## Zauber $=\mathfrak{2 i b l i d t h e f}$

ODCE
von Rauberei, Sheurgie und Mantif, Bauberern, Æeren, und Ђereniproceffen, Damonen, Gefpenfern, und ©eiftererfíeinungen.

$$
34=
$$

Beforberung einer rein=gefdidetliden, yon enberglauben und Unglauben freien Beurtbeilung Diefer Gegenftånde.

$$
53
$$

## ©eorg (Sonrad Worft,

 Grofberioglids sfefficacmaitacneatbe.Omnibus aequa.
かit abbiloungen.

## Raing, 1821.

Bei Florian supferberg.


## Borxede.

$\bigcup_{\text {eber }} \mathfrak{Y n h a l t , ~ \mathfrak { p r a n } ; ~ u n o ~} \mathfrak{x e n d e n z}$ ber $\mathfrak{3 a u b e r}$ $\mathfrak{B i b l i d}$ thel $\mathfrak{b a b}$ ' id mid in der tleinen ©drift: $\mathfrak{B o n}$ der alten and aeuen $\mathfrak{m a g i e} \mathfrak{U r i p r u n g}$, Goee, Umfang, und $\mathfrak{b}$ efididte ausfugrlider erflart, und id will bier nidt nod cinmal miederthoblen, was id sort gefagt babe.

Bermift zugleid und gerounnfat, ift ein dantides Z3ert feit vierzig biz funffig Эabren dfterz worben.

Reidard fdrieb f(bion gerabe jegt vor vierzig Sabren: "Man bat faion lange bin und wieder Den Wisufd laut geiufert, die magifde $\mathfrak{B i b l i o t h e f}$ des feligen D. Saubers fortgefegt zu $^{\text {и }}$ feben; zumal da der Berfafer diefeb sortrefliden Wertas mandise aubzufúbren beriproden, weldes dod bernad unerfúllt geblieben."

Diefer madtere ©elebrte madte aud mirllid in
 cin Genúge zu leiften．Ēz find aber nur zwei ein＝ zige $\mathfrak{Z b}$ eile feiner $\mathfrak{F e}$ eitråge erfaienen，und fo fadss bare Saden foldhe aud）im Einzelnen enthalten，fo Dienen fie dod mebr nur dagu，das̉ fort Dauernbe
 Fie ibm felkit abgegolfen batten．Bon ben boberen 2unprúden，bie unfer 3eitalter an ein poldees Wert in wiffenfdaftlider und uniberfals biftorifder Sinfidt zu maden beredtigt if，if obnebin babei feine Rede．
 ein Namt，Der bier gemíß sor allen Matung gebies tet！－im zweiten Stúafe feiner ©ammlungen
 rifden und Gdripferifacn ©eiferbefdmod： ungen ©．193．über ein folあez literarifぁez Unternebmen unter anderem Foigendez：＂ぽ в
 Şauberifden Werfis von febr grofem Nuß̨en feyn múrbe． $\mathfrak{A n}$ vóllig gleidem Stoff fann

Pf nidt feblen, indem D. Jauber nod lange nidt alle $\mathfrak{B u}$ uber in Die Shabe befommen, und zumabl von Sariften ber proteftantifdea Gottesigelebrten faft gar nidtz ingbefondere angemerfet bat. EG múpte indef ein eben fo redtidaffener und unpartbeiifder Mann Diefe Fortiesung fammeln, und in eben bem eigentlid driftiden © $\mathfrak{C l}$ eifte Diefe finfterniffe beleudten und zerftreuen." Wie angelegen bie Cade Eemler'n mar, fiebt man baraug, baf er Denfelben Wunid mefrmalz mieberyoblt. So jagt
 FBelt ( $\mathfrak{F b}$. III. ©. 529) melirere $\mathfrak{J a b r e}$ fpater: *Eine Siftorie, die allen Sexen = und Saubers glauben 2c. enthielte, wúrbe bem menfdliden Gefdledt cine grofe $\mathfrak{F}$ obltyat, unb ber reinen freyen $\mathfrak{R}$ eligion eine $u \mathfrak{n} \dot{b}$ erwinblithe
 Sexenacten und protocollen ware febr nublid und $\boldsymbol{z}^{\text {u }}$ wáajen, ebe diefe $\mathfrak{F e w e i f e ~ d e z ~}$ Mberglaubez, Der Bosbeit und Dummbeit vollendz verlobren geben, und der Nadmelt aljo entzogen werben."
$1 t m$ einen berúbmten Sdrifffeller aus̉ neuefter 3cit zu nennen; fo brúat Jean Paul in feiner inbaltaz reiden Sorrede zu Sr. $\mathfrak{L u}$. Serdinand $\mathfrak{v}$. Dobenee Des beutfden Mittelalterz $\mathfrak{F o l f z g l a u b e n ~}$ und Seroenfagen. Serauggegeben und mit einer Forrebe begleitet bon Jean paul. Berlin, 1815.
 cin Gelegrter Der Sidtung und Bearbeitung namentlid des Soexenproceffez unterziegen mbdte, um eine bolftandige gefdidtlide Revifion diefes bunllen \{beilez der Gefdidte gorzubereiten und móglid zu madjen.

Einer Apologie alfo bedarf bab Unters nebmen wobl nidt.
 beit ber $\mathfrak{U n j i d}$ ten und Urtbeile in Şinjid)t ber bier zur Spradje gebradten Gegenftinde, gerabe nur von Dem "ßenner", Der Die grogen, im unerméfition Gebiet ber magifaen £iteratur und Wifienidaft zu bes fampfenben Samierigfeiten felbft fennt, (Geredtig: leit und $\mathfrak{R i l b e}$ bei ber wiffenfdaftliden $\mathfrak{W u}$ úsigung einez folden $\mathfrak{F B e r f z}$ zu erwarten flebt.

Dás id auf baz Unternebmen feit mebreren. Jaty ren bie grópte Corgfalt und Den múbfamften Fleif *) verwendet babe, nod verwende, und fetż vermenben werbe; baf id mid bor jedem einfeitigen, oder leiben= fáaftliden Urtbeil Dabei zü verwabren frebe; bas id, ogne ber Wabrbeit, oder meiner indivibuellen Uebers zeugung etwas zu vergeben, weder 3eiten, nod Mens fiden in bem jo jamierigen Gebiet ber Gefdidhte zu nabe treten modte, um feincz Freibeit in Urtjeil,

$\mathfrak{I n w i e f e r n}$ mir mein $\mathfrak{B e f f r e b e n ~ i n ~ w i f i e n f d a f t l i d e r ~}$ und menfdilider Begiebung gelungen fey, doer viels mebr in wiefern id mid in beiben Sinfidten Dem mir vorfdmebenden Goeal einer miffenfáaftlid = bumanea Bearbeitung Dezె 3auber = Jeren = und © Sefpenfterglaus benze genábert babe: - Darúber zu urtleeilen, ftebt nun aber nidt mir, fondern einfidtảbollen, gered)ten, und billigen $\mathfrak{B e u r t b e i l e r n ~ b a s ̧ ~ \Re e d t ~ z u . ~ S e d e ~ b e l e b r e n b e ~}$ Rritif mird. mit Danfbarfeit von mir aufgenommen und geprúft merben. Denn id merbe Beifall und $\mathfrak{x a}=$

[^0]Del；Die mit werben fónnen，nur zur Wrrbolffomnung Deè 豸犬ertes benukerr；jener mirb mid bei Der fauereni 2rbeit ermuntern，biefer，wenn er geredt if，meine Anftrengungen verooppeln．

Hno fo fege id，Malebrance＇s $\mathfrak{Z u s f i p r u a b ~ e i n s ~}$ gebent，baj faft alle $\mathfrak{B o r r e b e n ~ m e d e r ~ m i t ~ b e r ~ W a b r e ~}$ beit，nod mit Der gefunden $\mathfrak{B e r n u n f t} \mathfrak{u b e r e i n}$ ftimmen， fein $\mathfrak{F}$ Sort weiter $\mathfrak{b i n z u}$ ，alzz dấ jeder auzz zwei $\mathfrak{Z b e i l e n}$ beffetende $\mathfrak{B a n d}$ Des $\mathfrak{Z B e r t ' z}$ ein polfitandigez，wifiens f（daftlidy georbnetes $\mathfrak{N a m e n}:$ und Sad $=\mathfrak{R e g i f f e r ~}$ erfalten pirb，und Daß，ba die Namen ber refip．©ubfri＝ benten nod nidt alle eingegangen find，baz ©ubjribens
 foll．－

Sdlof Marienborit， im Juルius， 1820.
（3．）（5．5orft．

## $\mathfrak{F} \mathfrak{n} \mathfrak{b} \mathfrak{l}$ t.

## 



## Zheurgie,

Dber yom Seftreben ber menfifen in ber alten unb neuen ふ̧eit,
 bindung an bevirtlen.
 §beurgie nad feintem るufamuenbiang mit Der Dadmonertebite ..... 3
 gifde $\mathfrak{x n f i d t e n}$ ..... 17
Dritter $\mathfrak{A} b f d \boldsymbol{n i t t}$. इbeurgit in Den beiben erfen drifts liden Jabrbunderten ..... 31
$\mathfrak{B i e r t e r}$ Ibfanitt. Rheurgie bei ben 2lerandrinern undNeuplatonitern. Wlotin's Philofopbeme uber das Getitas:reid. und bie §beurgie.40
and झRagie in $\mathfrak{B e t b i n d u n g ~ m i t ~ D e f f e n ~ G e i f f e r t e f r e . ~ ( N e b f ~}$cinigen $\mathfrak{B e m e r t u n g e n ~ u b e r ~ b i e ~ M e d t b e i t ~ f e i n e d ~} \mathfrak{B r i e f e s}$ an2nebon.)63
 tbeurgifden WBiffenfafiten. Deffen 2nfidten bom ©eiffers  ..... 63
3 weite $\mathfrak{A b t b e i t u n g , ~}$gebruatt，und ungebrudte midttige 3auberfdriften，ganz，ober im 킈uสjuge enthaltend．
Qeite
 Diefer ©chrift．Erfter $\mathfrak{A b}$ 伿nitt．．．．．．．．． 93
るweiter $\mathfrak{A b}$ fanitt． ..... 99
Pnevmatologia Occulta et vera ..... 102
 rungen \＆u Diefer ©arift． ..... 157
Dritte $\mathfrak{A} \mathfrak{b}$ tbeilung ，

1．Actenmájiger Beridat eines yor ben Ganerben Der Faiferlideen freien $\mathfrak{B u}$ urg lindbeim in ben Sabren 1631－1033 gefúbr： ten Sexenproceffes． ..... 179
II．Actenmdfiger Feridit von ber ju Huterjell bei ふursburg vors gefallenen erfdrectliden Fegebenbeit puncto Maleficiorum et Magize． ..... 205
 Iabre 1670. ..... 212
IV．Celtfame，angeblid）；auberifife，Worfalle in ben Waifens bdufert vou $\mathfrak{x m f e r b a m}$ und Şorn，to wie bei bem Mabdicn： Infitute ber $\mathfrak{A}$ ．Bourignon zu Pvifel．Als Parallelen ju Den Silibern yon midra． ..... 219
－ $\mathfrak{B}$ ierte $\mathfrak{A} \mathfrak{b}$ tbeilung，
wiffenidaftlide，biftorifd ephilofophifde enthandlungen itberben（Seipenfterglauben， $\mathfrak{B e r i d h t e}$ yon merfmúrbigen（Geifterserfdecinungen，2hnbungen，ærophefeihungen，fymbolifden$\mathfrak{Z}$ ráumen $\mathfrak{u}$ ．f．w．enthaltend．
I． $\mathfrak{F o m}$ Gefpenferglauben ber $\mathfrak{B o t i f e r}$ nad feinem $\mathfrak{U r i p r u n g}$ und $\mathfrak{F e g r i f f e}$ und jeinen berfficbenen Gattungen．Sisblt einet mertmúrbigen und biddf fonderbaren Geifererfdecinung ans weurerer 3cit．235
II. Die §ampgr ; Dber antlider Beridt d. d. 刃ebuegya D. 7 ten January 1732 und $\mathfrak{B e l g r a d}$ D. 26. eod. pto. Det Bfatfaus  Webuegya in ©erbien. (Mebf einer cinleitenben Eradblung ju Diefer feltfamen Begebeubeit und gleid feltfamem Mctenfüde). ..... 251
III. ©driften und Syppothefen ùber Die Эampyrs aus Der erfen Sadfte Des verwidenen Jabrbunberts. Ein literarifas = hiftos rifader $\mathfrak{F e i t r a g ~ j u r ~ E b a r a f t e r i f i r u n g ~ b i c f e s ~ G e g e n f a n b e s , ~}$, fo mie bes Geifers und ©eipenferglaubers in jenem వeitraum. ..... 264
IV. Mertwuirdige ©eifereríjeinung Dámonifact Mrt aus Der fruiberen Sdilite bes aditichnten Jabrbunberts. ..... 279
V. Feifpiel einer ausgeteidneten Divinationsfraft. (Rebf cines 2ntelbote you ©mebenbors unb Gaffarelli's Grildrung Der 2Boltenbilder. ..... 285
$\mathfrak{F} \mathfrak{u} \mathfrak{n t e} \mathfrak{A b t b e i l u n g}$
benfmurbige Gefdiddten, ©bharafterzůge, $\mathfrak{2 n e l b o t e n ~ 2 c . ~ a u s ~}$alten und neuen Búdern, Reifebefdreibungen, Mifiniongsberidten $\mathfrak{n}$. f. w. zur ©harafterifirung beb 3aubersund Befpenfterglaubens enthattend.
I. ©opei eines mertmurrbigen ©dreibens Des Srru. Tr. ©auers in $\mathfrak{A m e r i f a , ~ b i e ~} \mathfrak{F e t e b r u n g}$ cines berübmten ふauberere unter Den æBiben, und andere feltfame, faft unglaublide Dinge und Geifereridecinungen betreffend, weldees er nad Jrants furt a. $\mathfrak{R}$. an einen feiner $\mathfrak{B r l a n n t e n}$ Dafelbfen A. 1746 ubberídidet, nebf Dem Englifdert gebrudten Diario, Daraus et Diefen 2 иuвsug gemadiet. ..... 293
 vom Sabre 1587. ..... 306
 Jabre 1596. ..... 308
1V. Des Englánders Pordagr feltfamer magifacter Rampf mit cinem Riefen nnd einem Drachen im Jabre 1651. ..... 314
V, xBunberbarlide Fifionen ber fogenannten philadelphifaen, von Pordage geftifteten Gefelidaft im Jahre 1651. ..... 318
VI．Die magifó Sraft，nad Sobanna Reabe． ..... 324
VII．2bentbewerlide Baubergeididite aus eince ber ditefen beuts 保en politifiden Beitungen，（Den Jranfiurter）Miscdentidjen গelationen vom $\mathfrak{j a b r e} 1593$. ..... 327
VIII．Romifa s tragifder §cufels ：©puF vom Jabr 1625 aus Dem ®irchenbude Des 2 mts s und §rduleit ：Slofers 刃euens Dorf，bei ©arbelegen．Мlß Beittag ；u einem ©ittengemáblde Des fiebensebnten Sabrbuthberts．（Rebf einer Bitte an bie vaterlátidifatar Beiflicher．） ..... 330
IX．Was man in ber Teufelds und serens Periobe nidt Mrles glaubte！！！Doer biforifa）：pind ologiface Eeltfamfeiten aus Dem fünfiebnten und fecbsjebnten Gabrbunbert，Den Baubers Sexens und Gefpenferglauben jencr 3eit betreffind．（Nebit cinigen literarifden Madridten von bem Miofodicimen
F Sectuggelebrten $\mathfrak{I}$ ．©S．Sodelma：n．） ..... 333
X．Ueber \＆uther＇s Diabologie und Dimonologie． ..... 353
XI．Einige Stcllen aus \＆uther＇s ©drriften zur Bejeidnnung 反ainet Diabologie fo wie Der Diabologie feines ßeitalters． ..... 357
XII．Webrere ¢arafterifiifac Anefoden aus Eutber＇s Edriften in Fetreff bes Teufels：und pauberglaubend Des jedjsjebuten Jabrbunderts． ..... 365
かiscellen． ..... 372
 ..... 385

## 

 aubfübrlide wiffenfanftlide abbandlungen entbaltend.- 

,
$-$
-

## $\mathfrak{T} \mathfrak{b} \mathfrak{u} \mathfrak{r} \mathfrak{g} \mathfrak{i}$,

oder
vom Beftreben ber Menjaen in ber alten und neuen 3eit, zwifden fid und ber ©eifer: welt cine unmittelbare reale Berbindung zu bemirfen.

$$
\mathfrak{E} \mathfrak{r} \mathfrak{f} \mathfrak{r} \quad \mathfrak{A} \mathfrak{b}\left(\mathfrak{d} \mathfrak{n} \mathfrak{t} \mathfrak{t}^{*}\right)
$$

Begriff und uriprung bez ©fauben $\mathfrak{a n ~ T h e u r g i e ~}$ nad feinem 3ufammentang mit ber Damonentegre.

## I.

Sie Gefdidte ber $\mathfrak{S b}$ eurgie if ein integrirender mefentlider $\mathfrak{Z h}$ eil ber allgemeinen ©eftidyte ber $\mathfrak{M a g i e}$, welde in ibren verjdiedenen $\mathfrak{B e r}$ zmeigungen von ber diteften Seit ber Welt und Menjonenatur biz zu Der neueften berunter reidt.
*) Diefer erfie sbeil follte, wie man aus ben anjeigen fieft, Durd Die erfie Sdlfte einer abbandung uber Dic $\mathfrak{R a g i e}$ in ber alten und neuen $\mathfrak{B e l t}$ erdfnet werben. Da id aber mein Wort balten, und; foviel immer modglid, bie verfaiebenen \{uffâke gant liefern will; fo wird jene abbands Iuns nun in den $;$ weiten §beil iu febn fommen, da

Diefe Magie war befanntlid von jefer eine foges nannte fdwarze oder fdlimme, und cine weiffe oder gute. So erfdeint fie menigitenz faft von Mafang an in ber (efefdid)te, denn - war lie erfterezaud nidt in ibrem uranfángliden Uriprung; fo mard fie'z Dod, in eingelnen ibrer Ridtungen kalo nad igren erften Beginn.
 nur mit ber leģteren zu thun, D. $\mathfrak{b}$. mit jenén - ob reellen, ober ertraumten? unterfuthen wir bier nidt! - boberen $\mathfrak{A l t r a c t i o n z}=\mathfrak{u n d} \mathfrak{F a b l v e r}$ :
 ren Wirfungen bedient, und welde fict nad) ifrer $\mathfrak{M}$ = nabme Da dufern, mo baż allyerbindende Rebenzprincip
 bung ber Naturen und Grf@einungen vermittelft Der CFingeit zwifden $\mathfrak{F}$ ort und $\mathfrak{z} \mathfrak{G a t}$, Daburd auf ibren redfen, lebengebenden Mittelpunft wieder berge: ftellt mird.
, $\mathfrak{A b e r , ~ D a ~ m i r ~ u n z ి ~ i n ~ D i e f e r ~} \mathfrak{A b b a n d l u n g ~ b l o z a n ~ a n ~ D i e ~}$
gegetmartiger Aufiak uber Die Theurgic to farf gemorben if, dák er bie fúr jede Mbtbeilung beftimmte Bogenjabl alleill cin: niumt. - Eonit bitte id Die lefer, meldhe Diefen Auffak viellcidt faon it bent bejonderen, yon Der Werlagubanduitg veranfalteten $\mathfrak{A b o r u d}$ gelefen baben, folden bier nid)t gu ubers follagen, indem idf felyr ञieles baria verdndert babe uild mibrere, nidft unmid)tige 3 ufdese binju gefommett find. Hit Den Kaum fut Dic buiage iu geminnen, obne Die Эogenjabl јu verm:brell, bab' id' $\mathfrak{B e r i d i e b e n e s ~ i n ~ b e n ~} \mathfrak{A n m e r f u n g e n ~}$ abgefurit Doer gany geftriden, alio, Dan Die Mbbandlung in ibrer gegenmartigen Geftalt gemiffermaken ald eine bweite, verbefferte, nad Erforbernis verfurite and ermeis terte $\mathfrak{A} u$ flage, betradtet merben failu.
rein biftorifde Geite ber Sheurgie balten; fo gebn wir obne weitere ©inleitung fofort zur ©ade úber.

Die Zbeurgie ift Die Wiffenfdaft, melde Durd Die Fraft gebeimnifuoller Worte, ©bas raftere und © $\mathfrak{c b r a}$ adic einen unmittelbaren oder realen Rapport zwifden dem Meniden und der Geifermelt zubemirfen frebt.
$\mathfrak{B i e l l l e i d t t}$ lefen unfere $\mathfrak{E c j e r}$ lieber eine Definition von einem berúbmten Theurgen felbft.
$\mathfrak{J a m b l i d}$, einer Der berúbmefefen Theurgen in al= ter und neuer 3eit, gibt uns die folgende:

Die $\mathfrak{F b e}$ urgie if Die Renntnif gebeimnis. voller ©ebráude, $\mathfrak{F o r t e}$ und Spfer, vermits telft beren Die ©̧eifter und Damonen zur Ex: (deinung gezroungen merden. *)

Alfo - wic mir oben bemertten, ein wefentliden Theil won Der Magie nad ibrem weiteften Umange!

Unjere $\mathfrak{Z e}$ er feben auş vorftelender Definition, Daf Vier nidt die $\Re$ Red ift yon bem, waz die Góheren Mrn= fden aller Seiten und Religionen, mas plato, Pythagorab, Sofratez, Senefa, Marc $\mathfrak{A} u=$ rel $u$. f. $\mathfrak{m}$. von ber $\mathfrak{B e r b i n d u n g ~ b e z z ~ M e n j h e n ~ m i t ~ b e r ~}$


[^1]feiner $\mathfrak{J}$ ndivibualitảt ober religiójer $\mathfrak{A}$ nfidt, geglaubt, Doer gelebrt baben.

Gben fo menig if bier bie Rede yon ber allgemeinen moralifaen Wereiniaung bez Meniden mit Gott Durd) Die Befolgung Der (Sejeģe ber Sittlidfeit und Der wflidt.

Sondern - es ift bier Die Mede von einer realent unmittelbaren Ferbinbung Dez Meniden mo nid)t mit ber bodjften Gottlyeit, bod mit ©feiftern nieberer Drbnung, furz von einer theurgifa)=magifden $\mathfrak{B e r b i n d u n g}$ mit ber Geiftermelt, in ber die Grfenntnif in wirflide $\mathfrak{A n j ( h ) a u n g ~ u n d ~ G r f a b = ~}$ rung úbergeft, und der Menfd Durd theurgifde Mittel mit Den Geiftern in einen folden $\mathfrak{R a p}=$ port und einc foldereale $\mathfrak{B e d}$ êelmirfung tritt, Daf die Beifter fid. ifm nad feinem Fillen offenbaren, und nidt allein in úberinnoliden, fondern felbft aud in zeitliden Dingen zu Dienften ftegn múficn. *)

Ezz facint faft unbegreiflid), daf der Menfal lict jo weit, wie foll man fagen, bat vergefien, oder bat vermefien fónnen. Sndés lebrt die Gefdid)te aller $\mathfrak{B o}$ lfer, bā́ eğ mirflid) gefdelyen ift, ja bâe er bie

[^2]unerborte $\mathfrak{U n m a f u n g ~ f o g a r ~ i n ~ e i n e ~} \mathfrak{U r t}$ © $\mathfrak{y f}$ em zu
 Gat, Der er Den ftozen *) Namen der $\mathfrak{T b e u r g i e ~ g a b . ~}$

Die inncren (orunde, morauf fiad dieje meltbifto: rifhe Gerfdeinung ftugt, nàmlid bie ber menfdliden Geele, alz ibr beiligftez \&ebensprinzip, inmobnende $\mathfrak{A g n D u n g}$ einer überfinnliden Welt und ibreş munder: reiden 3 uammenbangz mit Der Rórperwelt and beren Erjádeinungen, fo wie Die barauf gegrúndete allgemeine $\mathfrak{3 o f f f e r a n n a b m e ~ v o n ~ D e m ~ D a j e n n ~ u n d ~ d e m ~ G i n f l u s ~ b o b e s ~}$ rer guter und bdjer Gemalten auf die Schiaffale der Wenjchen:- Dieje fonnen mir lier, da wir blop béi Dem Sifforifden ftebn bleiben, nidt ausfúbrlid nadt= weifen.

Nur bas Einzige! - Die Eine, und zwar Die befte, Silfte unferez swefens ift in ber seiftermelt gerourzelt, und fann fixd fo wenig bayon los madien, alz Die Wurzel von ibrem Stamm. Daber ber allge: meine, ber Geele inwolnende $\mathfrak{I r a u m}$ yon ber alten Seimath bei allen $\mathfrak{F}$ dfern, da die bobleren Wejen nod unter ben Gerbliden alz Freunde, Wobltbater *uno Bef̧húģer umber manderten, und daz Beftreben, neue $\mathfrak{B e r b i n d u n g e n ~ m i t ~ D e r ~ a l t e n ~ F r e u n d j d a f t ~ a n z u f n u ́ p f e n , ~}$ aud. wenn mir unz ewig umponft nad) einer $\mathfrak{B r} \mathfrak{r a}$ đie umfebn, bic in baç alte woblbefannte, unbefannte $\mathfrak{l a n o}$ binüber fúlyrt. ©Soethe, ber nad feiner $\mathfrak{U r t}$ beffer alz unfere Dogmatifer baz rein Rationaliftifá mit tie=

[^3]feren $\mathfrak{J}$ been $\mathfrak{z u}$ verbinben verfebt, bat wirflid in feinem Fauft 彐ucz úber die Sadje gefagt, morauz fid beide Sarteien, beren feiner mir vorgreiffen mollen, Das $\mathfrak{J b}=$ rige bernuez lefen fonnen, befonders in ber ©telle, da er fagt, ezz merbe fid dem geifigen $\mathfrak{z r i c b}$ nie ein for $=$ perlider $\mathfrak{F l u ̈ g e l}$ anjegen lafeen, Darum aber merbe Der "eingeborne æricb" mit ber (seiffermelt einen Rapport anzuflnúpfen, gleiduvol nimurer bii bem MRen= fhen erldithen.

Diefer "eingeborne $\mathfrak{z r i c b " ~ i f t e z ~ b e n n ~ n u m , ~ d e m ~}$ bie $\mathfrak{Z b e u r g i e}$ ibren $\mathfrak{U r j p r u n g}$ bei Dem (sefdledt ver: dantt, und wemn fie aud mie bei milben, oder nod) uncultivirten $\mathfrak{B o f f e r n}$, in ganz rober Geftalt erjdheint. 2ther mir $\mathfrak{k e}$ fren mieder zum Siftorifden zurúá!

Da man einen unmittelbaren $\mathfrak{R a p p o r t}$ mit ber úber allez Grviఝde erbabenen bodifen sottbeit nidt berftellen zu fónnen begriff, am menigften zum Dienfte irsifder $\mathfrak{B e f t r c b u n g e n , ~ w i e ~ i n ~ b e r ~} \mathfrak{E l j e u r g i e}$ fo oft gefdaly: fo beviente man fidd ber guten und bojen geiftigen $\mathfrak{M i t}=$ telanaturen baju; ber niedern csitter, ber Dámonen, Der Speroen, Exngel, $\mathfrak{A f t r a l}=$ und Gle: mentargeifter, furz Geifter aller $\mathfrak{M r t e n}$ und ©rd: nungen. Ebbe wir baber vom $\mathfrak{2}$ effen und ben verfdic: Denen Gattungen ber Theurgic in Der alten und weuen $\mathfrak{B c l t}$ bandeln tónnen, múffen wir cinen $\mathfrak{A l}$ genbliá bci Ber Damonenlebre ber alten Welt nad ibrer Beaie: bung auf bie theurgifden Wiffenfthaften verweilen.

## II.

Die Refre won Mittelwefen zwifden (6sttern und $\mathfrak{R e n}$ iden ift auf nieverer ©ulturfufe duberft anfpredend
für ben ungebildeten Sinn, fállt aber erft in bie 3eit, noo die Worftellungen bon den ©Sttern fith etwazz zu veredeln anfangen. Co lange Diefe felbft, wie im Somer, doer bei dem Patriarden in ber Esenefiz, Der mit verfaiedenen $\mathfrak{E}$ lohimz Brod und cin fein gut Ralb ift, nod auf ber Erbe unter ben Menfden eins ber mandeln, alfo, daf felbige ibreż fintbaren llmgangz geniefen, folange bedarf eş jener, námlid ber ©ais monen nidt. So bald aber ber æaum fidd ocbnt, und Die unendlide Fluft zmifden Dem Staubberoobner und Der bódfiten Gottheit anfángt fid zu bilden, falligt cben Der Geift, in weldhem jene erbabene Goce Dammert, aber fid) nody nid)t rein $z^{4}$ geftalten vermag, $\mathfrak{j a}$ felbft Der intelleftuell gebildetere *) Den $\mathfrak{N u}^{(1)} \mathfrak{m e g}$ ein, Die (dmer aufuufanende boddfte $\mathfrak{W e l t r e g i e r u n g ~ D u r d ~ " ~ S i t = ~}$ telmefen" auf erbe und Menjden mirfen zu lapen. Daber diefelbe und fetz Dicfelbe Damonentebre, alz leidgt und natúrlid auch in Diefer Begiefung auf einen gemifien Stanbpunft Der Sultur auz Dem menĵh= liden ©jeift bervor gebend, bei allen $\mathfrak{B o f l f e r n}$ und unter allen Simmelfitriden! -

[^4]$\mathfrak{U}_{\mathrm{m}}$ zu bem unerforidiliden Urwefen binauf，Dber von ibm zu $^{\mathbf{u}}$ Dem menidliden Gecift berab zu fteigen， bediente man fid diefer ©sifter niederer Sronung gleidjam zur $\mathfrak{E c i r e r}$ ．

Platon，ber nidft febr báufig und überbaupt mit einer gewifien Surúdfaltung yon ben Damonen jpridt， fabildert fie gleidmool in feinem © aftiabl außbrúálid alz Mittelnaturen zmifden（Sott und den Menfden＊）． Die Gottbeit，fagt er unter anbern，bat feinen unmit＝ telbaren Umgang mit den Menjden．彐⿰亻ber Durd die Damonen wird Die ©emeinfdaft und die Mits theilung ber ©̧dter an die Menjळen，ez jey f丙lafend oder madjend，unterbalten．Durd fie erbal： ten wir Weiffagung und Walbrjagung，Den prie： fterliden Opferbienft，Befdworungen，Sratel， und allerband magifde $\mathfrak{F}$ únfte．
$\mathfrak{A}$ nnalmen，welthe im Seibenthum und Gbriften： thum immer weiter ausigefiloct murben，wie fix von
 $\mathfrak{B e r g l}$ ．ben trefiden 2uffab： $\mathfrak{B o n}$ ber Bauberfunf bei Den Gricden und $\mathfrak{R o m e r n , ~ y o n ~ 2 B a d s m u t h , ~ i m ~}$ 2thendum ஒ．II．Seft 2．©．209．fs－©ie murben barum aud Dii medioxumi genanat．※ugfúbrlide $\mathfrak{B e m e r f u n g e n ~}$ uber diefe Benenmungen in かarternus yon Eilano romis faten Mitertbúmern．2b．I．©． 690 f．g．3．28as ibre jus legat bis in＇s unendlide vermebrte Babl betrift；fo ragt ebens
 тaveodatol elouv ac．，bár ibrer cine grope Menge und gou allerband ©attungen feyen 2 ．©etbe bie
 Ddmon．－Edjon æbalés lefrte xóguov סacpovay $\pi \lambda$ ŕgn，das das univerfum voller Geifter fey． Dies bier nur yorlaufig！Wom uriprung bes worts in fprad）： thúmlider Sginfidt aubiugrlider in dem \｛ufias yon der Pueumatologie $\mathfrak{x b}$ ．II．Der $\mathfrak{a}$ aubers $\mathfrak{b i b l i o t i g e t . ~}$
felbft verftebt, nad beiber Religionsz: und Weltans fidten, biz fie endid), wie mir unten zeigen werben, in ber Alexandrinifaen şbilofopgie ibren Eulminas tionezpunft erreidten.

Sier batte bie פbantafie einen unermefliden Cpiet: raum zum Didten. Die Dimonen maren bie Sebel, modurd alle Eridecinungen in ber Rorper : und Der Geiffermelt bemirft murben, namentlid foldee, welde etwas $\mathfrak{A u s e r o r b e n t l i d e z z ~ b a t t e n , ~ d o e r ~ w e l d d e ~ f e l b f t ~ d i e ~}$ Tảujdung, bie Furdt, ber 2 berglaube erft erfdaffen batte. Nad ben Wirfungen, welde man ibnen zu=
 betradtete, murven fie alz gute, ( $\delta \alpha i \mu o v \varepsilon \varsigma ~ \alpha \gamma \alpha \approx o \iota ~ \alpha \alpha \iota$
 u. f. m.) gelicbt ober gefürchtet, gefudt oder gefloben, angerufen DDer bejdmoden. Nlfo maren fie im allges meinen $\mathfrak{B d}$ dferglauben bag Mittel, wodurd man Er: f(内einungen bervor bringen zu fónnen bermeinte, weld)e geg̀en Die gemóbnlide Sronung ber Dinge find; Die Maidinerie, modurch man auf daz̨ ©̧eifterreid) mirfen, mit Demjelben in Berbindung fommen, ja jelbft gleid den ©ddtern, vermittelft magiface und theurgifder Rủnfe, Şunder bervorbringen mollte. Worpbyriuz fagt in Der 2bja. IV. nod $\mathfrak{z}^{4}$ berúficidtigenden Gtelle, wo er von Der Magie gottlider Dinge bandelt: Durd) die $\mathfrak{x}$ belurgie fonne die menfalide Seele falig gemadt merben, Engel, Geifter und Dámonen zu empfangen und Ģdter zu feben *).

[^5]Die guten und bdjen Dimmen，dic Engel，Geifter， Seroen，mit welden man Durd Die Sbeurgie in einen magifaen $\mathfrak{R a p p o r t}$ tritt，crfúllen alfo Den 3wifaenraum zwifhen Gott ober den Got＝ tern und den menfaliden Scelen，maden daz Mittelband zmifden ignen aub，unobilden eine zufammen bangende unaufldslide Rette，welde
 bung Dezz Geringeren zum Bolftommeneren nidt allein moglid madt，fondern mirflid）vermittelt，und fo in Folge magifder $\operatorname{Rrafte}$ und getheimnifreider Wirfungen Die ganze Gddopfung umidlingt．

## III．

Co traten bie Dímonen Dann gleidfam in bie Mitte zwifden Dem Shimmel und ber Erbe，und biefe unermeflidge idealijhe Gseiftermelt úber Der Grbe， （ $\mathfrak{A}$ fral＝und $\mathfrak{L u f t g e i f f e r ) ~ i n ~ D e r ~ E r D e , ~ ( E l e m e n t a r = ~}$ geifter）unter Der Grbe 2c．2c．（unterirbifd）e DDer Sodl： Iengeifter）weben Daz Band zwijden dem menidれlidjen Geift und dem der $\mathfrak{G b}$ ottheit．－Daber feß̧t $\mathfrak{J a m}$ ： $\mathfrak{b l i d}$ Die $\mathfrak{Z h e u r g i e ~ e i n e ~ S t u f e ~ b o b l e r , ~ a l z ~ D i e ~ \mathfrak { P b i l o f o } = ~}$ phie．Die mabre（philojophifde）©rlenntní，fagt er， fúbrt zu Gott bin．Dicfer Caģ，feģt er binzu，ift wabr，aber nod nidt zureidend．Eヒz mup theurgifde

[^6]Einfidt mit ber Grlenntnić vertnuxpf werben，wenn fie real fenn foll＊）．©（n einem andern Drte fagt er： Die Zbeurgie mús Die \＆údíe ausfúllen，welde das philopophifac Denten lást in Betreff der Bereinigung dez Weniden mit Gott und der Geifterroelt＊＊）．

Da daz̉ ganze Univerfum，mie mir gefeben ba： ben，voller Dámonen ift；fo beleben，erfúllen und wirfen fie namentlid in allen，und burd alle＂E゚le＝
 ren $\mathfrak{B e f e n z}$ Der Élemente mit Der ridtigen，b．W． theurgifden Erfenntnif ber ignen inwobnenden und fie beberridenden ©eifter in Einz zuammen fallt．Eine fohon im beibnifden，júbifden und drift： liden $\mathfrak{A l t e r t h}$ um borfommende $\mathfrak{A n n a b m e , ~ w e l d d e ~ b e j o n : ~}$ aers in ber Theurgie ber Neueren，namentlid bon Zlbert dem ©rofen，ゆaracelfub und $\mathfrak{A g r i p p a}$


[^7]fid in mebreren wefentliden yunften ber magiide
 Feuer = Wafier = furz aller Elementar = Geifter grúnbet. Sierauf bejieben fid bie Worte in Goetge'z Fraft, Die für bie paracelifid = magifá Natur = Mbilofophie von tiefer $\mathfrak{B e b c u t u n g}$ find:

> Wer fie nidt fennte
> Die Elemente,
> Shre $\operatorname{siaft}$
> Und Eigenfdaft,
> Warefein Meifter
> Leber bie Gaifer.
 lae Salomonis, Denen Dicfe $\mathfrak{A m i d}$, zum Grunde liegt, barauf an, wenn or an cinem anderen Sort in Fauft fagt:

So viel als vorláufige Heberfidt; uno zur Erldute= rung Dez $\mathfrak{B e g}$ iffz yon $\mathfrak{Z b e u r g i e ~ n a d ~ f e i n e m ~} 3$ u: fammenbang mit der Damonologie in alter und neuer 3eit!-

3ugleid mit Dem Dámonenglauben - alfo jebr frühe! - erzeugte und bildete fid bei allen $\mathfrak{B d f f e r n}$ Die $\mathfrak{Z b e u r g i e , ~ m a z ~ n i d t ~ a u f a l l e n ~ f a n n , ~ d a ~ f i e ~ a l z ~}$
cin 3 meig ber Magie erideeint, weldue fo alt ift als ber ßolferglaube an gute und bdje Geifter. EFz ift bier unmóglid, biz zu ibrem erften Uriprung, won Solt zu Solf in'z Cinzelne zurúat zu geben, doer aud nur die eingelnen daralteriftioden 3 úge bei den verjódie: Denen $\mathfrak{B o l f e r n}$, namentlid bei Perfern, \{egyptern, Sebrdern, Ebaloäern, bei welden wir fo frúbe Spuren von theurgifden ßúnften und $\mathfrak{B e f t r e b u n g e n ~}$ antrefien, beraus zu beben, mas nady und nady in bies fer Bibliotbef geideben foll. In ber \{ibat músten mir ba zurúd geben biz - bor Die Súnbflutb; ( wir theilen bier pollig gleitees Grftaunen mit unferen £efern, aber ez̧ ift nidt anderz, bie fabulo̊je Gefdidte der Magie reidt num cinmal biz in das Paradiez!) Dann bon ben magifden und theurgifdien Sdriften Gandeln, welde $\mathfrak{N o a b}$ mit in Den Raften nabm; fofort Der Rünfte Samz erwabnen, ber Die Sterne befdmod: ren lonnte; nun, um nur bei den Sebráern fteben $z^{u}$ bleiben, yon ber Sexe zu Endor reden, Die Todte citirte; endid Salomon'z ©seifterbefdmodrungazfúnite preifen, Der in einer weitldufigen Eerzáblung von $\mathfrak{J o}=$ feybué *) alz ber eigentlidee Erfinder Der Theurgie bei Den Sebraiern, Dem Die Teufel batten geborden múfien, gefdilbert wird $2 c, 2 c, 2 c$. Uber ba múrben mir ein Bud jareiben múffen. Wir mollen in diefem $\mathfrak{A l u f i a g}$ $\mathfrak{a l j o}$ nur bei einigen Der widtigften Momente in ber Sade fteben bleiben und die Meinung eingelner berübmter Månner auz veridiedenen ふeiten und $\mathfrak{N a}=$

[^8]tionen berúcficutigen, um auf biefe Weife bie $\mathfrak{A}^{2}$ niidten úber bie Durd $\mathfrak{x b e u r g i e} \mathfrak{z}^{\text {ubemirfende unmittel: }}$ - bare Berbindung dez かenjden mit ber ©feifter welt, wie foldese in alter und neuer 3eit geltend ge: madt morben find, für unfere \&efer zur anfdau= liden giftorifaen Rlargeit gu erbeben.

## 3 meiter $\mathfrak{A}$ biduitt.

Shilo'z pueumatologifde und theurgifac $\mathfrak{A n} \boldsymbol{n}$ 斤dten.

## I.

 Begiefyung auf den ©segenftand unjerer Unterfud)ung für anz interefanter feyn, alz $\mathfrak{p h i l o}$ 'z, theila weil er ein Jube, und ein geiftwoller, miemobl zur Sdymermerei geneigter Denfer mar, theilz weil er in $\mathcal{M}$ egypten, und namentlid zu Mlexandrien, oder an einem Srte molnte, wo bie Theurgie forobl zu feinen 3eiten, als in Den fpäteren (driftliden) Эabrbunberten vorzugğmeije excolitt murbe.
$\mathrm{U}_{\mathrm{m}}$ feine $\mathfrak{F b e e n}$ über Die $\mathfrak{R o g}$ lidfeit einar realen © Oemeinidaft mit der Geiftermelt gebórig zu verfteben, múfien wir feine $\mathfrak{U n}$ nifigten bon Der úber= finnliden Welt úberbaupt fennen.

Sier nad jeinen werjdiebenen ©drriften bie wejent= lidjfen 3úge babon in gedrangtefter ®úrze! -

Die Seele dez Weltallz, fagt er, nemen mir ©Sott. Diefer ift und bleibt unz ein ©efecimnis, und man barf fixd nidt erfúbnen, etibas yon oder úber ibn zu fagen, ala oafer fey.
©̧z ift nur .Gin Gott, allein or bat ungablige Srdfte und ©eifter, welde um ibn find und ibm zu Grbote ftebn. Durch biefe Frafte ift bie intelligible Welt, daz Urbild und Joeal diefer fidtbaren Sorpermelt, berbor gebradt und beftelt oder rubt in ifnen.

2uferbem exifitt aber aud nod in ber Quft ein unermeflidez (sbor unforperlider ©eifter, welde als Gefabrten und Diener von jenen (bdberen) bimmilifden Geiftern zu betradten find, und gemilynlid Engel genannt werben u. f. w. (Denn waz num weiter folgt von ber Elafilifitation Der Engel, ibrer Theilnabme an ber Sdjópfung 2c. 2c. gebdrt nidt uns mittelbar bierber.)

Diefe Geifter baben nun berfaiedene Ge: fdafte. Diejenigen von ignen, weldee mit gottlider Weiĝ́reit begabt find, veradten Daż Эroijac, und die= nen allein Dem Allmaddtigen; fie baben tiefe Ginifdten und eż if ifnen nidtz verborgen. Sie find Bertún, diger der góttliden Befeble an die ©obbne Eottezె, und bringen bon diefen die Bitten vor den Tbron dez Unendiden. Und dien ift gar nidtaz fabulópez, benn es ift notbmendig, Daf Die ganze Sdjopfung be: lebt fey, und dásjeder $\mathfrak{Z b}$ fil der $\mathfrak{F g e l t}$ die ifm angemeffenen Bemobner babe. Fon den Gseiftern, welde die \&uft bemolnen, find einige ben Menfiden gefábrlid Durd EFinflóaung fúnolider Begierben und £eibenfthaften; anbere aber bienen im Gegentbeile aud) Dazu, in der Geele dez Meniden den 彐rieb zur $\mathfrak{U n}$ :
 Dicjen mués man Durd ibre unmittelbarc Eeinwirfung
auf die menfaliate Secle, baz̉ bciondere ©̧fjáfte ber $\mathfrak{J n j p i r a t i o n ~ z u e i g n e n ~ * ) . ~}$
"Die ©reifter aller ©lafien und Sronungen, fabrt er fort, find aljo Diener ©ottç; Mittelwefen und Mittelobperionen zwifden ©ott und den Mens faen; Gefabrten und $\mathfrak{A u f i e b e r}$ ber Menjden; $\mathfrak{B e r}:$ fündiger Der gottliden Rathidlúpe an fie; nact (Gotte
 Der Mrenjonen und Geificl fúr biejelben u. f. w." Wit einem $\mathfrak{W b o r t e} \mathfrak{a l l e z}$ zu fagen: Die ©fifterwelt ift nad $\mathfrak{p b i l o}$ ein intelligibler Stant, worinsia Angelegenbeiten bez fidtbaren Uniberfumz, und namentlid ber Meniden betrieben merben **),
$\mathfrak{J n}$ der Mitte diefez © Geifter = Staatez bat der erbat benfte aller Beifter, Der $\mathfrak{E o g o z}$ den erften $\mathfrak{R a n g}$.

Er ift Dag \{riebrad ${ }^{* * *)}$ im inneren $\mathfrak{F}$ fen Der $\mathfrak{G o t}$ ot Geit, wie Der gefammten Geiftermelt; Gott per:

[^9] an, und aljo entfand Dic Welt burd ibn; Gr fauf Die Formen ber Dinge burd feine Wibizheit, Denn er ift Der Cobn Der $\mathfrak{B c i} \begin{gathered}\text { beit, vom } \\ \text { Bater gejeugt, ebye }\end{gathered}$ Dic $\mathfrak{B c l t}$ gefdanfen morden; Erv vercinigte $\mathfrak{M a d t}$ und Gưte bei ber Sdippfung, und madte Gott Dadurd $\mathfrak{z}^{4}: \mathfrak{i n}$ bddften Gute; Er fübrt zur Bezeidnung feiner erbabenen EEigenidhaften und Srifte mebrere Namen,


## II.

Daz Refultat von biefem allen in Bejiefung auf Den Gegenftand unferer Unterfuafung, ift nun folgendeż. $\mathfrak{B c r m a g}$ ber Menid aud nidt bie boddfe settbeit - dic $\mathfrak{W e l t j e e l e ~ - ~ z u ~ e r f e n n e n , ~ u n d ~ m i t ~ i b r ~ i n ~}$ eine unmittelbare ©bemeinfdaft ju tommen; fo if er bod einez -
"mittelbaren, vertrauten, und wefentliden Ulmgangs mitber geifferwelt, und in biefer namentlid mit dem sogoza
fäbig, alio, Dafe er burd 彐nmendung ber geborigen (theurgifden) Mittel mit diefen in eine reale

[^10]Berbinbung fommen, ober ibren unmittel: baren Einflufauf feine Seele bewirfenfann.

Den bdheren (bimmlifden) Geifern bat ber menfdlide Geift die urfprúngliden Grund = Jocen aller
 verbanten.

Die Seele dez Menfaen if zmar burd ibre eigene fraft vieler ®únfte und Wifienjdaften fibhig. $\mathfrak{J n}$ ibr liegt ein unbegrenzter $\mathfrak{z r i e b}$ nad $\mathfrak{B i f f e n}$ und $\mathfrak{W e i z b e i t . ~ E ̧ z ̇ ~ g e n u ́ g t ~ i b r ~ n i d t , ~ f i d ) ~ b l o p ~ m i t ~ f u n n l i d e n ~}$ Gegenfánden $z^{u}$ bejdaditigen, jondern fie erficbt fid) uber bicfen nieberen Gtandpunft, und bingt gant geiftigen und abfraften Renntnifien nad. Gie babnt fid $\mathfrak{F B e g e}$ úber $\mathfrak{R}$ affer und $\mathfrak{E a n d}$, freigt biz zum $\mathfrak{A c t i f e r}$ und famairmt Durd) ibre Yyantajie unter Den gix = und Jirfternen umber.

ひber nur Durd oen vermittelft theurgifd)er Silfzatitel $z^{u}$ erlangenden $\mathfrak{U m g a n g}$ mit Der (J)eifterwelt, vermag ber menfalide ©eift zur úber: finnliden Soébe einer wabren Begeifterung binauf $z^{u}$ fteigen, und nur vermittelf diefez $\mathfrak{u m g a n g}$ ge: langt er zu Den béthfen Grfenntnifien Dez $\mathfrak{F}$ Gabren und Buten. $\mathfrak{J i t}$ die menidflide Geele in Berbinduny mit Der Geifterwelt, und namentlid Durd Den Ginflue Dis £oaoz, einmal zur Erfenntnín ber eigentliden $\mathfrak{G r}$ rund: Jocen ber Dinge gelangt, wowon wir Durt Die Sinne nur eine oberfladlide Renntnía erbalten, danm erbebt fie fid úber fidh felbft, tritt nit Dem logoz in (Gemeinfd)aft, und trdumt, fo zu fagen, bei núdterner Zrunfenbeit; ein Zorybantifd)eg Gefúhl bemeifert fid) ibrer ; fie bat den lodeften ©ipfel Deẻ reinfen Erfent=
nifies evfiegen, und ibr Glug if fortan nur bimmet: wirtz geridtet *). Einer folden Begeifterung ift Geder făbig Durd Die Eerbebung zur ©ocifterwelt, menn feine Scele von ber licbe bes̉ Soddjfen erfúllt ift. Nament= lid) mard Miofe Durd Den Umgang mit Engeln und Dem Logoz folder ©rfallrungen gewursigt **).

## III.

Fragen mir nun nad den Mitteln oder bem theurs gifd)en ©ultuß̉, D. b. wie eż der Menfd anzufangen babe, um fid in ben unmittelbaren $\mathfrak{u m g a n g}$ Der © eifter und ibren ©influe zu verfezen; fo er: Flárt lïd $\mathfrak{P b i l o ~ a u d ~ b i e r u ́ b e r ~ a u f ~ e i n e ~ b e f t i m m t e ~} \mathfrak{B e}$ eife.

Gr fagt bierúber Folgendes.
Dic- Orifferwelt liebt Die 3 urúafgezogenbeit auz dem Setofe der $\mathfrak{B e l t}$, bejonderz ift Der £ogoz cin Frcund Der Einfamfeit, und mobnet nur in einfamen ©fegenben ***). (er erniedriget fid nidt burd Theilnelymung an Dem eitelen, ftetem Wbedjel unter: 1 worfenen Getriebe gemeiner Seelen und Dez $\mathfrak{B o l f z}$; fein Flug geft ftetz aufoaitte, und jeine \&uft if ber vertraute Umgang mit ©̧inem. Gr ertbeilt als Ronig

[^11]©inigen $\mathfrak{B e f e b l e}$; \{indere unterridtet or alz $\mathfrak{L e b r e r}$; wieber $\mathfrak{U n d e r e n}$ fommt er in fdweren Faillen alz weijer $\mathfrak{R a t h g e b e r}$ 子u $\mathfrak{S i l f e}$; mit nod $\mathfrak{U n}$ deren unterbailt er ge= beime Beratbidlayungen, welde profanen Menfden ein (Gebeimnís bleiben u. f. m. ${ }^{*}$ ).

Die 3 urúdgezogenbeit von ber $\mathfrak{B c l t}$, Die Ginjamfeit, bie Stille, ift alfo dab erfte Mittel, um mit ber Geiftervelt, Deren Mittelpunft Der Logos ift, in Gemeinidaft ju fommen **).

Die bauptáadlidyften úbrigen Borbereitungz̉mittel find: Faften, Beberridung ber $\mathfrak{A f f e f t e n , ~ u n d ~}$ 3urúffegung der meltliden (Sejdifte ***).

Sieraus folyt: Seder Menid, Der fíd ber mora: lifden ©̧úte alz bcz Saupterfordernififz yon Seiten des Meniden befleifigt, fann fíd in einen foldeen $\mathfrak{3 u}=$
 fluffer boblerer Wefenfágig mird. Diés belyap:
 Ģeiffermelt úberbaupt; injofern er Diefen alz baġ Cen: trum berfelben betrad)tet, Der, wie er fich augbrúatt,


[^12]Engel, und die Menfden leitet *). Worbereitet burat Stille, Mápigfeit und Gaften, und wenn nidt mirt= lidez Faften, Dod angemefiene, dic Seete nidt bejáwe= rende Nabrungz̉mittel, bei den phitern $\mathfrak{Z b}$ burgen $\mathfrak{n a}=$ mentlid) Entbaltung von Fleifdipeifen, Wein u. f. w. fudt ber Weife (ber Theurg) Den gúnfifigen 3eitpunft, mit Der Geiftermelt in Berbinoung zu treten, maiblet
 mit bem Rogoz. Dann geratlen folde Seelen aud) nol in Exfacen, in eine $\mathfrak{H r t}$ bon religidfer $\mathfrak{T r u n f e n =}$ beit, Dás fie fidi ibrer felbft faum berouft fino, weil ibre Seclenfrifte in diejem Suftande fid blop leidjam doer pafiiv verbalten. 3uf diefe Weife und burd einen folden vertrauten limgang maro z. $\mathfrak{F}$. Rofez ber gro: Ge Mann, denn Gott bedient fiab bež £ogoz bei den Frcunden Der $\mathfrak{I} u g e n d$, fie von ben Rranlbeiten berSecle zu beilen, Durdy fie unverteglide ©epekze, £ebr = und Staatzanftalten zu begránden, und fie zur $\mathfrak{B o l l e n =}$ oung foldder midtigen Dinge mit ber nottbigen Stírte und Feftigfeit ju'verfegen **). ひ̛er aud Mope ent= bielt fid, jogar ber nothrwendigiten Speifen und Getranfe, af vierzia $\mathfrak{x a g e}$ bindurd fein $\mathfrak{B r o d}$ und trant fein Wajier, alz er auf bem Berge góttlide Mittbeilungen empfing ***).
$\mathfrak{B o n}$ einem Manne, ber fo befannt mit ber $\mathfrak{Z b c u r}$ : gie ift und jo pofitio bavon redet, laft fiab, wie $\mathfrak{B a r}$

[^13]Ienftedt fid ausbrúat, erwarten, $\mathfrak{i c} \tilde{\beta}$ er felbft ein Eingeweibeter múffe gewefen fenn. Und diés mar auct, wie Die unten angefuifrten Stellen bemeijen, in Der $\mathfrak{T h a t}$ bei $\mathfrak{P b i l o}$ der Fall. Er genố Deş Umgangzz mit ber ©Seifterwelt nidt allein, fondern wufte benjel: ben aud Durd Anmendung Der gebdrigen theurgifden $^{\text {g }}$ Mittel nad Belieben zu bemirten *).
( Wie man yom Gebet, Faften, Einfamfeit, Másigung 2c., alz ben von plilo empfoblenen tyeur: gifden Syúlfen immer weiter ging, um mit Der Geifterwelt einen realen æapport berzuftellen, bizz zum ©犬lauben an eine unmittelbare, zwingende theurgifhe $\mathfrak{F r a f t}$ gebeimnínreider Worte und ©baraftere, Davon werben wir im Folyenden nod cigende reben. Unter Den fpateren $\mathfrak{A l}$ lexanbrinern ift aufer $\mathfrak{I a m b l i d}$ befonberz かrocluex in diejer Sinjidt widtig. Sidyt minder in anderem Betradte Scieroflez, Sermez $\mathfrak{Z r i z a m e g i s ~}$ ftuz und $\mathfrak{A n b e r e}$. Sieroflez inâbejondere bot zur Erflárung Der bunflen Frage: "mie fid die Mog: lidfeit einer realen $\mathfrak{B e r b i n d u n g}$ zwijden einem immateriellen und materiellen Wefen begreif: lid maden lafe? allen Witz und allen Edarfinn auf. Er bildere bie urfprúnglid platonifde Soee von einem Seelen: Gerande am weiteften und funfrolleften ausi. Sad inm find nidt allein die menidliden Geelen, fon: Dern bie Beifter aller $\mathfrak{U r t}$ mit einem Geelenvebifel ober Geelen=Rorper vereinigt, Der von überirbiider oder glánzender ( $\alpha v \gamma 0 \epsilon \iota \varepsilon \delta \varepsilon \varsigma$ ) $\mathfrak{R a t u r}$ ift. Šiernuę erflårt

[^14]er num nidyt blo , wic zwiiden einem immateriellen und materiellen $\mathbb{W e j e n}^{\text {ein }}$ mirflider $\mathfrak{R a p p o r t}$ bemirft werden
 unmittelbaren $\mathfrak{u m g a n g}$ mit Geiftern theurgifit borbereiten und tauglid maden fonne. ©ine Sathe, wovon cr in feinem ©ommentar úber Dic goloenen Sprúde bez ฒythagoras recht mit £ifbe \{pridft 子. B. pag. 292. 295, p. 304 und an a. ©t. (Ed. Paris. 1583). Dod yon dem MUlen werden soir in der Zauber = Bibliotbef nod einjeln bandeln, wenn wir bie verjdiesenen Saypotlefen zur Grflirung son Geifter = und Gefpenfererideinungen nảber berúdifidtigen merben. Aud babe id in ber allgemei: nen Encyflopabie (berauğgegeben von erid und (Sruber) in bem Auffas úber Aftralgeifter, nod MRandesి bierber Gelyórige bereitz bemcrft, ivelden id) besbalb zu vergleiden bitte.)
$\mathfrak{B a l l e n f t e d t}$ madt in feinem $\mathfrak{p b i l o}$ und $\mathfrak{J o b a n n e z}$ úber Dasz Geifterfyfem $\mathfrak{P b i l o}$ 'b folgende Bemerfungen.
" ©̧z if Ebaralterzug ber $\mathfrak{F o r m e l t , ~ b e f o n d e r z z ~ D c z ~}$ $\mathfrak{J u b e n t b u m s z , ~ f i d ~ G o t t ~ z u ~ v e r f i n n l i d e n ~ u n d ~ i b n ~ b u r d ) ~}$ Engel und Geifter wirfen zu laßen. Dã aber burd) Diefe Geififertleorie ber reinen Renntníß (Jottez, feiner moralijøen © Gute, feiner unbegrenzten Regicrung, Wor= febung und $\mathfrak{M i t w i r f u n g ~ c i n ~ m a d t i g e r ~ D a n u m ~ e n t a r g e n ~}$ gefegt werbe, braudec id mobl nidt zu beweijen. Man Dadte und redete nidt ander bon (5stt, alzz mit ber Nebenibe von Seciftern; man liç ifn nidt anberz wir= Fen, alz Durd fie; und waz baz Sณlinumfe war, man flafificiete fie fo, oan aus ibrer Mitte Necjen bervor gingen, die Gottez wefentlide Bolffommenbriten be=
grenzten. Gin Wheil berfelben fambarme in ben niebs rigen Æegionen über unfrer ©rbe, und verpeftete cinen $\mathfrak{Z}$ beil ber Meniden nad (sutbunfen; ein anderer $\mathfrak{T h e i l}$ war immer befdaftigt, zwifden Simmel und Erbe Sta= tiwnen zu balten; Befeble an bie Menján zu bringen, und $\mathfrak{B i t t e n}$ und $\mathfrak{B e D u ́ r f n i f e ́ e ~ z u r u ́ c t ~} \mathfrak{z u}$ tragen. SRod an= Dere maren ©predjer Gottcz, bie Den Mrendden gottlide Sffenbarungen binterbradten. Lauter $\mathfrak{B o r f f e l l} u n g e n$, Die weber mit der $\mathfrak{B e r n u n f t , ~ n o d ~ m i t ~ e i n e r ~ a u f ~} \mathfrak{B e r n u n f t}$ fich grúndenden Religion beftefn. Ęz war ein $\mathfrak{U b}$ er:
 abftammte."

So viel Wabreŝ biefen Bemerfungen zum ©runbe liegt; fo lafen fid ber Sade, wic wir mit aller $\mathfrak{M d}$ tung yor diefem fadabaren (belebrten bemerfen, Dod aud nod andere, und, unjerer (Einjidt nad, tieferere; ide: ellere Seiten abgeminnen. Da mir e区̉ uns aber bei gegenmártiger Biblidtbef zum bejonderen Gejes ge= madt baben, alle yolemif, fo viel alz moglid, zu ver: meiden, dem Urtljeil ber Rejer, wenn wir einjebn follten, Dafe ez̉ von dem unfcrigen verjdieden fenn modate, nur in midtigen Dingen zu miberfpreden, ja mosa nothig fdeinen búfte, felbf unferer individuellen Einfidt die Durd 3eit und 3eiterforberniffe gebotenen Spfer zu brin= gen: fo wollen wir vorftefenden $\mathfrak{U b}$ ¢dnitt von $\mathfrak{P b i l d}$ 'z


## $\mathfrak{A} \boldsymbol{\sim} \mathfrak{l} \mathfrak{a} \boldsymbol{e}$ of biefem $\mathfrak{A}$ bfanitit.

$\mathfrak{B i e l l e i d} t$ lejen unfere Lejer an Diefer Stelle folgende
 Diefer $\mathfrak{Z h e u r g ~ l e b t e ~ u n g e f a b r ~ z u ~ g l e i d e r ~ 马 e i t ~ m i t ~} \mathfrak{p b i l o}$ in Sndien und ©bina. Sein theurgifders Syftem fommt im Wejentliden gan mit pbilo'z Syitem uberein, nur dapeez nod weit ( (hnodrmerifd)er und phantaftifder ift. ©゙z bieten fid interefante Parallelen dar, die unfere $\mathfrak{L c j e r}$ felbft zichen merben.
"Die $\mathfrak{L e b r e r}$ ber Magie waifen brei verjdiebene $\mathfrak{B e g e}$
 gelangen. Erfflid Durd Die innere $\mathfrak{B e r e i n i g u n g ~}$ mit Demfelben in Gebanfen, námlid wenn gebeime (bedanfen, $\mathfrak{R e g u n g e n , ~ \Re e i g u n g e n ~ u n d ~ \mathfrak { T r i c h e ~ i n ~ b e m ~ }}$ Serzen entifthen, diejez oder jenezz zu thun, oder zu unterlaßen. Nagar, ber Sndianer, beruft fid) in feinem Werfe auf feine eigene Erfabrung Davon, und leget von
 nedeyeter (Juardian (Cduggeifi) Damilfar, bat fa mir nunmebro po janft und lieblid) mitygtheit, Dafe er nad allen $\mathfrak{A r t e n}$ ber Sffenbarungen, woourd ein leiliger Damon bie Menjacn = Finder beglúden und mit ibnen Umgang pflegen fimn, mir erjdeeinet. ©iinmal Durd den intellectuellen $\mathfrak{B e g}$ in meiner $\mathfrak{B o r f t e l l} u n g z=$ (Cinbiloung $=$ ) Sraft, vermóge deffenermir beftan= dig gegenwartig ift, und mid) alle $\mathfrak{A l u g e n b l i d}$ erinnert, was id thun und nidt thun foll. (Ganz
 Gewalt meiner Seelenfrafte bemeifert, und auf meiner

Durd Die $\Re$ Region Der Rafte legthin unternommenen Reije —man fiebt, dafe ez Nagar meiter, alz $\mathfrak{P b i l o g e b r a d t s ~}$ batte! —nad Suianifinçina*) plóslid mid ge: warnt und mir einen Winf gegeben, mid jdnell zur linfen Sand umzuvenden: fo bàtte cin ©dmarm von bófen Quft= geiftern, welde unter ©(s)radonectiz $\mathfrak{U}$ nfúbrung Durd eben diefelbe 及uftgegend eben angezogen famen, auf ${ }^{\text {ber }}$ Stelle mid geroislid in taufiend Stúafe zerrifien. So offenbaret fid mir mein ©feniug auf bie erfte $\mathfrak{A r t}$. - Die
 aud wenn fidd Der tieffe Sdilaf meiner bemidhtigt bat, feine freundidaftlide Gegenmart nidt entzieft. Sumei: len felt alzoenn mein Damilfar in ber ©seftalt eimer unvergleidlidh berrliden Sungfrau vor mir, unt úber: reidt mir einen mit dem $\mathfrak{T}$ rant der Gsitter angefullten Bedjer, welden mein intellectucller Menid ausleeret; bizmeilen bringt er aud nod etlide andere Geifter von feiner bimmlifden (ofecllfanat mit fia, und fabwebt mit benfelben um mid lyerum. W্Bieberum zu anderer 3eit, wenn id) etwan, ermúbet von tiefen $\mathfrak{B e t r a d}$ tungen, bei meiner beidauliden $\mathfrak{A n}$ andt megen Sdwadheit meiner Sinne mid dez fórperliden ©dlafezె nidt mebr ermebren fann, und auf Dem beiligen $\mathfrak{B e r g e}$ Der $\mathfrak{B e r f a m m l u n g}$, (Mountain of Conrocation) welder $\mathcal{A}$ Dan beift, in eincu fanften Sdlummer finte, zeiget er mir
*) Voila! einen 2econauters obue Suftball, ohne Falfidirm, viele bundert Jabre fuvor, ebe s)iontgolfier, $\mathfrak{B l a n d}$ ard 3 . Durd) biefe Erfitioutig in Europa fo bid Sufiehen erregten. Dies theurgifac sunffuct bat Rebnlidereit mit ben Sexens fabresit.
mel, bie Naturallercrianafenen $\mathfrak{B e j e n}$, und die Wirfungafrafte cinezz jeden bojfen Damonz. Drittenz endid, fo erfdecint mir Damilfar auf mein jedeżmaligez $\mathfrak{B e r l a n g e n ; ~ b e n n , ~ m a z ̇ ~} \mathfrak{J}$ d mill, Dab̉ mill Er aud, und maż Gr will, baż mill $\mathfrak{J d}$. Go子. $\mathfrak{B}$. wenn id mand)mal etiwazz zu lange fdlafend liegen bleibe: fo tritt er vor mid bin, bepprengt mid) mit dem Thau bez - vierten Sjinmels, (allo nod ein Simmel über Dem oritten Maulinijden Shimel) und rufet brei= $\mathfrak{m a l}: \mathfrak{R a n f i n}$ Nagar! Nanfin Nagar! Nanfin Nagar!!! - Sogleid erroadke id, und fobald eż alzz: Denn die gelforige 3 eit ift, erbeben mir uns $\mathfrak{B c}$ ide burd Die $\mathfrak{\Omega}$ uft auf ben beiligen Berg Der $\mathfrak{B e r}$ ammlung, $\mathfrak{A}$ dan."

Gief. Of the Nature and Substance of Devils and Spirits, ein Supplement einez Unge: nannten bon Reginalo Scot unter bempelben Titel beraugregebenen, uns mit feinem berábmten Werfe The Discovery of Witcheraft verbunbenen $\mathfrak{A}$ bhant: lung, nad bem beutfíen $\mathfrak{A u s j u g e ~ i n ~ R c i d b a r d t ' z ~}$ Beitrigen $\mathfrak{x h}$. II. ©. 458. f. - Wix bemerfen bízu Daz Einzige, baf der beilige Werfammlungifberg N(Dan in $\mathfrak{N a g a r}$ 'z $\mathfrak{Z b}$ burgic faft die Rolle des Blocizbergz fpielt in der Diabologic: mie bier die $\mathfrak{T e}$ afel und Šexen, fo fommen bort die Gengel und Seiligen zulammen, und zwar bier wie dort auf gleidem leidten geifterartigen Wege, burd - Die Rúfte.

## 

Zheargie in ben beiben erften driftident Jafryuaberten.

