutto il lungo della scala.

Dato questo sistema di concepirc la materia egli nega che possa tisicamente farsi una divisione netta tra materia morta e viva, distinzione che non esiste affatto, non essendo possibile tracciare tra questi due limiti immaginarii una linea di contine.

Non possiamo esimerci dal dare ai nostri lettori un brano delle sue deduzioni. Ció che più c'interessa per intanto si è che ogni cellula è altamente differenziata quanto alla vitalità dalle sue parti. Un nucleo pesa circa la millesima parte d'un corpo totale cellulare. La sua porzione veramente vitale, che è forse invisibile, può essere un decimillesimo del peso della cellula. In altre parole, prendendo linsieme delle cellule, la nostra vera materia vivente, la porztone vitale del nostro corpo, puo avere un pen complessivo di circa un quarto d'oncia. Se noi potessimo climinare tutto il rimanente materiale cellulare, noi avremmo un , corpo , consistente di quanto v: é di vivo in ogni singolat cellula. Na questo corpo sarebbe assolutamente invisibilc e se dovesse riempire come prima il volume del corpo in cui era imprigionato dovrebbe sollevarsi di un qualche quindici miglia nell'aria prima di trovare una posizione di eyuilibrio. Esso vivrebbe cioe in un nuovo mondo, prima non visto, conservandovi tutti i suoi ricordi sociali ed organici e adempiendo alle sue essenziali funzioni, eecetto che ad est-rcitare delle forze sulla materia ponderabile cosi come noi facciamo con l'aiuto delle nostre ossa ponderose. Per ricondurre un tale corpo alle suo ordinarie funzioni nel mondo, basterebbe rendere capaci i varii centri cellulari di riassumere per un breve tempo la loro attivita di assimilazione. Un tale ritorno e una tale ripristinazione non offrono in se nulla d inconcepibile, e che qualche cosa di quel genere avvenga alla nostra morte, e questo sia anche un processo possibile quantunyue anche insolito nella nostra vita ordinaria, spero dimostrare piut innanzi.,

Ai limiti di una recensione non puó essere consentito di seguire l'autore nel suo ampio e dotto trattato, del quale accenniamo alle conclusioni strettamente scientitiche a cui egli perviene.
lutte le forme di vita la cui mentalita è accessibile alle nostre conoscenze risultano d'aggregati o organizzazioni di unita vitali di gradi inferiori al suo, riposte in una specie di gerarchia con una gradazione pressoche intinita dalla più vitale ed essenziale alla meno indispensabile. Cosi elaborando il proprio sistema il Fournier finisce coll identificare ciò che dlcesi l'anima ad un aggregato di psicomeri, elementi dirigenti cosparsi in tutte le cellule del corpo, conchiudendo che la sopravvivenza di quest'anima alla morte del corpo è oramai diventata una contingenza pensabile, un evento presumibile e ció a base di una quantita di fenomeni metafisici bene autenticati ed osservati negri ultimi anni, dei quali fa risaltare la perfetta concordanza con le ipotesi avanzate e le idee che si devono seguire per una completa e soddisfacente interpretazione di essi.

- L'intellctto - cosi couchiude I' autore - può estendere sino ai suoi limiti estremi questa nuova concezione dellat vita futura, senza grande pericolo d'incontrare una obbiezione insuperabile. Ma anche il cuore può qui trovare la sua pace. La prospettiva che si apre dinanzi al nostro sguardo è seducente; non dobbiamo tormentarci pel destino delle persone care. Esse sono andate a gustare una gioia più delicata, una più viva reatizzazione delle infinite loro possibilita senza essere piú trattenuti dalla poderosa argilla che inceppa e ritarda il nostro cammino. Esse vivono in altro regno che ora è invisibile ai nostri occhi, ma non è lontano $e$ non vi è un valico insuperabile frizesso e il nostro. Quando andiamo a raggiungerle no e loro vietato di apparire ai nostri occhi, nella forma che abbiamo atnato e possono conservarla e restare al nostro capezzale sino allo istante in cui ci trascineranno alla nostra più beata sede. *

Posate le premesse scientifiche per le quali l' autore conchiude per l'immortalita dell'anima umana, trova spianato sufficientemeate il terreno per dare una spiegazione: plausibile dei fenomeni metampsichici, che si offrono allo studio della moderna psicologia e l'ultima parte dell' opera $\dot{e}$ una sintesi veramente preziosa dedicata a questo studio; sintesi che non può essere tracciata nei limiti di una modesta recensione $e$ che non dovrebbe sfuggire allo studio di quanti si occupano del problema oramai direntato impellente, tanto per non restare indietro e fossibilizzati tra la schiera dei refrattarii, il cui numero va sempre più assottigliandosi, sino a diventare illusorio, per quanto si adoperino col loro chiasso da'saltimbanchi di rendere assordante o col Joro sogghigno meflstofelico di ammutolire i meno co raggiosi.
nostri lettori ne piglino conoscenza e vedranno se non avremo loro reso un vero servizio.
I. Calderone - Dir. propr. responsabile.

