## $\mathfrak{f i d t} \mathfrak{D e s}$ Ienleits

ober

## 

Sine 3 eitidurift
für

## 「piritifde $\mathfrak{S t u d i e n}$.

## VI. Jabrgang. Ste. 12. December 1871.

## Auspug aus Den $\mathfrak{M r o t o k o l l e n . ~}$

Sikung am 3. Mobember 1871. Graffnet um 7 ugr.
Borgelejen wurbe:

 aud eine Sommunication bon bem Geifte bes auf ber Straß̉en= Gijenbagn dajelbjt verunglüften und in folge bejjen eines jähen Todes verforbenen Stad=Oberpfyiicus Dr. Franz $\mathfrak{F}$. entgielt.
c. EFin §areiben bes நyerrn $\mathfrak{5}$. in Brestau, in welden ein (5ediat bon biejem Bruber mitgetheilt mirb.

Mräfibent fünbigt an, baß in ber nädjiten Sikung cin Ent= wurf ber neuen Bereinsjtatuten zur Berlejung gelangen wirb.
$\mathfrak{D a s}$ Mebium Syerr $\mathfrak{M}$. erbielt eine 3eidnung, barftellend ben Moment, in weldem ber Seift eines. Selbjtmbrbers unmittelbar nadj bolubradter Uebelthat int Yenjeits aulangt.
©ommunicationen exhielten außerbem nod zwei Medien.

$$
\text { . (Sđluß ber Siģung nad. } 9 \text { Uhr.) }
$$

Sißung vom 10. Mobember 1871. Eriffat um $7 \mathfrak{u b r}$.
Borgelejen wurbe:
a. Das $\mathfrak{F r o t o f o l l ~ b e r ~ 3 6 . ~ S i ß z u n g . ~}$
b. Ein Sareiben ber Frau Ratharina S. au\& Bafer, in weldem fie ben 3 uftand igres unglüdidien ©atten, unjeres geliebs ten Brubers §errn S., nabezu als gofnungetos failbert, für ben
 und ibren einzigen $\mathfrak{T r o f t}$ nur in (Gott unb ben eblen §erzen finbet, bie ibr bort im fremben \&anbe aus ber Ferne §ilfe fpenben.

Sräfibent bemertt, baß bemnädit cine zweite Senbung an bie trojtloje Familie abgeben werbe.
c. Der in ber vorigen Situng angelünbigte Entmurf ber neuen Bercins=Statuten. ©8 mirb bejdlofien, baß für bie nädfte Siz̧ung eine $\mathfrak{m o g}$ gidift zahlreidje $\mathfrak{B e r f a m m l u n g ~ b e r ~ i n ~ u n b ~ u m ~ W i e n ~ b o m i : ~}$ cilitenben Brüber zur eingehenben Bejpredung biefes Entwurfes burd fariftlide Einlabungen biezu, einberufen merbe.
d. Eine burd bas Medium 5̧errn S. außer ber Sikung ppontan erbaltene (Sommunication, betitelt: "Der religioje Mitita= ri\&nus", vom ©seifte Rarbec.
e. Eine foldge burd §errn 3. ergaltene ©ommunication unter bem Titel: ${ }^{\text {Dos }}$ Ertennen", vom Geifte Şillel.

Drei Mebien erbielten weitere Sommunicationen, wobon zwei aud borgetejen wurben.

$$
\text { (ভஹfuß ber Sigung nad } 9 \text { ubr.) }
$$

Sigung vom 17. Rovember 1871. Beginn um $7 \mathfrak{u g r}$.
Berlejen wurbe:
Das $\mathfrak{B r o t o t o l l}$ ber 37. Sikung.
Şierauf wurbe zur zweiten Rejung bes neuen Statuten=Ent= murfes geidritten und bann zur Discuffion ber einzelnen ほara= graphe übergegangen.

Stad $\mathfrak{B e j p r e d}$ ung biejer letsteren wurben unjere goken geifti: gen ఇathgeber um bie Mittheilung ibrer $\mathfrak{U n j i d y t}$ hierüber gebeten.

Şiebei murben nur zu ben $\S \S .2$ und 4 , und zwar $z^{\circ}$ bem erfteren ein $\mathcal{Z u j a g}$ und für ben reģteren eine Modification empfob: Len, weldje 彐enberungen fofort als zwedimäßig anerfannt, bajer aud angenomaten marben.
©̧egen bie übrigen §aragraphe murbe nidts eingewenbet, weéhalb biefelben auø unberänbert beibehalten wurben.
§räfibent beantragt fur britten \&efung biefes centmurfes eine weitere, jebod auserorbentlide Sizung, welder 9ntrag aud ange= nommen und biefür ber nädifte Dienstag feftgefegt murbe.
(S风lun ber Sitzung nad 9 ugr.)
Sißung am 24. গobember 1871. Begonnen um $7 \mathfrak{u k r}$.
Sur Berlefung gelangte:
a. Das $\mathfrak{P r o t o f o l l ~ b e r ~ 3 8 . ~ S i k u n g . ~}$
b. Ein Brief bes ந̧errn §. aus Mmiterbam, Secretär beß bortigen ipiritijden Bereines, worin unter $\mathfrak{A}$ nberem mitgetbeilt
 unterbrïden fuchen und in Folge befien die Magnetifeure fogar geridtlid verforgen. शuđh wirb eines Mäbdjens ermäbnt, bas für ben Magnetismus eine außergemögnlide Senfitivität befist, und
 menen Erideinungen bes weitern ausgeführt.
c. ©iut burd ફૂerrn S. außer ber Sikung ipontan ergaltene ©ommunication, betitelt: „Erziehungslehre", vom ©eifte Quinc= tilianues.
$\mathfrak{D a s} \mathfrak{W i t g l i e d}$ §err $\mathfrak{D}$. erwähnt bes $\mathfrak{B o r t r a g e z}$, welden
 über bie ©hemic bes Rebens gehalten hat. Diefes Thema gab $\mathfrak{U n l a s}$ $3^{11}$ einem ©ejpräde über bie $\mathfrak{F o r t j}$ (ditte ber Meuzeit in ben Matur= miffenicdaften überநaupt.
$\mathfrak{B i e r}$ Mebien erkielten ©ommunicationen, mobon jene bes Šerrn S., betitelt: "Das Wifien zeigt aud euern ©feift al8 bas Element eures Dafeins", vom ©eifte ©ubier, fowie jene bes §errn
 $\mathfrak{y} u \mathrm{mbolbt}$ aud vorgelejen murben.
(ऽஹfur ber Sitang nady $9 \mathfrak{u g r .}$ )

## Draktifde Betradtungen über Den \｛piritif（den Dekalog．

（Fortiekzung．）

## Meunteê Gebot．

 das fie von eud forbern bürften，wenn eure Sehre anerlannt werben wird．＂

Diejes neunte ©bebot，bas nur ein Corollarium bes sorigen $z^{u}$ fein ideint，ift nidt\＆befto meniger für eine Mlenge Spiriten baburd midtig，bas es ignen im ßoraus bie nothmenbige Folge igrer zweibeutigen Sgandungen betreffis ber Meinungen anber§ Den－ fenber zeigt．Denn nidft nur jeģt Gaben wir gegen biejenigen zu tämpfen，bie ifr Yntereffe barin finben，bas anbredienbe Ridt zu trüben und wo möglid zu 〔ödden，fonbern wir werben es jo lange zu thun Gaben，als fie auf bem Wege zu bleiben verbarren，wo fie jegt jtehen．Und wenn wir，in biejer $\mathfrak{B e z i e \xi}$ ber Dinge als Mapjatab beffen anlegen，was fpäter jein wirb，io müfien mix noø lange 及eit auf unjerer §ut fein，mollen wir nidt in bie Sdfingen fallen，bie uns werben gelegt werben．
$\mathfrak{W i x}$ fügen bem Gier（Sejagten als ergänzend einige $\mathfrak{W o r t e}$ unjeres geiftigen Freundes 马uan itber bie Widtigleit und ben corollarifden © 5 garafter bes betreffenden ©ebotes நinzu：
， $3 \mathfrak{b r}$ werbet wogl bemerft baben，baj̃ ber fpiritijal Detalog fid，möglidifit an ben früberen anjaliegt，ban er fidy beinage ber
 Mlaterielles fid nur auf moralijdem Gebiete betwegt．Ein Zeugnín in biejer $\mathfrak{B e z}$ iefung tönnte aber nur von ben freunben ber Madt verlangt werben und ihr würbet fäljaflid beftätigen，ban fie bei $\mathfrak{B e r b r e i t u n g ~ i f r e r ~ R e h r e n ~ v o n ~ g u t e n ~} 2 \mathfrak{A b j i d t e n}$ geeeitet murben．Gebet bie lange Reige ifrer Dogmen burd，und ifr werbet nidt Eines finben，bas ber Wafrbeit，bem Ridite und ber Riebe，von melder leģteren fie bod begaupten，bã fie bas Biel igrer Regren fei， günftig märe．Eure Sflaberei，bie Feffelung eures ©eiftez ift ber alleinige $\mathfrak{2 w e c f i}$ ，ben fie，und jeß̧t mehr als früher，verfogen，und barum follet ibr，wenn fie euer Beugnia für igr Streben in enn
 allerbings bem adden an und erideint als ©orollarium besfelben，
weil bas Zeugniß ber Wabrkeit fich im eigenen, im ganzen Reben des Menidjen beurfumbet. Эebes Dajein ift bas ̉eugniá, bas ber
 und Sieten ablegt, umb barum follet ihr ihnen bas eurige verjagen. $\mathfrak{D i e s} \mathfrak{t a n} \mathfrak{t} \mathfrak{D u}$, Freunb, in Deine Ertlärungen aufnehmen.
$\mathfrak{\Im} \mathfrak{u} \mathfrak{a}$.

## 


 Monatidurift anfündigten, jagten wir in unjerm Wrogramm, brei Souptmomente find im Spiritismus zu beaditen unb zu ergrïnden: $\mathfrak{D a s} \mathfrak{W a s}$, das Wie und bas $\mathfrak{W o z u}$, - nämlid bie Thatjaçe, bie Mittel zum 3wecfe, bie baraus entitejen, unb ben $\mathfrak{Z}$ wed jelfjt.

Des erjten und britten biejer Wunfte haben wir während ber fects verflofienen Sahre oft genug erwätht, bie Thatiade mit zahtreiden $\mathfrak{B e l e g e n}$ conftatirt, und ben $\mathfrak{Z w e d f}$ nod bfters angezeigt unb Gervorgefoben: $\mathfrak{D e r}$ Spiritisinus ift ber $\mathfrak{A} \mathfrak{A}$ bruat eines $\mathfrak{R a t u r g e f e g e z ~} \mathfrak{u n d}$ fein 3 wedf bas Wogl ber Menidheit.
$\mathfrak{W a s}$ bie Mittel zum 3wecfe anbelangt, bie bauptjädfićd in von jenfectigen $\mathfrak{B e j e n}$ ertgeilten Belegrungen unb in fïr bie Spis riten baraus entjtefenben Pflidten bejtelen, jo Gaben wix fie eben= falls nady mefreren Ridutungen bargejtellt und erwogen. Wber ifrer Mannigfaltigfeit wegen, welde nothwenbigerweife aus ber Matur ber $\mathfrak{B e l e h r u n g e n , ~ b e n ~ v e r i d i e b e n a r t i g e n ~ F a ̈ h i g f e i t e n ~ b e r ~} \mathfrak{B e x p f l i d}$, teten $\mathfrak{u n b}$ aus ber vieljeitigen $\mathfrak{A}$ (nwenbung ber TGätigfeit berjelben entiteht, find wir weit entfernt, alle ßunfte nur berüht zu baben, weldje diefe Mlittel in (id) enthalten.