## I.

Qage eṡ in unferem 3wecte, sine augfủbrlide und er:
 gabe zu jdreiben; fo múpten mir nun vorzugåmeife bie $\mathfrak{U n j i d}$ ten ber beiden erften driftiden Jabrbuns derte und befonders der berfdiedenen gnoftifden Parteien úber bie $\mathfrak{Z b}$ eurgie, ciner naberen Betrads tung untermerfen. Wirflid) bietet bie Gefadidte ber $\mathfrak{E}$ noftifer im ©bibiet der $\mathfrak{Z b e u r g i e} \mathfrak{u b b e r r e i d e n ~ © t o f ~}$ bar, infofern unter biefem gemeinjamen Namen zugleid Die feltfamften (3efdlefter von moralifden, metaphy= fifden, und byperphyfifden $\mathfrak{A}$ bepten, Nativitataffellern,
 phen, Thbeurgen, Magifern, Mftrologen, MGabrangern und Gauflern *), zufammen begriffen merben ${ }^{* *}$ ). -

[^15]Ein feltfamer ©effimad an úbernatúrliden Dingen batte fich in biejen, gleidmool aufgeflarten, meniyftenz auf'zి bodjfite lururioss und intelfectuell verfeinerten, 3citen vie: ler Leute und yor anderen gernbe berer bemadytigt, Die $\mathfrak{A n p p r u d}$ auf bohere Einjidt, tiefer eingebende Gelebr= famfeit madten. Juben, ©briften, Seiben, nidt Sbriften allein, und am wenigften Sbriften, alg foldue, waren es unter anderen rómifden פrovinzen bejonders in $\mathfrak{A}$ egypten, fo die alten Mriefterfünfte, Die beridic: denen 3 weige von $\mathfrak{R a g i e}$; und Die manderlei gebeimen $\mathfrak{W i t i m i d}$ aften trieben, weldje ben Menjden mit der (beiftermelt in $\mathfrak{B e f a n n t j}$ daft und $\mathfrak{B e r b i n o u n g}$ jesen, und ifn burch $\mathfrak{A m u l e t e}$, $\mathfrak{x a l i z a m a n e , ~ \Re i n g e , ~ t h e u r g i f a g e ~}$ Sprủde, magifde ©baraftere, Dȧmonijde Frafte zum ©̧ewaltbaber úber Die Natur maden follen: cz maren Seute von allen Religionen, Gefdledtern, Syitemen und Standen, die in Diefom 3eitraum, befonderz unt die 3eit Sadorian'z unt der $\mathfrak{A}$ ntonine fidi dabin neigten. Inzmifden ift nidt zu leugnen, Daf Die $\mathfrak{Z b c u r g i e}$ vorzúglid zu $\mathfrak{A l c x a n b r i e n ~}$ unter Den ©ino: ftifern*) verbreitet und bodgefádazt mar, Durd beren ganzeż Geifterfyftem fie beginftigt murbe, das̉ gewiffer:

[^16]mafen auf theursijde Gbeen binfúbren mufte. Daber Die Erffacinung, DaE mábrend der zmei erften Yabrbun= Derte, al'ser $\mathfrak{R o m}$, Der Şauptftadt felkft, magifhe und theurgifde ßúnfte aller $\mathfrak{U r t}$ bauptfadidid in $\mathfrak{M}$ egypten, bem früberen Mutterland derfelben, geúbt murben. Bei Der gemáfigten Denfart 5abrian's in $\mathfrak{A b j i d}$ auf bie Berádter ber Statazreligion *), enthált cin Bricf dies fezs תaifers yom Эabre 129 eine jebr aufallende und nadtheilige ©dilterung ber ©briften in Megypten. 彐ute, fo beift es Darin, uno jdon die Elaffififation faeint ben Indiferentiften oder Spdtter jener 3eit zu verrathen, $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{Z u b e n , ~ S b r i f t e n , ~ © a m a r i t e r , ~ ゆ a t r i a r c h e n ~ u n d ~}$
 ving Serapizdiener, 3eidendeuter, Walbriager, Quadifalber, ( numlid zauberifhe, Doer ©iftmifder, wie aus dem 3ufammenbang erbellt) und (Gaufler; $\mathfrak{A d}$ e baitten einen und Denfelben (Gott, nimlid Feinen **). Gr f(beint taum andere ©briften alz © nos ffifer ber cben bezeid)neten $\mathfrak{A r t}$, gemeynt zu baben, sie mit theurgififen Rúnften, $\mathfrak{A}$ muleten, magijden $\mathfrak{R i n g e n}$ u. bgl. ifr Spiel in Diefem Eande trieben.

Greilid berridten biefe Rünfte zu Der Seit allgemein, wenn aud) in Megypten in borsúglidem Grabe. Der Mberglaube mar. Durd Die frubere fraftpolle griedifale

[^17]Naturplitofopbie, Durd Die grógere Berffandeşcultur und Naturforjdung mádtig befampft mórben. Flun ward Durd bas ©briftenthum ein neuez geiftigez Kieferes angeregt. थber bie gefundene perle mar nidt
 liche Bedcutung Deż neuen Weltglaubchã, 'nàmlid befien welthiftorifde religidsz=ittlide) æendeng. Diefe ver: Kannten bie neue geiftige Revolution, und madbten aus Dem, mą̉ eine Sadje Deż Şerzens̊ uno mirfliden £ebens war, cine Sade deg Sopfz und Der fith felbft úberfprins genden $\mathfrak{B e r f f a n d e g ̆ f p e c u l a t i o n , ~ m i e ~ w i r ~ a x g ~ d e r ~ © e f d i d i t e ~}$ Des̃ © nofticis̊muż febn. So bemidutigte fida in diefen $\mathfrak{J a b r b u n b e r t e n}$ mieder ber $\mathfrak{S l a u b e} \mathfrak{a n} \mathfrak{Z b e u r g i e , ~ \mathfrak { M a n } =}$ tif und Wagie ber Riopfe, die fidtbare Welt murbe mit Sdmodrmen von Geifern und Ddmonen úber: \{dmemmt, Die $\mathfrak{N a t u r g e f e g ̧ e ~ m u r b e n ~ b u r d ~ b i e ~ W i l l f u ́ b r ~}$ verbrángt, bie Menjder traten mieber Durd) Cimbeilyun= gen, $\mathfrak{R e i n i g u n g e n , ~ u n d ~ b i e ~ R u ́ n f t e ~ b e r ~ \mathfrak { T h e u r g i e ~ i n ~ }}$ unmittelbare phyfijde ©femeinjdaft mit den (Gsttern und Geiftern, und Seiben und Sbriften glaubten fich auf diefe $\mathfrak{F B e i f e}$ am beften betimpfen zu lónnen, daber fid, in Der Dadmonenlebre und $\mathfrak{T h e u r g i e}$ Die entgegen gefeks teften Extreme bei Beiden munderbar beiúlyrten, und in Diefer Sinlidt ©in Glaube, Gine Beffrebung, wie: wofl in ben verjdiedenartigiten Fornien, und mit ben mideripredenditen Mitteln und Enezmeafer, alz (S) e=
 (prad) *).

Riddteten mir in diefen beiben $\mathfrak{J a b r b}$ unberten unjer

[^18]2ugenmerf zundafit auf bas Şeibentbum; fo fánbe uns auch in Diefem ein meiteż Gebiet fúr unfere Unter: fudung offen. Sier múpten wir 子. B. von Dem Selden in ber $\mathfrak{Z b e u r g i e , - D e m ~ B e r t r a u t e n ~ b e r ~ G o d t e r ~ = ~ u n d ~}$ Eeifterwelt, Dem pythagoraifđen Wunberzimann $\mathfrak{A p o l}$
 gelebt baben foll, und zmifden bem und Cbriftui andertbalb hunbert Sabre nadber Spierofleż, Gtauts balter in Bitynnien, in einem bejonderen, an bie ©fris fien geriditeten Bud *), eine Bergleid)ung anffellte, indem er ber evangelifden Sefdidate bie stadridten von Diefem $\mathfrak{W}$ Bundertbảter alz eben fo glaubmúroig nidft allein, fondern auch eben fo munderboll und midtig entgegen fegte, und pbiloftratus bierauf einen eiges nen tbeurgifden $\mathfrak{R o m a n}$ von ben munderreiden UmithinsDen bei ber Geburt, ben Rebensifdiafalen, dem Gots terumgang und Den theurgifonen תúnften Diefes außer ordentliden $\mathfrak{M a n n e z}$ (ărieb **).

[^19]**) Diefar theurgifac Selo, beffen wirlliac © © íaiate faft ganj int Duntelen'liegt, bat in ber alten nub neuen Weit sleidmol grofes $\mathfrak{I n t e r e f e}$ erregt, and feine literatur if febr reidbaltig. Philofirat's de vita Apollon. Tyan. Lib. VIII. find für bie Renntníg ber sbeurgie in Diefem 及eitraum ein febr widtiges wert; (am beften ed. nad b. Urtbcil y. Sennern v. Gottfr. Dlearius in Philustratorum, quae supersunt, omn. etc.) aud beutid yon ©eybold. Sufer Dleas rins de Apoll. Tyan. Diss. praef. opp. Philostr. und $\mathfrak{R O 8}$ beim de Apoll. Tyan. Diss. in Sen Observ. sacr. et historico crit. p. 260, to wie in D. Commentt. et oratt. var. argum. p. 348 seq. unter anberen: Demiraculispythagor. Apoll. Tyan. etc. (yon Jafob $\mathfrak{z}$ immermañ). Das meuffe
 belben if: Vie d'Apollonius de Tyane par Legrand d'Hussy, avec une notice hist. sur Aussy par Lévesque. Paris, 1807. L. Vol.

Betradteten mir bie unadten, fremben Namen in Diefen $\mathfrak{F a b r b u n d e r t e n ~ u n t e r g e f d o b e n e n ~}$ Büder; fo finben mir aud da reiden Stoff fur unfere Unterfudung. Semler bemerft in Bedfer'z begau: berter Welt ( $\mathfrak{I b}$. III. ©. 10.) mit Medt foon von dem in Diffe Rategorie gebdrenden Bud) Senod, Daf ez Dem ©̧lauben an Magie und Theurgie in ber alten $\mathfrak{W e l t}$ groêen $\mathfrak{B o r f d u b}$ getban $\mathfrak{b a b c}$. WBirflidy fommt in Diefem Fuct nidt blop die Bchauptung bor, Dá Gott die Worjebung - $\pi \rho o v o c a \nu$ - úber bie Meniden and $\mathfrak{M l l e z}, \mathfrak{w a z}$ unter Dem Simmel ift, Ģngeln úbertras gen babe :c. *), fondern ez ift poyar aud) von 3auber:
 Mitteln die Rede barin, Deren fith die Dámonen zur

 bem Umgang Senodz mit ben ©ageln und einer yon Gott ibm an diefe Geifter úbertragenen Gefand:
 fteft, die bem Senod einft an bie, burd Den $\mathrm{U}_{\mathrm{mg} \text { gang }}$ mit den $\mathfrak{Z o d}$ teen der Memjden - 1 Mof. VI. 1-4gefallenen Simmelaberoobner oder ©obnne Gottez ubber: tragen morden feyen **). Yn meloreren anderen Búdern ber 3eit ift von ber Reaft theurgifder Sprúde, und inŝbefondere dez in der alteren und neueren Theurgie fo berúbmten Tetragrammaton

[^20]Die Rede，Durd）deifen gebeime Wirfung．Mopeġ ben Hegypter getdoet baben foll，wie felbft Elemenz von Alleranorien nad）einer folden júdifd＝driftliden Fabel erzáblt．In den Elementinifden Recognitionen wird von $\mathfrak{A b r a b a m}$ erjaiblt，Dafe er ein großer Mfrolog gewejen，und von einem Ęngel Unterridt erbal： ten $\mathfrak{b a b e}$ ；yon（ $5 \mathfrak{b a m}$ ，baf er burd feine Bejdmos： rungen Feuerfunten auż den Sternen babe lodien ton：
 júsifden $\mathfrak{A p o g r y p h e n , ~ i n ~ D e m ~ Z e f t a m e n t ~ b e r ~}$ ziodlf patriarden，den jubyllifden Drafeln， Den berfdiebenen Rindheitzepangelien 马efu，nament： lid bem $\mathfrak{A}$ rabijden，yon Syfe ebirten＊），（meldeez woller magifd．theurgifder Dinge ift）Den berúbmten bermetifaen Sdriften，wenn biefe nidt paiteren Uriprungé find，und der erffen Sảffte deż britten Sabr： bunberts angelgèren 2c．2c．2c．${ }^{* *}$ ）．

Endlidy－untermúrfen wir gar bie，wenn aud erft im folgenden $\mathfrak{J a b r b u n d e r t}$ gefidriebene，${ }^{* * *}$ ）Dod Dem erften untergefdobene $\mathfrak{b}$ immlifde Sicrardie dez Э（reopagiten Dionyfius ${ }^{* * * *) ~ e i n e r ~ n a ̈ b e r e n ~ B e t r a d t u n g, ~ i n ~}$

[^21]ber bas ganze (Geifterreid) mie ein aufgejdlagenez Bud, yor Dem erftaunten $\mathfrak{B l i a f}$ dez $\mathfrak{E} f$ ferz da liegt: fo múr: Den mir wo nid)t fúr bie Pneumatologie, Dodf fúr igre Siftorie neuen reidbaltigen Stoff baburd erbalten.
$\mathfrak{U b e r}$ mollten wir diés 彐Ulez̉ berúáfíhtigen; fo múrben wir nidt im Stande fenn, diefe $\mathfrak{A b b a n d l u n g}$ in einem Sbeile ganz zu liefern, mag mir gleidnool fúr beinabe notbmendiy balten, ba foldue alz allgemeine ©in= leitung fúr alle und jede theurgifden Sdriften bes ftimmt ift, welde Die 3auber= Bibliotbel fogleid vom erften Sbeile an mittbeilen wiro, und wir fie mit in Der $\mathfrak{A b j i b t}$ voraus fdicfen, um alle Elajen unferer sefer mit ben ridftigen Gefidtappunften befannt zu madjen, morauz fie bergleiden Sdjriften obne Nads: theil lejen und fider beurtbeilen tonnen. Wir breden alfo lier ab, uno lafen ezs bei den gegebenen allgemeinen Giftorifden $\mathfrak{A}$ ndeutungen bemenden.

Das EEnzige fúgen mir nur nod binzu, Da Satholifer der beiden erften, fo wie dez britten $\mathfrak{J a b r}=$ bundertz úberall ba, mo yon Berbindung mit der Geiftermelt bie Rede ift, in ddy driftidem Beift alle Magie dabei auz̧dliefen, úber $\mathfrak{x b e u r g i e ~ D a g e g e n ~}$ fid alfo erfldren, dan ibre Belanuptungen alz die Grandlage ber driftlithen Theurgie betradtet merben tonnen, wie fidd folde fpaterbin nad und nad im Sbriftentyum aubbildete.
 und die Gef丙idte der $\mathfrak{I b}$ eurgie ift obne cinigen Bergleid Die Mlexandrinifde oder Neuzplato:
nifde وbilofopbie, die fit am Sdyluf diefer Gabrbunderte fu bilden begann.

Bei Diejer alfo mollen mir nun augfábrlider vers meilen. SJier-in Meaypten, uno namentlid zu ※lex: andrien - if obnebin ber alte clafinfore Boden fúr Whagie und Theurgie nad) ibrer guten und bojen Bedeu: tung. Sier begegnen mir den Soeen wieder, bie mir bereitz auß̉ ஒ̧bilo ( $\mathfrak{A}$ b/a. II.) fennen, Der unmittelbar vor bem Beginn bez Shriftentbumb in $\mathfrak{A}$ egypten lebte, wirfte und jarieb, nur oñ fie im Geift dicier Sbjilos fopbie auşgebildet, mit ben übrigen goeen einer fanmir: merifon $\mathfrak{p b i l o j o p h i e}$ veridimolzen, und in ibrer $\mathfrak{A}$ nmens Dung auf Die $\mathfrak{I b}$ eurgie auferft erweitert erfdeinen.

## $\mathfrak{F i e r t e r} \mathfrak{A} \mathfrak{b}$ fantat.

> Kheurgie bei ben alerandrinern und seuplatonifern.


## I.

Die Mbilofopfie der Mlexandiner verfegt unz in ber allgemeinen ©efibidte ber Menfabeit in ben mert: wúrbigen Seitraum, mo bas Nadforf(hen úber Die bòd)= ften ewigen $\mathfrak{A u f g a b e n}$ ber $\mathfrak{B e r n u n f t ~ i m ~ R a m p f ~ b e s ̉ ~}$
 und $\mathfrak{D y f f i c i z a m u s ~ a l l m a ́ b l i g ~ e i n e n ~ p u r ~ f p e c u l a t i v e n ~}$ Charafter erbielt, und obne die geringften Bedenflids:
 ungen verroandelten Begrife fid) in sie úberiinnlide Welt erbob, um in diefer bie leģten ƠrúnDe und ©Sefeģe Der finnliden $\mathfrak{F B e l t}$ zu erfaffen: - furz, in ben 3citraum, nod der Šang der $\mathfrak{F e r n u n f t ~ i t ~ D e m ~ u ́ b e r i n n l i d e n ~} \mathfrak{R e i d e}$ fid) anzubauen, mit Şúlfe ciner lebbaften, bie (Jsefege Der Erfabrung úberfpringenden Mblantajic zulegt beinab' in blope theurgifdee Sdmarmerci ausartete. "Das $\mathfrak{A b j o l u t e}$, fagt Tennemann, ( $\mathfrak{I b}$. VI. Borr. II.) meldees dem menidliden Grift immerfort in gleider Ferne voridmeben miro, um ben foridhungegecift in fetz reger Thadigfeit zu ergalten, murde auf cinmal durd die 3 au:
 ber menjalide Geift burd unmittelbare $\mathfrak{U n j d}$ auung er: greiffen mollte. Der menfdlide Geift mollte Mllezె, waz fidh nur benfen, glauben, abnben laft, zu einem $\mathfrak{D b j c f t}$ Der $\mathfrak{M}$ nfdaaung mathen, und vergán, geblendet pon $\mathfrak{B e}$ : geifterung, dá Die Wernunft mit den durd) Dic Bilder ber Wbantafie verjdmelzten Socen und Begrificn ein Gaufelipiel trieb."
 mard Durd) Die Mbantafie in Die wirtlide $\mathfrak{F B e l t}$ verpflanzt, alio, Daf $\mathfrak{N a t u r}$ und $\mathfrak{W i r f f l i d f e i t ~ f a f t ~ g a ́ n g l i d ~ D u r d ~ D i e , ~}$ WBi山fúbr felbftgefdnafener Wefen perbrångt murben. So war ber theurgifden Speculation ein meitez̧ regellofę̨ $\mathfrak{F e l d}$ crofnnet!

Wan roolle fid in biefem 3eitraum bes $\mathfrak{A b j o t u t e n}$ gleidfam mit ©Seroalt bemeiftern - balo mehr auf Dem ※ege Dez Dentenz, bald mebr auf dem ฒege deż unmittelbaren $\mathfrak{A} \mathfrak{n}$ ¢币auenz.
 Die (dmármerijbe $\mathfrak{T b e u r g i e}$ *), wie beide abmedjelno bei ben Mlexanorinern berridten.

[^22]Wie fix übrigens biefe Mbilofophie im Eonflict namentlid mit Dem ©briftentbum, und ben baburd verbrciteten bobberen $\mathfrak{W e l t a n f i d t e n}$ von gottliden Dingen nad. univer $\mathfrak{a l}=$ biftorifden © ©ejegen auzb Den múste: barauf tónnen mir unge bier nidt náber eins lanen, und múaiten auf bie befannten allgemeinen Unter, fuchungen barúber bon $\mathfrak{P o s b e c m * ) , ~ M e i n e r z * * ) , ~}$ Reil ${ }^{* * *)}$, $\mathcal{F} \mathfrak{u}\left(l e b o r n{ }^{* * * *}\right.$ ), und anberen $\mathfrak{a l t e r e n}$ und neueren (Selefrten einmal fúr allemal verweifen*****).

[^23]WSir bemerten blos in $\mathfrak{A b j i d}$ auf die allgemeine Soneumas
 $\mathfrak{M d g l i d f e i t} u n d$ Wirflidfeit eincz $\mathfrak{H m g a n g z}$ mit Gngeln，© eiftern，Damonen 2c．Seiben und Sbriften，Fatholiter，Gnoptifer－furz 彐lle úberein ftimmend Dadten，gleidjam als fey biés eine Sade， worúber fein ©treit fatt finden forme．Sieronymuz madt bei Dan．VIII．17．folgende bodfit originelle $\mathfrak{A}$ nmertung，welde wir unjeren \＆ejern mittheilen múnen， weil fie Den Sbeift jener ganzen 3cit，wie er bei Seiben， Juben，©briften，und Dem ganzen bamaligen（seffledt berridite，redt merfmúrbig veran；${ }^{\text {daulidat．Befanntlid）}}$ werben die Spropheten $E_{\text {zediel }}$ und Daniel gemeiniglid von
 （Sbaldaiifdem und Syrifdem Spradgebraud jo viel，
 umfonft，fonbern besbeegen，Damit Ezediel，Daniel， 3athariaz，weil fiefid fo oft unter Den Engel be： fanden und mit ibnen $\mathfrak{U m g a n g}$ batten，nidt zum Şodmutb verleitet múrben，und fid nidy zuleģt aar Den Engeln Der Natur oder W્̉ úrbe nad gleid bielten．Darum werden fie fo oft an ibre Gebredlith： feit erinnert und Menjdenfinder genannt，denn fie

[^24]follten miffen, da $\mathfrak{E}$ fie ifrez Umgangz mit ben Gngeln ungead)tet $\mathfrak{M}$ enjoben waren und blieben.

Go mar damalz bie allgemeine $\mathfrak{W e l t a n f i d t . ~} \mathfrak{A}$ ber wir nebmen ben abgeriffenen Faden mieber auf, und bleiben nad) Dem nddifen 3wed gegenmartiger Unter: fuchung bei der Xufgabe ftelfn: ob? und wie? Der Menja zu ciner realen Berbinoung mit der Geifterwelt gelangen fonne, um fu febn, waŝ in den Sdulen ber Mlexandriner und Neuplatonifer barúber gelelyt wurbe. Dấ wir bei der unż gebotenen Sürge nidt $\mathfrak{A l l e r}$ Meinungen, fondern nur Die der angejefunten \&elyrer diejer Yobilojophie berúbren fónnen, bab' id laum notbig zu bemerficn.

## II.

## $\mathfrak{P} \mathfrak{D} \boldsymbol{i} \mathfrak{i}$.

Det erfte, Der fúr bie ©efdidte Der $\mathfrak{Z}$ heurgie bier vors $\mathfrak{z}^{\mathfrak{u} g}$ gide $\mathfrak{X u f m e r f f a m f e i t ~ v e r b i e n t , ~ i f t ~} \mathfrak{P l o t i n}$, alz einer Der originellften Begrúnder Der neuen, im vorljer geben= Den Paragraph nad) ibrem allyemeinften Umrí bezeidne= ten $\mathfrak{U r t}$ zu philupophiren, welde man nad ibrem (obebutz= ort bie alexandrinifde, nad ibrer nadjften Quelle und $\mathfrak{A}$ efnlidfeit die neu=platonifde nenat, ibrem $\mathfrak{B e j e n}$ und (beift nad) mit Æed)t aber Die fupernaturaliftifde, oder, wie fie won ben Neueren gemeiniglid genannt wirb, Die fdwármerifde nennen fann.

Die vorzúglidfte פuelle, worauş mir ben Mlotin Fennen lernen, ift gorphyrius \&ebensbefarcibung*).

[^25]Slotin war zu 2 nfang Deż britten $\mathfrak{J a b r b u n b e r t z ̇ , ~ ( 2 0 5 . ) ~}$ $\mathfrak{j}^{4}$ Ryfopoliz in ※egnpten geboren. Smar mifien mir dief nidt von ibm jelbft. Denn er verachtete fein irbifdees \&eben fo febr, und fadamte fidh gleidjfam feiner Menfa)= beit aljo, dafer feine Freunde nie mit bem Srt, dem Tay doer $\mathfrak{J a b r}$ feiner © ©eburt befannt madhte. Jin allen finen Shandlungen, fo mie in feinem Denten zeigte er von frúbem an einen unverfennbaren Sang fum ©dmodrmerifden. So liés er 子. $\mathfrak{B}$. um feinen $\mathfrak{P r e i s}$ cin Bilonif von fid verfertigen. ©犬z jey f(hon genug, megnte er, Die torperlidje Geffalt zu ertragen, mit Der Die Natur Den ©feift umgeben babe, als daf man barauf benfen folle, bon dem Rilde nod ein Bild zu maden, Das dem erjiteren eine langere $\mathfrak{D}$ auer gebe, alz memn eళె wunter ein fo jebenomúrbiger ©fegenftand máre. Soldhe 3áge, weldue nod mit vielen ábnliden aus̃ plotin'z Reben vermegrt werben fónnten, darafteriifren unjeren Sphilofophen, fo mie dic überipannte Denfart jenez Jeits alterz̉ úberbaupt*). Dod Dieß nur im Borbeigeln!

Was fein philofopbijdes Syftem betraff; fo berubte foldere auf einer doppelten Sypotbefe, welde von ibm obne 3weifel und obne Sorúfung, ob jie aud moglid und ben Gefegen Deş Extenntnípoermdgenz angemefien fey, ald ermiefen, ober vielmehr ummittelbar gewín betradtet wirb. Diefe $\mathfrak{A n n a b m e}$ ift: das Ueberfinn: lide ift der Grund dez Sinnliden - und: das Heberfinnlide wird unmittelbar burd) eine intellectuelle $\mathfrak{A n}$ idauang, welde nody vordem Denfen bergebt, erfannt.

[^26]Shne fid, wie feine Sduáler und Nadjolger thaten, auf eine nảbere Unterjudung ber $\mathfrak{W i r f l i d}$ feit, ober inneren Natur ber Magie, Sheurgie und Mantif einzulajen, bebauptet er conjequent najf feinem ©yftem $\mathfrak{u} b e r$ Diefe ©̧egenftånde Folgendeż:

Éz gibt eine "naturliden Magie und eine "natúrlide" Mantif*).

Denn, if bie Berftandesbelt, in weldher थufess
 Urmefens̉; ift bie Cinnenmelt mieber cin ひus̊flué ber Berftandezamelt ; ift bie 3ufálligfeit ber Dinge in ber= felben eine notymendige folge ibre $\mathfrak{M b f f a n d e e s ~ v o n ~ b e m ~}$ Urwefen, und Diejer $\mathfrak{A b f t a n d}$ in Dem Grade Der Юouffoms menleit ein Naturgeses; if mit Einem Wborte DaEs
 Seynz nidt in ber 3eit entfandene Weltganze, als Cein grogez lebendigez $\mathfrak{B e j e n}\left(\mathfrak{Z b}\right.$ ier ${ }^{* * *}$ ) zu betradten, in weldem Einbeit und 3ufammenbang ift, wo aud bas Gntfernte einander nabe ift, fein Theil wirfen fann, obne dafaud die entfern:

[^27]teren Tbeile in Mitleidenfdaft fommen，weil in Dem Ganzen＂Eine＂Seele ift，welde ifre Tbatigfeit auf alle cinzelne，Das ©anze aub； madende $\mathfrak{Z b e i l e}$ erftredt：fo gibt eż eine＂natúr： lide Pagie und Mantif＂，infofern $\mathbb{M l l e z}^{\text {in }}$ einer natúrliden $\mathfrak{B e d}$ felwirfung（ $\mathfrak{W a b l}$ berwandtidaft） zufammen fteft，und bab © Ganze eine Mannidfaltigfeit bon Rraften ift，Die cinander unaufborlid auf manidfaltige Weife anjieben und abfoosen， und Durd）＂Eine＂尺raft 子u＂Einem＂Leben ver： siniget werden．＊）※以es if nad plotin in bem linis verfum lebend und bepeelt；※llez ift Wirfung uno Erzeug： niß Giner allgemeinen £ebensfraft；Seele und Rórper， gorm und Wiaterie find Eins und ungertrennlid， alio，daf dag producirenbe nie von feinem Mrobufte getrennt ift，und ess feinen 3eitpunft gibt，in meldem Dab Ganze nidt befeelt murbe，und bierauf grúndet fíh Die reale ©egenwart bez ©odtliden ober Ueberfinnliden in ber Welt．

Plotin mar，wie man bierauz fiebt，Magier und Theurg in ber uranfángliden reinen Bedeutung Dess Wortz，und，wag biefen punft feiner Mhilofoptic bes trift，wirtlid auf Dem Weg zum Sodtften．Yorpbyr，

[^28]ber fid bald gúr balb $\mathfrak{F B i}$ er $\mathfrak{F b}$ burgie und Magie zu erfldaren fáheint，weil er von feinen feften Orincipien Dabci auçging，bleibt bier weit zurưaf．Sgåte er $\mathfrak{P l o}$＝ tin＇z Winfe weiter verfolgt und auģgebildet，bie ifn
 mus bitten leiten múfien；fo wúrben fpater vielleid）t Jamblid）und felbit procluz ber Sade meniger famars： merijate，aber tiefere，Geiten abgemonnen baben．

III．
Aber nidtz veranjdaulidt plotin＇z theurgifale ※nfinten－mebr，alz ber wabrjagende und in＇s
 feiner Éntzúdiungen in Die úberfinnlide Welt unb peiner unmittelbaren $\operatorname{Anf}$（daunigen ber © felbit rúbmte．WBir wollen barúber nur folgende Tbats fad）en $\mathfrak{\square}$ в feinem \＆eben anfúbren，weil fie fúr un＝ feren Z1wed von vorzúglibem $\mathfrak{I n t e r e f e}$ find．

Ein gewiffer ©lyupiuв аив Mleranorien fubte auв Neid den plotin berab zu＇fesen，und Durd magijde Súnfte feinen $\mathfrak{B e r f t a n d} \mathfrak{z}^{u}$ feffeln ober zu verwirren． Er úberjeugte fid aber bald，Daf fein Beginnen ver＝ geblid fey．＂Wie eine madtuolle Geele，fagte er zu frinen $\mathfrak{B e f a n n t e n , ~ b e f i t g t ~ n i d ) t ~ D i e f e r ~ p l o t i n ! ~ - ~}$ $\mathfrak{H}$ lle $\mathfrak{F r}$ afte，welde auf fie geridtet werben， prallen an ibr ab，und auf ben $\mathfrak{A n g r e i f f c o b e n ~}$ zurúd．＂Snzwif内en entgingen plotin bie beillojen $\mathfrak{U t t e n t a t e}$ biefeş Menjden feinez̊wegzె．⿹勹巳er nidy an Der Ceele，jondern nur an feinem Leibe empfand er ibre Wir： fungen，der nady feiner $\mathfrak{B e r f i d}$ erung dann jedeàmal wie ein lederner $\mathfrak{B c u t e l}$ ©lied vor ©lico bdれff finmerzlit）
gleidfam zuammen gefonúrt wurbe．Da aber $\subseteq$（ym： pius nidft weniger babei litt，fo gab er endlid die Ber＝ fude auf．Porpbyriuz foigert bieraus，Dã plotin yon ©eburt an etwas ©sostlidides empfangen baben múfie． Noth mebr beweif＇t ifm diefeß̉ folgende Begebenbeit，wel：
 in jener 3eit bodeft midetig ift．

Efin agyptifder Priefter fam nad Rom，und nurve mit plotin befannt．Er verfprad，um eine Wrobe pon feiner Erfabrenbeit in ber Theurgie zu geben， Slotín＇z（כeniuz＊）zu citiren，und denfelben in fidtbarer ©fefalt erfdeinen zu lafen．Plo： tin felbft ward zu Diefem merfmárdigen tbeurgijd）en © dau： fpiel eingelaben．Die $\mathfrak{B e}$ fawodrung fand in dem Tem＝ pel ber $\mathfrak{J i z z}$ ftatt，Dem eingigen reinen $\operatorname{Srt}$ ，ben der $\mathfrak{H e g} y p t e r$ nad jeiner $\mathfrak{B e r f i d}$ erung zu $\Re$ om gefunden batte． Der Geift erfdien．WBie erfarad und erftaunte ber rgyptifde æheurg aber；als er feinen ©̧eift auß Der Elaffe ber Dimonen，wie er crwartet batte，fondern－einen （6）ott erblifte．S！felig bift bu plotin，rief er begeiftert aus，ber du feinen sifift auz ber Sros aung nicderer Geifter erbalten baft！－\＆eider war biefer felige $\mathfrak{M}$ nbliá Durd cinen unglúdfliden $\mathbf{S u}_{\text {fill }}$

[^29]nur von jebr furzer Dauer, alfo, Dấ yon Dem eridic= nenen Gotte nidtz erfragt werben fonnte. Demn ber Bertraute dez $\mathfrak{Z}$ feurgen oder ©eiftercitirerz batte gemiffe Bojgel, weldhe er zu feiner Sidjerbeit in ber Şand bal=
 $\mathfrak{u} b e r ~ \mathfrak{P l o t i n ' z ~}$ Glúd, in Diefem Augenblif erorúaft, und - fo verfdmand Der (Geift *).

So lebte plotin alfo, ber ein bóbereş geiftigez̀ $\mathfrak{W e j e n , ~ a u f ~ b a z ̧ ~ e r , ~ w i e ~ M o r p b y r ~ f a g t , ~ f e i n ~ g o t t l i d e e s ~}$ $\mathfrak{H u g e}$ immer geriditet bielt, zur befandigen Begleitung bei finh batte, redt eigentlid in einer wefentliden und realen (Semeinfdaft mit ber ©eiferwelt **). Er felbit batte bievon auth ein fo tiefez Gefúbl und be: tradtete allez̉ Seitlide alả jo gering, dẫer feinen Freun: Den, wie wir bereite bemerft baben, nie meder den Srt, nod ben $\mathfrak{T a g}$ feiner (Geburt befinnt mathe, mie por: phyriuz fogleid in ben erften Seilen feiner $\mathfrak{L e b e n z}=$ bejhreibung von ibm beridtet, indem úber foldhe irbifabe Dinge aud nur ein Wort zu verlieren, fdon zu viel jey.
*) Der theurgifíten oder gemetheten Sultiausbruide megen bier



 yon ber תraft ber ©baraftere und Des Reorts beim ©sts
 merden.
 Renficen iugefellen Dimonen, und ben urfaden, warum oicfe von fo veridfiedener Art find. Er muf nad feinem ©yftemt beurtbilt merben, und da mare es unbeideciden, wenn man gegen etivas von Dem Mllen ameifel erregen wollte, benn er fprid)t aus unmittelbarer 2ulfoauung und als ञuttrauter Des Briferreids aus eigener Eriabrung.
 Guftodiuz: " $\mathfrak{F d}$ fude jegsteben ben Gottin mir zu Der in bem Univerium befindiden doottheit zurúdízu fúbren." - $\mathfrak{A l z} \mathfrak{A}$ meliuz cinmal cin feierlideez $\operatorname{Dpfer}$ veranftaltet, und auch ben Molotin das $z^{u}$ eingeladen batte, fagte er: Diefe ©odtter múffen woy̆l zumir fommen. Эお bedarf nidt zu ibnen子u gehn. Nidet Befanntidaaft mit ben niederen Dime: nen ober Untergottheiten fubte er, da fein Spiritus fa-
 $\mathfrak{a l z}$ diefe - unmittelbare Bereinigung mit bem $\mathfrak{h}$ ddften $\mathfrak{W e j e n}$ war jein Streben, daz Ziel feiner ganzen Wbi= lopophie, wie jeincz ganzen Lebenz. In ber That mard ity Diés bencibens̉wertbe Glutá in Der 3eit, alz por= phyriuz feinezz Umgangz fid erfreute, viermal zu Theil, nidet etwa blop ibeell oder in der ©inbildung, fondern nad porphyrius Berlicherung real und wefent= lid, obgleid auf eine unaugipredlide Weife. Worphyriub felbft mar nidt fo glúćlid, dent er felbit mard nur ein $\mathfrak{M a l}$ in feinem $\mathfrak{L e b e n}$, und zwar im adt und jedssigiten Sabre furz bor feinem Enbe, biefer bodd: ften Gnade geroúroiget.

Wie Plotin'ż Qeben, fo find jelbit bie Umftánde, welde feinen $\mathfrak{Z}$ od begleiteten, nadh Morphyrius fúr reine Berbindung mit bem ©eiferreid entfdeibend. Denn faum batte er die oben angefúbrten Worte gefpro:
 $\pi \rho o s$ тo $\varepsilon \nu \pi \alpha \nu \tau \iota$ 2eıov; fo fam eine Sdlange סןaxoviog - unter bem Bette hervor, mo er lag, und
 Deffinung augenbliaflid binmeg. Sbne Zweifcl, jagt

Porpbyriuz, war Der Drade die fidtbare Súlte Dez göttliあen Wefenz, meldeez fid, Dem ferbenden Rórper ploting entrandte. Nad feinem Tode erflarte
 Amelius geben lien, daf plotin eine gottlide Seele empfangen gebabt babe, und in ben ©gor der feligen Gotter zurúa gegangen fey.

## Fínfter $\mathfrak{A} \mathfrak{b} \boldsymbol{f} \boldsymbol{f} \mathfrak{n} \boldsymbol{i t}$ t.

Porphyr'z $\mathfrak{A n f i d t e n ~ v o n ~ T h e u r g i e ~ u n d ~ W a g i e ~}$ in $\mathfrak{B e r b i n d u n g ~ m i t ~ b e f f e n ~ © e i f t e r l e h r e . ~}$
 an $\mathfrak{A}$ nebon.)

## I.

 bauptádlid) Porpbyriub, und unter diefes $\mathfrak{A n b a ̊ n g e r n ~}$
 ausbilbeten, auf die Geifermelt, fo wie auf Magie, Theurgie und Mantif im Einzelnen anmenbeten, um Die
 Geiftern, und wie man zum theurgifden Fapport mit ifnen gelangen tónne, fyitematifder zu beftimmen.

Seligfeit, fagt Morphyr in llebereinftimmung mit feinem Lebrer, ift Dabz Biel vernúnftiger Wejen. Diefe aber wird nidt erreidt Durd) Speculation oder $\mathfrak{U n}$ ndufung von Worten und §enntnifien, fondern blós Durd eine
 und der intelligiblen $\mathfrak{F e l t}$, alz dem llegrund alle Wabren, Wolffommnen und in fid Beftebenden.

Dấ biefe Bereinigung moglid fey, feģt er nad) feinem ©yftem voraus: - worin fie beftebe, und wie fie erlangt werbe, erldutert er in Dempelben.

Man gelangt nidt unmittelbar zur ©emeinfdaft mit ber Gottheit ober bem bódften Wejen, mie er fid aubz: brúat, fonbern in $\mathfrak{B e r b i n d u n g ~ m i t ~ D e r ~ E r f e n n t s ~}$ nif und $\mathfrak{B e r e b r u n g ~ b e r ~ G o t t e r , ~ G e i f t e r ~ u n d ~}$ Damonen aller verfdiedenen Srbnungen. Wit diefen aber fegt man fid burd Spfer und theurgifbe ©e: brdude in einen úberinnliden realen Rapport.
$\mathfrak{D a}$ mir uné bei den einzelnen Philofophemen, $\mathfrak{A n}=$ fidten und Wiberfprúdyen, weldhe in Porphyriuz Sy: ftem úber Goitter und Dámonen, Magic und Theurgie vorfommen, nidt aufbalten fónnen; fo mollen wir blós
 Yoriefter $\mathfrak{A n c b}$, $\mathfrak{b i e r}$ einrúden, worin er, wie wir jes Dod) eirmal fúr alfemal bemerfen múffen, mandjen feiner fonftigen Bebauptungen miderppridt, und Der überbaupt in Rứficht auf Den Contraft von Dogmatiamuz, Stcp:
 zwijamen erfent man feine $\mathfrak{U n}$ fidaten von $\mathfrak{P a g i e}$ und æbeurgie Dod am beften Darauş. Aller 3weifelzfnoten ungeadtet, fo er fid, felbit, und, wie in bie 2ugen fpringt, gegen jeine fonftige ©semobnbeit bier redt abfidtlid in Diefem Briefe fdurzt, feģt er bie "Wirflidfeit" von $\mathfrak{G} \delta t t e r n$, Geiftern und $\mathfrak{D}$ amonen $\mathfrak{a l l e r} \mathfrak{U r t}$, fo wie bie

 obne fid, wie $\mathfrak{T}$ ennemann jagt, je die Frage vorzu: legen: "modurd) Der imenjalide (Seift Denn úberbaupt
 itnen objeftive $\mathfrak{B i r f l i d f e i t ~ v e r b u ́ r g e ? ~ " - ~ G i n e ~}$ frage, die fid freilid eben fo menia plotin, alz ir: gend ein anderer Wer jedter oder Werebrer diefer Mbilo:
jophie porlegte, ja nad beat innerften Mrincipien berfelben borlegen fonnte! 一

Stady einem allyemeinen freundjafaftliden Eingange wifft er fofort bie Frage auf: weldtez find die allges meinen Merfmale ber veridiedenen © Claffen ber boberen Wefen, wodurdy fie von cinander unterjdieden werden? - Sollen wir jagen, da子. B. Die ©Sdter mit ditherifden, Die Damonen mit lufs tigen, die Serven und Seelen fid mit iroijaen Rórpern verbinden? 2c. 2c. Und wenndie ©sotter, mie man annimmt, nur in Dem Simmel wobnen: - warum citiren die $\mathfrak{Z b e u r g e n}$ benn aud ©rdengdter, fo mie unter ber Erbe mobnende GStter? Warum mer: Den cinige $\mathfrak{W a f f e r}=$ andere $\mathfrak{Q u f t g}$ dter von ifnen ges nannt? — Endlid, wie frelfen Die Zheologen Giotter und Geifter alz leidende Wefen bar? - Sind die (3)btter bon allen £eiden frei; fo find ibre $\mathfrak{A n}$ nufungen, Befdmodrungen 2c. eitel und vergebense; nod mefr aber Die vergebliden (theurgijdien) Mittel, woourd man fie zwingt *). WGaz feinem $\mathfrak{R e}$ iben ( $\mathfrak{A} f$ ficirtwerben) uns terworfen ift, fann aud) nidy gezwungen merben. Wie $\mathfrak{B i e l e z}$ gefdiebt nun nidt in Den theurgifhen Geremonien, mą̉ Die ©Sótter und Dámonen alz leidend barftellt? -

Ferner - maz unteridecibet die Dámonen bon den fidtbaren und uniidtbaren ©ottern, und find Dimon,
 yon einander unteridicden? -

[^30]Woran crfent man alfo bic Grfdeinung einez̧ Gottez，cinez Gngelz，cinez Exzengelz，einez Dimonz，cinez $\mathfrak{A r あ o n , ~ u n d ~ e i n e r ~ S e c l e ? ~ * ) ~}$

3ulegzt was gefdieft in Der Mantif？＊＊）
$\mathfrak{A}$ Me Mantifer bebaupten，ein Borberwifien dez̨ ®únfs tigen fey nur burch（bstter ober Dámonen moglid，und
 felfot llbeber beffelben fey 2c．zc．
 ez mir ein Problem zu fern，ob ©ott，ein Exagel， oder ein Ddmon，ober wer fonft bei ben Grideinungen， $\mathfrak{W a b r j a g u n g e n ~ h u n d ~ a l l e n ~ t h e u r g i f d e n ~ S a n d l u n g e n ~ g e g e n : ~}$ wártig ift，ala von unz felbft－$\dot{s} \delta \boldsymbol{\delta}$ grucv－Durd Die zwingende Rraft ber $\mathfrak{A n}$ nufung DDer．Befanmorung berbei gezogen mirb．
$\mathfrak{J f}$ ez vielleid），fábrt Morpbyr in Dem abjidtlid von ibm in fbrwebendem Dunfelflar gebaltenen $\mathfrak{z o n}$ bies feß̉ Briefz̆ bierauffort，ifteg̊ vielleidt die Seele felbft，

[^31]meldue bicfez voraus fagt und fid vorftelt, fo bã ezz
 Derungen máren?
(Diefer Gedante ift eben fo pindologifa wabr, als fdarfinnig, und eẻ ift nur zu bednucrn, ba $\mathfrak{z}$ man ibn felbft bei unjerer Dogmatifden Refre won Der $\mathfrak{J}$ nipiration in alter und neuefter 3eit nie unbefangen verfolgt bat. Sonft verbient bier nod bemerft zu werben, daf bie Neuplatonifer aud ben allgemeinen Begriff von Der Seele, als bem Princip, aus weldjem Die indibis duellen Seelen alle ifren Uriprung genommen baben, bypoffafirten. Bon Diefem (sefichtz̉punft gebn ibre linter: fudungen ưber bie frage aų: wic Die (individuelle) Seele mit Dem (allgemeinen) Geifterreid zufam= men bange; wie die geifter aufbie Seelen, und Diefe auf iene mirfen? ec. 2c. 2c. Und ba Mebrere einen ober verfdiedene einmirfende Damonen in jedem Meniden annabmen; fo entftand die neue Frage: wer Diefer Damon fey? ob er yon Der Sntellis genz Dez Minfden verfaieden, oder mit berfel: ben identifd fey? dann, wie in dem eriten falle Das $\mathfrak{B e r f a i l t n i \tilde { s }}$ beffelben zur $\mathfrak{G n t e l l i g e n z} z^{u}$ beftimmen $2 c$. Siebe $\mathfrak{Z}$ ennemann'z (Gejdidte der $\mathfrak{P b}$ ilofoplyic $\mathfrak{I g}$. VI. ©. 416.)

Soer ift die Wabraagung, fafbrt er fort, vielleidt eine gemifdte Erjdeinung, welde zum Tbeil Durd unfere Seele, zum Theil yon $\mathfrak{A} u$ én - $\varepsilon \xi \omega \vartheta \varepsilon \nu$ Durd gittlide Eingebung brvingt ift

Ob nidyt Dic Seele burch folde Berwegungen back $\mathfrak{B o r}$ ， berfebungs̃bermégen in fid erzeugt，und ob nidt viets leid）bei ber Mantif aud baġ auz ber Materic，vors zúglid．Der $\mathfrak{T b i e r w e l t ~ — ~} \alpha \pi \sigma \tau \omega \nu \zeta \omega \omega \nu$ — in unz $\mathfrak{A} u f=$ genommene，Durd feine inneren（wejenbaften）Sidifte Damonen bilde und confituire？＊）

Uud）in Dem Sめlaf erbalten wir biömeilen $\operatorname{Borftel}$ lungen von bem Rúnftigen，obne Dā́ wir Daran gedadt baben，ober darauf ausgegangen find．
\＆aft fiah bie Mantif nidt vielleidt aud burd ben $\mathfrak{W i t t e l} \mathrm{fuffand}^{* *}$ ），Da man nidtredt bei fidt，uno aud nidet redt aufer fid if，mie 子．W．Die Durd） $\mathfrak{R a g i e}$ fúnflid bervor gebradten Eridheinungen ober
乌орєvaц $\phi \alpha \nu \tau \alpha \sigma \iota \alpha \iota$－erflaren？

Bermogen nidt endlid Die Ratur，Die Runft， Die $\mathfrak{n a t u}$ rlide $\mathfrak{B e r b i n d u n g}$ Der $\mathfrak{T}$ beile dez $\mathfrak{U n i}=$ berfumb，infofern fie gleidfam Ein grojez
 gen fünftiger $\mathfrak{B e g e b e n b e i t e n ~ u n d ~ i b r e r ~ F o l g e n ~ D a r z u b i e t e n . ~}$ Diés lást fid aus verfdiedenen $\mathfrak{z b}$ batfathen ber
＊）Sebnlide Anveutungen fommen felbit bei einigen driitliden תirctenv\＆tera vor，worauf wir in ber 3．b．zuruit fommen merben．Der © ：Danfe if fo fonderbar und fo ganj yon uaferen jekigen $\mathfrak{F o r f t c l u n g e n ~ a b m e i d e n d , ~ d a ́ s ~ e t ~ a u f f a l l e n ~ m u k . ~ J n ~}$ Der alten 23：lt，da mall von bein Blut utid Dpftrbampf Der gefdaladteten Ebiere Die feltfamiten Worfellingen batte， （felbit die Ddmonen follten ben Opferbampf vom $\mathfrak{B l u t}$ Det Opfertbiere begicrig cinjaugen und fid bavon ukbren）in Der alten NBelt war er weniger auffallend．
＊＊）Wie ：． $\mathfrak{B}$ ．bei Berridfungen in Sranfbeiten，anbaltenbem Faften，Ergiefung idharfer edfte in Den Sodeper zc．Dick


Magie bemeifen, ban z. $\mathfrak{B}$. gemiffe Steine und Splanzen Die citirten úberfinnliden $\mathfrak{B e f e n}$ bar: ftellen, baffegewiffeúberfinnlide Bande fnúp: fen und auflofen, daf fie Das̀ Beridlofeze dff: nen, ja den Willen ber $\mathfrak{W e j e n}$, worauffie wir: fen, $z^{u}$ andern im Stande find $2 c .2 c$. ic. *).
$\mathfrak{M i r}$ if inzwifden bei ber $\mathfrak{M a n t i f}$ und $\mathfrak{Z b e u r g i e ~}$ Dab immer nod) am menigften flar, wie bie. (bdtter und Geifer, welde alz maddigere $\mathfrak{W e j e n}$ citirt werben,
 len lafen. ©̧anz unvernúnftig fదeint eż mir zu feyn; wie ein Menjd), ber bod felbft jedem Underen $^{\text {mater: }}$ worfen ift, Drobungen, ober Fluctiprúde nidt etra an cinen Damon, fondern felbit an die Beberrjcher dez̄ Şims melz, die Soune und den Mond und jede andere bimm: lijhe ©ottbeit ridtet, um fie Durd Die Furdt fu — zwingen. Denn es beigt: man werbe ben Simmel zeridimettern, bie Ģebeimniffe Der Эitz enthüllen, die Glieder bez פiuriz bem Typhon binftruen u. f. w. ©fs fann wirflid leine grósere $\mathfrak{A n m a \xi u n g}$ von Sciten ber Drobenden, und feine grósere Geigbeit von Geiten ber (Sejdrectten geben. Gndê erzablt ©batemon, ber Sdreiber ber Wpriefter, daÉ bergleidjen aud bei ben 2egyptern allgemein gebráublid fenen, und baj folde

[^32]Drobungen unter allen bie grōpte Csemalt baben. Sjier: über nun múnf(d)te id Deine Meinung zu erfabren 2c. 2c. 2c. Und warum werden in ber Magie beim Beidmodren gerabe
 Gott ober Damon ift bod fein 2legnptier (ober ©bal: Dier 2c. 2 .) von Geburt, und wire er'b, fo fpridt er Dod. nidt die frembe Sprade, und überall feine menfd=
 wie fidj die $\mathfrak{A l e g y p t e r}$ Das̉ bódffe $\mathfrak{F B e j e n}$ benten, ob lie es̉ fúr eine $\mathfrak{I n t e l l i g e n z} \mathfrak{b a l t e n , ~} \mathfrak{o b}$ fúr einjig, für forper: lid oder unfórperlid u. f. w. u. f. w."
$\mathfrak{W i r}$ múfien, $\mathfrak{n}$ adbem wir baß̉ Wepentlid)fte fúr bie Theurgie und $\mathfrak{D}$ aimonenlebre unjerem $\mathfrak{Z}$ wed gemás aus Diefen merflwurbigen ©drriben berauz gefoben baben, abbrechen, um Den $\mathfrak{R a u m}$ zu pparen.

Porplyn fpridt, um feine Sbedanfen mit den Ges
〔ев ฒlcinung zu erforfden, in diefem Briefe mebr in zıeifelndem צone alz jonft, ja alz er es̉ nady dem ganjen 3 jammenhang jeiner Mhilofopheme thun fonnte. ESerabe
 Der Theurgie (io mie úberbaupt Der Damonenlebre und $\mathfrak{M a g i e}$ ) cin áuferft Denflwúrbigez $\mathfrak{A c t e n} \mathfrak{f t}$ úti, weil man die verjáticdenen Worftellnngen jenez̉ 3eitalterz fo gerabe
 $\mathfrak{A}$ nnabme galt, wax bei eingelnen Denfern Unftog fano, und, auf weld)e Weife daz in $\mathfrak{N}(\mathrm{n}$ (prut) genommene yon ben 3weiflern beftritten warb. - Eine aubz fübrlidecre $\mathfrak{D a r f t e l l} u n g$ feiner Whilofophie oder ridtiger feiner Pbilofopleme überbaupt, welde zennemann $\mathfrak{z} \mathfrak{V}$. VI. lidtpoll gegeben bat, liegt aufer unferem 3 weatif,
und fo getn wir obne weitereş fu bem beruibmteften $\mathfrak{Z b e u r g e n}$ jener Sdule, ja aller $\mathfrak{J a b r b u n b e r t e ~ u ́ b e r . ~}$

Bemerfen múfien mir jeDod zuvor in biftorija = fris tiáder Sinfidt nod, dá̃ Meinerz in einer, dem IVten $\mathfrak{B}$. Der Denfiduriften Der Gsittinger Befellfaraft
 de libro, qui de mysteriis Aegyptiorum inscribitur
 fprud) genommen bat, weil fein Snbalt anderweitigen Bebauptungen Porphyr'z mideriprede. Sennemann und $\mathfrak{A}$ ndere baben Dagegen bemerft, Dã̃ Porphyr fid
 nad, nod midtigeren ©rund babe id oben und aud faion im vorber gehenben angedeutet. Ueberwiegenbe
 Dindologifder Siniidt fónte man aud bag nod fúr den Brief bemerfen, daf die Darin vorgetragenen 3 weis fel fidtbarlid einen fo eigenen Sbarafter verrathen, Das fie nidt fowobl aus einer philofophifden $\mathfrak{A b}$ n: Dung der ©্tenzen Dez menfaliden Wiffens úberbaupt und an fid, alz aus einem gebeimen $\mathfrak{W u n f d e}$ bervor gegangen zu feyn. fdeinen, mebr £idt und Gemifbeit in diefen ủberinn: liden Dingen wo moglid von Dem $\mathfrak{M e g y p t i e r}$ zu erbalten. - So merfrwírbig, und, menn man. mill, auffallend Diefer Brief in $\mathfrak{B e r g l e i d}$ ung mit ber gans zen Denfungảart Porphyr'z indef immer ift; fo auffat: lend if aud bie Befdaffenbeit der unter $\mathfrak{J a m b l i d}$ 's Namen borbandenen Beantmortung Defielben. 2(nftatt

Die aufgeroorfenen 3rocifel grúndid, zu beantworten, Docirt Der $\mathfrak{B e r f e r t i g e r ~ b e f f e l b e n , ~ w i e ~ \mathfrak { Z e n n e m a n n ~ f i d ~ }}$
 pheme und Bebauptungen yor, biz er am Ende auf Die alte águptijde Weizbbeit zurủaf fommt, und Đorphyr'zె $\mathfrak{W i}$ ®begierbe bie ©ajķe ber bermetifden $\mathfrak{B}$ úder anrúbmt.

## 

$$
\mathfrak{J a m b l} \mathfrak{l} \mathfrak{d}
$$

ein groper $\mathfrak{B e t e h r e r}$ ber theurgifaen $\mathfrak{B i f f e n}$
fdaften. Deffen $\mathfrak{A}$ nfidten bom Geiferreid, Der Magie, und æheurgie.


## I.

Son $\mathfrak{S a m b l i d ' z ~ \& e b e n s ̉ u m f t i n b e n ~ w i f f e n ~ w i r ~ a u f e r ~}$ ben Regenden, weldje mit benen der Seeiligen um ben $\mathfrak{B o r}=$ zug freiten, menig ©ృemifiezs. Er war zu Cbalciz, einer Stadt Eoclefinrienz geboren, ftammte vielleidt auz
 ©driffffellerz, welder unter Marcuż $\mathfrak{A}$ urelius̉ lebte, bielt fid den grósten $\mathfrak{Z}$ beil jeinez Zebenz in Cyrien auf, batte zuleģt den Porphyr zum 民efrer, und frarb wabr: (d)einlid nod unter ber Regierung bez © onftantin's oder balb nadber. Fúr bie Grbaltung ber beionifden Religion, bie er Durd peine ©seiftertebre und Wheurgie zu veredetn judte, zeigte er ben grósten Gifer. Er mard yon feinen 3eitgenōen bod verebrt, als ein Wunber: thiter gepriefen, und gerwobynlid nur ber gottlide oder wunberreide ( $\mathfrak{c} \alpha v \mu \alpha \sigma \sigma$ ) $\mathfrak{J a m b l i d}$ genannt. Beim Beten mard er, wie Das̉ ©ferúdt fagte, immer zebn $\mathfrak{F} u$ है bod úber Die Grbe geboben, und bie Şaut,
fo wic bag Rleio bez Betenden nabm dann eine Gold: farbe aur.

Wie Dadte Diejer munderreide Mann nun úber Den 3ufammengang zwifden ber Ginnen = und (Geiftcrwelt, Daz Berbaltnís zwifden dem Meniden und den úberfinnliden $\mathfrak{R a t u r e n , ~ D e n ~}$ Rapport, oer fid zwifden beiden ourd æbe: urgie begrúnden lápt u. $\dot{f} \cdot \dot{m}$.? -

Jamblid if fúr Die Beantwortung Diefer Fragen Der intereßantefte Sdriftfeller; er bat melyr von $\mathfrak{Z b}$ burgie und $\mathfrak{M a g i e}$, und erllart fid im $\mathfrak{J u j a m m e n b a n g}$ mit fei= ner $\mathfrak{g a n} n^{2}$ en Ģeifterlebre beftimmter, DDer, wenn man will, begeifterter barúber, alz alle $\mathfrak{A n b e r e n , ~ D i e ~ m e f r ~ o d e r ~}$ meniger gleide $\mathfrak{A n}$ Iidten mit ibn theilten.

Man nennt ibn in ber Gefdidte Der Mbilofophie einen Sdwarmer und jeine Mbilofophie die rein fdwarme: rifdee, in ber $\mathfrak{Z b a t}$ aber ging or nur rúdfiatzezlofer zu $\mathfrak{W e r f e}$, und bilbete die 1 gilopopheme ber $\mathfrak{M l e r a n b r i n i f a e n ~}$ Cdule nad feiner $\because$ art conjequent aus.
$\mathfrak{W e n n} \mathfrak{P l o t i n}$ zum $\mathfrak{B e i p i e l}$ nur bie $\mathfrak{M o j g l i d f l e i t ~ u n d ~}$ yódfte $\mathfrak{B u}$ nid enşmúrdigleit ciner innigen Werbinbung mit Der Geeifermelt burd cine intellectuelle $\mathfrak{A}$ nfd)aunig annabm, obne fid weiter in eine befonvere $\mathrm{Unter}^{\text {nudung }}$ über Die $\mathfrak{F i r f}$ ungen ber $\mathfrak{P a g i e}$ und $\mathfrak{T h e u r g i e}$ in Diefer
 cine Mal beftimmt, daz andere Mal fdroanfend berauz laft: fo ift ez ganz conjequent, eine reale $\mathfrak{B e r b i n}$, Dung mit den Gottern, E゚ngeln und Dimonen, furz Der ganzen Geifermelt, wie fie in Diefer Sdule angenommen murbe, zu belaupten, nadjoem man einmal

flen, wolligmefenlofen sottheit angenommen batte. Gben fo wenig fann ezz auffallen, daf bei $\mathfrak{F a m b l i d}$ aud) Speculationen über Éngel und Erzengel bortommen. Denn Damit verbált eq̄ fid eben alfo. Nadoem man einmal angefangen batte, gewiffe Elaffen und Drbnungen in Der Dámonenwelt feft zu fegzen, fann ez̉ nid)t befremben, baf eine ober etlide neue ©laffen von einem fremben $\mathfrak{F o l f e}{ }^{*}$ ), doer felbft aus bem Shriftentbum von ibm angenommen werben. Die Begriffe davon, diés ift Die Şauptfade, waren porbanden, und, wie mir im vors ber gebenden $\mathfrak{U b}$ danitte gejeben baben, nebft den Namen aud foton von Porpbyr benugt.

Jamblid jeģte einen Unterfdied feft zmifden $\mathfrak{P b}$ bilos jophie, $\mathfrak{Z b e o l o g i c ~ u n d ~} \mathfrak{Z b e u r g i e}$. $\operatorname{Db}$ er aleid dicfe verfdiedenen Begriffe nidt beftimmt entwiafet, fo ift Dod fo viel beutlid, dafer der \{beologie und $\mathfrak{x b e}$ urgic einen bóberen $\Re$ Rang ertheilt, alz ber $\mathfrak{P h i l o f o p h i e , ~}$ indem er biefer Die Erfenntniß Durd Begrife und Wrin= cipien, jenen Dagegen Die Erfenntnis Deffen anmeipt, waz auferbalb und uber ben Grenzen ber menfdliden $\mathfrak{B e r n u n f t ~ l i e g t ~}{ }^{* *}$ ).

[^33]
## II.

$\mathfrak{A}$ ud biés ift nad feinen $\mathfrak{A n j i d}$ ten von ben gótliden Dingen volffommen conjcquent, und vermag um fo meni: ger zu befremben, da die ganze Zendenz feiner berúbm= ten Sdrift von Den Mypterien Der Megyptier Das Gin geht, zu zeigen: "Dấez eine reale, innige und wirfiame Bereinigung mit (bott und der ge: fammen ifm unterworfenen, oder von ibm aubz flicesenden Geiftermelt won Untergottbeiten, Dimonen, Gengeln, Seroen und Seelen gebe*), welde burd feine Bernunfterfenntnif erlangt merben fonne, fondern allein Durd gewiffe getfeimnifvolle theur: gifde Sandlungen, Ceremonien und $\mathfrak{W o r t e}$, bie eben Darum, weil Diefe Wirfung auf feiner Bernunfterfennt= ní berube, $\sigma v \mu \beta o \lambda \alpha$ und $\sigma v \nu \approx n \mu \alpha \tau \alpha$ (Symbole, 3eiden, Berabrebungen, Yarolen, Signas turen 2c.) genannt wúrden, Deren Kenntnís und $\mathfrak{A n}$ : wenoung burd bie $\mathfrak{T h e}$ urgie den Priffern allein alz Borredt zutomme, ein géttlideş Gejdent und Offen: barung fey, und baber ben Meniden wciter fübre, als alle Erkenntnís Durd) Wernunft und Whilojophie **).

Die Moglidfeit nidt allein, fonbern bie wirflide Exiftenz ciner uber Die Bernunft erbabenen Tbeurgie mard von $\mathfrak{J a m b l i d}$ fonad obne alle weitere Bemeife vorauz gefeģt, und ifr die leģte $\mathfrak{J n f t a n z}$ über ©fegenfinde Der 引bilojophie eingeraumt.

Daj ber Menjo alfo zroifden fid und ber Gei:

[^34]fiermelt，D．b．nad）Jamblid Gdttern，Seroen， Damonen，E゙ngeln，Erzengeln und Seelen Berforbener einen magifd＝theurgifden Rapport bewirfen tónne：－diés folgt bieraus von felbft．

Die ©̧dtter maden nach ifm baż bidifte，bie Seclen das niebrigft e ©ejfledt ber geiftigen Nas turen，in feinem unermeßliden ©seifferftaate auz．

Porpbyr batte bie grage aufgemorfen，worin tie unterideidenden Eigenfanften ber Gotter，Der Dámonen，Der Engel，Jyeroen und Geelen befteben，ob fie in ibrer inmeren $\mathfrak{N a t u r}$ gegrundeg fenen，over nur in ibren $\mathfrak{B e r b a l t n i f i t e n ~ z u ~ a n d e r e n ~} \mathfrak{N a t u r e n . ~} \mathfrak{J a m b l i d}$ Da： gegen feß̨t Den Unterfdied zroijden $\mathfrak{G b}$ ttern，Dimonen 2 ． Dogmatija auzz Begriffen，Dic＇彐rt，Ebróse，Folge ibrcr E゙rfdeinungen theurgif（ auz $\mathfrak{A n j d a u u n g ~ u n d ~ E r f a b r u n g ~}$ feft．

Namentlid von Den Dimonen，alz ben Mitter wejen zwifthen ben boddifen und niebrigften ©fejaledtern ber ©̧eifter，von benen er unz aus der fưlle feiner the： urgifiden Erfatrungen 今unde gibt，－von Den Dámonen fagt or unz Folgendeę：

Die Dámonen find bon Den Gbottern abbángig， und ibrer Natur nad viel geringer und unvollfommener； fie find bie Diener ber ©eitter und fúbren ibren Willen auş；fie baben einen meiten $\mathfrak{B i r f u n g} \overline{\mathrm{r}} \mathrm{aum}$ und maden
 bar in Werten und $\mathfrak{W o r t e n}$ ；Das Formlope geftalten fie in Formen，und das alle $\mathfrak{B e g r i f f e}$ überfteigende offens baren fie in Begriffen．Eic empfangen allez © Bute，deps
fen fie theilfaftig, ober ibrer Natur uad fábig find, yon ben Goittern, und theilen ezz wieber den unter ibnen ftebenden (befdledtern ber Dinge mit. Die Damonen erfúllen mithin, nebft den Sersen, ben 3wifdens raum zwifden ben ©obttern und Geelen, und maden das Mittelband zmifden ignen aus *). ( Bergl. oben $\mathfrak{A b j d}$. I. N. 1.2.)

Sin bem biefer Stelle borber geljenden ober bem adms ten Eapitel, fagt er zur Beantmortung Deş yon Soor: $\mathfrak{p b y r}$ in feinem Briefe an $\mathfrak{A n c b o n}$ aufgemorfenen 3weifelz: "Dás Die ©Sotter nur den Simmel zu bewobnen fdienen," in $\mathfrak{B e g i e f u n g}$ auf die $\mathfrak{F b e u t s}$ gie unter anderem:

Die $\mathfrak{A n n a b m e}$, bas Die (begenmart ber ©fotter yon ber ©rde ausigefalosen fey, bebt alle priefter: lide Weibe, allen Gottegbienft, und alle theurgifde Gemeinjdaft zmijden Der ©Sdter= ©Sifter= und Men: fdenwelt auf u. f. w.

Wir tonnen bas nun folgende, fid bierauf bejiebende weitláuftige $\mathfrak{R d}$ donnement unmóglid ganz mittbeilen, bie folgenbe Stelle barin aber verdient nod aus dem Gans zen berauß geboben zu merden, weil fie eine eigene Goee ausbrúăt.

Dic ©odtter umfaf̃en $\mathfrak{A l x e z}$ in fid, und die auf ber

[^35]Erbe befindiden Dinge baben ibr ভeyn nur burd bie Fưlle ber gettliden Follfommenbeiten, und, wemn fie zur gottliden $\mathfrak{Z b}$ eilnefmung tauglid, fino, fo baben fie yor ibrem indibibuellen Wefen fibon dodeter in Dems felben práerifireno *).
 gen nod cinmal, weil ibm an Wiberlegung jener $\mathfrak{U n}$ : nabme, welde fein ganzes theurgifdes Syftem aufges boben bátte, $\mathfrak{a l l} \mathfrak{z}_{\mathfrak{z}}$ viel gelegen jenn mufte, eę ift gánz: lid falft, ode bie gostter nur allein im Simmel wobnen; $\mathfrak{A l l e z}$ if vielmehr vom góttliden $\mathfrak{B e j e n}$ und von (bj)ttern erfüll, belebt, und burdborungen.

Die veridiedenen ©seiftermelten, von ber bodjfen Gottheit biz zu Den unterfen Sronungen ber Damonen und menjaliden Geelen, fonnen fid bem Menjaen alio aud) offenbaren ober ibm erfdeinen, und offenbaren fid Durch Erfdeinungen Dem wirflid), Der fid in Der Renntnísund praftif Der wabren æbeurgie $\mathfrak{b e f i n d e t}$. - $\mathfrak{A m}$ beftimmteften erflart er fidb bierúber Da, wo er mit theurgifdem Ernf Die Merfmale aus cinander fegt, an wetden bie Erfdeinungen ber ©Sitter, Erzenget, Engel, Ddmonen, Furften, Gemalten und Seelen unterfdieden werden Ionnen **).

Sier if baz Pradtffat feiner Pbilofophie, unt man weí in ber $\mathfrak{z b a t}$ nidt, ob man bei diefen Nach: ridten auz Der úberiinnliden Welt mebr feine ©dmatr merei, ober feine feltene Unbefangenbeit beroundern foll.

[^36]Whir mollen, ofne ein Untheil einzumifden, Ceiniges barauş anfúhren, da daza, waz̉ er bier fagt, nidt als lein den ©eift feiner Mbilofophie, fondern wie man in Wahrtcit bebaupten fann *), bei feiden und (6briften den Gcift feinez ganzen 3eitalterz por bie Whans tajie bringt.

## III.

Dic Grideinungen - Diés if bag princip, wovon er bei fcinen $\mathfrak{Z b e o}$ = uno Dámonophanien nuęgeht — entipreden Dem $\mathfrak{B e f e n}$, den $\mathfrak{R r a f t e n}$ und $\mathfrak{B i}$ : fungen Der peridiedenen ©sotter= oder (beifter: arten; barnad ridtet fiad bie $2(r t$ und Weife, wie fie Durd $\mathfrak{B e f d} w$ or $u n g e n$ fidtbar werden, Wirfuns gen aupern, ibnen angemeffene Geftalten, fo wie die ignen eigenthumliden Unterideidung $\boldsymbol{u}^{2}$ zeiden erblidfen lafen. Die Erfdeinungen ber (Jótter find einartig; bie der Damonen mannidfala tig; Die der Éngel cinartiger, alz Die Der Dámonen, unvollfommener jeDod alz bie Der GJótter; ber Cerzen= gel Erjdeinungen fommen Denen ber ©oitter am nád= ften. Die Erfdeinungen ber Fúrfen ober Madde, wenn man Gemaltige darunter verfteht, weldde úber Die Clemente unter bem Monde gefeģt find, find zoar man= nidfaltig, finden aber Dod mit einer gemijien Beftimme: beit ober Orbnung fatt, verfteít man aber bie Bor:

[^37]fteber oder Beberrider ber Materie, fo find fie mannidfaltiger und unvolffommener, alz jene. Die Erjbeinungen der Seelen find yon ber grópten Mannig: faltigfeit. Die Eirfdeinungen ber ©Sotter beftrablen bas befidt mit einem mobltbatigen lidte; die der EErzengel find zugleid fraftooll und milde; lieblid die Der Éngel; furdtbar Die Der Damonen; milber bie ber Seroen; Die Grideinungen Der Gúrften ober ber Ele: mente betáuben; Die ber Fúrften ber Materie find wid: rig und ufterz ben Sebende gefábrlid) *); Der SeelenErfjdeinungen find Den Erfdeinungen ber fecroen ibnlid, aber fammádjer $x$. $x$. $2 x$.