## Hibri in venciita

## presso I'Hmministrazione della nostra Rivista - Via Bosco, 47 - Palermo

Anderson Dr. J. - L'Anima umana e la

Rincarnazione
L. 3,

Bertinaria-La Psicologia Fisica'ed Iperfisica di H. Wronski.

3 3.50
Besant A. - Cristianesimo Esoterico. in 3.50
n. - Teosofia e Vita umana \& 1,50
" Nuova Psicologia e Teosofia " I, 50
" Potere del Pensiero . " I, 25
" Rincarnazione . . $n \mathrm{I}$, -
" Sentiero del discepolo. " 1,50
Yoga . 1 I, 50
Bhagavad Gitâ-Trad, di M. L. Kirbye Rajan 1, 50
Blavatsky H.P.-Primi passi nell'occultismo " 0.90 Voce del Silenzio.
n. I,

Calderone Dr. I. = II Problema dell'Anima ". 5,
Calvari D. - F. G. Borri
" 0,75
Coerni T.-Lo spiritismo in senso Cristiano * 3, -
Chatterij Filosofia Esoterica dell'India " I, 50
Chevrier Ing. G. - Materia Piani e Stati di
coscienza

Collins M. - Luce sul Sentiero.
" 0,50
$0 \quad " 0,60$
Foergensen J.-Vita di S. Franc. d'Assisi : 6, -
Jacchini-Luraghi F.-Inchiesta sui fenomeni medianici
Hübbe-Schleiden Dr. W. - Evoluzione e Teosofia

* 1,50

Kardec A. - Che osa è lo spiritismo? (logato)
i) 1,50

Kardeg ; Prin= 2,50
Kardec A.-Il Libro degli Spiriti, Principii della Dottrina Spiritica (legato) $\geqslant 4,-$

Kardec A.-Il Libro dei Medii, Guida dei Medii e degli Evocatori (legato) ", 6, Lombroso Cesare-Ricerche sui Fenomeni Ipnotici e Spiritici
. $7,-$
Lodge Sir. 0. - Vita e Materia. . $\quad$ 2,50
" - Essenza della fede in accordo colla scienza
n 2, 50
Leadbeater C. W. - Chiaroveggenza . . 2,
Leadbeater C. W.- Cenni di Teosofia. In I, -
Piano Astrale
n $\mathrm{T}, 50$
Mariani M. - Commedie Medianiche $\quad n$ 3, $5^{\circ}$
Mead. G. R. S. - Frammenti di una Fede
Dimenticata.
n12, -
Pascal Dr. T. - Che cosa è la Teosofia " o, 75
Sapienza Ant. attraverso i. secoli $n$ 2, -
Pioda Dr. A. - Memorabilia (Indagini sperimentali di W. Crookes e di Thu. ry. sui fenoméni medianici)
Sinnett A. P. - Buddismo Esoterico. Stauroforo C. P. - Studi Teosofici : oI, 一 Steiner R. - II Cristianesimo quale • fatto mistico. Teosofia. Introduzione alla conoscenza dei mondi superfisici e del destino dell'uomo

Williamson W. - Legge Suprema : 6, -
. Denis - Perchè la yit

- 0,20

Indirizzare vaglia alla nostra Amministraz., che effettuerà $\mathcal{P}$ invio franco nel Regno. Per l'estero le spese postali in più; per spedizioni raccomandate unire l'importo, nel quale caso l'amm. risponderà dell'invio.

## OCCULITHSMO

## I. H. V. H. <br> Circolo Esoterico della Comulione del pensiero

## S. PHOLO (Brasile)

La Società di Comunione di Pensiero. fra i suoi associati ha per iscopo:
a) Promuovere lo studio delle forze occulte - della natura e dell'uomo;
b) Promuovere o svegliare le energie creative di ogni associato in accordo alle leggi delle vibrazioni invisibili;
c) Fare che queste energie convengano ad assicurare il benessere fisico, morale e sociale
dei suoi membri mantenendo loro la salute del corpo e dello spirito,
d) Concorrere nella misura delle proprie forze perchè l'armonia, l'amore, la verità e la giustivia, si effettuino sempre più tra gli uomini.

La società consterà di un numero indeterminato di soci di ambo i sessi, senza distinzione di colore, nazionalità e credenza religiosa.

Per maggiori schiarimenti dirigersi al Delegato Generale il quale invierà (a rigor di posta) statuti ed altre informazioni in italiano, spagnuolo e tedesco oltre la rivista $\because 0$ Pensamento s in lingua portoghese che si occupa di Occultismo, Magnetismo, Ipnotismo, etc. ete.