Range fabon Gätten wir neben ber allgemeinen Betradtung ber Matur, beren ©fejese, unb ber Moral, bie baraus entquillt und bie wahre Syrunblage bes slüffes Mller bilbet, einige befonbere, ber $\mathfrak{2} \mathfrak{a s u ̈ b u n g ~ b e r ~ f p i r i t i j d e n ~ T h a ̈ t i g f e i t ~ a n g e b o ̈ r e n b e ~ M i t t e l z w e c t e ~ a n = ~}$ zeigen unb eingetgender befprecten wollen, wenn wir nidft jeit brei Oabren burd tief eriduitterte ©ejunbleit bavon abgefalten morben wären.

Was wir bis jegt nidt thun lonnten, wollen wir mun ber= juden; unb ogne ben Weg, bem wir bis jegt gefolgt unb ben wir ftets afs ben wahren betraditen, zu verlafien, werben wir mefr als früber unjer Streben einerfeits auf bas wiffenjdaftlide ©ebiet unb anberfeits auf bas materiefle Wobl bes Menjden ridten.

Auf bas miflenfdaftlide © ©biet, inbem wir natur: lide Erideinungen nad allen Ridtungen bes menidfliden Foridens auf ©runblage ber ipiritifden Ertenntniß zu extlären tradten werben.
$\mathfrak{W e n n}$ wir uns einerfeites ber $\mathfrak{W}$ abe ber gegenwärtigen $\mathfrak{W i f f e n =}$
 find; wenn wir mit freube unb Bewunberung bas ertennen, was biefelben für bie Emporbebung ber menidiliden ©ultur und bie Berbreitung ber $\mathfrak{W a b} \mathfrak{b l h}$ eit geteiftet Gat, fo finb wir anbererfeits nidtsbeftoweniger überzeugt, baß Bielez auf ibrem Gebitte nur auf §bpotbejen beruht, bie fid megr ober minber ber Wabrbeit nägern, ober menn fid aud bas Erforidite als Wabrgeit bemeift, fo tann e8 immer nur eine relative jein, ba ber fiets tiefer foridenbe Geijt bes Meniden jeben Tag auf bas jdion Erfannte neues \&idy wirft unb ben $\mathfrak{B e g r i f f}$ besfelben erweitert unb ergogt.
$\mathfrak{\Im n}$ biefer $\mathfrak{U}$ eberzeugung nebmen wir uns bor, 子ur Erörterung mander Frage an ber Seite von Sypotbejen, wenn nidts anberes,
 $\mathfrak{a u f}$ einer natürlidjen $\mathfrak{B a j i z}$, b. 乌. auf einem $\mathfrak{R a t u r g e j e g e , ~ f o ~ j o l l e n ~}$ auđ bie logifden Entwiatlungen ifrer ©srunbjäge wie alle anberen logijdian Folgerungen ber menidliden Erienntnia ibren Beitrag zur Entmiduang ber geiftigen ©ultur ber ©efelfidaft unb zum ©ffiafe bes Menjdjen geben.

Sjt bagegen, mie Mandie zu jagen pflegen, ber Spiritismus niøts anber8 al8 ein §oirngejpinnjt, ein gefägrlides Mittel in ben §änben von Betrïgern, um den menidfiden ©seift zu verbummen, jo beweife man e8 bod, und wir werben mit 2 ufridttigfeit ben
 mit ben Siegern feiern.

Sann man aber bas nidat beweifen, fo merben wir, unges adgtet aller Denegationen, zu bebaupten und zu beweifen fortfagren, Dás bie $\operatorname{Principien~unb~bie~Rebre~bes~Spiritismus~einen~reidliden~}$
 berbienen.

थuf bas materielle Wohl bes Menfaen, infoferne biefes $\mathfrak{W o g h}$ ber intellectuellen ober moralifden Entwidfung förber= lid fein tann; benn meiter erftreat fiad auf biefem Gebiete bas all $=$ gemeine $\subseteq$ (treben bezs ©piritismus nidt. Das Weetere bleibt bem inbibibuellen Ermefien einess Эeben übertafien.

Diefes feld des allgemeinen Strebens bes Spiriten eröffnet
 dáj fein $\mathfrak{B r u b e r , ~ f o ~ w e i t ~ e s ~ i b m ~ m o ̈ g l i a d ~ i f t , ~ n i d t ~ M a n g e l ~ a n ~ b e m ~}$ Motgwenbigiten Teibe, bietet ognebin feiner Mädfitenfiebe reidflide Gelegenbeiten, fiid zu üben. Unter biefen ift aber unftreitig bie erftere bie Sorge für bie Gefunb beit, ogne meldhe bie Rräfte zur That gelägnt werben. Desgalb ruft ber Spiritismus auf biefen Puntt unfere fite equfmertiamfeit, inbem er uns bejonber8 bas Mittel bazu lebrt, weldjes bie Matur felfit in einen Эeben ge= legt Gat.

Diefes Mittel ift bie Rebensfraft felbít, bie uns angeboren, ftets in uns tgätig wirtt unb auç unurterbroden, jebod nad $\mathfrak{u m}=$ ftänben mehr ober minber reidflid aus unz fribimt, bie theils intel= fectueller, theils materieller $\mathfrak{R a t u r}$ finb.

Ohne bier biefe Sraft in ibrer vielfättigen unb aud mandmal exftaunliden unb idwer extlarliden Eridjeinungen zu verfolgen, mollen wir fie nur in ibrer allgemein woglthatigen Eigenfdaft als $\mathfrak{n a t u r l i d x} \mathfrak{y e c i g i x a f t ~ b e t r a d t e n ; ~ u n b ~ o g n e ~ b i e ~ W i d t i g f e i t ~}$ ber Goben wiffenidaft ber Medicin, bie auch aut ber Matur ibre
 Ibyeile ber ©Sejellidaft einen Dienit zu erweifen, inbem wir ign mit einer $\operatorname{Praft}$, bie ein 豸eber befigt, und mit ber $\mathfrak{A} r t$ betannt machen, wie er fie für bie §̧erfittlung feimer eigenen Gefunbbeit unb ber feiner geliebten $\mathfrak{R a ̈ d f t e n ~ z u ~ G a n d ந a b e n ~} \mathfrak{y a t .}$
 burw $\mathfrak{U n w e n b u n g ~ b i e f e r ~ ß r a f t ~ b o r b e u g e n , ~ w i e ~ b i e l e n ~ f l e i n e n ~} \mathfrak{W e b e l n}$ tannte man nidf felfit, ober mit filfe eines Mitgfiebes ber familie
 unb anertannt wäre. Sidat etwa bá wir baburd beabjictigten, ben

 God, und man mürbe uns falidy beritegen, wenn man aus unferen Worten einen gebanten folgern wolle, ber es an 彐adtung für ben

unjdulbig unb untwidtig erideinen，anbere，wo ber firgt nidt jogleid erfdeinen tann，unb wo bieje §eiffraft einer fympatbifden Şand genügen mürte， $\mathfrak{u m}$ eine $\mathfrak{z}^{4}$ fürcttenbe Entmiflung bes Uebels $\mathfrak{a} \mathfrak{q}_{z} u \mathfrak{y a l t e n}$ ober felbjt ganz $\mathfrak{a u f z u g e b e n . ~}$

Wie viele andere foalle nod，wo，ungeadtet aller mifienjafis liden §gilfe，bas qeiben fidy in bie qānge zieht sber gar unheilbar ift．Sn folden fatlen，wer ift ber Bater，bie Miutter，ber Bruber
 igrer Rebensfraft bie £ualen bes getiebten Rranten linbern mödten！

Die Renntnī，bie ber Spiritismus uns von ber Matur unb Wirlung biejer Яraft und über bie 9 rrt，jie zu Ganḑaben，gibt，iit nidt \｛diwer zu erwerben，unb ifres $刃 \mathfrak{u k e n} 8$ wegen gebenfen wir in einer ßeige $\mathfrak{U r t i f e l}$ in unjerer ipiritijaen Mionatidurift ${ }_{n}$ Sidt bes Seufeits＂biejes midtige §hema，weldes übrigens feiner शatur nad boufiommen in bas ©ebiet bes Spiritismus gehört，eingȩenb unb mit ben nëthigen Beifpielen belegt，zu behanbeln．
$\mathfrak{U n d}$ fomit maden mix einen weiteren Sdritt in $\mathfrak{A u s f i u b r u n g ~}$ unjeres ßrogrammes，uns vorbeநaltend，in Folge ber fortjøreiten＝ ben Berbreitung ber \｛piritifaen Sefre nod umfafienbere zu maden．

9nbererfeit8，um unjere Mionatjarift „（itat bez צenjeit8＂ M以fen zugänglider zu madjen，treffen wir bie Beränberung bafin， dás man fid ganz＝ober balbjäbrig barauf abonniren umb fid aud cinzetne Şefte，jebod nur bei bem 5．erauggeber felbjt，ver： idaffen lann．

Eine Ermäßigung in bem ßreife ift aud iniofern getroffen， bá bas jäদrlide Яbonnement mit Mojtberjenbung für bie bitterrei＝ ゅifde Monardie，bie beutjden Ränber，bie Sdweiz，Stalien unb Rupland mit nur 6 fl． 50 fr ．，Galbjährig mit 3 fl ． 25 fr ．beredpnet ift．Sebes §eft feparat tojtet 60 fr ．

## Der Spiritismus im fjeideuthum.

## Şiftorifa=fritifde $\mathfrak{B e t r a d t u g g e n ~} \mathfrak{u}$ ber bie alten Meligionen.

2Yt. 1.

## Meligion ber Coghptier. (Folge.)

$\mathfrak{W i r}$ laffen hier bie Beweife bafitr fotgen:
"(88 war ein Bott, ber frither war alz ber Mafang aller Binge. Er war vor bem erften Botte unb bem erften Pipnige. Er ift unberänberlid in feinter Einfeit .... Ex: beftegt durch fid felbjt . . . Ery ift ber Gbott ber GBjtter. (Jamblicus, de misteriis.

 $\mathfrak{W e l t a l l}$, ber Droner bes Firmaments". (ફjierog(h)phifde Snjurif= ten, überjeģt bon (Shampoflion in feinen bejareibenden $\mathfrak{N o t i z e n ~}^{\text {bes }}$

 tradten, nennen fie ifn $\mathfrak{P y t h} \mathfrak{a}$, wenn fie ign als $\mathfrak{B o g h t g a ̈ t e r ~ b e = ~}$ tradten, nennen fie ifn Djiris. Er fat übrigens je nad feinen $\mathfrak{A}$ tributen und Dffenbarungen anbere Mamen." (Jamblicus, de misteriis. VIII. Abjanitt, 3. (5ap.)
"Die Egyptier glauben, baß bie ©bötter bas weltall regieren, bie Dinge erfalten und wadjen madfen." (Diodorus Bibliotheca historica. I. Bud, 14. BD.)
 tern nod irbifde gab, weldae fterblid waren, aber Dant ifrer Weizheit unb bas bem Mentiden erwiefenen ©futen bie gimmilide $\mathfrak{U n j t e r b l i d f e i t ~ e r w a r b e n . " ~ ( I d e m ~ i b i d e m . ~ I . ~ B u d , ~ 1 2 . ~ \mathfrak { B d . ) ~ }}$
 welden erfteren ©seburt und $\mathfrak{T}$ ob eigen waren, bei ignen begraben liegen, bā́ aber bie Seelen berjelben im Şimmel glänzen." (ßłu= tard de Isis. Seite 359. Auggabe 1824.)
${ }_{n}$ Die Egyptier glauben, bás bie Seele unfterblia fei unb bás nady bem Tobe bes ®obpers und gemifien $\mathfrak{U m m a n b l u n g e n ~ b i e j e l b e ~}$ $\mathfrak{i n}$ einen anbern menjdliden ßörper einziełfe." (Idem ibidem. Seite 351, 361, 372.)
 Unterwelt gemalt." (5̧erobot'\& (bejdidte. II. Buష, શr. 123.)