Die Gotter zeigen in ibren Erfdeinungen eine ge= wiffe Stetigfeit und Sronung; Die Erzengel babei nod, eine gewiffe Rraft; Die Çhgel $\mathfrak{A n m u t h}$ und $\Re$ Rube, ver: einigt mit einiger Bemeglidfeit ; Die Dadmonen zeigen ftürmifde Beroegung und Unoronung; Die Weltfúrften eine in fid rubende Stetigfeit; bie Fúrften Der $\mathfrak{M a}=$ terie $\mathfrak{T u m u l t}$; Die Šeroen $\mathfrak{R a d g i e b i g f e i t ~ g e g e n ~ d i e ~}$ Bewegung; endlid dic Geelen abmen die Seroen, jedod in minberem Grabe nad 2c. 2c. 2c.
$\mathfrak{W a z}$ Die $\mathfrak{G r} \mathfrak{d}$ हe Der Cerjdeinungen betrift, worauf er nun fommt ; fo findet ein ©rabunteridied fatt. Die Griducinungen ber ©stter find zumeilen fo groß, dás fie Sonne und Mond verbúllen, und, wenn fie lyerab fteigen, rubet felbft die Grbe nid)t mefr feft.

[^38]$\mathfrak{W}$ Wen bie ergengel erfdicinen, fo werben einige Theile ber.Welt beroegt, und ein Sidt geft bor ibnen alg Borlaufer vorber. Rleiner und befdranfter ift Die Ridts erfdeinung ber Gngel; nod eingefdranfter bie ber Damonen, welde nidt immer mit Derfelben Grobe und ©jeftalt erfdeinen *); nod fleiner ift bie Grideeis nung ber Seroen, jedod, nidt obne $\mathfrak{F}$ árbe. Die Bits Der der $\mathfrak{F e l t f u ́ r f t e n ~ f i n d ~ g r o ß , ~ j a ~ u n e r m e f l i d , ~ d i e ~}$ Der Fúrfen Der Materie mebr prablerifd und auf= geblajen. Die Bilder der Socelen find nidt gleid bon Gró̂é, bod fleiner als die ber Serden. Ueberbaupt ridtet fid die Grofe, und Befdaffenheit Der Erfdeinungen fetz nad ber ©fodee Der Firdfte oder ©emalten, welde fie reprajentiren. Yn ben Erfdeinungen ber ©Stter zeigen fid bie Bilder ber $\mathfrak{B a b r b e i t , ~ D e u t l i d , ~ g l a n z e n d , ~ i n ~ b e f t i m m t e m ~ © f e p r a g e . ~}$ Die Bilder Der Exzengel find wabr und erbaben. Die EEngel bebalten zrar immer diefelbe Geffalt, ez mangelt ibr jedod volftandige Beftimmtbeit. Undeutlid find die Bilder ber Damonen, nod unbeftimmter Die Der Seroen. Die Bilder ber Weltfúrfen find beutlid, bie Der Beberrfdeer Der Materic Dunfel und berworren,

[^39]beide aber gebieterifd. Die Bilber bér Seelen find f(attenartig 2c. 2c. 2c. *).
Nun fommt unfer Theurg auf die mit ben ©osttern= und Geifterapparitionen berbunbenen $\mathfrak{B i r f u n g e n t u n d ~}$ Srafte.

Sn ben Gottcrerfdeinungen liegt bie Rraft, - Die Geelen bollfommen zu reinigen. Die Erzengel erbe: ben Die Geele; bie EEngel lojen fie bloz von ben Banden ber Materie; Dic Damonen ziehen fie in Die Natur berab; Die Serioen verwiféeln fie in bie Gorgen für jeitlide Dinge; bie Weltfúrften berbelfen ibr zur Serrs faaft über Die meltliden, Die Elementarfúrften zur Zluffidt úber Die materiellen Dinge. Die erfdeinenben Geelen freben zur Erzeugung oder Fortbilbung.
 mal zu verzebren; Die Erzengel, folde nad und nad aufuzebren; Die ©́ngel, von Derjelben ložzumaden und Die PReniden nad, und nad bavon abzubringen; Die $\mathfrak{D} d=$

 $\mathfrak{P R a} \tilde{\beta}$ anzupafen; Die Weltfúrfen zeigen fie in ibrer
*) Dief war bie algemeine Weinung bes Mlterthums. Bergl. 0. Weier's Sades Eap. I. 3 m uundid Folgenden, (bena noir Eónnen unmoglid alles anfübren) beift es von Den Eees len, ibr aftals oder feuerfoff jeige fid bei ben Erfacinungen vielgeftaltig, fey aus vielen Dingen in Der Welt ¿ufammen gefent und in vieleriei Bewegungen veránderlid, Dub Seuce ber Ddmonen bagegen fén beídednti, es bemes sefidunrubig, und feydes edauens nidatwerth fúr biejenigen, fo Sodyereb gefdaut bitten u. f. w.
 cin fimmend mit dem, was er im borber beb. pon ibnen bes bauptete.

Grbabenbeit; die fúrften ber Materie find ganz mit Materic erfüllt; bie reinen Seelen werben alz von aller Materie rein, bie unreinen, alz von ber Materie Durdborungen, angefdaut *).

## IV.

Dié ift ungefábr Dag wefentlidffe von bem, mag unz̉ $\mathfrak{J a m b l i d , ~ b e r ~ a l z z ~ c i n ~ e r f a b r n e r ~} \mathfrak{Z b e u r g , ~ w i e ~ e r ~}$ unz felbft veriidert, alz $\mathfrak{P r i e f t e r}$ und Geweibeter, und alfo auş Grfabrung von der Sade jpridt, - úber baz entbectit, mas er yon ben verfdiedenen Formen Der Gotter= und Geiftererideinungen, ibrer Grofe, ibrem Feuer, ibrer Gefdmindigleit undibren 尺íaften meip.

Hud úber die Segnungen und ©́rfolge Derfelben lápt er unę nidt obne Unterrid)t.

Die Frúdte und Gaben ber Ęrfdeinungen, fábrt er fort, find veridieben, aber fetz̉ beglúatend.

Die Gfegenmart ber ©ostter 一 $\tau \omega \nu$ Ə $\varepsilon \omega \nu \pi \alpha \rho o v \sigma \iota \alpha$ —
 Der $\mathfrak{B e r n u n f t ~} \mathfrak{R e i n b e i t , ~ b o b j e r e ~ \Re r a ́ f t e , ~ g o ́ t l i d e ~} \mathfrak{Q i e b e}$,

[^40]überfdmenglide $\mathcal{F r e u b e}$ - endid, fieftellt b ав, w тв nidt orper ift, alz mare ez̊ der Seele Durd Die $\mathfrak{H}$ ugen bez Rorperzbar. Die Erjdeinungen Der Grjengel gemábren zmar baffelbe, Dod nidg jebeşmal, audh nidt $\mathfrak{A}$ Ulen, eben fo menig in gleideem Grabe. Sie aeben intellectuelle Betrad): tung und befarrlide Firaft. Die ©erfheinung ber ©an gel ift von beidurinfterer $\mathfrak{F}$ irfung, Denn Die Sraft, womit fie erfdeinen, fteft nod weiter von Dem volffons menen \&idfe $\mathfrak{a b}$, weldez alle Rraft in fíd entbált *).
 gend, Dronung und Ebenmaaj. Die Erfdecinung ber Dámonen befduert ben Rórper, fraft mit אrantifeiten, zieft die Seele zur $\mathfrak{R a t u r}$ berab, reiğ nidt yon den Sórpern und der ignen angelyórigen Sinnlidfeit loz, bảlt Diejenigen, fo zum Feuer ftrcben, zurúa, uno befreit nidt yon ben Banden dez fatumg **). Die Corjdeinung der Seroen ermeaft zu eingeluen grôen und edelen $\mathfrak{Z b a}=$ ten: Die Weltfurften ( $\mathfrak{A} \mathfrak{f t a l g e i f t e r}$ in Der neueren Theurgic, wie bereitẻ bemerft) geben, wenn fie erfdel: nen, Ģúter der $\mathfrak{W e l t}$ und Die glánzenden $\mathfrak{A}$ uazzeidnungen diefez Lebenz; die Fúrfen der Materie Dagegen (Elementargeifter) materielle und irbifde (Guter,


[^41]nen und in bie Sronung ber Gngel *) aufges nommenen Geelen, ift fúr ben Geift erbebend und
 wornad bie beilige Sooffrung frebt. Die Erfdecinung Der unreinen Seelen Dagegen ziefet zu Dem Sergáng: liden berab, beroirbt bie Rrdfte Der Soffnung unb er: füll mit £eibenfdaften, melde bie Sdauenben an bie Sórper feffeln **).
©ુanz yorzúglid angiebend ift, wab biefer ticfe æbes urg bierauf von bem limmlijden und damonifden $\mathfrak{S o p}$ ftaate, wenn wir uns̉ Dez̊ Щuzboruafzz bedienen Dủrfen, ber aber mirtlid bie Sade redt eigentlid bejeidnet, oder ben $\mathfrak{U m}^{2}$ gebungen ber erfdheinenden $\mathfrak{G}$ dtter, guten Geiftern und bojen Dimmen weiter beridtet.

Er geht dabei von folgendem Grundiag auz:
Daze Eefolge ridtet fid bei Den Erjfdeinunt gen nad dem Mangund Der Wúrbe ber Eerfdeis nenden. Die Gotter alfo erfarinen in Der Umges bung von ©bittern ober Engeln. Die Gerzengel baben in ibrer Begleitung andere Engel, alz $\mathfrak{B o r l a ̊ u f e r , ~ D i e s ' ~}$ ner, Gefolge, Trabanten. Die Éngel baben Segens ftánde bei fít, welde borzugğweife ibrer Sorgfalt anber:

[^42]traut find *). Die guten Damonen frellen unferen Bliafen ihre Werfe und bie ©futer bar, momit fie uns begaben; bie bdjen oder rádenden Dámonen **) aber Die verfdiedenen $\mathfrak{A r t e n}$ bon $\mathfrak{W}$ bbel und Strafen. Die bdjen Damonen werden überdief yon wilden, grauferregenden, fめabliden, blutfaugenden $\mathfrak{Z b}$ ieren begleitet ***).

Dą̉ \&idt, meldezs die ©s ótter bei ifren ©rideinungen umfließ̂t, ift fo fein, dā̃, wenn die Theurgen daze gotts lide Feuer anjdauen, fo fallen jie gemóbnlid obne meis teres̉ in Shnmadt. Nud Die Erzengel frablen cin
 mer befdmerlid fallt. Die E̛ngel theilen bagegen ber luft eine ben §heurgen nidt mebr befdwerlide \{empes ratur mit. Bei Der Ěridheinung Der Damonen wirb nidt Der ganze $\mathfrak{\Omega u f t r a u m}$ berandert, aud nidt die fie zunddif umgebenbe $\mathfrak{L u f t}$ verbünnt; eę geht bei ibnen fein $\mathfrak{L i d} \boldsymbol{t}$ vorber, weldhez bie \&uft gefdicatt madt, Damit fie in Derfelben ibr Bild abbructen tónnen, aud) umftrablt fie fein $\mathfrak{G l a n z}$. Bei ben Syeroen merben bizimeilen einzelne Erbiftide erfduittert, Die $\mathfrak{L u f t}$ aber mird nidt bunner und fúr Die $\mathfrak{T h}$ eurgen unangemeffen. Wenn bie Welt

[^43]fürfen erfdeinen，fo umpdwarmt fie gemeinig： lid auf eine ben $\mathfrak{L b}$ eurgen faft unertraglide Ort ein gewubl von weltliden und irdifden Bildern，Dodi findet Dabei nidt einmal eine merflide Berbúnnung Der oberften Elemente ffatt．Bei ber Err fdecinung Der Seelen ift bie fie umflieferibe fidetbare $\mathfrak{R u f t}$ mit ifnen verwand，und nimmt，indem lie fift anfie
 Iuft＝oder fめattenartigerjdeinen．
©bitter，Exgel，und gutc Dimonen erfacinen wie unter angenommenen falfben Bildern．Denn fo mefentlid daz sidit mit ber Sonne vereiniget ift，fo mefentlid ift mit ihnen $\mathfrak{B a b r h e}$ ，©súte，und $\mathfrak{B o w f o m}=$ menbeit berbunden．Die bojen $\mathfrak{D a m o n e n}$ bedienen fidh aber $\mathfrak{\text { ofterzz }}$ falfder $\mathfrak{B i l b e r , ~ u m ~ i n ~ G o ́ b e r e m ~ \Re a n g ~}$ $\mathfrak{z}^{u}$ erfdeinen，und Die $\mathfrak{Z b}$ eurgen $\mathfrak{z u}$ táuiden．
V.
＂W̧enn Tamblidiuz，fagt Tennemann，wie
 von Den 2 egpptijaen Gebeimnifien ift；fo batte die famairmeriface philojophie burd ibn ben bodjften Munft erreidt，benn fie erbob lid úber die Wbilopophie inmies fern fie eine Wiffeniかんaft auz Grundjázen Durd Begrife ift，und comftituirte fid，als $\mathfrak{z b e}$ urgie，D．i．alz ein Wiffen Deż Uebernatúrliden，Ueberbernúnftigen，nidet Durd）Bernunft Begreifliden，Der unDurdbringlidffen

[^44]©Sefeimniffe, ber unbegreiflidften Wunber, alz eine er: tráumte $\mathfrak{W i f f e n i d a f t , ~ d a s ~ U n j i d t b a r e ~ f i d t b a r , ~ D a s ~ \mathfrak { B e r : ~ }}$ borgene anfdaulid\} zu madjen; alż eine Runft, ©̧ótter, Grzengel und Geiffer aller $\mathfrak{Y r t}$ auf Griden berab zu zieben, und fie ourd) 3aubermorte und 3aubertandlungen zu nóthigen, den Menjden nad ifrem Willen zu erjdeinen und ibnen zu Gebote zu ftefn. Diefes ift bas non plus ultra ber Sdmairmerei. Snbé ift biejer Muuft aud fhon Der Moment dez fallz, denn anftatt fid bem Erbas benen zu nảhern, will Dic ©amármerei diefeş zu fīd Gerab zichen, und fie erniebriget alio in ber Khat ben Menichen; indem fie denfelbea facinbar erbebt."

Sbne ung auf eine Rritif Der $\mathfrak{J a m b l i d i f a c n ~}$ Whildpophie und Wheurgie einzulafen, ba diefer freilid fúr Die gejammte 3 auber $=$ Bibliotbet midetige $\mathfrak{A l f i a k}$ bereitz allzu lange geworben ift, wollen wir unjeren Refern nun nur nod eine einzige, fúr bie $\mathfrak{F b e u r g i e ~ v o r z u ́ g : ~}$ lid) midtrige $\mathfrak{Z}$ euserung unferes tyeargifden Mbilofophen mittheilen, die Stelle námlid, auf meldhe wir bereits
 baben. Die Stelle ift in doppelter Siniint midtig, Denn zuerft fudtt $\mathfrak{F a m b l i d}$ einen ber midtigften ©in: múrfe gegen bie $\mathfrak{Z b e u r g i e}$ barin zu befeitigen, und bann erfeben wir barauz, welde gebeime Rraft man ben gottliden ©barafteren und Namen in ber $\mathfrak{F b}$ = urgie und Magie zujdrieb.

Die blope theoretifate Grtenntnín, fagt er, verbindet Die Sheurgen nod nidt mit ben ©odttern. Denn jonft wúrben alle theoretionen sphilofophen eine theurgifde $\mathfrak{B e r e i n i g u n g ~ m i t ~ D e n ~ G o t t e r n ~ - ~ \Im e o v g r e x n \nu ~}$
 $\mathfrak{p h y r}$ avvovala bieß, Gemeinfdaft, Berbindung,
vertrauter lamgang, vertrautez ©efprad 2c.) So aber verbált ez fid ganz und gar nidt. Die Theurgie muf bier Die \&úafe oez pbilofos phifaen Denfenz ausfüllen *).

Und nun fábrt er fort: Die $\mathfrak{B o l l b r i n g u n g ~ g e b e i s ~}$ mer, uber alle Bernunft gebender, ben ©sot ternmoblgefálligersandlungen, und die Rraft Der von ben © óttern alleinerfannten, unaubs fpredliden Symbole gewabrt nur allein Die theurgifde $\mathfrak{B e r e i n i g u n g . ~ D a b e r ~ m i r d ~ l i e ~ n i d t ~}$ burd) daz Denfen bemirft, und mir bringen fie nidt Durd $\mathfrak{B e r n u n f t t y d t i g f e i t ~ i n ~ u n z ̉ ~ b e r v o r . ~ D i e ~ g o t t ~}$ liden ©baraftere ober Symbole**) brinaen viels mebr, obne daf wir ez denfen, oftyon felbf ibre eigentlide $\mathfrak{W}$ irfung - Die theurgifde
 Daf Die berborgene Rraft Der © $\mathfrak{B}$ tter, morauf fid) jene bezieben, burd fid felbft ibre eigens thumliden Bilber erfennt. Ez bat ponadf feinen Grund, (menn man Den Einmurf maden mollte,) Daf Das Erbaltende von dem Erbaltenen, Daz Souftommene yon bem Unvolffommenen, baz (Janze bon ben Theilen in Bewegung gefeggt werbe. Denn die gottliden Rrafte merben nidt Durd unfere Gedanfen zur \{batigfeit beftimmt, und obgleid) Die volffommene (semutbşer:

[^45]faßung und bie æeinbeit der Seele alz Miturfaden dabei voraugigefegt werben; fo innd's̀ Dodh allein die góttliduent Sbaraftere, die $\mathfrak{W u n d e r}^{\text {Der }} \mathfrak{N a t u r}=$ Signaturen
 meldee eigentlid Den gottliden Willen bewegen. Uno aljo werben die Botter von fid felbft zur $\mathfrak{x b i t i g f e i t ~ b e : ~}$ ftimmt, und nebmen von ben endiden unvolf fommenen Dingen nidtz infid auf, waz fade oder princip ibrer Wirfungenift."

## 

So viel fúr dieß̄mal, da ber $\mathfrak{R a u m}$ unz unbedingt gebietet, zu $^{\boldsymbol{u}}$ jめliefen.
(Sleid folgereid) und interefant fúr bie lefre von bet $\mathfrak{Z b}$ eurgie in alter und neuer 3eit wie $\mathfrak{J a m b l i d}$ 'z Betaups
 Denn wenn $\mathfrak{J a m b l i d}$, wic man jagen fònnte, eine Shylif, fo bat Drocluz, alz einer Der leşten aus̊gezeid= neten Denfer ber Mlexandrinijiten ©djule, eine Metá phyfit bez Geifterreidz gefhrieben.

Wir ertbeilen unjeren £efern biemit dag beftimmted Beripreden, dás mir diefem Pneumatologen und $\mathfrak{z l h e}$ urgen in einem der nadjften $\mathfrak{T b}$ beile ber 3.B. einen eigenern aubfübrliden 2luffis miomen mollen, wie ez bag Snterefe feiner, zum $\mathfrak{T h e i l}$ boddft originellen $\mathfrak{A n j i d} t e n t$ (子. B. waz er úber Die Rraft Der góttliden $\mathfrak{\Re}$ Rament und Der (SGaraftere in ber $\mathfrak{I b}$ burgie jagt) ${ }^{*}$ ) erfodert.

[^46]Dann foll in einem anderen $\mathfrak{t u f f a g}$ die $\mathfrak{z}$ beurgie dez $\mathfrak{M i t t e l a l t e r}$ Bargeftell werben mit vorzúglider Berúde: fidetiguny ber befonderen Formen, welde fie mithrend ber Frcuzjuge Durd) bie (Finmirfung aifatijd=mulamedanijaer Soeen uno úberbaupt beż Srientaliêmué erbiclt.

Ein dritter $\mathfrak{A u f f a s}$ mird bierauf die $\mathfrak{T b e u r g i e ~ D e z ~}$ fedsacbuten und ficbenzebnten Salurbundertz eigenos berúafíidigen,' zweier Sairthunderte, weldje befonntlid) im Gebiet Der Zbeurgie und Theofopbic io áuferft merfiwurbige Gridecinungen barbieten.

Nod cin anderer, und der legte $\mathfrak{Q u f f a g}$ in ber Reibe: folge Diefer unjerer Darftellung, wird won Den theurgis faen Beftrebungen bezz zunddft verflozenen $\mathfrak{J a h r}$ bundertz bandeln, und die $\mathfrak{Z n f i d} t e n$ biefez Beitraumz in Berbindung mit den allerneueften exp $\mathfrak{c}$ かeins ungen im ©̧ebiet ocz Magnetiom me und Jells febenz, zur biftorifden $2(n$ inhaulidfeeit zu bringen lid bemúbn. Daj bon dem ebrmúrbigen Swedenborg biz zu Gafener, ©aglioftro, Sdrdpfer r., mie bon bem miffenfdaftlid gebildeten, tiefer Blifie gewúr: digten $\mathfrak{M e s m e r ~ b i z - z u r ~ M a b e m o i f l l e ~ £ e n o r m a n d ~}$ Gier bie Rede fenn merbe", bedarf finum einer Érinmerung.

Mit einander berbunden merben benn, wie wir hoffen, bie cingelmen Tbeile ein melgr, doer weniger bouftandiges Ganzez bilben, und eine, menn aud nidet umfabende, Dod) Die intere $\mathfrak{\beta a n t e f t e n ~ \mathfrak { p } u n f t e ~ b i n l i n g l i d ) ~ b e z e i d n e n d e ~}$ Ueberfidt Der theurgifiten Wiflenidaft gerodhren.


[^47]an fiab zu fagen, bie mir biz jeģt bló biforija abges bandelt baben; fo bat ex bon jeber zroci Sauptmeyn: ungen Darúber gegeben. .

Die erfte, und in unjerer gegenmártigen Seit allges meinfte if bie, meldhe bebauptet, ban 2llez, waz̧ aujer und über den Gerenzen dez burd Bernunfteinficte Gr: fennbaren gelegen, 彐berglaube, Xrug und Eawirmerei noo nidit fer, , Dod leidt dazu fübren tónne.

Die andere Sauptmeynung nimmt an, bẫ, weil ez, wie © laudius fagt, zwifden dem Miond und ber Erve viele Dinge gibt, die mir nodh nidft redt verftehn, man boridatig urtheilen folle. Nad ibr if bie reine Boee ber Sheargie tief im Gnneren bee Men den bes grdnoet, und mit dem Seiligften eing und Daffelbe.

Run lonnte id aus eigener $\mathfrak{A n j i d} t$ wofl aud noth cin Wort binzu fügen, - stwan zur $\mathfrak{B e r f t a ́ n b i g u n g ~}$ soer zur $\mathfrak{B e r m i t t e l}$ ung.
§ab babe aber feit einigen $\mathfrak{F a b r e n}$; id-wein in ber Zbat nidt, mie idt am beften fage, bas Unglüá, oder ฉав̈ ©lúdi gebabt, fo unermartete literarifф) Erfabrungen $z^{3}$ madjen, und das̨ immer vaget merdende $\mathfrak{F B o r t} \mathfrak{M y f i}$ cis̃mus if feit Rurzem fo febr felbit zum Dimon geworben, bás id rez fúr angemeffen eradte, auss falieflid beim Jiftorifaen der Sadie ftely 3u bleiben. Die leidenfdaftliden, uno Darum eins feitigen, literarifaen Febden entebren Die Gelegrten, welde $\mathfrak{Z}$ beil daran netbmen, bie Wifienfaaften, beren \$3urbe baburd berab gefekst wird, und sie 3eiten, fo ibre Quft baran baben.
 aus alter und neucr Зeit; Andeutungen, Mottoz,
 wollen, bie gleidmol im Malgemeinen bie Sauptmo= mente darafterifiten, welde bie $3 \mathfrak{a u b e r}=\mathfrak{B i b l i d}$ thef in Der Materie bon ber æbeurgie zu berúdiattigen baben wird, wie Renner ,obne unfer Grinnern und olyne einen ©ommentar bemerfen werden.

Die $\mathfrak{J n t e l l i g e n z}$ und pas reale Geyn find unzer: trennlid mit einander berbunden. Dadurd Das die Sntelligenz bentt, erideint lie alz Realez*).
plotin.
 Soroduft ciner allgemeinen £ebensffraft, und, Daz פpros Ducirende if nie bon jeinem Sprodufte getrennt. Sier: auf grúnbet fíh bie reale Gegenmart bez Gottliden in Der Welt. Plotin.
 menbange ftebt, und das Ganze eine Mannidfaltigficit

[^48]von Praften ift, meldhe einander auf mannidfaltige Weife anziehen und abftopen, und vermittelit ber Sym= patbie (W্Bablvermandid)aft) Durd © ine Rraft zu 太inem Leben verciniget merden: fo folgt barauz, da $\mathfrak{\beta}$ ez eine natúrlide $\mathfrak{R a g i e}$, $\mathfrak{Z b}$ furgie und $\mathfrak{R a n t i f}$ geben mú.

## Plotin.

Ennead. IV. L. IV. c. 4. 5. 40. vergl. III. L. II. c. 16. IV. L. IV. c. 32. V. I. 4-

©̧z gebuibrt einem mabren Mbilofophen nidt blok .Priefter doer Berwalter irgend eineż befonderen Gultuz, fondern bez Cultuz Der ganzen Welt zu feyn. Jiezu gelangt man aber nur ourd Die mabre Magie, oder Die bollfommene $\mathfrak{T h e u r g i c}$ und Mantif.

Sproclub.
Theologia Platonis L. I.c. 25. Marin. vita Procli p. 47. seq. (Ed. Fabr.)
 ertennt, ift nod mebr, dag úber baffelbige reidt und erboben ift. Denn bie Natur gibt ein \&idt, Dadurd) fie mag erfannt merben aus ibrem eigenen Sacin. $\mathfrak{A b c r}$ im Wenfden ift aud ein Ridt, fo in Der Natur geborn; Dag ift Daŝ lidt, woburd ber Minjd úbernatúrlich Ding erfabrt und ergrúndt. Die im \&idft der Natur fuchen, die reden son ber Natur, die im £idt des Men= f(den fublen, bie reben úber bie Natur; er ift aud ein (Seif, er ift aud) ein Engel, beren aller breien Gigen:
\{daft bat er. WGandelt er in ber Natur, fo dient er ber Natur, wandelt er im Geif, er bient Dem Engel, wan= Delt er im Engel, er bient alz cin Engel. Dag erft ift dem Reib geten, bie andern find ber Seel geben, und find ibr Rleinod. Darum nun dap der MPeníd ein Geel bat, und die zroi Dabei, fteigt er úber die Natur, zu ergrúnden, waz̉ nit in ber Natur ift, fondern zu cr= fabren und zu ergrúnden bie Sodlen, ben Teufel und fein Reids: alfo aud ergrúndt Der Wenid den Simmel und fein Wejen, Gott und fein æeid oder Die Eengel und guten ©eifter. Dent ber an einen Sert mufe, ber: felbige foll Deż Srtż Wefen und Element vorbin miffen, fo weis er zu wandern, wo ibn bef lufft 2c. 2c. Denn ein jeglid Ding und $\mathfrak{W e r t}$, fo Gott befdaffen bat, def Wefen und Eigenidaft ift Dem Meniden modlitit zu er: grúnden $2 c .2 c$. Şierzu fo mû̃ er bie Natur, Élement und Neiglidffeit (Sympathie) Davon ergrúnber, fo $\mathfrak{m a g}$ er ein Meifter von Der Natur $=\mathfrak{u n d} \mathfrak{G e}$ ifterwelt merden. $x$. $x . x$.
Poracelfuz.

Cammilide 2Betfe $\mathfrak{Z b}$. IX. ©. 45 bis ju Enbe Des


Die redte Weişbeit ift Diejenige, fo die Srafte aller natúrliden und bimmlifden Dinge Durdoringt, und weldde fofern fie mit ber grósten Esenauigteit ibre gebeimen Neigungen und Sympathien erforidt bat, $\mathfrak{F u n d e r}$ thut, fo bie menfalitide Bernunft vers mirren; und zwar foldhes nidt powobl burd die Runff, Denn vielmebr burd bie Natur, meldjer, alk per

Gódften Baumeifterin, die ßunft alz Sclavin unter: worfen.

Mgrippa yon Netterzbeim.<br>De Magiae speciebus P. I. opp. p. 195.

> Dic (elemente, Wer fie nidt fennte,
> Shre Sraft,
> Und Eigenfdaft,
> Mare fein Meifter - Heberbie Geifter.
(G)dethe
im fauft).
Die mabrbafte © eiftunf bat ibren Gerund baria= nen, Dấ mir zuerf die ©esifer abjonderlid) in Unz, uno bernader bie Geifter, fo in allen ©lementen find, in ibrer red)ten © ciftnatur erfenmen.

Claviculae Salomonis.

Die adte Magie und $\mathfrak{T h e u r g i e}$ ift nur jene, welder sie $\mathfrak{W e j e n}$ auf ein gegebenez gute $\mathfrak{B o r t}$ zu gebormen pflegen, námlid auf jeneź lebendige, auz dem inneren Eeben fommende, bage feíner Natur nad immer zugleid) aum Tbat, Grfüllung, Gremadhrung zu fenn pflegt, auf Das gute Wort, nidt der £ippen, fondern Des Şer: zens 2c. 2c. Aber auth bei den botyiten und facinbar

[^49]reinften Erjdecinungen Der $\mathfrak{U r t}$, find immer zunáḑif untergeoronete $\mathfrak{A}$ ttractionz̉fräfte tbảtig, welde felbit nod in Der boberen aftralifthen Region Der Natur mal: ten, unt welde die niederen \#ohaitions = unt ©obaifonz: frdfte bez ellements bloz auf einige 3eit unmirfiam, menigftenz unmerflid) maden, durdaue nidt auf= beben. x. x.

Sdubert.
Nadtreite Det Naturwiffenfaft e. 106 f. зweite $\mathfrak{\text { Muflage. }}$

Won Der Rraft Deş Wortz, movon in vorftefender Stelle die Rede ift, alz Dem wefentlidften $\mathfrak{B e}=$ fandtheil der $\mathfrak{Z b e u r g i e , ~ u n d ~ n a d ~ t h e u r g i f d e n ~}$ Principien alz uranfanglid mit der Sade und That cinz, bier nur nod cine einzige Stelle bon einem berúbmten alteren Theurgen!

Der Menid bat die Sprade nidt blóz zu Dem Gnde empfangen, um feinez sleiden peine Gedanfen mit: zutbeilen. Er fonnte uriprúnglid Die ganje fidtabare Welt Durd feine Stimme, doer Durd die geheimnif= reide Rraft und Wirfung ber Rede beherridicn, alz Wort und Sade nod cinz und baffelbe waren. ©z war bloß eine Gerneuerung Diefer erfien Natur beß̉ ฏRens
 thaten, wenn, nadbeem $\mathfrak{A b a m}$ anfánglid ben $\mathfrak{F b}$ ieren die Namen gegeben batte, bie mit ibrem Wejen einerlei maren, $\mathfrak{N o a b}$ foldje in bie $\mathfrak{A r d}$ ) zu fid rufte, oocr Mofe bem rotben Meer gebot, fid) son einander ju theilen,

Poiret,
Gditlide Sausbaltung, $\mathfrak{x b}$ V. 107.

Mebnlide $\mathfrak{H e u}$ Eerungen bei $\mathfrak{B i b m}$ ， $\mathfrak{D}$ ordage，
 Magier und $\mathfrak{T h e u r g e n ~ n i d y ~ z u ~ g e b e n f e n . ~}$

EFz liegt ber（mohlverftandenen，nidt jdmairmerifa， fondern bernúnftig gebeuteten）Joce etwaz fo $\mathfrak{Z}$ iefe $\bar{z}$ zum Grrunde，Dã zmei neuere geiftpolle Sdrriftfeller foldie faft mit benjelben Worten auggcorúat baben， obne an eine theurgifde Bezictuung dabei zu denfen．
＂E゙r fpridht－fo gefdicht＇s！— und wie ber Wenfd alle $\mathfrak{F b i e r e}$ nennen múrbe，fo follten fie beifen．n Nad Diefem Bor＝und Ebenbilde，Da jedez Wort die Sathe felbf war，batte ez in ber Beftimmtheit der Sprade immer fenn und bleibenf follen．2luf biefe Uelgnlidfeit Dez Geprigez und der Ueberjdrift mit Dem かufter unferez（Gefdledtzz und Dem Meifer unferer $\mathfrak{J u =}$ gend－auf diefez æedt Der গiatur，fidh Deß Worts alz Dez eigentlid）ften Mittelz zur 〇ffenbarung und unfe＝ rer innigften $\mathfrak{B i l l e n s e r f l a ́ r u n g ~ z u ~ b e d i e n e n , ~ i f t ~ d i e ~} \mathfrak{G}$ út＝ tig keit aller Bertråge gegrúndet，und ą̉ ift die alleinige fofte $\mathfrak{B u r g}$ aller $\mathfrak{3}$ abrbeit．

Samann－© laudiuz．
Jener in＠deblimini und छolgatha ©．29； Die fer in 2Bausb．ஒoten ఇb．III．＠． 123.

Эd）muß eine allgemeine Reflexion vorauz faicfen：
 ganz unmittelbar auş Einem Menjaen，auళี Einer 3eit Gerbor โpringen，da man vielmefr $\mathfrak{B e i d e n}$ mit eini＝ ger $\mathfrak{A}$ ufmerffamfeit eine Stammtafel der Sers funft nadmeifen fónne．

Goetbe．
Etben．Sh．Hi．2bth）2．©．17\％．

Dieje allgemeine Reflexion múffen auth mir in allgemeiner bift orifder Begielyung ber 3auber= Biblio= thef und den $\mathfrak{A b l}$ andlungen uber bie $\mathfrak{F b}$ burgie insbejon= Dere vorauz jdicten, und jo jey mit diejem noabren $\mathfrak{W o r t e}$ gegenwårtiger $\mathfrak{A u f i a k}$ gejdlojen.

georudte, und ungebrudte widtige Saubers fariften, ganz, oder im अuzzuge entbaltend.

## I．Pnevmatologia occulta．

Roralifd＝biftorifde Einleitung zu Diefer ऽめrift．

## ほとfer ダbfあnitt．

Jablalte mid verpflidtet，die Pnevmatologia occulta meinen $\ell^{2} f e r n$＂gang＂mitzutbeilen．Bon Den úbrigen Sariften Der $\mathfrak{A r t}$ werb＇id nur biftoriface शotizen uno furze $\mathfrak{A u s b}$ zuge geben．EGin vollftandiges biftorifdes $\mathfrak{A c t e n f t u t a b e r , ~ w e l d e s ~ D i e n e u e r e ~}$ Theurgie Dem ©（efdidtidireiber veranfdau＝ lidt，gebdrt nad ifrer wiffenfanftliden 彐en＝ denz in Die 3auber＝Bibliotbef．Da die Pnev－ matologia nun febr bod gefdádst mird und nod nidt gebructt ift；fo bielt id fie bazu am angemefienften．
$\mathfrak{B e r e i t o ̂ ~ D e r ~ g a n z e ~ u n m i t t e l b a r ~ v o r b e r ~ g e f e n d e ~} \mathfrak{H} u f$ fas uber Die Theurgie ift zur Ginleitung fúr pie veridie： denen theurgifden Sdriften beftimmt，yon weldeen bie 3auber＝Bibliothef funde geben mird．Wer folden aufmerffam lieşt，wird fidybadurd in Den Stand gcjeģt
feben, bergleiden ©driften vom redten ©tandpunft auz zu beurtheilen.

Cos ift gar nidt ndtbiy, baf̂ mir ưber biefelben, mie

 Der $\mathfrak{B l a} \mathfrak{p} \mathfrak{b}$ bemie anflagen. Diés múrde in unjeren Зei= ten nur alz ein ldderlider Gifer erideinen, uno mit Recht felfft verladt merben. Daz berzbredjende theur= gifde Gebet zu $\mathfrak{U n}$ nanae der Pnevmatologia occulta ift allerbingz in gemiffer Sinfidt ein Míßbraud) Dezz $\mathfrak{R a m e n z}$ Gottez. $\mathfrak{A b e r}$ ezz mird ja aud nid)t mitgetbeilt $\mathfrak{a l z z}$ ein $\mathfrak{P u f t e r}$ von einem vernúnftigen, gottgefáluigen (3)ebet, fondern als ein biftorifder Beitrag zur $\mathfrak{Z b e u r g i e}$ in neuerer 3 eit. Shne fold)e Mctenfúte Idat fid feine ©efdidte fdreiben. Die Theurgie aber if ein wejentlider Theil der Gefdidte fowohl in Der alten, alz neuen 3eit.

Die verftandigen Rejer werben fie zu ernften Betredhs tungen úber die mannidfaden Berirrungen Dezz menfds liden ©̧eiftez veranlaßen, und diés ift genug. Nod
 nidtz. Reinem Meníden, ber Berftand bat, (ber Serfandlofe fann die Bibel mifbrauden, und mifbraudtt fie !) fonnen fie gefábrlidy fenn oder ibn zum ※berglauben verleiten, Diés ift die Sauptfade.

Jndés mógen bier nod einige moralifa)= religidje
 balt und die $\mathfrak{T}$ endent foldier ©driften fichn. Wir fdreis ben fie, um nidt von Neuem eine $\mathfrak{M b b a n d l u n g ~ z u ~}$ (d)reiben, obne Eommentar nicder. Dem Einilidte̊pollen bieten fie Ctoff zu weiteren Reflerionen Dar; Die minder

Einjidtazollen oder $\mathfrak{B o r m i g ̨ i g e n ~ f o ́ n n e n ~ f i e ~ f i t h ~ z u r ~ R e b r e ~}$ und $\mathfrak{B a r n u n g}$ bienen lafen, welde id biemit nod
 angelegentlid bitte, bie bodfit munderfame und in ber Tbat abjobrectende Gefdidte zu lejen, bie lie in biejem Zheile Der 3. $\mathfrak{B}$. $\mathfrak{A b t b}$. IV. Nam. 4. erjáblt finden, in ber bon einer Begebenbeit Beridet erftattet wird, welde nod nidt biftorifd aufgefldert ift.

2luferbent fonnen bie berfdiedenen Etellen, weldhe wir anfúbren mollen, zugleid aud nodi in miffen=
 Gebenden $\mathfrak{A l}$ fifagezz, ein náberez̊ £idt verbreiten.

## II.

Bielfaltig miro Die alfu geipannte Ermartung, in ber $\mathfrak{Z G e u r g i e ~ v o n ~ B e t r u g ~ u n d ~ ( G a u f e l e i ~ b i n t e r g a n g e n . ~}$ Es lajt fid gar nidt erflaren, mie bie Gotter uno Da: monen fide won fdroddberen Menjden follten befeblen lagen, fo bald ez diefen gefáalt, fie zu citiren. Sie verlangen, daf, wer ibnen dienen wolle, der múffe geredt jenn. Sie felbf aber gåben fid zur $\mathfrak{U} u \xi f u ̈ b r u n g$ ungeredter $\mathfrak{T b}$ aten bin, fobald fie ibnen bom $\mathfrak{F b c u r g e n}$ befoblen múrbe!? - Das ift ein Wiberfprud), ber mid vermirrt. Morphyr*).

Sn weiderm falle tann eine gefábrlithe $\mathfrak{Z}$ auidung bei ben Gdtter : und Ddmoneneridecinungen fatt finden?

[^50]Wenn etwas in Der theúrgifden sumf verjeben mor: Den, und anffatt. Der verlangten wabren Eridecinungen andere zum $\mathfrak{B o r}$ 化ein $\mathfrak{f o m m e n . ~} \mathfrak{y n}$ Diefem Gall nebmen bie unteren und unvollfommenen ©feifter leidt bie Geftalt Der boiberen an. So entfebn oft eine Menge großer und gefíblider $\mathfrak{I r t h}$ úmer beim Geiftercitiven. WBer jolden falfden Eridbeinungen traut, mird in Yrthúmer uno Tadufdungen gefturzt, und von Der malyren Grfemtaí Gottez abgefübrt. Denn marum eríneinen fie? Etman um denen, die fie citiren, einen $\mathfrak{B o r t b e i l}$ zu gemábren? $\mathfrak{N e i n}$, um fie zu bintergebn und ibnen zu fめaden! Demn auzz Der \&úge fann fein Nuß̧en ermartet merben. Die góttlide Natur alż bie emige ఇuelle dees Seyns̉ und ber Wabrle eit, laĵt in fein anderes Sbjeft ein tauide endess Bild won fid jelbft úbergeben. .. Jamblia *).

Das bódfte Gebot in ber Geeiftunft - Theurgie ift, Dẫ einer wiffe, maze er yon ben Geiftern $\mathfrak{z}^{u}$ feihem ©ebraude fid erbitten und annebmen, oder nidt annebs men folle. Wie dann Midą̈ ift bae befte annenbero horigez Exempel, welder, Da er alle Dinge in (Gold vermandeln mollte, $\mathfrak{z o g}$ er einen folden Geift an fid, Der foldhes zu thyun vermodte. Diefer bópe Bcift aber betrog ifn Dermafen, daf menn nidt die Barmberzigfeit Guttezz feine $\mathfrak{Z b o r b e i t ~ v e r b e l i e r t ~ b i t t e , ~ e r ~ b u i t t e ~ g e w i f l i d ~}$ Sungerz fterben múfien. Werm daber die Menfahen dab redte Gebot ber Geiffunft ermageten, und Dic Ges faidaten Dez ற Midaz und peinez gleiden alte Siftorien nidt erbidtet $\mathfrak{F a b e l w e r f}$ zu fenn glaubten: fo múr:

[^51]Den fie voritutiglider feyn in ibren $\mathfrak{N}$ (nmutbungen an bie Gecifter, und alfo wúroen fie nidt von Ungeiftern verirt werden, diemeil fie burd) Suúlfe Derfclbigen zum gúloenen $\mathfrak{B e r g e}$ yon $\mathfrak{R i}$ derffene $\mathfrak{z}^{u}$ gelangen tradten. Claviculae Salomonis*).

Die mafre und góttlide Magie beftebt vorzúglid) im redten wabren Gottegbienfte, und lebret ben ©dopfer und daç Bejabopf fennen; unterwcijet unz̉ in boben gott= liden, Dem Slaturmenfifen unbegreifliden Gebrim:nificn, jagt unzz zufúnftige Dinge vor, erófnet unz Den Ungang mit Dem mundo intelligentiarum ober ben Engeln uno Geiftern; lebrt une $\mathfrak{W u n b e r v i n g e ~ t h u n ; ~ \{ d ) l i e f t ~ u n s ~ D a z ~}$ Serz ber શatur auf, und gibt uns einen $\mathfrak{B o r g e f d m a d f}$ von Der zufúnftigen ewigen greube und Serrlidfeet.

Die aberglaubifde Magie aber bat gar nidatz mit Der Magia vera gemein, alz bie gottliden $\mathfrak{N a} \mathfrak{a}$ men, welde fie fdandifidmisbraud) t , uno folle eigentlid Magia gar nidt genannt merben, weil fie volf $\mathfrak{A b c r g l a u b e n z , ~ u n d ~ S ̌ u ́ f l e i f t u n g ~ a b g e f a l l e n ~} \mathfrak{r}$ oder tifu: faender Geifter ift. Denn wetbe bem Menidien, beffen Seele fith bon den wabren Geift der Magie abtebrt, und zu Den Elementen mendet. WGer da meís, dás die bojen Greifter fíd aud in Engel Deż Qidttz vermanocln tónmen,
 juchen, alz mazz zur Berberrlidung dezz gropen Namenz Gottez̉ bienet. v b. E̛fartībaufen, aus cinem morgenldndifden झianu|cript.

[^52]Der menfalide Exeif bat freilid einen Sang zur Gr= foríhung Dezz Ueberinnnliden, weil ibm Daz Endolide
 Die Sinnembelt binaus nod feine cinjid) in bie ©eis fterwelt, und nur ein berauidteṡ Gemúth fann fid, cins bilden, auferbalb der Grenjen Deş Grfennbaren nod cin boberež Wiffen zu finden. Will aber Dennod der menf()= lide $\mathfrak{B e r f t a n o}$ in daş Bebiet dee Ueberinnliden eindrin= gen, fo bleibt ibm nidtz anberż úbrig, alz Begriffe in wirflide $\mathfrak{F}$ efen zu vermandeln, uno $\mathfrak{A n j d a u u n g e n ~}$ mit Dem $\mathfrak{U n g e f d a u t e n ~ z u ~ i b e n t i f i c i r e n . ~ © z e n t i t e g t ~ b i e r = ~}$
 fden àbnlide theurgifal Wbilopophie, und Die Wernunft crleibet volligen ©diffbrud.

æ̌ennemann.

$\mathfrak{W i r}$ begmeifeln ez feinen Uugenblidf, baf bie ber: $^{2}$ fabiebenen ©lafien unjerer \&ejer in bem nadjfolgenden $\mathfrak{M a n u f c r i p t ~} \mathfrak{U l l}^{2}$ an feine redte ©tclle feßzen, und die $\mathfrak{B e r n u n f t}$ bei Refung Deffelben um fo bsber fadzen merden, je mehr man ibrezs sidtez, bas allein yor ©dwårmerci und 彐berglaube zu bewabren vermag, in ben labyrinthijden Rdumen ber Magie und $\mathfrak{E b}$ burgie bedarf, um fid barin mit ©iderbeit zured) zu finben, und bem Geife Freibeit und Unabbangigfeit zu bewabren.
llnd nun nur nod ein Waar Worte in biftorifder Spinfidt über unfere Pnevmatologia occulta!

## $\mathfrak{3}$ weiter $\mathfrak{A}$ bfdinit.

## I.

Ser Name "Salamanfifde" Pnevmatologia occulta lơnte ominởz 化einen, indem wir gerabe yon Der Uniberfitát Salamantia aug feine bejondere $\mathfrak{A u f}$
 cinen anderen 3 weig Des menfdlidjen $\mathfrak{B i f f e n}$ ermarten. Der Borreoner Dez Manufcriptz erflart ibn aber ganz cinfad Dabin, dás zu ©alamanta zu feiner 3eit die Pnevmatologia occulta dffentlid fey gelebrt morben. Şiebei mu® id bemerfen, oñ aud auf proteftantifden Univerfitảten nod in Der erften Saálfte bez vermidenen $\mathfrak{J a b r b u n b e r t z}$ die Pnevmatologia occulta gelefen murbe, namentlid zu Salle, wo fie mein veremigter Water, (bei weldem $\mathfrak{p r o f e f f o r}$ erinnere id mid nidt mebr) in ben Dreigiger $\mathfrak{J a b r e n}$ jelbft gebort bat, wie mir aus deffen Eradblung nod erinnerlid ift.

Sonft fonnte man etraan aud an bie fogenannte $\mathfrak{T e}$ и: felz: Sdule doer das \{eufelz=©ollegium denten,
 men fübrt. Diefes $\mathfrak{T e u f e l s}$ collegiums mird in $\mathfrak{J}$. $\mathfrak{A}$. Ballenftedt's Эerfûd über einige Merfmúrbigfeiten ber Braunfdnweigifden \&ander (1771.) gebadt. Diefer ©selebrte zablt námlidy zum Beroeife, wie viel unfere gu: ten $\mathfrak{B o r f a b r e n}$ fid mit bem $\mathfrak{T e u f e l}$ zu \{daffen gemadt baben, gelegentlid eine erftaunlide Mienge von Namen im Braunfdmeeigifden auf, welde mit feiner bollifden Majeftàt zufammen gefeģt find, z. B. daz Teufelżbald, Der $\mathfrak{T e u f e l}$ (zp prung 2c. ic., wo denn gelegentlid aud ber
 for $\mathfrak{F i f d}$ er in feinen fliegenden $\mathfrak{O l a}$ ttern ©t. III. ©. 364. glaubt, dấs biéß Gebiude vielfeidt davon feinen Namen erbalten habe, weil Das Эerbrennen Dez permennten $\mathfrak{Z}$ eus felz = und Sexengefdmemiffez, wie nan fid ausbrúdte, Darin gelebrt und gelernt morben $\{\mathrm{f} 1$, indem befanntlid nirgenoz fo viele Searen verbrannt feyen worden, ale in ©panien.

GEz lápt fid aber nod ein anderer, náber liegender Grund bon Dem, fúr cin dffentlidez ©dulgebiude auf: fallenden Namen, wenigftenz̊ mutb)maflid, anfúlbren, ber $z^{u}$ luftig und untergaltend ift, alz dáe mir ibn unferen $\mathfrak{E}$ feern nid)t in Diefer Einleitung mittbcilen follten. Uno bielleid)t bảngt bie Sade mirflid mit dem Signalement unfercé Manujcripts auf ©alamanfa biftorifa zujam: men. Sier if Dic abentbcuerlide, fúr Die Sauberge: fdidate fo daracáteriftijde Erzalflung, dan fie foon blok beŝmegen verbient, angefúbrt zu werben!

## II.

" $\mathfrak{A l z}$ bor langen $\mathfrak{a} \mathfrak{b}$ ren ber $\mathfrak{T c u f e l}$ einftmalz in Fidtbarer ©̧eftalt alz Magifter oder pribat = Docent auf ber boben Sdule zu ©alamanfa in ©panien, in einem
 Dez dffentlid Die jdmarze Runft lebrete, bedung er fid) beim S内luffe feiner $\mathfrak{B o r l e f u n g e n ~ a n f t a t t ~ d e e ~ S o n o : ~}$ rariumz unverbofterweife die Scele Dcż Durçz £ooz zu: leģt aus dem Gollegium tretenden Zubsterz auz. Xic unglúctlide Nummer traf einen jungen $\mathfrak{G r a f e n}$ yon $\mathfrak{A l m e i d a . ~ G z ~ g e l a n g ~ d i e f e m ~ b e b e r z t e n ~ j u n g e n ~ M a n n ~}$ jesod) Durd cine fonderbare \&ift, ben Rlauen Dez ${ }^{-}$Bdje:
midttz glúaflid zu entrinnen. Der furchtbare Meifter und Sberfe aller ©divarzfúnftler lauerte an Der Thúr sben an Der $\mathfrak{Z r c p p e}$ auf feinen, ibm fibun gewifien গiaub. Der Graf, Der da mufte, dấs der Keufel ein Mann von Wort, ja ein redter Sclave feine $\mathfrak{W}$ Worté fey, batte fíd mittlerweile eine Qift erjonnen, und fdritt im Bertrnuen auf Deren guten Cerfoly feinem Sdicfanl getroft entgegen. 2luf Der oberfen Stufe ber $\mathfrak{Z}$ reppe brúlle ibn ber Mord: geift mit eridrectlider ©timme an: Jaalt! ©Sejell, Dan id Dirdaz Genifábrede! - ©fz war gerade in ber Mittagêftunde, da der Saufe der fauberèn Studenten aus̉ cinander ging, und die Sonne ftand dem Eingang bez Gebáudez gerade gegen úber. "Mas willf bu? ant= wottete Der Graf ganf rubig, id binnidat Der Legste, Galte bid an ben, der mir folgt," und zeigete babei mit ber Şand auf feinen eigenen ©datten. Xugenbliat: lid veridnband ber Satan, und lief ben beridmiģten Ctubenten frei auggebn. Der תópper dez (J) rafen aber marfoondiefem $\mathfrak{A}$ ugenblid anim ©onnen

 felben wirflid mit fid zur $\mathfrak{y}$ ofle genommen $\mathfrak{b a}$ :
 ©. 197. f.

Und nun fofort zu unferem Manufcripte, Daz mir, mie mir fdeließflid nur nod bemerfen, mit Jinweglafung ciniger unwefentlider, oder aud viclleidt mit allzu gro:
 peiner Ertbographie, Snterpunction 2c. obne mefentlidje Beranderungen gerade jo geben, wie eß vor une liegt.

## Pnevmatologia Occulta et vera.

In Nomine ter Sancti Seph.

## An ben geneigten Refer.

 vor ungefabr. 180. Эabren Die perborgene ©reiffer Refre, nod in Gebeim vorgetragen worden, Da eß yorber dffent= lid gefdehen, wie id Dann felbft ein uno anberez Manuscript in gewifen Bibliotheken zu (Jefidte befommen, und barinn befondere $\mathfrak{W c i f e n}$ gefunben, wie bie gute Ģeifter mégen benberalten, Die ভdadlide aber auk (Gobtt: lider 3ulakung afgetricben werben.

[^53]Gleidmie num Diefezs Der ©runb=Sas gegenmadtiger 2bbandlung ift; alfo berubet ber gange Beweiz auf ber ringigen Religion, und alle biejenige $\mathfrak{B u n b e r , ~ f o ~ i n ~}$ bem Tempel zu $\mathfrak{J e r u f a l e m}$ gefdeben, find auf biefem Grunde berzuleiten, mann mir nidt bag gange Seeilige Bibel = Bud berbreben mollen.
 finben, wenn nidt ein guter Dæmon babey mitmurrfet.

Nb aber gleid ein foldher guter Geift auf unterfdie: bene $\mathfrak{M r t}$ zu unf mag gezogen werben; fo find mir irdi: fae MRenjajen bennod unvermógend Denfelben zu binben.

Denn je beffer und reiner ein foldees Wejen ift, je nuber fommt ez Dem $\mathfrak{B e j e n}$ bé S Sdópferz, welder un: umidrantlid if.

Dennod aber ift cs nidt unmoglid, folde Geifter
 uns náberen.

Diejeş bat daş alte Sendentlyum, weldees fo wol in ber mabren Weltweifgeit, alf in ber Eerfánntníß De Edópferz und der शatur nidt unerfabren war, nur zu wol eingefeben.

Nur ein und andereş Exempel anzufúbren, folefen wir bey Dem Apulejo, wie er Dergleiden Geifter Durd Dá Seffirn Dé Simmela, Durd die Unter= Geifter, Durd alle natủrlide Eslemente, Durch bas̉ nádtlide ©till:
 die Memphifde © Oebeimnife und dergleiden an fid zieben wollen.

Und bey dem Porphyrio, fleben die Worte $\mathfrak{D u}$, Der Du auf dem Staube berauf gebolet bift, Der du figeft an Deinem Drth, und burdjajifeft dic See, der ou alle

Gtundén Die (Jeftalt verdndereft, und burd ben gangen Ibier Greyé bid vermandelf u. f. w.

Durd) Dergleiden $\mathfrak{B e f}$ (bmotbrungen, melde nidtş an= Derz̄ alf Zeiden Der verborgenen Eigenidaften fino, ba= ben bie $\mathfrak{M l t e n}$ in Der $\mathfrak{Z b a t}$ befunden, Daf jolde (Geifter fida zum Dienft der Menfden geftellet, nidt zmar burch einen
 welde mit freyen und reinen $\mathfrak{R e n f d e n}$ gerne umgeben.

Die meifte Urjade beéen ift bie Gemeinfagat der (Bottbeit wovon bas menfolide Gemúthe ein $\mathfrak{Z b e i l g e n}$ belikget, Daber diefe Geifter ibre Srafte und Gigenfoaften uñ freywillig mittlocilen.
$\mathfrak{A} u \tilde{\beta}$ diejer Quelle fließ̃en alle Erleudtungen, Prophezeibungen, gute $\mathfrak{T r}$ rame $\mathfrak{W u n b e r w e r f e ~ u n d ~ b e r g l e i = ~}$ den, indem dicie gute Geiffer, weil wir Sbnen nad, Dem eingeflósten unfterblidern Greift am Wefen gleid fino, in und mit Unz wúrfen, im Efegentbeil músen bie bȯßen (Gcifter Durd) Beybúlfe diefer guten von unz abgetrieben werben, weldes nidet geideljen fan wenn ber Menja fid) nid) in feinem Wandel mit ben guten (seiftern zu vereinigen tradtet.
 vornimunt, 子. ©. Durd Die (Gdttlide Giadte, burd Die Šailige $\mathfrak{N a h m e n ~ D D e r ~ u ́ b e r n a t u ́ r l i d e e n ~ E i g e n f d a f t e n , ~ D u r d ) ~}$ Dic Feriligfte ©eheimnúpe und Sacramenten, ein irdifd gefinnteṡ jerk zittern maden, alfo megen bie von ©ott abs trúnnige (Bycifter Davor eben jo menig befteben. Defroegen faget Cyprianus in Libro: Quod idola Dii non sint: dan bergleiden Greifer, wenn fie burd den mabren Gott bejdmolyren merben, felbft befennen, daffie weiden von den befecenen Cörpern, alfofort abgeben, und entroeder
gleid auffafren múpen，ober nad und nadh in folden ©drpern ibre Madt verliehren，nadbem ber © Slaube der Fefeßenen befdaffen ift，ober ber Bejdmodyrer ourd bie Gnade Gottez mebr firifte beitizet．

Und Athanasius in Dem ßudje de Variis Quaest： Edreibet，ęz wåre folden unreinen ©sciftern fein Wort eridurdatlider，und meldhez ibre Ridifte melor \｛dmidjete， al⿷ ber $\mathcal{A n f a n g}$ Dés 68．Wjalmen．Ezz febe Gott auf， daf feine feinde vor ibm zerftreuet，und die ibn bapen fludtig merden：ma反̃en fo bald dieje Worte auggefproden worben，der Keufel yon dannen weidjen múpte．
$\mathfrak{M u d}$ meldet Origines Contra Celsum，báß burd Rennung bef̃ Nabmena Jesus，wie die Gerfabrung be： zeuge，unzáblige Zeufel von Dem menichliden ©ecrper aufgetrieben morben．
$\mathfrak{B e i l}$ man aber biefen Meynungen einez und dć anderen Rirden＝Batterz nidt beyfimmen módte；fo will id）zu mebreren $\mathfrak{B e r w e i}$ ह aud einige Senden anfúb： ren，welde auß ber Erfallrung gemuft，Dấ Die Rraft
 fung babe．

Sene ふauberin beym Lucano faget：
— — jam vos ego nomine vero eliciam，Sty－ giosque canes in luce superna destituam per busta sequar，per funera Custos Expellam tumulis，abi－ gam vos omnibus Vrnis，te que Deis，ad quos alio procedere Vultu，Ficta Soles，Hecate，pallenti tabula forma ostendam faciemque Erebi mutare vetabe．
b. i.

Зa werbe eud in Dem wabren 9labmen herbor zieben，

Dá iyr Sollenbunbe in bem obern sidt feine Gewalt mebr babet; id werbe eudf burch Die Gráber verfolgen;
 yon allen \{odten $\mathfrak{z o p f e n}$ verjagen, und bu Hecate, Die bu Did mit verftelltem Gepid) zu Den ©bottern mendef, Did will idh ibnen in beiner blafen Geftalt Darffellen und verbinderen, Dâ bu bein bollijdez $\mathfrak{A n g e f i d t}$ nidt mefre vermandlen fónneft.

Ein andercz 3eugnúa finde id beym Philostrato, weldher daş Exempel def Apollonij und feiner ©ofeafor= ten mit welden er bey belfem Monofdein über Land reipete anfúbret.

Diejen begegnete cin ©efpenft, weldes obne Unterlás feine ©̧eftalt veránberte, und diefer $\mathfrak{A}$ ugen bethórete.

So balo Apollonius felbigezz zu Gefidt befinm, redete er és mit baroten $\mathfrak{D r o b}=\mathfrak{W o r t e n} \mathfrak{a n}$, er munterte aud feine Feifegefábrten foldeez zu thun. Worauf baż ©es fperft vor ibren $\mathfrak{A}$ ugen verfdmunden.

Denn biefe $\mathfrak{Z r t}$ Geifter ift febr furdtiam, wenn ber Menfa fid ber Some mitgetbeilten (Sbttliden Eigenfdaf=•


Damit idh aber in meiner وiede nidt zu weit aup= fampeifen, fondern bem \&efer ein Genúge leiften móge, fo mús man mifien, wấs bie wabre ©júldene Fette dés Homeri fey, nebmlid ber 3ufammenbang aller ©efdobpfe von weldhem aud bie Bánber foldjer unreinen ©sifter nuufen bergebolet werden.

Diefe find won breyerley Gnttung; eine berfelben wird auf ber Ellementarifden Welt genommen, wenn wir einen (Geift Dur() Saden bic unter uñ $\mathfrak{\beta}$ ind, beren Srafte er fennet, und welde ibm angenefin over ju
wieber find，befdrodbren，und ibn entweber zu uñ loden， ober von unf Treiben molfen．
 und alle ilfre Hieroglyphiithe ふeiden，burd Blútben， Durd Blumen，burd Srauter Durd $\mathfrak{E b i e r e}$ ，burd Die Elemente，und Dergleiden．（wie Dann in ber ケómijact Rirde annod gebráucdlid ift，baf bey Der Einnentung Dé $\mathfrak{Z}$ auf $\mathfrak{F}$ ふafferz，am Mbend ber Sjeil．3．Fónige，bey
 men in ibrer $\mathfrak{B e y b}$ ung angewendet werben．）Der Grund lieget in ber Antipathie und Sympathie Der ©fei fter mit Der Signatur folder angezogenen Dinge， mit welder fie entweder eine Gemeinidhaft baben，oder einen $\mathfrak{U b j}$ ¢）

Daz andere $\mathfrak{B a n d}$ mird aús dem Firmament berge： nommen，wenn wir bie Geifter burd）Den Simmel， Durch bas̨ Geftirn，burd deren Beroegung，Strablen，


Diefez Band múrdet in folden ©sciftern nad $\mathfrak{A r t}$ ciner Ermabnung，ober aud zum dftern auf die Weife einez Befeble an foldhe Dienflycifter，weldee von der un＝ terften ©orte find．

Das britte Band alz daş ftảrdfite，wird von ©ott und auf Bott bergebolet，und fan allein Durd bie mabre Religion vollzogen werden．

Sier befdnmdgren mir die（Geifter Durd）den ©sóttliden Nabmen felbft，Durd bie（5sttlide Rrafte，burch Die Siegel und ©̧efeimnúpe der Religion，Durd Dic Sacra－ menten und maz bazu gebdret．

Diefeß Band ziebet einen eigentliden Befely nadi fid， und ift cben Dasjenige meldeez die Seeiligfte Cabbala，und

DaĘ reine Rabbinifde Schemhamphoras in fid fafet, burd) weldhe.beybe Mojez nebft anderen Propheten alle Der Bernunft unbegreiflide Dinge ausgeúbt baben.

Sjierbey aber ift rool zu merfen, daf gleidmie eine allgemeine und eine befondere $\mathfrak{B o r}$ febung ift, alfo aud unter Dem allgemeinen Welt = ©eif befondere Geifter und Sirifte ftefen.

Dater bedienen jiab bergleiden Bejdrwibrer anfing= lid Der oberfien Batnoer, Durd Deren $\mathfrak{N a b m e n}$ und $\mathfrak{A n}=$ rufung Der Resifte, welde allez daż, waz unter ibnen ift, beherrjden; foldergeftalt werben Durdh Diefe Binder, nidet allein bie ©esifter felbft, fonbern aud) bie úbrigen Gefdespfe und Wárfiungen Der Natur welde ibnen unter: worfen find, 子. G. Gewitter, Feuerß = Brúnfte, WMolden: Brúde, Ueberidnmimmungen, Weftilenk, Frandfbeiten, Gremalt ber $\mathfrak{B a f e n}$, ©adnden bon $\mathfrak{Z b i e r e n}$ u. f. m. ge: bemmet, wann wir unz joldjer ©bottlider Mittel entwe:

 rung ber Sdlangen, ba man nebft bem ©oittliden Nab= men und allen Natúrliden Rraften, aud) Die (belfeimnúpe ber Religion mit einmifdet, zum Exempel, ben Jlud ber Sdlange in bem irbifden Paradies, bie $\mathfrak{A} u$ fridtung Der Sdlange in Der $\mathfrak{W u}$ ften und Die $\mathfrak{B o r t e}$ auf bem 91. $\Psi$ alm auf ©droen und Sttern mirft bu geben und tretten auf die jungen £ómen und Drqden.

Gz if úbrigen gemín, Dã mir Durd biefe wabre Gosttlide Weifbeit, alle diejenige Wunder, fo unicre $\mathfrak{W o r}$ : fabren im wabren ©llauben verridtet, in ber Natur aufúben fónnen.

Sft audi zu bemunderen, DaÉ bie Geriftiden unferer

Sirche, in welder bodf der mabre Blaube fern folfe, fid nidt diefer geiftliden 3auber = Rutbe bedienen, um
 Daz übrige $\mathfrak{K e f e n}$ ber $\mathfrak{N a t u r}$ zum (Geboriam gegen Sie bequemen werde?

Uebrigenz erfennet man bierauf, bás die Gseifter nebft Dem (Sosttliden aud burd Natúrlide Mittel mogen ber: trieben merden.

Dabio múrbe fid feiner Šarfe mieder die Germalt be $\mathfrak{b s j e n}$ Geiftez nidt mit $\mathfrak{N a k g e n ~ b e d i e n e t ~ b a b e n , ~ m e n n ~ e r ~}$ nidt Dabey biefe Dromung beobadtet batte, ban er an= fänglid) alk ein Mann nad dem Šergen (bottez den Saby men deés Soddyfen angerufen, dicfes that er ja, Da er ben Riefen Goliath erlegen molte und fprad. :

Der 5 Jerr, ber mid son dem Sómen und Baren er: rettet, wird midd audh erretten von biejem Whilifter.

Sjierauf trat er zu ibm, nidt nad den Rraften fei;
 gie, im Nabmen def Serren Zebaoth, def Gottes def 3euges̃ $\mathfrak{F i r a e l}$; in weldjem $\mathfrak{N a b m e n ~ e r ~ a u d ) ~ b i e f e n ~ f e i n e n ~}$ gefábrliden Wixicderfadjer gefallet $\mathfrak{z c}$.

Genbe ber $\mathfrak{B o r r e b e}$ an ben geneigten $\mathfrak{C e f e r}$.

## (5) $\mathfrak{e} \quad \mathfrak{b} \quad \mathfrak{e} \quad \mathbf{t} \quad \mathbf{t}$.

Serr, Şeiliger und Warbaftiger Gott Zebaoth! Wie Seeilig, Seilig if mir die ミlarbeit beinezs nunderbabren Nabmenş! Wie glorwúrdigft und anzubetend, wie maje= ffatifíd und berrlid, ift mir Dein Sodbeiliger ©ottež= Nabm in meiner Geeten! Der Nabme Jehovah, in meldem die Seeilige Dreybeit fid befindet und ibren $\mathfrak{z r o b n}=$ ©is Darinnen bat, ift mir wegen feiner Seilig: feit allzu majeftdtijd meine Seele erzittert vor dempelben, wann bicfer §eilige Nabme vor ihren Юhren erfdallet! Sie muß̂ rufen mit ben Cherubinen und Seraphinen, weldde ibre $\mathfrak{Z n t l i z e}$ bededien und verbergen vor der Şei: ligłeit diefezs munderbabren গabmens: Šeilig! Şeilig! Seilig! ift ber $\mathfrak{N a b m e}$ def Şerm Zebaoth, Der $\mathfrak{N l a l y m e}$ Jesus Jehovah! © Dã meine Seele tosnte und modate zerfliegen in dem $\mathfrak{s o b}$ diefez beiligen, beiligen beiligen
 Speilig ift mir ber bodgebenedente und hoddfitgeliebte Jefue Nabme! Gr if mir ber ©̧eruth) dee §ebenz zum Seben! id finde in ilme eine offene $\mathfrak{z b u r e , ~ b a ~ i d ~ b u r d ~}$

 Durdoringet mir alle meine slieder! Er Durdhgebet mir $\mathfrak{a l z}$ ein $\mathfrak{B a l j a m}$ alle meine $\mathfrak{G e l e n t a ́ e ~ u n d ~ a l l e ~ m e i n e ~} \mathfrak{A b e r n !}$ Gr ift mein S(bay, id babe mir denfelben auferfobren,
in mill ifn zu eigen mir bebalten, und alz einen Saubts fomuaf, und alz̧ einen Granks mir um mein 5aubt bins den. EEz foll diefer 5̧eilige Jesus $\mathfrak{M a l b m e ~ m i r ~ e i n e ~ f i d e r e ~}$ Edubwefre und eine velte $\mathfrak{B u r g}$ feyn, babin idh ju allen 3eiten vor meinen feinden flieben mojge, Daf mid meine $\mathfrak{W i e b e r}$ aader nidy erbafben: Daf die Matten Belial meine Seele nidt berúbren fónnen nod mogen! ${ }^{2}$ gemn lidh diefer Seilige $\mathfrak{N a b m e}$ ber Sjeiligen $\operatorname{Dreybeit}$ in mir ofienbabret, fo ift allez \&idte: Der ©̧lant ber pitterlidjen \&iebe, und baz mejentlidge \&idt bef Wortz und die reine Flamme dés (bseiffes mit jeinem fiebenfactien Sraft: Lidt, offenbabret fidh alfoannizugleid in meiner innerfen Rammer; und ez̉ blajpet aúz der $\mathfrak{F a t t e r}$ ber Siske, menn Gr diejen feinen $\mathfrak{G o l d}=$ jeeligen holden $\mathfrak{N a b}$ : mea in mir offenbabret, feinen mabrbaftigen Frieden. Reine Seele ift in folger Rube, mein Gsift ift ver:
 in Diefer $\mathfrak{B e j t e}$, in Diejen beiligen $\mathfrak{B u}$ ber $\leq \mathfrak{R a b}$ men deß Serrn meinez Gottes umidlogen und eingetaudit Gid befindet.