Indirizzo. - Amministruzione della Riviste "0 Pensamento „ Rua Senador Feijo, 19. - S. Paulo (Brasile).

## Lavori a stampa

 Opere, Opuscoli, Registri, Cataloghi, ecc. a prezal miti presso la "ITipografia della Soc. Ed. Universitaria, - Via Ponticello, 21 - Palermo
## Luce e Ombra

Rivista Mensile di Scienze Spiritualiste Milano - Via Cappuceini N. 18 Abbonamento annuo I. 5

## CCENOBIUM

Rivista internazionale di liberi studi
Lugano - Villa Conza - Telefono 126
Abbonamento annuo per l'Italia L. 12

## REVUE du

PSYCHIS.ME EXPERIMENTAL

Magnetisme
Hypnotisme

Suggestion
Mediumnisme
Meinsuelle illustrée
Parait le $1^{\mathrm{or}}$ dut mois
Directeurs: GASTON DURVILLE
Interne en Médicine de l'Assistance Publiqne de Paris Professeur à l'Ecole Pratique de Magnètisme

## CH. LANCELIN <br> La Soreellerie des campagnes <br> Ornè de 6 gravueres

Main de Gloire, Cerclé Magique, des Pactes, le fantôme d'un vivant. le fantôme d'un mort, Une blessure hyperphysique, les sorcíres de Breughel le Vienx et d'une planche: la Table d'Emeraude.

1 vol. in 8., prix, 8 fr . Henri Durwille fils, éditeur 30 boul. de Strasbourg, Paris 10.
11. ©. AGTRIPRA

LA PHILOSOPHIE OCCULTE Prima traduzione francese completa Si à pubblicato il 1. volume di questa opera importantiasima edita dalla Casa editrico Clateomae. Paris L. 7,50 .

## HILTRA

Rivista teosofica che si pubblica a Roma
Organo del gruppo teosofico
Via Gregoriana N. 5 - Roma Abbonamento annuo L. 5

IL VELTRO
Rivista di liberi studi in difesa dello spiritismo SAMPIERDARENA
Vis Aurelio Saffi N. 8-11
Abbonamento a una serie di 10 fasc- I. 5

L'Brangile de Cağliostro Traduzione dal latino Henri Durvíle Fils 30 Boulevard de Strashourg - Paris Lire 3

Dr. MARC HAVEN
La Magie d'Arbabel Henri Durville Fils-Paris Lire 4

JULES LERMINA MAGIE PRATIQUE Henri Durville Fils - Paris Lire 33, E5O

1. Gooper Oakley Antiquarum Tradietionum Collectio MISTICAL TRADITIONS
1). Forms and Presentments.
2). Secret Writings.

Ed. Ars-Regia-Milano-Price, 45 Si è pubblicata
della stessa Casa Cd. ARS-REGIA YOGA
di Mrs. ANNIE BESANT
Commedie Medianiche di M. MÁRIANI

Il Progresso Zootecnico e Agricolo
FथIVISTA MDENSIM,

Digitized by GOOgle





[^0]:    (1) Ho letto tempo fa in non uon so più quale rivista il parere d'un Ludit profe sore a Calcuta, che iudirettamente conferma la mia osservazione. Esli diceva che nessuma delle pia dotte monogratie pubblicate in weridente sul Buddio e sul Buddismo vale a rapmesentare lesperiona religiosa dei suoi compatriotti, come dei correligionasi della Cina e del Giappone, pià fedelmente del pema di sir Elwin Armold. The Lighlit. ọt Axir. Conosco il poema cher celetha con verso amoniono la tenera conpassione del Buddho.

[^1]:    (1) In questi versi, il Poeta ha voluto esaltare quell' occulta, benefica Forza che, nel suscitare in noi la visione di un tragico futuro, ci costringe a subirne, per poco. la dolorosa sensazione al momento della visione stessa e ci dispone a rassegnata calma nell'ora in cui l'avvenimento si realizza, facendolo a noi percepire come qualcosa già da tempo avvenuta, già da tempo subita;
    come il ricordo, quasi, di un lantano giorno come il ricordo, quasi, di un lontano giorno.

[^2]:     Fabre D'Olivet; gli scritti di A. Besant; " l'opra ". I." Doctione. rbotroriulu it timers lax u!pe.. di Ernest Bosc.

[^3]:    (1) Confr. (i. De Cuxtro ... Fratellanze sesurete.
    (2) v. Poriodixo, Canto VIII.

[^4]:    ( 3 , "L'imperatore non i• un dio, me figlio d'Iddio ... v. Paul. Janet .. Histoire de lu Scicuce lotitique dans ces rumputa meer he mowte .. (2 gr. vol.,) Paris, Librairie Philosoph. de 1adrange, 1872., Fouillee " Extraits des Grands Philosophes, ., Paris. Delariave Ed (4) Innocenzo III parlava cosi:
    (5) Mi servo in questa esposizione della dottrina sinarelica dei capitoli dedicatele dal l'apus inl volmme intitolato " Ocenltisme et Spirimalisme, (Alcan. Bibliotique de Phil contempi), traduceadone qualche periodo fra $i$ pia sintetici.