 Die finnbildid darafterifirten Werfe bes Tobten wägt man auf ben Schalen einer $\mathfrak{B a g e}$; ein Gott notirt ibr ©emidt auf feiner $\mathfrak{T a j e l}$ welde er ben oberften Ridter Dfiris übergibt. Diefe biero $=$
 Dfiris, und führe $\mathfrak{D i r}$ ben $\mathfrak{B r i e j t e r} \mathfrak{T}$ abo bor, weldaer ftets ber $\mathfrak{W a h r h e i t ~ u n b ~ G e r e c h t i g t e i t ~ w i l l f a h r t e . " ~ ( S G a m p o l i o n ~ b e j d r e i b e n b e ~}$ Notizen zc. Mbtbeil. A. Mr. 771.)
${ }_{\text {n }}{ }^{W}$ enn ein $\mathfrak{B e r}$ โtorbener in feinem Reben Barmberzigłeit, $\mathfrak{M a ̈ =}$ Bigfeit und andere $\mathfrak{T u g e n b e n}$ geiibt, fo loben ibn (bie Egyptier) und verfidern ign bes unaufgorliden gemeinjdaftliden Rebens mit bem Şeiligen." (Dioborus Giftorifde Bibliothet. I. Bud, $\mathfrak{N r}$. 92.)
„In ben tiznigliden $\mathfrak{T}$ obtengrüften von Biban el Mlolout find bie Orte ausgemalt, in welden bie gekeiligten Seeten von ibrer irbijden Wanberidaft ausiruben."
". . . Sie bringen ben ©bittern Dpfer bar .... शuf ben Mauern liest man: "Diefe Seelen Gaben bor Gott Gnabe gefunben, ba fie bie Drte bes Ruknes bewodnen, wo man bas himmliidue Reben lebt...., und fie werben emig bie ©egenwart bes hïditen ©ottes geniegen."" (©gampollion, Briff an bie Egypter, I., 13.)

## 9xt. 2.

## 

Der Sabeismus hatte als exften äuвerliфen ©harafter ben Sternbienjt. Ex berridte über $\mathfrak{U r a b i e n ~ u n d ~ e i n e n ~ g r o g e n ~ T h e i l ~}$ Qfiens, befonbers in Mettelafien. Sein ©ebiet war burd bie Refre 3oroafter's begrenzt. Er trug je nad ben Qänbern unb ©tämmen
 ganzen Firmamente vorgeftellt, ben Mamen $\mathfrak{N u a G , ~ T a a t a ~ f u ̈ b r t e . ~}$
(Die ©rumblage ber äußeren Form bes religiofen Syfems ber अgïnizier, weldes fith aud nad Sbrien unb nod weiter erftreatt,


Miodos aůgeiprodenen $\mathfrak{A n f i d t}$ erfenuen in $\mathfrak{A u g e m e i n e n ~ b i e ~} \mathfrak{\beta g} \boldsymbol{0}=$ nizier ein geiftiges ந̄ödifes $\mathfrak{W e j e n t} \mathfrak{a n}$, weldues, vermöge feiner EFin= wirlung auf bas materielle Princip, bie Welt eridaffen hatte. Mleh=
 übergegangen, wie Milizert oder Şertules, Mitarte ober $\mathfrak{B e n u s}$ unb bie Pabiren, wenn biefe leegtern jebod, wie Freret meint (\$jefdidite ber $\mathfrak{A l a b}$. XI. Bb., Seite 83), ifren $\mathfrak{U r j p r u n g}$ nidet in Egypten Gatten.

Die befaunteften (5ottheiten ber Chalbäer waren $\mathfrak{B a a l}$, ber $\mathfrak{G o ̈ d} j$ ite unb nady ber Meimung ber Belefrten geifige ssott; Maylitta beffen ©ultus berüfmt mar, und ber bejf Thurrad, ber (sott bes ßriegess. Die dalbäifde Friefterfajte, burd Macht und Weiskeit berügmt, witb bon ben meiften Brididitidreibern als ein babyloni= fぁer Stamm betradtet, ber ipäter ben Yiamen ber barbarifden Eroberer annabn; nad ber wabrideinliden Şypotbefe Memer's aber Gatte bie milbe Soorbe berjelben einen Stamm ibrer Wriejter mit= gebradt, weldje bernady in $\mathfrak{B a b y l}$ dilen fid in ber Sdule ber $\mathfrak{B e}=$ : fiegten civilifirten unt zu großer Selebrjamfeit gelangten.
©itiren wir jegt einige $\mathfrak{Z}$ eugen, weldye ben Spiritismus ber datbaiicden Religion barthun werben:
"Die Chalbäer veregrten einen Göditen (bipt, ber burd fith jelbjt befteft." (§ufebiuz, Praeparatio Evangelica. I. 9. (Sap. 10).
 ihrer $\mathfrak{B e r e h r u n g ~ e i n e n ~ \Re a m e n ~ g e g e b e n , ~ w e l d e r ~ " b e r ~ E i n z i g e " ~}$ bebeutet und beten ign als alfmädtigen ©sptt an (Macrobius Saturnalia. I. T. 23.
"Der §bafte, ber Exwige bat eine unvergänglide Madt. Erx regiert ewig über alle Sabrhumberte. Bor ifm find alle Geidibpfe ber Erbe Midts. Ex mirtt nad feinem Willen auf alle ßräfte beg Simmels und auf alle Betwogner ber Erbe ein. Er ift ber ®önig ber $\mathfrak{F}$ immel. $\mathfrak{A l l l}$ feine $\mathfrak{W e r f e}$ find $\mathfrak{W a h r f e i t , ~ f e i n ~ g a n z e s ~} \mathfrak{B e r f a h r e n ~}$ ift ©eredtigfteit." (Prophetia Danielis. ©ap. IV. B. 31, 32, 34. Worte bes Rebucobonojor.)
"Die ©haldäer glauben an mogltgätige ©゙ઃtter." (ßlutard, von

"Die ©balbäer behaupten, bie gittlide $\mathfrak{B o r j e f u n g ~ h a b e ~} \mathfrak{A}$ (fez gefügt unb angeorbnet, unb baß jeģt aUfes, was unter bem ફ̧immel ober auf Erben fidy ereignet, nidt aus 3 ufall ober aus eigener

Sraft gefdebe，fonbern rurd ren willen ter Gritter angeartnet und kejtimmt jei．．．．rab sieje byatter gegen sie Mleniden febr gütig feien．＂（Diodorus Bibliotheca historica．I．2． 3 ir ．30．）
＂Eie（b゙gtter finnen ien Mieniden bas unbefannte oifen＝ baren．＂（Prophetia Danielis．Eap．II．B．11．Wiorte ber daleäis iden Theclogen an ben §önig 刃lebucctonojor．）
${ }_{\text {Oalidezar，}}$ auf weldem ter Geift ber beiligen Gätter rugt．＂ （Ibid．©ap．IV． $\mathfrak{B}$ ．5．Siorte bes ßënigs $\mathfrak{R e b u c c o o n c j o r . ) ~}$
＂Sie von ber verterfliden Eingebung ber unreinen ©seiter geleiteten Meniden finb lajtergaft und rudles．Sie werten ben bäjen Geijtern ähnlid，mit denen fie in Berbinbung ftegen，und welde fie zu allerlei $\mathfrak{U e b l e m}$ treiben．＂（Jamblicus de misteriis． Lez．III．Cap．31． 2 （uళ ter theologifden צeegre ber Chalbüer．） Niceforo Filalete．

## （Fortfetzung folgt．）

## Dit $\mathfrak{I e f n i t e n}^{2}$

## （Fortjegung．）

## $\mathfrak{M} \mathfrak{g z} \mathfrak{z}$ g aus bet $\mathfrak{B u}$ Ile Clemens XIV．gegeu bie Sefuiten．

Wix Gaben weber Sorgialt nod Nadforjdungen gejpart，um $\mathfrak{A}$ ఝes zu entbecten unb zu prüfen，was auf ben $\mathfrak{U r i p r u n g}$ ，bie $\mathfrak{F e r t}=$ idfritte und ben gegenmartigen Stand des gemeintin bie © ejelt
 Gaben ertannt，baß er von feinem（sränder eingefegt morben，um an ben Šeile ber Seelen，an ber Befebrung ber Reger und bejons bers $\mathfrak{a n}$ ber ber $\mathfrak{U n g l a ̈ u b i g e n ~} \mathfrak{z u}$ arbeiten．

Ess erideint inbefien offenbar aus bem Snbalte unb ben 9 Ous＝ brüfien ber apojtolifden ©oujtitutionen，baß man gleidy beim $\mathfrak{B l}_{\mathrm{B}}=$ ginne biefer Gefelfidaft bie Saat ber 2wietradt unb ber Eiferfudt in ify mudern fah，nidy nur unter ifren eigenen Mitgliebern， fonbern au凶 mit ben anbern regelmäßigen Drben，ber Weltgeiftlid＝
 $\mathfrak{W i f f e n j d a f t e n ~ u n b ~ f o g a r ~ m i t ~ b e n ~ F u ̈ r f t e n , ~ i n ~ b e r e n ~ S t a a t e n ~ f i e ~}$ aufgenommen morben，und baß biefe Streitigfeiten und Erirterungen bald bie Eigenjdaft unb Ratur ber ©eetubbe，bie 及eit ber \｛ulafiung
zu beren Mblegung，bie Madft aus dem Srben auszuftoken，bie $\mathfrak{U}$ ufnagme in bie heiligen $\operatorname{Orben}$ ogne priciterfiden Redtegrunb unb feierlidye ©elübde gegen bie Beidluifie bes tribentinifden Concils unb berjenigen $\mathfrak{P i u s}$ V．，$u n j e r e ళ ~ \mathfrak{B o r g a ̈ n g e r s ~ b e i l i g e n ~} \mathfrak{U n b e n f e n s , ~}$ zum ©egenfande Gatten；bald bie unumiduräntte Madit，welde ber Dbergeneral fiay zuidrieb，unb anbere bie ßegierung ber ©ejellidaft betreffenbe Punfte；bald veridiebene Refrartifel，bie Befreiungen und Borrectite，von welden bie Bifabje ber Orte unb anbere in firclide ober weltlidje Würbe eingejegten Perionen befaupteten，baß fie ifurer ©seridtzbarfeit ober ihren Rechten Eintrag thun；enolid fielen ben Pitgliebern ber ©efellfanft fefr fdwere Qntlagen zur \＆aft，bie ben frieden und bie æuhe des duifliden Staates niditwenig geftort haben．

Die ausfoärtigen unb gäusidden Streitigfeiten wurben immer
 bie man befonbersallzu groser $\mathfrak{B e g i e r b e n a d i r b i f ø e n ~}$ （5）üteru befdulbigte；baraus entitanben bie Sebermann be＝ fannten Unruhen，weldie ben apofolijden Stuht jo fegr betrübt unb beläjtigt Gaben；baher die ßejdulufie mehrever Fürften gegen bie ©rejellidaft．