Sou munderbabrer, Serg = Seel und Geift =erqui: dender lieblider $\mathfrak{N a b m e ! ~ D a ́ s ~ b u ~ d o d ~ a l l e n ~ b e i n e n ~ \Re i n s ~}$ bern, und allen benen, bie mabrbaftig verlangen auf beinem vaiterliden Sergeen neu = gebobren zu werben did aljo offenbabren modteft! Dann mann id did bu wefentlider Sraft = Nabme babe, fo gebridt mir nidtz: id Darf mid getroft auf biejen Seeiligen Nabmen verla: fen, und mid) nidt fordhten, wenn gleid) $\mathfrak{T a u j e n d}$ fich zu meiner Seiten, und zeben $\mathfrak{F a u j e n d}$ 位h zu meiner $\mathfrak{L i n}=$ fen lagerten, um midf ju beftúrmen.
$\mathfrak{E} \delta$ ift diefer $\mathfrak{N a b m e ~ e i n ~ P a n i e r ~} \mathfrak{u b b e r}$ meinem $\mathfrak{F a u b t e}$,
cin ©dirm úber meiner redten Sjand und ein Dady vor Die Sike Der Trúbjaal und Der $\mathfrak{A n f c d}$ tung. Eer ift mir eine fidere 3 ufludt wenn mein Edifigen in ben Waffer = $\mathfrak{W o g e n}$ von Den Wellen faier bededfet wiro, dafe ez nid)t zu Grunde gebet.

Er ift mein lebendiger $\mathfrak{A n d f e r}$, mein Efvig grúnender und Glúbender Felf, ber mir nidt meidt nod ranfet,: auf $\mathfrak{J g n}$ feģe id meine $\mathfrak{3}$ ufludt. Ere ift Der Felf meincr CGbre, auf ibn boffe id, und mir wird gebolfen.

Er ift mein $\mathfrak{x r o f t}$ in $\mathfrak{B e t r u ́ b n i ̄ ́ s ; ~} \mathfrak{e z}$ foll diejer $\mathfrak{N a b m e ~}$ mein $\Re$ Regirer und Beferrjder fern; id will nidtz auf= fer diefem Nabmen; idf verlange feine andere Gecligfeit;
 gen Jehovah! Wann idt Diejen Seiligen $\mathfrak{R a b m e n}$, den Nabmen Jesu, babe und befize, fo babe id) allez ja wenm id) aud fonft gleid feine Gruter auf ber ganken Grben, feine $\mathfrak{G b}$ aben, feine geiftlide Sdaxke babe; Dann biefer Natame if mir úber alless! id babe mid) in ily verliebet; Gr foll feyn ber Bráutigam mainer Geclen, ber $\mathfrak{A r g r t}$ meinez vermundeten Serkens; ©r if mein Sort und mein Befdirmer; Gr ift mein Grlofer, uno mein fartíer David: Gr ift mein $\mathfrak{G e l d}$ im ©treit, Gr ift mein mád $=$ tiger Siegesfúrf: Gr úbermindet den $\mathfrak{Z o d t}$ fetbs̉ in mir; Ger fübret mid) zum fretlen fterben, und in ibm bringet Ere midh aud immer meiter fort zu einem beiligen neuen \&eben. W3ann id diefen lebendigen $\mathfrak{N a b m e n}$ lebendig in meiner Seelen und auf meiner Stirne gejdrieben babe, fo fan mir nidtz geideben: ©fz fan mir nidtz̊ gebrectien, id) fan nidtz yerlieren. Mangele und gebredse id abrr diefeż beiligen $\mathfrak{N a b m e n z ̇ , ~ w a z ̇ ~ b a b e ~ i d ~ d a n n , ~ w a n n ~ i d ~}$ auch alle (Guter ber ganken Welt batte? WBann id aud
alle Gincben Gefdente und alle geiftlide Gaben vermódte und befáge? Sbye biefen beiligen Nabmen, ber mir cia emiger beylbringender $\mathfrak{N a b m e}$ if, tan id nidt leben.

Dir, Dir, Dem breymal beiligen beiligen, beiligen $\mathfrak{W e j e n , ~ g e b u ́ b r e t ~ C ゚ b r e ~ D e r ~} \mathfrak{H n b e t u n g}$ ! Dir Dir gebúbret Wreís, Madt, Mradyt, Fraft und Ebre, Majeftat, ©ieg, und Ueberminoung! Deinem emigen bátterliden Şerzen bas voller Grbarmung ift gebúbrt alle krúnftige இiebe von beinen ©fefápipfen! Deinem glormúrbigften beis ligen $\mathfrak{N a b m e n , ~ d e r ~ a l l e i n ~ W u n d e r ~ t h u t , ~ g e b u ̈ b r e t ~ © b r e ~}$ und $\mathfrak{A n b e t u n g ~ e m i g l i d ) ! ~ D e i n e m ~ M a j e f t a t i f i t e n ~ b e r r l i d e n ~}$ Reid, und dir, Dem Beherrjder Defelben, getühret fuß̄ fállige - Werelyrung, beinem bodbeiligen ewigen $\mathfrak{L i e b e z ̌}=$ $\mathfrak{W i l l e n}$ ạcbúbret untertbinigfter und milligfter £icbeb = Geforfam! Deinem ewigen, lebendigen, vátterliden mit
 Dargegeben bat, feinen erfauften $\mathfrak{j}^{u}$ gut, gebúbret eine gánglide $\mathfrak{A u f o p f e r u n g ~ u n d ~ W i d n u n g ~ a l l e r ~ i n n e r a ~ u n d ~ - ~}$ áußeren Sráften Dés ganzeen Willenz = und Begelbrungz= Geiftez! und beiner fid aller ibrer $\mathfrak{W e r f f e}$ erbarmenben Siebe, beinen tbrinenden $\mathfrak{H u g e n}$ gebúhret unendidid Des múthiger Dand! und deiner elvigen Weifbeit, die bein Wolf auf allen Stezzen beraufzielen tan, gebúbret ©̧lorie! und deiner daş Éno bringenden Cerlójungż: Sraft gebůbret aller $\mathfrak{R u b m}$ ! $\mathfrak{D u}$ allmidatiger und allgerwaltiger Gott Zeba3th! Du unúberwindlidfter, gropmádetigfter Monarch! Du End: Urfad aller gefdaafenen Dinge! Du uneridópfter Uriprung und Suelle, in ben miederum
 ein armes $\mathfrak{l e b e n}$ und $\mathfrak{l a l l e n}$ einez jdmad)en $\mathfrak{Z}$ bonze, welden Du in biefer Ctunde baft mit Dem Socm auf beinem

Seiligthum angeblajen！Gelobet jeyft Du，o Bater！vor Deine Sffenbabrung Dciner vatterliden Qiebe，baj num Dcin $\mathfrak{B o l d}$ einen freubigen $\mathbf{3 u g a n g}^{\text {burdh }}$ Jesum Christum in Dein vittertiぁnez Sjerke bat！©eelobet feyft Du，o Seerr＝亿作er！von wegen Der Dffenbabrung beinez oreimal＝bei＝ ligen $\mathfrak{W}$ under $=\mathfrak{N a b m e n z}$ ，weldder beiffet Serr Zebaoth： Dás nun eine ©eele，sie von dem Raub＝Bogel ange： fodten wird，in Diefem $\mathfrak{N a b m e n}$ eine emige $\mathfrak{3 u f l u d}$ finden Ean！Gelobet feyft du Selo im Streit，bor Deine gnáoige Dffenbabrung Dcés ewigen ©frbez daz du deinen אindern berbeipen baft，und fie zu Befikgern Defelben erwáblet：Daf́s fie nun mieberum，nad dem fie von dem Berfudjer gank nactend und blop gemadt morden find， $\mathfrak{a u} \tilde{\beta}$ deinem ervigen $\mathfrak{R e i d}$ und defen（5nadenfúlle，tonnen netmen Gnade um छinade！Gelobet fenft ou，o madatiger $\mathfrak{B e j e h l}=\mathfrak{b a k e r}$ ，vor Deine gnádige Crrefnung Deinez licbezz Ratidlußez，Daf mir Diḑ erfennen fónnen wie ©u bift，und raan Deine Sjand bon ung fortert：dan wir Deinem Cbenbilde alfo miedcrum ábnlid merden，und in Deine emige fitlle Gelaflenbeit einberleibet mersen Gelobet jeyff $\mathfrak{D u}$ vor beine munderbabre Mittheilung bei： neż Fraftigen $\mathfrak{B o r t z}$, weldeez $\mathfrak{D u}$ einem jeden ernflid）： bungernden Seerzen Darreideft，und es in ibm aufipridjf， Dase eṡ Leben uno volle Genúge baben fan！Gelobet und gebeneonet múfe bein bitterlideez Sjerke jenn，von wegen Deincr Freundidfeit，Daf $\mathfrak{D u}$ beine Frcinde Gnabe fint： Den lifeft，und ibrer Misetlyat，fo Gie Sid zu Dir wenden，ferne von ibnen jeyn lápeft：daz Sie nun cinet offenen Born baben micder alle Unreinigftit und alfo mit deincr £iebcz̊quelle erfúllet，aud）ibren Feinden vergeben fónnen！Gelobet feyfitu vor beine $\mathfrak{F o d} / \mathfrak{g c b e n e d e y t e}$ Weif：
beit, Durd welde $\mathfrak{D u}$ bein armez Erbe alio burch alle Yroben und Berfuduungen bindurd)='und vorbey fúbren fanft daf fie nidt wiederum zu Grunde getyen, fonbern unter Deiner $\mathfrak{5}$ and, unter bem Sdatten Deineż Panierz ficher mandlen fonnen bie fhmale $\mathfrak{B a b n}$ zur $\mathfrak{B o l l e n d u n g ~}$ iffrez $\mathfrak{E a u f f}$, zum Mort und Rleinod, weldeez Du ifnen geftefiet baft! Gelobet und angebetet, und verebret múfe fern beine ewiac Praft =5and, welde nun balo daz Ende aller Dinge berzufonmen lafen wirb! Hallelujah! Gloria fey Dir, 仑̂ Gott! yon Gmigfeit zu Gmigkeit! allcz maz lebet und webet lobe den Samen deß Soerrn Serrn! alle. $\mathfrak{J n j e} \mathfrak{n}$ thónen! alle Berge fdallen! alle Waflerbronnen erbeben fid)! alle Tbale erflingen! alle Strobme, Bade und Ceen brauien zum Robe dés Nabmens dee allgemal:. tigen'Serrfあerz über Rande, Der Sid nun auf feinen Şei= ligen ©tubl gefeget bat, figet, und fegen wird auf Dem Grbboben!

Dann bafelbften wird er bie Befte peinez Stublz ticf grúnden in Den Seergen feiner Rieblingen; und fie mer= den $\mathfrak{i b m}$ einen $\mathfrak{Z a g}$ nad, bem anberen, und einen $\mathfrak{P o n a t h}$ nady dem anderen opfern, beilige Opfer dé £obeż feinezz Sabntenz als von ibme emig eriváhlte und erfobrne Rónige und æriefter im beiligen Sdmuaf́, eż wiro, o du Sert: fher und Jergog def Rebenê! deinem Namen olme Ende pfalliret merben; Dann ibm gebúfretz! ©̧zz mirb bein ©loria aufgebreitet merben in weniger 3eit, von einem Ende dé̄ Grobodenz bié zum anderen; allezz, alleż, allezz míro deiner ferrlidfeeit voll, yoll, voll merben und bleiben Dann bu baft gedadta an bein Bolf du baft did aufgemadet es̨ mit Seeil und Ennade beimaufuden Salle: lujaf! ©inget ibm ifr Cherubim und Seraphim! Dann

Der $\mathfrak{Z a g}$ ber 5yodizeit Def Sammez̉ ift vor ber Thúr, und feine $\mathfrak{B r a u t}$ bereitet fid), und bat fid bercitet, ibrem Mann alz cine acidmúcte Sungfrau Dargeffellet zu wer: ben, obne Sadel und obnbeflecft. Sa Serr! Sjeiliger! maż miro-Dir nidt fúr ein $\mathbf{L o b}$ und fúr ein $\mathfrak{J} u b e l$ ©dall alifteigen, wann ber Fiube Gabaty wird angebroden feyn, bon ben unteren Shóren! fie werben alle thónen bor Sob! der $\mathfrak{F}$ Sein deinez \&irbegeiftes mird in ibnen braujen, und fie aljo trunfen maden, dan fie ein Victoria! umfer Fionig lebet! uad) bem andern aufblajen; und fie werben mit biefen ibrem fónige, ber fie fo innig geliebet und zu feinem (Gbenbild wird gebrad)t baben, $\mathfrak{L}$ eben Serriden und शegieren von einer Gwigfeit zur anderen. Şallelujah! rufe alle Greatur, bann euer Gr= retter fommt! Lobet ifn vor pein Seeilig Wort, Das er verbeiffen bat cud) mieverum zu Clarificiren und Ebel zu
 alle feine Seilige Engel, bie ibr $\mathfrak{x}$ ng und Nadt bereit feyd bag̉ ßold bef Sjerrn zn umlagern und zu beronbren und zu erljalten: dic dag Wort und Den Willen Jehova allezeit fleisig aufridten! Sobet ibn alle ibr vollenbete Erftlinge, oder Dic ifr fajo zur भiube und Freube eures Serrn eingegangen frybt: Dann aud) eure mit eud) Ber: einigte nod frreitende © (Gliederidaaft miro voll jautzenzె, und loben ben Nabmen deé Serrn, der fid unter ilfnen offenbabret mit Nadiorucf und Serrlidfeit! £obet $\mathfrak{J b n}$ alle $\mathfrak{i b r}$ Šeilige - $\mathfrak{T g r o n}=\mathcal{F}$ úrfen und $\mathfrak{M a b t e n}$ ! $\mathfrak{J b r}$ Šeilige Cherubinen und Seraphinen fimmet ein Šeis lig, Seilig, Şeilig nad) dem andern an: um ber grofen burdbringenden £iebe und Freundlidfeit millen unfers Gotteez lapete bernieder fdallen, dañ allez rege merde,
und fid ermuntere und aufraffe ben Narmen ben Serrn zu Seeiligen und ibn Gbre und Dandizu bringen．Lobe Did）felbften，o Du Gwiger Riebwúrbigfter Jehovah！in beiner beiligen unermefliden Stille！£obe bid oben，da Du beinen offenbabrliden Seeiligen $\mathfrak{Z b r o n f i t g}$ baft in Deinen Simmeln！£obe bid bienieden in ben Sersen beiner ©゙låubigen und 彐uperwablten，mit §eiligent Jubel ভdall！ £obe den Sherrn meine Scele emiglidy！\＆obe den Serrn Serrn Du Statt Jerusalem！£obet ibn alle 彐hore und alle Grúnbe und alle Goelfteine derfelben：dann fein Sdein burdffliret eudu！uno ô maz £obeż！ô maz \｛ris umphirenz，ô waf liebliden $\mathfrak{A n j d a u e n}$ miro Dir，$\hat{o}$ Du Rónig der Seriligen！gegeben werden，wann bu ourch Deine Madt das̨ શeid unfereż gefalbten Saubtż deinem Cbrifo mirft gank unterthinig gemadt baben：dás alle Madten ber Finfternif ewig werben aufgetilgt worden feyn Durd）deine Sraft＝Sand：Daß ber Toot in Dem Sieg verfdlungen fey，und in fein nidetig und fúdtig Nidtz miro eingegangen feyn！ $\mathfrak{F a z} \mathfrak{L} \mathbf{0 b}$ wird bir dann erfdallen und gebradt merden，wann alle Greaturen won allen gefallenen đifidópfen，beroc die Menjden und E̛ng： lifde Seelen，und enolid）Der Saubt und Erb＝Feind Deinez $\mathfrak{R a b m e n z}$ ，fid wicderum werben wor beinem ©des mel und yor dem Sdemel Jesu Christi，defe emigen Wicderbringerz̧，beugen múpen：mann diefe num in der Finfternis wútende，und ibre Serridaft babende，und Dod aud barinnen gequallte（Geifter burd）Dazz 3ornfeuer Deiner ©eredtigfeit werden gefaget，und Durd）ifre $\mathfrak{U n}$ ： forberung bindurd）gefübret morben feyn；Das mann alfo alle Madt unter den Fúrften Déz gefalbten ®ónigez wird gebradt fenn，er folde zufammit dem ßeid，sir
miebcrum úberantworten wirb, und felbften alfo gants und gar unter Deinem efmigen \&iebes: ©febott wieberum fteben, zujammt allen jeinen Geftlingen und erfauften
 nem Seiligtlyum, $\mathfrak{j a}$ in Deinem alferbeiligften in Dir felbften, Dir und Deiner Madt und Weifgeit Dargebradt werden! allcz, allez wird zerfliésen in deinem ㅇob! die Scele deinezz armen Staubezz mird alz mie ein $\mathfrak{Z}$ rópflein in Dem Exwiaen Mer einfallen und zerwerben; Daé Fund: lein deé reinen Geiftes, dap bu in Die dir gebeiligte Creaturen eingeblajen baft, wird mieverum in Did, ou unaußlojf(lid)ezz und unbegreifflidez Feuer! sinfalfen, und in Dir ewig glúben. Dann mird bir, Dem Batter Der £idter, alle Serrlidfeit Dargebrady werden und morden fenn.

S Scelige ©̧meinfdaft! wie lange wirozి nod waren, bif deine arme $\mathfrak{S u r t e l t a u b e}$ brein pereegt werben mirs! Warum fey Dir biemit alleş $\mathbb{L o b}^{\text {, Daz̉ yon Deiner armen }}$ fdronden mit Fleifd und Blut umgchenen fúnobaften Grde fan gegeben merben, bargebradt in tieffer Demuth und in bodif verwunderfamer Etille und Entlebrung ibrer Selbheit! und nun $\mathfrak{D u}$ grofer (sott Zebaoth! fo
 Deinen Geift beine arme Grd=Wurmer bervorzubringen baft angetricben, und zu allem Deinem $\mathfrak{z o r t}$ und Fers beipung daz Amen, wie ocine Grmeinde im ©rlauben Daz̉ $\mathfrak{G a} \mathfrak{W o r t ~ e r g r e i f i t , ~ u n d ~ w i e ~ b e r m a l e i n f t e n ~ d a z ̉ ~ A m e n ~}$ wiro, wann bas grofe Werf ber Wieberbringung wito vollendet jenn, úberall fdallend aeldoret werben.

Sprid) zur friftigen Weriiegelung Deiner $\mathfrak{B e r l f c i}$ 師 uny und unjerezz Fleyens, dá wir im Nabnien uno
auf ©ebott unjerezz Serrn und Seylandez Jesu getban baben.
$\mathfrak{J a}!\mathfrak{A m e n}$ \{prid) ber wabrbaftige (3)ott Zebaoth: ez foll geitheben, mã mein Bolf bittet und gebetten bat und fage alfo nothmalen $\mathfrak{U}$ men! Amen!

## Forbereitende ©aden

fur einen yolfommenen Geiferfenter.
5 Aratron, wird Saturno fugeeignet -
7 Bethor, Dem Jupiter
$\rightarrow$ Phaleg, bem Marte
$\odot$ Och, bem Soli
ㅇ Hagith, ber Venus
후 Ophiel, Dem Mercurio
D. Phuel, ber Luna.

Bon sen Geiftern ber 7. Planeten welde audb bie Geiffer ber Natur genennet werben, wire zwar nod vie= lez anzumerféen, weldjez aber geliebter §úrķe wegen úbergefien und nur folgendezz wenigez bavon melden will.

Sbre Nabmen jind Aratron, Bethor, Phaleg, Och, Hagith, Ophiel, und Phuel.

Ginen von diefen, und zmar ben Spiritum Mercurij, bat Albertus-Bajer, ein Mónd Carmeliter-Drdenz, Dé © Clofter $\overline{\mathcal{E}}$ Maria-Magdalena de stella nova in Italien im $\mathfrak{J a b r}$ 1568. D. 18ten $\mathfrak{T a g}$ Februarij, weldhez war Daz feft ber Sllorwúroigen und Sodgebenedenten Jungfrau Maria nad) $\mathfrak{A r t}$ einez (lofter Exorcisten bejdmobren, um benjelben megen ein und anbern ©fes beimnísen Der Alchymie zu befragen.

Der ©(3)ift erididiene, und gab gebadtem Alberto auf die $\mathcal{F r a g e}$, ob er ein guter doer béfer ©feif maire, fol= gende $\mathfrak{A}$ ntwort.

Jdb bin weder cin guter nod bojer Engel, fondern ciner auß ber 7. Planeten Geifter, bie ba beherrfden die Mittel = Natur, Denen befoblen ift zu regiren Die 4. unterfdicolide $\mathfrak{S b e i l e}$ ber Welt, nebmlid bie Firmamentalijde, Animalijde, Vegetabilijde und Mineralifde $\mathfrak{F b e i l e , ~ u n d ~ u n g e r ~ f e y n d ~ 7 . ~ D i e ~ b u r d ) ~ u n f r e ~}$
 Dberfrayßez in bie unterfe 3. Theile, Durd Dic Ascendenten und Descendenten fúbren und darinnen múrcten $x$.

Bon der Befantidaft und Umgang mit Diejen und bergleiden $\mathfrak{U r t}$ von ©̧ciftern, will id nod Diejenige ge= beime Meynung entDedien, welde id, aus bem. Budue Sophnat Panaach, Rabbi Abraham Ben Moses Aaron gejogen babe.

Ger ftrribet aber alfo:
©sz ift befant, baę Jehova ber Seerr allez Şinmelzs Seeres bie unfidtbaren (Scifter erfdaffen bat, weldhe in Der Şobye find, Dodj fo, raffie aud auf Grben und bey den Meniden fenn fonnen. EEben diefe ©eifter bemegen die (Seffirne, fonderlid) Die Planeten, Das fie alle פBit= terung in Der $\mathfrak{Q u f f t}$ murden, und zu ber ©reburth aller Mineralifden, Vegetabilifden und Animalijdjen Essentien ibre Rrafte' gaben.
$\mathfrak{N B i e}$ nun Die Seele in bem Menjaen den ganken £eib mit allen ©3lievern in feftem Grunde erbalt; alfo dependiret dic Giraft der Mineralien, Vegetabilien und Animalien yon den Geiftern. Daber bann man die

Natur ber ©̧eifter erfunbigen mill, muß man zufórberft Dabin tradten, daf man mit folden Shimmlijden Intelligentien im gebeime fundidaft fomme.

Sier aber mus̉ man yor allen Dingen míaen, daf zmenerley Greifter find, Gute und Bófe; Die guten baben Michael zum fúrften, bie bófen fteben bem Leviathan $z^{3}$ Gebott: Die guten find cē, um beren Rundidhaft man folle bemúbet fenn; Denn fie lebren die ©sebeimnúpe olyne Betrug zur Elbre Jehova, und zum গiug ber reinen Menjden; bingegen bie bòjen fommen gar felten vor Gott, manbern Die ganke $\mathfrak{F}$ Belt Durd, und rid)ten uns zadligen Sdaden an; deren foll man fid burdaués ent= balten, bemn man bat nidtz alz Betrug won ibnen zu gerwarten:

Und ob fie gleid, Denen Sterbliden etraze von cinem und Dem andern Gebeimnife fund thun; fo iff es Dod, nur
 Betrug uub Sdiaben geriditet.
$\mathfrak{W e r}$ nun ben redten 3uedi erlangen will, ber madhe Gemeinjdaft mit ben guten ©fiffern, fo werben fie find nidet nur, fo vielmal ber Sterblide fie zur ©bre (bottes erforbert, offenbabren, fondern aud, bie verborgenften Dinge ibm fund thun auda allerbingz bem Leviathan mit feinen Geiftern bie Madt nebmen, daż fie teinen © in ibrem Befig bebalten mógen.

Wie aber bie guten Geifter ein Godtlides £eben fúb= ren, vor Gott mandien, f(d)ledt, redt, und obne falfa find, Šeilig, Reufd und Demúthig fidh aufübren; aljo muż Derjenige, Der in Die Gemeinfdaft mit Diejen Gei= fiern tretten will, ein Ģojttlidjez Leben fübren, wie unjer

sor ©otot manden, wic unfere Wdter, Mbrabam und Jfac, feufd und 5eilig fern, wie Sophnat Panaach jederzeit brfliéen gerwefen.

Darnad folt du wiffen, Eterblider, bá ein jeder Geift feinen bejonderen Planeten babe, burd welden er miratet, und eben aud) Diejenigen (Jeftirn an bem Zodiaco, welde ibre $\mathfrak{N a t u r}$ mit den Planeten gemein baben, be= rowegen, wenn ou nun etroą in Gefecimnúfen ber Natur wúrden wilft, fo muft ou feben, welder Planet bier= úber fonderlid fein Dominum babe, eben defelben Gei= ftez, ber den Planeten regiert, mū ou did bedienen.

Jekgt will id) dide erft lebren, wie Du folder Geifter= Offenbabrung fanft theilfaftig merden. Semlid Du muft foldee Gigenfanften wie id) Dir gefayt babe, befitgen, und nithtz fuden, alz maz zum Rubm Jehova und ber Cterbliden Eriprießflidferit gereiden fan.

Gure $\mathfrak{F}$ 亿urdưung mue alleine fan, baf ibr eud ofterzz auf Gebúrgen beimlid) alfin beipredet; Daß̉ Be: prechen aber beftebet im $\mathfrak{B e r l a n g e n , ~ w e l d j e z ~ D i e ~ W u ́ r c ̌ u n g ~}$ dee Gemuxtbe ift ; denn mit leiblider 3unge fónnet ibr eud) mit den Griftern nidtt bejpredien. Darım muẽ einer nur ©̧efpráde im Şemútbe baben, mit Berlangen und menfdilideen innerliden Bitten, allez dépjenigen, waz ibr begebret, fo wird ez gefthefen. Denn ea wiro fild ber Geeift balo mit euren Gedanden vercinigen, und eudh in Dem, wad ibr verlanget, unterridten. Dannenbero ibr wol auf Die $\mathfrak{A b r o d}$ )flung cuercr Gedanden und auf Die Tráume, die ifr in euerer Extasi geivabr werdet, ヨd): tung geben múfet. Denn fo vielmal die Geifter euter Berlangen wollen erfüllet wiffen, fo geben lie ein ©se: thóne, gleid einer ehernen Gdiclle von fith; berowegen

Du aud) ein gewifez slofotlein bey 5anden baben muft, Damit Du, fo bald Du dé Geeiftes̃ ©ethóne bóreft, mit Deinem © Sóćflein mógeft bie £ofung geben, ban bu zu. boren bereit feneft. Siernid)ft mirb did) alfo bald die Extasis úberfallen, in weldher dir alleż wird vorfommen
 beit, (Sejundyeit, und anbere (Ju)ter melde bu für Did oder $\mathfrak{U n}$ bere verlangeft, und wirft fie aud gemín, wenn Du aufoadeft, auf Die $\mathfrak{A r t}$ und Weife, iwie Did) Der Geift gelehret, finden. Nur muft du allez̊ zum かpreí̄ Jehovae yor nebmen. 2c.

Er fábret weiter fort; aber ein anderer mir befanter Grift faget mir ins Shr, nidt weiter zu reden. $2 c .2 c$.

Jd werde aljo vor, Diefeşnal von ber Bereitung einezs folden magifacn ©lóḉleiné frille fabmeigen, uno feine Berfertigung bī zur andern 3eit im Sinn bebalten, folte aber mein getreuer Nadfolger das Arcanum aud) befiken, fo trage ezz mann eż zu gehóriger 3eit gegoflen an ein wol bequemesz Srt, und jareibe auf Den Samen: gel Den Nabmen Adonay, und an bie $\Re$ Rundung ber ©locif jdreibe Tetragrammaton und an die Sand = Sabe Jesus.

Salte fie rein und an einer faubern Stelle, bant ezz ift ein Arcanum-Gottcez, bebarfit aud feinez $\mathfrak{A n b e r n}$ Characters und Nabmenz Diefez Srtz, fonbern nur Der beyben, faunt dem Dritten, Dann ibre Tugend ift unerforid)lid, fintemalen ©ie die Gróseften und Sódffe fernn, Die beyden als Tetragrammaton und Adonai, mit melden bie Sebrder und Egyptier, famt $\mathfrak{U n}$ beren viel $\mathfrak{B u}$ under geftiftet $\mathfrak{b a b e n}$, ber britte $\mathfrak{N a b m e ~ a l z ~ J e s u s , ~}$ Der ift dab neugebobrne תindlein, meldes ift ein £amm

Das ber $\mathfrak{W e l t}$ Cúnbe trågt, berowegen zur $\mathfrak{B e f f a ̉ t i g u n g ~}$ und eineż Bóttliden 2 nfangeż, Bereitung und Bolfert= bung hieber gebraudjet wird. In diejen brenen fteden alle Secreta verborgen, fo im Simmel und im ganker ©fe= fbdpfe Gottez fern mag: Damit ifre $\mathfrak{Z u g e n t}$, aud Weif= beit bís auf biefe Stunbe nod nidt genugiam aufge= fproden, nod, gindelid gefunben werben mag, bero= balben Sie in Sjodften Ebren gebalten, und ja nidyt mifbraudt merden follen.

Wilt bu nun bein Glodelein gebrauden fo fage:
© Gott Tetragrammaton, Adonay id N. bein ©éfdjpfe, bitte burd Jesum, alloa mein Begebren in ©lúaf, Durd beine © $\mathfrak{c}$ nde mit biefen (Geiftern zu erfabren obne Uebel, mit Germalt beiner Madt, Serr 3ebaoty! ein $\mathfrak{J e r r}$ aller $\mathfrak{S}$ erren $\mathfrak{A}$ men.

## \& $\boldsymbol{i} \mathbf{d} \boldsymbol{t}$,

damit einen bergrabenen Sdag zufinben.
R) Thurr. vel. oliban. elect. Sulph. 末. vel flor $\boldsymbol{+}$.
. Cerra flav. Welḑez unbereitet, $\overline{\text { a.a. }}$
und etroaz ©arn, 3 .
Made bierauf nad ber Fumf ein \&idt, und leudfte damit in alle Winfel dee Saulez, und no Eeldot ver: graben ift, Da gehct bag sidt auf.

## Specul. Magic. vitr:

Vulg: dict: Grb: ©piegel
weldaen felbften nady einem in Sadnden gebabten Original auf Das̉ accuratefte Copirt.


## Virgulta Divina

mū́, auß Rupfer doer Mefeng gemadt und cin bolf: Zommenez Drencé feyn.


Diefe bier verzeidnete $\Re$ Ruthe muz im zunebmenben Mond $\mathfrak{B o r m i t t a g z}$ zwifden 9. $\mathbf{u}$. 10. Ubr gemad)t und gûnßlidy vollendet werden, die Hacbraeifáde $\mathfrak{B u d j f a b e n , ~}$ Circul und Beiden merden mit Cinnober gemadt und die Ruthe úber Dem Circul noo ez zufammen bingt, ummiáelt marm in Form einezz 3. ectaz 3. mal mit rother Eeive, aud) mird nadhgefegte $\mathfrak{B e j}$ dnmóbrung 3.mal ùber bie $\Re$ utbe gefproden und zwar Das erft mal $\mathfrak{A n f a n g z}$ Das zmente mal wann fie balb verfertiget, und bazz britte als leģte mal nadh gangelider $\mathfrak{B e r f e r t i g u n g ~ d e r ~ \Re u t b e . ~}$



Sd N. N. biege und befdmodyre Did Miutben Metall, Durd Den allergewaltigften Adonai Jehova Eloha Aph $\ddagger$ und durd) ben allergerwaltigiten Adonai Jehova Elohah Ben $\pm$ und burd) ben allergepaltigften Adonai Jehova Eloah Ruach-Hachedosch $\ddagger$ Elohim, Daf bu Die Sraft baft allezz maż id did fragen werbe, Durd beinen vorwartz ziebenden $\mathfrak{R u t h e n j a l a g ~ m i r ~ r i d i t i g ~ z u ~ a n t w o o r s ~}$ ten alleş was id nur wiften will, und did fragen werde,
 Betrug thueft.
$\mathfrak{J d}$ N. N. befdrwobre did $\mathfrak{R u t b e}$ bey bem Seeiligften Adonai $\ddagger$ Zebaoth $\ddagger$ Messias $\ddagger$ Soter $\ddagger$ Emanuel $\ddagger$ Agla $\ddagger$ Tetragrammaton $\pm$ bey ber Sereiligften Er:
 Den $\pm$ und Simmelfarth Jesu - Christi $\pm$ bey Der Eenoung deß Seiligen ©jeiffez $\pm$ bey Dem Júngfen Geridt $\Psi$.
$\mathfrak{J d}$ N. N. bitte und befdmoibre bid allerbeiligiter Engel und Fúrft Ariel, def Elements Der Erben,
 meine $\mathfrak{F r a g e n}$, Durd Adonai $\ddagger$ Agla $\ddagger$ Tetragrammaton 4 diefez foll ibr belfen ibr Ђyeilige Sbyere ber Engel Cherubim, Seraphim, Aralim, Hasmalim, Cophnim, Throni, Potestates, Virtutes, et Angeli per Angelorum Angelum Jesum Christum qui Vivit et regnat in unitate Patris $\underset{\Psi}{ }$ et Filium $\Psi$ et spiritus Sanctus $\ddagger$ in secula Seculorum Amen $\ddagger \ddagger$.

Sd N. N. bejdmóhre did Muthe, bey allen Denen über bid gefprodenen Worten Adonai, Agla, Tetragrammaton, ba $\tilde{s}$ Du mir ridtiy antworteft, Durd) deis nen vorwirtz ziebenden $\Re$ Ruthen Sdlag, wo verborgene Sadke 2c. :c. und did allerbeiligften Engel und Fourften Ariel, dé Elements ber Erben bitte und bejdmodrye id. , Dą bu dieje meine Rutbe fúbeft und leiteft, burd Adonai Agla Tetragrammaton, diefes jolt ibr belfen all ibr Seilige ©bỏre Der Éngel Durd) Den Engel aller Engel Jesum-Christum, in Nomine Patris $\pm$ et Fili $\ddagger$ et Spiritus Sanctus $\ddagger$ Amen.

NB. $\mathfrak{B e y}$ Fitbrung ber $\mathfrak{R u t h e}$, mird diejelbe mit bem $\mathfrak{D a u m e n}$ und 3 eige Finger D . redten Sand bey dem erften Circul wo ezz zufammenbingt und mit ber ©eibe berwidelt if auf beyben ©eiten befte gebalten, und zmar Dá bie Sdrift oben ift, $2 c$. jo san fraget man auf gemodnlide $\mathfrak{W e i j e}$ im $\mathfrak{R a b m e n}$ G. D. V. S. H. G.

Die Geifter zu befdywibren und ju bezwingen, find folgende $\mathfrak{Z a g e}$ Die befte, in jedem Monatly de $\mathfrak{F} \mathfrak{J a b r b}$.

Nefmlid der 3. 4. und 8. Tag int fu nefmen def Mondes.

Nun folgen aud) Die úbrige Monatz $\mathfrak{T a g e}$ im $\mathfrak{F a b r}$, melde zu Citation ber ©reifer vorzúglid find.

$\mathfrak{Y n}$ folgenden $\mathfrak{Z a g e n}$ múpeen alle bóne borifter in de Sodle, und múfen die Sdjage allein lafen.

1. Der Seilige ©harfrentag.
2. Den Frentag nad Sifern.
3. Den Frentag nad Wfingften.
4. Den Freytag nad Solstitio.
5. Den Frentag nuab Simon u. Judae.

Sier folget nun bie mabre und redite $\mathfrak{A r t}$ und Fiseife wie man Beifter forbern und fpreden folle $2 c .2 c$.

Riemalz obne Michaelis Rráfte.

$$
\mathfrak{S} \mathfrak{a} \mathfrak{u} \mathfrak{t} \quad \mathfrak{R} \mathfrak{e} \mathfrak{g} \mathfrak{l} \mathfrak{n}
$$

welde ein Exorcist zu beobadten bat, find folgende.

## I.

Wann Du etroaz mit Denen ©̧eiftern, Gie mógen Gut ober Bofe jeyn, zu thun baben milft, fo bette fleifig zu Gott, und lebe Gottezffúrdtig, dann fonften mirft Du werig ober gar nidtz̧ aufridten.

## II.

Bevor bu etraaz bergleiden yornimmft, fo gebrautbe baz beilige ひbenomal, und verbanne alle Feinofeligfeit gegen beinen $\mathfrak{N a d} d \mathfrak{f t e n}$ auß beinem Şerken.

## III.

Du folt bid aud wol verwabren mit gebeiligten Gadten, die man anzubangen und auf dem £eib zu tragen
 æauff = Waffer gemenbet lind wie nidft weniger aud, Daf Du ben allerbeiligiten $\mathfrak{N a b m e n}$ mit Sreiden an Dein Beth die æasnde, und alle Winfel beinez̉ ©dlaf= semadzz foreibeft, denn mann die Geifter doer Teufel Deinen Fúrfaz merdien merben Sie bir allerley Sinder:
 Galfitrifíe legen, bamit bu nidtaz zum ©tand mogef brin: gen tónnen.
IV.

Bift bu verbeyrathet, fo enthalte did 9. Tage bef $\mathfrak{B e n j h} \mathfrak{a f z}$, und aller geilen unzúdtigen Gedancien uno fürmikigen Saden und halte did feuid und rein fo viel esె menjafid und moglid.
V.

Diefe 9. Tage uber, folft on audy fleifig Mamofen auptbeilen unb anbere Werdie ber Barmberkigfeit gegen


## VI.

(2u muft aud) nad Móglidfeeit núdyern und mápig leben, diefe З3eit über, und bid fủr úbermáßigem Effen und Trinden alz zur Unterbaltung def £eibez notbig ift, $\mathfrak{b u ̛ t e n , ~ D e n ~ b i e ~} \mathfrak{N a t u r}$ if $\mathfrak{m i t} \mathfrak{W e n i g e m ~ y e r g n u ́ a e t . ~}$

## VII.

Du folt aud in biefer Seit nidt fluden oder ©dimos ren, und zu unnúzen Dingen mider Gottes̉ Nabmen mi $\beta^{\prime}$ : brauden nod) auch Dés bojen Feindess Nabmen in bem Munde fübren dann fonffen begebeft bu barourd) eine fibwebre Súnde, und madeft did felbften ungefidiát zu Deinem Yorbaben.

## VIII.

Cetge nur ein beftez $\mathfrak{B e r t r a u e n ~ a u f ~ G o t t ~ b e n ~} \mathfrak{A l l}$ s maddtigen und frinen eingebobrnen Sobn JESUM, ;o wirft bu Wunberbinge thun, ja bie Keufel felbft bezmins gen, aufer Diefem, woferne Dir obigez Bertrauen mans geln folte, wúrbeft bu in allem leerez Ștroh brefden,
 ein foldees vermerfen múrben und bu múpteft fodann mit Sdjaben erfabren wap bu angefangen.

Dein Sembd, weldere bu won deinen Woreltern ans ererbet baben muft, folle mol gereiniget und geraajden fern, und diefez mú̄ der Exorcist über feine Rleider anzieben, dann fowobl die bóje alz gute Geifter lieben Die शeinigteit, leģtere meil Gie obne bem reine Geifer fennd, bie erfte aber weilen ©ie auth in ber Unreinigfeit perflaret maren, und dann aud) in Der Berdamni ${ }^{\text {B jelbften }}$ verflabrte \&eiber baben, und fónnen Selbige mit nidtz mebreres̃ aĺ mit (3eftandf und unreinen Sadjen vertrieben und in Sarnifd gebradtt werben.

Damit id nun aber, lieber §eper! allbier alle Weitlauffigfeit fliefen, und dir nur ben §ern ber $\mathfrak{B e}$ : fabwobrungen und máe baju gebóret liermit fúr tragen


Gaben obnentbebrlidif ift, und zoar ob alle 3eiten, alle Iage, und alle Stunden, ja alle Minuten, def Serrn feynd, und in feiner Sjand und Gerant fteben, fo giebt ez dod gemife $\mathfrak{K i g}$ und $\mathfrak{N a}$ adte welde beffer, múrbiger und fúrtraglider zu Bejdirodryrung Derer bdjen (beifter befunden morben, fintemalen sie beil. Cbrift = Nadt, ber Sharfreytag an melderm Shriftus geftorben, die Nadtt welde vor Dem beil. Difer = Tag bergehet, Der Wingittag und bie ※ufartbz = Nadt, wie aud der Tag Dé $\mathfrak{E}^{2} \mathrm{E}_{\mathbf{z}}=$ Engelz Michaelis, denen bójen Geiftern febr Fatal fennd, indeme man auf der Grfabrung bat; Daß fie an folden ædgen und Näden weit trauriger, fanff: múthiger und geborfaner fid bezeugen, und fann man
 f(thliefen, man pfleget aud) die ©amftage gern Dazu zu nefmen, indeme diejer Planet, gleid wic aud bie in difier Planeten Stunde gebobrne Menjden Denen bejen (breiftern nidat nur gefabr, fondern vielmebr bon Natur zumieder, fo, dáz diefelbe diefen Planeten forwol, alk polde Menjden weit melyrerz aff andere fliefen, babero mann Der Exorcist unter de $\mathfrak{B}$ Saturni Fiegierung gebubs ren worben, werben ibme Dic Greifter niemalen erjdeinen nool aber, wenn er lie gleid befdnosibret, jedennod flieben.

Der Mittag, oser die Mitternadt, if Die bequemfte
 ber Exorcist in adt $\mathfrak{z}^{2}$ nelymen Dabey, Daf Der Simmel allegeit beiter, oder geftirnet feye, Dann bey trübem und unfreundlidem Wetter ift ez gefáhrlid) Dergleiden fúr Die Sand zu nebmen, weilen die in Der $\mathfrak{l u f f t}$ wobnende (Sreifter fodann gemeiniglid) wild und brimetútija, mic oie Witterung ebenfalls feym.

Esz ift aud nothig bafe ber Exorcist bie Zeiden be: ren Planeten welde mebrmalen bey Formirung derer Circuln und $\mathfrak{B e}$ 化wodbrungen fúrfommen wol wiffe, wann anderft einer einen redtifaaffenen $\mathfrak{B e}$ fabwodrer abycben will eż fernd aber biefelbe Jeidjen auf folgende 2art zu mablent und zu fareiben.

Daez Seiden Saturni weldhez fonften unter ben Pla-
 rung aber ift es auf eine beiligere und gebeimere $\mathfrak{A r t b}$ alio bejuaffen.

Saturnus.


Intelligentiæ Saturni.


Dæmonium Saturni.


Jupiter.


Intelligentiæ Jovis.


Dæmonium Jovis.




Dæmonium veneris.


Mercurius.


Intelligentiæ Mercurij.


Dæmonium Mercurij.


NB. Goldue und bergleidjen Characteres findet man aud zrar mebrere in anderen $\mathfrak{B u} d \boldsymbol{j}$ ern, und baft su bid lieber lefer nidt zu verwumbern, Dáp idh Diefelbige fareibe, indeme aud Cornclius Agrippa Davon Meloung thut, allein ezz ift Defroegen gefdeffen, damit bu miffen folleft, dan andere Signa aufer diefen falid) fennd, und meilen id) Dir alfbier Durd) ben furkeften $\mathfrak{B e g}$ auf Daz Deutlidfite gezeiget, wie man unterirrbifde ober in ber Grben ver: grabene Sdảze befdmodiren, graben und beben fonne, fo ift uffreitig notthiy gemejen, biefe und anbere 马eiden benzufúgen Damit biefes̉ Weraflein nidt nur Compendios, fondern aud) wouffommen fern, wie bu ezz in ber $\mathfrak{T b a t}$ alfo finben wirft.
 Simmel und Simmlifden Greuben, gewiffe ©tufen, veridiedene $\mathfrak{B e l d b n u n g e n , ~ a l l e r l e y ~} \mathfrak{A}$ emter und Berrid): tungen, ingleiderm veridiebene Seeligkeiten gibt eben aljo ift ee aud unter benen Berbammen bejhaffen, dann Die Qualen und Stellen find dafelbft aud unterfdieden, ban immer eine Stufe Davon grôjer sder fleiner ift, alf die $\mathfrak{U}$ nbere bann in bem Sjimmel gibt ez Neunerley gefdledt Der Grs Engel alf Scraphinen, Cherubinen, Thro: nen, ફerridaaften, Midbte, Tugendwúrkende Fúrften: tyúmer, Grt Gnyel, und Enyel.

Ezs find aud fleun Engel bem Siimmel fúrgefeget, Namentlid Metanon, Orphaniel, Zaphiel, Zadkiel, Camäel, Raphäel, Haniel, Michael, und Gabricl.
$\mathfrak{H}(\mathrm{t}$ terley $\mathfrak{B e l o b n u n g e n ~ D e r e n ~ © e e l i a ̣ n , ~ a l z ~ D i e ~ G r b s ~}$ f(haft, Einverleibung, (sewalt, Sieg, und $\mathfrak{A n}$ (d)auung Gottezె, Daz̉ ঞeid und dic ewige Freube.

Zwolf Engel bie benen Şimulijajen Zeidjen fúrges feģet werben, alz

Machidiel, Aomodel, Ambriel, Verchiel, Hamabiel, Zuriel, Barbiel, Annachiel, Hanael, Gabriel, und Barchiel.

Nun folgen beren Berbammten und Şdllifden Gri: ftern Dronungen, und Stufen, welde folgende fennd.

Ezz merden aber Die Zeufel in 9. Gradus oder Classen eingetbeilt, und zwar nadgefeķter Manßené.

Eriflid in falide ©sotter, bie fid Dés Nabmens Gottez ammaßen, und mit opferen und anbetten alf (Gost= tet mollen verelyret merben, wie jener $\mathfrak{Z e u f e l}$, welther zu Dem Sobn (Sottezz jprad): Diepez allez mill idh bir geben, fo ou niederfálleft und mid anbetteft, und ift ber Fúrnebmite ober $\mathcal{F} u$ rff unter ifnen ber Beelzebub.

In die andere Classe gefóren bie $\mathfrak{\Omega u}$ gen = (Seifter, ber: gleiden berjenige einer geroefen, Der alz ein Rúgen = Gecift aufgegangen in aller Propheten Ahabs Munbe, unter benenfelben ift Der Fúrnebmite Die S夭lange Python, von welder der Servonifde Apollo der Pythijde genennet morden, und daz pythonifde $\mathfrak{W e i b}$ bey bem Samuel, diefe $\mathfrak{Z r t h}$ der $\mathfrak{Z e u f e l}$ bat fidd efjefin unter denen Oraculis, mo man nebmlid die Goosen um Rath gefragt, mit .eingemifthet.

Drittenze, Die Gefápe Der Unreinigfeit, weldhe allez $\mathfrak{B o j e}$ ftiften, und bsje Rünften lebren, Dergleithen Der: jenige war, welder unter Dem Nabmen Theutus bey Dem Platone dazz Spialen abjonecrlid mit bem Brett= ©piel aufgebradt, und jeynd diefez Diejenige, von mel: den in dem erften $\mathfrak{B u d}$, Moysis in bem Seegen über Simeon und Levi Jacob fagte. 49. Cap. v. 5. et 6. in ibren Wobnungen find Gradáe ber Unreinigfeit ibre Sdbwerder find mórberifde $\mathfrak{M a f f e n , ~ m e i n e ~ S c e l e ~ f o m m e ~ n i d e t ~ i n ~ i b r a ~}$ Sath. Der Júrnetmite if Belial.
$\mathfrak{B i e r b t e n s}$ bie $\mathfrak{R a d}$ = Gsifter, beren Sbergaubt if Asmod oder Asmodeus bey Dem Tobia.

Fúnftenz, Die $\mathfrak{3 a u b e r}=$ (Jjeifter, melde $\mathfrak{F}$ underwerdfe nadjaffen und benen Seeren und Unbolden bienen, verfúb= ren aber Die Reutbe wie die Gdlange Evam, Deren Sbri= fter wird Sathan genanndt.

Sedffenze, Die ibre Wúrčung in ber $\mathfrak{E u f f t}$ baben, und fid) unter Donner, Blide und Sagel mijden, Die Sufit anftecten, und bie peftilenk erregen, aud anderes Unglưaf friften, dieje Teufel werben in ber Difenbabrung Joannis burch Die 4. Engel angebeutet, weld)en Madt gegeben ift, ber Grbe und dem Meer $z^{u}$ jdiaden, Deren Der Fúrnebmfte Meierim genennet mirb, nebinlid der $\mathfrak{M i t t a g z}$ = $\mathfrak{Z e u f e l}$ von melden Paulus an bie Ephesier
 Unglaubenz.

Die fiebende Sronung doer Stelle ift beren Furien, meldde alleż Lebel, alz Uneinigfeit, Sriea unb $\mathfrak{B e r b e e}:$ rung anridten, beren Sberfer nad der griechifthen Sprade in Der Sffenbabrung Johannis Apollio, aús Dem Häbreifden aber Abaddon genennet miro, dą̧ beift auf teutidd cin $\mathfrak{B e r b e r b e r . ~}$

Sin Der adten Dronung jenno Die \&ifterer und $\mathfrak{B a}$ áder, beren Principal ift Astharoth, Daz ift Der $\mathfrak{W a j}$ ader, der Die Reutle aufforidet, und in Dem Griechifden wird er Diabolus genennet, Der unjere $\mathfrak{B r u ́ d e r} \mathfrak{T a g}$ und $\mathfrak{N a d}$ t fúr © Sott verflaget.

Die leģte Sronung ift ber $\mathfrak{B e r} j u d \mathfrak{Z e u f e l}$, und Die benen Menjden nadifillen, welde allen und jeden Men: faren nadtradten, und auf Der Şauken fennd. ©ie merven cizentlid) Die bofen ©reifer genennet, und ift ifr Sjeerfúly rer Mamon deer Dic $\mathfrak{F e g}$ gerbe.

Cedje fenno unter ibnen, bie in ber Solle alf Urbe:
 alz nabmentl. Aetus, Megalosius, Ormenus, Lycus, Kyeon, und Minos.

Siebenerley Wobnungen find aud in Der feolle, morinnen fid bie unterirrsifde ©seifter und Teufel auf= balten, wie felbige Joseph Rabbi Castiliensis folgenber maßen bejareibet. Die Sollle, Mforte dej $\mathfrak{T o d e z}$ Gdat:
 \&umpenpactz, Dав Эerberben, und ber $\mathfrak{A b g r u n d t . ~}$

Esz giebt aud adterley Suaalen ber Berbammten, netymid.

Dab (Gefångní
Die CGrube da fein Wanfer inme if,
Der Emige Todt,
Dab Geridt,
Der 3orn Gottez,
$\mathfrak{B e r f t o f u n g ~ v o n ~ G o o t r e z ~} \mathfrak{A n a c f i d i t}$,
Stollen Dunal,
Und $\mathfrak{S}$ dillen $\mathfrak{A n g f t}$.
NB. Diefen Teufeln allein ift ber Saturnus zu mieder; abfonderlid bey Grabung verborgener Sdれa̧e indem nebmelid Der Saturnus über bie Grbe gefeşet, melde ein Saturnalifd Element ift. Dahero tommt ezz, Da $\mathfrak{\beta}$ bag̉ 3riden Saturni, mann cả in Def Exorcisten Creis bes findid ift ibme zur Siderbeit gereidet; Daf ibme bie Geifter nidt nur nidt jibaden fornen, fondern vielmehr fliehen werben, fo bald fie nur etroas Saturnalijdez in dem Circul angemerfet feben.

Esz baben alio die Teufel unter fid aud gemiße Stu: fen uno ©tellen, wie bereitả erwebnet, nebmlid, eß
fennd unter ignen Sberbáubter, Bediente, Diener, Dienfbare Geifter, Bergmannlein und dergleiden, Deren einer úber ben anderen zu befeblen und biejer zu gebor= famen bat.

Esz ift aber nothig gewefen allfier von beren Stufen und Drbnung, Errwehnung zu thun, und zwar Darumm, Damit ber Exorcist cinen Unterjdied unter ibnen zu ma= den wiffe, bamit er nidt bic unredte Breifter bejdwobre, und etroa einem etroaz zumuthe reeldees ibme nidt gebúb: ret, fondern einem jeben nach feinem Stand, $\mathscr{U m t}^{\text {und }}$ Berridtungen begegne; dann wann fie bejdhroobren mer: Den fo merduen fie fleisig Darauf ob bu es redt madeft, und mann ou nur ein einigez $\mathfrak{W o r t}$ auplâceft, fo ift ez um beinen \&eib gefdecten.

Saft bu alio mol zu úberlegen und zu betradten, mit reem Du umgebeft, Die bobe ©feifter und zwar die gefallene, welde anfangz Engel gewefen, pflegen gemei= niglid in folgender Geftalt zu eridecinen.
(bleidmoie nun bie Seilige Engel und Simmlijade Geifter, meiftentbeil in menidlider Geftalt erideinen, und zwar alk jaóne Júnglinge, fo lafien fid bingegen die $\mathfrak{T e u f e l}$ und bdée Gsifter gemeiniglid in abjdeulider Geftalt feben, ez ift aber bier nidt bie Rede yon ber Materie ber (Beftalt, weldhe id) an ifren Srt geftellet fenn lafe, fonbern yon ber Form sber Beftalt felbften indeme allbier nur berúbret mird, maf Der Exorcist notbwendig wiffen mus:

Und zwar fo erjdecinen fie mandmal in Geftalt eines brüllenden £ówen, oder aud eines̃ Bábrenze, Elephantensi, Mffenz, Gunder, Dradenz, doer más dergleiden fatóne Figuren melgr jeynd.

Unter biefe ©tufen und Srbnung, geboren aber aud Die Shuter Derer Sadigen, welde fid gemeiniglid mie
 feben lafen, und dem Exorcisten viele Múbe madjen, bis er ibrer mádtig mird, und ibnen den Shats entrei= fet, Dann eş ift fein vergrabener Schas, Der nidt feinen Súter bat, ja dfterz fennd bey einem wol 2. ober 3. nadbs Deme ez ber Werth oder Menge beijelben erforberet, Die arme Seclen aber irren in ber Finfternif berum und eridireffen die Reuthe, fie find entweder fdrwark ober wei $\bar{\beta}$ ezs ift aber einerley, und befivegen nidtz befonderz, dann fie mogen jamarks oder weif jeyn, jo feyno fie bod werbammt, und berer $\mathfrak{Z e u f e l}$ Ssemalt bif zu Dem ©eridte Gootez, oder von der von (Jott beftimmten 3eit, wer ibnen Die Sadnbe reidt ober fie berúbret, Den verbrennen fie, ob fie gleid mandmal meinen und fidd fellen alf mol: ten fie erlófet fenn, fo ift ibnen dod nidy zu trauen, indeme fie benen Menfden fdaden, wo fie fónnen, mus man fixb alfo mol in ady nebmen, und jeine Befdmody: rung mit gejegter ©ernunft und beutlid berridten, wenn man anderft eine folde berumirrende Seele erlójen und zur Rube bringen mill.

Ezs gieft audh breierley verjajiedene Serrifanfften berer Geeligen ©eiftern, beren jede mieder auß fünferley (s)e: fiern beftebet, nebmlid.

1. Seraphin.
2. Cherubin.
3. $\mathfrak{Z b r o n e n}$.
4. Şerrídaften.
5. Madten.
6. Rrifften.
7. Fúrfenthúmer.
8. Ergengel.
9. Engel.
10. Uniduldige.
11. Martircr.
12. Beidtiger.
13. Patriarchen.
14. Propheten. 3. Apostel.

Wier Engel alf $\mathfrak{B o r g e f e g t e}$ an benen 4. Enben De fnimmelz alz.

1. Michael. 2. Raphael. 3. Gabriel. 4. Uriel. und biefe werten aud bie vier Erkzengel genennet.

G゙g find über Diefez aud, vier úber Die 4. ©̌lementen gefegte, nabmentlid alfo.

| שרך | כרוב | תרשׁׁ |
| :---: | :---: | :---: |
| Seraph. | Cherub. | Tharsis. |

$\mathfrak{B i e r}$ ©゙lementen nebft beren Beiden und Bebeutungen: die Erde, daz wafier, die \&uft, daz̉ Feuer
$0^{2}$



$\mathfrak{B i e r} \mathfrak{Z b}$ bile Der $\mathfrak{W e l t}$
ber $\mathfrak{A u f g a n g}$, Niebergang, Mitternadt und Mittag. $\mathfrak{B i e r} \mathfrak{F}$ úrfen der $\mathfrak{T e}$ feln melde in Den 4. Elemen= ten fidaden fónnen.

Samael, Alzazel, Azael, Machazael.
Wier $\mathfrak{F l u f}$ हe Der $\mathfrak{5}$ dllen.
Phlegeton, Cocythis, Stix, Acheron.
$\mathfrak{B i e r}$ ber fúrnebmften bóllijajen $\mathcal{F}$ úrften.
Lucifer, Leviathan, Sathan, Belial.
$\mathfrak{A}$ dt andere $\mathfrak{F u}$ rften, welden bie vorige 4. zu be= feblen haben ober unter ifnen fteben.

Astharoth, Magoth, Asmodi, Beelzebub. Oriens, Paymon, Ariton, Amaymon.
$\mathfrak{B i e r} \mathfrak{O b e r} \mathfrak{T e u f c l}$, welde in denen 4. Theilen ber Sufft berrfden.

Oriens, Paymon, Egyn $v$ Ariton, Amaymon.
Nun folgen Die gute Engel, welde jeben $\mathfrak{K a g}$ in ber WBode regieren, famt ibren 3ciden.

Der Engel beß Sonntagz if Michael, fein 3ei= den ift


Der Planet diefeg $\mathfrak{T}$ agese ift $\subset$ und def Planeten 3eiden $\Omega$

Die zugefellte Engel merben genennet, Dardiel, und Hurtapel

Der Engel ber Rufit beift an biejem $\mathfrak{T a g}$ Varcan ber Rónig.

Und ocr Wind Boreas Der Norbwind
Der Darzu gebdrige $\Re$ Raud beftehet auf rothen Sanbel. Der Engel bes̉ Montagz̉ beift Gabriel, fein 3ciden ift


Der Planet diefez $\mathfrak{x a g e z}$ ift $\mathbb{C}$ und bef Planeten 3 3eiden

Die zugegebene Enyel merben genennet Michael und Samael.

Der Engel ber Ruft an biciem Tag bat ben Nabmen Arcan ber Rónig und ber Wind beift Zephyrus

Der yon Niedergang webende Wind
Der $\mathfrak{R a u d}$ beftefet auf Aloe.
Der Engel bef Dienftagz ift Samael, fein 3ciden ift


Der Planet def $\mathfrak{z a g e}$ ift or und bé Planeten 3eiden $\vee \mathrm{m}$

Die ibm zugefellete Gngel beifen Satael, und Amaliel.

Der Éngé ber \&uff mirb genennet Samex ber Rónig Der Wind aber, Subsolanus, melder von eben Dem Drth bermetet, wo bie Sonne aufgebet wann ©ie $\mathfrak{T a g}$ und Nadt gleid madet.
. Der Raud mird gemadt von Pfeffer
Der Engel Def Mitwods, ift Raphael, pein Jeiden aber


Der Planet biésez $\mathfrak{x a g e z}$ ift 후 und fein 3eiden alfo - m

Die ibm zugegebene Engel beifien Miel und Saraphiel

Der Engel ber $\mathfrak{Q u f f t}$ wirb genennet Medial, ober Modial, ber §ónig.

Der Wind aber beipt Africus, ber SủD $\mathfrak{W e f t}=\mathfrak{M i n d}$.
Der Raud beftebet in Mastichs.
Der Engel dé Donnerftagz if Sachiel, fein Seiden aber


Der Planet diéscez æages ift 7 und dé̂ Plan: 3 eis den $\longrightarrow$ ) ober $)-($

Die ibme zugejellte Gngel beipen Castael und Asasiel, Der Engel der \&uff wird genennet Suth ber Rónig.
Der $\mathfrak{W i n d}$ aber beiiit Auster der Mittagz = Wind.
Der Raud beftebet auß Gaffran
Der Engel dé Freytagz ift Anael, fein Seithen ift


Der Planet diefes $\mathfrak{x a g e z}$ ift 우 und beg Plan: Zeis あen $8 \Omega$

Die ibm zugegebene Engel beiéen Rachiel, uno Sachiel,

Der Engel ber $\mathfrak{L u f t}$ wirb genennet Sarabotref ber Rónig

Der Wind aber Zephyrus ber $\mathfrak{A b e n d} \mathfrak{W i n}$.
Der Maud ift Costus.
Der Eengel dez Camitagê ift Cassiel, fein 马eiden if

$$
\square 792
$$

Der Planet diefezz æagezz ift 5 und def Planeten 3eiden

Die ibme zugefellte Engel beiffen Machatan und Uriel.

Der Engel ber Rufft wirb genennet Maymon ber Gónig.

Der $\mathfrak{W}$ Sind aber Afris der ©úd $=\mathfrak{W e f t}=\mathfrak{F}$ Sind.
Der $\Re$ Raud beftelet auß Sdubefel.
NB. Unter Diefen Tagen feend ber Sonn= und Montag benebf Dem Freytag die beften, an Dem erferen erbilt mann dold, an ben zwey anderen aber Silber.

Bevor mir nun zu Formirung Def Circuls, und Denen $\mathfrak{B e j}$ dindyrungen felbften fdreiten, fo ift nod $z^{u}$ erinneren nothig baf man fid yor benen Dienftbaren Geiftern, meldde man Spiritus Familiares - nennet, in $\mathfrak{A d y}$ nelyme, Dann diefe jennd gleidiam die Fraks: Narren unter benen Keufeln, lofe und ppottija) Diebe, Die nidutz mefr alz Ģaudelípiel treiben, Damit jie nur Die £euthe und den Befdimibure doer Exorcisten betrus
gen, und in ibrem gúrbaben irre maden, morúber fie Dann, mann ezz ifnen gerathet in Die Fauft laden.
$\mathfrak{F}$ enn Du alfo irgeno wo einen ©data begraben weift, und derjelbe allbereitz zu erlyeben if, fo daif allcz $\mathfrak{N d t y i g e ~}$ bereitz gejíheben, und ez numuefr an deme, Daf Du alle $\mathfrak{A}$ ugenbliaf betommen folfit, maz bu sir múnjdeft und begebreft, fo werben fie bir fodann alle erfinnlide Jurdit und ©djreften einjagen, Darourd) fie did zum Reden zwingen, doer in ein $\mathfrak{B o d z}=$ Šorn zu treiben fudten werben, doer dañ bu gar davon laufien und allezz im Stid láen jolleft.
$\mathfrak{W e n n}$ fie aber etwa joldiezz zu Wegen gebradt, fo berfdminden fie alfbbalden mit bem grópten Geldadter;

Damit fid nun ber Exorcist fúr ibren Strciden búten móge, po ift jebr bienlidy und ratbjam, aud boddft = nothig, Dás er genaue Wiffenidafft von ibrcr Natur, Gtellungen, Geftalten, Ericheinungen und $\mathfrak{A n z e i g e n , ~}$ nidt meniger aud, wie man felbige vertreiben, und be: fadrodbren folle, bamit fie ibme nidet tónnen binderlid) fern.

Ebz bat aber die Geifter zu beberrithen, uno in feis ner ©feralt der über fie gejegte Aratron, welder wenn er will, aud bienftbare ©feiffer, doer Spiritus Familiares geben fan diejer tan audb die ©dake in Fioblen, und miederum bie Roblen in Sdişe verwanden inglei: den nidet nur unictutbar maden, fondern allce in einem $\mathfrak{A}$ ugenbliá in Stein verwanden.

NB. Dabero ift alfo ju wificn, dafe ermelote bienft= bare Beifter mandez mal in Seftalt einez Dradenz,
 erfdeinen auch mol gar alk Menjden, melde an bem Greís zerrígen werben.

Seynd bieje num Saturnalifde Geifter, fo madjen fie cinen Sturm = Wind, mit einer $\mathfrak{A r t}$ einez Erb: Bebenz;

Genno ez aber Jovialifde, fo ermectien fie, und ma= den Wetterleuthten, mit Donner und ßliz:
$\mathfrak{A}$ noere bingegen effectuiren nud ibrer $\mathfrak{U r t}$ mieder etwas anderez̧, wer nun berer (Geiffer $\mathfrak{Y r t b}$ nidt meif, ber fan auth mit ifnen nid)t ausfommen, oder eine friff= tige $\mathfrak{B e j}$ dhodfrung zu Stande bringen. Şute did alio, Dakfie did nidt aufladien, ober bir einen Strid) Durd Deine Redfanng madien Dann biefezz ift ibrc Mólid)t mann fie erfdeinen, fie fommen aud dfterz wie ein ftarder Wind, wie ou aber mit ibnen zuredt fommen folleft, und fannft, will id) dir lieber Qefer! in folgendem fagen, Dann eż ift hódif: nothig, bamit bu nidt um dase leben fommeft und etwa um bie Seele zugleid, id) bitte bid) alfo; um (Gottez = Witillen, glaube mir, ba $\tilde{B}$ idf dir in Diefem fleinen und gebeimen Werdlein, nidt ein Wort umionft gefagt, id bitte zrar febr viele gebabt, die mir Diefen Unterrid)t theuer genug bejablet batten, NB. mann id nidt in Sorge geftanden máre fic Dosrinten ibre Wij: fenfdafft mifbrauben.

Dann bierinnen ftefict bas Gobbeimnif alfer Gebcim: nipe id babe burd) Diefe $\mathfrak{A r t}$ und $\mathfrak{W e c i f e}$, Deren id mid felbften bedienet, burch ©oottez Súlfe viel auşgeridtet;
 graben babe id aufgelart.

Ein redtidaaffener Exorcist ber an Jesum Christum glaubet ibn fleisig anrufet, und burd feinen Seiligen $\mathfrak{N a b m e n}$ diefez Werd verridtet, ber fan aud ben allers oberften Fúrften der \{eufeln zwingen daf er bir allez in

Die Sadnde geben muf, obne dir ein Saar zu frúmmen, dann ez if gemifa, wie unfer geliebfter Seenland Jesus gejagt bat, rann ibr ©llauben babet, fo ipredet zu die: fem Berge: bebe did yon bannen, ja Durd den ©lauben an mid fonnet ibr Toden auferwecten, und alle die Werfe thun, Die id tbue, wenn ibr nur an mid glaubet, und an ben ber mid, gefandt bat, nelbmlid, an Jehovah, Den Sadopfer Simmelz und der Grben, Dann Er ift ber Serr ber . Simmlijaen Seeridaaaren Sabaoth; warum folte er nidgt aud die $\mathfrak{Z e u f e l}$ zu Paaren treiben $\mathfrak{t o m n e n . ~}$

Wir mollen aber weiter fortfabren, und Dem allerge: beimften Werdf felbften etwa $\mathfrak{\beta}$ náber tretten.

Sum Beyftand ruffen mir dazu an, die Sowbeilige Dreyfaltigfeit,
(Sott ben $\mathfrak{B a t t e r}$ 世
Goft ben Sobn $\pm$ und
(bott ben Sll. ©cifit


Das malte ber breyeinige (fott
JEHOVA.

## £ieber £efer

Sm Nabmen Sefu, weldjer ift def Weibeę Snament, und der der Sdlange Den Fopf zertretten und nod zer: tritt, erofinn id Dir anjekzo ben Gdat der Gebeimnifen, damit er Dir, die yon geikgigen und béjen Seelen vergra= bene unterirbifhe © mald um Gottes̉willen bute Didh wor Sidjerbeit, und merafe allezz mol, maż bicr gefdricben ift, bamit bu allez wol begreiffeft, und Durd MRifbrauch deß redten Wegez nidt verfebleft.

NB. NB.
Bann bu einen vergrabenen ©dak an cinem Srth sermercieft mo ezz zugleid umgehet, oder fid) ein Geift doer Die Geele, welde felbigen vergraben, fchen lafet, fo begicb did an denjelbigen $\operatorname{Orth}$ frúlye in ber Morgen= Dimmerung vor $\mathfrak{Z}$ ufgang der Sonnen und zwar núdtern, und folt ou niemand als̊ (Gyott bey bir baken, verridte Dein Morgen (brbett, und begeidide Did mit Dem 3riden dé Seeiligen Sreukez an der ©tirne, Mund, uno Bruft, fooann eṡ mag nun in einem 3immer oder Keller, un= ter Dem freyen Simmel, ober unter einem Dad feyn, muft bu 4. Flcine Settelein bey Dir baben, worauf ber Şeil. Nabme Jesus gefdrieben fechet und unten barunter diefe Wort:

Sin Dem $\mathfrak{N a b m e n ~ J e s u ~ m u ́ f e n ~ f i t h ~ b r u g e n ~ a l l e ~ R i n i e , ~}$ Die im Shimmel, auf Grben, und unter ber Grben find, flisbet datjero won binnen ibr unreine Geifter, bann bier ift Jesus.

Diefe 4. Pappierlein muft bu in 4. Winafel begraken, cas du faft ein 4et́ Damit madeft mann nun diefise gea fothen, fo falle auf ocine Sinie nicier, und berridte
folgendez ©rebettlein mit gank inbrúnftig Devoteften Sergen.