[^5]:    (1) vedi pag. 32-33.

[^6]:    (1) Tommaso Berlotino fu un medico di molta fama e di molto valore nel secolo XVII, come risulta dalle sue numerose e pregiate opere. Questo trattatello scritto in lating e da me tradotto in italiano fa parte della raccolta di un grosso volume di molti autori pro e contro il metodo della cosi detta cura simpatica, volume pubblicato in Norimberga nel 1662 presso Giovanni Andrea Endtero ecc. sotto il titolo \& Theatrum Symphatieticum ece". Un giorno, forse non lontano. quando i medici riprenderanno nella dovuta considerazione il fattore psichico come vero potere curativo, cioè riorganizzatore, perchè organizzante, ed il sıo veicolo magnetico, ritorneranno senza dubcio in onore gli studii e gli insegnamenti, oggi ignorati o derisi, degli antichi medici-filosofi, che sapevano curare meglin, perchè si rivolgevano alla vis medicatris naturae. la quale guarisce senza farmachi gli animali... e guarirebbe gli uomini se la scienza non le attraversasse la via con la sua dotta ed irreilucibile ignnranza e le sue polifarmicarie prescrizioni!

    Il trasferto, l'azione a distanza dei medicinali. l’estrinsecazione della sensibilita, la telepatia, la suggestione mentale acc., che suppongono necessariamente la esistenza di un agente interno psico-magnetico già si può dire che abbiann riabilitato i processi della cura simpatica dei Paracelsisti. cosi avverra che molti creduti errori popolari saranno riconosciute verità scientifiche e viceversa giudicate superstizioni scientifiche molte or ritenuti dogmi della scienza.
    (2) Fece della Chondralla memoria Galeno all VIII Lib. delle Facoltà dei semplici, nel capitolo dell Endivia e della cicoria. Nei Discorsi del Mattioli, pubb. in Venezia 1593 sotto il nome di Chondrilla trovo scritto quanto seque: L'erba pestata insieme, con la radice fresca, e fattane poscia trocisci con mele e con nitro, snlvendosi i trocisci nell'acqna, cura le vitiliggini. (Nota fornitami dall'amice Ernesto Falanga, appassionato cultore, di terapia occulta.
    V. C.)

[^7]:    (1) Paris, Chacornac, 1:09, VI edition

[^8]:    (1) Questo articolo originale del Col. A. de Rochas ie stato scritto espressamente per la nostra Rivista alla quale l'illustre uomo ha promesso la sua attiva collaborazione.

    Il de Rochas è noto al nostri lettori, e della sua opera classica L'eateriorisation de la sensitrilite, essi avranno gia letta la relazione elaborata e competente fattene dal nostro collaboratore Ing. Le Nola Pitti, nel numero precedente a proposito della pubblicazione della Vi ediz. francese.

[^9]:    (1) F: Picard. La xrifnce moterur, etr. Paris,Flamarión, 19m6, p. 140.
    (2) F. Entiques. Drohlemi della xcien=a, Bologua, Zanichelli. 1:@5. p. 47 .

[^10]:    (1) V. W. Ostwald. L'ènergie,Paris, slcan, 1910, p, 12. E. Mach,Letture Sciensifiche, Torino. Bocca, 1900 , p. 98 es; nonchè, dello stesso autore, la magistrale Histoire de la Mècanique.

[^11]:    (1) S. ARRHENIUS. Il dicenire dei mondi, Milano, Soc. Editr. Libraria, 1909, Cap. VII e p. 176. Cfr. altresi l'analisi che ve ha fatto il prof. L. De Marchi nella " Ricista di Scieniza ,, Bologna, Zanichelli, 1508, vol. IV, 1. 173. Da notare che l'idea dl Arrhenius fu enunciata nel 1874 dal Fick, eminente fisiologo, come ricorda implicitamente il Seeliger in " Riv. di Sc.,,, 1909, VI, 106.

[^12]:     Tip. Tusculano, Frascati, e lo studio. "í Oecultisms od il Dritts Penale , di prowima pubblicazione.

[^13]:    1) Victor Hugo •• Dien parte dan- I'Intini ,..
[^14]:    (1) Sono to che sottalineo, per fare rilevare come la Finch giudichl di prima impressione.
    (2) V. mio stndio "Degl'incubi e dei succubi,, sul Veltro del gennaio 1509.
    (3) Si badi a questa malevola insinuazione !.. John King non agisee sulla Eusapia come un incubr: questo nessuno l'ha mai saputo. Esso inveçe la tratta da padre, sia pure alquanto burbero: il che è ben differente!