Wix Gaben gewiß mit bem größten Sめmerze wahrgenommen， bā́ biefe und viele feitben angetwande 5gcilmittel weber bie Madat
 Silagen gegen bie genannte Gefelfidaft zu entwurgetn und zu zer＝ ftreuen；bā̧ unjere $\mathfrak{B o r g a ̈ n g e r ~} \mathfrak{U}$ rban VIII．，©flemens IX．，X．， XI．und XII．，Alteranber VII．und XIII．，Эmocenz X．，XI．，XII． unb XIII．unb Benebict XIV．，welde fi申b vergebens damit bejdäf＝ tigten，um ben Frieben in ber ßirche wieberherguftellen，mefrere Geilfame ©onftitutionell，jownhl über bie，fei es auserfalb，fei es bei Gelegenteit ber Mijfionen ber ©efelljafat unterjagten weltliden （bejuafte，als aud ubbe ifre fehr ernjten 3wiftigfeiten und Strei＝ tigleiten mit ben Bifdüfen ber Derter，ben regelmäß̉igen Drben， ben frommen Stifturgen und Bemeinben jeder $\mathfrak{A r t}$ ，weldher $\mathfrak{Z w i f t}$ unb Streitigfeiten in Guropa，Mjien and צmerifa zum großen Sdaben ber Seeten und zun Staumen ber Bölfer verbreitet find， jowie audd in Betreff ber Grtariung mb Mebung ber Geibnifden ©sebräudge berfünbeten，bie an gewifien Srten mit Unterlajiung ber bon ber affgemeinen ふirde gegbrig approbirten beobacblet werben； betreffend ferner bie Benitztung und Deutung ber ©efinnungen，
welde ber h．Stubl als ärgerniberregend und als ber befferen Sittenzudt $\mathfrak{e f f e n b a r ~ f ø a ̈ b l i d ~ v e r b a n n t ~ h a t ; ~ u n b ~ e n b l i d ~ b e z u ̈ g l i d ~}$ anberer ebenfalls gödit widtiger unb bejonbers notblaenbiger segen＝ ftänbe，um bie Reinheit ber Dogmen flectenlos zu exbalten，woraus fowobl in unjerer als in vergangener 及eit eine Mienge Madtbeile und Scäben，wie bie Störungen unb Unrugen in fatboliiden \＆änbern unb $\mathfrak{B e r f o l g u n g e n ~ g e g e n ~ b i e ~ § i r c h e ~ i n ~ m e b r e r e n ~ ß r o b i n g e n ~}$ Qfiens und Europas Gervorgegangen finb．Enblid baben unjere $\mathfrak{B o r f a h r e n ~ g r o ß e n ~ \Omega u m m e r ~ e m p f u n d e n , ~ u n b ~ b e f o n b e r ళ ~ § a p i t ~ \Im n n o = ~}$ cens XI．\｛el．afnbenten8，welder bon ber शotgwenbigteit fid ges
 gen ihrer Sileiber zu geftatten；Bapft Snnocens XII．，welder ge nöthigt war，ify mit berfelben Strafe zu broben，unb enblid Benebict XIV．nod frijden $\mathfrak{A}$ nbenfens，ber eine $\mathfrak{D}$ urdjuøung ber Şäufer und ©ollegien anzuorbnen fich für bemuifigt bielt．
$\mathcal{U}_{\mathfrak{m}}$ nun in einer fo ernjten $\mathfrak{A n g e l e g e n 马 e i t ~ u n b ~ w o n ~ f o ~ g r o b e r ~}$ Widatigleit ben fiderften Entidluß zu faffen，Gaben wir bafür ge＝ halten，bas wir eines langen 马eitraumes bebürfen，nidy nur um jorgfältige $\mathfrak{U n t e r j u c ̧ u n g e n ~ a n j u f t e l l e n , ~ m i t ~ \Re e i f l i d f e i t ~ a b z u m a ̈ g e n ~ u n b ~}$ mit ber größten $\Re(u g h) e i t$ zu überlegen，fonbern aud um von bem $\mathfrak{B a t e r}$ Des Qidtes burd Seufzer und beftänbige Gebete eine bejon＝ bere $\mathfrak{j} i l f e$ und einen bejonberen Beijtand zu erbitten，welde wir uns and burゅ bie Bermittlung ber ©ebete und frommen Werte ber ©犬läubigen，an bie wir uns gewendet，zu veridaffen gefudt Guben；wir haben unter（aberem aud prüfen wollen，auf welde © $\mathfrak{b l u n b l a g e}$ bie bon bielen Berfonen angenommene Meinung fid fiüze，baß bie ©sefellidaft Эefu bon bem Trientiner © $\mathfrak{C n c i l i u m}$ auf eine feierlide $\mathfrak{W e i f e}$ genegmigt unb beftätigt morben jef；und wir Gaben erfannt，baja auf biejem © ©oncil von ber Gefellfanft nur bie Rede war，um fie bon bem alfgemeinen Decrete zu befreien，burd weldes in Betreff ber andern regelmäßigen Drben feftgeftellt worben war，bás nad bollbradtem Nobiziat die fähig befunbenen Movizen zur $\mathfrak{P r o f e} \mathfrak{b}$ zugelafien ober aus bem Stifte entlafien werben follten．

Bei biejer ©selegenheit extlärte bas ந．©oncilium（25．．©ił̧ung， 16 c．de Regular．），nidts erneuern nod irgenb ein Berbot erlafien zu mollen，weldes ben Drben ber ©eiftlidfeit ber ©sefelfidaft Sefu
berbinbern tbinte，bem ફerrn und feiner ßirche ifrem frommen， vom h．apoftolifden Stuble geneநmigten $\mathfrak{F n f i t u t e}$ gemäß zu bienen．

Madbem wir fo zaflreidy unb nothmenbige Mittel im $\mathfrak{B e r}=$ trauen，bas wir von ber ©egenwart unb ber Eingebung des Geiligen ©feiftes unterftuzt werben，angemenbet，genöthigt
 den $\mathfrak{F r i e b e n}$ bes ¢riftliぁen Staates zu erhalten，zu geminnen und zu befeftigen unb autes，was ibm ben geringften Sajaben zu verurjaden fäbig wăre，zu entfernen；außerbem einjegent，baß bie befagte ©efelfjáaft Sefu，bie reiøliden und beilfamen Früdte unb bie großen Bortbeile，um berenwillen fie approbirt und mit jo vielen $\mathfrak{B o r r e d t e n}$ gefdmüdt worben，nidt mehr bringen tann，und baß fogar，folange fie beftebt，es äuberf fawierig und viet： leidit gänzlid unmöglid ift，ber アirde einen wahren unb bauernben frieben mieberzugeben；aus biefen mädtigen Bemeggrünben bazu beftimmt，unb burd anbere mädtige
 ber Rirde uns an bie நand geben und welde wir in ber Tiefe unfers 乌erzens gebeim halten；in ben fußtapfen unjerer $\mathfrak{B o r g a ̈ n g e r}$ unb bejonders ©regor X．im ©oncil zu \＆yon gebend， weil es fid ebenfalls um eine © efellidaft hanbelt，beren Stiftung und Drbensregeln fie in bie 3ahl ber Bettel： orben reigen；⿹\zh4山les wofl erwogen mit untruiglider Wififenidaft unb apoftolifder Madityolltommenbeit：
 auf；wir entziegen ifr und fixaffen ab alle wid jedes ifrer Memter，
 Collegien，Şofpizien，Miciercien $\mathfrak{n} \mathfrak{y}$ was immer far Orte，in

 geubeiten，Berfafinagen，wemu fie and eiblid burd apofolijup ©oe： $\mathfrak{u c}$ gmigung oder jouft beftätigt jeiu mögen，nub alle nud jedes biefer
 Durd ©egenwărtiges als vollfandig nub hinlảnglid ausgebriatt ge＝ Galten wiffen wollen，wie wenu er Bort fär Mort barin ansgefproden
 Cable，bie fie entyalten mögen．

及u biejem Begufe exflăren wir jedmede Mrabt von Ober： general，Brovinfialen，Bifitatoren and allen amberen Borgejestea

Der genaunten ©epjellidaft als für ewige 及eiten abgefóaff nub gäntifid erloidien fowohl im ©eifliden als weltlidien，inbem wir
 Bifăfen der Orte übertragen．
$\mathfrak{W i x}$ beginnen Geute mit Folgenbem eine ßeige bon $\mathfrak{A}$（uzzügen $\mathfrak{a u s}$ ben vorgüglidjfen Sduriftitellern，bie fid mit bem jefuitidden $\mathfrak{A u s j a g ̧ e ~ b e j d a f t i g t ~ b a b e n ; ~} \mathfrak{A u s}$ züge，bie gecignet finb，ben Rejer vorzubereiten，über nidtts mekr zu ftaunen，was mir in ber Folge fagen werben．

## Geheime Juftuctioueu ber Jefuiteu

（Monita secreta Societatis Jesu） bon ©́Garles Soubeftre．Wariz 1869.
 ber eudh mit $\mathfrak{U n r e d} \mathfrak{t} \mathfrak{a u s f r a g t , ~ e u d h ~ e i n e n ~ S d j a b e n ~ z u f u ̈ g t e t , ~ b e n ~ i b r ~}$ burd ben 凡umitgriff，bon bem mir eben fpraden（bon ber \＆ugge und ber $\mathfrak{A r t}$ ，bie $\mathfrak{W a h r g e i t ~ m a n d i m a l ~ o h n e ~ S u ̈ n b e ~ z u ~ v e r b e i m l i d e n ) ~}$ verbüten fönnet，eben fo oft ift es eudd erlaubt，in curen $\mathfrak{B o r t e n}$
 ber Drbenggefellidaft zur feligiten Эungfrau Mrarie，zum Bebraucie ber Sdüler，weldye in ben Bymnafien ber ©sejellidaft Эeju fubiren．15．Theil．）
＂Man fant fduören，baß man Eetwas nidt getban babe， obgleid man es wirflid getban hat，weun man ez bei jid jelfjt io meint，dak man es an einem gewifien $\mathfrak{L}$ age，ober bebor man geboren wurbe，nidy getfan babe，ober wenn man irgend einen anberen äguliden $\mathfrak{U m j t a n d}$ barunter veritegt，ogne daz bie $\mathfrak{B o r t e}$ ， beren man fidy bebient，einen Sinn haben，ber es erfennen lajien fönnte．Und bies ift jebr bequem bei vielen ©selegengeiten，unt ift $\mathfrak{i m m e r}$ geredt，menn es für bie Gejunbheit，bie Eghe ober bas Bermögen notgwendig ober nüblid ift．＂（Moralijøe Werfe． Oeurres morales du R．P．Sanchez p．2，liv．1II．）
$\mathfrak{D e m}$ ßater Emmanuel Sa von ber ©sejellidaft seju zufolge： „Begefgt man feine Fälidung，wenn man，um eine Erbidafts＝ ober 丹belsurfunbe，bie man verloren hat，zu erfegen，fich jelbit eine jolde anfertigt．＂（Aphorismes des Confesseurs．Co－ logne 1590．）
 er, weun man ign barum bäte, felbit geben mürbe, obgleid er es nidyt will, bā́ man es igm heimlid nefge, und man braudt es nidt zurüđ゙zuerftatten." (Id., ibid.)
"Es ift fein Diebjtagl, wenn man bem Manne ober bem $\mathfrak{B a t e r}$ eine Pleinigteit Geimlid nimmt."
${ }_{n}$ Derjenige, welder fein $\mathfrak{U n r e d} \mathrm{g}$ getban, wenn er Etmab, was igm nidg gehörte, barum genommen hat, weil ber Eigentgümer feinen (sebraud babon madte, ift nidt verpflidtet, es zurüas zugeben." (Id., ibid.)
$\mathfrak{F n}$ feinem Essai de Théologie publique, verőffentlidit im Sabre 1736, behauptet $\mathfrak{B a t e r} \mathfrak{T} a b e r n a, ~ b a \mathfrak{B}:$
"Wenn ein Ridter ©eld angenommen, um ein ungerechtes Urtheil zu fäluen, ift es wahrideinlia, dak er biefes geld be= Galten terne. Das ift bie Mreinung von adtundfianfzig jefuitijden Doctoren."