Serr ©ott Cdiqufer Simmelz und ber Erben, Du Beberridier der Gngel, aud aller anderen guten und bójéen Geiftern, vor defen midtigen Stimme Die Werdammte zitteren, fiebe, id) ein nad beinem Ebenbild erfdaffener $\mathfrak{M e n j a}$, bin zwar Grbe und $\mathfrak{a j d e}$, aber burd beinen cinigen von ser $\mathfrak{J u n g f r a u} \mathfrak{M a r i a}$ gebobrnen Sobn mel: der Der mabre $\mathfrak{B e i b e z}$ : Saamen Jesus ift, ber meine fündlide Geele pon ber Giewalt Dez Keufelz und dem ewi= gen Zodt erlófet, id) bitte did alfo Barmbergiger (s) tt! Du Serr und Rónig ber Şimmlifden Ђeerjáaaren gieb Gnade daE diefe arme in ber Finfternís berum \{dneeifende. Seele móge erlópet werben, und bif zum ©seridt ruben Honne, Damit fie Die Reutbe nidt ferner in Cdrecten fege, und diefezz vergénne mir ber id did anrufe, in dem Nahs: men Deinez̨ ©obneę Jesu Christi, Dem mit bir famt bem $\mathfrak{F}$ eiligen $\mathfrak{G e}$ eift, feyc $\mathfrak{L o b}$, Preíf und $\mathfrak{C b r e}$ in alle Emigfeit.

## Seufferlein.

Serr id glaube, bilf meinem f(brwaden Unglauben durd) Jesum Christum $\mathfrak{A m e n .}$

NB. Der ©̧eift doer daż đ̧efpinnft wird unter Diefem (brbdtt alfo úberlaut, dñ Du ezz gar genau mirft bóren fónmen meinen, ober bodi wenigitenả pernefmlidy feuffen, ob Du gleid) nidtaz fieheft, Sie Dod, am nddffen bey Dir jenn wirb, und zwar aus diefer Urjadbe, weilen Sie gerne
 fien, fo werben Sie Der armen Geele allerley $\mathfrak{B e r b r u s}$ und Mlage anthun, Sic merven aud ein ©fepolter madtern,

Daß bir folte $\mathfrak{A}$ ngft merben Du aber fey nur getrofteş Puthz und bertraue auf Gott, bann sie feyn nidt nur jabon gehindert und gleidjam gebunden, Dñ Sie bir nidttz anbaben tónnen, auct wagen Derer in Den 4. Gafen ober Windfeln Diefezs Srtz vergrabenen Pappierlcin, nad ill $=$
 verfalle, doer fidh verrúde an einen anderm Srth bin.

NB. Wann nun Diefez gefderben, fo ftebe wieber auf, und zeidne dide abermalen mit Dem 3ciden dép ⿹eiz ligen Creukez, und fprede im Nabmen (bottez dee $\mathfrak{B a t =}$
 Cexiftes $\pm$

NB. Wann du nun diçeßz getlyan, fo muft bu nidft langer dann 3. Tage warten ober aupbleiben alfoann aber Die $\mathfrak{B e f}$ fanosbrung fúrnebmen, inzmifden wird Der (Scift peuffen, audl laut meinen, dáp ez jedermann mird bỏren tónnen, $\mathfrak{j a}$ er miro áuberft unrubig jenn, bié dic ©tunde feiner ©rldjung von dem'Umgeben vorbanden fern wiro, die Syúter deß Sdakgez aber, werben ibn nidt nur quallen, fondern aud) auf alle erfinnlide Wesife bebroben, wann er in die Bejdmóbrung gutmillig einwilligen múrde.

Sn dicfen 3. Zagen muff fid) Der Exorcist 4. Wadzz= §idter úber weldee cine Šeilige Mêé gelejen, aud) zu= gleid yeweybet morden, anfdaffen Dann mam diefez̉ nid)t
 ter auplojden und aufblafon, barburd) bu in grope Rei: bez und Ceelengefabr gerathen fonteft;

Ezz ift aud) nóthig dan der Exorcist einen befonderen Faud made, und zmar efe er bie $\mathfrak{B e j}$ dmóbrung anfan= get, nebml. fo bald er die Ridter angezúnbet er muf aber benjelben auf folgenden Stúcfen zujammen madjen und benen ©seiftern anzúnden, nebmlid)
R. Weyraud) Myrrben Mastix Rauten a $\bar{a}$

Diefess wol untercinander gemifalt, alfbamn einen Raud) Davon gemadt, nefml. mit fo vielem davon alk nothig if ad Fumigium.

NB. $\mathfrak{U m}$ סiefezz £idt aber mū ein Papierlein, worauf nadigefegte $\mathfrak{B o r t e}$ mit einer neuen Feder und Blut von ciner weifien $\mathfrak{Z a u b e n}$ gefdrieben fteben, um= wifelt feyn, mebulid diefe Wiort

> Jesus ift mein £idt.
©̧z mu® aud ber Exorcist ein Stablein bey fid ba: ben, weldees man den Stab Caroli zu nennen pfleget, Diefez ©tüblein muz obne Matel fenn, eineż Fingerz Diá, und einer ©̧len lang, bon einer Safelnuß Stau: den, und diejez muf der Exorcist bey lid in dem Circul baben, ę múpen aud diefe 4. Budfitaben J. N. R. J. darauf gejdrrieben feyn;

Eine $\mathfrak{T}$ borbeit ift $\mathfrak{e z}$, wenn ettlide einen $\mathfrak{b l o g e n ~ D e : ~}$ gen ober Edroerd, mit fid) in Den (erais nelomen, alk wamn mann mit benen ©seiftern, wic mit תlopf: Fedtern fid) berum bauen wollte, abcr nidttē nidtz menigerê! Dann wir buben mit (biciftern alk Fúrfen Diefer Welt zu tbun, weldje mit nidtze alk mit Dem Wort Gjottez und anderen grbeimen Gaden vertrieben werben fie fúrdten fid) wenig für bem blojen Sduverot, ober gelibenen ©se:
fapoz, fondern baz einige alferfeiligfte $\mathfrak{W}$ ort Jesus, reann ezz nit mabrem ©flauben und reinem Şergen auzz gefproden wirb, treibet, jagt, und fdalagt jelbige in Die $\mathfrak{F l u d t )}$ :

Der Exorcist fan aud 3. Perionen bey lid baben, fie múfen aber einerley Nabmen baben, E. G. 3. múgen Jobanneş beiéen ober aud den Nabmen baben ©briftian, erftbemelde $\mathfrak{N a b m e n ~ b a b e n ~ z w a r ~ e i n e ~ b e j o n b e r e ~} \mathfrak{F r a f f t}$ Ley Diefem $\mathfrak{F}$ erdfe, bamn ber Menfd lan fid gleid fei= ner Seriligen $\mathfrak{T a u f f e}$ erinneren ezt tónnen aud brey Sieas mund in Dem Grayj feyn, oder brey $\mathfrak{U n d r a ́ a z , ~ f o , ~ D a f ~}$
 rung fürnebme und ber britte auf bie Sidter und ben Fiaud falbiten $\mathfrak{A d}$ tung gebe, womit er Diefe bóse Gseifter oder $\mathfrak{Z e u f e l}$ auß einander treibe, eez fellet Diésez aud) das drey, alf dic volffommenfte $\mathfrak{3 a b l}$ fúr.

In biefen 3. $\mathfrak{Z a g e n ~ m u f ~ a b e r ~ a u d ~ N B . ~ b e r ~ E x o r - ~}$ cist mit feinen ©efellen bag̉ Seilige $\mathfrak{A b e n d}=\mathfrak{M a b l}$ genie: fen, und zmar núdtern, fie músen aud bie Seit feinen Flud) von fid boten lafen, anfonften fennd fie in grofer
 gegen bie $\mathfrak{A r m e} \mathfrak{a u}$ úben.
$\mathfrak{F i f}$ (Gott mit unf wer mag micder unf fenn.
Bevor mir zu Dem Crayn fdreiten mollen mir ettlid)e Seril. Sprúde auß ber Şeiligen Cdrift anziegen; mit welden die $\mathfrak{T e u f e l}$ mann fie unz etipaß anfaben mollen zu paaren fónnen getricten werden.
1.

Dê Weibez ©ammen foll ber ©allangen ben• Sopf zertretten.
2.

Unjer ©ott \{agt, wann eure Súnben gleid blutroth madren fo follen fie bodf Sdinee weiß merben.

## 3.

Das Blut Jesu Ebrifti bef Sobneż ©fottez madt uñ rein bon allen Súnben.
4.

Gey getroft mein Sobn, beine Súnben feynd bir vergében.

## 5.

Jesus yon Nazaretb ein ßónig ber $\mathfrak{J} u b e n$.

## 6.

Jesus fprad zu feinen Júngern fo ibr ©lauben babet, tónt ibr Berge verfeģen.

$$
7 .
$$

Weine Šuilfe fommet bom Serrn, ber Simmel und Erben gemadt bat.

## 8.

Der Serr behúte mid por allem Uebel, ber Serr befúte meinen $\mathfrak{A}_{\text {lupgang, }}$ und Eingang, von nun an bif in Emigfeit.

## 9.

Sd erbebe meine Sadnde auf zu bir, ber bu im Şim= mel figeft, und Die ganke $\mathfrak{W e l t}$ regireft.

Nun folget ber Circul, in weldem der Exorcist nad, feinem ©rfallen, entweder allein oder mit feinen ©ifjels len, fikgen ober fteben fan.


Gz pflegen zrar einige in ibrem ©raís, aud bie Rabmen Derer fúrnebmften bósen ©eifter zu fareiben, es ift aber ladberlid) und wieber ©botteş Gebott, Dann fo lauten Die Worte: $\mathfrak{J d}$ bin ber Serr bein Gott, und aufer mir ift lein anderer eż ift vielmehr gefabrlid, wenn bu ber oberften Keufel Nabmen in beinem Srayß baft, weil bu ibnen barburd gleidfam eine Serrídafft úber Did einraumeft, ober mein? wie reimet fid Shri= flué und. Belial zufammen diepes aber muft ou gefteben, Dáß cine aufgemadte ©ade fey, dấ burd Sprúde Seiliger Sdrift melde in mabrem ©lauben aufgeiproden werden, die bojen Geiffer fónnen vertrieben merben,

Dabero traue Denen faliden $\mathfrak{z e u f e l z} \mathfrak{B a n n e r n} \mathfrak{j a}$ nidt, weldhe allerley Figuren der bỏ̉en Engel und ibre Caracteres in ibre Sirctel madjen, fondern jeģe vielmebr Dein $\mathfrak{B e r t r a u e n ~ a u f ~ G o t t . ~}$
$\mathfrak{W a n n}$ bu nun allez nad obfefdriebener $\mathfrak{W e i f e}$ zuge: ridtet und verfertigt baft, und Dir aud obberúbrteş அaud = Werda angefdanft, fo zúnDe zuforberft ben $\Re a u d$ an, und ráudere Damit ben Ernyß̂, unter bem ráuchern aber fprid folgendez ©rcbettlein mit $\mathfrak{U n}$ naddt:

Sperr ©sott Sabaoth! Du mádtiger Rónig uno $\mathfrak{B e b e r t f}$ der Der bimmliden Seerjdaaren! Der bu Der reinefte Geift bift, feegne biefen $\mathfrak{R a u d}$, Damit er dir
 menjdliden (Gejdledtaz und feine Gaufelenen in disjen Granj zu fommen fid unterftchen dàrfen, Damit unfer Fúrbaben, zu deinem $\mathfrak{l o b}$ und $\mathfrak{p r e i}$ g gereidye, jeģt und in alle Exwigfeit $\mathfrak{A m c n}$.

NB. Dieper Raud aber mús in einemt neuen erbes nen Gefáa doer Topf angezúndet werben weldjen ber Exorcist aud mit in ben Circul nebmen mus.

Den $\operatorname{Gran} \tilde{\beta}$ mū mann son neuem fauberen Sdreib: -ber Poft = Papier madjen, und babey wol in adt neb: men, baf mann bie Geifter ja nid)t anberft alz bey bei= terem Simmel, und im Sunebmen def Mondes̊ kefanóbre, bann wie oben erinmert, fo ferno die bóse Geiffer bey trúbem und unfreundlidem $\mathfrak{B}$ etter und Suff weit unge: ftummer und baronadeigter $\mathfrak{a l} \tilde{\mathfrak{E}}$ jonifen, $\mathfrak{j d}$ fie erfdecinen rool gar, und rathe idh Dir nid)t baf bu fie um foldhe Scit zringeft zu erfdecinen.

[^54]
## II. Ђerpentil'z fixwatze Magie. .

> Siforija=fritifde Borerinnerungen 子u Diefer ভdrift.

$\mathfrak{J}$
 fogenannte fdmarze Magie meinen Eefern obne $\mathfrak{A n f t o}$ und obne einige Gefalr $\mathfrak{l e i b e z}$ ober Scelen ganz mit= theilen fónnte. Sbne Sweifel entipradue id Damit aud Dem $\mathfrak{W} u n$ íde derjelben am beften. Um inzmiaden felbft ber Samadbbeit oder ber Befdrinftheit fein genomme: neठ̄ $\mathfrak{Z}$ (ergerníß zu geben, will id) die erften §. §. vom $^{\text {g }}$ magifden © $\mathfrak{c}$ ltus nur auşugżmeife anfübren.

Dabei mus id bemerfen, Dâs der Titel fdmarze
 in Diejen $\mathfrak{B o g e n ~ D u r d ) ~ D e n ~ \{ d m a r z e n ~} \mathfrak{F}$ ofllenfurften, fon= Dern $\mathfrak{U l l e s}$ im Namen $\mathfrak{G o t t e z ̇}$ und feiner $\mathfrak{b}$. Engel; ferner, ez wirb feine $\mathfrak{A n l e i t u n g}$ barin gegeben, $\mathfrak{B o j}$ fez ober $\mathfrak{A} n=$ Deren शadtheiligez Durd Ddmonifaje Șúlfe zu bemirfen, fondern bie Geifterbefdmodrungen, wovon bier allein bie ReDe ift, follen nur gefdeben zur Çbre Gottez und feinez grō̂en Namenz̄, zur $\mathfrak{F e r}$ berrlidung Der gottfeligen ©̧eifter: citirer, benen aud bie Beifter untertban feyn múfien, und zum $\mathfrak{B e f t e n}$ Der $\mathfrak{A}$ rmen und Šúlfäbebúrftigen, in

Dem Fall ndimlide, wenn bie befdmornen Geifter Die ge= foderten Eummen "ganz geborfamlid und ohne Saxdenfegung" yor bem magijhen fireife abliefern.

Die Sdrift gebórt alfo ganz unter Die Rategorie nidt Der famarzen, fondern ier theurgifden Magie, Doer ridttiger Deṡ theurgifínen $\mathfrak{\mu b c r g l a u b e n z , ~ m o v i o n ~ e z z ~}$ fid bier auz̧abließlid banoelt.

Jm orei und adtzigften Gtúct ber zu ibrer 3cit viel gelejenen Braunjdweigifden $\mathfrak{A}$ nzeigen vom $\mathfrak{J a b r e}$ 1748, fommt folgende literarifde $\mathfrak{Z n} \mathbf{n}$ rage vor:

1) $\mathfrak{W a b}$ foll Kornreutheri Magia Ordinis fúr ein Bud feyn?
2) ©xiffiret baffelbe annod in ber Welt, und wo fann man esf finden?
3) Wix lautet beffen volliger æitul, und waz if def= fen furzer Jinbegrif?
$\mathfrak{J m} \mathfrak{J a b r e} 1749$ lief Darauf folgende $\mathfrak{B e a n t w o r t u n g , ~}$ und zroar wie ces in den eben genannten $\mathscr{A}_{1}$ zeigen beifit, gon vornebmer Ђ̧and aus Wárzburg ein - nainlid "Dás bei dem ßeridterftatter zu $\mathfrak{W}$. wirtlid ein 氏xem: plar von Sornreutheri Magia Ordinis vorbanden fey, meldeez folgenben Titel fúbre:
" Nobilis Johannis Kornreutheri ordinis s. augustini Prioris Magia Ordinis Artium et Scientiarum Abstrusarum. Anno Post Partum Virginis 1515."
"Das Manucript ift, wurbe weiter babei gemelbet, in f(hled)tem $\mathfrak{L a t c i n}$, und jour mit arabijden Budjfaben,

 febr vielen $\mathfrak{R o f t e n}$ bon einem fidderen Srte befommen, und ezz befindet fict bermalen in folden Şinden, auş weldjen eß, wie der $\mathfrak{B e f i z g e r , ~ e i n ~ i n ~ o m n i s c i b i l i ~ C u r i - ~}$ osissimus, f(dreibt, um Geeld nid)t zu bringen ift, we: ber gegen binlánglide Caution de restituendo, nod anjonften auf irgend cinige Weife; dod mirb baffelbe burd einen ber Sade fundigen freund einfeben zu lâen, gratis, aud wobl eine $\mathfrak{A b j}$ drift Davon fu nebmen, jedod bifjeß unter febr widtigen $\mathfrak{B e d i n g u n g e n , ~ i n ~ e i n i g e n ~} \mathfrak{F a l}$ : len aber gar nidt, erlaubt."

Diefez̧ bier fúr fo auserorbentlid rar auḃgegebene *) Manufcript, belige nun aud) id), (freilid) nidt baş bier genannte, mit arabifden Budftaben gefdriebene, aber cine volffommen damit úberein ftimmende $\mathfrak{A k}$ (drift) und mill eż im folgenden $\mathfrak{T b e i l e}$ genau bejadreiben, oder viel: mebr einen ganz volftindigen $\mathfrak{A} u \mathfrak{z}_{\mathfrak{z}} \mathfrak{g}$ barauz mit=, theilen **).

Bergleidt man nun diefe Rornreutberifde Magia Ordinis und unferen Serpentil mit einanber; fo findet man bie gróste $\mathfrak{A}$ elylidfeit zwifden $\mathfrak{B e i d e n}$, aljo, baf beibe Sdriften beinabe nur alz cine verjdiedene Receniion eineż und beffelben Madmeertż betradtet mer: den tónnen.

Welde von beiden nun bie áltefte ober uriprúng: lide fey: - modfte fabwer zu beftimmen fern.

[^55]Serpentil ift bem Titcl nad im $\mathfrak{J a b r e} 1505$ ju Galgburg gedrucft erfdienen, Rornreuther Dagegen ift, fo viel id meif, nie georufit morben *).

Sn ber $\mathfrak{B o r r e d e}$ zur Magia Ordinis fommt baz $\mathfrak{J a b r} 1495$ vor, morauzs man auf ein frübereş $\mathfrak{A l t e r}$ diejer Sdarift faließ̧en fónnte. Sit indé̄ bas oben genannte, von Rorneutber felbit berrúbrende Manufcript sie altefte,
 Sorpentil'z jawarze Mayie ibrem Kitel nad von bóberem Alter, und batte eber, alz 尺ornreutber exiftirt.
$\mathfrak{A l l e}$ diefe $\mathfrak{B e m e r f u n g e n ~ a b e r ~ m e r d e n ~ D u r d ~ b e n ~ U m f t a n d ~}$ zmeifelthaft ober vielmefr geradezu umgeftogen, daf 5. foroohl auf bemnzitel, als̃ unter ber Forrede priefter Der Gefellidaft Jefu genannt iff. Sollen bieß bie Jefuiten feyn, fo gab ez 1505 poldele nod nidt. So: $\mathfrak{n a d}$ múpte 'baz $\mathfrak{J a b r}$, mie'z bei bergleiden © Sdriften
 zuftatten, abjidtlidy unridetig angegeben fenn, und bann Dúrfte Serpentil Dod) viclleidt ant Enne weiter nidtz,
 viel ift gemiás, bodeff felten ift oaz $\mathfrak{V u a d}$, und pelbit

[^56]Sauber jacint ezz nidt gefonnt zu baben, beun er nennt ez̊ nirgendez.)

Folgendes ift sie oben berúlrte Stelle auz Der $\mathfrak{F o r s}$ rede von Rornreutber. Der $\mathfrak{B f}$ verfidfert, DaE er fid in diefen Bogen nidt mit leeren Speculationen bejdiftige, minime, fagt er, sed sunt veritates absconditae, quas ipse sum expertus, etiam multos per anısos exercui, et quamvis ideo persecutiones magnas perpessus, non tamen quidquam me impedire potuit, quo minus ad hanc scientiam pervencrim. Multo minus quis patet, me meam ipsam gloriam quaerere, sed hoc fit in bonum proximi. Hanc ego autem artem, in Oriente versatus, a celeberrimo Mago, Thagi Alfagi, Arabe, per suam Cabbalam multa hominibus revelantem Arcana, A. 1495 didici. Quilibet vero, hasce exercitaturus artes, antea se precibus et mente imperterrita muniat. Nam sine conjuratione et spirituum concursu plane nihil effici poterit etc. etc. Und dann feggt er nod zum Sdluß hins $\mathrm{z}^{u}$ : Tandem ideo hosce Characteres, scilicet arabicos, adhibui, ne omnes promiscue legere queant, nec sibidamnum magnumipsiafferant. Vale.

Sie Gade ift an fid nidt febr midtig, jedod für Den Riebbaber foldder literarijajen Eurioitaten, ja felbft fúr Die Gefaidte dez 3aubermefens oder viel: mebr Der $\mathfrak{Z}$ beurgie in Deutidland, nidt ganz obue $\mathfrak{J n t e r e f e}$. Wảre Şerpentil die áltere Sdrift und obne Senntnif yon Rornreutber verfertigt; fo liefe fid Darauz auf Die $\mathcal{M}$ Ifgemeinbeit und Uebercinftimmung gewiffer the: urgifarer Principien, wie foldfe forobl im Srient, ala
in Guropa zu jener Jeit berriditen, nidt ofne Grund ein ©djlus ziefien. Dern baf Serpentil yon Kornreutber pollt benugt morben jeyn, lifit fid) nad) ber Borreoe zu friacr Magia Ordinis nidtt mobl annebmen. Jnjwiaden findet, wie bemerft, zwijden dem angegebenen $\mathfrak{J n h r}$ 1505,
 cin biftorijuer Wideriprud) ftatt, der in Die $\mathfrak{A}$ ugen fálut. $\mathfrak{J i t}$ Daz $\mathfrak{B u d}$ dod vielleid)t to alt, alz ez bie $\mathfrak{J a b r} \mathfrak{j a b l}$ madt, und gluubte ocr unmifiende fpitere ⿹\zh26erausgeber ibn etman nit jenem 3 ujaze nur megr $\mathfrak{A}$ ajcben zu veridatifen?

Dod Dem fey, wie ign molle. WEir mollen nun obare weitere Bemerfungen Das Buth jelbit náber betraditen.

Der volfrindige $\mathfrak{Z}$ itel deffelben lautet alfo:
"Dez hodmúrsigen Herpentilis, Der (Jejellid)aft Jefu Pricfterz, furker $\mathfrak{B e g r i f f}$ Der úbernatúrliden fdmargen Magie, entbaltendt Bejdmodrungen und Namen ber midutigften Geifter und deren Siggeln, oder baş Buck der fturfiten ©beifter, eroffinendt dic grôen Seimlidufeiten aller ફeimlidjfiten. Salg= burg im Sabr 1505."
Die 3 orrede beginnt alfo:
Das bie Magie eine der grósten und vornefmiten
 Den ©dlógel zu Diefer unvergleid)liden Wießenfinaft be= fitget, ift für allen zu loben, und ber glúdficligfte fúr allen zu f(hảgen; Dann alleze, waẻ er múnjdet, fann er Durd) Die Graft biejer tiefiten Wickenjaft von Den ©eis ftern erbalten.

Und obgleid dic siselt mit vielen dergleiden Mani:
 fabrnún, daís die menigften davon einige Grait baben, und madjen ibren Meifer und (Gejellen \{d)amroth, Dann Dic $\mathfrak{W i e f e n f d a f t , ~ G ̧ c i f e r ~ z u ~ b e f d u s i e n , ~ b e f t e b e t ~ n i d b t ~}$ in vielen und Groftribenden Worbien, fondern in ver: borgen und nurbenen Geifternbefannten, ung aber unbefannten Worten $\mathfrak{A}$. F. w. (Dalber alfo die fremben barbarijgea Worte, moruber عucian fibon fo fegr fpottet!)

Dam fitrt ber $\mathfrak{B f}$. fort:
EFin bergleidien Bud, alf meldhez daz Goldt an $\mathfrak{W e r t b}$ weit $\mathfrak{u b e r f e i g e t , ~ l i e f e r e ~ i d ) ~ b i r ~ b i e r m i t ~}$ in die Shinde, cè ift juar flein, enthaltet aber alle beims lidfte (bebecimnúpe.

Bor Beiten if ez in arabifher Sprade bejdrieben, von mir aber inz Satcinifde úberjeşet morden und alio zmar, Daf id Die Beidmórungen, wie fie in dem aras bifden Original lauten, unveránoert gelafen babe *).

Berwundere bid aber nidt, geneigter $\mathcal{E c j e r}$, úber die Fürke diejez Bůdleinz, dann diçe ift daz mabre Zeidjen berley Búder. Sie Magijde Runft will mebr nidt baben, Dann willftu 子. E. Gbbren und Wủrbten, Beld und $\Re$ eidthumer, $\mathfrak{j a}$ alle Wießenidanften verlangen; fo merben sier bie Geifter, weldye bu burd bie Suilfe
*) 2lio auch biefes apolrophiifde Probuft war uriprintglist ar at bifd geidrieben, ward 1505 von Scerpentil in's \&ateiniiche, und vielleiat breigig Jabre fpater, als der $\mathfrak{H c b e r f e g e r}$ vicllecias mirflid jur Gefellitaft Sefu gehorte, von einem Maberen in's Deutiche úbertragen, ber unmifiend oder unáberlegt genug mat,
 fung Des Midtheres.
 verjitafien 2c. 2c. 2c. *).

Dann feģt er zum © $\mathfrak{C t u}$ (us nod binzu:
Sid jelbf babe MUezz joldees erfabren und fann alfo alz ein Eirfabrner vot der ©ute diçez Búd)leins reden und foldeez bezcúgen.

Siemand aber, wer er auch fey, foll ind unter: ffelen, die bierin entlattene Beftmodungen ohne ©reif flarlid und mit lauter ©timme zu lefen, wenn er nidt feinen Bormis tbeúer be: zablen, und fid felbften zum Untergang feyn will. Dabero bitte und vermabne id) alle Refer Diefce
 nod verftecten und wobl verwabren, daeß Wert aber vor: ficthtiglid wie.ezz vorgefdrieben, tractiren follen, alzzs Dann mird unter ©ottez Dez 彐Mfmadtigen Beyftand und Die friftigiten (Sebete alles nad NSunid gehen, weldees id) Dir von Serkgen múnide, boffe und verbeife. Vale.

Gegben ©alßburg den 28ten Sulio 1505.

Fr. Herpentil

ausber Gefellidaft Jefu.

Sauber fúbrt nie dbnlidx Dinge auş bergleiden ©drifen an, obne fein: der Serr facle did, Sa:

[^57]tan! doer eine dinnlithe erbaulide flogifel binzu zu fü= gen. Wir mollen die Gade rubiger betradten, uno obne Surn und $\mathfrak{B c i f a l l}$ den $\mathfrak{J n b a l t}$ dez $\mathfrak{B u d}$ zz vernefomen.

Su denen mayijden Mroben, beiftes im 1 teli 5 ., ift allczeit baé erfte und notthigfte Etúá dic formirung cinez ©reifeg, dieweilen dyne Denfelben Niemand yor den bifen Getiftern bejdunget und fidher ift, alk welde dem menjdlid)en (Gefdledft fretiglidy nadf)freben.
 ncbft einer $\mathfrak{A b b i l}$ bung befiflben.

Ěr foll namulid auş Junyfern = Mapier, in ber Breite bon neun Fuß , vom Bieifer gemadt werben, und einen Doppelten Rand, oder zweifade Cinfafung baben, in welde ©einfusung mit meiffem $\mathfrak{Z a u b e n b l u t ~ d i e ~ f o l g e n d e n ~}$ Namen gefdrieben werben múfien, und zwar bon der Sinfen zur Fiedten, und jo daf zwifden jeden Namen ein $\pm z^{u}$ ftchn formt, alfo námlith: Elohim. $\pm$ Adonai. $\ddagger$ El Zebaoth. $\ddagger$ Agla. $\Psi^{*}$ ) Jehovah. $\ddagger$ Alpha. $\ddagger$ Omega. $\ddagger \mathbf{O m} . \Psi^{* *}$ ).

[^58]Smi zueiten §. ift sie 凡coc tavon, baf der Meifer cin Ctoálecin (oocr Stáblein) von Saafelbolz gefthit: ten, brben múfe, auf weldes folgende Worte múpten ein= gejdnitten uno cann mit wrificm Taubenblut (mit dem But von einer weiffen $\mathfrak{T a u b e ) ~ n u घ z e j ( d ) r i s b e n ~ w e r b e n . ~}$ Die $\mathfrak{W}$ orte find: Jesus Nazarenus Rex Judæorum.
(Daffelbe fommt aud) in Rornreutber'b Magia Ordinis nor, jroed, mit bebeutenden $\mathfrak{A b r o c i d}$ ungen. Nath Sornreutber foll bae 3auber = Stibden von \&ben=
 fobert aud aufirbem nod cine Etange, melde mit ben von ithr vorgeftricbenen Sbarafteren am भano dez magijden תrci, ez aufgerid)tet merben foll. Das Şolz $z^{3}$ Dicfer Gtange oder Diefem Wanier mué nad) ibm am Seriduo geroadjen feyn, menigfenz máre eż fo am fidjer: ften. Unter Dem wicierboblten $\mathfrak{B e r}$ ipreden, im 11 cin $\mathfrak{I b}$ cile ausfubrlide Fiadrid)t son Forneretber zu ertbei=
bat's mit bicfem gebeimnifuollen 0 um ju thun. Denul Da beigt's: OUM hoc verbum (esse) adkit ut sciveris, sic tò maschgouli fac, (de eo meditare) quod ipsum hoc verbum aodkit est $\mathfrak{u}$. F. w. Dentu Dicicingen meimer Qejer,
 fenung des Supnef'bats unbefant ift, berdin an Dicier Probe gemig babet und nicht miber verlangen. Eonf merden im Dupueflyat mumbervolic Dinge voil dicicm OUM ges rúbint, i. ל3. pag. 15. 206. 265. 5it3. etc. 24quetil madht bei lentictar Ctelle Die Wimeriung: Nomen OUM pronunciatur tribus temporibus, quasi $0-\mathrm{U}-\mathrm{M}-$, veluti tres syllabas ducendo. Diff MUes madt midy geneigt, Das mir unbefanute 0 m im magifden ßirfel für bicice getheimnif: reidhe, nach Der Gudiditen (5citerichre Das gantic ESeiferreid

 ibre Dffinbarungen in Eifalten bigum.
len, bemerte id) nur nod, dan er bie $\mathfrak{F B o r t e}$ J. N. R. J., weide auj ben magifaen Stab fommen, unmóglid von feinem arabijden s)icifer $\mathfrak{x G a g i} \mathfrak{A l f a g i}$ baben fann, fo wenig folde in ⿹\zh26erpentil'z arabifdem Sriginal ge: ftancen baben fonnen, fallz ezz nidt bon einem ©brifen berrúbrete. Sbne Sweifel waren fatt beifen yon dem
 med fein prophet gebraudt. Sjier aljo die erfte euro=
 fdin $\mathfrak{T h c u r g i e}$ in benden ©driften!-)

Der britte s . Gandelt yon ber Яappe, welde Der Befdmerce mifrend ber Gitation tragen poll. ©ie poll cbeafallis von Sunajicn = Papier unt binten fdroarz, vor: nen aber weif jenn, audh múnen gemine (Sbaraftere mit Dem Blut von einer weifien Taube darauf geidnrieben wer: den. Şerpentil gibt sie $\mathfrak{A b b i l}$ oung Davon, welde mir im IItan Sbeile mittheilen mollen, ba bie 3eiden won ben gerwitnliden abweciden, und morgenlándifden ©se: fdemad zu verrathen idscinen.
$\mathfrak{R a d}$ bem vierten $\wp$. foll ber Meifter einen langen fabmarzen भod, ber biz auf bie Gdube gebt, anbaben,
 Sungfern = papier gemad)t, tragen, worauf wicber ge=
 mit Dem Blat von cincr weiffen $\mathfrak{Z a u b e}$ geffrieben wer: Den múficn.
(Jicr jinden wieber $\mathfrak{A b w e i d}$ ungen gwifden Soerpen: til'n und Sorne mus ber ©bifitercitirer einen beiliaen orientalighen SJauptidmuaf (coronam) auf Dem Saupte baben, und sor ber $\mathfrak{O r u f t}$ mit einem Sdjilde verfach fenn, mornuf

Die $\mathfrak{R a m e n}$ ber vier Evangeliften geidhrieben fteben $2 c .2 c$. $\mathfrak{A u g e n f a ̈ l l i y ~ w i e b e r ~ e i n e ~ d r i f f l i d e ~ 2 i o d i f i f a t i o n ~ f e i n e r ~ m u = ~}$

8. 5. Muptou bas Sigill oder ben eigentliden Titul und $\mathfrak{W e}$ efengeit sefjenigen Sbeiftez, welden Du berufen willft, mit תoblidywargen Rabenbluth auf ge= (d)wirktez Sungfernpapier \{dureiben bndt an ein Saifets fróalein auflangen an dem Fiand des Graijez, wie fol= gendte Figur zeiget. (2fud) diefe Figur if in orientali= fdem Gefdmaf, eben to wie bei Rornreutber, und
 fagte, beip̂t es meiter, mús gejudht und zuredt gemadit werden im Nicumond, oder Mittroodz oder Frentagz, und an deinen Ctundten, welde dicjen Planeten nebm: lid bem Mercurio doer der Venus gerwidmet fenndt, alf meldecz man auß ben aftrologifden Búdern genugs fam erictien finn.

In fedzaten §. wird vorgcidrieben, Der Meifter múffe entweder alle in feyn, ober, wenn Mebrere babey fryn bollten, fo mufte die 3abl allegeit ungerad fenn.
§. 7. Sierzu wird erfodert ein fifterer und ennfamer
 werden, fo mú Eag æett gezen ©onnenaufgang geftel: let werben, bie Zubur doer ein Fenfter mues offen fteben,

 Daf dic Probe unter freyen jximmel in denen vom $\mathfrak{A n g e s}$ fiidt, Grefor und Berftoruna ber Menjaen befrenten


Sierauf folyt num dag Recept zu bem bei ber Eita= tion nétbigen Fiaudiverf, mit Der bejonderen Wor:
 alle von ungleidem Gsemid)t feyn múpten.
$\mathfrak{J m}$ adten s: wirb von ber gebdrigen 3eit fu ben Эerjuden gefandelt, úberein ftimmend mit Rornreu: ther'n und ben Borfariften in almsiden magifaen Sdriften.

Dann beift cez §. 9., ber Meifter foll vor $\mathfrak{U n g e f}$ ung
 Denen Geiftern tractiren wolle, bamit in ber ©adec feine $\mathfrak{B e}$ ftibrung oder $\mathfrak{B e r m i r r u n g}$ gepdebe. Dabero fo muf ein Meifter cin ridtiger, berbbafter und uneriduradener
 ler bat; bann bie ©itirungen múfĩen mit lauter und un= terfdeibendter ©timme Nadbruaflid gefprodjen merben;彐Ule Gefellen reden lein $\mathfrak{B u r b t}$, fondern ber $\mathfrak{P e i f t e r}$ allein foll fid unterftelen, bab Befdadift zu tractiren und mit benen ©acifern fpredjen.
$\mathfrak{A u z}$ Dem folgenden zelynten §. fieft man, waz bie Siegel bebeuten, und daf bie Geiffer, wenn'z gilt, mit dem gelfdrigen $\mathfrak{N a d}$ brucf angegriffen merben, wo ber Sdjerz von beiben Theilen aufbort.

Wannen nut, beift czunter anderem da, ber Mei= fier ein (Gefduift bat und tractiret, meldees bie Geifter wieberftrebig jeyndt und nidt erfüllen wollen; fo neyme er feinen Stefen (ben S. 2. befdricbenen 3 auberftab) und rúlire und falage Damit Derereflbigen Siggeln, und nähere Diefelben (Sicgeln) zum Feuer doer Roblen, mit benen ber 凡auct gentadt worben, und lafe fie gleidfam nad und nad) beis merden und brennen, und fie merden ibm alfibalden und jogleid geforfalm fern.

Sierauf fángt nun gleidjam ber zweite $\mathfrak{T b e i l}$ ober


Naddeme nun, beif̣t es̀ weiter, - Diefęz ひullez redt und wobl zubereitet und verorbnet norben: fo joll ber Wreifer entweder allein, ober mit feinen Gejellen in ben Graiz̆ gehen, und im Einyeben fpreden folgenbermâen:

Harim. Karis. Astakas. Eneth. Miram. Baal. Alisa. Namutay. Arista. Kappi. Megrarath. Sagisia. Suratbakar. .

Folgen jezo die Citationen, $\mathfrak{R a b m e n}$ und Siglen derer Geifter, welde bierourd gerufen undcitirt werben fonnen.

Siegel bezz Fúrfen Amazeroth.


Grffe Citation.
Desz F̛úrfenz Amazeroth Alip Hecon Anthios ô Haram milas Helotim Amazeroth alget Zorianoso, Amileck Amias Segir Almetubele Hali merantankap, Acajachzai, Revifianthus Apalkap Karzmat Apericha Alenzoth Fiustat Alasâff Elgabzai Haram Abolilpaim Erasin Aresatos Astar Talmasten ô Haram milas Helotim, ô Amazeroth 6 Haram milas Helotim, ô Amazeroth Om.

## Jweyte Citation.

Deż Fúrftn Amazeroth Aritepas Gusiri Hecon. Jip Alperiga ô Amazeroth Rabet Almetubele Syrath Aleklar Karim Alderez Altemelmel Cadir measdi Algis Nifar Alichim Kazar Halat (acharmou Zocha) Berasontus Algis Aledar Kirasothus Alchantum joradip Falasi Alasaph Huri Adeuba jasath Astar Barus Amilexamar medu Almuten Alenzod Negimaja, ô Haram milas Helotim ò Amazeroth.

## Dritte Citation.

Desz Fúrftenz Amazeroth Albantum, Alenzod Amazeroth Hecon Alip Amileckamar Alpericha Algir Filastarus Aledar Syrath Algugarum Berumistas Legistus Bchamitar Sicla Acharmonzocha comir Kuppa Taslary a Aronthas Baracasti Hemla omysyrath, abdilback Annlexaman Alcubel Tharis Algir Alasaff magostar magin, ô Haram milas Helotim ô Amazeroth.
©obald dic (sseifter in fietbarer menfdilider Geftalt eriderinen, fo muẽ Eic ber sdeifter anriden und fragen, ob lie diejenigen feyen, weldee von ibm citirt morden'? und wam der (Jsift foldes mit $\mathfrak{A l u f l e g u n g}$ Der Sinde
 frellen, auj nadfolgende 13 eis (mie am Ende zu feben) ben $\mathfrak{F u r f f}$ : Amazeroth aber frellet or abjonderlid auf folyend: weip:

Karis Helotin Latintas, ô Amazeroth milas Arintha Zabarath Nimas Amka Solitkaryplos Zarabai.

Radbem er diefez gefproden, fo merben ibn bie Geifer fragen: warum man ©ie gerufen? algbann ftelfet
ithen ber Mrifter fein ©efodaft vor, und, wann fie es erfúllet doer zu erfúllen verfprochen baben, folâe er fie, wie am Ende geiagt if (fiebe baz leste Blatt) geben. Diejen aber bejanderz auf folgenbe $\mathfrak{U r t}$ :
Valedictio Amazeroth.

Sarmisteras Labyratha Asanta Banta Kalas. Tyrantus Karisis Aristai Amazeroth Aliasi ancestherisatos ô Haram milas Helotim Arastaton.

NB. Diefe Sandlung (mit $\mathfrak{A}$ fflegung Der Sánbe auf Daz Stoditein) fann aud mit Den Geiftern geidichen in Begebren und ©efdaften, weldhe zu ibrn Erfúllung etroas 3 eit erforbert; dann alfo wird Der Meifter jeines Wutidnezs fidjer jenn.
$\mathfrak{D a b}$ Sigill Phisazeroth.


Citation Phisazerotl.
Alip Hecon Anthios, ô Haram milas Helotim Perifiantum Alasalf, Haram Astar-Ludip Phisazeroth media dosta Arasistatos Falasi Algir Abdilback megastar. Haginsusta Parit Hemla Patustaba amagerim Kalip Kisolastas Agiastra Alectar Algir Altemelinel Alperiga, ô Haram milas Helotim, ô Phisazeroth.

Daz Sigill Reymonzorackon.


Citation Reymonzorackon.
Megasas gelem alip Hecon ô Haram milas Helotim Reymonzorackon negiras Halai amith Aresatos gemastas Permasai astar Aluchaz Hacub Salalaga Almetubele alcubel Algir measti Rabol Haguisi Tirchasatus megaolon alasaff algir abolilback mirastatos Alenzod medagasi Reymonzorakon, ô Haram milas Helotim.

Dab Sigill Amileckar

©itirung Amileckar.
Hemogit Hecon Alip ô Haram milas Helotim Amileckar, Fisalmaz, Alenzod Alenbel algir

Sarmistaros allasat abelilback Gusarasch Heam Diastrasas Dolasai Bedaram Hevic julein megasthar Helibistan, ô IIaram milas Helotion ô Amileckar.

EGE folgen nod andere Sigillen der ©eifter, weldhe Durd) folgenoe $\mathfrak{B e}$ (dmodrung berufen werben.

NB. Dic Sigillen und গabmen bicfer ©reifter fenno nad) ber Sromuny von ber Rediten zur Qintien, Damit ou aber nidt feblen fanft : fo fegen wir bir bie Situl úber die Sigillen mit der $\mathfrak{Z u s l e g u n g . ~}$


Sigillum Alenzozoff.


Die Citation Alenzozoff.
Magabusta Berenada Sarmistaras, Gorisgatpa Helotim Latintas aciton aragiaton Amka jaribai untus gilgar Kipka Selingarasch albera Labon Gimistas Kateraphas Amegiorith miagastos

Diadras Ratislar Dalasam Hagaigia Belzophcion alip ô Haram milas Helotim ô Mirsalckon, ô Razerackas, ô Alenzozoffantios Guscharas Alenzod algir Rabet Almetubele abdilpack mirastatas alasaff algir melgastar Joradip Falusi Zorionoso Alyct Kapkar Imar abdilbaim Erasin Fiaseax albirastas refiviantus Berapky Kagop Haram abdilbain Erast Zakorip arestas Tamachen ô LIaram milas Helotim.
Stellung ber Geifer.

Harim Kesit amogar Baal mamutai arista Kapi Segirit Beranathus Cosastus mego Supat almargim Rargastaton.

## 

Dedarit Labiratha asanta banta meles Kalas Hemostar aenat astaros Bedarit Eneth Elmisistas almiranthus Joratkar, Karisastaros alim mirum anasterisatos ô Haram milas Helotim, ô Haram milas Helotim.
$\mathfrak{B a n n}$ ber Meifter mit feinen Gefellen aub bem Greis tritt, fpridt er Folgende:

Begariston alengib Harim Beakim Hingultas mesar Kayrap Permagostus aganton Badanky Gragaim Bemtastoras argiutj.

$$
\mathbf{F} \mathbf{i n i s} .
$$

Wit biefen $\mathfrak{F o r t e n}$, womit ber Meifter auß Dem Sreife tritt, weldhe nud kei Sornreutber vorfommen, jecod wie bei den Sitationen und ber albsanfung mit
manderlei $\mathfrak{\text { Ubweidungen, }} \mathfrak{z}$. $\mathfrak{B}$. Begarisdon, alengipp Harim gantal sataiblaki imtilgilnas mekar'u. f. f. mit Diefen $\mathfrak{B}$ orten endigt fidh Die Serpentilifhe fatmarge Magie, und wir baben, wie unfere $\mathfrak{l c}$ erer begreififen, in Der $\mathfrak{T h a t}$ fein Wort binzu fu fek̨en.

Nur daz Çinzige bemerfen mir nod zun ©dlua gegenmåtiger $\mathfrak{A b t b e i l u n g}$, Dãe wir in folgenden $\mathfrak{I b}$ beile, Da ez dicçmal der Raum nidt geftattet, namentlid and insbefondere yon ben (xeifern, beren Siegel wir bier fennen gelernt baben, beftinumte Nadrid)ten auė ber ủber: finnliden $\mathfrak{W e l t}$ mittheilen rollen - wie mádtig $\mathfrak{J e b e r}$ derjelben ift, úber mie viele £egionen Jeder gebietet, wie Scber erideint, weldacrlei Gaben Эeder bat und mittheilt u. f. w. Wir verbanfen Diefe tiefen Erfenntniffe Regin= ald Scot'z (Dezz geiftrollen Befanpferz der Serenpro: ceffe in England) Discovery of Witcheraft Lib. XV. Cap. II., fe mie diefer dief Secretum Secretorum nad feiner $\mathfrak{B e r f i d}$ erung aus einem 1570 mit \{d)ónen \{dmar: zen und rothen $\mathfrak{B u d}$ ftaben gefdricbenen, und yon T. R. uno J. ©odiar ž zu\{ammengetragenen Zauberbud gefdópft $\mathfrak{b a t t e}$. So commandirt Fúrf $\mathfrak{A m a z e r o t b} \mathfrak{z}$. $\mathfrak{B}$., der auch bie Seerzoglide Wúrbe befleidet, und einen aufer: orbentliden bellen Flide in bic Sufunft bat, fedszig Segionen, und erfdeint in alferband fúrdterliden Ge: ftalten, wirb er jebod) gezmungen, fidh als Menjd Darzuftellen, fo trígt er gemeiniglid eine Natter in Der Sand. Uber wir muifien abbreden.
$\mathfrak{D r i t t e} \quad \mathfrak{A}$ btbeifung
Actenfúafezu einer Revifion dez Sexens prozeffer enthaltend.

$$
\backslash
$$

## I. $\operatorname{Actenmásiger~} \mathfrak{B e r i d t}$

eineza por ben Ganerben der faiferliden freien $\mathfrak{B u r g}$ Rindbeim in Den $\mathfrak{J a h r e n}$ 1631-1633 gefúbrten Sexenprozeffez.

§id madje unter einer Menge nod ungedrudter Şexenprocefie, welde id beifige, mit einem Sexenprocés Den $\mathfrak{A n f a n g}$, ber in gewifiem Betradte ganz ummidtig弓u fern fdeeint. Gą find arme, unbefannte und unbcocus tende פlerfonen, yon denen ez fidh bier bandelt; es
 $\mathfrak{B u b l g e i f t e r n , ~ n i d t s ̧ ~ v o n ~ S e x e n t a ́ n z e n ~ u n d ~ W a l p u r g i g : ~}$ mallfahrten in Dem Proceffe vor ; es fpielt fein berúbms ter Redtảgelelyter, Der Fúr oder Wiber bie Sadje mar, Darin eine $\Re$ olle; feine bejonderen $\mathfrak{B o r f a l l e ~ b e i ~ b e r ~} \mathfrak{J n s}$ quilition, ober auf ber Folterbanf zeidnen ign aus; fein eingebobltez (Gutadten eincr Univeriitat, fein Urtheil eineż berúbmten Sdópfenftublzz, bergleiden in fo vielen anderen, und jelbft in Dem fpiteren \&indbeimiqden Serens procép vortommen, movon id in ber Damonomagie einen $\mathfrak{A}$ uజzzug geliefert babe: nidit ben allew bem madnt ifn merthourbig.
$\mathfrak{A}$ ber eben Dezzegen ift er in feiner $\mathfrak{A r t}$ widtig, und ebendes̃wegen theile id ifn mit.

Man fieft bier brei arme $\mathfrak{W b e b e r}$ nath einem Sabre
 meís oder fagen fann, waz fie denn Bójcz, oder Зau: berbaftez getban baben. Dá cine perfon, die im Frub= jabr langere ober fúrzere 3 cit $\mathfrak{a u f}$ einer feuthten W3iefe figt, einen Beinidaden befommt; Das ein einjultiger Tropf, ber mit $\mathfrak{U n g i t}$ bei eincr alz J̄exe gefủrd)teten alten $\mathcal{F r a u}$ borbei geht, auf dem Blatteiz fillt und ein Bain bridt; Dñ ein Rino, beffen Ropfbebecfuny von cincr neugicrigen ober neididden $\mathfrak{F r a u}$ betrad)tet und gemodelt wird, furz darauf (man verzeibe den $\mathfrak{A}$ (usbruafi) cinen Grindfopf befommt: - dazz find $\mathfrak{A l u c}$ é fo ganz natúrlide Dinge, dás man nidt begreift, nod jiat's flar madien fann, wie Dergleiden 3 ufálle arme Menjden in Unterjud: ung bringen, ja folden zulegt Den Sopf foften fonnten. Uebnlicher $\mathfrak{A b e r g l a u b e , ~ a l z ~ w i r ~ i n ~ D i c j e m ~ p r o c e f f e ~ f e b n , ~}$ berridt nod jeģt úberall auf dem lande, und ez merden nad meinen eingefammelten Grfabrungen wobl menig Derfer fern, worin fid nidt eine, oder bie andere Sere wie bic gute $\mathfrak{W o m p} \mathfrak{A} \mathfrak{n n e}$ in Diejem $\mathfrak{P r o c e f f e} \mathfrak{b e f i n =}$ Den follte. W3dren Die $\mathfrak{R i d}$ ter nid) aufgeflister uno menfdlider, alz zu jener 3eit, und wúrben תligen ber $\mathfrak{A r t}$, wie fie bier borfommen, nod) yon folden an= genommen; fo fonnten nod) bié zu diejer Stunde úberall abnlide $\mathfrak{P r o c e f f e}$ fatt finden. $\mathfrak{F n}$ ber $\mathfrak{T}$ bat fanden Der: gleiden Mrocefie biz weit úber bie Şalfte dez verwidenen $\mathfrak{J a b r b u n d e r t z ̇ ~ b i n a u z ~ n o d , ~ b a u f i y ~ f a t t , ~ n a d j o e m ~ D i e ~} \mathfrak{A n}=$ flagen wegen Zeufelzbủnonifien, Sjerenfabrten u. f. w. yon ben (Geridten fibon lange nidt mely angenommen murben.
(berade alfo eineş Scexenprocefiex aud) "Der" $\mathfrak{A r t}$
 mozu mir durd) die Зauber = Bibliotbet Beitrage zu lie: fern uns verpflidtet baben, anfiellen, und eine vollftáns Dige ©sejaidte diefez bunflen $\mathfrak{z b e i l b}$ ber allgemeinen Filfergeidid)te fdrciben mill. Cin Yorocef ber $\mathfrak{A r t}$ ver: anidaulidt den Sexenprocé fo wie ben Sexenglau= ben in feiner gemeinften roben $\mathfrak{U r t}$, und ift alz bifto: rifalez, actenmásigez Beippiel ciner ganzen (Gattung jener eridrectliden proceffe fúr ben ©efdidatidereiber darum febr midtig.

Ferner, daß diejer Sexenprocés aud jonft nod inte: refant if alz Eittengemálofe jener 3eit, alż ur: fundide Belege für bie anardifde beflageng:
 ooer ganerbliden Srten u.f. w. erbellt auß feinem Snbalte.

Endid) muf er fúr biejenigen, fo meine Dimono: magie gelefen baben, ein náberez $\mathfrak{F n t e r e f e} \mathfrak{b a b e n}$, weil Defielben in jenem puiteren, in anderen $\mathfrak{S}$ infidten aller: singz weit widftigeren, 乌oroceffe vom $\mathfrak{J n h r e}$ 1661, mebr: mals Grmaljnung geiddiebt. Wielleidt verbient aud nod bemerft zu werden, dás diejer Sexenprocéf, wie fo viele andere, mitten im oreifigidurigen Rriege fatt fand, ein Waar Gabre frúfer, alō Rinobeim geplindert, zur Sadife abgebrannt, und darauf von der Meft beim: gefugt murbe. $\mathfrak{A d}$ )! es iff fo! - $\mathfrak{G k m}$ Die $\mathfrak{N o t h}$ dit
 gemeiniglid felbit erft redt jauer.
 Qrdib bon \&indbeim befindliden bandidriftliden ©ammlung alter $\mathfrak{U}$ rfunden, Notigen uno ふeit=
vorfalle genommen, weldef f(bon um ifres Titelz wil: len, morauf bic eigenlyandigen Namenszúge mety= rerer in jenem 3eitrauin berúbmter Mánner und ritter: lider $\mathfrak{S c l}$ en sorfommen, addungàmúrbig und widtig if. Folgendees ift Der æitel:
1549. Gancrben bef́ ©dloff \&intheim *). Soe pif gemeinem verpoth nad altem berfomme bif $\mathfrak{B a r t h o l o m e y}$ im $\mathfrak{j a r} 1549$ erfdienen
> - Wollf von Wollfizechl. ©hunrabt bon Rofenbad $\mathfrak{B u l b r e c t y ~} \mathfrak{W a y}$ bon fatierbad Wallthervon $\mathfrak{P}$ fraumheim © hriftoffel yon $\mathfrak{P}$ fraumheim. $\mathfrak{A b a m} \mathfrak{B a y}$ fity fauerbad Diethert leme von Steinfurb. Shriftoffel von Buducb.

So viel alz allgemeinez̉ Bormprt! - Wazz fonft nod einer $\mathfrak{B e m e r f u n g}$ bedarf, $\mathfrak{b a b}$ id in einigen $\mathfrak{N o t e n}$ unter bem Text bingu getban. Die $\mathfrak{A b j}$ drift ift, einige nothwendige $\mathfrak{B e r a ́ n d e r u n g e n ~ i n ~ D e r ~} \mathfrak{J n t e r p u n c t i o n ~ a u g ̉ g e = ~}$ nommen, mit siplomatifder ©senauigleit genommen. Diés if bier in mebr alz cinem Betradte notymendig, und gelośrt mit zur bolffindigen Beranfaaulidung jener nun entjdmoundenen $\mathfrak{T a g e}$.
*) Es verbient in fpradthumlidier Sinfiat bemerft in werben, Dá bie úberladene, monitroje Drthograpbie, da man Zindts beimb, $\mathfrak{P f r a u m b b e i m b ~} 2 c$. fabricb, erjt ungéábr cin Sabrljuns Dett ipater allgencin æode ward. Shier beift es nod lints beint, in Dem procé yon 1661-1604 aber Durdaus findts beimb.

Sriginals $\mathfrak{G a n e r b f a f t l i d e s ̉ ~ g r o t o c o l t e n s ~} \mathfrak{a n d}$ Rotizen= $\mathfrak{B u}^{\text {d. }}$. pag. 155 seq. fas. 149.

$$
\text { Somp } \mathfrak{A n n e} \text { ). }
$$

Camfags den 6ten Juliy Ao. 1633.
Glagote $\mathfrak{J o b a n n s o r j d e ~ E b e w e i b , ~ w a f ~ m a k e n ~}$ ひnne, Gonradt Eorfden Elyemeib, die Pomp Anne, gt. (genannt) Sie biebebor nad \&autb de $\mathfrak{\beta}$ am andern Pay Anno 1631 getaltenen prothocolz, Sie in bie Súfte geidlagen vnd **) folgentz̊ obne einige Urjad abn Dat Bcin geftriden Bno mit dem Daumen berúbret, pit= tende, wail פpomp 2 anne biebevor fie zu verflagen vid super injuriys burzunefmen gerwilliget gewejen, Sie nad) jo langen fillftandt bndt binterpliebenen proceff in Eventum zu abfolviren vnd Der Momp $\mathfrak{U n m e}$ Silentzium fu imponiren.

Siervif find pro informatione judicis folgende perfobnen abgebordt.
I. Test. Wbiliep $\mathfrak{F}$ Stamme Ebefrauv Mar: gretbe genannt, fagte nad vorber gebender vermarung Meyneydez, Daß fie Gopbien biebepor protbocollirter
 von freyem vno obne einige Ubrjad, zu ibnen fid geleget,

[^59]ibr Sophien in die Seffite gefalagen vnd bernad mit Der Sand über daf bein gefabren. Wno batte vff bejde= benem Seuftidlag Gophie gefagt, fie mollt ibr Theil angefdlagen baben, PDomp anne fie biervf gefraget, ob fie ibr anf bein gefdlkgen, fie aber geanbwortet, Nein!*) Imposito silentzio dimissa.
II. Test. $\mathfrak{A n d e r e c} \tilde{\beta}$ peppel fagte auf praemissis solennibus Jyanf Recler sen., fo abn cinem bein= brud geftorben, babe vif frim Todtbeth vnderjaiedlid, mabl gefagt, $\mathfrak{A l}$ fer vfi Der aaffen $\mathfrak{B n t e r}$ dem $\mathfrak{Z}$ bor spombannen abngetrofien wno fie mit ifm geredet, feyc er im $\mathfrak{b e r u m b}$ ®ebren $\mathfrak{F}$ unberbabrlid gefallen wno babe Den Sdjenčel gebrodicn **).
III. 'Test. Déggleiden zeugete ©ag̉per $3 \mathbf{z m m}$, baE ber verftorberte Fecler sen. eben fold Diefe $\mathfrak{W o r t t}$ in
 Sirndien zwic Stundt bor feinem $\mathfrak{A b j t e r b e n}$ gebjoret.

Pombanne vorgeforberbt wno befraget, leugnete Seelern dermaflen abnyeruibret zu baben, fene aber ge: ftánotig, Dáp fie ilin yon gernen abngeredtet, wie fie Dann aud nath gefdelycnem fabl (Falle) gefdmind bin gelauffen vnd cinen $\mathfrak{B a c t f t r o g}$. . . . . . . ${ }^{* * *)}$

[^60]Sagte fernerṡ，bã́ ezz falt Wedser geweffen，wie aud Siceler s．bezeuget，barumb Er ja mobl aud lette fablen Ronnen＊），beruffit fid vf Yobann Weiganden， mod Sohann \＄endel alz 3eugen，daf fie，Mombanne， bey ficelfern yor befdeljenem Fanbl nid）t boh（on） gerocijen．

IV．Test．Sohann $\mathfrak{W}$ eiannot Premissis Sollitis fayte $\mathfrak{G} u \tilde{\beta}$ ，Dañ Pombanne vmb anderthalb faritt weibt
 ben，vnd fie bierruff geruffen mit vfigebobenen sidanden彐ビッ！Der Man ift gefallen；feye aud）fie alfo fortb： gangen gank ungefaumbt wnd ein bacforod $3 \mathfrak{3}$ bringen geruffen．Sieruff mardt Mompanne vorgehalten，mas
 ler vorbergangen nun mebr aber ibr cigner Seug dan gegenfpiel fagte，andmorttet fie $\mathfrak{F a ! ~ e z ̧ ~ j e y ~ w a b r . ~ F e r n e r ~}$ sard Pompanne vorgefalten，ob fie nidtt biebevor mit Dem Engel Meter vno megel $\mathfrak{S o f a n n e n ~} 3 \mathfrak{b u}$ bubez vor Der Gankeley $3 \mathbf{3}$ Búbingen vor Doctor adjurgs．Mesi－ milio wegen eineż beinfdubenż，weldeen fie ？（nna auch verubrfadt baben foll 3 u thun gebabt， $\mathfrak{B n o}$ fie $\mathfrak{D a m a b l z}$ won befagten leutben ber 3 auberey be Súgtigt worben．$^{2}$
$\mathfrak{A n D w o r t t e t e , ~ f i e ~ w i f f ~ m o f l ~ b a b o n ~ a b e r ~ D o d ~ j e n e n ~ f i e ~}$ in ber gútt endidhenden morden ynd Daß fie igunder mit cin＝ ander gutte freundt vid mit einander efien bnd trinfen， geftele gar mobl daffie damafle yon Engelz Đetern megen

[^61] vor der Sankgley zu Búbingen beflagt geroefen, Jebod fo merbe ar peter ez igt noth verandtwortten.

So meltre aud) zrar Mekel Gobann in faaben Romen, Daf ibm fein spferd geftorben, Gedod wuft fie nidt, Dafer fie bejdultigt bette, folde pert bezaubert $3 \mathbf{3}$ bas
 wegen gefdiftt worben, wenn man jhun vorgäbe, Daf
 baben folte. Bif foldece Mbilip $\mathfrak{\beta}$ Stamme Ebefrav obge: Dadfte 3euge mit ibr Sompannen Confrondirt, Repe:
 wenl Saphie dấ bein binauègeftreaft, dẫ fie foldres̉ mit einem fto $\mathfrak{B}$ Surúfuelegt, alf fie vffiteben mollen, Dan He aber ibr in die búfte geidlagen Bno darủber da bes zeugte morbt def Menneridlagens̄ fíd verlauten baben folte, fene nidft mabr, leuignete beyden veibern bey wer: luft ben feeligßeit afirmirende infaciem wno verflud)s tigt fid jareçilid, Dás fie den falag nidt getban bette.

Mompanne nad vielem treurberzliden Wermanen, $\mathfrak{B c r w a r n e n , ~ f o n d e r l i d ~ b u r ~ D e r ~ © t r a f f ~ © o t t e z ~ p n o ~ D e r ~}$ lieben obrigßeit $\mathfrak{B n d}$ dann entlid befragt, ob vielleidt fie ben falag an ber buift ifr 3um fdaben, ober aber vielleidt in ber ©Gútt oder \{dimpfanmeí, wno nidytaur $\mathfrak{b e j}$ dulvigung gethan? Sie fundte $\mathfrak{J a}$ ! Die weiber betten Die Wangrbeit geredt und dấ fie ibr abn die búfte ge= follagen, wnd die resen wie ge3euget 3wifden ibnen vor: gefalilien, worauff lie nad underidicoliden abermatligen befrayungen endlid, beftamben. 习uch nadM Ḿttagz bic= felbige alfo respetirt, molte gleidmoobl nidt geftchen, dás als fie bejdic尺t morben Durd Sasper Зaun 3no

Cimeon $\mathfrak{3 e u i p p c t a}$ in ifrer gegentoartt $\mathfrak{F n d}$ abnbringen fie eridrocRen fondern leugnete eछً．
©aêper 3aun vid Siemon 3euppel bingegen beftans Den barauf，baf ale fie 3 u ibr fommen pno ifre ver： ridtung abgelegt fie，Pompanna，befftig eridroc尺en fey＊）．

Sompanne abermabl befragt，ob fie niabt múfte，Dan
 wno gedrủçt $3 \mathbf{3}$ baben，fagte fie，fie múfte nidt，ob Daf אindt Dott nod aud）Da $\mathfrak{\beta}$ fie Deşmegen berúdtigt．

Pompanne ferner befragt，ob fie nit Die vallerfteini＝ fabe Rellerin betrauvlid abngelafien wno bernad ibr der Rellerin 3ugefeget，Daff fie vnderfdiedlid viel blauvpaller $\mathfrak{a b m}$ leib befunden $\mathfrak{B n d}$ darủber geflagt babe．

Sagte $\mathfrak{F a}$ ！fie wiß ez mobl bette ez aber nit aetban， Conbern modgte ifr man ber Reller foldje blauve Madler ilfr gebifien baben，bette ifr doh ber Rellerin mobl ge： trauptt Dod）gutter meinung．Sebod wiffe fie，baf ifr die Rellerin feind worden，weyl fie nidfta mebr bey ibr beFommen，daf fie ibr 3uvor das ifrige abgefreffen $\mathfrak{B n d}$ fene aud）binmiedumb zernidyt vff fic，baf fie ibre 尺inder bettlen 尺inder geheilien $\mathfrak{B n d}$ bette Dod 3 upor mie gedadt dan ibrige felbit ibr abgefrefien．
©antag ben 12tel May Ao．1634．
Sompan befragt，aus masurfaben fie ber So： phien úber daf Bein geftriden，vad mit dem

[^62]Daumen abngebalten bnd eben getruçt，ba ebs frac尺z bernad）bf gebroden vnd nad）er尺emntnuf von fromern \＆eutb ein 3auberijde munbe obne jdmulit gegcben＊）．

Illa，babe ibr auz̧ guttermeinung Darabngebrúc尺̂t pno gegriffen．Fernner ob fie fonften Sein Ubriad）múfte？

Illa Nein！aufer dá ©ophie dafe Bein binaubs gefteçt，weldez fie binmeggefofien＊＊）．
＊）WBas if hier æerodadtigcz？－Die ganje umgegend von
 Sier fireen amci beci arnte 2becibsparionell bei ber ertien afribs lingsmarme－im 刃ai－auf Dem feuthten æiefengrunde， unl nebmen fid）mit patriardaliiafer，Dose vielmeltr gromidnois faber Eitteneinfalt wedjictectig－bie \＆ifie som Siopf．（Der Gromadaber bat vor dicificm，uns io miderlidern unidulbigen
 Det bit fadonfen fitten \＆iufie，die er auf feinem，oder der
 Dantbar angenommen und mit guten $\operatorname{Appetit}$ getrofen wirben．） $\mathfrak{Y B e n n}$ fild dadurd Die Eine von dieien शaturfindern eine Ferfditung ；ujieht und Edimersen am Bcin befommt：－if Darin etwas Zauberl）aftes？刃ian muE den ganterbífaftliticn Suquifitoren in dicéem Procé das Beugnié der Mienidllids feit geben．Eie lafen die beflagenbibirthen ভdalactopfer Der Beit nidt fofort，wie der milde $\mathfrak{G}$ cif im Siretuprocé $\mathfrak{p o n}$ 1661 （bergI．Ddmoniomagic（ib）．M．Millang）auf Die Golterbanf werfen；fic bitten und fiben，miederthoblen imei Sabre bindurch in bundert $\mathfrak{B}$ endungen dic midttige grage： db Pompanne der Eophit Wein angerubrt habe？，fie nebs men jum 2 Bort Gottee ibre 3 ufludt，um bie Scrien Der $\mathfrak{A n}$ ： geflagten ；u erweideth $2 c$ ．2ber，dak weber fie，nocit die Beugen，nod die Seren felbf aud）nur auf den Bedaufent fonmen，das Brinubel fonnue ja feine natúrlichen uraden baben，Die golge einer auf ber feutten 2Biefe jugetogenen $\mathfrak{B e r f d t u n g ~ f e n n ~ u . ~ f . ~ w . ~ - ~ D i e f ~ e r t e g t ~ u n m i l l e n ~ m i t ~ d e r ~}$ allgemeinen Geiftesberbunflung jener 3eit，Die in allen，auch
 funfle erblidte，und darnad urtieite，folterte，fippite，vers brantte．
＊＊）Eine fetr vernúnitige $\mathfrak{u r}$ racte！－刃an follte benfen，bie $\mathfrak{R}$ ：diter bitten fid an Defer Mutivort genigen fomuen．Das


Sophie Borbefdieden vnd abermabl befragt, ob pomp: an fie geftoflen, oder vielmeyr über daf bein bergeftriden, wie borgezeugt, ※nbworttet, bube ifr über baẻ bein geftri: den mod mit deme Daume aber vif den orth ba es ibr gleid balt wehe gethan wno forber olne gefdmoolf vfigebroden ir etwás georúc尺it pno ffiel (ftill) gebalten, fex) ir etroaf gelb= lidth morden vnd ibr úber alle mafien melje gettian bis ess bffyebroden vid eine Matteria mie molçie beraus gelaufen ynd babe fie Scin mittel mebr gewuft aufer das fie Fried:
 wno gebraucht, welge gejagt das Piefer fáden von bot: fen leuithen ber®ame geftaltoen fie Eenfelben aud yff felbiger Mengel aud gebenllet vio hette ihr zu Dem Endt
 berauthern beroronet vid aljo die munde miederumb Sugeberlluet.

Witt fermerm bermelten, fie molle $\mathfrak{B o r}$ gottez bez allmedutigen ridterftuel beezeugen, baf ibr baf bein alfo= balt nadb beidechenem griff wet gethan und beim gangen foldaez ibrem man $3 \mathbf{3 u}$ ©lagen.

Pompann, ezz bette Der Sopbie $\mathfrak{J a}$ ibr bein lang $\mathfrak{B n}$ e ein balb $\mathfrak{J a b r}$ 3ubor webe gethan vnd fie in nott= mendiger aßbeit verbindert, wic fie ibr אurz Зubor eben bff der frawmifen **), da fie fie bernad abngegriffen felbft ge(Slagt.

[^63]Sophie, molle bas Gott fie $\mathfrak{A g n}$ ber feelen ftrafit, wenn fie in gedagtem mortt ibrer bein gedadt, fo batte,
 menniglide vno ifrez eigenen mannez $\mathfrak{J u g a n n e n ~ L o r = ~}$ \{币ூ
I. Test. Yobann $\mathfrak{L o r j} \dot{\text { M }}$ Meinandtz vertrabnt bno befragtt mit band gegebener treuben $\mathfrak{a b n}$ leibliden $\mathfrak{A y D e 区}$ ftatt, ob jein Wbeib Sopbie jemablz mangel abn den bei= nen gebabt, oder geelagt ob fie aud vielleidt 3 upor alk fie vf die frabmifen gangen etroa $\tilde{\beta}$ froft bnd jaraus Der empfunden pnd geclagt?