[^15]:    (4) Leggere auche Ipotexi spiritica eteoriche scientifiche, di E. Boz-

[^16]:    (6) F. auche questa i una asser\%ione erronea. perchi se gli sperimentatori sono pratici. sono exsi che dirigono la setuta. e ron la Einsapis.
    (1) Firore anche ynesto!
    (8) Pensare che, invece, molte volte La Eusapia i colta dablia tiroure mentre ride e parla di soggetti futili che mulla lamon rlae fare con la nolluta!..

[^17]:    (oc Non insparabile. ma frequente: iof il Delame abliame romoseiuto dei mudi che non frodavano affatto. E. C.
    (10) $v$. Butta\%,i: Fenomeni medianici.

[^18]:    (11) Son posso peri) astenermi dal dire che é uxeito da poco un accemo nei rincedingı della S. F. P. R. nel quale i signorn Feildins. Bagally e Carrington trstimoniano ampiainente e detagliatamente della realtí obbiettiva dei fenomeni Eusapiani. Notini che tanto il Feildins quanto il Carringtan avevano in preceden a mascherato nunerosissimi medii Austo-Americani, e che quando. ora é un ammo, andarono a Napoli per tenere un corso di sedute con la Ensapia erano scetticissimi e al colmo della diffidenza, come dichiarano nel lora resoconto e come disse a me personalmente il Feildins.

[^19]:    (1) Lat ragione di questa min credenza viene data in un !ibo che
    
     dire „Theorir le 1 Inrollution.

[^20]:    （1）Ammo 1905 num．di giacn＇s，luglio，agosto．
    

[^21]:    I. Calderone - Dir. Propr. Responsabile

[^22]:    (1) H. Poincaré. La Valeur de la Science, Paris, Fiammarion, 1905,

[^23]:    (1) B. Brunhes. La degradation de l'energie, o. c. pp. 188 e s.
    (2) A. de Rochas. La ripercusxione sul corpo.fikico delle azioni eserritute sul corpo astrale, in "Filosotia della Scienza ,, febhr. 1910.

[^24]:     (x) E. Morselli. o c., I. esĩ.

[^25]:    (1) Cfr. Dille notizie del bello, dell'antico, ecc; op. ctt.
    ( 8 ) Noto qui, per precisione, che erra il Celano, affermando la continuita in interrotta del miracolo, dal secolo IV ${ }^{\text {fino }}$ ai suoi tempi (Sec. XVIII ${ }^{\circ}$ ). Questa è una leggendu - come dimostrò il Tagliatela, a cui gia ho rimandato all'uopo il lettore, nella prima parte del presente scritto.

[^26]:    (1) Nella Letteru profaziont delle I'andectue Medicinalex Matthuti Silcatici. Napoli, 1474.
    (シ) Collectanea de dictix of factix memomabilibmx. Mediolani, 150:1. lib. I. e VII.
    (3) De fide et ordine cradendi Theorimata, Argentorati, 150 m ;
    (4) Nella Oratio ar lumatiox cicitatis Neapolitumap, habita die 14 .Junii 1515 (Cfr. le Cromache Nir,ol. del Perger. vol. V, 55-81).
    (5) Aıu. Elcl. - Ad. ant. 305. Num. VI.
    (f) Comm. nel Imairi"t proph. c. INI.
    
    (x A mol!!et. wor. I. I.
    (:1) lintex, lib. $\boldsymbol{B}$.
    (10) Sostengono la ximputin roloro che ammettono che il • teschio , sia proprio quello di S . Genuaro: loutipetio, quelli che asseriscono il "texchio.. non essere dal santo. ma di Timoter), suo qiudice.
    (31: lop splix. Rerelat. Lil. IV, e. g. J. I!n;, swg.

[^27]:    (1) Rapporto di simpatia, o di untipetile, a seconda che It texchio appartenga o a S. Gemaro, o a Timoteo-(quistione, questa, che pare storicamente insolubile).
    (2) Colla stessa ipotesi, si spieghcrebbe anche la transuduzimur senguigna della pietra di Pozzuoli. si tratterebbe di un irragiamento, di una actio in destans, originata dalla corvispettiva noryente dimemici, a Napoli. Quanto. poi, alle variazioni di peane di colume, riteligo che possano essere determinate do fenomeni-inerenti al sangue stesso -- Il maggiore, o minore, minivisione filurilicu.

[^28]:    (1) Siamo orgogliosi di poter pubblicare questo magnifico articolo che ci manda il nostro collaboratore Léon Donis. Esso costituisce una vera primizie, giacchè comparirà come prefazione nella nuova edizione di Christianisme et Spirltisme, intorno a cui lavora l'illastre scrittore, e che vedrà la luco fra tre mesi.

    La Redazione.