Quf bie Frage:
 ofne fid bie Excommunication zuzuziehen?"

Wirb geantwortet:
" $\mathfrak{W B e n n}$ er es megen einer \{dändiduen $\mathfrak{U r j a c h e , ~ m i e ~ 子 . ~} \mathfrak{B}$. um auf eine Spibzbüberei auszugeken ober fidy incognito an laberlide Drte zu begeben, ablegt, um eq bald wieber anzuzieben."

Eine anbere $\mathfrak{F r a g e}$ :
„Dürfen Sinechte, weldge fith über ifren ©sebalt beflagen, ben= jelben felbjt vergrößern, indem fie von bem $\mathfrak{B e r m}{ }^{\text {gigen }}$ ihrer Serren fo viel nefmen, al8 jie für nothwenbig Galten, um biejen ©ekalt mit ifrer Mrathe auzzugleiden?"

Ontwort:
 fie bie $\mathfrak{A} \mathfrak{n j t e l f u n g ~ f u c f t e n , ~ f o ~ a r m ~ w a r e n , ~ b a ̄ ́ ~ f i e ~ b a s ~} \mathfrak{A n n e r b i e t e n , ~}$ weldes man ignen gemadit hat, auzunefgmen gezmungen waren, und wenn die Sinechte ifrer $\mathfrak{A r t}$ anbersmo mehr verbienen." (Somme du P. Bauny p. 213 et 214 de la $6^{\circ}$ édition.)

Escobar zufolge
„Darf eine $\mathfrak{F r a u}$ fpieten und $\mathfrak{b i e z u}$ igrem Manne (belb nebpmen." (Chapitre du Larcin, tr. 1, $\mathrm{N}^{\mathrm{o}}$ 13.)

Der 2bநanolung über bie $\mathfrak{B u} \mathfrak{\beta} e$ ( $T$ raité de Pénitence) bes Paterz Wolèze Reynald zufolge
"bürfen bie Diener geimfid bie (Güter ibrer Şerren unter ber
 Galte zullein find, negmen, und fie find von ber Wiebererftat= tung befreit."

Der Pater $\mathfrak{A n t o n ~ © a s n e b i ~ b e g a u p t e t , ~ b a s ~}$
${ }^{\text {n }}$ (Gott ben $\mathfrak{D i e b j t a j l}$ nur injoweit verbietet, als er jdledt ift, nidft aber menn er als gut erfannt mirb."

Nad ber Moraltheologie bes Эefuiten æhomas Tamburin (gebruăt zu Qyon im Sabre 1659):
, 3 fit man nidt bei Strafe ber Tobjünbe berpfididet, was man in megreren fleinen Diebjtählen genommen hat, zurüafuerftatten, wie grob auch bie ©efammtiumme fein möge."

 und nad Einigen fogar zur $\mathfrak{B e r t h e i b i g u n g ~ f e i n e s ~} \mathfrak{B e r m b g e n s}$ erlaubt ift, zu tobten."

Bater \&effiů glaubt,
„סaß ein Geiftlider, ber, jtatt zu fliegen, benjenigen, welder ign angreift, toblet, nidut gegen bie ssereçftigteit fündige, weil er zum Ffliehen nidt berpfliøtet ift."

Stephan Fagunbez, in einer $\mathfrak{\mu}$ b̧anblung über bie $\mathfrak{B o r}$, jariften ber zegn ©ebote (traité sur les préceptes du Décalogue), veriffentlidit zu \&qon 1640, 1. Band, (Gap. 2, p. 501, brüatt fidy forgendermaß̉en aus:
${ }_{n}$ Pathodifde Sinber bürfen ifre Eftern bes $\mathfrak{B e r b r e d}$ ens ber Regserei anflagen, obgreid fie mifien, baß biejelben bafür verbrannt unb zum Tobe gebradit werben, wie es Tolet lebrt, . . . und fie bürfen ifnen nidt nur bie Mabrung verjagen, wenn fie fie von bem fatholijden sfauben abwenbig zu madjen traditen, fonbern fie tannen fie jogar, inbem fie bie Mäp̄igung einer geredten Bertbei= digung beobadten, tobten, wenn ibre Eltern fie mit Gelwalt zum $\mathfrak{A}$ иfgeben bes slaubens zwingen mollen."

Der Sejuit Bonacina ipridgt bie Mutter von jebem Fregler frei, "welde ben $\mathfrak{I o b}$ igrer $\mathfrak{x} \dot{0}$ dpter münidt, wenn fie biefelben wegen beren $\mathfrak{y a ̈ f l i d f e i t}$ ober $\mathfrak{A r m a t h}$ nidt berbeiraten tann."

Mad ber Moraltheologie bez P. Anton Escobar
${ }_{\text {nift }}$ ift erfaubt, einen Berbannten burd Berrath zu töbten." (IV. $\mathfrak{B a n b}$, Seite 278.)
＂Ebenfo ift es erlaubt，Diejenigen zum Tobe zu bringen，
 （Id．ibid．，p．284．）
（Fortfekung forgt．）

## Dit freiheit Des menfaliden willens $\mathfrak{n d d}$ Die Daraus her－ vorgehende Derantwortlidkeit Des Aten［den．

Bortrag，gégalten im fpiritifden Bereine zu $\mathfrak{B i e n}$ am 22. Dctober 1871. （ऽおluణ．）
Bei ber von ber fpiritifaen Rebre yon beren $\mathfrak{A n g a ̈ n g e r n}$ ges forberten unbebingten unb rüataaltzlojen Berantwortlidfteit ift e8 felbjtberftändlid，dan ber Spiritismus fid nidd begnügen tann， biefelbe bloz zu forbern，fonbern er muß in natürlider ©onfequenz aucd bie Mittel angeben，welde er bem Meniden zu Sjebote ftellt， ober fie iGm nambaft madt，um biefe volle und unbebingte $\mathfrak{B e r}=$ antwortlidfeit für $\mathfrak{I q u n}$ unb 民affen ungeideut übernełmen zu \＆゙ロnnen．

Der Spiritismus fügrt auđ biejen Machmeiz biz zur Exibenz， feine $\mathfrak{Q u f g a b e}$ ift igm leidt，benn er verläßt ben Stanbpuntt ber eminenten ©feredtigteit feinen $\mathfrak{Q u g e n b l i a ̆ , ~ e r ~ e r f l a ̈ r t ~ u n d ~ w e i f t ~ u n s ~}$ nad，bā̃ bas uns innemobnenbe ssereatigfeitegefüfl，wenn wir es beadten，bieje Mittel jdun involvirt．

Diefes Geredtigfeitygefügl ift aber eine integrirenbe Eigens iøaft be8 menidliden ©eiftes，unb nawbem biejer wieber feine Igätigfeiten in zwei wejentliden Ridgtungen，welde ein und bafjelbe Biel ber Berbolftommnung baben，äusert，welde wir in ibrer
 diefes jebem Meniden innewobnende sjeredhtigfeitggefübl ber mora＝ lifden ßidtung in ben ßraftảußerungen Des menidiliden ©̧eiftes an．
§m auf ber gidajten Stufe planetarifder Entwidung fehen＝ ben Mleniden müjien bieje zwei 5̧aupttgätigfeiten bes ©eiftes vollig gleidh intenfiv and in vollenbetfiter ફaarmonie ftehen，b．G．โtet8 foroogl untereinanber alz aud einzeln zu ben in ber efusenmelt liegenben，bie Entwiflung bez Menfajen bebingenden Berbätnijien．

Se nadybem biefe Berbältnifie fi屯d änbern，b．b．mit ber fort $=$ ¡ゅreitenben $\mathfrak{B e r a ̈ n d e r u n g ~ b e r ~ M i a t e r i e , ~ m u ̈ f i f e n ~ a u d ~ S n t e l f i g e n z ~ u n b ~}$

Mhoralität im Menjaen fid äntern, sa aber sie Materie fid in feiner rücfidureitenben $\Re i d t u n g, ~ j e n b e r n ~ n a d ~ f o r t i d r i t t l i d e r ~ \Re i d . ~=~$

 lität nur einer Steigerung unterliegen tönen.
$\mathfrak{U n b}$ zwar läßt fidy behaupten, bas mit fortidureitenber nor= maler Entmiaflung diefe zwei Saauptthätigfeiten nabegu gleid intenfib fein müjjen, aus bem einfaden ©srunbe, weil bie fortjdreitenbe Entwiffung bie ftetig wadifenbe ⿹\zh26armonie in ben Sraftäuse= rungen bes menjdfidyen Ereites bebingt, benn wo tönnte eine 5̧ar= monie Gergeftellt fein, wenn $\mathfrak{J n t e f l i g e n z ~ u n d ~ M l o r a l i t a ̈ t ~ e i n e ~ w e j e n t = ~}$ lid verjdiedene Sutenjität bejäßen?
$\mathfrak{F} \mathfrak{u n s} \mathfrak{a u f} \mathfrak{n i e b r i g e r}$ Stufe ber Entwitiung ftegenben Men= fiden ift natürlid bieje ⿹\zh26armonic eine jehr geringe, es fommen nur zu Gäufig arge Difionanzen vor, oaker ift es audy jelbitberftändid, Das $\mathfrak{J n t e l l i g e n z ~} \mathfrak{z}$ unb Mioralität in uns jebr viele wefentlide Snten= jitäten und Wedjelbeziełungen entbalten, dáa in vielen Sndivibuen die Sutelligenz auf ziemlid hoger Stufe ftegt, wäbrend die Moras lität in benjelben fid taum bemertbar madt; anbere mieber, wo bie Midralität auf göherer Stufe als bie Sntelligenz ftegt, unb foließ. lid folde, bei welden Midral und Jntelligenz fid nabezu bas © fleid= gewidt halten.

Wenn wir bei biefen brei $\mathfrak{A r t e n}$ bon Entwidung 8 fufen unterfucben, welde ßlajfe von Mienjchen auf ber gidgiten jtegt, jo $\mathfrak{m u ̈ j} j e n$ wir jelbjtberftänolid jene barauf ftellen, bei welder Sntellis genz und Moralität gleid entwidelt finb, weil in biejen bie Şar= monie in ben Thätigteiten des menidfiden seiftes am größten ift; jobann reiben fich jene mit überwiegend entwifelter Moralität und
 leiter geft Ging zur Gvibenz Gervor, baj unter aflen Umitanden ber Mienjø Mloralität bejißen müjfe, um jeiner Bejtimmung geredt zu werben, dan bieje zur $\mathfrak{B e r b o l f o m m a n n g ~ u n u m g a ̈ n g l i d ~ n o t h = ~}$ wendig fei.

Der Spiritismus ftelit nun eben biefe Moralität im Menidjen - indem er erflärt, baf nur bieje ben wabren Werth bes etbifden ©Seiftes bejtimmt, und daj̃ ber Mlenjd, wolle er feiner Be: ftimmung geredyt werben, bieje Moralität anjitreben und erreiden $\mathfrak{m u ̈ f i e}$ - als bas erjte und vornegmite ©sebot feiner Regre auf.

Bir wollen nun unterjuchen, intwiefern ber Spiritismus ben Madweis fügrt, bas bieje Moralität bem Menjden es mïglid madje, bie bolle und unbebingte Berantwortlidffeit für fein $\mathfrak{T}$ qun und $\mathfrak{R a f f e n}$ zu tragen, unb wolfen bem einen fleinen $\mathfrak{U}$ eberblicf vorausjdicien, wie übertant bie Menidien fid zu biejer Mlorafität ftellen, wie fie biefelbe beuten unb weldye $\Re l a f i e$ von Meniden, menn wir iGre Stellung zur ©reiftibee berüaffidtigen, bieje Moral thatjädflid übt, unb in welder art fie biefelbe üben.