Deponirte, mit hoddfem betraven, daf fie weder Dabmalz nod 3uvor Fein mangel nod Slag Wegen cinis gem meftumbz an beinen gebabt, wdbr aud) der meinung
 men, Sonderlid Wery gleid Darvff fein weib Sophia beimiomen vud ibm da $\mathfrak{\beta}$ abngreifen vid barauf erfolg: tez web bnd fimmerz geclagt, fey aud dapiclbe bein dem andern gefundten bein gleid getroffen, AUlin jey eż etraaß wei $\mathfrak{\beta}$ bf der Saut blicben, bife ef obne einige Borbergans gene gefdmulft vf gebroden, pnd wie meife molcfen berauf gelaufien $\mathfrak{B u}$ jeye erft nad ber 3ubeylung etman Rodt morben fo breit alf ein Daumen fenn mogt.
$\mathfrak{B a r t t}$ befidtigt vad $\mathfrak{U l}$ हo befunben. Ferner befragt, ob Seuge vielleifit von gleidem $\mathfrak{a b n}$ perbatht pff bemelbe Yompanne gefihipft, oder ob er vielleid)t fie ber 3 aube: rey jomfen veroadtig mife.

Deponirt, ez mógte ©ajper Saun bielleidt aud (Elas , gen, da $\mathfrak{B}$ Pompannen vor zudlf $\mathfrak{J a b r e n}$ feine Mago bif den Sopff gefdlagen, baf bernad eine grôee beil bernad mordten vno bese Materic beraue gelaufen.
II. Test. Gafper 3aun geridutzidోoff præmissis solitis Deponirte, fein Magdlein fene 1621 der Ropff ganz bff gerween wnd itme UnRatly mie MolePien wafier berauß gelauffen, babe aud Reine rub gebabt mann ez Sugebeylet, bíß ez mider eroffnet worDten war, wno babe lange gewert biz Serr Marx bauman ણparrer $3 \mathbf{3}$ leiftadt ez̉ mit allerbanot gefraut Curirt.

Test. 3. Subit Eafpar Zauñ Dodter befragt, ob ibr iemable ber Ropff offen gemefen, Зeugete $\mathfrak{J a}$ fie fey ein Madglein gewefen pnd mit Momban Magolein ibn ibrem boff geftanden, $\mathfrak{b a b}$ ein neuv baub vf gebabt, fey Mompann $\mathcal{J u}$ ifr Rommen vnd fie undter Dem Ropif wie auch oben barauff begriffen, Sayete Ey fanes meiner Dodter bie baub weil fie dir Dod $3 u$ Slein, $\mathfrak{B n o}$ jey bierauff vio vber adttage bernad ber Ropif bffyelaufen pnd nie grofe gefdnoolft morben, bette aud bantable bie
 berfommen, fie feye 马edod bamabl ${ }^{\text {en ein }}$ Magdein geme: fen vid bette die fad fernner nit nadigedadt, wann der
 aber 3ugebenlt bag vidt nadjt bie grdften famerzen gelyabt.

Pompanne mardt abermabl befragt, ob fie der Sophie erzeltermaffen fie vf die bufft geidlagen vnd abn bas bein geftriden?

Illa, $\mathfrak{J a}$, wehr geftandtig ibr mit ber Şandt vno Daumen vber daf bein gefabren 3 Bu baben, Daf fie ibr aber pff die búft gefthlagen fey nit rablr.

Fernner befragt, Warumb fie dann biebevor geffin: Den, Daff fie ibr abn die buff geftlagen pno die gejeugte wortt geredet morden, wnd 3 mar foldaez vormittag ge:

Leugnet, aber gegen 3 ehen $\mathfrak{Z w s}$ lif whr freywillig geftan= Den, ${ }^{(4 u d)}$ nadmittag vngezmungen in beppein ber berrn Examinatores̉ vnd 3mener geridutgjodefen repetirt, wnd fid) ifrež vorigen leuigens vno Gotteălefterlid vergebli= deen verfludienz vno verfanmóbrenz endjduldigt pno vmb ver Зenfring gebetten, $\mathfrak{A b e r}$ itzunder widervmb $\mathfrak{B f z}$ neuve leugnen molle?

Illa, গiad lanyem ftielfanmeigen vnd bebadt nidt ein mortt barvit antworten mollen. $\mathfrak{B n d}$ alf fie 3um orittenmahlabngemannt, feibonanbernbir3u nit geboriaen bubeiligen Dingen geredet vad geandwortet, Bnd fatt daf fie andrem and= worten;folle, abermablfotiftiel gefamicgen, enolid) Dod gefrgt, fie Randtoarvff nidtz̄füroter andwortten, man madt mit ibr maden, was mebr (man) wolt, battaber 3um allerbeffig= ften, Man molte ibreon diefer faden einmabl belffen, Da fie Rein freundtin ber Beldt mebr bett, wiowoltdodberrn rideribrenmanfoms menlaffen *). Demissa.

Nadmittag b.
Pombanne abermabl vorgefordert vno vff obigez als Iezz fonderlid aber wnd 3 u forderft wegen dez wider: $\mathfrak{u m b}$ geleugneten búften fdlagez gefragt, Sagte nad langem vmidmmeifen wnd abermabligem ftielfdmei= gen, eş mógte jenn, daf fie ifr abn die búfte gegriffen, wúfte aber nid)t dab fie fie gefdlauen.

Item gefragt, $\mathfrak{W a r u n b}$ jie foldeez biebevor geftanden vab nunmelo leugnet?

[^64]Illa fdwieg foc尺fiel, wher lang ein $\mathfrak{W e y l}$ aber redet fie mieberumb yon faden fo bir.3u vndinlid, , fons Derlid saf fie Feinen menfthen Rein lend gethan, ginge binundtwiderinberfuben fortond fortberumb vad wolte nidt fielfethen, endid fagt fie, fie wísez nidt, Nein! bette fie nidt vff die búft gefdlagen*).

[^65]$\mathfrak{A b}$ ermabl $\mathfrak{\beta}$ befragt，meyl fie $\mathfrak{J a}$ einmabl $\mathfrak{J a}$ vnd bald Nein Cagere，WurDte fie biemit aud）befragt，wie eż Dann mit Jobann Feeller fey Sugangen，binder beme fie andertlalb fdritt alf er ein bein en3wergefallen，ge＝ ftanden vad die bande entbor gefdlagen vno gerufen E̛y Der ift gefallen？

Illa fie wehre vber 2 faritt von ibm gerwefen，wno bette nit virfad gebabt ibme leno 3 au thun．

Item fernner gefragt，Fieeller bette bod vff feim Dottbet gefagt fey aud darauf geftorben，dás jeineż ver＝ meinens fie an dem Fabl fauldig vnd múfte $\mathfrak{J a}$ notwendig folgen，weyl ibrem eignen gefteben nad）fie mit ibm geredt，dafe ez in ber neb gefoblefen múfte fein，ynd marumb fic es̉ itzunder erft on fie ez lang Suyor geftan＝ Den leugnen molle？
$\mathfrak{Q}$ noworttet，fie fene gabr nit bey ibm gemefen fon： bern bon weittem mit ibm geredet．

3uben bett fie תeine vrfad gebabt，Recllern em


#### Abstract

$\mathfrak{A l s}$ vor cinigen Jabren ber freibert $\mathfrak{v}$ ．Wenningen bie alte farfe 刃auer Des Sjerentburms Durdbbred）en lice，um jots den im $\mathfrak{I n}$ neren unterfudgen ju tonnen；fo fanden mir in dem Enterene cinfóbenden inneren Raum des Thurms unter anderen grógeren 刃icrfmurbigfeiten ；． $\mathfrak{F}$ ．verfoblten，DDer aud nur ant gebranuten Menf（denfnoden，cinem nod febr gut erbaltes nem Dolde ze．（vergl．Das ßegifer jur Dámonomagie ©． 512．）auct．nod mebrere altertbuimlide Epindeln und mei irdene $\mathfrak{X a f f i f f r u g e , ~ m o v o n ~ D e r ~ e i n e ~ ; u ~ u n f e r e ~ B e r m u n d e r u n g ~}$ nod mit villig flarem Mafier angefüll war．Alt Diefer Epins Del ipann，aus diefen，nun als Mltertbuiner im ©alof ju Cindbcim wobl aufgehobenen Wafferfrigen，tranf vielleid）aud Die arme Pomp anne in diefem Dumpfen Sode，um endid） －bingeridtet fu werben．Ungludelide 刃ieniden，Dufteres Beitalter，entféslider 2berglaube！！！－Es it Beit，dás wir bergleiden Acterffudfe fammeln und erbalten，Dic $\mathfrak{R a}$ as welt wird vielleidt Miandes unglaublid）finden．


fáaben zu thun Err mefr ein gutter man gerweft bno itzun: der feł̧te man ifr alfo $3 u$, wnd wejr $\mathfrak{J a}$ magdalena Jobann Meglerz weib nit peyt davon gewefen.
'Test. 4. Magbalena Meşlerż weib nad verwas rung Bor Mennayd pno unmabrbeit Sagte, fic bette Sobann Keellern mit vnd neben Mompane vnder Dem tbor geben vid fpreden Seben vnd boren mie dann $\mathfrak{A}$ ud, 3euigin $\mathfrak{J n}$ aller enll ibnen beyben gangen mo Seeller vmb etlide mifffubren vmb bafe geldt $3 \mathfrak{z u}$ thun abnges fproden, welder ibr Geyftebentz Der Mombinnen geands worttet, Morgen millf ©fott Rompt tag fo Rompt $\Re$ Rath, fey alfo Dompann bey ibm ftchen blieben mit einem Gau: erbeig in ber band galtent, wnd fene pon ibnen beyden enlentz fortbgangen bernad) aber Jurúágefeben $\mathfrak{A l}$ हis iie fdom einen gutten freid forth gerwefen vnd gefeben, baj Feeller allda gelegen wnd ein bein gebroden, welder Srtb Dez fallens vber 3wey faritt lang nidt fern von Dem Srtb auda fie in alfemeyl abngepproden vio pomps ann bey ibm geftanden.

Snd babe Dombann bey ibme nidt mebr gefeben fon: bern fey etronf mender bon ifm geroefien, Sagte auds yfi befragen, es weir 3 war gefroren wno Falt webter geweft aber gabr nidt Silatt, Conberlid $\mathfrak{a b n}$ orm ortb ba ber fabl gefdeben meljre *).

[^66]Fernner gefragt, weyl Die mallerfteinijde Fellerinn vif fic aufyeben, ob fie ifr getrdumet vnd darbff blaupe Miller lyin mod mider alm leib befunden.

Illa, fiande nidt gefteben, daf́ fie Die blauve Mál= ler vervbrjadt, fondern bette fie Der $\mathfrak{A l b}$ gedrúatt vno ifr man gebifien, denn derjelbe gepflege fie in daf Mauel 3 u beifen, die meyl fie in wnmillen gegen einander ge= lebt betten.

Fermer befragt, Der ßeeller mebre $\mathfrak{J a}$ ein frommer man vnd da 3 alt vnd jdmag gemejen, wie er fie dant $\mathfrak{Z l u \tilde { \beta }}$ bopbeitt beifen tónnen fonverlid) abn die ortter fo
 mã das Mlb eigendlid feye.

Illa die Rellerin fey ein bós weib and bette fie ibr viel gutts gethan, aber mie fie ifr nidtz mefr geben tomnen, (id) ez mit Grriger freundidaft aufgemefen wno wie fie nides mebr $3 \mathbf{u}$ freffen bey ibr gefunden, fer) fie ibr ©pin= nen feind worden, dás gleidmoobl nit red)t von der תels lerin welfre gewefon, aud bette fie offt von Dem $\mathfrak{M l b}$ ge: bortt wie dann die berrn Examinatores felbften múften, saf yor einem Yabr ben 8 July felbfen mit ibr babon geredet vnd in Dempelfigen Examine ibr vorgebalten.

$$
\text { Camitag ben 20/10 §ay Ao. } 163 \dot{4} \text {. }
$$

 Rojenbath vid $\mathfrak{J}$ blann $\mathfrak{F B o l f}$ von Bergen genannt Reffel, Nebenft bem ©ban Erbjdaftliden inndico, wegen Eonradt

[^67] digt, ein Zeugen auffage vorgenobmmen, $\mathfrak{I f t}$ Serr Feller $3 \mathbf{u}$ ivindecfen von berrn ©ravens $3 \mathfrak{u}$ Sanav Ena: bigermanen serfelbe $3 \mathfrak{u}$ feiner $\mathfrak{B e v o l m e d}$ tiyung cin farei= ben, Эedod nidt $3 \mathbf{3}$ leffen vorgezeigt, fondern in Sinns den befalten allyero nader £intbeim gefdic尺t, vor?prin: gende, Dấ fein $\mathfrak{G n}$ ndiger Syerr nadridt crlangt, ob bie lóblide (Gan 氏rben Zauberbaftả Inquisitions balber ein gemein $\mathfrak{S u}$ iammen§unft albero beftimpt, mann dan $\mathfrak{S b r}$ Ginaden $3 \mathbf{u}$ Sanave frin gnibiger Sjer bier,3u nid)t bes fdricben, fo bette bicielbe $\mathfrak{J m e}$ in Eventum bir $\mathfrak{J u}$ ab: georttnet, vinb $\mathfrak{J b r}$ gnedige ftelle $\mathfrak{Z u}$ Sertretten $\mathfrak{D c z}$ verjchenż, Ģz wúrben die lóblide (San Crben $\mathfrak{J b r}$ gna= den abn dero berbringen wno licbey cinlauffenber gered)= tigReit §einen eintrage thun ober 3 unadtherl vnd praejutitz etwann borgeben lafen, aeftalten Dan Sbr Ginaden aud) wider bergleiden 3 um zirliditen proceftirt, Fluळ) rechtlide nottorfit porbelgalten baben molte.

Nad genolmenem abtritte antworttet \{yndicuş, Dá Die Seern Baummeiftere beez abgeortteten anbringen ver: franden vedo betten 3war eine Zufammen§unft fämptlider Gan Grben abnbero beftimmpt, Nadjbeme aber diefclbe nidt erfdeinenz fid entiduuldigt, $\mathfrak{H} \mathfrak{F}$ bette man obne die Sudicialia alfie $3 u$ tractiren vnd $3 u$ bem enbe fid abn= hero verfúgt, wiften aber bie Šern Baummeifter nidgt waf Geftalten $\mathfrak{J l r}$ Gnaden fid bieber interefiirt befinden modaten, wofalk nidt diefelbe etwann $\mathfrak{J e m a n d e n ~ a l l y i e ~}$ Jubicialiter convenniren oder rei partes agiren wolten, weyl man bann feitherd bon Reiner Citation docr Elage gebort, Sornten fid) beybe bern $\mathfrak{B a u v m e i f t e r e ~ i n ~ D e f ~ b e r n ~}$ abgeorttneten begefren nid)t finden, 3umablen da ofne

Def in puplicis tractatibus doer $\mathfrak{J u f a m m e n \Re u ́ n f t e n ~} \mathfrak{J b r}$ Graben Niebmablè einberuffen ober $3 \mathfrak{u}$ thun gebabt, aut) die ©san Grben nad lauth $\mathfrak{J b r e r} \mathfrak{u b r} \mathfrak{A l t e n}$ berbringenz vnd privilegien und dan vermig gefdmorenen $\mathfrak{B u r g R}=$ fricdenz शiemand bédherer oder शiterffandteġ $\mathfrak{M U}$ ein fo Der G̛anerbid)aft fábig alé die§enige fo ritterftandtż von
 burgfriedenż bejdmedrung bey 3ulafen betten nod) $\mathfrak{A u d}$ Rónnten, ber loofnung Sbr (bnaden fie gleidffalf bey Dero
 Granden ber ond nathpár mit gncsiger affection $3 \mathfrak{3 u}$ be=
 ふeitten Neumerung $3 \mathfrak{u}$ fud)en oder eintrig 3 u thun Condern bey dem berfommenz 3 u laffen gerulen werben.
 begefrte Den lơbliden Gan Grben Rein eintrag $\mathbf{J u}^{\mathfrak{Z}}$ thun Sonbern molte biemit eben mefig contradirt pnd protestirt baben allem dem Yenigen fo peinent gnd. Gern $3 \mathbf{3 u}$ nad)= theyl mógte vorgefen.
$\mathfrak{S e r r}$ Gyndicuż bingegen múfte bie Sern Baupmei: ftere Weniger nidt $\mathfrak{F i f}$ vito Den Gan Crbjdaftliden ge:
 bab̧enige fo dero Gan ©ebjdift Sintbeim $3 \mathbf{u}$ entgegen praetentirt ober $\mathfrak{N c u b e r l i d ) c r ~ g e j u d t ~ w e r b e n ~ w o l t e ~ a l l e ~}$ nottorfit redtens̊ $\mathfrak{J e b} o$ alf ban vnd zan alko alf Sekzo


 mit recommandirt im acrinuften aber nibtz Durd Deß bern abzeorttneten $\mathfrak{S e l f e r}$ § eingewendeeten proteftation oter rejervation begeben baten molte.

Greytags ben 18/8 Augusty 1634.
গadmittagz.
Ulf Serr $\mathfrak{B a b m e i f t e r ~ s e r ~ G a n ~ G r b i d a f t ~ \& i n t l y c i m ~}$ Wobann Dietrid) von $\Re$ Rojenbad) etc. fampt (Jodfriedt von SRaldenftein, vno Gorg Mbam Stimmel bun Rintbeim fid nader geDad)tem Sintbrim befdrieben $\mathfrak{B m b}$ beetezz Die vffidmerung bero theilz felbften alk Gan Grben vor: geten $3 \mathbf{3 u}$ lafen, alf aud Die $\mathfrak{B e r b a f i t e t e ~ S e x i n : ~}$ nen $\mathfrak{B o m p}$ Mnnam, dic bierbraumerin vnd die
 rendem Examenn ber Grafflide Sjanavijde Feller 3u BindecFien nebens einem beygeorttneten Sisgen faincz
 ber Ganerbidafft fnndico abjonderlid begebret, গad): Deme $\mathfrak{M a n}$ aber in Diejem widetigen gefdsiffte vadt Jnquifition begrifien wno davon nidt ausjufegen ge=
 $\mathfrak{B a m m e i f t e r e} \mathfrak{F n d}$ GanGrben Dem $\mathfrak{U b g e o r t t n e t e n ~}^{\text {burd }}$
 geffalden man in arduo negotio beftudete, wel: đeb man olye einige inter ruption continuiren múste, vnd wo fall $\mathfrak{\beta}$ Sbme abacorotneten belieben molte, $\mathfrak{B b e r}$ etlide ftund oder $\mathfrak{D a g}$ fith anmelden $\mathfrak{3 u}$ : lajen, folte er gebúbrendt angebort vno beantwort wer: Den, bierauff fidh ber $\mathfrak{4 b g e o r}$ nete erclert, ef meljre Den fámptliden $\mathfrak{B a m m e i f t e r n ~ v n d ( f a n E r b e n \mathfrak { B n e n t f u n c ̧ e n , ~ }}$
 vnd jnndici $\mathfrak{J m}$ Namen feincz Encoigen berren protestanto $\mathfrak{A b g e l}^{2}$ got, $\mathfrak{D a m n e n b e r o ~ G r ~ a b e r m a l l ~ b e f e l c h t ~ s i d ~}$ inftruirt gegen bapyenige fo Sbro (3naben Su praejutitz vorgetien médte $\mathfrak{Z u}$ protestiren. Beme $\mathfrak{A k e r}$ turd) $\mathfrak{b e}$
fadten ©aulteifen biefe antwort erfolgot Dan $\mathfrak{A d l i d}$ e $\mathfrak{B a u m e i f t e r n ~ v n o ~ ( 5 a n ~ E r b e n ~ S g r o ~ G n a d ~ e t c ~ f o m o b l ~ j e ß s o ~}$ alf fiunftiglid) nid)tjig in projudicium bandten thuen ober lajen fondern it abnnebmung Never 彐dlider Gban Grben Wie aud) Der Mominiftration Der $\mathfrak{F u f t i z i e n}$ ( $\mathfrak{B o r}=$ mit fein Snd. diefes farlz vnndt biefigen Srtbẻ 彐beral
 fen von $\mathfrak{U l t e r}$ b berbradt aud) vermógl gefdmobrenen $\mathfrak{B u r g}$ firieden vno $\mathfrak{F b e r \Re o m u n g ~} \mathfrak{Z u}$ verantworten feye, Dés Berichenz ©. ©̧naden gleidfalz biernedif geruben múrben Die $\mathfrak{A d l i d e} \mathfrak{B a b m e i f t e r}$ vno (San Erben $\mathfrak{B e y} \mathfrak{J b}=$ rem berSommen rubmiglid wnd $\mathfrak{B n t u ́ r b i r t ~} \mathfrak{B e r p l i c b e n}$ lafen, Stnen aud gegen billigficit nidtz शeberlidsz fonderlidh aber Waje von bero berren Batter oder $\mathfrak{F e}$ : mandtz vam Graffliden Standt niemablz gefudt oder nit beftand begebret Reinees. megz 3umuthen oder $\mathfrak{B f}=$ 3ubringen $\mathfrak{B n t e r f t e f e n}$ werben. शBorauff er priora repetirt wnd feinem Gndigigen lerrn démegen relation 3 tbuen angebeutet vand Damit Wieder feinez Wegz dayon ge3ogen.

Nontagbocna11. Mugufi Annout Supra.
Sat der $\mathfrak{W o b l e d}$ le vand (Sieftenge Jobann Dietrid

 Gubtfricd von $\mathfrak{W a l t e n f t e i n , ~ W u n d t ~ G e o r g ~ M o a m ~ E t u ́ m = ~}$
 lide Saumeifter in 3eitbero nad) mógliden Dinger Dalin getradtet, wie key jea̧igen gefdwinden 3eiten yundt benadpafyten berridiaften fonderlid) $\mathfrak{5}$. ©brauenz 3 S. Smave Stwerlid) geimen wio judien Die Ganterbs

 eingreifenben benadbalyten mit defto mebrerem Wieber: flandt begegnet merben modjte, $\mathfrak{B n n d t}$ aber bieran peit= berigen 3cit 3errúttete berwandtnús binberlid gewefen,
 Wan dan 3war dero ©s.Ctr. MitBammeifter $\mathfrak{F r}$ bañ Wollf von Bergen gntt. Reffel etc. nad $\mathfrak{l a u t l}$ einge: f(bifter $\mathfrak{B o l l m a d ) t} \mathfrak{T}$ Segen $\mathfrak{l e i b z}$ Unpiflidfeit nid)t er: f他einen Sónnen, Mlio werde Syiemit Bubernelymen fein ob Cie aemeient biesmafl Sid $3 \mathbf{u}$ Der múrcéliden $\mathfrak{B f}$ = fidmerung 3 u bequemen, weldicż fbalz dan diefelbe abn benden genbommen 3 ufóderft aber ber Bur§fricden fo in ao. 1630 Mor Dhamalige $\mathfrak{B a m m c i f t e r e ~ v i n d ~ C h a l n ~ C r s : ~}$ ben aufgeferdigt $\mathfrak{B n o t}$ befiglet fampt den $\mathfrak{U l t e n} \mathfrak{B b e r}:$ תommung vndt $\mathfrak{B u r y R f r i d e n}$ Durdichen pnot verlefen merben Rónnten, Snfigleiden betten fid berr Crnft Epn= radt Forfmeifter von (3ellenbaufen etc., Monradt Niat: lauz von Rellenbed vnnot Gobann Mbilipp Wilbelim FBouffifyeel yon Betzburg angeben, Dba ezz Dan mit nedift gedadte yon Fellenbad mot $\mathfrak{B o l f f}$ firbeelen $\mathfrak{N a d}$ )= dencRenze in deme Rellenbad feinem anjunen nad 3 u ber
 hieboriger Excefien vnndt darauf von Gammeifer bidt Gan Grben erfolgtten Decretz Sur Gan Erbjtiait obn genugjam Worberige fatizfaction nidt bey $3 \mathfrak{a}$ lonern. Sierauf ammefende Junçiber obgedadtt fid Fro. Dienft= lidft bedançit bef erpietbenz nidt allein bie pretanda Wúrc§lid $\mathfrak{S u}$ leiften vndt $\mathfrak{H b}_{\text {gulegen, }}$ fondern aud fid bierned)ft in allem vndt jcoen puncten pnndt ©laufuln ben $\mathfrak{B u r}$ gfricoen $\mathfrak{B n n o t} \mathfrak{B h c r f o m m u n g ~ g e m a ̃ ̉ ~ z u ~ v e r i a l t e n . ~}$


Wolffisßheel von Betzberg gleidfalz anתommen undt fid bey wnot neben anbere afmeejende gefetget，Jupor aber von Sjerrn $\mathfrak{B a u m e i f t e r}$ Dem von $\mathfrak{R o f e n b a d ~ i n ~ g e t b a = ~}$ ner proposition angeregot worden，mâ geftald ebelyes Dadter $\mathfrak{W o l f f z}$ Reebl 3 mar biebevor vnderfdicolid $\mathfrak{V m b}$ die Ganerbjdaft angefudt，§bme aber megen vervbter
 Tolli abgefdlagen merden，WBann Dan Ebellgefagder $\mathfrak{S r}$ ．Brumeifter Wegen gelciften $\mathfrak{A} y$ Dtz $\mathfrak{B n}$ berantwortt＝ lid fallen molte， $\mathfrak{J}$ htmaz mieder baß̧enige fo biebebor Decretirt $3 \mathbf{u}$ thun， $\mathfrak{A}$ 作 mollte $\mathfrak{G r}$ foldece den vbrigen
 Wolffisfbel 3upor Satisfaction thun）Bbergeben vnot Deren Exreeß $\mathfrak{Z}$（ndung bon $\mathfrak{F b m e}$ gethan baben，Weyl in Der jegigen Seitten bevanduuf mid benebenft broadt， Daß Grmelter WBolf bon vornelmen Moliden ber尺ommen aud）Er fidi felbften erclert pnot ercliren laffen，ob Er
 auct Dha Ere etwá bem 3ugegen gelandelt，Jbme \＆eidt
 $\mathfrak{B e r b a l t e n ~ B n d t ~ D a r a u f i ~ g l e i d ) ~ a n d e r e n ~ ( G a n ~ e r b e n ~ S a m o : ~}$
 wúrçlicher $\mathfrak{B f f i d}$ werung gelisen wnot alfo ber Gan
 Ernf Gonradt Forftmeifer von Gelentaufen，Gobtfriedt

 $\mathfrak{b e r} \mathfrak{y}^{\mathfrak{y}}$ etc．geleiftet worben．

$$
\text { Dienfagl Dell 12. Augustij } 1634 \text {. }
$$

$\mathfrak{F i t}$ Denen $\mathfrak{A l t e n}$ ©djoffen vorgebalten $\mathfrak{W a} \mathfrak{E}$ geftaloten Shnen berouft fein mige baf eie wegen vorfthenber 飞exe：
cution anbero befdieben vmb Cid $3 \mathbf{3}$ legivimiren mnot $\mathfrak{B g n}$ nidt gefdeben bie pflidte $3 \mathbf{3}$ leiften Wiemobl nbun $\mathfrak{M a n} \mathfrak{B r f a d}$ gelabdt, wegen voriger $\mathfrak{J b r e r}$ gegen berv boben SbrigReit begangen grojen exceffen Sie lengit 3u beftrafen, foe mollten $\mathfrak{U b l i d e}$ Bavmeifter wnidt Gan Grben Yebod, 3 u befórberung ber $\mathfrak{G n d t}$. bod anbefbolenen Suftitien vnDt vorftebenbe Execution ben vervbten freuel
 Gie befraşot baben, ob fie becdez von Sbnen vnderein=
 Sfdt waf thabelbaftes miffeten, fo Sbnen abn Dem ©djófen fig binberlid fein múdte? bieraufCie num befragdt nndt fámptlid) beiabt da Gie Feinen folden mangell nod) 3 ur 3eit an einigen befunben Serndt alfo brey alten Sdjoffen fo nod nidt beaybtigt ond nod brei Neve Fix aud ber S(bultheif (feorg Tauter mit gemeinem ©dultbeif vnnot ©dófienaydt belegot folgendtz ermelter ©djultbeí fammpt Dem gegen Geridt $3 \boldsymbol{0}$ Dem ©pecialridter wndt ©adfandt gemiefen worben, Smmẫen Sie benebenz den geridts


 Daf geridt wie gewdbalid gebalten, vandt die Malevicantinnen vad Sexcnleutbe, Annae Qorfain, Bompanna genannt, Gobann $\mathfrak{R a}$ : mer $\mathfrak{B} \mathfrak{B i t t i b e}$ Clfa, die Bier Breveringenannt, $\mathfrak{3 n}$ not $\mathfrak{J o b a n n}$ Gdultzef Geeliger $\mathfrak{F}$ ©ittib $\mathfrak{A}$ n : namarie vorgefúbrt benen ermelte Sdopfien $\mathfrak{n a d}$ gebaltenem ordenliden Peinliden $\mathfrak{p r o c e f f}$ Libellicren Excipieren Replicieren Duplicicren $\mathfrak{n d o}$ Tipliciren endtliden $\mathfrak{D a} \mathfrak{B} \mathfrak{3} \mathbf{r t b e i l l}$

204
exartic 109 et 150 constit. Crimin. Caroli 5. $\mathfrak{M} \mathfrak{b g e f a f t , ~ F o r g e l e f e n ~ p n n d ~ d i e ~ M a l e v i c a n t i n - ~}$ nen nad gebrodicnem Stabe vand yorberige fonderbare Sbrigacitlide begnadigunge vad
 Bberantmorttet, fúrtter $\mathfrak{b i n a u p}$ Sur Ridtfatt gefúbret, mit bem Sdwerdt vom Reben 3um æhodth geridt, Wnndtdannmitfeperverbrennt morden.
$\mathfrak{W a g}$ jagen unfere \&efer zu Diefen Énde? - 2ßaş zu Diefem llaterfuchunges = prototoll, Daz ftellenwocife fo finnlos uno falectit gefdricben ift, ban man faum ber: $\mathfrak{a u s}$ bringen fann, was die Reute mollen? - ज्ञber mazె fann man dazu fagen? - Wir fegn lier, wie gefagt, orei Sperfonen dem $\mathfrak{T}$ od uberlicfert, obne dafe mir erfabren, marum?, unb múfien bie Sdonung, fo Die Ridter
 baut, flatt fie lebendig zu braten, nod obendrein loben. So foderte der dunfle 3 auberglaube jenes̃ 及aitalteres feine Gdladtopfer; fo ward das 凡edt gelyndiabt; fo murben
 Teufelz, Der Sexen, blutige Spfer Dargebrad)t, wie im


Emigez elyrenvollez̉ 2ndenticn Den Golen allen, die pics fen $\mathfrak{J u f t i z m o r b e n ~ D u r d ) ~ i b r e ~ b e f f e r e n ~ © i n f i d t e n ~ e i n ~ E i n d e ~}$ gemadt baben, yon ben beiden Eblen Sefuiten $\mathfrak{T}$ banner und Spee an bizz zu Den gleid) edlen proteftanten $\mathfrak{B e}$ afier und $\mathfrak{z b o m a f u z , ~ w e l d e r ~ S e g t e r e ~ e n d i d ) ~ i n ~ D e u t f o l a n d ~}$ Durderang und bem Jammer ein Einde madite.
II. $\mathfrak{A c t e n m a ́ s i g e r ~} \mathfrak{B e r i d t y o n d e r z u}$ Unterzell bei wírzburg vorgefallenen eriducatiden $\mathfrak{B e g e b e n g e i t ~ p u n c t o ~}$ Maleficiorumet Magiae.
" Maria Menata ©engerin von Moffau, aueb $\mathfrak{M u}$ udden gebúrtig, wurde alz ein nod unverffándigeş Rind von fectz biz jieben Jabren in ber Gregend von Rinz in Sberóftreid), mo ibr Sjerr $\mathfrak{F a t e r}$ damabls im ఇuartier lage, bon einem Sfficier (EFinige meynen, eछ̈ fey ein ber: ftellter bojer ©eift gewefen) zur $3 \mathfrak{a u b e r e i}$ etlid) onabl verführet, und weil die Şdlle den Namen Mariae nidt leiden fonnte; fo murbe ibr ftatt beffen ber Name Ema Renata jugeleget, mosurd der \{eufel zweifelzobne mollte zu berfteben geben, dẫ fie nunmebr feine Wicdergebolirne fene, weilen Durd) Berję̧ung Deş Budftabenz̉ M, Mea Renata berauß fommet, wiemohl Ema auf §eebraijd aud $\mathfrak{M u t t e r}$ beift."
" $\mathfrak{I n}$ Dem zmodften $\mathfrak{J a b r e} \mathfrak{i b r e s} \mathfrak{L e b e n z}$ if fie fanon fo weit gefommen, daßfie unter bem unglúutfeligen ふau: bergefindel in denen Bufammenfúnften nabe bey dem $\mathfrak{T h r o n e}$ bezz $\mathfrak{T c u f e z}$ einen vornebmen Sitg erbielte, und gleidfam jeine Staatzbame murbe."
" $\mathfrak{J m}$ neunzehnten $\mathfrak{J a b r e}$ thaten fie ifre Cltern mebren=

 wohl wider ibren $\mathfrak{F}$ Sillen, mafen Diefez̉ Slofter megen ge= nauer geifliden Difciplin und auferbauliden £ebenz= mandelz im beften Flor und 2ajeben jederjeit gevefen und.
nod) ift, Das alfo billig zu vermutben, die Şdlle babe eben gefuchet, ourd) biefe 3 auberin bicfen fo jado $\mathfrak{b l u ́}=$ benden ©rarten jungfraulider Seufdbeit und Unjauld
 Syimmel watte jebergeit Durd) vorfidtige tugendfame geift= lide Sbern yor die Seinigen, Dergeftalten, daß Renata, um nidht alz folde erfannt zu merden, wie fie mare, ibre $\mathfrak{l a f f e r}$ nid)t nur forgfältig verbergen mufte, fondern aud nun ibre nie erborte $\mathfrak{B o s}$ beit unter bem ©decin ber Tugend verftectte, meldees fie meifterlid thate. Sie ware, gemeiniglid) bie erffere und leģtere in dem (5hor, (Jjottes: dienft, und andern geiftliden Ucbungen, ibr Ungang ware aufewbaulid, ibr (befprid) geiftlid), furz, ibr áufer: lidjer $\mathfrak{R e b e n s m a n d e l ~ j d j i e n e ~ u n t a d e l f a f t ~ z u ~ j e n n , ~ u n d ~ d a ~}$ fie Dabey einen guten Berftand bliden licese, ift nid)t zu verwunbern, Daf ifre Sbern in Betradt dicfer Quas litáten fie alz Subpriorin vorzufegen feinen Stnftand nabmen. Der bollifde Geeift nun.aber rubete nidt, biefe feime Sclavin Dabin anzutreiben, Dá fie ibre Gottlofig:
 (id) aber in die fúnfzig $\mathfrak{J a b r e}$, bie fie im Rlofter zuge: bradt, nidt cine cingige finben, an weldere fie fid madte, baherd cz den \{eufel um fo mehr verorón, burd diefeg̉ - fein tauglidez $\mathfrak{W e r f z e n g ~ t e i n e ~ z u ~ f a n g e n , ~ a l z ~ g e r v i ́ s ~ e r ~}$
 da $\tilde{\text { Bie }}$ frommen Scelen bentommen wúrbe, triebe alfo die Renata dabin ait, weil fie denen Seclen nidt faaben tonnte, ild zum wenigften an bie Rorper zu maden, meldesz Ģott nad feinem unerforjdilidem $\mathfrak{R a t h}$, obne Sweifel um die Tugend noti mefr zu probiren, aud zuliç̧. ञier biefer תlofterjungfrauen verurfadete fie
theilz burd zauberifd)ez $\mathfrak{A n g a u d e n , ~ t h e i l z ~ b u r d ~}$ zauberifde $\mathfrak{B u r z e l}$ und $\mathfrak{F r a}$ uter, welde fie unver: merft in Die Speifen mengte, oder fonften beybradte,
 nebf einer $\mathfrak{L a y}$ enfthmefter, ( $\mathfrak{0}$ nod im Sovitiat ftefet) zauberte fie burd bejagte Mittel mebrere bollifac ©seifter in ben Reib *), und diefes bereita bey ein und andern vor zetn ober elf $\mathfrak{a}$ abren. Sierzu liefe fie fid aud) Deferegen verleiten, wie fie felbften befannt, weilen der damalige Mrobjt bie Razen, beren eine ziemlithe Menge in Dent Sondent, abjonderlid) in Der Renatae
 zum $\mathfrak{T b e i l}$ bóllifde Greifter follen gemejen fern, vertilget und augegejdaffet. Wie Bielen fie aufer Dem Flofter ge: fonadet, ift unbefant, obwoblen diefer nid)t menige fenn follen. ;
"Enolid aber mollte Die góttlide $\mathfrak{R a n g m u t h}$ nidt langer zufehen, fundern triebe eine von obigen Sranten an (iie jeynd bereitz alle veridieden) die Subpriorin Renata alz eine Sexe und $\mathfrak{3 a u b e r i n , ~ ©}$ ©fifterin allezె

[^68]Uebelz, mit weldem Daz Rlofter fo empfindid beldftiget wúrbe, ibrem Beidftwater anzugeben."
"Diefer, alz ein vernúnftiger und discreter Geift= lider, ftrafte $\mathfrak{A n f a n g z}$ bejagte Sranfe febr, und ermab= nete fie in ibren Dermahligen Umfdaden, fid zu einem feligen Ende $\mathfrak{z}^{4}$ bereiten, und Durd) etwan úbel gegrún= Deten $\mathfrak{Z r g w o b n}$ uno Urtlecil nidt zu ciner ifrer ©eele fados liden Cúnde verleiten zu lapen. allein biefe, melde aud nad) ibrem Tode cinen bejondern Tugendrubm hirs
 Dem Sufak, fie molle ganz geiroft vor bem Жidterftubl
 theil Die mindefte Furdt und Unrube in ibrem ©femiffen verurfadjete, weilen foldhe nidht freventlid, fonbern woblgegrúndet feyen. Da indeffen bie bogbafte Jauberin verfdiedene ihrer Mitjaneeftern fortmáhrend Des $\mathfrak{P a d t s}$ $z^{\mathfrak{c}}$ beunrubigen und jebr zu plagen nidt nadliefe, ergriffe einftmablen eine nod lebende (Shorjunfer ibre mit jdar: fen Sporn bewafinete Dificiplin, ( Deitfore) und bauete damit tapfer auf die Sere loz, triebe fie zum Simmer binauş, und ergeblete fofort den folgenden $\mathfrak{T a g}$ bem Serrn Mrobften, maz fid verjdiedene Nady abermablen zugetragen, mit Dem Shinzufügen, fie glaube fiderlid, fie babe dicfer Sexe einen Streid verjeget, movon bie: felbe cin Merfmabl baben múfte."
"Da nun Diefes̉ in ber $\mathfrak{T b a t}$ an ibrem $\mathfrak{A n g e f i d a t e ~ f i d ~}$ alfo befande, und endida aud die bdjen ©seifter auz denen $\mathfrak{B e f e f f e n e n , ~ m i t t e l f t ~ b o ̈ b e r n ~ ( G e w a l t ~ D u r d ) ~ D i e ~ R i r d e n b e : ~}$ famodrungen gezmungen, dfientlid, befenneten, daf Renata eine Sere und einige Urjade allez biefes Untreilz feye; fo fante der Serr Mprilat und Der Serr $\mathfrak{P r o b f t}$ vor ratbfam,

Diefe Subpriorin ganz unverfebenz vor fich zu forbern, ibr ben unglúdliden Suftand ibrer Geelen nodorúdilid vorzuftclen, und alz fie Damablen nod in negativis be: berrete, von dem Rlofter zu fepariren, und inner Der Cllaufur in Berwabrung zu bringen."
"Sie bate zwar um die einzige Érlaubnif, nur nod einmal in ibr Simmer getben zu dúrfen, zweifelzobne in Dem 2bjeben, ibr barin fid befinbendes 3auberwerf auf nic Geite zu fdanficn, ezz murve ibr aber foldezz unterjaget, und da man fofort ibre 3 ellicn unterfudite, fande man iaren ©dmierbafen*), 3auberfráater, jobem aud einen gelber $\mathfrak{R}$ off, in weldem fie zu ibrem gerovíns
 fünften auø̂zufabren pflegete. Alż nun Renata nobl fabe, das fie burd) gemeldte Zeugifaaft, gefundenç̉ 3auberwerf,
 befennete fie obne weitern 3wang powobl ibren 3orgefets: ten, alz aud Der von bodfler Dbrigfeit zu Dem Exnse veroroneten, ausz zwey geifliden Mattben uns zwey P. P. ex Societate Jesu beftefenden Commission ibre jameren Werkreden, aud den mit dem Teufel gemadten Bund ou breden, und Durd reumúthige $\mathfrak{B u f e}$ fith zu ibrem Gott zu menden. Nadjoent aber sie nadatliden $\mathfrak{p l n g e n}$ von Dem 3aubergefindeh (unter welderm Renata, wb fie f(hon cingeiperret, fid) dennod) feben liefe, und man folde ordentlid fennete) bey denen bejefienen fo: mobl, alz unbefeffencn Slofterfrauen nid)t aufbórcten, wobon man andern $\mathfrak{x a g z}$ die blauen Etriemen, Suaged

[^69]und Mable an bente $\mathfrak{A n g e f i d} t e r n$ und Sadnben beutlid erfclen fonnte, bielte man wor allem ber Cerzjauberin Renatae Sinnegidaffung vor notllig, und gejdabe auf Geiten Dezz $\mathfrak{R l o f t e r z ̇ ~ D e s ̄ b a l b e n ~ D i e ~ g c ̧ i e m e n d e ~} \mathfrak{A n j u d}$ ung. Sjierauf crginge von einer boben geifliden Sbrigficit Die $\mathfrak{B e r o r o n u n g}$, ibre geiffliden §leiocr Derfelben auzs zusieform und weltlide anjulcgen, fodenn auth, um dem Silufter beffere æube ju fdafien, und ifr alle gelegen= beit abzuithneioen, ferncrgin fataden zu fómen, diefel: biage auf daz ©dlop und Beftung Marienberg in bie Gefangenidaft zu fegen, worinn lie nidt nur eine Gene: ralbeid)t von ibrem ganzen Qebenēroandel abgeleget, fon= Dern aud viele Merfmable einer mabren $\mathfrak{B u f e}$ fpúren laften."
" $\mathfrak{S b}$ Diefelbige bon Sjerzen gebe, zmeifeln viele redtijanafene geiftlide Werfonen: 1) meil die bofen Gei= fer auz denen $\mathfrak{B e f f e n e n}$ (zwey berfelben find burd bie §irden = Exorcismos befreyet) einbellig aū̃agen und bebrupten, daE ibre Befefrung nur verftellet und eine Fortiekzung ibrer idon fúnfzig $\mathfrak{J a b r e}$ getriebenen $\mathfrak{G l e i}$ ss nerei jeye. 2) $\mathfrak{M}$ le bollifden (Geifter belaupten, daß Renata alfe Nadt ibre mit ibnen eingegangenen joacta ar ermuere. 3) Sjoren bie nádtliden plagen bey Denen $\mathfrak{R}$ (ofterjungfern nod nid)t auf, wiemoblen fie nidt mebr fo fart find. 4) Qaffet fide Renata unter Dem Jauker: gefindel nod inunerfort felben."
"Pro Nota. 3 lur Euarlier bat fie in bem Bimmer,
 ner $\mathfrak{F r e n g c i f t e r e y ~ b i n g e b r a d t ~ m o r d e n , ~ w e l d e r ~ f i d ~ a u d ~}$ im Sinumer bor einigen $\mathfrak{J a b r e n}$ dafelbet erbinuget. Atniぬo aber ift fie dem Malefiz $=\mathfrak{A}(\mathfrak{m t}$ úbergeben, wird tåglid
vernommen，und darf Niemand alz $\mathfrak{p}$ ．Mãuruz auz dem Sגottenconvent zu ifr，weldem fie lektthin zwey Bouteillen tofayer $\mathfrak{B e i n}$ in feiner（Jegembart，Da Dod fein Memid zu ibr darf，auş ibren ßleibern vorge＝ jogen，movon er facta benedictione aud getrunficn， und den Ueberreft auf den geiftliden $\mathfrak{R a t h}$ gebradt．＂
$\mathfrak{A}$（ú ben Acta historico－ecclesiastica $\mathfrak{Z} \mathfrak{W}$ ． LXXV．©． $370=376$ ．vom $\mathfrak{J a b r e}$ 1749，nad）cinem von Wúrzburg an Dic Serauşgeber biefer 3citidrift cins gejandten actenmápigen Beridt．

Sad babe Soffnung，wo nidt das Sqquiitions̊protofoll von diefem Dentwárbigen proceffe felbft，bod einen treuen und vollfándigen $\mathfrak{U}$ uezzug daraus̃ fúr einen der folgendèn Theile der 3 auber $=\mathfrak{B i b l i o t h e f}$ von Wúrzburg zu erbalten，ein 彐etenftúd，bag̉ fúr bie \＆ejer Der 3． $\mathfrak{B}$ ． gervie viel $\mathfrak{I n t e r e f e}$ baben múrbe．

Eben befmegen unterlafe id）ęz，vorjegt aud）nur cine einzige $\mathfrak{B e m e r f u n g}$ úber Diejen $\mathfrak{D r o c e} \tilde{\beta}$ nieder $\boldsymbol{z}^{u}$仙reiben．

Der feltfame Umftand mit bem Tofayer und，ba eè grabe－Tofayer mar，erinnert an Fauft＇s $\mathfrak{A u f}=$ entbalt in $\mathfrak{A u e r b a d z}$ 尺iller zu \＆eipzig，und diefer an Gotbe＇s：

> Siebel．
> （Gebt mir cin ©laz vom idfen fîfen．

> Mephiftopheleg. Bobrt cill god in Den నiiad.
（Eud）foll fegleid Tofayer fliegen．

## Sltmayer.

Nein, Jecrren, feht mir in'z ©efidty!
Sd feh' eछ cin, ibr babt ung nur zum $\mathfrak{B e f t a t .}$
Mephiftophelez.
ふit feltjamen ©ebtrden.
Zrauten trágt ber Wcinftod!
Sèrner ber Biegenboá!
Der Sixein if faftig, jeolz Dic Reben!
Der hójerne Kifal fann Wein aud geben.
Syier ift ein Wunber, glaubet nur,
Gin ticfer Blide in Dic Fatur!
Frifd)! zieht Dis פropfen und genieft!

## शlle.

D! fóner Brunnen, ber hier flieft!
III. Der berúbmte Serenprocep zu Mora in Sameden yom Jabre 1670.

Siefesi ift ber grógte und erfdreatlidfe, mir'be: fannte SJexenprocés in Europa. Er berbient in medicinifarer und pinduologifard Siniidt nod eine näbere actenmaísige Unterfudung, bie id bier nidt geben fann, Da mir fúr dicfe $\mathfrak{A b t h e i l u n g}$ in gegenwartigem $\mathfrak{Z b e i l e}$ nur nod menige Seiten $\Re a u m$ vergónnt find. Der Englảnder Jofeph Clanvil bat in feinem Sadducaeismus ober Atheismus triumphatus einen $\mathfrak{A u z ̌ z}$ ug auş ben Rönigliden protocollen von Dem procés mitgetbeilt, Den er fúr cinen unmiderlegliden $\mathfrak{B e m s i z}$ mirflidjer teufe:

Iifder 3auberei betradtet. S(ufarbem befinben fid) in Sauber's Bibl. magica $\mathfrak{B}$. III. St. 30. Nadrridten von bem Đroceffe. Endid bat aud Beafer in f. bezau: berten $\mathfrak{F i e l t} \mathfrak{F}$. III. ©. 620. f., nad einer 1672 in
 cinez̧ und daz̉ andere Darúber mitjetbeilt.
$\mathfrak{U}_{\mathrm{m}}$ unjeren $\mathfrak{L e f e r n}$ Daz graufenerregende $\mathfrak{B i l d}$ jener 3eiten und diefez §rocefies inêbefondcre, redt lebendig bor bie $\mathfrak{A l}$ ugen zu bringen, theilen mir auzz diefen ver: faiedenen ©driften*) bier $\mathfrak{F o l g e n d e z}$ nit. Ez ift in Diejem かrocé $\mathfrak{A l t e z}$ fo ganz ungebeuerlid), Dã man gar nidt meía, mag man barüber denfen, doer fagen
 Cdueden bamalz in Sinfidt der Gejekgebung feinem fanbe in Guropa nadifand; Dấ in ©dweden ber §exen: proce $\tilde{s}$ nie fo allgemein und graufam mar, alz in Deut $\dagger$ do land und in manden anderen Rindern; baf er in diefem Sande frúler, alż in ben meiften úbrigen curopaijaen Sándern nicber gefdilagen mard; dás bie $\mathfrak{I n q u i f i t i o n ~ v o r ~}$ faft allen éffentliden Beamten und Bereftliden ber Pro: vinz Dalefarlien fatt fand; daf eine ganze Menge alz $\mathfrak{F}$ eren angeflagter $\mathfrak{W c i b e r}$ in ibren unfinnigen $\mathfrak{\text { Uugjagen }}$ beinabe vollig mit cinander úbercin finmmen; bas befon: Detz Die 尺inder Des unglúflithen Mora in bic Unter: fudung verflodten waren; Dafe ein find bon vier $\mathfrak{G a b}$ : ren fogar verbórt mard, weldeez finterunfajuldig aubs fagte: ezz miffe feine \&ection nod nid) auşwendig,

[^70](ndnulid) wie fein $\mathfrak{A} . \mathfrak{B}$. ©. $\mathfrak{B u d}$, oder feinen ßatediġ: muzb!) Die ibm Die Syexen aufgegeben baitten; und dak man zulegt nidt fagen fann, ob ber Sor bon einer anjte= fenden forperliden Geude, ober von einer allyemei: nen $\mathfrak{p i n d}$ ifden Sirn = und Geiftçovermirrung fey beim: gcfudtt gewejen.
$\mathfrak{J m} \mathfrak{J a b r} 1669$ namlid $\mathfrak{a} u$ ferten fidi) $\mathfrak{z u}$ gleider Zeit bei mebreren ßindert zu Mora, biefem in ber Sampedi= (then (Gefdidate Durd) © fo berúbnten Юrte *), fo wie in Der unlliegenden ©iegend feltiame 3 ufálle; bie Rinder fielen in tiefe Sbunadten, litten an beftigen §icrvenúbeln und Sirámpfen, verzerrten Dic (befidter, furnden und phantajirten madend und im
 zen ic. 2c. 2c. Die Sade madte ungemeines $\mathfrak{A u f i e b n}$, man fand die Urinde bavon in 3auberei, und das (Ge= rúdet verbreitete fid in Der ganzen Proving, Dą́ Uebel rúgre Daber, Dáz die Mora'fden Sexen bie Rinder nad einem unbefinnten, in ber Sexenfpradhe Blocula ge= nannten Drte **) follten mit fid gefúbrt baben 2 . $2 c$. Der $\mathfrak{L a r m}$, Daz $\mathfrak{J a m m e r g c j a r e i ~ u ́ b e r ~ D i e ~ U n t l y a t e n ~ b e r ~}$ Sexen und ber Rinder Ellend ward fo gro $\mathfrak{\beta}$ und verbreitete fidy fo abentheuerlid) burch bas ganje $\mathfrak{E a n d}$, baf fid der Rónig genotbigt fah, Bevolfmadftigte nad Mora zu fenden, bie ned der fónigliden $\mathfrak{J n f t r u c t i o n ~ m i t ~ d e n ~}$

[^71]dffentliden Rid)tern und faft fammtliden Mredigern ber Sproving cin Gefammtgerid)t bildeten, um bie Sade
 $\mathfrak{B e v o ́ l f e r u n g ~ v o n ~ M o r a ~ m a r ~ o f f e n b a r ~ i m ~ \Re o p f e ~ v e r r u ́ a f t , ~}$ Die $\Re$ idter zugleid, mit ibr von Der Seudge befallen, und die Inquifition, wobei, wie faum erinnert zu wer: Den braudt, Die Folter nidt daz leģte Bemeizamittel mar, endigte fiat Damit, dá 72, fareibe zwei= und fieben= zig Weiber, alz ber $\mathfrak{Z a u b e r c i}$ ưbermiçen, nebft fúnf= zebn ber alteren אinder zum $\mathfrak{z o d e}$ verbammt, fedt 8 und fúnfzig mit anberen jifmeren Strafen belegt, und fieben= und vierzig anderen, in bie Unterfudung ver: widélten $\mathfrak{I n d i v i d u e n ~ e i n e ~ w e i t e r e ~ U n t e r f u d u n g ~ D e r ~ © a d h e ~}$ bewilliget ward.
©ine $\mathfrak{F n q u i f i t i o n ~ b e i ~ D e r ~ b e r ~} \mathfrak{Z c u f e l}=$ und $\mathfrak{3 a u b e r g l a u : ~}$ Ge fo febr fid felbjt ubbernonmen batte, dafe er damit in S(f)wden mit einem Male feinen Sulminationêpunft
 wie wir nod erinnern mífien, furz nadber gefeslid) $\mathfrak{z}^{\mathfrak{u}} \mathrm{erft}$ fcbr cingefdrainft, und bald darauf ging lid aufges boben wurbe.

Faft alle zum Tod verurtbeilten $\mathbb{C}$ dadadtopfer befann: ten folyende Unimnigftiten, worin Der 5erenaberglau: ben biŝ zur abjoluten Toubsit und J̌irnentzúnoung ge: fteigert erfdecint.
"Der Srt, mobin fie Die §inder mitgenommen batt ten, beife Blocula, und fey nur ibnen (ben Sjexen) allein befannt. Sier erfdeine ishen ber $\mathfrak{E c u f e l}$ unter allerband Geftalten, gemeiniglid aber in einem grauen Rodi, rothen Beinfleidern und blauen Strúm: pfen, er babe einen rotben $\mathfrak{B a r t}$, trage einen
boben $\mathfrak{S u t b}$ mit ciner $\mathfrak{M e n g e b}$ unten $\mathfrak{B a n d e r}$, Dergleiden lange buntfarbige Bander trage er auth an den Beinfleidern. Gr fúbre fie burd die suft nad $\mathfrak{B l o c u l a}$, jcdod múpten fie igrecigenen, oder anderer Eeute Rinder, die fie zur Nadts jeitraubten, mitbringen, und zwar jetzt meby rere alz yormalô, indem er fie lart falage, wemn fie nidtt wenigftenz fúnfzely $\mathfrak{b i z}$ fedizzebn תinder mit Eradden. Sie ritten duf der $\mathfrak{j c x e n f a b r t ~ a u f ~ a l : ~}$ lerlei $\mathfrak{I b i e r e n , ~ b i a ̆ v e i l e n ~ a u d ) ~ a u f ~ M e n j a ́ n , ~ S p i c f e n ~}$ und Stoden. Wenn fie auf Boden oder andercn Tbie= ren ritten und bitten viele ßinder bei fix, fo fecfiten fie dem $\mathfrak{B o d}$ eine Stange inden Sinteren, wors auf bie ßinder bann ganj fider und bequemfigen fónnten *). Šitten lie, oder bie תinber auf Dem Icu= felâtanz zu Blocula zu viel zu fid genommen, fo múpten fie fid) auf Dem Seimmed dfterz auß ber £uft berunter erbredien; Dą́ Auğgepicene fey aurorafarbig, mit weid)er $\mathfrak{B u t t e r}$ ju vergleiden, und merbe oft in Den Roblgdrten und an anderen Srten gefunben. Dies fey Die eigentlide fogenannte $\mathfrak{h e r e n b u t t e r}{ }^{* *}$ ). $\mathfrak{Z u}^{\mathfrak{B}} \mathfrak{p}$ : cula múpte fid) jede Saere in ben Finger \{dneiden, und ihren $\mathfrak{R a m e n}$ mit ibrem cigenen $\mathfrak{B l u t e}$ in Decz Teufelz Budh farciben. Darauf licfie fie ber \{eufel Durd) einen Priefter sier (bseiflition, den fie (cie Sexen) dabin

[^72]citiren múpten, taufen. Darauf gabe ibmen ber $\mathfrak{z c u}$ : fel ein Beutelden mit abseffilten $\mathfrak{E l}$ lodenipunen, weran ein ©tein befeftigt fey, uito diés Beutelden múf
 Feilipane nie wicber zur Gloffe fommen, fo fomne meine Seele nie in dea Simmel. Syicrauf fanye die Mablzeit an, und ber Teufel bewirthe fie ghibentid
 Riife. Nad) Dem Efien werbe getaizt, mobci fie ifterz Streit beficimen uns fid unter cinander falugen. Wenn fid Der Teufel einenredten Spafmaden molle; foliefe er alle Geren auflangen Gpiefen bor fid) Die freuz und quere ourd cinander berum reiten, zóge ibnen oann ploblid) Die Stangen unter ben Beinen bervor und prágele fie berma= fen damit ab, daf fie oft braun und blau nad Saufe fimen. Dann felle er fid bin und (ade, Dafibm der Baudj fáttere *). Bei Diejer ©̧elegen: beit falage er aud die §inder zu 3eiten, baber ez fomme, dañ die Meiften, fo zu $\mathfrak{B l o c u l a}$ gerecfen, fo elend und frant fyen **). Biawoilen aber betrage fidt ber Teufel aud febr gnibig gegen lie, alibenn fpielecr aller: band fdone Stúde bor ibnen auf ber Sjarfe, und nebme lyernad) diejenige $\mathfrak{F e x e}$, fo ifnam beften ge: falle, mit fid) in ein Sebenjimmer. Slle, beifit es int Protocoll, baben ceb befanit, beryleidern Catande mit dem $\mathfrak{Z c u f e l}$ getrieben zu buben. Denn der Zeufel,

[^73]beifit es weiter, bat nact ibrcr suazage aud leiblide Sóbne und Tóduter, welde er zu Blocula verbeiratlyet, © 0 : $\mathfrak{z}$ ifrer Gbe aber múrben feine naturliden Rinder, fondern nur Salangen, Gibexen und Rroten erzeugt. " Und num fommt baz Tollefte von Mulm, romit mir foliçen mollen. "EEinige, fagt Daz Protocicll nad ©(anvil'z 2luส̉zúgen ferner, baben aud augzefigt, Dásder Satanzu 3eiten frank wúrde, und dann músten ibm die Seren zur 3ber lafen und Sdrépftópfe anfeken, ja der Bojp foll nad ifrer Musfage cinmal Dem zode nabe, und nad \{nderen gar auffurze Seityerforben gewefen feyn, worúber zu Blocula grṓez̉ $\mathfrak{B e b}$ tlagen unter ibnen entftanden."

Man fann, im budfatiblidften Berftande, man fann $\mathfrak{z u}$ biefem $\mathfrak{A}$ en nidtz jagen. Ezz ift unbeareiflid, wic veraúnftige Menfden fo etrazz protocolliren fonnten. Die Unimnigfeit erregt um fo grósere $\mathfrak{B e r}=$ sunberung, worin lid Erffaunen und Indignation mifdt,
 mit vergleidt, zum $\mathfrak{B c i f p i e l : ~ " o b ~ f i e ~ a u d ~ g e w i f ~}$ wiren, Daf fie perfonlid vom Teufel wegges fúbrt worden feyen, oder ob es ignen vielleidt nur foim $\mathfrak{z r a u m e}$, oder bei Sbamaditen vor: gefommen?" ober: "wie ez móglith und ge: Denfear fey, daf fie mit ibrem תórper Durd Den Sdurnftein, oder gar Durd Genfterfdeiben bindurd) fonnten? ( u. Dgl. -
$\mathfrak{A b e r}$ Durúb:r Bemerifungen zu maden, múfien wir unz fúr einen amberen $50 r t$ in ber $\mathbf{3}, \mathfrak{B}$. vorteigalten.
IV. Seltfame, angeblid zauberifde, Borfalle in Den Waifengaufern von $\mathfrak{A}$ mfterdam und Sorn, fo wie bei dem Midden= Inftitute Der $\mathfrak{A}$. Bourignon ju Ryffel.

Alf Parallelen zu ben ®inbern yon Moran

Su meinem Erffaunen bat Seiner ber im vorber gebenden $\mathfrak{A u f i a k}$ genannten ©diriftfeller, felbft Bedfer nidt, Diefe feltfamen Borfalle mit den angebliden $\mathfrak{B c z a u}=$ berungen ber unglúafliden Rinder von $\mathfrak{M}$ ora verglithen, Da fúr foldhe Eerfheinungen in pindelogifder und nod mebr überbaupt in írztlider finlid)t bod nidtz midtiger fenn fann, alz gerade folde biftorifale parallelen. Gz ift um fo aufallender, Da fid diefelben Borfálle faft alle zu gleider 3eit, ja zum $\mathfrak{x}$ beil in demper ben Sabre zugetragen baben. Gz ift gewiß duferft merfmúrbig, Dás fid) gerade in de mfelben $\mathfrak{J a h r e}$ (1670) bei mebreren 尺indern in Soolland abnlide erfdeinun: gen $\mathfrak{a} u$ हुerten, wie bei den Ћindern von Mora im ticfiten Nord. Wielleidt módte dief nod jckst manden $\mathfrak{A r g t}$, Den Die Sadje interefirt, fu naberen $\mathfrak{A}$ nfiditen uno $\mathfrak{A u f}=$
 fúbren. Da id) Das $\mathfrak{B e r g n u ́ g e n ~ b a b e , ~ u n t e r ~ b e n ~} \mathfrak{B e}$ : forderern Dce $\mathfrak{B e r f z}$ felbft mebrere verdienftoote gelebrte Serate zu záblen; fo bate id dic drei in obiger Rubrif genannten Worfálle abfidtlid) alz $\mathfrak{P a r a l l e l e n ~ m i t ~ d e n ~}$ Borfallen son Mora zufammen geftellt, in ber Soofnuing, Dan ezz ifnen vielleidt angencbm fenn fónnte, mebrere abnlide Crrideinungen Der $\mathfrak{U r t}$ mit Ginem Bliaf zu überfelien. Sd) muê mid bier freilid) aus Mangel bes
 aber vor, yon ben munberbollen Worfállen namentlid im Middeninftitute ber $\mathfrak{A n t o i n e t t e} \mathfrak{B o u r i g n o n}$
 Sade!

 Sooft, im britten $\mathfrak{P u}$ ( peiner Gejaidate beim $\mathfrak{J a b r e}$ 1566 folgendess:
 adten, alle Straffenmardien und citeleż (bemajib in mein $\mathfrak{B u d}$ aufzuneymen. Indef fann id nidt umbin, bier bas̉jenige zu erzàblen, mas̉ mir veridhiedene glaubroúrdige Augenzeugen, fatholifde jowobl, alz protefantifde, beridtet baben, obgleid daz $\mathfrak{F B u n d e r}$ úberirbija und un= ferer $\mathfrak{B e r n u n f t}$ unbegreflids if. Fianlid, wie um Diefe Seit die unglúclidjen $\mathfrak{W a i f e n f i n d e r ~ z u ~} \mathfrak{Z m}$ ferdam alfo ent: feeslid) gequált murben, dan einem Menjden Die Şaare zu Berge ftetn moddten, wenn er Daran Denft. Denn viele ßinder, entweder bezaubert, oder von bójen G3eiftern befelien, murden nidt allein auf allerlei $\mathfrak{A r t}$ und Wrife gepeiniget, fo, dafe cez ibnen aud) nad ibrer $\mathfrak{B c f r e i u n g}$ ibr ganzez \&eben bindurd nod anflebte, fondern fie fletterten aud, wie Die Kagen, an Mánden und Didjern in die Soble, und mathen folde abjdeulidic Gefider, Daf aud Die bebergteften Manner fid babor entfagaten. Sie fonnten fremice Spradien fpredjen, (?) und ergablten Dinge, fo fid in
 ridtêftuben, zutrugen. Sie madten bejonderż viele beilloje Streide yor Den $\mathfrak{B o b}$ nungen gewiffer $\mathfrak{B e}$ eiber,

Die man beşmegen fủr 3auberinnen auşdrric, beren Namen id) um ibrer $\mathfrak{F a d} \mathrm{tammen}^{\text {millen jeded bier nidt }}$ nennen will."

Fưr biejenigen, weldee etman ausfúbrlidere $\mathfrak{F e r i d} t$ te
 eine meit umftandidere Grzdblung babon in Dapper's $\mathfrak{B e j}$ dreibung Der Stadt $\mathfrak{A m f t e r D a m}$ befindet. Ferner, in $\mathfrak{B r a n d}$ 's Geffidte ber Reformation, mo Gap. VI. bes fonderz £orenz $\mathfrak{R e a a l}$ 'z Nadridten und $\mathfrak{B e r}$ geidniffe $\mathfrak{B e r u ́ f f i c h t i g u n g ~ v e r D i e n e n , ~ D e r ~ b i e ~} 3 \mathfrak{n b l}$ der begauberten, ober vielmehr ber franfen §inder "an $\mathfrak{R n a b e n}$ und Magolein biz an die fiebzig" angibt.

Die Sorner Gepdidte, zu Der mir nun úbergetn, ift fúr unz nod weit interefanter, weil fie fid) in sinem und dentelben Jabre mit ber Gefdidate zu Mora zutrug.