[^29]:    (1) Anche S. Bernardo, grande taumaturgo, sembrava sentire ogni volta la firta che usciva dalla sua persona. Cosi afferma il Gorrea nella nua .Mistica Divina.

[^30]:    (1) Purtroppo oggi si tende ad affievolire sempre più il concetto della responsabilita, che è esclusivamente individuale e forma parte della personalita nmana; specialmente se la responsabilita si pud palleggiare di persona in porsona, più specialmente ancora se pud̀ farsi scomparife nel seno dl una irresponsabilita colleglale qualsiasi.

[^31]:    Ceylon, la deliziosa isola dell'Oceano Indiano, sacra a tre re Ceylon, la deliziosa isola delloceano Indiano, sacra a tre remente riocn di pietre preziose. E a Kalutara, Citta splendidamente
    situata allentrata del distretto minerario, éuna considerevole casa situata ali entrata del distretto minerario, e una considerevole casa
    produttrice che, in erazia appunto di cio, fornice le pietre con produttrice che, in grazia appunto di cio, fornice in pietre con con una sensibile riduzione nei prezzi, senza alcun intermediario
    elie debba trame una pereentuale per spese di rappresentanza a ele debina trame una pereentual per spese di rappresentanza e di commissione. Et la casa S. W. \& C., la quale si trova in retazione
    d'affari con i centri piu cospicui degli affari internazionali, ed offre il non trascurabile mezzo di trattare anche a piccole partite coi privati. Chi esercita questo ramo di commercio vede bene quanto oueste condizioni siano vantaggiose e semplici, privati che intendono possedere pietre preziose autentiche e farne oggetto di graditi e pregevoli regali non possono evitare di rivolgersi alla fiorente casa inglese.

[^32]:    (*) Le opere doi demonologi. comequelle di Bodin, di Rognet, di De Lancre. di Del Rio, di Augenzio ece. contongono molti cani, pia o meno ben provati, di licautropia. di galantropia, di ciuantropia ecc. Il nostro erudito storingrafo dello Spiritismo, Cesare Vesme, ne parla anche con certa larghezza nella reputatissima sua Storia.

    Il Dottor Agabiti poi in un suo interessanto articolo, odito in Luce e ombra di Luglio-Aposto 1909, riporta una lunga lista di pnbblicazioni relative a questo argomento considerato secondo le tradizioni popolari. Samber da consultare pei fatti, le testimonianze, e la discussione critica. l'opera insigne di Bizonard: Rapport de l'homme arec le Demon in 6 vol : che però se ne occupa sotto l'aspetto toologico da convinto demonologo che fu.

[^33]:    (1) Sidgwick. o. c.. p. ©it.
    (2) Morselli. o. c. vol. I.. p. 98.
    (3) Madame Leymarie. Proce's des Spirites. Paris, 1875. Poglio аииевно.
    (4) Sidgwick o. c., p. 273.
    (5) Cfr., per es., l'episodio del giudice Phocas. Prores des syirites, o. c.. p. 2 ers.
    (6) F. Rossi Paguoni Intorno ai fenomeni spiritici. Pesaro. $187 /$ p. 67. Il Rossi Pagnoni scrisse nel 1 vï6.

[^34]:    
    (2) Sidywick. p. 2ss.
    (3) Cfr. A. Backmanu. Esperiments in Clairrayance. Procep. dings •, parte citat: pp. 199 o.
    (t) La Sicnora Sidgwick vorwbe considerare il sentimento della presenza di Oxon - avertito dall'amico (Signor (iledstanes) come un fonomerno telepatico. Ebbone, secondo le vednte odierne della metapsichica dei positivisti (Morselli), la telepatia si concilia con l'idea duna plasmazione ectonica, operata dal ricevente; e no risulta una specie di - doppio • questa volta invisibile (mentre sarebbe visibile nelle • materializzazioni $)$, che Bugnct pote fotografare. In nitri termini, auche qui l'impostura non è sicmramonte dimostrahile.

[^35]:    (1) Mrs. 81dgwlck, o. c., p 275
    (2) Morselli Psicologia e Spiritismo, o, c., II. 365

[^36]:    (1) Il Iibero pensiero - Q. sóalles - La Nuova Parola - Aprile. Kaggio 1907.

[^37]:    (1) Mrs 8ldgwick. On Spirit Photographs, in • Proceoding S. P. R. ', London, July, 1891, p. 286.

[^38]:    (1) Cfr. Blanc. Le merreillenx, Paris, Plon. 1865, p. 392.
    (2) Cfr. Delanne. Le spiritisme derant la Sclence, p. 186.
    (3) Pstcologia e . Spiritismo •, II, p. 265.
    (4) E. Carreras. Fotografle spiritiche, in . Lace e omira •, 1901, p. 341 e seg.