Эn igrer jelgit unb igrer Gxiftenz unbewaßten Wejen fann von einer Moralität feine Rebe fein, aus bem einfadjen ©rrunbe, weil fie für ifre $\mathfrak{T h a t e n}$ nicht verantwortlid) gemadyt werben fönnen, inbem ifnen bie freie $\mathfrak{B a h l}$ feglt, Das Erfannte im Sinn bes ©uten $\mathfrak{a u s}$ zufïtren. Wir müfjen baber bie Moralität als eine integrirenbe Facultät des menidfliden ©eijtes bezeidnen und miifien in biejer Fsinfidat ben Materialijten bas Medit abjpredent, eine Moralität im $\mathfrak{M e n j d e n} \mathfrak{a u f z u f t l f e n , ~ f i e ~ v o n ~ i g m ~ z u ~ f o r b e r n . ~}$

Subem die Miaterialijten erflären, baf ber Mienidi nur Ma= terie fei, follten fie audy in logifder Conjequeuz nadweijen tönen, das es in ibm feine Moralität gebe; bod vergeblid wäre alle ihre Mühe in biejer $\mathfrak{B e}$ giehung, benn bie jafagenbjte Wiberlegung igrer Theorie finben fie in biefer Şinfiaf in fid felbit, inbem es jehr viele unter ifnen gibt, weldie auf einer Stufe ftehen, wo $\mathfrak{J n}=$ telligenz $\mathfrak{u n b}$ Moralität fidy bas © feidggewidt Galten.

Der gropkten Berunglimpfung bes Begriffes Moral aber madten fiđ bie $\mathfrak{B l i n}$ bgräubigen ber driftliden Religionsjecten iぁulbig, erftens baburd, bas burd ihre ganzen sefren, an benen fie halten, die ©sereatigfeit bes bidajten ©eiftes entitellt und Ruggen geftraft wirb, ferner baburd, daj ifre Drgane fogar bas Bäje billigten, wenn es igre 3wecfe farberte; fis vermirrten unb zeriturten ben unverfälfdten Begriff bes ©futen aus meift felbitiüctigen 3weaten.
$\mathfrak{W e n n} \mathfrak{m a n}$ bei ignen von Moralität fpreden fann, io ftegt bieje auf jehr niebriger Stufe.

Wir wolken baker nun jegen, welde Onjdaunugen ber Spiri= tismus über bieje Mloralität bes Menjajen geltent madjt.

Derfelbe extlärt, dar nidft bie Goghe Эntelligenz, fonbern wejentlid bie Summe ber moralijden Eigenidaften, ben wahren $\mathfrak{W e r t h}$ bes Menjdien ausmachen. Der Muķen eines ©enies, eines mit $\mathfrak{h o b e r}$ Sntelligenz begabten Meniden fann für bie Menjabeit
nur bann ein ausgiebiger unb wabrgafter fein, wenn biefes Genie mit der auf entiprechenber $\mathfrak{5}$ ăge ftegenben Moralität gepaart ift.

Die jpiritijas Zebre weift ferner nad, raß jener Menja, bei weldem bie moralijden Eigenidajten bis zu einem Goben Grabe entwidelt finb, wenngleia feine Sntelligenz auf tiejerer Stufe ftebt, ber Menfageit zwar nidt wejentliden $\mathfrak{P a k e n}$ bringen fann, ibr aber aud in feiner $\mathfrak{F z e i f e}$ fdaben mirb, wägrend ras Genie ogne entipredjenbe Mioralitāt nur zu leidt von feiner boben Sntelligen; $\mathfrak{M i}$ ībraud maden mirb unb in gemij̃en Faullen ber Meenjageit empfindid fáaben fann.

Rad fpiritijaer Refre finb es alfo vorwiegend bie moralijden Eigenjdaften bes mlenjden, welde nidt nur für biefezs irbijde Zeben feinen eigentliden Werth bejtimmen, foubern welde allein ben Grab ber Berbolffommaung beftimmen, in weldem ber menfid= lide ©eift fid befinbet.

Der Spiritismus jtellt in conjequenter $\mathfrak{F o l g e}$ feiner übrigen Regren baber ben Sak auf, bas ein Fortjdritt auf ber Stufenteiter ber Berbolffommaung nur bann maglid ift, wemn ber Menja ben beftimmten und nöthigen $\mathfrak{G r a b}$ von Moralität erreidt hat. So
 tommnung möglid, mag aud bie Sntelligenz nod jo jebr entwifelt jein.

Snbem aber ber Spiritis̊mus erflärt, bā ber Mienid fo lange ben Exbenexiftenzen unterliegt, bis er fid jenen grab yon Moralität angeeignet $\mathfrak{h a t}$, ber zu weiterem $\mathfrak{F o r t j}$ (attte zur $\mathfrak{B e r}=$ volffommnuig unbebingt nothwenbig ift, unb feine aukerbalb biefer Erbe liegenben Siele uar bann erreiden $\mathfrak{t a n n}$, fo zwingt er ben Menjden im eigentlidjiten Sinne zur Moralität.

थtle Erbenexiftenzen, bitnen welden ber Mienid teine Mora= lität zu erreiden beftrebt war, fie find ofne jegliden sutgen für ign gemejen, mag aud or in biejen jeine Sntelligenz auf bie godite Stufe gebradt baben.

Wenn wir aber faließfidi ben naturliden ©sang ber Ent= mid̛lung unb bie $\mathfrak{z h a ̈ t i g f e i t e n ~ b e s ~ m e n i d l i d e n ~ © e i f t e s ~ b e t r a d t e n , ~}$ jo mus ber Menjd enblid bod bieje Moralität erreiden, benn mit fortjareitenber Erfenntnī́s bes ©semollten ift bie शotgmenbigleet ber Şarmonie bes angeftrebten Objectes mit bem Begriffe bes (futen unau8bleiblia.
$\mathfrak{W}$ er fid aber zu ben Refriägen bes Spiritismus befennt unb biejen in feiner wahren Wejenkeit erfaßt, wer alfo ein edfer

Spirite in bes Wortes eigentlidfiter und wafriter $\mathfrak{B e b}$ eutung fein will, ber mus jeberzeit unermüblid bejtrebt jein, it allen jeinen Thaten bie ftrengite Mloralität zu beurfunben, benn nur baburdy ift
 beftegt, aus ber Spgäre ber mit jdweren Mämpfen verbunbenen irbis fden Exiftenzen Geraus unb in idjunere, glitufidere unb leidetere Exiftenzen einzutreten. Moralität für fid felbjt ift baher bas erfte unb bornehmite © Sebot bes Spiritizmus.

Wenn nun aber ber Menidg in alfem jeinen Tgun unb Bafien und ben baraus Gerborgebenden Conjequenzen bie ftrengite Moralität anftrebt unb befunbet, wie leidt ift ihn bann bie Berantwortlidfeit bafür, fei fie auch jo unbebingt unb rüatgaltolog, ja nur bann, wenn bieje $\mathfrak{B e r a n t w o r t l i d f e i t ~ i m ~ v o l j t e n ~ u n d ~ u n b e b i n g t e j t e n ~ M i a j e ~}$ von igm geforbert wirb, lann biefe Moralität in igm, ifren wabren Werth behaupten.
$\mathfrak{W i r}$ jejen alio, jo niederbrüafent im $\mathfrak{A n f a n g e}$ bieje $\mathfrak{B e r a n t w o r t = ~}$ lidfeit, welde ber Spiritismus bem Menidjen zuertennt, war, fo leidt fu tragen erideint fie uns nun, nadibem wir gefegen, ban ber Spiritisunus ben Mleniden zur Moralität führt.

Das zweite bornefimite, mit dem eiften unzertrembar verbun= bene छebot des Spiritismus lautet: \&iebe für bie $\mathfrak{A n b e r n}$. Diefe \&iebe, fie fägrt ben Menidien zur Şumanität.

Symanität, weldaes erfabene Wort, bei befien 9ennung bas Ђ̧erz jebes Spiriten freubig bewegt werben mue, und bas in igm bie \{ajnften Bilber menidflider Buitänbe wadruft; aber aud welde Entjtellung erfäfrt biejez Wort, welden Mijbbraud treibt bie gegen= wärtige Menidheit bamit, wie weit entfernt ift bie Menidhleit babon, unb welde Fauiticuläge fügrt fie nidx in's ©eficht ber Sglt= manităt.

Şumanität ift ein mobernes Sdlagwort, MUles gibt jidh gern ben Sdein, Guman zu fein, unt beaniprucht ben Titel einez philan= tropijden bumanen meniden, wenn er es fぁon unterläßt, bem Onbern ungeifbare Wunben zu idlagen, ign an Reib und Seete zu ¡ぁäbigen.
§ృeutzutage geந̈rt es zum guten $\mathfrak{T o n}$ mit §umanität நerum= zumerfen unb fid ben Sdein zu geben, als mitrbe man fid für ben Mädjiten aufopfern; es ift bod Mufes nur Sdein, benn fommt es von ber $\mathfrak{P h r a j e}$ zur $\mathfrak{T h a t}$, fo find igre Shren taub für bas $\mathfrak{B o r t} \mathfrak{S}$ uma $=$


Materialisamus und begmatifder Chrijtianięmues, ignen ift Sumanitüt in ibrer erğabenen Bebeutung unbefannt, für bie Mates rialijten gibt es nur einen Sampf um's Dajein, ba ift ess Sarge
 erleidtert, felbjt wenn er babura feinem :3ajgiten bie Bebingungen zur Exijtenz raubt, in natürlidger Gonjequenz jeiner Theorie tann ber Materialismus nur rem crajifiten Egoismus beiftimmen, er fann unmogglid vom Snbivibuum forbern, baß es fía für feinen Nädjten aufopfere, bag es mit §intanjegung jeiner eigenen Snter: effen bem Näditen beijpringe, benn erjtens tann es nad jeiner Theorie biefes nie tgun, indem es feinen Wiflen beirgt und bie ign ausmadenbe Materie, bie all jein $\mathfrak{I f u n}$ und $\mathfrak{R a j f e n}$ bejtimmt, un= möglid fidy in biejer आidutung bewegen wirb.

תaum mehr Redt hat ber Dogmatijal Cbriftianigmue biejes $\mathfrak{W o r t}$ §umanität im Manbe zu führen, bie $\mathfrak{A n g u ̈ n g e r ~ ( B l i n b g l a ̈ u = ~}$ bigen) aller drijtliden Refigionsjecten, fie haben jeberzeit bie $\mathfrak{M l i}$ = adtung jeber รูumanität befuntet, bei leiner Slajfe bon Mleniden hatte fid ber Egoigmuz jo eingeniftet wie bei ignen.
$\mathfrak{J n b e m}$ bie dxiftlide $\mathfrak{Z g e o t o g i e ~ b e n ~ S a k ~ a u f g e f t e l l t ~ h a t , ~ b a n ~}$ jebe That Belognung ober ©trafe indolvirt, fo raubte fie bem Mlen=
 barin beftegt ja bie wahre Mioralität und Sumanität, ber $\mathfrak{F n g} \mathfrak{y}$ agger ber duriftliden Theologie, er übt bas (s)ute um ber igm vergeibenen Belognung willen, er meibet bas Bojfe, weil er bie aus ber bojen That refultirenbe Strafe fürditet.