Granz Ruiper in feinem $\mathfrak{B u d e}$ von Den $\mathfrak{Z e}$ fefeln, und nad ibm Bedfer, erzíhit bavon Folgendež. Nad ber $\mathfrak{A u}$ fage der $\mathfrak{N o t a r i e n ~ u n d ~ b e e i d e t e n ~ 3 e u g e n , ~ f a g t ~ e r , ~}$ und glaubt damit feinez ©iegz ubber bie $\mathfrak{M t b e i f t e n , ~ ( m i e ~}$ er alle diejenigen nemnt, fo an ber $\mathfrak{W a b r l j e i t}$ feiner $\mathfrak{G r}$ : zablung zweifeln moddten) volutommen veriithert zu fenn, Da cz fid bier von feinen alten Weibermirden, fondern von umbiderlegliden, von dffentliden Notarien und becidigten, 3eugen beftatigten Dingen ban: Dele:-*) alfo, nad ber 彐uşage geridetlider $\mathfrak{D e r}$ (onen, fagt er, berfielt ez fíh Damit foligendermafen:

[^74]" $\mathfrak{J m} \mathfrak{J a h r} 1670$ feyen eine grōe $\mathfrak{A n z a b l}$ かanifen= finber im Waifenbauz zu Šorn, fowobl Rnaben als Mådden, alt und jung, dod nidht unter zwolf $\mathfrak{F a b r e n}$ *), und meiftentbeiliz pon unyezogener $\mathfrak{U r t}$, cinige Monate. Gindurd) mit einer befonderen $\mathfrak{U r t}$ von Seude úberfallen morden. Man babe berfidiedene Doctoren Medicinae und $\mathfrak{A}$ erzte zu Seulfe gerufen, diefe bitten aber Feinen Ratly gerwift, aud nidt, waż fie auz ben 3 ufat: len $\mathfrak{m a d}$ en fouten ${ }^{* *}$ ). Die Prantlecit beftand barin, Das befagte Sinder unvermutbet und ploglid nies Der fielen, und fid ifrer in Dem $\mathfrak{A}$ ugentlid nidt mebr bewuft maren. Sie wurden er? bdrmlid gezerrt und geriffen, trampelten mit Den Fúfen, fdlugen mit Den $\mathfrak{A r m e n}$ und Dem Ropf gegen bie Grbe, Eniridten mit ben 3db= nen, beulten und bellten wie Sunde, daf man's nidt anfeben, nod angoren fonnte ***). Gini= gen ging ber $\mathfrak{B a u}$, fo beftig auf und nieder, $\mathfrak{a l z}$ menn ein lebendigez $\mathfrak{z b i e r}$ fid barin be: wegt batte, fo dá fie oft brei, vier, biz fedz Mrens faen balter muften, wobon der eine ben Ropf, zwei andere bic Sado bielten, einer feßte fid ifnen auf dic $\mathfrak{B e}$ inc, und bisweilen aud einer auf ben $\mathfrak{B a u d}$, um ibn nieder ju balten. Wenn

[^75]fie fille lagen, waren fie fo fteif wie Solz, und wenn man fie dann beim Ropf, oder an Den fásen anfafte, fonnte man fic hin tragen, wolyin man mollte, obne baf fid die úbrigen Glieder bewegt batten. $\mathfrak{J n}$ diefem Buftande blic: ben fie oft fundenlang, mandmal biz Dez $\mathfrak{N a d ) t z}$ um 11, 12, 1, 2, bis 3 Ubr. Ein gewiffes Mibden, $\mathfrak{Z}$ rine $\mathfrak{E u f a z} \mathfrak{Z o d}$ ter genannt, eine Der alteften im $\mathfrak{B a i j e n b a u f e , ~ b e f i a m ~ e i n f t ~ b e z ~ M o r g e n s ~ u m ~ a d t t ~} \mathfrak{U b r}$ Diejen ણaroxiz̊muz, alz zum Frủbftúaf geliutet mard, Der ofne Paufe biz dez Nadmittage anbielt, alz zum Beiperbrod geláutet murbe, und alz fie Da bie Glode Gérte, wadte fie erft wicber auf, in Der Meinung, man laute nod immer zum Morgenfegen, weil fie um
 Der murden gemciniglid mit ber Wlage befallen, went fie andere im parorismuz liegen faben *), oder wenn fie ez aud nur an bem Saculen bor: ten, dá einz den $\mathfrak{U} \mathfrak{n} \mathfrak{f a} \mathfrak{l}$ batte. Dezmegen pfleg= ten aud) Cinige in foldem Falle augenbliaflid bie Fludt $z^{3}$ nebmen, dod bie meifte Seit vergebenz, wenn fie nidgt etwan gerabe nalle bei den Sluurer maren, um



[^76]Durd Daze Seben und Şiren fielen oft fo viele nieder, Dak ifrer funm fo vicle auf Den Feinen blieben, um den Niedergeftúryten zu Şúlfe zu eilen. Sodann úber= fiel fie, beift ezz in תuiper's Beridt weiter, der Sarsxizmus auch felr oft, ja faft jedes̉mal bei $\mathfrak{A n}$ = Dad)tsúbungen, 子. E. in Der Sirde mibrend ber Wredigt, bei Den תatedifationen, bie bald Durd) einige Wrediger, bald Durd) Den Waijenvater im Wbaifenbaufe gelbalten murben, bejonderz aber unter Dem Gebite. Denn bie praceptoren bielten in Beijenn aller Waifen: finter bepondere, auf bicfe Umfinde eingeridtete trigli be $\mathfrak{B e t f}$ unden, wo man mit lauter ©timme betcte. je ernftlidher und flebentlider Dus̉ Sebet aber war, und je mely man zu (bott fdrie, Dafer dez Eatanz gift und Miadt breden modate, um seflo follinmer bats ten ess dimn sie armen תinder, und um defto beftig: c murben die Fharoxiomen *). Uber in Der Faftnad)t: zeit, feţt unfer Beriduterfatter binzu, die meif cine ganje $\mathfrak{F G}$ ode bauerte, waren cben Dicje Sinder, die sorbenannte 3 ufálfe batten, die allerzágellofften und robeften, $\mathfrak{j a}$ fie paren fo augbela $\mathfrak{e n}$, ald wenn fic alle poll feuer waren, und liefen fid gar nidt bandigen, olyne daf in all ber 3cit cin (Finjigez etmaz von feinen Jufallen gemuft (empfunden?) bitte **). Der $\mathfrak{B e r i d}$ )

 aut vermathen, wic er von suiper benuet mito. Er lákt fid) injmididen aud) fibe gut pind)ologitia, doce naturlid ertláren.
mirt mit ber Bemerfung gefdlo lideres̉ $\mathfrak{P i t t e l}$ fúr bie Rinber gegeben babe，alz erftlid Das © ebet，fo in allen Rirden und Berjammlungen aller Religion®̈partheien fúr fie getban morben，und zwentens das man fie aub bem Waifenbaufe genommen und bei Búrgern in Der Stadt untergebradt babe，wo fie fid augenbliaflid mobler befan： Den＊）．Die ふufallle berminberten fid nad und nad， fo Dák fie zuleģt ひlle dabon befreit wurden，Ginige ge： faminder， $\mathfrak{U n D e r e}$ langfamer，zwei Weibz̧perfonen aub̧： genommen，welde zumeilen Rúdfülle befamen．„
$\mathfrak{B i r}$ fegen fein $\mathfrak{F o r t}$ binju，baż aber miederboblen wir nod einmal，dáß bie $\mathfrak{B o r f a ́ l l e ~ v o n ~ M o r a ~ u n d ~ v o n ~}$ Sorn in einem und demfelben Jabre fatt fanden．
$\mathfrak{W i r}$ eilen zur britten in ber Ueberidurift biejer $\mathfrak{p a s}$ rallele genannten ©fejdidide，welde zroar nidt in dempel： ben Jabre，aber bod menigitens um Diefelbe Seit und nur ein Soar Yabre frúber fatt batte，und in ber $\mathfrak{Z b a t}$ cin faft unglaublideş $\mathfrak{A u f f e b n}$ erregte．

Billig follten wir zuerf bon $\mathfrak{A n t o i n e t t e} \mathfrak{B o u r i s}$ gnon felbft reben．ひber ber Raum gebridt．©Ez foll an einem anberen $\operatorname{Drt}$ gefderben＊＊）．
 Einmirtung gebraudt．Raturforfderund erfabrac $\mathfrak{A c r i t e}$ aber werben folden gany anoers erflaren．Man bitte bie Sinber nur fdon frúber aus Dem æaifenbaufe thun follen．
＊＊）Die fromme geiftecide © ©dmarmerin，yoll ber Einer ibret ${ }_{5 B}$ erebrer fagt，fie feg la plus divinisée et la plus pure ame， qui ait ete sur la terre depuis Jesus Christ gemefern，bat iu ibrer Seit mebr faft ald irgend ein anberer ©djwdrmer ober cine andere Edwdrmerin，bic Gebern yon faft ganj Europa in Bewegung gefetht．Seribes ibr leben und ibre＠drifs ten find fur Die Didmonolagic $\mathfrak{d u f e r f}$ midatig，baber für

Die gute Seele batte in ibrer Baterftadt Ryfile ein Madmen: $\mathfrak{F n f i t u t}$ geftiftet, um die ibr anbertrauten Rinder nad ibrer Weife und Fiegel, D. b. mebr fúr den Simmel, alz für bie Erbe fu erzieben. Sie meynte ez gut. Um fo fowerer mard fie geprúft. So war'z immer. So witd's immer feyn.
$\mathfrak{F m}$ fiebenten $\mathfrak{J a b r e}$, nadjoem fie bie $\mathfrak{U n} \mathfrak{f t a l t}$ zu $^{u}$ Stanbe gebradit hatte, fand ein Wibden von vierzebn Sahren, weldezz um eineż $\mathfrak{B e r b r e d}$ ens willen eingefperrt morden mar, Mittel zu entflieben, obne dás man begreifs fen fonnte: Wio? - Bei Der Unterfubuung befannte ç̧, dasez der Seufel befreit babe, dem fie fide won frúbeffer Findbeit an mit Reib und Geele ergeben babe, Dáß fie faton viclen Serentånzen beigeroobnt bátte u.f. f. Der $\mathfrak{B o r f a l l}$ betrúbte Bourignon in bobem Grabe, lam ibr aber bei ifren Sorftellungen von Der großen Madht

[^77]Dezె $\mathfrak{T}$ eufelz nidt $\mathfrak{g a n}_{z}$ unermartet. Denn lie fah einmal; alz fie in bie ©dule fam, eine Menge fleiner fdimarzer
 fie gleid alz feine gute Borbedeutung betradtet batte. Drei Monate nad) bem $\mathfrak{B o r f a l l}$ mit ber jungen Shere zeigte
 war und ward fort gejagt. Wieder brei Monate nadbler befannte abermalz ein anderez, cilfjãhrigez̧ Madeletr, dáa aud ezeine Sere fey, und dan ein Teufl in Sina bengeftalt ibr beftandig Gepelfidaft leiftete. Diefe junge 3auberin fagte auz, fie wire zuerft mit bem Tcufel te= fannt gemorden, als' einige Dorfmadmen ibr vorgefdlas gen batten, mit ifnen bor bas Dorf zu gelyn, um fict in ber ©scellfdaft junger finaben luftig zu madjen. ©os gleid) wdre ein $\mathfrak{F n a b e}$, nidt auf einem $\mathfrak{B e j e n}$, fondern auf einem fleinen - Wferdden gefommen, der mit ibr und ifren Gefpielinnen burd dic £uft bavon und in eint gropez ©dlo geflogen fey, wo fie fid mit $\mathfrak{T a n j e n , ~}$ $\mathfrak{W e i n}$ und Mujit ergeģt batten.

Nadbem diefe brei ben $\mathfrak{A n f a n g}$ gemadt bats ten, befannten allmdblid) faft alle Mdoden Dez gangen Jnftitutz, nimlid mebralz fánfs zig; altere und júngere, daffie alle undinges fammt beren fonnten und Teufelogenoffinnen máren!!!- -

Da man die Mabden nidt fort jagen rodte; theilz, um fie ibrem ßerderben nidt ganz $z^{u}$ úberlafen, theilz; Damit fie nidt die ganze Stadt zur Sererei perleiten modten, fo trieben fie yon num an ibre Sauberfúnfte uns
 baden, baz zleifa, dẩ eż nidtt gar merben fonnte,

Einmal liéen bie fleinen Sexen fogar, alz fie in bem

 wurden. Man fand Sauberfugeln und allerband andere Seren = Siebenfaden bei ifnen. Bald war mie burd ein teufelijdes ©piel in Dem turz zupor nod fo frommen $\mathfrak{J n s}$ flitute von nidtz mebr, alz $\mathfrak{Z e u f e l z = ~ S a b b a t b e n , ~}$ ©(Sefell fdaftzteufeln, Sexenpulvern und berglei: あen \{dosnen Dingen die Rede, und die jungen Sexen bes farieben bie zauberifd, 3 ajammenfúnfte und Deren Dámonifde $\mathfrak{l u f t}$ barfeiten fo genau, alz man lie nur bei Delrio, $\mathfrak{B o d i n}, \mathfrak{R e m i g i u b}, \mathfrak{j a}$ im Socentammer felbft befdrieben findet. Weldee Metamorplofen! Weldhe bollifde Mirafel!!!-

Die Sade madte, wie man fid vorftellen tann, unglaublidess $\mathfrak{A u f i e b n}$. Gedermann faunte und legte ez
 migfeit fo gejdmind in eine Wobnung voller Syeren und Zeufeln risar verwandelt morben. Die Geiflliden famen und befdmoren bie $\mathfrak{Z e u f e l}$. Die $\mathfrak{F n p u z i n c r}$ und $\mathfrak{J e f u i t e n}$ geriethen fid úber bie Gefdidfte einander in Die Saare. Einige Gltern verflagten Die unglúaflide $\mathfrak{B o u r i g n o n , ~}$ Das fie ifre Rinder in úblem $\mathfrak{R u f} \mathfrak{b r a d t e}$. Die Spdter fabalten fie eine Berrúate, bie, felbft eine Narrin; aud) ausi ibren 3 dglingen $\mathfrak{N d r r i n n e n ~ g e m a d t t ~ b a b e . ~ D i e ~}$ Frommen ftellten ひndadtizủbungen zu ibrem $\mathfrak{B e f t e n}$ an. Jbre Feinde befduldigten fie Der 3auberei, und dańs fie Die unjdulbigen תinder Das Seren in der $\mathfrak{T h}$ hat gelegrt båte. Sie mard burd ©eridtbiener auß dem $\mathfrak{I n f t i t u t e}$ geboblt, rettete fid endid Durd bie Fludt, und madte nun wirflide érfabrung vom Ficid Des ভatans, über

Das̉ fie frúber fo vielerlen $\mathfrak{P b} \mathfrak{y}$ ntafieen in ibren Sdrif: ten borgetragen batte. - $\mathfrak{A k e r}$ mir bredjen $\mathfrak{a b}$ mit Dem
 zu Diefem interefanten meibliden $\mathfrak{B e f}$ en, ibrer $\mathfrak{Z e u f e l}$ lebre, und ibrem bejauberten Siftitute zurúaf zu fegren.

Wir baben unferen nidditen 3 weat erreidt, wenn © $\mathfrak{z}$ unz gelungen ift, burd bie bier zufammen geftellten Bergleidungen und biftorifden parallelen ein gervififes \&idt úber den berúbmten, oder vielmely den berúdtigten grofen Sexenprocés von Mora zu berbrciten. Der fünftige Gefdidtifdreiber bcz Sercnprocefiez, mus die yerfaiedenen perioden in bemfelben genau flubiren und bon einander unter: fiteiocn. ©fz mar eine Seude, eine mabre pindifds: $\mathfrak{p b y i f}$ (be Damonosmanie, meldse fid in oiefem 3eitraum Des̉ Sercnproceffezz, nåmlid ungefábr von 1650 biz 1680 ingbefondereder finder bemad : tigt batte, nadbem ibnen yon den Mlten folange zu: gleid baz̉ Beifpiel und daş Sdauipiel von Ieufelz: und Sexengefdid)ten mar gegeben morben. Dief find nod lange nidt alle die Marallelen und Exempel, weldhe bierber gebdrent, und wir werben unjere \&efer felbft noth in Den folgenden $\mathfrak{F b e i l e n}$ mit mefreren biftorifd dent: wúrbigen eingelnen jungen 3auberernund 3aubers innen aub. Diefem 3citraum befannt madben. Gz ift in Der $\mathfrak{I b a t}$ unglaublid,, wie weit ber $\mathfrak{U n}$ ninn in der Sherenperiode ging, und welde fdion jeģt faum mebr erflarbare forperlide und geifige Rrantbeitzu: fánde Durd bas beftandige ©̧erebe vom Teufel, bon $\mathfrak{B e j a u b e r u n g e n ~} \boldsymbol{z}$. und Die Flammen Der Şerenfdeiter: baufen bei ben Damaligen Meniden erjeugt murben. So

Flagte fid zum Beipiel (cine Sparallele, bie mir bier nod mit nebmen wollen, weil wir gerade in Den Nieders fanden find, ob fie gleid aus etroas früberen 3eiten ift) cinmal cinsmdoden $\mathfrak{z}^{2} \mathfrak{A m f t e r b a m}$ felbft an, fie tönne mit Den Worten Schurius, Turius, 'Tirius bie Súbe von ber Weibe binmea beren, uno babe eben einen Freyer ausber Sodlen, Namens Rultden, der ifr die ©bbe verpproden batte und den fie babe beiratben wollen, ba er ifr aber im Bertrauen erzaflt babe, dan er der Namlide fey, welder den Serrn Ebris ftum verratben batte, fo fey er ibr zumiber gemor: ben 2c. 2c., und jo finden wir in einer Menge pon Seren= procefien in bem won uns bezeidneten 3eitraum yon 1650:1680, in allen Eandern, Deutidland, Frants reid) *), Sdpweden uc. adnulide Beippiele von Dimonos $\mathfrak{M a n i e}$ und einer ©eiffezzerrúttung, Der man feinen Namen zu geben mei ${ }^{* *}$ ).
" Mit Redt erftauneri mir úber bas̉ Unglúaf bér voriz gen Menidjenmelt beym Šerenprocés jogar auch, ja $\mathfrak{b} a u p t f a d d l i d), ~ u n t e r ~ \mathfrak{P r o t e f t a n t e n . ~ S n ~ b e r ~ g a n z e n ~ M e n s : ~}$
 finden, ale die Jexen= und Jauber= æragdoien,

[^78]Dif fo viel tauffend perjonen, mitten unter driftliden Nationen betroffen baben, woben die viel tauflend $\mathfrak{J u}=$ fanauer und fteten 3eugen fidi in bem Grbtbeil von teu: felijder Dummbeit gleid gut abfinben. Das Meifte tommt unter ben Sbriften aus 1 Mof. VI. ber, und id Gabe mid allezeit entfegt über bergleiden unvernúnftigen ©Sebraud Der Bibel. Xud bie סffentliden und Mribats Gebete bey fogenannten $\mathfrak{B e z}$ auberungen find gar febr zu mifbilligen und bernúnftiger (beiffliden ganz unmúrbig, immafen die armen Menfden nur dadurd befperater und im Ropf vermirtter gemadt murben. Wir múfen alfo
 verftopfen; und bie Bibel beffer, drifflider gebraus den, berftegen und anmenden lernen, bamit wir folden beibnifden sreuel redt beurtheilen tonnen. Bezau: berte $W^{3} \mathrm{elt} \mathfrak{\mathfrak { Z }}$. III. ©. 579. 629.

Semler.
 lung babe id von Neuem boddf interefante Beitrage da= $\mathfrak{z}^{u}$ erbalten, namentlid fúble id mid gebrungen, bem R. Baierifiten Bibliotbefar, Serrn $\mathfrak{f a}$ at $\mathfrak{z a m b e r g}$, Der mir eine febr bedeutende $\mathfrak{N n z a b l}_{\mathfrak{z}}$ zum $\mathfrak{X b e i l}$ auferft widtiger Şerenproceffé $\mathfrak{z}^{\mathfrak{u}}$ úberfenden Die © für feine feltene literarifde £iberalitit meinen offentliden Danf $\mathfrak{a b z u f t a t t e n . ~ S b l e i d e n ~} \mathfrak{D a n f}$ meinen berebrten alten Freunden, Dem Şerrn Amtårath D. Sofimann zu Rs: belfeim, fo wie bem Serrn $\mathfrak{A}$ (mtmann $\mathfrak{U}$ iener zu Dor: beim! Ein mir von Regterem in biefen Tagen ubbers f(biater, fúr Magie in bdberer Bedeutung Dez

Wortz bddf widtiger Sexenprocef, ber ben Freunden der natúrliden Magie, dez Magnes tis̊mus 2c. zu widtigen $\mathfrak{R}$ eflexionen $\mathfrak{B e r a n l a}$ F fung Darbieten wird, foll faon im nadfen Tbeile cine Stelle finben, und mirb Der $3 . \mathfrak{B}$. feiner Driginas litåt und Widatigleit wegen $\mathfrak{g a n z}$ einverleibt werben. Da id) nun faon vor $\mathfrak{Z n f a n g}$ ber 3. B. eine Menge "nod) ungedrufter Sexenproceffen befaß, mein Borrath Durd bie © Dem Serrn Æegierungàrath von ærott zu Sanau, der
 zuvor fommender Guite cinen (d)dabbaren Beitrag zuges fidert bat, meinen dffentlidien Dant!) nod taglid vermegrt mird; fotannid ben Beforderern dez $\mathfrak{W e r f a}$, fo mie allen meinen \&efern die Ber: fiderung ertbeilen, dafi id menigftens in bies fer 彐btheilung ber 3. B. Allez zu leiften im Stande bin, was billigerweife nur gefodert merden tann.

## Biexte $\mathfrak{A b t h e f l u n g ~}$

wiffenfanftide, biftorifa=pbilofopbifac $\mathfrak{A b}=$ bandungen úber ben ©efpenferglauben, Be: ridte von merfroutbigen Geiftererideinungen, \#gndungen, propbezeibungen, fymbolifden Iramen u. f. w. enthaltend.
-

## I. Wom Sefpenferglauben ber Woffer

 nad feinem $\mathfrak{U r j p r u n g}$ und $\mathfrak{B e g r i f f e ~ u n d ~ f e i n e n ~}$ verfdicdenen Gattungen.Rebfit einer mertmúrbigen und bddft fonberbaren © Geifers erfdecinung aub neuẹrer 3eit.

## I.

Ser Befpenfterglaube ift tief in ber menfalidien Natur begrúnoet, und ezz ift in Der $\mathfrak{T b a t}$ famer zu bes ffimmen, ob er zum $\mathfrak{J r r}=$ Doer zum Redtglauben Derfelben gehórt. Er freht in ber allgemeinen $\mathfrak{B d}$ lferannabme mit dem Glauben an Fortbauer und Unfterblidfeit in inniger $\mathfrak{B e r b i n d u n g}$, und murgelt in ber $\mathfrak{F o r a u b s}$ fegung, daf das geiftige, den Forper befeelende Princip die Súlle von Staububerleben múffe.

Daber treffen mir ibn aud bei allen Wdifern in Der alten und neuen $\mathfrak{B e l t}$, und bei allen Formen dcz offent: liden Eultus an, felbft da, mo das Princip der berr: fhenben Religionsannidaten wiberftrebte, wie zum $\mathfrak{B e i}=$ fpiel im griedjifhen und romifden ©sotterthum, morin $\mathfrak{b l o j}$ die $\mathfrak{N a t u r}$ an iid) vergéttert mard. Waz wir jegt Gefpenfter ober Geiftererfdeinungen nemen, nannten Die $\mathbb{E}$ riedfen $\varepsilon i \delta \omega \lambda \alpha, \delta \rho \alpha \mu \alpha \tau \alpha$, $i \nu \delta \dot{\alpha} \lambda \mu \alpha \tau \alpha$, фа́б $\mu \alpha \tau \alpha, \varphi \alpha \nu \tau \alpha \sigma \mu \alpha \tau \alpha$, (Erfdeinungen fonft uniditbarer $\mathfrak{W e j e n}$, redit eigentlid unjer Geeifter:
erideinungen!) $\pi v \varepsilon \varepsilon^{\mu} \mu \alpha \tau \alpha$, und bie $\mathfrak{R a t e i n e r}$ ostenta, Visa, larvas, umbras, lemures etc. Und bā́ ber Gefpenfterglaube bei biefen $\mathfrak{B d}$ lfern nidt etroan, wie bei unz Neueren, bloß alz cin zu vers ladender $\mathfrak{F o l f z a n b n}$ betradtet murbe, fondern bod gebilbete $\mathfrak{M e n}$ iden ernft befdiftigte, fiebt man unter an: berem aus Deş júngeren Plinius befanntem Briefe an ben Sura*), mo der redlide Mann am Sdlupe fagt: Proinde rogo, eruditionem tuam intendas. Digna res est, (barúber ladjeln wir jeß̧t) quam diu multumque consideres; ne ego quidem indignus, cui copiam sententiae tuae facias. Licet etiam utramque in partem, ut soles, disputes: ex altera tamen fortius, ne me suspensum incertumque demittas, cum mihi consulendi caussa fucrit, ut dubitare desinerem. $\mathfrak{W i r}$ werden biefen denfmúrbigen $\mathfrak{B r i e f}$, in bem plinius aud won Erfabrungen fpridt, Die er felbft erlebt gaben will, im folgenden $\mathfrak{Z b}$ bile náber berúafiadtigen.

## II.

Snzmifhen ift, trokg Des allgemeinen $\mathfrak{B b l f e r g l a u b e n s ~}$ an Gefpenfter, im ganzen weiten (Geifterreid fein $\mathfrak{B e}$ : griff bager, alz Der eines̉ Grefpenftez. \&aute, Worte, Namen fúr bie Sadje find $\mathfrak{M l l e n}$ befannt und in allen Spraden yorbanden, man verbinbet yon der erften Geis ffesientwiffelung an aud eine Dunfle Goee Damit - fragt man aber, was ift benn nuncin ©efpenft? fo meisess

[^79]Niemand, dber bentt fiah Jeber etmag̉ andereş barunter. CEz if freilid) famer und für Belejrte und llngelegrte oft aud) unbequem, $\mathfrak{A l l e z}$ zu Definiren, inbef muf man son dem, roovon man fpridt, oder moran man glaubt, Dod aud einen Segriff baben. Sjier alfo ein Paar ©se: fpenfter = Definitionen zur Erbaung unferer \&efer!
$\mathfrak{N a d} \mathfrak{A l b e r t i}{ }^{*}$ ) und ©etbrez**) find (sefpenfer: Objecta sensibus humanis illusione et technis Diaboli oblata, et vel ab extra repraesentata, vel ab ipsorum sensuum obnubilatione formata. Nadj $\mathfrak{B c i}$ Den alfo gebdren fie unter bie Rategorie don Damonis faer Riraft und Erfdeinung.

Gben fo (S. F. Romanuß, ber in feiner Comment. polemica de existentia spectrorum bie Geppenfter fdredthafte Expdecinungen Dezz Teufelz nemnt, ba ber boje Feind einen $\mathfrak{L e i b}$ ober fonft etmaz in bie Sins nen fallendes annimmt, um bie Menfden, $\mathfrak{z b j e r e , ~ o d e r ~}$ andere Dinge zu beíhidizen!!! -
$\mathfrak{F a f t}$ eben fo erflart fid ber berúbmte Redtig̀gelefyrte Stryd Darủber. (Sieb. Die f. Stummer.)

Nad $\mathfrak{T h o m a f u s ~ ( b e r g l . ~ D i e ~ f . ~ N u m m e r ) ~ f i n d ~ © ~ e : ~}$ fpenfer unforperlide Subfanzen, die alz gefes bene oder geborte, voer durd'z Gefúbl emp: fundene Wefen bem Menfden - Sdredien eins jagen. (Somft erflart fid biejer ©Selebrte feinem Syftem gemás befanntlid) febr frei fúr feine 3eit über ben ©se: ppenfter = und Geifferglauben.)

[^80]Dem Superintendenten ©dwarge*) find Exefpenfer: endide geifige Subfanzen, Die von Den Ent geln und Eeelen ber Meniden veridieden (aljo Mittelgeifter zmijden beiben) und von (Gott zu vers faiedenen weifen $\mathfrak{A b f i d t e n}$ eridaffen find, die aud mobl cine Beziebung auf ben றienjd baben, theild um den Menfden núģlide Dienfte zu leiften, theilz ibnen
 einzujagen, oder gar Sdjaden zuzufúgen. গun miffen wir's! -

Reidyardt **) if mit biefer Umpdrsibung (benn cine Definition, bie die wejentliden Mertmale einer Sadje entbalten mus, ift ez nidg) nidt zufricoen und Definirt alio: ©in ©efpenft ift eine Den duferen Sinnen bemerfbare ungerodignlide Eridecinung, Die eben megen Deż Ungerodinnliden bie Menjaen in Gurdft jeget, und zur mirfenden Urjadje weder ©ott, nod gute Engel., nod einen bienieden lebenden Menjoen bat, Dennod aber megen Der $\mathfrak{B e r r i d}$ tungen einen endididen Graif erbeifdet. 2uad nur Worte! -

Der ungenannte $\mathfrak{B e r}$ fafer ber Frage: $\mathfrak{O b}$ ein vernúnfiger Mann an Eefpenfter glauben Fonne? fagt: ©in Geppenf ift eine ungeroobnlide Er:


[^81]mir orbentliderweife fonf in feiner gerodbnliden und fidtbaren Berbinbung feben!!!- Erideinungen, feşt er binzu, Die verlange id, und id verftebe baburd nidt allein Gegenfande für bie $\mathfrak{Y}$ ugen, fondern aud
 tere nid) ausegejollogen fenn follen. Uber laft fixh benn, modte man bier fragen, ein Gefpent aud rieden oder famedien?

Dod genug folder $\mathrm{Um}_{\mathrm{m}}$ fareibungen, moraus wir nidtz Iernen, und wo die eine inbaltāteerer, alzz Die an= Dere ift, um nidt gu fagen, abgejdmactiter.

Paracelfuz und Seinrid Nolliuz (Physica hermetica Lib. III.) finden Die ※ufldjung vom Gefpens flerproblem in Den Elementargeiftern, alz Feuers £uft: Waffer : und Erbgeiftern!!!-

Jatob Fobm, Robert Flub, Sebaftian
 fter cinem $\mathfrak{A} f \mathbf{t r a l g e i f t}$ fu und betradten fie felbit als eine $\mathfrak{Y r t}$ bon aftalifden $\mathfrak{B e j e n}{ }^{*}$ ). Spectra fennd bie Gefidite, fagt Der Exftere, fo Die aftras lifden Rorper von einem berforbenen Mens fden geben!!!

Sad Earban, $\mathfrak{B a n i n i}$, © Saffarelli 2c. lauter efrenwerthe Namen! - find ©̧efpenfler weiter nidtz, alz - $\mathfrak{A}$ usbúnfungen ber verwefenden Zeidname, die fid zur Nadtzeit, wenn bie £uft Dider ift, zufammen fegen und dann bie dufere ©eftalt Deż verforbenen Menjaen borftellen. Sגabe, daß diefe

[^82]© Die naturliden Grflarungen Mode waren! -

Nad) Der gemeinen Bolfzannabme fino Gefpen= fter Errjdeinungen von unjelig, ober wenigftens mit eis nem befonderen, fie nod an bie Grbe feffelnden, $\mathfrak{B e r}=$ langen berforbenen Derionen. Dieß ift aud ber vor= berridende $\mathfrak{B e g r i f}$, Der im $\mathfrak{U r}$ = ©briftenthum und bei ben Rirdenvatern gemeiniglid mit Dem Wort verbunben wird *).
$\mathcal{A b e r}$ mir fónnen dief $\mathfrak{A l l e}$ bier nur andeuten und deus ten ę̂ bier audy blop deåmegen an, um auf die Sdmies rigftiten borlaufig aufmerffam zu madhen, Die mit einer gefdidtlid = ernften, umfapenden Bebanolung Der Sadue pertnúpft find.

Sie ift mirflid) fめmerer und beziebungâreider, alz fie vom Notb = und Sjilfabúdlein und bundert ans beren $\mathfrak{B o l f}$ 亿fdriften ber $\mathfrak{U r t}$ genommen wird.

## III.

Wir Neueren' baben feit ungefdbr 1780 nur zum
 fterglauben gebandelt. Dagegen fann nun allerbingz Niemand etroas baben, Denn ber Şefpenfterglauben ift fúr Menjaen auf nicberer ©ulturftufe ein grofezs Uebel, movon ifn zu befreien beilfam ift. Sndés muß man ber (sefdid)te ibre Redfe laßen, und fid vor Cinjeitig= feiten búten. Sung= Stilling und © diartăbaufen,
 enpriénitg, Die in Der leģteren Şalfte Dces verflogenen

[^83]Sabrbunberts in einer yon bem Mrobeton abmeidenben \{nfibt von ber Sade zu jareiben magten, find ubber bie Waken veridrieen morden. Und jo baben wir ernfter biftorifder oder pindologifd cpbilofopbifder Berúafichtigungen Dez gleidnool unter Soben und Rieds rigen immer node nidt augigerotteten Mberglaubens, mie man fidh vom ©efpenfterghauben ausbrúd!, in Der neuce: ren 3 eit faft ginnzlid ermangelt.

Wie midtig Dagegen biefer Theil Der Pneumatoloz gie: aud nad Der Meformation nod unferen Wor: fabren gewefen, fiebt man au®̉ ben bielen gropen und flei: nen, falledten und beiferen Sdriften, weldhe über ben ©̧es fpenferglauben pan ibnen find berauz gegeben morben.

Uim $^{m}$ unfere Refer biebon zu úberjeugen, und weil wir manden Qiteraturfreunden in ber That vielleidt eine Freube bamit maden, mogen bier zur vorldufigen coenn mir werden mebrere pon Diefen Búdern now, naber fennen lernen) Befanntidaft mit ibren Kiteln, einige Diefer ©driften ftebn, Deren $\mathfrak{Z n j a b l}$ nod jebr bermegrt werden tónnte.

Sあererziub de Spectris; Deder Spectrologia; §eidegger de apparationibus Spirituum; \&ub. aas bater de Spectris et Lemuribus; Jaf. De ©bufa Lib. de apparationibus Spirituum ; Э. ©G. Dredzs Ier'в brei Dissertt. de Spectris; 民. Ealmet'b Diss. sur les apparitions des esprits; Wedel'b Diss. de Spectris; $\mathfrak{M}$. Mlberti'z (meldaen mir oben f(i)on anges fubrt baben) Diss. deSpectris; Deş berúbmten Stryd's fur feine 3eit und Den Gefpenferglauben fo darafteriftis fabe Diss. de jure Spectrorum; die in ber borljer get. Nlummer bereitz̧ angefúgrte, für die ©efpenfferperiode
gleid bentmárbige Diss. de morbis etc. von © ebres; शomanuz de existentia Spectrorum; $\mathfrak{x b o m a f u z ~}$ Unterfuduung ber Frage, ob ein Sontract megen Gefpenfters furdt aufgeboben werben torne; $\mathfrak{J o b} . \mathfrak{v}$. Munfer drifts lider Unterridet bon ben Sefpenfern; Wrof. Weier'b ©Cbanten bon Gefpenftern und driftlide $\mathfrak{B e r t b e i b i g u n g ~}$ Differ ©bebanten *); Sammlung feltener Bjeipenfter,
 máfige Gebanfen yon Gefpenftern; 3eibid'z :(Ges banten bon ber Erifheinung ber Gefpenfter; ©dwars ze'z ungegrünbete Reugnung ber Beppenfer; Softer's
 auferdem Die befannten, um diefe Зët erfdienenen Sdrifz ten bon $\mathfrak{F b}$ arfander, Fabrdt, Jenningz, Feids Garbt, Semler, Farmer $2 c$.
$\mathfrak{B o n}$ dlteren Búdern will idf für Riteraturfreunbe nur auf ein einziges, cben fo feltenez, als jeltfames Bud) aufmert'fam maden, beffen bolffindiger Fitel, mit

[^84]aflen feinen feblern biplomatija genau abgejdrieben, alfo lautet:

InI. LIVRES des Spectres ou Apparations et Visions d'Esprits, Anges et Demons se monstrans sensiblement aux hommes, par PIERRE le LOYER, Conseiller au Siege presidial d'Angers - Ulpianus Libro vicensimo quinto, ad Edictum: Ostentum cum quid prodigiosum videtur, quae Graeci PHASMATA vocant. - A la Royne Mere du Roi. A. Angers, pour Georges Nepueu, Libraire demeurant a la Chaussée Sainct Pierre 1586. (Tom. I. pagg. 642. Tom. II. p. 3o4. med. 8.)

Diefer gelebrte nny ungemein belefene Mann führt T. I. in Der Worrebe nidt mebr und nidt weniger, ald gerabe - 459, fareibe vier bundert neun und fúnfzig von ibm benußte, som ©̧efpenftermecen bans
 fen laft, bas bie Sade in jenen $\mathfrak{F a b r b u n d e r t e n ~ f u ̈ r ~ d i e ~}$ 2llenján batte.
(Diefer goyer if, wie mir beildufig bemerten, bers felbe, ber endid vor lauter Gelebrfamteit zu rafen ans fing, inbem er in allem Grnft belauptete, bet gange Somer fey eigentlid nur cine Weiffagung auf iУn, fein Geburtzoorf in sranfreid, feine gebens̉: fdiafale u. f. m. Die DaE nur $\mathfrak{B e r r u c ̌ t e , ~ D D e r ~ D u m m t d p f e ~ d a r a n ~ z m e i f e l n ~ t o ́ n n : ~}$ ten. Sin fünf = fedz Brorten (SOnffie B. II. B. 183) tomme ja cinmal $\mathfrak{A l f e z}$ bei einanber vor:

Dab beift, fagt goyer, ja aud bem Berfocten in bie 彐̌ugen fpringend, dod mabrlid nidtz anberz, alş:
" Deter le £oyer aub angemin, ein © allier, von Suille." - Er war aud Didter *), und mir werden in ber 3. B. nod einmal auf ibn zurủat tommen, wo von Weiffagungen und Wabrfagereien bie Hiede ift.;

Nidt in einem cigenen Werfe, aber body febr aubs fübrlidu und mit $\mathfrak{X n f u ̈ b r u n g}$ einer Nenge dlterer und neuerer © ${ }^{\text {Gefpenffergefdidten und feltfamer }}$彐nefooten, banbelt aud der gelebrte Jefuit, ©abpar Sdott in feiner Pliysica curiosa (bon pag. 197
 ftern, momit wir diefen Waragraph befdliefen wollen, um francifci'z bolliịden groteuz, in Dem aud viele ©̧eppenftergefaidten vorfommen, und dbrlider Sdriften nidt $\mathfrak{z u}$ gebenfen.

## IV.

Um die Refer fúr ben trocienen Snbalt ber vorbet gehenden Nummer zu entjdidigen, will id ibnen zum
 ober vielmebr cine © eiftererideinung mittbeilen, welde mir bonallen, fo idf je gelefen babe, ober fonf


[^85] Beziebung widtig bauptadalidy megen bezs Mannez̧, Der fie erzáblt, námlid Dez vor geraumer 3eit veremigten Seb. Fathe und prof. Samuel Formey zu Berlin, Der fid im Beginn ber $\mathfrak{A} u f f l$ láungexperidoc ald regen $\mathcal{F}$ cino allez 2berglaubens und thätigen Beforderer ber $\mathfrak{A} u f f l d=$ rung aubgezeidmet bat. $\mathfrak{J}(\mathrm{k}$ ) felbft enthalte mid. jedes Urtbeils, fo mie jeder ©ffldrung *), bie ©eforidte aber gebort um fo mebr in gegemmártigen 彐ufiags, Da mir oben beş jüngeren Plinius Briefe ermalynt baben, uno Formey unz felbige gerade in feinen zu ibrer Jeit mit grofem Beifall aufgenommenen moralifden Fetrads: tungen úber biefe Briefe, welde unter bem Ritel: der beionifde gbilofopl von ibm beraus getommen find, und zoar namentlid über ben N. I. angefübrten $27 t a \mathfrak{B r i f}$ mittheilt.

Golgendes ift Diefe feltfame Erzaflung mit Formey's sigenen Worten:
"Eine mikige (geiftreide) und verftandige Jungfer,
 glaubijdes mit untergelaufen mar, fand bei eincr vors neymen Dame in Dienften, um Deren ßinder zu erziefen,

[^86]Dber, wie man in Deutidland zu reben pflegt, alb frans
 Frau, welde jung und bei volffommener ©efundbeit war; aus, um an einem ©rte des̊ ※benos zu fpeifen, wo man fie fin gibeten batte. Gegen Mittcrnadt tommt fie ganz luftig nath Sauie und unterbåt fid mábrend ber' Seit, Dá ntan fie auglleidet, mit ibrer Mabemoifelle, bie ibr bierauf rine gute Nabt múnjdet. Sie, bie Jungfer, gelt die $\mathfrak{Z r e p p e}$ binan, $\mathfrak{m m}$ fid in ifr Simmer zu begeben, meldaes im zmeiten Stodiverte lag. Jindem fie bimauf geht, trifft fie ibre Frau an *), nidt, wie fie diefelbe verlanen batte, fhon ausgefleidet, fonbern in ibrem vols ligen $\mathfrak{Z n}$ zuge, fo wie fie zu Šauje gefommen war. Diefe GSeftalt - maż ę̨ nun aud gemeeen feyn mag, gebt nes ben ibr vorbei; und in Den zrociten \&ugenbliá (benn in Dem erften war fie befturgt) bemeiferte Dic Fourdt fiah Der. Mademoifelle, fo daff fie taum bermogend war, ibr 3immer zu erreiden, 100 fie fixh gleid nieber fegte und ofnmadtig merben nollte. Gleid) nadber fommt biefams merjungfer, melde die Dame aub̄gefleibet batte, in bafz felbe Simmer binein, und alz biefe die Mademoifelle blas und zitternd findet, fo frist fie: wab̉ ibr fey? zullein,

[^87]Faum batte bie Mrabemoifelle gefagt：Эお fab ——als Die Sammerjunger anfing：MnD id aud．EGz mar ibe ndmalid eben baż begegnet＊）；und Die Grf内cinung batte fie in teine geringere Beftúrzung und Beroegung gefegt． Nadt ciniger Ueberlegung úber Diefé befonbere：Begebens beit bejalofen diefe beiden Perfonen，den Sertn youa Saufe auf cin Waar Worte zu fidy bitten zu lapen．Er fommt alfobalb．Sie erjablten ibm，was fie gefeben， und in meldhen Codrecten fie baburd verfegt morben．Dinne uber bie Wirtlidfeit ber Urjade Deffelben einen थuఠ̂pruch zu thun，ermabnt er fie alz ein vernúnftiger Mlann，fid zu berubigen und ja nidtz bavon zu fagen，weil feine Gemallin fid cine fold，Erzadlung zu Gemutbe zieben módte．Sie verppraden es ibm．Er gebt reeg．Das Widtigfte aber if Diefes：Die Dame ，atte fid nieder gelegt，und fand nie mieder auf． $\mathfrak{J a}$ eben berfelben Fadit wurbe fie frant，und nad adt Tagen farb fie，obne von ber Ertideinung jemalz etwas erfabren zu baben．＂
＂Diefe Begebenbeit，feģt formey binzu，ift mir son ber SRadenicifelle mefir als einmal felbf ergablt und
 und Die 尺ammerjungfer beren $\mathfrak{M u}$ fage beftatiget．Эd finbe alle Umftande Darin fo solffàndig úbereinftimment， als man vernúnftigerweife verlangen fann．Wenn allcin Die Granjofin Dieß Befidte gebabt batte；fo．founte man

[^88]
## 248

es ibrer ©inbilbungsiraft zafdreiben, wiewobl man; ba fie yon gefegtem Charafter war, audy nidt bie geringfte Beranlaßung bazu batte; nidtz fiebt, was fie aufbers gleiden Yorfellung gatte bringen tommen. Da aber eben ber fall umittelbar aud einer anderen perfon begegs nete, Die son Dem Borgefallenen nidts wufte, und eben fo menig zur frurdt geneigt war: fo ruutbe es beinabe ungereimt fenn, bier auf zufdlige urfaden zu verfallen: $\$ 3$ enn die Dame pon ber Gade Nadaridt erbalten bitte; fo múrbe bei ibrem Tode nidts fegn, worúber id mid wunderte, babingegen id folden bewandten Umftanden madj für boddit munberbar balte. n

1. "Idt múrbe baber febr berlegen, fegt formey in Bes jiésung auf bie Gefidte ber Bedienten bess Plinius gum Befaluf wnzu, zu Deren Erlatuterung er Diêe Ereignif anfübrt, id wúrbe baber febr berlegen feyn, wemn id dfters $\mathfrak{B r g e b e n b e i t e n , ~ y o n ~ D i e f e r ~} \mathfrak{2 l r t}$ und 3 uverlapigfeit antráfe, ba biefe rinzige binlduglid gewefen if, meinen ©seift in $\mathfrak{J w e i f e l}$ gu fegen, uno mid zu bindern, etwas Entfdeidendes. Dabei zu Denten."

 Jung's ©eifterfunbe nidt zur Sand, unb tann alio
 benuß̧t bat; Die mir midxiger, ald viele anbere zu jenn (d内eint.)

## V.

Wir bebalten es uns vor, im zweiten $\mathfrak{T b e i l e}$ bom ©efpenfterglauken ausfúbrlider zu bandeln, und bemer= fen alz Uebergang zu Der folgenben Betradtung úber Die Bampyrs©efpenfer nur nod Das Efizige, Daß,
menn man bie berfdiedenen Mrinungen yon ben Sefpens ftern，wie mir folde Num．II．angefübrt baben，genauer clafificirt，fie fad zuilegst alle unter zwei Rategorien brins gen lagen－ndmlid cine pneumatifde und eine $D$ des monifde．Beibe Sauptanfidten wollen mir im folgendea Theile beftimmter und mifienjकaftlid berúdiadtigen．

Sinbeiden Gattungen，unter beiben Rategorien，ers fodeint ber ©fefpenfterglaube oft in Den grotesfeften und abens theurlidffen Geftalten，wie jelbft dicjenigen nidit bertens ren，fo mit Pedet belyaupten，baf fid bemjelben nod aud nod tiefere $\mathfrak{M}$ nifdten abgewinnen lajen，als oft gefdieft．
$\mathfrak{A b e r}$ vielleidt gibt es im meiten ©ebiet De8 Mbers glaubens feine abentheuerlidere，feine unerflarlidere Onnabme，alz die ift，welde wir im ©犬lauben an fogei nannte к方ampyr＝©fefpenfern augigedrúat finben．

Diefe Gejpenftergattung，fo wic der ©犬laube baran， der nod in den erften $\mathfrak{G a b r}$ eebnten dezz verflopenen $\mathfrak{J a b r}$ bunderts Ungern，Deutfdland und anbere Rander in jo grope Bemegungen fegte－Diefe Gefpenftergattung if jegt taum nod bem Namen nad）befannt，und in Der
 Glaube Daran $\mathfrak{j e}$ in cinez̧ Menfiden Seele fommen fonnte．

Jnzmifden if er in Sicbenbúrgen，in Serbien， in Der Walladei und in $\mathfrak{B u l g a r i e n}{ }^{*}$ ），——segen： Den，weldue feit undenfliden 3 Jeiten cin reditç $\mathfrak{P u t t c r =}$


[^89]mefen zu feyn *) — febr alt, und nod vor bunbert $\mathfrak{y}$ (abren Dajelbft unter den niederen Boltsclaffen faft alfgemein berrjaend geroejen.
: Wegen Der Mbentbeuerlidfeit und faft gangliden Un= befanntljeit ber Sadje - benn nur vielleidt bie menigften unferer lefer dúrften wiffen, wase ein Bampyr= ©eipenfit ift - baben wir gerabe Diefe ©attung vom deefpens ferglauben gerodblt, um gegenmartige $\mathfrak{A b t h e i l u n g ~}$ Der $\mathfrak{3 a u b e r}$ s Bibliothef Damit zu erófnen, und glauben anz
 perichert bulten zu Dúrfen.

શ̂ls Sめlufbemerfung feebe das eingige: Wort nod bier! - Fúrdte feiner unjerer Rejer von unb , dáp wir ben $\mathfrak{A b e r g l a u b e n ~ i r g e n d ~ e i n e r ~} \mathfrak{U r t}$ und am wenigten Den Gefpenfterglauben begúnfigen, ober burd bic 3. B. auffrifaen merden. Das fey ferne von Unв! Ebre der Эernunftalz Dem Sddffen uno Seis Kigiten im Menfaen! - Nur baraufmird gelegentlid Die 3. ․, wie frúber bie Siona, aufmerfjam madien, Daß eine gewijire Dogmatijde Einjeitigfeit Darin liegt,


[^90]fandige Wefen bogmatifa annebmen, und Dod uber jede moglide Dffenbarung oder. Erideinung von Geiftern obne Weiteres alz Dummen aberglauben abjpredien. Dabci aber verwabren wir ung ausbruadlid gegen ben ©efpen: fferglauben im gemodyliden Sinne be太 $\mathfrak{F}$ ortz.

## II. Die $\mathfrak{B a m p y r}$;

ober
Amtlider Beridut d. d. Mebuegyab. 7ten Sanuary 1732 and $\mathfrak{B e l g r a b}$ b. 26. eod. pto. ber $\mathfrak{B f u t f a u g e n b e n}$
Roden ober fobenanaten $\mathfrak{B a m p y r}$ efefpenfler วu Mebuegya in Gerbien.
(Mesf ciner cinleitenben Erpdrfung iu biefer feltamen Đegebenbeit und gleid feltramem actenfuide.)

## I.

Ctroan vom Jabre 1720 an, nadbem beibe وprovinjen futz zubor burd ben glorreiden frieden yon Pallarowik an Deftreid gefommen waren, berbreitete fid in Nieders Ungern back Gercde yon Bampyr= ©eipenfern, wel: de in Gerbien und der Walladei entjedfidee Unbeil anridteten, fid immer mebr und megr verbreiteten, und Die Dortigen Bewotner in Furdt und $\mathfrak{B e}$ gmeiflung fúrs geten, weil গiemand mebr vor denfelben jeines \&ebens fiuber fery.

Diç fiebt man auss ben dfentliden Beitungen uno gelebrten $\mathfrak{F n f t i t u t e n}$ jener 3 eit, ( $\mathfrak{b}$. $\mathfrak{F}$. Ber europuijden

Fama, ben Acta Erudit., Den Reivz. gelebrten 3eituns gen $\mathbf{u}$. f. f.) (o wie aus einer Wenge bon befonderen ©driften, welde úber bie Sade beraus fargen, von Denen wir in ber folgenden $2 \mathfrak{Z b j a n b l u n g}$ felbft zebn biz fünfzebn anfübren und naber berudtídtigen wollen.
$\mathfrak{J m} \mathfrak{J a b r} 1725$ erfadien endlidh ein $\mathfrak{d f e n t l i d e r ~} \mathfrak{B e r i d} t$ tber bie Sade, moburd folde zur allgemeinen Fenntnif
 fúbrlid, alb ber in ber Ueberjdrift gegenmartigen $\mathfrak{A u f s}$ faßezz genannte vom Эabre 1732. Da er jedod mefentlid gur volftandigen Ueberifat Der ©adbe mit gebdrt; fo, mollen mir ibn im શuß̄zuge mittheilen, úberzeugt, Daf mande unjere Refer, die fobon an jenem Beridt genug
 merben.

Damit alle unfere Refer aber wiffen, wovon ez fich bier banbelt, múfen mir ibnen mit cinem Worte fagen, was Bampyr = ©Sefpenfter find. Sie werben, wenn ibnen die $\mathfrak{B a m p y r}$ nod unbefannt finb, ftaunen úber bab, mas fie boten.

Ein Bampyr= Sefpenf if cine berforbene, im ©rabe fort lebende Perion, weldedes Nadtz als © Cefpenf auz bem ©্かab bervor gebt, um - Den Rebendigen oas Blut ausizufaugen, mos ourd fie ibrén in ber erde liegenden Rorper im Wadztyum und bei volltommenem $\mathfrak{F B o g l f e g n e r : ~}$ balt und yorber Berwefung befdúkt.

Wenn feine amtliden:Beridte, feine uber allen

 lid, ober für ein altes $\mathfrak{F}$ eibermården balten und laden.

2ber diefe Definition if nad allen Regeln ber Rogit aus authentifben 2 cten verfertigt, und - bier find die Belege bafur!

## II.

Folgenbes if ber wefentlide $\mathfrak{J} \mathfrak{n g a l t}$ bes Beridts yom Sabre $1725^{*}$ ).

In bem Dorfe Rifolova verfarb ber Untertban pes. ter Plogojomis unt murbe nad einigen Fagen drifts lid zur ©́rbe beftattet. Fladbem er ein Paar Tage beers biget mar, surben auf cinmal mebrere Werfonen im Dorfe plosflid frant, und innerbalb adt \{agen farbet neun Perfonen, alte und junge, nadi einem furgen Sraus Ienlager von Einem, ober langftenz zmei זagen. Zale diefe 9 Derfonen betbeuerten auf ibrem Sterbebette, baf gedadter Peter Fologojomis diealleinige Urfa山e ibresiadoesfey, meilerdes શadtzim Salas fe als Bampyr zuibnen aefommen, fid auffie geleget, ibren Sals gewurget, und ibnen Blut auggefogen babe. Um dem allgemeinen Unglúd im Dorf ein Ende zu madien, entidilos man fid, endlid, bas Brab zu dfinen, da bemn alle Umftebenben zum grofeten Erftaumen geroabr wurben, daß Der Forper diefes Werftorbenen, ober gleidj faon bei brei $\mathfrak{B o d e n}$ im ©rabe gelegen, nidtbenallergeringiten $\mathfrak{Z o b s}$ tengerud yon fid gab; er war aud, auger Der Nafe, die etras cingefallem zu fern faien, nod ganz frifa

[^91]und unverwefet. Die Saare, Der Bart unb bie Na= gel waret prbentlid gemadifen; bie alte Spaut Gatte fíb wie abgefdalet, und eine frijde darunter bervor getban *). Daş Gefít, bie §ande uno fuafe, fo wie Der ganze £cib, maren in einem folden bolffommenen $3 \mathbf{u}=$ ftande, alz fiebei \&ebzeiten tur immer feyntons nen. $\mathfrak{I n}$ feinem Munde bemerlte man etroas frifdes und gefundes Blut, von weldem ein Jeber ber Um: ftebenden bebauptete, bafe es poeter plogdiomis aus Dem Rórper Deş Unglúdlidèn, Den er zuleģt. zu todte ges bradt', gefogen bdtte. Man nabm bierauf Den Rorper aus bem Grabe beraus, fpigte einen $\mathfrak{P f a b l}$, und burds falug Damit das Şerz Diefes Юampyrs **), Da Dean wies berum ganz frifdes Blut baufig Durd SPund und Dhs. ren geflogen tam. \{atz ber פpabl eine 马eit lang burd
 man ben Seidnam, und berwandelte ifn, alfo Dutw= fdlagen, zu Staub und X(d)e.
$\mathfrak{W i r}$ fagen aud nidt eine einzige Bemerlung binzu, fondern gety fofort gum zweiten aubfubrlideren Be=

[^92]riat von 1732 über, ber mit einigen unbebeutenber Berdnberungen in ber veralteten Redtfdarcibung von Wort ju Wort alfo lautet:

## III.

- Nadbeme bie mieberboblte ※nnzeigung gefarben, daf in bem Dorfe Meduegya in Serbien die fogenannten
 też elendiglidy umgebradt baben follen: शla bin id, auf bogem Befek cines allbiefigen bodildbliden Sbercommans Dos, um Die Sache verftindig und genau zu unterfudien, nebf benen bazu commandirten Seren Dfficiers and zween llnterfelbjdererndabin geididet morben, und baben gegemodrtige Jnquiition in Beypenn Des der Etallater Seybuden Sompagnic Eapitains, ©s orfais Sabuat Barjaftar, undalteften Seyoudien bes Dors feßf folgenbermā̄en borgenomimen: Weldie Denn, on fie abgeboret morben, einbellig aub̄gefaget, baß vor unges fabr fúnf $\mathfrak{F a b r e n ~ e i n ~ b i e f i g e r ~ S ̧ e n b u d , ~ N a b m e n s ~} 2$ rinoy spaole; fid burd cinen Fall som Seumagen ben 5alk gebrodien. ' Befagter Urnolo Mnale batte bei feiner Rebszs zeit fid ifters verlauten laffen, dafer bey Gofforoa im æưrifden かeriien von einem Bampyr fey beftig geplaget worben; Dabero er
 Bampyrs gegeffen, aud fid mit beffen Blute gefdmieret, um von ber erlittenen plage befreyt zu
 baben fat einige leute beflaget, wie daff fie von dem ges badten Mrnod SDaole geplaget múrden, wie benn mirts Iid sier Đberfonen feyen amgebradt worben. Un nun

Diefez Uebel einzuftelfen, baben fie auf Eimathen ibres Sabnudza, . welder fdon vorber bey dergleiden Begebenbeiten gemefen, diefen Urnod paole in beys ldufig 40 Tagen nady feinem Tode ausigegraben und ges funben, bas er ganz yolltommen und unberwefet fey gervejen, aud) ifme bas ganz frifde Blut zu ben Augen, Dbren und Naje beraus geflogẹn, Daz Semo, Hebertud) und $\mathfrak{x u}$ uber aud ganz blutig gervejen; Die als ten Nigel an Sainden und Fúfen jambt ber Sjaut abges fallen, und ibme dagegen andere neue geroadjen jenn. Diemeil fie nun darauberfehen, bafer ein wirflider Bampyr fey; ; fobtten fie demfelben nadibrer ©es wobnbeit einen $\mathfrak{P f a b l}$ Durdub Serz gejalagen, noobey ex
B. cinmobloernebmendeż ©Seddtzengethan, und ein baufiges ©eblute vonfict gelaffen. Whor rauf fie den Rorper nod felbigen $\mathfrak{T a g e z}$ gleidy $\mathfrak{z u} \mathfrak{M}$ (den verbrannt, und foldje in dag Grab gemorfen. Ferner fagten obgedadte leutbe aub, daf alle diejenigena fo von ben Bampyrz geplaget und umgepradt wúrben, aud wiederumb zu Bampyrz werden máffen. Und aljo baben fie die obberúbrten vier goers fobnen auf gleide Weife exequirt, einen $\mathfrak{D f a b l}$ burd 8 Sperz getrieben, und fie zu $\mathfrak{A}$ (d) verbrennet. Dem fügen fie aud binzu, Daf folder $\mathfrak{A r n o d}$ Pade nid) allein bie Seuthe, fondern aud dag $\mathfrak{B i e b}$ anyegrifen, und ibme Dав Blut auzzgejogen babc. Diemeil num
C. Die Leutbe bas flcifa von foldem Biebe benuset; fozeigte fido aufz neue, Daffictwiederum cinige neue Bampyre allbier befanden, allers mafen in einer Seit von orey Monatyen 17 junge uns alte Yerjobnen mit Dem Todte abgegangen, worunter
einige ofne vorbergebabte Rrantheit in 2 ober 3 Ragen geftorben. Dabei meldet
D. Der SJenduaf Jovira, Daf feine Sdmiegertody ter ©tanjoifavor $15 \mathfrak{T a g e n}$ fid frifdu und gefund fdlafengeleget, um Pitternadt aber miteinem entfegliden ©sejdrey, Gurdt und 3itternaub Dem Gdlafe aufgefabren und geflaget, daffie voneinem vor vier Wodien verforbenen Sendus denfolin, Nabmens Willoe, um den Salz ges wúrget wordenfeye, worauffie einen groken Schmert auf der $\mathfrak{B r u f t}$ empfunden, und von Stunbe zu Stunde fiid folledter befunden, biz fie endlid ben adten $\mathfrak{T a g}$ bernad verftorben."
"Shierauf fo find mir nod benfelbigen Nadmittag auf Dem freythof, um Die angegebenermẫen verbeids: tigen $\mathfrak{J r a j b e r}$ eroffnen zu lapen, neben bem oft gemeldes ten Senduafen Dez Dorfez aużgegangen, Die Darin bes findiden Sidrper auf boben Befebl zu vifitiren, wobey nad jåmmtlider Gecirung jid) gezeiget:

Num. I. EEin Weib, Nabmens̊ Stana, zmanzig Jabre alt, fo vor brey Monathen nad einer brei: tagagen Rrantheit ibrer Niederfunft geftorben, und vor ibrem Tode dafelbf augerfaget, dañ fie fid mit dem $\mathfrak{B l u t e}$ einez $\mathfrak{F a m p y r}$ ( (um vor ifm Rube zu baben) geftridendatte, folgendidifiefelbft nunmebro, $\mathfrak{a l o ̈}$ ibr $\operatorname{RinD}$, welderz gleid nad ber Geburt ver= ftorben, und burd ein leidtimnigeş Begrabnif von den Sunden biz auf bie Sjalfte verzebret morben, ebenfall z $\mathfrak{B a m p y r}$ werden múpten. Sie war ganz volls fommen und unverwefet. Nad Erdfnung Dez Rórs perż zeigte fíl in cavitate pectoris éine Duantitát
 teriae und venae nebft ben ventriculis cordis waren nidt, wiecz fonft gerodbulid, mit coagulirtem Coblúte impliciret, Die fammtliden Viscera alz pulmo, hepar, stomachus, lien et intestinamaren dabeygang frifdyiebey einem volls Tommen gefunden $\mathfrak{P e n f ( d e n ; ~ d e r ~ U t e r u s ~ b e f a n d ~}$ fint gants grof, und externe febr inflammiret, weilen placenta, wie aud die lochia bey ifr geblieben, $b a=$ Gero felbiger in bolliger putredine war. Die Saut an Šúnden und an Júfen fammbt Den alten Nas geln fielen von fid felbft berunter; bergegen zeigten fid nebf einer frifden und lebbaften jaut gans neue $\mathfrak{R}$ agel.

Num. II. War cin $\mathfrak{W}$ (ibe, $\mathfrak{N a b m e n z} \mathfrak{R i l i z a , ~}$ beyldufig fedzziz 乌abre alt, welde nad brepmonatblis der Rranffeit geftorben, und vorneunzig und etlis den Tagen begraben morden. Sn der $\mathfrak{B r u f t}$ befand fidy bielezliquide ©্eblútbe. Die anderen Viscera waren gleid Der borgemelbeten (N. I.) in einem guten Stande. Ez baben fid bey Der Secirung Die umfteben: Den Seybucten fámmbtlid) úber igren fetten und volls tommenen ecib febe vermundert, einbellig aufan gende, daf fie das̉ wcib von ibrer $\mathfrak{J u g e n d}$ auf febe nobll gefennet, und Seit ibres̉ \&ebens febr mager und mie auß̉gedorret gerwefen, mit ausbrúdlidjer $\mathfrak{B e}$ meloung, Daf fie anerf in Dem Grabe zu diefer berivun= Dernzmúrbigen fettigfeit gelanget feye; aud
 Unfang " $\mathfrak{z u m} \mathfrak{B a m p y r e n " * ) ~ g e m a d t ~ h a b e n , ~ z u m a b : ~}$

[^93]Ien fie baĝ fleifa bon ben Sळaafen, fo vonben vorther gebenden Bampyrz fenen umgebradt morden, fetigs lid gegeffen babe.

Num. III. Befand fith ein adttảgiges find, wels むe\& 90 Tage allbereitz im ©̧rabe gelegen, gleidermafen im $\mathfrak{B a m p y r}=$ Stande*).

Num. IV. Wurbe einez Senduden Sobn, Nabs ment Pitloc, fedbzef) Sabre alt, augigegraben, fo neun $\mathfrak{F o d}$ tugigen Rrantbeit geforben, und gleid, Den andern Bampyrz befunden morden.

Num. V. Sit ber Yoadim, gleidfalle eines̉ Şey: budten Sobn, 17 Gabre alt, aufgegraben morben, nady ciner breitágigen Rrantheit geftorben, nadbem or adjt Wodenund vier $\mathfrak{K a g e b e g r a b e n ~ g e l e g e n , ~ u n d ~ b e f a n d ~}$ fid bey Der Section gleidergeftalt im Bampyr: ftanbe.
 nady einer zebntagigen Rranfbeit geftorben, und bor feds $\mathfrak{B o d}$ en begraben morben, bey melder mir aud viel frifdeş ©્blúte nidt allein in der $\mathfrak{B r u f t}$, fondern aud in fundo ventriculi gefunden Gaben, wie fid denn aud ein gleides bey ibrem Rinde, fo adtzefn $\mathfrak{Z a g e}$ alt gerwefen, und bor fúnf $\mathfrak{W o d}$ en ber: ftorben, gezeiget bat.

Num: VII. Nidt weniger befand fid ein Migos Lein von zefin Sabren, meldez yor zween Monatben geftorben, in obangezogenem Bampyr=3uftande, ganz volfommen und unverivefet, und batte in der Bruft viel frifdes Geblúte.

[^94] ibrem Rinde augigraben laßen, welde bor fieben $\mathfrak{F s o d}$, ibr Pind aber, fo adt Woden alt, bor 21 Sagen ges frorben war, und befuaden, daf fomobl die $\mathfrak{P u}$ ut= ter als daŝ Rind dóllig permefet, ob lie moblen in gleider ©erben, und nddf gelegenen ©fras bern begraben geroefen.

Num. IX. Ein Sinedt Deż babiefigen Sendudens Corporalz, Nabmens Ryade, fo brey und zmanzig Sabrealt rar, ift in einer dreymonathliden Rrants beit geftorben, und nad einem fúnf modentliden Begrabnif bereitz yóllig verwefet von unz ge= funden worden.

Num. X. Dez̉ biefiaen Baradterz̊ ฒeib jammt igs rem Rinde, fo vor fúnf $W_{\text {Boden }}$ geftorben, war gle is dermafen bollig verwefet gefunden.

Num. XI. Bey Dem Stanfo, cinem Senbuden, jo jedgzig $\mathfrak{J a h r e}$ alt, und wor jedz $\mathfrak{B o d}$ en geftorben mar, babe id ein baufiges ©seblute, fo gleid Dem andern liquide in Der $\mathfrak{B r u f}$ und Pagen gefüdoen, und ber ganze £eib war in oft ges nanntem $\mathfrak{B a m p y r}$ Stande.

Num. XII. Willoe, ein Seryoute, 25 Sabre alt, fo fedz $\mathfrak{F}$ odien in Der Grbe gelegen, fand fidg gleidfall in mebr gemeldetem yolligem Bampyrfande.

Num. XIII. Stanjoifa, cinez Şenduden Weib, po zmanzig Jabre alt, if an einer oreytdgigen Sirants beit perforben, uno vor aditzctinxagen begraben wors ben. Bey der Gecirung babe ide gefunden, daff fie in Dem Mingefite ganz rotb und von lebbafter Farbe war, und, wie oben gemeldet, fie von deer Speys

Duden Cobn，Nabmens Milloe，feye um Mitternadt um den Şalz gerwúrget morden，fid aud bey der $\mathfrak{U n}$ ： teriudung augenfacinlid gezeiget，baffiean Der redten Seite unter dem Sbrecinen blauen， mit Blut unterlaufenen Fledien，cinez Fin：
 einc Quantitát frifdes ©̧eblúte Nad der Secirung fand id，wie oft gemeloet，ein redu＝ tes balfamifdes ©seblute nidt allein in ber $\mathfrak{S b}$ ble der $\mathfrak{B r u f f}$ ，fondernaue，in ventriculo cordis．Diefammtlide Viscera befanden fid in bollfommenen gefunden und guten statu．Die
 Şanden und Fiufen，maren gleidermafen frifd．

ミady gefdebener Visitation find benen fámmtliden彐ampyrz Die Röpfe Durd Dabiefige Sigeuner berunter geidlagen und famt Denen Fiórper verbrannt，bie $\mathfrak{A}$（abe Davon in Den Fluf Morava geroorfen，bie andern ber： wepeten \＆eiber aber mieder in ibre vorbergetabten ©ras ber geleget morden．Weldheè biemit jamt Den mir zu： gegebenen lunterfeldiderern befraftige．
Reduegya in 区ervien，den 7ten San． 1732.
Sohanneb Fliáinger， Megiments ：geloiderer bes lobliden Barone futritenbuídiiden शegiments ；u guk．

Sfaat Siegel，
Feldiderer Des lobl．刃aragl．Negiments．
Sobann friebrid Bámgdrtner， Felofderer Des ld́bliden æ．શegiments．
 Dfficiers，fo dabey geveren：＂＊）

[^95]Dief ift Daß merfinurbige $\mathfrak{M}$ ctenft úd d, Daß nun mit Der Sadje, wovon es bandelt, vergeßen ift, zu jeiner Seit aber in Ungern und Deutidaland, ja in ganz Eus ropa fo viel $\mathfrak{A} u f f e b e n$ erregte, fo viele Federn in Bewes gung, feste, und zu fo vielfaden Sjupothejen úber bie $\mathfrak{B a m p y r}$ Gaclegenbeit gab, wovon immer bie eine felts jamer ift, als bie andere.
£achen und $\mathfrak{U b}$ preden ertláren Beyde nidtz.: Wie man bag̉ factifde in Der Gade nebmen moge - Эers ftand und Forjagier fobern cine Erflarung.

Dąe ez eine "natúrlide" fenn múfle, erbellt von felbft.

Meinen Einfidten nad tonnen nur erfabrne $\mathfrak{A}$ ergte mit Sidjerbeit foroobl ưber ben Beridt felbft, alz über bie Urjachen ber erifdeinungen urtheilen, wobon er bandelt.

Da Die Sdriften úber diefe ©ade jeģt fejr jelten find, ober im Budbandel gar nidt mebr aufzutreiben; fo mill id) Die midftigfen Davon in ber folgenden $\mathfrak{A b b a n d l u n g}$ anfübren, zugleid mit ben berjíiebenen $\mathfrak{U n j i d}$ ten und Supothefen, melde nad Eridheinung Dez̉ Beridttz von ben Damaligen ©elefrten aufgeftellt murben.
N. S. $\mathfrak{I n}$ Dem $\mathfrak{X}$ ugenbliff, ba diefe $\mathfrak{F o g e n}$ bie $\mathfrak{P r e f e}$ perlagen, werbe id burd $\mathfrak{M}$. $\mathfrak{B}$. Sdlegel'z eben ers fdienene Jabifde $\mathfrak{B i b l i o t h e f ~ S ̧ e f t ~ I . ~ ( 1 8 2 0 ) ~ S . ~} 87$. Darauf aufmerffam gemadt, Daf fid bom $\mathfrak{B a m p y r g l a u s}$

[^96]ben auch im $\mathfrak{T n D i c i s m u z ~ b e f t i m m t e ~ © p u r e n ~ f i n t e n . ~ © i o ~}$
 babe, 一 freilid fann id es nidt wie jener ©selebrte im Sriginal lejen, fondern muf mid mit Den Ueberfegss ungen bebelfen! - fo batte id, bey meinen Nadforiduun: gen úber Diefe Materie Dod, Die bierber gebdrigen Stellen Gap. III. §. 21 und 34 (bermuthlid) aud) ©ap. I. §. 37.) áberjefen. $\mathfrak{H} u$ d in bem von Sdlegel mitgetbeilten Besidt - Gefang I. v. 139 - mird der Bampyr ge: Dadjt. Sie heifen im Ganstrit Pisâchas. Feinope: lige $\mathfrak{B e j e n}$, welde nad bem Fleifd und $\mathfrak{B l u t}$ lebenbiger Ereaturen lúftern fint, (Ramay. B. I. Sect. 26, Sl. 19.) und ibre graufame Ruft bejonders an Weibern im 3 uftano
 Sim nddften Theite follen bie Stellen auz Manu zur $\mathfrak{B e r b o l f f a ́ n o i g u n g ~ g e g e n m a ́ r t i g e n ~} \mathfrak{A u f i a g e z}$ berúdifidtiget werben. Durd die rubmbollen Bemúbungen Sdlegel'ż wird bie indijde Eiteratur nun aud in Deutjdland bald allgemeiner verbreitet werden, wovon bie Folgen fúr bie altefte Æeligions̉philo fádidte 2 . unủberjebbar feyn Dúrften.
III. Sdriften und Sypotbejen úber bie Bam= pyrz auz ber erften ફalfte bezz vermidenen Jabrbundertż.
©ein literarifd) hiitorifder Beitrag zur ©harafterifirung diefee Gegenftandees, fo mie bez ©seifer s und Gefpenferglaubens in jenem 3eitraum.

## I.

 daf fie in Deutidland obne Weifpiel fareibjelig fenen. Der Deutidee, feit Galirbunderten bon feiner ganjen duperliden ffaatēbúrgerliden $\mathfrak{L a g e}$ nad, $\mathfrak{\text { Innen }}$ zurúá ges wiefen, abgeredmet, dás das £eben bei feinen fleinliden Berwidelungen in ber neueren 3 eit fid uberbaupt nid)t mebr, wie im Ulterthum in groken, die ECcifter wúrdig bejdisftigenden Maffen barftellen fann - der Deutide f(drieb yon jeber febr fleigig. Nur der Gejammata, nur Die OJegenftande jeiner jobriftftellerijaen Thatigfeit baben fid verandert. Waz vor אurzem Peftallozzi, die Sdußpodien 2c., in ber allerneueften Seit Staat, Bolfovertretung und politif find und waren, bab waren yot bundert und mebreren Sabren bie $\mathfrak{D}$ ogmas tif, bie Molemit, bie Mneumatologie u: f. m. Eine auperorbentlide, ober für auferorbentlid, gebaltene Erfdeinung im (Jeiferreid), wie z. B. Die Bampyre, Die $\mathfrak{F a t b a r i n a}$ Lerdin $2 c$. (bon ber wir in einem ber folgenden $\mathfrak{T b e i l e}$ bandeln werben) bradten eine Menge Fedcrn in Berwegung *).