[^39]:    (1) Morselli. o o.. II, pp. 244 a $2+8$.
    (2) Q. Delanne. Les apparitions matérialisée etc., Paris. Levmarie 1909, vol. I.
    (3) Cfr. Delanne. o. c., p. 75
    (t) Delanne. o, o. Cap. III.
    (5) Bozzano. Dei casi d'identificazione sp:ritica. Genova, Donath, 1999. p. 120.
    (6) Morselli. c. c., I. c.

[^40]:    (1) G. Giordano - Teonofia. Pag. $\mathbf{i 5}$ - 76.
    (1) E. Mä̈rkel - Storin della Creazone Naturale - Conferenza I.
    (2) - - Op. Cit. - Conforenza II.
    (1) A. Agresti - La filosofia nella letteratura moderna - pag. 242

[^41]:    (1) É cosi che in anguo ci accaide ditraversare in pochi secondi una serie di avrenimenti che sul rostro piano fisico richiederebbero degli anni per svolgersi. Poiche non abbiamo idea del tempo che per la successione degli arvenindinti, ei aregliamo con la chiara impressione di aver vissuto lunghi anni.

[^42]:    (1) Erammenti dol padri - libro di edificazione degl' Israeliti, che rimonta a qualche secolo prima di Cristo, e dove si pnó trovare il primo modello delle parabole evangeliche.

[^43]:    (1) E. Morselli. op. c.. II, 379.
    (2) Verworn. Fisiologia generale, Torino, Bocca, 1898, p. 477.
    (3) A. R. Wallace. Il posto dell'nomo nell'matrerso, Palermo, Sandron, 1906, p. 417.

[^44]:    (1) Ognuno avrà facilmente rilevato che io adopero il termine - anima - non gid come sinouimo di. Spirito •, ma per indicare il - corpo fuidico. (forma estesa non materializzata) in unione allo Spirito; clod che pel corpo sombra veramente l'anima, e ohe, in un tatte o in parte materializzandosi, ci si manifesta comre . Spirito .. Arbitrio verbale che non tocca la sostanza delle cose.
    (2) M. Spencor. Le basi della vita, Torino, Bocca, 1905, p. 105.
    (3) A. Binet. L'ame et le Corps, Parls, Flammarion, 1905. p. 1t2,

[^45]:    et de divers autres traités

[^46]:    (1) $\dot{\text { E }}$ questo il titolo di unn conferenza che il Prof. Giovanni Hoffmann - alto funzionario della nostra Corte dei Conti in Roma - tenne pubblicamente il 7 settembro 1895 all'Arene - Arnolfo e di Colle di Elisa (Siena) alla presonsa di pià che cinquecento persone che lo applandirono con entusiasmo. Questa conferenca - della quale nou rimangono che pochissimi e rari esomplari - tenuta dall'illustre Maestro in quell'epoca in cul apparivano i primi albori $d$ ' un risveglio spiritualitico a base di nuove conoscenze scientificho - oggi puó essere pid facilmente apprezzata e compresa da nu pid rasto numero di studiosi anelanti di conoscere meglio la natura di quest' Essore enigmatico che é l' Como; crediamo quindi opportano di ripubbliearla.

[^47]:    (1) Die. 1: fig-Feblre 1910.

[^48]:    (1) Ecco qui un dottaglio di cui non torri conto. perchí evidentemente legrendario. L'Ostia non al tramuto in carne (ciol phe davvero sarebbe ntato un mirarolone! ma il vederla a asperail di rubicondo arange - diede lillusione di tale metamor:osi. Difati quaudo - come vedremo apprenso - il rescovo Corgna la ritrovò. esia nom era - carnea .. un era semplicemonte un'ostia di. rera pasitu, tinta soltanto di color sanguigno.
    (2) Cosi dice la Lapide marmoren. murata dui contemporanei, nella Chiesh di S. Cristina - ad perpetnam rei memoriam. Essa \& ridatia in latino. ed to the trascritta dalla traluzione che ${ }^{\circ}$ ne dit il Pennazzl (op. cit. p. 18).
    (3) op. cit. p. 14.

[^49]:    PICCOK, POSTA
    Abbonamenti pagati dal 15 glugno 1910 al 15 giugno 1911
    E. Bozzano.-Mercadante.-Napolitani.-Buglino -Marchese Natoli.-Ing. Cangialosi.-On. De Mar-tino.-On. Di Pisat-Ayv, Mannino.-Not. Noto Ga-lati.-Avv. Mantia. - Ing. Zerbo.- Avv. Pensovec-chio.-Cav. Pisani.-C. Masi.-Circolo Artistico.Avv, Gaetani.-Avv. Rizzuto.-Avv. Romano Taibi. -Avv. Enea-Comm. Ruggieri-Comm. Seminara: -Rag. Perricone.-Comm. Balsano.-Ing. Mallone. -Avy. Savagnone. - Aviv. Scardullo:- V. Arnetta. --D. Zambuto.-E. Marconi.-E Plini.-M. Regole.