Nidat nur mit ber ©serecdigteit, jonbern in nod gögerem Grabe mit ber Şumanität waren und find Regren und 5̧andlungen, Theorie

$\mathfrak{M i t}$ eigener $\mathfrak{B o r l i e b e}$ nennt man $\mathfrak{u n j e r}$ 及eitalter bas ber y̆u= manität, und bennod braudhen wir nidy weit im Bude ber ©e= ¡øjidte zurüafzublättern, um bieje größte Rüge zu conitatiren. ©Serabe ben Stempel.bes (xegentgeiles, bes crafien Egoismuz, trägt unfere Deit. Egoisnus unt Şumanität find wie bie zwei Pole, ber Spiri= tismus aber vermirft ben Egoismuz, er befämpft ign auf bas Ent idicedenjte, er ertlärt ibn alz bie Wurzel aller jocialen lubel unb

 ift nur baburd zu erreiden, bas berjenige, ber ein Spirite fein wial, bicjes Wort ફumanität nidg bloz im Manbe führen, fon=

## - 377 -

bern es unauggejegt burch bie That janctioniren foll. Wer bies nidyt thut, ift fein Spirite.

Mit einer an's Unglaubliçe grenzenben $\mathfrak{U n e r m u ̈ b l i a f t e i t ~ u n b ~}$ Raffinitheit maren bie Mieniden bisher thätig, alle erbenfliden Mittel zu erfinnen, um fid gegenfeitig zu verniditen, unb bennod
 bie frebentlid mit verbammensmürbigem Uebermuthe geidlagenen Wunben taum nothbirftig verbinben, wenn fie bas unjäglide Elend, weldes fie baburd über ihre Brüber bringen, burd ibre Baben faum jo linbern, als wollte man einen $\mathfrak{B e r j}$ dmadtenben mit einem Tropfen laben, bann glauben fie fdion Guman gehanbelt zu gaben, und wollen. igrer Şumanität gerne Weihraud geftreut wiffen.

Sein, wenn bas 及eitalter, in weldem wir leben, ein Epitgeton verbient, fo ift es bas bes Egoigmas und ber Seritirungsfucyt.
$\mathfrak{W o g l}$ gibt es siele eblere Meniden, welde ein leudtenbes Beifpiel von Moralität unb S. $u$ manität finb, weldue ifre Stimme im einoringlidjiten $\mathfrak{T o n e}$ gegen biefe crafie $\mathfrak{F n g u m a n i t a ̈ t ~ u n b ~ b i e j e n ~}$ Egoismus ergeben, in welden bie Menjaheit verjunfen it, ber in $\mathfrak{i h x}$ verfnödert ijt , aber zu flein ift ibr §ูäuflein gegenüber bem Bolfe, bas nod immer taub bafür ift.

Umjomebr liegt in biefem $\mathfrak{U m}$ tanbe eine Matnung an alle Spiriten, mit bem $\mathfrak{Q u f g e b o t e ~ i f r e r ~ g a n z e n ~ ß r a f t ~ i m ~ S i n n e ~ b e r ~}$ J.umanität thätig zu fein unt bem $\mathfrak{B o l f e}$ bie ©srüube Darzulegen, weldye es zur Einfidt zwingen, baz es bie Moralität erftreben müfie, bas fie, inbem fie §̧umanität üben, fid jetbjt baburch (s)utes thun, an bem was ifnen bielfeidf am theuerften ift, mit aubern
 fäljate Wafrbeit inne Gabenbe Sebre bes Spiritismus verbreiten, und zwar burd bas Beifpiel eines Rebenslaufes, ber ben Saķun= gen bes Spiritismues mo möglid bolftänbig Reçanung trägt.

So lange bie Menidheit in ifrer groben Maffe nidat zu diefer Ueberzeugung gefommen ift, bleibt bas Zeitalter ber §uma= nität cin blobes Эbeal, bod bie Seftimmung bes Mlenjaen erheijat eళ, Dã bieje S.umanität © Semeingut berjelben werbe.

Ebbuio wie ber Spixitismus bell Machmeiz fübrt, ban ber Menid, molle ex jein Ziel erreiden, bie voljfe Midalität anjtreben und fid antignen müfie, bas er nidt früber aufgërt, ben Erben= exiftenzen zu nnterliegen, bis er nidt ben beftimmten ©fab yon Moralität erlangt hat, bás es baher nur im Snterefie beqs §eiftes
liegt, biejen grab jo balb als moglid zu erreiden, um in reidtere Exiftenzen eingugegen, umiomegr alz felfit bas facinbar nody jo
 baß für bie überragent größ̧te $\mathfrak{Z a \xi l}$ von Meniden biefes Dajein nur jammervolles Elent birgt; fo zeigt er audy dem Menjaen, ban es nur in feinem Sntereffe geidieht, weun er bas ©obbot ber ந̧u: manität beforgt unb bem $\mathfrak{N a ̈ d j t e n}$ in Ceiblidjer und geiitiger ${ }_{\text {Moth }}$ beifpringt.

Der Spiritismus weift baher ben Menidien ebenfo birect unb einbringlid, ja unabweidlid auf bie ફ̧umanität wie zur Mioralität.

Dieje Şumanität aber ift nidt eine hogle $\mathfrak{P G r a j e}$, ein Euft phantom, nidet jene Gatbe, wie fie bas 19. ЭaGrhunbert übt, nidt jene, weldue fid barauf bejidränft, bie mutbwillig gefdlagenen $\mathfrak{B u n =}$ ben, bas namenloje Elenb, weldes bie Meniden einanber verur= \{aぁen, gödjt mangetfaft unb burchaus ungenügend zu verbinben unb $\mathfrak{z u}$ milbern, jondern es ift jene einzig wahre unb ertabene $\mathfrak{j}$ и: manität, weldge in jebem Mentiden den Bruber erfeunen legrt, welde uns nidt nur verbietet, bemielben Wunben zu falagen, jondern welde uns bagin fübrt, Demjelbell nad allen Präften zu gelfen, igm
 Noth beizuipringen.

Diefe wahre unb erhabene Moralität aber muß jeber Spirite unter allen $\mathfrak{U m}$ mitanben unb gegen Эebermann üben, benn lann berfetbe es beftimmt wifjen, ob nidt in bem fidi igm nabenben $\mathfrak{h i l f s b e b u ̈ r f t i g e n , ~ v o n ~ \Re u m m e r ~ u n d ~ E l e n d ~ b e b r a ̈ n g t e n ~ M i t m e n f ø e n ~}$ er bas igm tbeuerfte Wejen auz früberen Exijtenzen erfennen müßte, in weldem Falle er gewiß $\mathfrak{A l l e z}$ aufopfern würbe, ober wenn bies $\mathfrak{n i d} t$ ber $\mathfrak{F a l l}$, $\mathfrak{t a n n}$ er mit $\mathfrak{B e f t i m m t a ́ p i t ~ b e b a u p t e n , ~ o b ~ e r ~ i n ~ e i n e r ~}$ fünfigen Erbeneriftenz nidit in bieje Gilfsbebürftige \&age lommen fönue, unb bielleidt in eine nod elenbere, ob nidt bie gollen bann berwedjelt finb. Sn biefem jegre einbringlia für bie allumfafienbite Şumanität fpredjenben $\mathfrak{A r g u m e n t e ~ l i e g t ~ b i e ~ e x n f t e ~ M a f n u n g , ~ b e r ~}$ $\mathfrak{B i t t e}$ bez $\mathfrak{y}$ ilfsbebirftigen bas Shr nidit zu verjdließen, fonbern im Gegentgeife nidt einer etwa anzuboffenben Belognung wegen, jonbern nur um ber Soumanität, um bes ©uten willen, bem in Noth unb Rummer jeber Mrt idmadftenben Bruber mit allen Rräften beizuftegen.

Wenn aber ber Spiritismu\& ben Menfden zu biefer wabren und ergabenen நyumanităt fügrt, wenn biefer alfo nidgt nur bab
$\mathfrak{B o b j e}$, bas ben Mädaften ©๙äbigenbe unterläßt, fonbern im Gegen= theile bemfelben mit $\mathfrak{u n t e r o r b n u n g ~ f e i n e r ~ e i g e n e n ~ \Im n t e r e f i e n ~ u ̈ b e r a l l ~}$
 $\mathfrak{B e r a n t w o r t l i d f f e i t ~ z u ~ t r a g e n ~ f e i n . ~}$

Wie wir gefelen Gaben, bermag weerer ber Materiafismus nod ber bogmatiide ©Griftianizmus bem Meniden nactzumeifen, wie er biefe burd bie Gejege ber bürgerliden Gefelfidaft geforberte $\mathfrak{B e r a n t w o r t l i d f f e i t ~ f u ̈ r ~ f e i n ~} \mathfrak{z h u n ~ u n d ~ R a f i f e n ~ t r a g e n ~ t o ̈ n n e , ~ b e i b e ~}$ wärzen biefelbe Berantwortlidteit, trokbem fie nidd berectigt fitb, biefe zu forbern, auf ben Menifden, ofne igm bie Mittel, bie Wege angugeben, wie er biefe $\mathfrak{B e r a n t m o r t u n g ~} \mathfrak{\text { uibernegmen tami. }}$

Wir Gaben im ©begenjage gefefen, bás biefe volle und unbe= bingte $\mathfrak{B e r a n t w o r t l i d i f f e i t ~ a l l e i n ~ m i t ~ © r o t t e s ~ e m i n e n t e r ~ G e r e d p t i g f e i t , ~}$ mit ber $\mathfrak{F B o f l o r b n u n g ~ b e r ~} \mathfrak{M a t u r}$ in Eintlang zu bringen $\mathfrak{i t}$, baj allein ber Spiritismus biefelfe bom Menfden forbern fann, inbem
 nifien biefe volfe $\mathfrak{B e r a n t w o r t f i f f t e i t ~ t r a g e n ~ f a n n ~ u n d ~ m u ß , ~ u n o ~ i n = ~}$ bem er ferner bem Meniden bie Wege augibt, weldde er zu geben Gat, will er biefelbe leidt unb ungeldent tragen timnen.
 um's Dajein in feiner nafteften Form berurtbeilt, während berfecte bem Mreniden ben crafieften Egoismus einimpft und der Miaterialift in jebem feiner Mitmenfden feinen feind erbliden muk, der ign biefen sampl ums Dajein burd theilmeife Entziefung feiner Rebens: bedingungen eridfwert ober oft uumäglidy madt, mährend der bogma= tifde ©griftianismus jeben Menfiden, ber nidft bliublings an feive \&efre Gält und feinen felbiftiumtigen 3 weden ein willfähriges WBert=
 ber einzefnen Secten in gegenjeitiger $\mathfrak{H n d u l b j a m t e i t ~ b a \& ~ U n g l a u b = ~}$ lidifite leifeten, ja einanber mit $\mathfrak{j c u e r}$ und Sampert zu vernidten brogten, wägrent berfelbe ben ©seift in allen feinenf freien Regungen
 Gerectitigfeit, er ftellt es atz bas erite Gebot auf, ben Mitmeniden als $\mathfrak{B r a b e r}$ zu exfennen, ign zu lieben, ihn in feiner fortididreiten= ben Entwiaflung zu unteritüten.
$\mathfrak{D a s}$ Grunbübel, an bem bie bürgerlide Gejellfaaft leibet, und bas bie ©eburtsitaitle aller anbern genaunt werben muß̉, ben

ban ber ©pirite eber alles antere benn Ggoift fein fann，benn Ggoismus，fei er mun materieller ober geiftiger，wie vermag fi申 biejer mit jener unkegrengten ¿iebe für ben Mäaditen vertragen．

Ebenjo entidieren betämpit ber ©piritismus ten ©tolz unb vejien Brtenz，ben Fscamuth．Wie aud tinnte ter Menid aud nad ipiriticder Regre fitelz fein，wie vermëdte ber Menid fid aud nur über ben geringiten unb auf ber tiefiten Stufe ber Entwiflung ftegenben Mienjaen zu erkeben，auf ihn herabzubliáen．
$\mathfrak{W e n n}$ er erfennt，welde veridminbend furze $\mathfrak{P G a j e}$ im Ent＝ widlungegange eine Ervencriitenz ift，wenn er bebenft，baß，um zu foinem igm momentan imue wobuenben Grabe ber Berboutammung zu gelangen，or vielleidt gunberte von Erbeneriftenjen zu burdi＝ laufen hatte，bei biefen Betractungen mirb aud jeber Sぁein eines Granbes weiden müffen，auf irgenb Etwas ftolz zu jein； bem $\mathfrak{5 o c h m u t h}$ entzieft ber Spiritizmus făon bon $\mathfrak{B o r n b e r e i n ~ j e b e n ~}$ Grund，jeben Boben，indem er sem Meniden nadweift，bás er baburd nur jid jelbjt herabieks und jä̈rige，benn wie fam er e\＆mifien，ob nidt jeuer Menid，auf ben er mit 5oodmuth Gerabbliaft，in einer frïheren ©xiftenz bas igm Theuerite war，bem er vielleidt Werefrung zollte，und vielleidt mag es geidelyen，dá in einer fünftigen Exiftenz bie Rollen gewediflt find und er an bie Stelle bez Beradteten tritt．

Bei folden $\mathfrak{A r g u m e n t e n ~ m u ̈ f i e n ~ w o h l ~ E g o i s m u e s , ~ S t o l z ~ u n b ~}$ Soocmuth im Meniden ben entgegengefegten guten Eigemidaften Raum geben，wären jie jelbjt vertnödert．

Die alle Wiberinnigfeiten，allen Wabn im Mentiden zeritb＝ renbe ふeit，fie Gat $\mathfrak{B i e l e s}$ gemilbert，bod nod immer fisen Egois＝ mus und Soodmuth in ber Menidgeit zu tief；möge Yeber，ber fid zu ben Rehren bes Spiritismus offen befennt，feinem Mädjfen ein reuditenbes $\mathfrak{B e i j p i e l}$ jein，möge er unermüblid bejtrebt fein，nad biejer erbabenen Refre zu leben，bie Seit，wo bie ipiritijde Refre © Semeingut ber Meniden werben muß；fie fann bann nidt megr gar zu ferne fein．Nidet in Worten allein，fonbern burd bie Madd Des $\mathfrak{B e i f p i e l z}$ mögen bie Spiriten thätig jein．

Wenn alle edten Spiriten fid biefe Magnung zu Şerzen gehen laffen，fo wirb Egoismus unb ફodamuth fallen müfien，bie Menfdgeit wirb nidt eine Saftenfocietăt megr fein tonnen，nidt Reidthum，nidt Sturb，nidt ©beburt werben irgend welde Bebeu： tung baben，der taum der ©ultur gewonnene Sbalbwilbe，jowie ber

Godeft cibilifirte Europäer werben fid als Brüber anerfennen，bie Menjakeit wirb bas in ber ©fegenmart nody Sbeal feienbe，nad all jeitiger ©feltung ber ipiritijaen Regre aber jid realifirenbe einige $\mathfrak{B o l f}$ bon $\mathfrak{B r u b b e r n}$ bilden．

Dr．Ch．

## Atedianimiidne flittheilungen．

## Strebet bereitmillig nadi lidat．

（b）nnt eld bod Geute bie 及eit，um mit uns zu verfegren．
Ess ift bes Memiden Siel，nact bem Ranbe ber Ştưfieligfeit $\mathrm{zu}^{\mathrm{a}}$ jtreben－unb bod gibt e8 fo viefe，welde nidt bagin ftreben wodlen．

Warum bijt bu，o Menid，fo naçläjfig in beinem Streben nađ ©slüutjeligteit？

E8z gibt jo Gerrlide Friutde，bie igr auf bem Felbe ber Wifjenfdaft pflüfen fönut！－Warum jeib ihr nidt zu bewegen， auf diejes Felb ber Wabrbeit zu treten？

Seib boch bereitmillig，bas ©ute zu wollen，inbem e\＆eud euer ©finct grünbet unb eud bie jøgonjte 及ufunft ergffnet．

Sorget für bie 及ufunft，b．耳．arbeitet auf bem Felbe ber ；piritijぁen Wifienidaft，benn jie wirb eud bereidern mit Sぁäz̧en， welde ifr nirgends anders finbet．⿹弋工beitet baher in bem（barten Des Spiritignuz，denn bie $\mathfrak{B l u m e n}$ ，bie ifr barin pflanzet，werben einen unvergänglidjen $\mathfrak{B o g l g e r u 凶 d}$ verbreiten über ben ganzen Erbenfreis．

D betradtet bie Gerrlide Matur！Sie wirfet immer fort und fort．Folget berjelben in ifrem fleis und ibr werbet jegen，wie reid igr an unbergängliden Sdä̧̉en jeib．
$\mathfrak{B l i f e t}$ in ben Sdacti，in bie buntle Tiefe ber Erbe，aus ber eud jo freunblid bas edle Mletall entgegenbliatt．－Sjt bas fein Sdab，jo ifr gefunben，fo foridet meiter，－benn je tiefer igr．
jubet, bejto bunfler wirb ber ©dadt und immer beller glänjet bas Erz, fo in rem ©
 unb, obne einen Sdak gejunben zu baben, an bas Sonnenlidt emporjteigen werbet. - Rein, teiner legrt leer zurūá, jeber erwirbt Etwas, wenn er frrebjam ijt. - я 2 ud ifr, unjere frennbe, werbet biel finben und wir werven eud aud felbjt vielez bringen, bamit ibr reid belaben aurüfegret. Omen. §illel.

## "Deun es fely geidrichen."

Wenn bie Meniden bem geijtigen $\mathfrak{W e j e n , ~ b e m ~ g o ̈ t t i d i e n ~} \mathfrak{F u n}=$ fen in ignen Rednung tragen, wenn ibr Denten und 5anbeln biejem Srincipe, bas allein fie zum göditen Sejdippfe in ber Matur madt, entipridgt, bann erjt unb nur bann merben fie glüaflid jein auf ber Erbe, bie ignen zur Stätte ihres wirtens, zur $\mathfrak{M e b u n g , ~ B e r v o l t : ~}$ fommnung, Weredlung und Wergeiftigung bes Rebens angemiefen ift, auf biefem materiellen Boben, ber in jeinen Erjdeinungen ber gei= jtigen unb moralijden $\mathfrak{A}$ nregungen jo viele bietet. Sinb es bod
 ber Geutigen Erlenntniß gefügrt haben. Die Menjdgeit in ifren Sinberjabren, wo ber Seift feine erjten Jncarnationen ergalten, jab jid burd bas $\mathfrak{u n e r t l a ̈ r l i d e , ~} \mathfrak{H}$ nbegreiflide, burd bas bald freunblid ¡વaffenbe, bald wilb zerftörenbe Wirfen ber ふrafte ber Matur zur Agnuang eines Gubleren Waltens irgend welder Madt gleidjam aufs
 die zafllojen Jahrtaujenbe in ben formen von Religionen bon bald größ̉erem, balb geringerem meralijぁen Werthe mitten burd bie
 zum Foridyen und jo bie Mutter ber Wifjenidaft geworben, bis
 Des Erbentebens verftriden nur bis zur Grfinbung ber Sarift, unb
 glüafliden Ereignifie burd Meberlieferungen fortpflanzten, bie bann vervielfältigt und entftellt, bejonberz aber von ber Selfitiudt zu igrem eigenen Gebraudge ober viefuegr Mripbraucge verunfaltet,
burd eben jene neue §unjt unter bie armen, unmifienben $\mathfrak{B o b l f e r}$ verbreitet wurben, bies läßt fidy fabn baraus fidließ̄en, wenn man fie mit ber Entftegung von Serüdten vergleidgt, bie bei untwiffen= ben, abergläubijden $\mathfrak{B o b l f e r n}$ jo reidt Eingang und Blauben finben; und mefrr als ©serïdte waren fie uriprïnglid nidet, allein e8 waren Sberüdte, beren Zauber, ber fie beglaubigte, barin lag, dás fie jeģt niebergejodrieben waren. Shr femmet ja bie Mraft jener vorgebliden Bejtätigung jebes $\mathfrak{U n j i n n s}$, bie in ben $\mathfrak{W o r t e n}$ gefunben zu werben pflegte: "Dennes ftegt gejdrieben", bon welden ein fo Gaufiger Mrißbraud gemadt turbe, bis es gelang, bie Geifter ber Meniden an ben Budjitaben zu fefieln.

Wer wird nuıl in ben Seiten ber Gereinbredenden unb fort= ¡øreitend Geller werbenben ßlarkeit ber memiduliden Bernunft fid nod an biefe Worte balten, bie ber Wernunft und Matur wiber= fprectuen, beren Wabrkeiten fid jelbjt offenbaren, bie zwar in ben vergilbten Büdern ber Mutwifiengeit and creijtesnacht nidt zu finben finb, bie fid aber ebenfalks auf eine Sdurift berufen tönten, auf eine nidy von wlenidengand in toden $\mathfrak{B u d} j$ itaben geidriebene, jonbern auf eine, bie von ber ©ottheit im unendiden Raume in ©e= ftalt von Weltförpern, in glänzenben Bügen leudtenber Sonnen unb um fie fid bewegenber $\mathfrak{B l a n e t e n ~} \mathfrak{H l a r}$ und vernefgmlid fid jelbit ausppredenden Worten verzeidunet ift. „Die Sgimmel erzählen bie Ehre ©otteg, und Seiner Şände Werf verfünbet bas Firmament." Die Matur und ibre Gejege waren es aljo für ben Pjalmijten
 Erfennens, eures anabläffigen Stubiums eudy empfoglen, und ફ̧eil eudd bie neuere 及eit befolget feinen Rath unb Golt ihre $\mathfrak{W a h r g e i t}$ aus biejer unerjaßppfliden Quelfe, bie labenb, trijtenb, leuditend $\mathfrak{u n b}$ belegrend auf allen ©ebieten ihrer $\mathfrak{u n e n d l i d f f e i t ~ m o g l t h a ̈ t i g ~}$ riefelt. Da liegt lauter und gell bas bebot eurer Mioral, bas Be= fe\& eures Fortjdritte8, bas §eugniß, bie Rehre eures Strebens. $\mathfrak{D a}$ gibt fid ber Wille bes Emigen fund in ben Geiligen 2 anregun=
 §prieß̄en. Da feimen eure guten Werfe ber ßiebe und Weisheit, be8 Friebens und ber Einigfeit, ber Brüberlidfeit und Freiநeit. Dieje Saxift ift bas Grunbgefeg ber ©fridgeit ber Meniden in ifrem Entjtegen, ihrer Entwidfung, ifrer Thätigfieit unb Beftimmung, im Qu®gangepuntte und am ßiele, bas ifr allmälig in ben wieber=

Golten Exiftenzen erreidgen werbet, ie nad eurem eigenen Streben. $\mathfrak{A} \mathfrak{n}$ euळ ift c\& zu arbeiten, zu lieben, zu foriden in bem geifigen Bube bes Uniwerfums, wie geidrieben ftegt, wie geidrieben ftegt in biefer Geiligen Sdurift, ber ewigen, Garmonifden Eingeit ber Matur. 2 2men.

M(fan Rarbec.

## Hladtridt.

Mit diejem December=Şefte tritt bas regelmäßige Erideinen unjerer Monatjdrift "Ridit Des Senfeit8" wieber ein. Bon nun an wirb jebes §eft in ber erjten நyaffte bes Monats erjdeinen. Das Sännerheft 1872 wirb vorläufig allen alten 9 :bonnenten zugefenbet; wir erjuben fie jebod, um teine Storung in ben folgenben 乌eften子u erfabren, noळ im Monat Эänner bie Erneuerung iநrer ßränu: meration, refpective aud bie in ßiuditand gebliebenen edbonnements uns zufonmen fajfen zu wollen.

Fuur bie Rebaction:
(C. Dellhes.