    Per un semestre al 31 dicembre 1910
    E. Marchesini-Cav. F. Polsoni--Ing. D'Ambra. -L. Cuffaro. - Castellana.-A. Pirrone.

[^50]:    (1) E'. Boatroux, Science et Religion. Paris, Flammarion, 1904*

[^51]:    (1) De l'âme et de l'immortalité, Londre, 1751, pag. 36.

[^52]:    (1) Cfr. - La Critica • del 1906. Le citate parole sono del Chiappelli. La soprarrirenza nmana e la Psicologia moderna, . Nuova Antologia $\cdot, 16$ maggio 1907, p. 202, in nota.
    (2) L. Feuerbach. La morte el'immorfalitì, Palormo, 1866, pp. 5\$ $53,30,49,4$,
    (3) Comte. Conrs ecc., T. IV, p. 450 ; Système ecc., T. II, p. 362. Citato da Fornelli. L'opera di Angnsto Comte, Palermo. Sandron, 1898 p. 224. nota; e p. 271. Cfr. pure J 8tuart Mill. Angaste Comte et le positicisme, Paris, Alcan, 1903, p. 181.
    (4) A. Gosto. Dien et l'ame, Paris, Alcan, 1903, p. 134 e s.

[^53]:    (1) Ughettl. Salla rla della Sclenza, Palermo, Reber. 19y6, p. 96.
    (2) Moleschott. Circolazione della rita p. 221 dell'ediz. ted. : citato da H. Hôfding. Storia della Filosofla moderna, Torino; Bocca, 1906, vol. II, p. $4 \times 5$.
    (3) Hoffding. o. c., II, 487.
    (t) Cfr. L. Nole Pittl. La Termodinamiea e I'Ipot'sl degll Spiritl in - Filons. d. Scienza -, fembralo e marzo 1910, p. 20.
    (i) H. Buasse Déreloppement des tatioric's de la Paysique, in - Scientia. 1910, Vil, p. 273.

[^54]:    - Come Giuseppe Balsamo.....
    - Appunto. Domandu a voi se più repugni, oggi nel

[^55]:    '(1) Cfr: L. Mola-Pittl, $L$ ' idea dl sopravcivenza, fasc. procedente, pag. $147{ }^{-}$begg,

[^56]:    (1) A. Olardina, Lo Spiritismo e la Scienza sperimentale, ne - La Sicilia Universitaria , Palermo. genu. e febbr. 1908, pag. 31 e segg. (2) Sulla differensa e il rapporto fra - spiriti - e Spirito, cfr. L. Nola Pittl. Spiritismo e Spiritaalismo, in - Filosofia della Sciensa -, lulio 1910, pag. 101.
    B) A. Chlappell, La sopravvivenza amane e la psicologia moderna, . Nuova Antologia •, 15 maggio 1907, pag. 206.
    (4) E. Bolrac, op. eit,, pag. 198.

[^57]:    (1) Si potrebbe coniare una parola, floptocketa, amore della po verta. Ma a che serve? Non è con la parola di conlo greco che si fa la scienza!

[^58]:    (1) Per quanto non ci sembri siano stati ancorn esaurientemente chiarititaluni dubbl che erano sorti sull'autenticiti di alcuni fenomeni di questo nuovo medio, non esitiamo di pubblicare il presente resoconto verbaliszato dal nostro stimato collaboratoro Eurico Carreras, della seduta, alla quale prese parte 11 nostro Direttore, trovandosi a passare da Roma.

[^59]:    (1) Il giorno segaente spiega, per mezzo della típtologia, che la superficie della paraffina era troppo profonda nel bagnapiedi. e che perciò non vi era potuto arrivare bene.

[^60]:    (1) Nol pubblicare con vero piacere l'articolo mistico del uostro carirnimo fratello Car. Benedetto Trigona della Floresta, occorre di dichiarare che il punto di vista da cui Egli tratta il delicato argomento e da considerarsi come un modo di vedere tutto suo personale nel quale non possiamo in ogni parte essergli di accordo. L'articolo però í bello nella sua semplicita di forma estranea a ogni pretenzione letteraria, e wà di quel misticimmo senza ostentazione che è caratteristica speciale del Carisimo fratello nostro the ha davvero il cuore e l'anima di angelo,

    La Direz.

[^61]:    (1) In certe parti del corpo come gli occhi, le mani, i polmoni. l'emissione magnetica è più abbondante (Durville).
    (2) Atti. VIII, 17.
    (3) Il Paralitico guarito; Marco, II, Matteo, IX.

[^62]:    (1) Marco, VI, 134
    (z) Màtteo, V, 6.

[^63]:    (1) Matteo, VI, 8.
    (2) Matteo, EI, 9.
    (3) Matteo, VI, 10.
    (4) Confronta col Mollnos: a Guida Spirituale •.
    (b) La Personalita nmana.