[^97]Dod fofort zur Cade! -
Der im vorber gebenben $\mathfrak{U l} \mathbf{u f f a s}$ mitgetbeilte $\mathfrak{B e}$ ridat erfdien zu Enbe Sanuarz 1732 зu $\mathfrak{F e l g r a d , ~ u n d ~}$ - nod in Demfelben Gabre famen allein in Deutith: land unter anberen die folgenden ©driften úber bie $\mathfrak{B a m}$ pyrs beraus. Šd fage unter anderen, denn biefezz find fie nidt alle, und mir merben gelegentlid nod auz Damaligen 3 ectifdriften $\mathfrak{N a d i t r i g e ~ D a z u ~ l i e f e r n , ~ d a ~ e z ̌ ~}$ uns in Diefem 2 Uugenblid an Seit und $\mathfrak{H}$ aum mangelt, alle zujammen zu lejen.

1. Gourieufe und febr munderbarlide Relas tion bon Denen fid neuer Dinge in Servien er: zeigenden Blutfaugern oder Bampyré, aub authentifden Stadridten mitgetbeilet und mit biforifden und philofopbifden Reflerionen begleitet, won æ. S. ©. ©. A. £eipzig, 1732. (פleun Bogen farf.).
II. ©briftoph Friebride Demelii philofophi= fher $\mathfrak{B e r}$ 亿uat, ob nidt Die merfmúrdige $\mathfrak{B e g e b e n b e i t ~ D e r * ~}$ Blutfauger ober $\mathfrak{B a m p y r e n ~ a u z ~ b e n ~ p r i n c i p i i s ~ n a t u r a e ~}$ bergeleitet werben tỏnne. Wien, 1732.
III. Actenmásige undumfandida Relation von benen Bampyren. \&eipzig, 1732.
IV. ©urieufe Relation von benen fid in Sers yien ergeigend babenden Blutfaugern. Reipzig, 1732.
V. ©Sottlieb Seinrid $\mathfrak{F o i g t z ̇}$ furß̧ez Bcbenten son ben Relationen wegen ber Bampyren. 2eipzig, 1732.
VI. Cdreibencines guten greundes aneinen anderen guten Freund, Die Bampyren betrefs fend. Franffurt, 1732.
 Fritschii mutbmaflide GeDanten von Den $\mathfrak{B a m p y r e n}$ oder Blutfaugenden æodten. 2eipzig, 1732.
VIII. Putoneuz bejondere Nadridt yon Denen Fampyrbె. \&eipzig, 1732.
IX. $\mathfrak{F o b}$. ©briftian Sjarenbergę (einez zu feiner 3eit fegr berúbmen Gelebrten) vernúnfige und drifts lide ©fedanfen úber Die Bampyrz oder ßlutjaugenden æodten. Wolfenbúttel, 1732.
X. Ottoniz ©raben zum Stein unberlornezs Lid) und Æedt berer æoDten unter Den £ebendigen. Wittenberg, 1732.
XI. Visus et repertus uber bie fogenanns ten $\mathfrak{B a m p y r e n . ~ \Re u ́ r n b e r g , ~} 1732$.
XII. Ebriftide Betradtungen uber bie wunderbarlide $\mathfrak{B e g e b e n b e i t ~ m i t ~ D e n ~ B l u t f a u : ~}$ genden $\mathfrak{Z}$ odten in Servien. \&eipzig, 1732.
$\mathfrak{W i t}$ biejem Dußend Sduriften über eine Begebens beit oder vielmefr úber einen Beridt, Der beutigez $\mathfrak{x a}$ : gez etraan nur bon einigen $\mathfrak{A}$ erzten beadtet werben múrDe, mag eв̄ vor jeģt genug feyn, um zu beweifen, weldees auperorbentlide $\mathfrak{Z}$ uffeben bie Sade zu jener 3eit gemadt babe. Daş alle die genannten ©driften alle insigefammt in E゚inem $\mathfrak{J a b r e}$ erfdienen - Darf nidt úberfeben werben.
$\mathfrak{A b e r}$ nidt allein in Druatidriften, berúbmter und unberúbmter Manner, beDeutenden und unbedeutenden Sinbaltz, mard die Sade verbanbelt, fondern audj in dfentlithen Differtationen auf ben berúbmteften Unis verfitaten, movon wir nur folgende anfúbren wollen:
I. Dissertatio physica de cadaveribus sangvisugis, sub praesidio Joh. Christ. Stockii. Jenae, 1732.

II．Joh．Heinr．Zopffii Dissert．de Vampiris Serviensibus．Hallae， 1733.

III．Joh．Mich．Ranfftii Dissert．I．et II．de Vampiris．（Won biefer meí́ id biż jegst meder den Sort Deż Yerlagż，nod baz̧ $\mathfrak{J a h r}$ ibrer Serauęgabe．）

IV．M．Joh．Christ．Pohlii Dissert．de homi－ nibus post mortem sanguisugis．Lipsiae， 1742.

Endlid ward aud nod in vielen anderen Sdriften und wo màn＇z gar nidt vermutben follte，Ueber， $\mathcal{F}$ úr，
 ber 3eit gefproden，wie 3 ．B．eben in ben oben bereitz angefúbrten ©̧ebanfen úber widtige Wabrbeiten aus ber $\mathfrak{B e r n u n f t}$ und Religion von 官eitenfampf，morauf unz̊ bier aber weiter einzulafen unmoglid ift．2 erte bazz $\mathfrak{F n t e r e f e}$ an ber Sadbe ganze $\mathfrak{J a b r z e f n t e ~ b i n d u r d ~}$ fort．So eridien 子． $\mathfrak{B}$ ．nod im $\mathfrak{J a b r e} 1768$ folgende Sdrift：ひbbandlung des Dafeynz der Gefpenfter


## II．

Eine Sathe，bie fo gropes Interefe erregte，verbient， Dấs mir nod cinen $\mathfrak{A u g e n b l i d}$ dabei vermeilen．Sic ift $g^{g} n_{3}$ bon Der $\mathfrak{A r t}$ ，Daffie cinen interefanten pigdologis fden nnd literarijden Beitrag zur Charafterifirung jener $\mathfrak{F a b r z e}$ gnte zu liefern bermag．

Betradten mir alle biefe veridiebenen ©driften ge： nauer；fo finden wir，baß̂ leine gegen bie Juberlápig＝ Feit Der in Dem Beridy erzaflen \｛batfaden 3weifel erregt，fondern DaEf in beinab＇allen bie Sadje entweder unmittelbar auf den $\mathfrak{x e u f e l}$ zurủd gefúbrt，ober auf eine oder die andere $\mathfrak{A r t}$ mit bem ©efpenflerglauben
in Frebinbung gefradt wirb. Cinige betradten Die Be: gebenbeit nad) Damaligem (sef(bmadf aus theofoptifdem (5efidtzpunfte und maḑen ibre erbauliden ছemerfungen Darúber; faft teine magt ben $\mathfrak{B e r f u d}$, foldhe natúrlid
 múrbe.

Go gebt Der $\mathfrak{B e r f a f e r ~ y o n ~ N u m . ~ I . ~ z u m ~ B e i p i e l , ~}$ mit vieler Belejenteit in Die Damonologic und Diabo: logie zurúat, um zuleģt daę Refultat aufzuftellen, dan Die ganze Gefdidate mit ben Sampyrs cin Spiel bez leibhaftigen $\mathfrak{L e}$ ufelz gemefen fern múfie. Dic: fer mar's, Der nadl feiner Meinuny zuerft ben. Ornod Sade vom Wagen ftürzte, baser den Sald brad); Dies fer, ber barauf die anderen Bampyrè ermúracte; Dies fer, der Die \&eiber ber $\mathfrak{B e r f t o r b e n e n ~ v o r ~ b e r ~ \mathfrak { B e r w e f u n g ~ }}$
 bodit eigener Werion, oder burd andere bienftbare Şd: lengeifter Dag Blut augiog, oder auŝjaugen lief.

Der $\mathfrak{F e r f a}$ eer son Num. II. verfudt Die Sade, wie er fid ausborúat, aue ben geheimen Principiis naturae zu erfláren, und verliert fid dabei in feltjame

 aud wirflid tod feyn fónnten, in $\mathfrak{A n}$ febung Der ver: núnftigen und empfindidien Seele, (mir bedienen
 febung ber waḑithúmliden Ceele ober dez Principii naturae, bermittelf beren ober befien fie nidt allein von aller Berwefung uno gảulnía frei crbalten múrben, fondern aud gejundez frifdeez Blut bei fị) fübreten,

Der $\mathfrak{B e r f a f e r}$ bon Num．III．（XXetenmásige und umftablid）e Relation re．）glaubt bie Sade bener zu treffen und erflart fie aus－bem allgemei： nen $\mathfrak{B e l t g e i f t . ~ G e r ~ b r i n g t ~ D i e ~ W a m p y r z ~ m i t ~ D e m ~ © s s : ~}$ fpenfterglauben nad Paracelififien und $\mathfrak{A g r i p p a ' i f d e n ~}$ Joeen in $\mathfrak{B e r b i n b u n g}$ ．Der alljemeine $\mathfrak{F e l t g}$ cift erfüllt nad ibm alle Ellemente Deż Univerfums mit unzabligen $\mathfrak{U r t e n}$ von $\mathfrak{G}$ eiftern，und namentlid bie Quft unter an＝ Deren ©beifergattungen mit $\mathfrak{\& u f t g e i f t e r n}$ von abges f（biedenen Perfonen，beren Rrafte uno Berridtun： gen wir nidt binlánglid fenneten，und welde allerbings unter Gottez ふula $u n g$ aud Den \＆cbendigen－Daş Blut auछfaugen（onnten＊）．

Wir baben oben abiadtlid bie Sdrriften über bie Bampyrz alfo zufammen geffellt，um fogleid）in bea erften drei Nummern die von uns angegebenen brei Sauptanfidten mit cin $\mathfrak{P a a r}_{\mathfrak{W}}$ Orten darafterifiren zu lonnen，unter welde fid faft alle biefe fariftftelles rifden פroducte bringen lafen．ひlle eingeln náber zu bezeidnen，wúrbe ermúben．Nur baz Ģinzige mollen mir nod）bemerfen，baf $\mathfrak{R a n f f}$ ，ber einen $\mathfrak{Z r a c t a t}$ bon bem Samaßen und Rauender \｛obteninden Grabern gefarieben bat，das man，wie man auz francifci＇s bsllifdem Proteu区 fieht，Den Sjeren zufdrieb，feine ©fes Danfen barůber aud auf bie Bampyrg anmendete und fie

[^98]Daburd mit bem 3auber a und Sexenglauben in $\mathfrak{F e r b i n d u n a ~ f e g t e . ~ D e r ~ S n b a l t ~ b o n ~ b e n ~ S d a r i f t e n ~ b i e j e r ~}$ Art Dient nur baju，bie Denfart jener Sabrzetnte zu beranfdauliden；widtiger múfen unz biejenigen ©drif＝ ten fenn，weldhe die ヨampyrè natúrlid zu ertlaren verfubten．Stye $3 \mathfrak{3 a b l}$－if Die geringfte，Dod feblt es nidt an einigen $\mathfrak{B e r}$ fudjen．

## III．

Unter biejen zeidnnet fiab vorzuglid Weitenfampf aub．Er nimmt an，baf alle bie angebliden Bampyrs an einer Geudie geftorben，uno－ing̊gefammt lebens big fenen begraben morben．Nad ibm gibt＇z einen Mittelzuftand zwifden Reben und Tod，oader Menfa nidt lebt，aber aud nidetredt todtift，
子u glauben，indes fudt er es auf alle Weeife glaubbaft るu maden．Wie famad feine Grúnbe zum $\mathfrak{E l y e i l}$ find， flebt man fdon aus folgenden beiden Sazen，morauf er feine Meinung bauptjaddlid ftügt，und welde mir wodtlid abjareiben mollen．＂Ezz ift，jagt er，bas wabrideeinlidfte，Dã́ diefe ßamprorz nidt mirtlid ges ftorben，fondern fid in einem $\mathfrak{R i t t e l} \mathrm{l}_{\mathrm{z}}$ ftande zwis faen Reben und $\mathfrak{Z o d}$ befunden．＂（WSer tann dief mabrs fおeinlid finden？Wenn nur Einer，ober wenn zwei seiber fide in bem bezeidneten $\mathfrak{B a m p y r}$ ：Suftande befun： Den batten；fo liee fid bie Bermutbuny eber auffellen． भber ę̈ befanden fid zebn biż eilf Leidname bem Beridt nadf in Demfelben Juftande，und diés raren，Den Seis tungénathridten naḑ，uno wie man jelbft auz dem Bes ridt erfieft，wo von fiebenzefn im $\mathfrak{B a m p y r}$ uftande
berfforbenen Pperfonen bie Mede ift, nod nidt einmal alle Wampyr = ©Jrdber, ba man, mie'z jdeint, an eis nem Dukend erdffneter ©Srúber genug batte) "Denn, făbrt er fort, eż lebret unz Die ©̧efaid)te: (maż für eine Gefdidte? Der Beridt, bátte $\mathfrak{F}$. \{agen múflen!) a) daf die aufgegrabenen Rorper alle Siennzeiden ber lebendigen an fid gebabt." (Diés mird nun weiter nad) Dem Beridt auzgefúhrt, befonderż in $\mathfrak{\mu b j i d}$ auf bie Wampyr = \&eiber N. I. und N. XIII. in Deren Bruft:
 grábnís, und alfo, wenn wir annebmen, daf die Reide etroan zwei Tage unbeerdigt geblicben, nady zmanzig: tagigem Kobe, ein redt balfanifacz ©eblúte fid gefunden baben foutte.) b) "daf $\mathfrak{U r n o d}$ Yadle ein $\mathfrak{A}$ ed) zen von fidh babe boben laşen und ein baufigez Beblúte son fid gegeben, alz man ibm ben $\mathfrak{p j a b l}$ burdsz Şerz gefollagen, Denn Diefes tann fein blofer \&aut gewejen fern, Der burd Die Drúdung Der £uft entfanden 2c. 2c." (Und warum benn nidt? - Dhne einigen Jweifel mar'z nidtsz anberş! Diejer Umftand beweip't meinez Erad= tenz̧, alz eine leidt erflảrlide Gridjeinung meder fúr bie cine, nod bie andere $\mathfrak{B e b a u p t u n g ~ e t m a x ̂ . ) ~ श ( b e r ~ m i r ~}$ mollen biemit abbrechen, ba ez geradegu unglaublid) ift, dás alle diefe Unglúafliden binter cinander fammt unt jonderż lebendig follten beerdigt worsen (cyn *).

[^99]Und aljo ware bie wunberjame Pegebenbeit aud, bie= mit nidt erflart, und Diefe naturlide Ertlarung bradte unz feinen ©dritt weiter, alz̀ Die frúber angefúbrtert úbernatúrliden ober Damonifden Ertlảrungen.

## IV.

Erwarte nad Diejem $\mathfrak{H}$ (Men teiner meiner Sejer eine
 tenfampf und einige $\mathfrak{U n}$ bere fúr ibre natủrliden Grflas: rungen beibringen ein gropez Miftrauen, weil ez feine Uerzte warcn. Wie fonnte id'z alio wagen, eine Eers flarung zu verfuden? Daju gebn mir alle erfoderliden grúndidaen phyiiologijalen, pathologifden, anatomis
 fann bier nur cin geidictter und unbefangener $\mathfrak{M r z} t$ ein ficherez Urtbeil abgeben. Sd tónnte zwar mebrere
 inger'z Beridt maden, waz jedodi zu teinen mejentlis den Refulaten fúbren múrDe. Der ßúrge megen, und unt dod meine (Gedanfen anjubeuten, babe id in bem
 gefperter ©drift bruden laß́en. Man muß geftebn, dấ Der Beridt mit Befonnenbeit, ja felbit fúr jene Seit

[^100]in einem faft beippiellos gutm Deutid geiddrieben if.
 Berideterfatter bon einer úbernaturliden oder wuns Dervollen $\mathfrak{A n f i d}$ t ber Sadke felbft nidt bollig frei mar. Auf jeben fall batten meinen Einfidten nad nod einer oder zoei gelebrte Ferzte ber Secirung beimobnen follen. Dod Dem fey, wie ibm wolle, und wie man bie Sache nimmt, an eine andere, alk naturlide Ers flarung bette man nie benfen follen, und tann zu uns ferer Jeit, wenn foldde jegst nod einigez Radboentens wưrbig geadbet werben follte, wie taum bemertt zu wers ben braudt, nidt gebadt werben.
 paar biftorifdsetymologifae Notizen bingu fugen.

## V.

Eine Sauptfade in ben Sdriften unjerer gelebrten, aber ziemlid gejdmadtlofen Borfabren war befanntlid Die Etymologie, mo oft munberbarlide Celtamifiten bors gebradt murben.

So mirb in einigen ber oben genannten ©driften 3. B. baş 23ort Bampyr vom Sebráifden (Dham) Blut, und Dem altsbeutidien piren ober mit Berlangen nadh etroas tradten, abgeleitet. So batte man auf eins mal Die ganze Definition im $\mathfrak{F B o r t}$ beifammen - ©adas ver, ©efpenfer, Feufel, Die mit Berlangen nad Blut trabten, Blut $\mathfrak{a u g e r}, \mathfrak{B l}$ utfaugenbe $\mathfrak{Z o D t e}$. (Der
 vorfommt, if ein Wiberiprud an fich.) - Freilid batte ez damn Dampyr beifen múnen, aber man bewieb,
bás 7 und im Sebráifden verwedielt werben tonnen, und - \{o batte man mieder, was man wollte. 2(ndere
 $\dot{\alpha} \ell \mu \alpha$ und einem Slamijacn 3eitmorte $\mathfrak{a b}$.
$\mathfrak{W i r}$ fagten in ber vorber gebenden $2 b b a n d l u n g, ~ d a f ~$ Ser Kampyrglaube ber Natur ber Gade nad nidt auf cinmal entitanden fey, wie man felbft f円on aus flit: inger's Beridt erfieft, morin er vorauz gefegt wird.

Siezu nod folgenden fleinen Beitrag! In einer der
 cifci Tom. III. Lib. XI. fol. 317. in Den $\mathfrak{U n m e r f u n : ~}$ gen úber Valvasoris Descriptionem Dez̉ Gr孔herzog: thumz Grain beridte, Daß in Der Mart Rring ein Mann, Namens̉ ©rando, gelebt babe, ber cin $\mathfrak{F a m p y r}$ geme: fen, und alz $\mathfrak{B a m p y r}$ gefúrchtet worden fey. Ulz man Diejez Grab gedfnet babe, nadjoem er faton lange be: erbigt gerocien; (mitt dem $\mathfrak{B o r f a g}$; wie man jieft, um ibm den Ropf abjubauen) fo jen fein (3cfidt ganj rotb gefunden morben, «meldiez orbentlide Beweguns gen gemadt, alb wenn ber Todte geladet, ja fogar den Mund erdfinet, alz wenn er frifde Suft fodpfen wollen. Wan bat ibm daraufdas ©rucifir vor das angefidt gebalten, und mit lauter Stimme ibme zugerufen: Siebe! bier ift Jefuz ©briftuz, der did von der Solle erldfet hat und fúr bid geftorben ift! Nadbeme Der Sdall in fein $\mathrm{Obr}_{\text {gemirfet, }}$ und er vielleidt einige Gedanfen biermit verfinupfet, fofind bem Toden alfobalden bie Tbranen auz ben Augen gedrungen. (2egtlid als manigmmitei=
nem Gebdthlein fúr feine arme Seele den Ropf $\mathfrak{a b g e b a f e t ; ~ f o b a t ~ D e r ~ T o d e c i n ~ G e f a j e y ~ g e t b a n ~}$ und fid gewendet und faft germuden, nidt ans Derz, ailz ob er lebendig ware, aum Dabe ©rab ganz vollgeblutet" *).

Leiber tenne id Diefe ©drift Francifci's nidt nis ber **). Uber id fenme und befige deffen bollifden pros teuz, melder nod zu $\mathfrak{U n}$ fange Deż vorigen $\mathfrak{Y a b r b u n b e r t z}$ sine neue bermebrte $\mathfrak{F l u f l a g e}$ in zwei farten $\mathfrak{z}$ beilen (Nürnberg, 1712.) erlebt bat, und eine unglaublide Menge der tolleften 3auber = und ©efpenftergeididiten enthált, und - fo fann obige Bampnrgejididte von Eras̊mas Francifci nidt aufallen, ben ©lauben an $\mathfrak{B a m p y r}$ aber, felbf beiberidiedenen $\mathfrak{B o b}$ ds Ferfarafen, beweif't fie, und das ift'z, warum iie bier eine Stelle erbalten bat. Widtiger zur biftoris
 gendezె, was̉ $\mathfrak{F c i t e n f a m p f ~ b e m e r f t . ~}$

Die Ginwobner bon Mebuegya gebdrten zu den fos

[^101]genannten $\mathfrak{\Re c i g e n ~ o b e r ~} \mathfrak{R d \xi e n , ~ w e l t h e ~ f i k h ~ z u r ~ a r i e s ~}$ díjden $\Re$ Religion befennen, jeDod alk Sdiẑmatifer bes tradtet merben. Die griedijáde Rirde aber bailt Dafúr, (ober bielt menigftens in frúberen 3eiten Dafúr) Dafe der Zeufel uber bie eiber derer, foim Bann fers ben, cine unbefdrantit Madt babe, Diefelben bes fize, befeele, und beberridie, und fid ibrer bediene. um Den lebendigen damit Sdaben zuzufúgen. "Um Diefen 2berglauben zu beftarten, fabrt Weitentampf auz de Ficaut'z Beridt bon bem Buftande ber griedifden Rirde fort, fo ergatlen fie viele Brifpiele, ba man fors per unter ber Erbe angetroffen, Die eine frifde und lebs bafte Farbe Dess Befiditz gebabt, morauss fie die Sdlufs folye zieben, dấs bie Reidname nod im ©erabe afen, Die Speifen berbauten, und bann auf deż સeufels 2ntrieb zur Namtacit unter ben Mentain bers ummanderten, (dief find redt eigentlid) unjere Ges (penffer von ber bofen Dber Dimonifden $\mathfrak{A r t}$ !) welde beys bannte §orper fie Burcolaccaż nennen."

Diefe Burcolaccas baben in ber Shat eine aufs fallende $\mathfrak{H e b n l i d f l}$ mit ben $\mathfrak{B a m p y r}$. Sie follen Die Wreniden dfterż ploslid umbringen. Das Namlide tbun bie Bampyrs aud. Sie pollen in ibren Grabern Speife und $\mathfrak{T r a n f}$ geniefen. Sie follen unter ber Erbe frifd und unvermestid' bleiben. Daffelbe if ber Fall bei den Wampyrn. Die Burcolaccag treiben fid bes Nadts Gerum. Die Bampyrz eben alfo. Die Burcolaccas nimmt man auş ben Grábern berauş und verbrennt ibre Leiber, um die Seelen yom Bann ju erldjen. Beinab'


In ber That unberfennbare paralkelen! - 2ber, wenn bié Mlles aud úber bie Joee ber $\mathfrak{B a m p n r}$ ein ges wiffes qidt berbreitet, und wie man ungefâbr auf den Bampyrglauben babe fommen tonnen; fo find damit dod Die biftorifden \{heile Deả Beridtz, wie ein Duks end Werfonen obne Bermefung folange inder Erde gelegen 2c. 2c. nod nidt in'z Flare gebradt, und wir brefn une immer auf Dem námiliden gunit berum.
$\mathfrak{W}$ Sic weit ez übrigens in jenem 3eitpunft mit bem Bampyrumiun in Serbien gefommen war - bief bemeip't folgende faft unglaublide $\mathfrak{x b a t f a d}$. Aud mebreren ber oben angefúbrten Cdriften und namentlid auz $\mathfrak{W e}$ is tenfampf l. c. ©. 130. erfiebt man, baje cine Wittwe $\mathfrak{z}^{\mathfrak{K}} \mathfrak{P R}$ duegya etman ein $\mathfrak{J a b r}$ nad ibres Mannes $\mathfrak{T o d}$ fdwanger befunden wurbe. Sie befannte auf ibren bers florbenen PRann, ber als Wampyr bez Nadtz ju ibr gefommen fey, unb mider ibren 2Billen bei ibr gefdlafen

 Sampyr faft bie Folle ber jogenannten Bublteufel im
 gibt feine Unfinnigfeit, wie toll fie fey, bie nidt im
 fibon gefunden bat *).
*) Sicju auf bet ©telle nod sine Belege, and zwar ciue Belege, weldie redat eigentlid bif orifa bierber gebort.
Die $\mathfrak{B a m p o r}$; Gefpenfice fehn ndmlid unter bem Serjog $\mathfrak{F} \boldsymbol{\mathfrak { u }}$ иe, Der in ber Dimonenmelt becigig legionen befebligt. Ererfádeint bei Sitationen ald cin brciffofigter Drade; bat cine febr majeftatifacetimme; ifmfind aufer feinen oreifis D\&moncasfegianen aamentlid alle exten oon

Son ben Spuren eineż dem Bampyrizmuz dgns liden Glaubens an Gefpenfter ober bunfle phantafieen= wefen bei (Griedfen und Romern, wowon wir oben fiprachen, an einem anberen Srte. Sier, aufer ber Gr= innerung an die blutbúrftige: \&amia, borláfig nur Folgendez, weil eza auf einen der feltfamfen fes brducte in Begandung der Bampyrz ein intes refantez biftorifdez \&idt mirft. Die Berfafer yon Num. I. und III. Der oben genannten Sdriften, fo mie Weitentampf, fúbren bie Gade an, und inden Der $\mathfrak{B f}$. von Num. III, folde alz biftorifஷten $\mathfrak{B e w c i z}$ mit
 feelen in Berbindung bringt, fagt er: "wie Denn aud) Die Sifforien ber alten Bodfer foldee beftatigen, ims


[^102] Geelen der Berforbenen, fo man Gatedanaz ge: nennet, ofterz miebergefommen, fich zur Mladitzeit zu ihren $\mathfrak{W e}$ eibern verfúget, und Das ebelide $\mathfrak{W}$ ert mit ibnen getrieben baben. Damit num foldem groben $\mathfrak{U}$ : glúd abgebolfen múrbe; fo batte man in ben Gefeken werorbnet, den Leibern.Der Wiedertommenden
 Dann zu verbrennen, worauffideteine bergleia den Seele mebrblidien lafen."

Şo viel fúr diesmal bon den $\mathfrak{B a m p y r}$ !
IV. Merfmúrbige ©oiftererideinung odmonis fめer $\mathfrak{A r t}$ auz Der frúberen $\mathfrak{S}$ difte Deza àdts gebnten $\mathfrak{J a b r b u n d e r t z . ~}$

Jd) mué mein Wort balten, bas id meinen Refern in den Borerinnerungen zur Pnevmatologia occulta gegeben babe, wo id verfprad, ibnen eine boddf fonberbare ©̧eiftererfderinung dámonifder $\mathfrak{A r t}$ mitzuthei= Ien, melde für unbefonnerie, oder leidtfinnige ©seifters foberer in ber $\mathfrak{T b a t}$ abjbrectend genug if und bab Sdiller'ijhe.

Reidft aufzurişen if bas Reidy ber ©seifter,
Sie liegen laufdend unter búnner Drate
Unb leife. hordend fúrmen fie herauf -
auf eine recht auffallende werif veranfdaulidt.

Sic ift aus ber erftef Salfte bed verwidenen Yabrbundertz, und Der felige Reidyardt bat fie in feinen $\mathfrak{B e i t r a ́ g e n ~ z u m ~ © ̧ e i f t e r r e i d ~} \mathfrak{Z b}$. II. S. 229. f. -od nun gerabe vierzig Эabren zum erftenmale befannt gemadt. Sd will tcin littbeil Darúber fullen, und fie bon Wort zu Wort bierber feken, obne cinige andere
 そusbodaten bei jeber ©elegenbeit gegen ben $\mathfrak{M b e r g l a u b e n}^{2}$ cifert, und fid in feinen Beitragen nidd leidtylaubig zeigt.

Folgenbes if bie ©efdidte, in beren Ton und treuberzigen Sprade unfere lefer ben alten, in ber frúbes ren Şalfte Deż vorigen Jabrbunbertę gebilbeten, uno nua f(bon lange beremigten ©belegrten nidd berfennen werben.
"Darf id aud mobl cinmal etroas von meiner gers fon und aus meiner eigenen Erfabrung erzdblen? wsab id bier eradble, ift Die lauterfte Wabrbeit, und nur ein fleiner $\mathfrak{Z b}$ 万దnitt aus meiner, bon mir felbft aufgefegten, mit jonderbaren $\mathfrak{M e r f o u}$ rbigleiten und viclen $\mathfrak{B e w e i f e n}$ ber über mir gewalteten ©inabe Gottez Durdnwebten Les ben̈befdrribung."
" Naddoem id Die erlernte Profefiion meineş fel. Bas terz - er war ein \&einendamaft = und Sodfúrftlider 5oofs meber zu Duedlingburg - brey Jinbre ju Şauie getrieben, und mandess fdóness Damaftenez $\mathfrak{x a f e l z e u g ~ m i t ~ f e l b f t ~}$ gegeidneten Figuren, Wappen, gejogenen Namen 2c. ver: fertiget, aud nadber alz ©efell auf ber Wanderfdaft an einigen fremben Drten gearbeitet batte: Ponnte id
bem yon Sindbeit an in meiner $\mathfrak{B r u f t}$ glübenben Zriebe zum ©tubiren nidgt langer wiberfteben, und ging obne Forwifen, ja mie mir in ber folge fund mard, mit Uns willen meiner 2eltern, nad. Salle, úberreidte bemDirector, Jobann $\mathcal{M n a f t a f u z ~ f r e y l i n g z b a u f e n ~ * ) ~ e i n e ~ u n t e r ~}$ Dem Dade auf ber \&einmeber : Serberge an ber rauldenden Gaale in beutiden $\mathfrak{B e r j e n}$ entwoorfene $\mathfrak{B i t t j}$ 和rift, morin
 \$及aijenbauiez aufzunebmen. Diefer redtffaafene und ernfthafte Mann prúfte mid jdarf. Wie er aber meine
 ertbeilte er mir feinen ©egen, und empfabl mid burd cin Billet ben bamaligen Snipefteren, Bostdder unb Bolzius, fo nadiderudlidy und mit fo bebeutenben, gleids:

 Dief gefdabl im September 1731, ald id beinabe fiebens zebn Salbr alt mar.

[^103]Man micą mir bic Stube Num. g. im Sreppentaufe und, weil id in Der Wrobelection aus่ Dem Surtiuş ein Gapitel bon 2lerander bem Grofen, beffen ganze Siftorie mir aus ber £cfung Deutider $\mathfrak{B u ́ d e r}$ befannt soar, nodj fo ziemlidf fertig úberfeģte, cinen plaţ in Der britten lateinijaen Elaffe an. 彐ber ber orbentlide $\mathfrak{Z e b r e r}$ berfelben, Serr $\operatorname{Dlfe}$, fab fidh mit grofer $\mathfrak{B e}$ : fricbigung (Befremoung?) gendtbiget, meine erften auf= gemiefenen $\mathfrak{A r b e i t e n}$ zu Durdffreiden, weil id) Die $\mathfrak{N B o b r}=$ ter blop fo, wie idf jolde im Lexico fand., zujammen gefeget, und mein, in dem ©ymmalio meiner $\mathfrak{B a t e r f t a d}$ erfdnapptez bied)en Ratein lángft vollig mieder ausige: f(bmiß̨t batte. Sd mufte mid alfo auferordentlid ftart angreifen, wenn id) mid in Ctand feģen mollte, mit meinen ing̉gefammt weit júngeren Mitfohúlern gleiden ©dritt balten zu tonnen, ob id fie gleid in ber beut: faten, und bald nadjer aud fogar in ber lateinifden Sporfic meit úbertraf."
" $\ddagger$ d crfudte Daber meinen Stubenprdceptor, Den in ber gelebrten $\mathfrak{B e l t}$ nidt unbefannten © eorg $\mathfrak{W i t}$ Gelm Stoller, gebúrtiy auß Mins̊beim in Franten, Dem id) meine $\mathcal{U m f f a ̈ n d e ~}^{\text {und meine } \mathfrak{B e r l e g e n b e i t ~ o f f e n s ~}}$ berzig entbeatte, mir ju erlauben, jcben $\mathfrak{A b e n d}$ cin paar Stunden lánger sufzuiken, um das Berlernte und Bere faumte Defto elfer wieber nadjubublen. Er bewilligte meine Witte unter der $\mathfrak{B e b i n g u n g , ~ d a p ~ f o l d e e s ~ i n ~ f e i n e r ~}$ Gefelfidaft gefdelyen múfle. Sabr gern lief id mir bab gefallen. Binnen menigen $\mathfrak{B o d j e n}$ murbe id mit diefem wadfern Manne ganz bertraut. Er gemann mid lieb, pflog mit mir bdufige UnterreDungen, betete oft berglid

283
auf ben §nien mit mir, ertbeilte mir bie treilfamftenوatlyddage, erweiterte meinen engen Erfenntnifflria, und berftattete mir ben freyen ©̧ebraud) feiner Búcher. ©ines̃ $\mathfrak{H b e n D z}$ ergriff und Durdblatterte idj fein ©tamm= bud, weldes volfer feltfamen Gemalic und $\mathfrak{F n j d r i f t e n}$ war. Weilen mir nun unter ben Bildern bejonDer§ Eines fefr auffiel, weldaez eine gar popierlid gefleidete, in einem Zauberfreife ftehende, Figur einez zerlumpten תerla vorftellte, mit Dem dabey gefdriebenen Symbolum: Bruber! gedenfeanden $\mathfrak{e a p p l a n d e r}$ mit den ros then Stiefeln und ben gelben Sadien (Abjazen): jo brang id mit anhaltenden Bitten in ben Serrn Stol: ler, mir eine ndbere Erlåuterung bierüber zu geben. Gdwer ging er bran. EEnolid liể er fidd im loddften $\mathfrak{B e r}$ : trauen, Dod zugleid mit innigfter $\mathfrak{W e b}$ mutl) und mit tly $\mathrm{ta}=$ senden $\mathfrak{A u g e n}$, in folgenden $\mathfrak{F o r t e n}$ gegen nid, beraus: " Niemalż. crbliafe id) biefeż Bild, niemalż leje id) Diefen Denkiprud in meinem ©tammbud)e obne 3ittern
 auf ber Uniberfitat zu $\mathfrak{F i t t e n b e r g , ~ i n ~ 3 c r b i n o u n g ~ m i t ~}$ melbreren Studioizs, ftark auf dic Mefromantie, Sbiros mantic und $\mathfrak{P b y}$ ingnonie geleget, viele magijde ©drif= ten gelefen, alle 3 auberformeln uno $\mathfrak{B c}$ fdmodrungz: daraftere mir befannt gemadt, und audh zuibcilen mit (beiftercitiren mid abyegeben, und bin daburd ju mandere Wijifenfant gelanget, welde id jeģt ging lid und alif ewig veryeñen zu baben wánjdtc. Einft gingen wir vers.
 facine in ein nabe bey der Ctadt liegendes ©sebuifite, ráumten auf sinem bequemen plage ben Sdjnec auf die

Seite, girfelten in ber Mitte einen mit erforberliden 3eiden bemertten magi\{den freis $\mathfrak{a b}$, und fingen an; unfere Exorcizmen berzumurmeln. ploblid erfaien cine wunderbarlide © ©eftalt in einem bunten zerlappten Rleide, mit farwarzen Strumpfen, rotben Stiefeln und gelben $2 \mathfrak{d}$ fagen andenfels ben, fo, wiefiedaim Stammbutheabgemablet ift. Jd batte Die Berwegenbeit bintermartb ganz nabe zu bem Rerl bingu zu tretten, ifme Dencinen fufaufzubeben, und die Stiefel nebft
 genblid entfand ein gewaltiger © criduafen und floben in ber groften $\mathfrak{A n g f t} u n d$ Befturzung nad ber ©tadtzu, und wurben biz anz æbormit taufend Sdneeballen, bod obne Sdaben bavon zunebmen, unaufborlid vers folget. Seit Der 3eit babe id biés miflide Sandmerf berjdmoren, und bereue meine Ibors beit nidt obne Die famerglidfte Ruderinnes rung andiefe teufelifden © Gafeleyen und fめaus Derbaften Begebenbeiten."
" Sa fonnte bem biebern Stoller mein Grfaunen barüber nidt berbergen, verbeblete ibm aber auch meinen Unglauben nidt u. f. m. u. f. w. ", Denn was num now folgt, gebdrt nidt unmittelbar bierber.

On Der Suberldanigleit ber Diefer Erz\&blung zum ©runbe
 biftorijden 彐uslegungestunft uno Rritit nidt wobl zmeis feln. EEin 3 weifler modhte viellsidt fagen, Der zerlappte munberbartide Ferl mit Den rotben Stiefeln und ben gels
ben थbfagen fey ein verfleibeter Stubent gervejen, ber vielleidt von Stoller'ż uno Der Uebrigen Borbaben etwaze er: fabren, und Die ভdneeballe nur ভdneepfloden. ひber ein © laubiger tonnte Diefem Gedanten aud wieder feine 3 weifel mit Demfelben Fiedte entgegen jegen, und - wir baben berfproden tein Urtbeil gu fallen, und aberlagen die ©atbe dem cigenen Ermefien unferer Refer *).
> V. Beifpicl einer aubegefeidneten Divinations: Sraft.

Crebit einer Onetbote yon Smebenborg unb ©affarelits Crtilarung bet Woofenbilber.)
 legentlid) gefagt, Daf fid mein beremigter $\mathfrak{B a t e r}$ in ben breifiger $\mathfrak{Y a b r e n}$ Dezz borigen $\mathfrak{J a b r b}$ underts, mit Dem $\mathfrak{z u}$ feiner 3cit alz grofer Remer Der bebraifden ©pradje berubmten M. Wiedemann auf Mijifionsreifen in dem befannten Rallenbergijden $\mathfrak{J n f t i t u t e}$ zu Salle zur Befebs rung der Juben befunden babe. Эth babe binzu gefügt,

[^104]das Wiedemann megen feiner 'gejáarften Divinaz tiongfraft und jeineş, id. unterfude bier nidt, ob reellen, doer' eingebilbeten limgangs mit ber \&eifferwelt $\mathfrak{a l z}$ ein ©scifteg̃bermander Swedenborg'z, wenn id) midh fo ausbrúcfen Darf, betradtet werben tónnte.

Folgende Grzablung babe id oft auz dent Munde meinez feligen Waterzz gebdrt, und fie fann alz vollig tift orifd gewín betradfet merben, da ber Water in Der grofern Ceinfalt feineż §ebenż nie úber Dą̉ evangelifde $\mathfrak{J a}$ ! $\mathfrak{J a}$ ! und Nein! Nein! weder binauz gefommen if, nod, ' Drúber binaus zu fommen Die Werfudung gemadt bat.
 Reifende, bie bizmeilen zufammen reifeten, nod dfter aber fith yon einander trenneten und dann an beftimmten Orten, befonderż in gróseren Stábten, mieber zujam= men famen. Einftmalz befand fid ber britte $\mathfrak{R c i j e n b e}$ $\mathfrak{a u f}$ Dem Meere, und idj mar allein bei Wicbemann. Ģz war ein beller Tag obne Regen; Wind, ober Sturm. Nadbem $\mathfrak{B i e d e m a n n}$ eine zeitlang fillfidmeigend yor Fíd bingegaraen, und wie éz mir diuctle, gebetet batte, blieb er fitlle fetien und rebete mid alfo an: "Monsieur $\mathfrak{5}$ orft, zieb' er Dod cinmal fein Diarium auz der \{afae und notireer fit, daffidunfer Reifegefábrtebeuteden und den, undinder und der Stunde, in grofer \&ebengefabr auf dem Waffer befindet. Der Sturmmirb bizzur $\mathfrak{R a d}$ t= geit anbalten und die Gefabr febr grof feyn, der. Jerr mird ibn aber und das Sぁiff gndoig= liderbalten, und es wird Niemand babei Sdas Den leiden. Rotireerfid diefoobl, dafmir,
wenn unfer Reifegefábrte zurud tomme; ges meinfaaftlid mitigm Gott fúr feine gnadige Bewabrung banfen."
 für biefen Mann begte, befolgte $\mathfrak{M l l e z}$ púnftlid, nad
 Namen mir entfallen ift, wurben Dic $\mathfrak{T a g e b}$ úder ber: gliden uno - és befand lid $\mathfrak{A l l e}$ g genau alfo.
 beinabe biz̈ zum $\mathfrak{F}$ 亿undervollen erbdheten, ober gefteigers ten Divinationzfraft barf alz biftorifa gemis betradtet werben.

Wenn wir jagen, daf wiedemann'z Divinationss fraft in burftebender Gefdidte biz beinabe zum Wisurs Derbollen gefteigert erjdiene; ; po geben mir biemit zu er= fennen, baf mir bas Wunberbolle barin nidt alz an (íd $\mathfrak{u}$ bernatúrlid ober Durd ©inmirfung von İufen bemirft betradten, fondern bás mir bie barin fid dußernde bobere geifige Potenz in Den nod nidt genugerforfaten $\mathfrak{Z}$ iefen des © eiffes felbft glauben auffuchen zu múfien. Segst ift ess nod nidgt 3eit,
 múffen mebrere, moglidft zuberlåßige $\mathfrak{x c h a t f a d e n ~}$ Der $\mathfrak{A r t}$ gefammelt, und unjeren Lejern zur eigenen Beurtbeilung mitgetbeilt merben. Daber fofort nod eine faft ganz ábulide egefaid)te, die ebenfallz als wollig biftorifd gemiserjablt wirb, obgleid id fie felbft nidt

für Diejenigen aber, melde felbige alz Ougens und Obrens: zeugen erlebten, mufte fie eben fo gemis. fenn. Sie if aus Swedenborg' £eben, uno id will fie bon Wort zu Wort fo mittbeilen, alz fie von bem deutfden Ueberfeßer Swedenborg'в (1775, obne Drudort) in Dem Forberidet *) ergablt mirb.
"Das andere**) merfinurbige Exempel von Smes Denborg if eine vorber gefagte Feuerobrunf. Mts númlid) gegen Enbe Deş Jabrz 1759 Smebenborg aus England fommend, an einem Nadmittage, bei © otbens burg ans \&and friege, jagte er bald darauf ber Befells f币aft mit groper $\mathfrak{B e f t u r z u n g , ~ D a \tilde { j } j e ß ̧ t ~ e b e n ~ z u ~ S t o d z s ~}$ bolm im Súbermalm eine eridreálide Feuerôbrunft wutthe. Nad $\mathfrak{B e r l a u f}$ einiger Ctunben aber verfidjerte er, daf̃ daę geuer nunmebr ziemlid gedampft fey, bes ftimmte babey aud, wie weit ez̄ um lỉk gegrifen babe. Drey Tage ftunbe es an, als biefe $\mathfrak{A}$ (ūfage Durd) शads ridten mit ber $\mathrm{P}_{\mathrm{oft}}$ von Stodtolm, alz vdlig einftimmig in ©otbenburg beftattiget marb."

Der Deutide Ueberfeger yon Smebenborg's §immel, ©Seifterreid und Solle; erflart dic Sadie

[^105] brúdt; Swedenborg felbf fagte ganz unbefangen, or babe diefez, wie allez andere unmittelbar auzi der Geifterwelt, da er mit Geiftern fpreden fonme und mirflid mit ibnen fpraide. - ©ardan und (Saffas relli fübren dbnlide Gefdidten aus alter und neuer Seit an. Wie Eegterer fid bie Gade zu feiner 3cit crflarte ${ }^{\circ}$ Darúber will id zur Unterbaltung meiner $\mathbb{Q}^{2}$ per $\mathfrak{a u s}$ einer feiner fehr felten gewordenen Gdriften *), bier beffen eigene Worte berfegen:

Saepe fit, ut nubes crassae, et adinstar speculi veluti purgatae, effigiem terrestrium recipiant, in quibus adeo, tanquam in speculo, ab hominibus cermuntur. Quam ob caussam Cardanus refert, visum aliquando Mediolani in nubibus Angelum, cum ingenti omnium stupore et admiratione, donec a Pelaeano quodam Philosopho edocerentur, nihil aliud fuisse, quam $\dot{\alpha} \pi \alpha v^{\prime} \alpha \sigma \mu \alpha$ lapidis, figura Angeli erecti in Summitate Templi S. Godoardi, qui in nube crassa tanquam speculo repraesentaretur etc. Ex hac radiorum emissione et specierum in nubibus apparitione hanc conclusionem deduxerunt nonnulli, quaecunque in nubibus videntur nihil aliud esse, quam terrestrium effigiatas imagines etc. etc. Nec etiam obstat altitudo nubium, uti Lunae, quo minus

[^106]radii specierum terrestrium in eas evehantur atque ibidem repraesententur. Quod forte etiam Trithemii arcanum esse videtur, quo se beneficio spritum, nova in locis dissitis brevissimo tempore patefacturum jactat. Sunt enim spiritus venti, quorum alii aliis ad dispositionem nubium aptiores etc. Sed de his alibi latius disserendi occasio dabitur
 in unferem શamen binzu.

## Funfte $\mathfrak{A b t b e f i t u g , ~}$

 Dentrourbige ©̧efdidten, © Doten 2 c. aub alten und neuen Búdern, Reifes bejdreibungen, Miffionsberidten u.f.m. zur© $\mathfrak{C b a}$ afterifirung dez Sauber=uno Gefpenfers glaubenz entbaltend.

## I. (C) $D e i$

eines
merfmúrbigen Sáreibenz bez Sern. Fr. Sauerz in $\mathfrak{A m e r i f a , ~ D i e ~ B e f e b r u n g ~ e i n e z ~ b e r u ́ g m e n ~}$ 3auberers unter ben Wilden, und andere felt fame, faft unglaublide Dinge und Geifterer: facinungen betreffend, weldez er nad Frant: furt a. Wh. an einen feiner Befannten bafelbfen A. 1746 úberididet, nebf bem Englifden ges oruatten Diario, daraus er Diefen $\mathcal{A} u$ bzug gemadet *).

SHir theilen unferen \&efern bier cin $\mathfrak{Z}$ ctenftuat mit, nady befien Durdlefung einem ungefabr fo zu Mutbe ift wie einem, ber fid in einem Suftand zwifhen $\mathfrak{F B a d}$ en und $\mathfrak{z r d u m e n}$ befindet, doer gar wie einem, bem die Cinne ein Bizuden irre gebn.
*) Wuß bett Acta historico-ecclesiastica 26.85. @. 201-216. yom Jabre 1751. Die Serausgeber bee Acta hist. ecclesiast. bemerten, es pamen in Dem ©dreiben mar mande Dinge yor, Die yon Der Lautetfeit Des reinett Eyangelii weit abwiden, fie communicirtell es aber bennod, meil man viel Befonberes und Den ßufand ber bortigen Cbrifen Daraud ereben tonate.

Snzwifden ift bas Mctenfúd in zweierlei Sinfidz ten für die 3 auber $=\mathfrak{B i b l i o t b e f}$ bodit interefant; abges rednet, Daß die originellen biftorijden Nadridten von ber fleinen ©ions: ©semeine, bie uns bier mitgetbeilt werden, jedem unferer \&efer angenebm jeyn bürften.

3 uerft ift baç, was une bier won dem groken Jndias nifden $\mathfrak{3 a u b e r e r}$ erzablt mirb, fúr ben $\mathfrak{S a u b e r g l a u b e n ~}$ überhaupt und an fidy von grőjtem Sinterefes, und ent= Galt zur © Cfdidhte beffelben bei berfdiedenen Bölfern uno in ver;diedenen 3 eitaltern 3 áge und Waralleten, die im Grmabloe Dess ふauberglaubenz yon bem ©ejdithtfdreiber nidtt úbergangen werben búrfen.

Dann ift bie Crtablung von ben Todten, bie auß Dem Brabe zuruid febren, um mit'Den Rebendigen zu effen und $\mathfrak{z u}$ trinfen, $\mathfrak{j a ~ u m ~ - ~ b a s ~} \mathfrak{b}$. 2bbendmabl mit ibnen zu balten, föabentheuerlid, daf fie faton alz allgemeiner
 wie die 3. B. cine Stelle berbient. Juur die \&eper ber 3auber = Bibliotbet aber muf fie Doppelt midtig renn, Da mir in Der Gefdidfte bes̃ Эampyrisma namliden Theile fothen einen no nidt ganz dgnliden: bod nabe verwanden $\mathfrak{A b e r g l a u b e n ~ f e n n e n ~ g e l e r n t ~ b a b e n . ~}$ Bemertungen lafen lid über bie Sadke gar nidt madjen. Will man nidt geradezu annebmen, Dak Saucr, doer vielmegr feine Frau, Die verididert, folde ædDte felbft mebrmalz gefeben, ja geiprodien zu baben, gelogen babe; fo mufe eia Betrug babinter geftedt baben, ben etwan 5 . Beiffel geppielt baben modete. Seltaam if úberbaupt, wą̂ fe. Sauer bon der magifden Fraft Dicfess Mlannesి beridtet, womit er Mnbere gebrưatt und serfolgt babe.

Um unjere \&efer nidt zu ermúben, baben mir 2lles 2ußfervefentlide reeg gelâen, yon Dem aber, waş zur Sade gebdrt, fehtt fein Wort.
"Die Societåt in Sabtllanb, weldde fid bergefellet, um ben driftliden ©(lauben unter Den §eiben zu pflanzen, Gat bor etwa vier Gabren einen berein gefandt, weldber ben Seiden foll das Eyangelium predigen. Sein Name if David Brainert, Der bat ein Diarium gejdrieben, was mit ibme und den Sndianern pafiret ift in Penfyls vanien und ber शadjbar\{daft, genannt Neu= Эerfy. Эd babe das Gournal erft geftern befommen, und fallt mir Die ふeit zu turz; Dirs ganz ins Deutjax zu überfeken, baber famle Dir baę Bud felbften, nemlid baè englijde gedrudte Diarium. Der Mann bat mabrbaftig einen rediden ©rund, und if teine Berfellung nod grablerei bei ibme. Эd will Dir jeood nod ein jbaar Yanagen Davon überfegen, welde notable find $2 c . "$ (Shier forgen nun einige turze Stellen aus פpredigten, bic von ganz alfgemeinem $\mathfrak{J n b a l t e}$ find und nidts $\mathfrak{m i d}$ tiges entbalten, daber wir fie meglapen.) Dann beift es̨ meiter:
"Speute taufte id cinen PRann, ber cin 3auberer und Medrder war, moopon id in meinem Sournal unter Dem 8ten 2uguf 1745 juon gemelioet, melder mir ein jonberlid merhwúrbigez Exempel ber gottliden Gnabe if, basid nidt borbei fann, etwas bon ben Umfdadeen ju imelben."
"Er wobnete nidt weit $\mathfrak{a b}$, und fam zumeilen in meine Berfammlung in ber Farf von ber Delamar, aber er war aukerorbentlid jum farfen ©etrante geneigt und
mar in all ber 3 eit burd alle $\mathfrak{M i t t e l}$, fo man zu feiner $\mathfrak{B e f e f}$ grung angerwendet, in nidftz gebefiert. $\mathfrak{I n}$ Derfelben Seit bat er einen artigen jungen $\mathfrak{I n d i a n e r}$ ermordet, moburd er einigermapen in ©arecten und Defperation getommen, und blieb etlide Monate yon mir und aus der $\operatorname{Ber}$ jammlung, mie id aud angemerfet im Diario Den 8ten Martii 1745 2c. 2c."
 feine $3 a u b e r e i$. Eer war einer yon benen, meldee zu: meilen bon den $\mathfrak{J n d i a n c r n} \mathfrak{P a u m a u z}$ genennet werven. $\mathcal{U}_{\text {nd }}$ ob er gleid oft in meine $\mathfrak{g r e d i g t ~ f a m ; ~ f o f u b r ~ e r ~}$ Dod) fort mit feiner 3auberei, gab aub er ware etwaz ©rofez, und Biele gabenigm Gebor und Dadten, er befaffe eine grope Reaft, fo dan wenn id mit ben úbrigen Sndianern redete yon Den Wundermerfen, welde Ebriftub gethan, Da er Die Rranten gebeilet ce; fo fielen fie gleid auf die $\mathfrak{W u n d e r w e r f e , ~ D i e ~ D i e f e r ~ M a n n ~ a u d ~}$ getban, ourd feine Magie und 3auberei *). Daber batten fie bobe Gedanfen yon ibm und feinen aberglaubifden zauberifden Ginbilouns gen. Und dief war eine grofe Sindernif, Daf étlide baz Geyangelium fo faroerlid ans nabmen**). Und id babe oft gedadt, eş múrbe bem

[^107]Evangelio febr beforberlid, fenn, menn ©hott biefen unglúffeligen Mann aus ber Welt nabme. Uber Gott, Deffen Gebanten nidt find, wie unjere Gedanten, liç fidks gefallen, einen angenebmeren $\mathfrak{B e g}$ mit ibm zu geben, Der feiner gnadendollen Natur abnlider mar, Darum fey ibm allein bie Cbre Davon."
"Die erfte und eigentlide Befưmmernis um feine Seele, die an ifm erfdienen, batte er, alz er zufahe, Daf mein Dollmetfder und peine frau getauft mard in Der Dellamarfarf den 21ten Jul. 1745, meldees iln fo úberroogen, Dẫ er mir alêbald biž nad ©raßminfjung binab nadfolgete, um mid predigen zu boren, und er blieb audh ba etlide Woden lang, zu welder 3eit er mebr und fraftiger gerúlret und um feine Seele befúm: mert morden. Und eben zu ber Зeit, ba er bab Wort (J)ottez im Serzen gefúblet, (mie er eez auß̉brủate) fo fey fein 3aubergeift yon ibm gewiden und babe ibn ganzlid vertafen, dafer nidt eins mal mebr wiffe, mie erz borger gemadt, mana er bezaubert und befdmoren babe, und wenn er gleid wolfte, foldnate er bergleiden nidt megr thun. Jim Sanuario Dez folgenden Sabrez wurbe er von Dem Wort ©ottez fo tief und madatig úbergeuget und gerúbrt, dafe er in grofe Seelennoth gerietly, und nidt wufte, wase er tbun follte, nod wo er fid) follte binmenden, er blieb aud) fo lange unter Diefer $\mathfrak{L a f t}$ und $\mathfrak{P r e f f e}$ feines verwundeten ©̧eiftez̉, biz er zulegt in bie duserfte Scelenangft uno Noth gerathen, wovon id in meinem Diario Des̃ erften $\mathfrak{F e b r u a r i i} 1746$ gemeldet, welde bei ibm anbielt bie ganze Nadt und cinen Theil deę nådften Tagež."
" Nad) Diejem Fame er in eine tiefe Stille und Rube fcinez̉ (Jemúthez, fein 3ittern und famere laft mar ibm abgetban, und er jaien volfommen rubig und gelafen $z^{u}$ jeyn. Da id an ibm rabrgenommen, daf jein cemúthe merflid gefeget war, fo fragte id inn, wie ez ibm mure, er fagte, eż ift gefdeben, ez ift getban, es ift nun allez getban. Jd fragte, was er mit ben Worten meynete, er antmortete, idh lann nidts mebr thun zu meiner Grldjung und Seligfeit, eş ift alles getban, id fann nidtez mebr thun. Sod fragte ibn, was dean mit ibm werben wúrbe? Er jagte, $\mathfrak{n}$ un id musfur Sodile geben. Эd) fragte, ob er ges Ddabte, baf (sott geredt Daran thue, wern er ibn zur Soble fenbete. Er fagte, ezz ift roobl redit, denn ber Teufel ift in mir gewefen, feither id geboren bin*). Jd fragte ibn meiter, ob er diés etroa gefablet babe, als er geftern $\mathfrak{A b}$ bend in jo groper Noth gerwepen, er antwortete, nein! id Dabte Dazumal nidyt, Daß̃ ezె redt madre. Эお bactite mobl, ©Sott múrbe mid zur Soillen faidea und id fante faon binein, aber mein Serz zantte und fritte bazumal mit Gett und mollte nidt befennen, bafe ez redjt fey, dā̃ er mid zur Soblle fenbete, aber nun meif id, bas ess redt ift, Denn id) babe allezeit bem æeufel gedienet, und mein Serz if nod fo bofe, alz es jemablen geweft ift und
*) Nan fiebt, daf ibn ber Miffiondr bereits mit ber drifli= den Diabologie befannt gemadt, bean als Sadianis faer Baubarer waren feine Baubereien teine Keufelswerfe, feine Ddmonifaen WBirfungen. suta ídeint ibm Der Mifiondr befonbers burd Die Sorfellung, dafer ein zauberer und als folder bem beiligen Gott Der Gbrifen febr miffáfig fey, das Sem gebrodicn ju babeu.

## 299

bergleiden viele Fieben mebr. Эa badte, id batc mein lebtag teinen Wenfden gefeben, ber fo ganz uo gar zu Den Ffüfen ber freien unbefardnften Barmberjhs teit gefdhienen zu liegen, alz Diejer WRann in diefnt 3uftande. $\mathfrak{J n}$ Diefem ©emúthe̊zuftand blieb er etlioe Kage, ba er nidtz alz bas Urtbeil úber fid) felbft iprach, unt bodh raar es babei nidt verborgen, baß er cine beimlidhe 5offnung batte nod Barmberjigleit zu erlangen, jedod ibme felbften faft unempfindid, alleine fo daj anffatt or unmillig uno traurig batte augigejehen, fo war fein $\mathcal{A l}^{2}$ ngefidht lieblid und angenebm. In biefer $\mathfrak{3}$ eit fragte er mid. berjdiedenemale, wenn id mieber prebigen watroe, und jaien groß Berlangen zu baben, bab $\mathfrak{F l}$ ort Gottes zu boren alle æage. $\mathfrak{J d}$ fagte, warum er bes gethrte; midh prebigen zu bóren, dieweil er Dod fage, fein Seers fey tobt, er tonne nidtz mehr thun, und wolle nur marten, baf er zu Solle geben múffe? Ex. antwortete: Эお bóre ©ud nidts beffo meniger yon Cbrifto foreden *). Jab fagte: mäza fann euch das belfen; fo ibr bod zuleģt zur Sjdle múnet? (Эd) braudte ndmlid nummebro peine eigenen Meden, nadd: Dem id vorber allen Fleis angerwendet, ibme bie $\mathfrak{B o r}$ : treflideleit ©brifti und die Genugjamfeit feincr ßerDienfte vorzuftellen, aber alles umfonft.) Er antmortete: idx mollte Dod gerne, oaf andere zu ©briftolamen,
*) Oemif ein in religiofer nub piodologifact Sinfidt anjiebenber und ribrenber Eeelenjufiand eines Zauberers in Canabas
 $\mathfrak{n m}$ Derjeniget \&efer aber wilten, welde foldae Büge geen, wiek
 lides aud in biefer spinitat weggelngen.
c）id gleid felbften muf zur．Sodle geben＊）． © mar etmab befonberese in feinem 3uftand，daf er ene grope £iebe batte zum $\mathfrak{F o l f}$ © $50 t t e 8$, und es mar ilm fefr zumider，von ibm gefdieden zu fern $2 c$ ．Nads tome er nun in biefem ©semútb⿸尹zuftande mebr alz eine． 230de zugebradt，fo fめiene ez̧ mir，ald ob er unter meinen geiftliden Discursen ein Iebenbigez，©eelenx erfrifdenbes ©sfidt yon ber $\mathfrak{W o r t r e f l i d f f e i t ~ © b r i f t i ~ b a b e ~}$ und erbalte und burd ibn erldjet zu merden boffe，wetdjes perurfadte，baf er in $\mathfrak{x r a u e r n}$ zerfdmolzen und mit Berwunderung，\｛roft und Bergnúgen ©ott lobete，und feitber bemeifet er fid）alz ein bemútbiger，andddatiger， berglider und liebooller Cbrift，und in allen Stüden （fofern id im Stande bin zu urtheilen）tråget er bie 3eiden einezz，ber in Sbrifto neu gefdaffen ift zu guten Werten，uno fein Ernft uno Gifer，den er bat vor Die Sadje（Gottez，ift mir febr erfreulid．＂
＂ $\mathfrak{A l z}$ er im leģten Februar（1746．）bei mir mare in ber Delarbarfart；fo war ein alter $\mathfrak{J n}$ bianer aud dabei， 100 id predigte，berfelbe bráuete mir，er wollte mid bezaubern fammt meinem andadtigen Bolf， Dab bei mir war．Diefer Mann aber trogete ibm und fagte，er folle nur fein Allerf币limmfes probiren，waz er fonnte yon 3auberei，und fagte dabei，er wate wobl eben ein fo groper und nod groferer 3auberer gemefen alz er， und nidtz defto meniger fo bald alz er das Wort ©ottez in feinem Jerzen gefúglet babe，

[^108]weldez Diefez Bolt liebe, fo babe er bie Sirft Der 3aubere: verloren, und fo, fagte er, wirbes eud aud geben, fobald ibr bas Fort Gotks in euerem Sjergen fúblen werbet, und ibr bat
 3auberei zu berúbren ce., fo baf id meinen Berht befdliesen fann yon ibm in Bergleidung mit bem, nas yon Waulo gefagt ift, baß er nun eifrig defendiret and practice prebiget ben (Slauben, welden er zubor gefubet Gat zu verftoren. Bott babe Die Efyre feiner erftauneiben Beránderung, melde er in ibm gemirfet bat. Derglechen Exempel find nod verfdiebene, und id glaube, wann Die Indianer in ibrer wilonif bleiben, fo eben fie zuleģt beffere Sbriften ald bie find, bie ignen epres biget baben *)."
("NB. ©o reit gebet Die Ueberfeß̧ung bez S. ©. ©uers ausb bem úberididaten gebrudten Diario, meiler nun aber aud annod andere unterfdieblide Dinge vor ibm babei gemeldet morben; fo bat man bab Mertruinigfte Gierauz aud unterthanig, nebf einer furzen biforidhen Radridy won ber fogenannten Sionijden Brúberqdaft in $\mathfrak{A m}$ merifa mit beifegen motlen.")
"Die fogenannte ©ionijde $\mathfrak{B r u ̈ b e r j f a f t , ~ w e l d s e ~ f i d ) ~}$ mobl Yeit 40 Jabren in Peninlaanien ou Ephrata und Febar angebauet, ift eine bejonbere Secte ${ }^{* *}$ ), Die, weil

[^109]fieden Gabbath feiern und Die mabre cemathsrube für
 berinigen, bier auf biefer belt Sabbatgarii ober
 turg baben fie bergeffalten verfaß̃et, dan diejenigen, fo Del ledigen Stand ermablet, ben fie ber Ebe borzieben, fidzufammen in ein Rlofter begeben, weldes ein febr metlduftiges Gebdube ift, fo baf auf ber einen Seite Die Mansperfonen, und auf ber anberen bie Frauenss perinen nobnen, Da man bern nad $\mathfrak{A r t}$ ber §ldfter ben
 felyern aber über bie Weibsleute eine $\mathfrak{M e b t i j f i n}$ nennen tonne, Dod daffic auf Momp, Sradt und Staat nidet balte:, foribern ibre Feligion und £ebenzart ganz nad ber Nystique cinridten und ganz fదledt leben, wic denn $\mathscr{A}$ 位e gemeine leute find und vom Dberbifdof bis zum Unterften Ungelebrte, jedod nad ibrer $\mathfrak{Z r t}$ theild im prebigen, theils im $\mathfrak{B u d}$ derfdrciben, wie aud andern fünfliden Erfinbungen viele Darauf befonders ©(Selemte befdimen, inbeme fie in ben medianifden §üns ften thyr verifiret find und Die beften Rúnfter Englands barir úbertreffen *). In ber Mitte Dez ßloffers bat ber Sbeibijdof mit Namen Beiffel fein Quartier, und Dirigirt bon da ausz baş ganze $\mathfrak{F b e r f}$, fomobl mą̀ Oeconomica ald Statum ecclesiae betrift. © CB bat fid biefe Bráberidaft Dem Serrn ©rafén Binzenborf febr beftig miderieget. Sie nennen fid Bruder und ©dweftern, und um dab Rlofter berum roognen bie verbeiratbeten

[^110]Brủber unb Sßmeftern. Die תlofterfirde if mit ber fádenten Bildbaucrarbeit, viclen Sierrathen und Bildern, fünfliden Sorgeln 2c. 2c. orniret, weldees bie Brüder unter einander थ[lez felbft berfertiget. Der Dberbijhof Beiffel bat yor einiger 3eit bie Oeconomica bez glofterz bem Dbervater, doer bei ifnen fogenameten Baterfriedjam, Namens (Eferling *) übergeben. weil aber biefer fid nidt in allen Getafen nady feinem Sinn ridjten roollen, fo bat er ifn, wie es ber Sor. Sauer aubbrúatet, bermafen Durd feine $\mathfrak{R a g i e}$ gedruaft, base er faft alles Xajeben bei ben Brubern berloren, unt auf die 400 Meilen in Die æbildníf fid wegbegeben. Da nun bie feltame Nadridy yon Seis fiern Der berftorbenen Bruber nad S. Sauerb Erzablung Dazu lommt, welde aud nad ibrem Fode nod Brod und Mablzeit mit ibnen ges niesen; fo follte est cinen faft nidt mefr rounbern, warum Die Seiden ibren ©fottern Speife und \{rant auf Die Zltadre gefeget, in Metinung, baí diefelben von folden Gprifen einen Benuf bitten. Serr Sauer gebdret zmar nid)t unter Die Bruber, allein jeine frau bat fid) lange im Rlofter aufgebalten; er if ein febr ingenieufer Mapn, ber auf die 30 Şandiberfer erlernet, Sdneiber,
 mader, ©areiner, Budbinder, 3eitungşjdreiber, zies bet aud Blei und Drath, ift ein Papiermatler 2c. 2c. 2c.n
 ber beiben eionstlofer in amerifa befiand groiftentbeils aus Deutiden aus Sdmmarienau, ben Ricbertbein segenden $x$. Bergl. aufer Den in ber aweit = yorbergebenbeu ఇote augefubsten Edrifter Mrnold, aifost. wt.
("NB. Nun folget wieber Die cigenbandige ©rradflung

"Die Bemeine, worinnen Eonrad Beiffel ber
 Gett nidt unterftůse. Эd babe Dir im vorigen Bibets laften ein Bud gejandt, worinnen fid $\mathfrak{B e}$ iffel aubz: georúctet nad feinem boben ©̧eift; úber die famaden Gemúther murbe unau®fpredlid geberridet, und Mlle mit magifder $\mathfrak{K r a f t}$ von ibm georúdet und gequálet, dak id nidt glaube, daf aud je ein Mabft gereefen, ber fo ganz und gat allez unter ibme gebabt an Reib und ©eel, \&eben und Gemúther, als Sonrab
 fo bat er ben ©ebrúbern Ederling Die Fegierung úber: geben, in Soffnung, fie wurben nidtz obne ibn thun oder lajen. Aber Sirael Edferling regierte objolut, pre= Digte 6 bis 7 Stunden obne $\mathfrak{A} u f b$ dren, beroronete grofe ©ebdube u. f. w. Da betwegte fid Beiffel, that inn in Den Bann, brúdte ifn, (Durd feine Magie) daf ibme die Seele beinabe ausgegangen waire, biz er Ephrata und ©ion verlief und mit jeinen zwei Brúbern auf 400 Wreilen in bie Wúfte ging. Uebrigenz ift eş eine ganz gevifie Wabrbeit, Das Die Gemúther zu Ephrata, wie fie fid zum ledigen ©tande und diefer אloftergemein= fdaft verbunben, fo balten fie ungemein zufammen, maz nemlid gánglid dez ©eiftez theilgaftig bei ignen morden if, baffieaud NB. im Tode nidt reiden, und find nod alle Berforbene wicbergefommen, und find febr fidtbar, wie benn meine Frau felbf, welde fid lange unter Den $\mathfrak{B r} \mathfrak{r}$ dern 子u Epbrata $\mathfrak{a}$ fgebalten, Biele
gefeben und aud NB. NB. gefproden bat. $\mathfrak{J a}$ fogar bat Beiffel ez bem Oberpater Gaferling úbel genommen, oaf nadbeme er in Beiffelz £ojament cingezogen und igme Die ©ecifter, nadibrer Ges wobnbeit mit Beiffeln, ©ompagnie balten und Das ひbenomabl geniefen mollen, Gaferling aber fie weggetrieben, fo mare bab mit eine Uriade, wodurd er beim Oberbifdof in Un: genabe fam, Denn er batte Die Geifter follen $\mathfrak{a u f n e b m e n ~ u n d ~ f p e i f e n ~ w i e ~ b e i ~ \& e i b e s ́ ~ s e b e n , ~}$ nad feinem $\mathfrak{A m t e}$, Das ibm auferleget $\mathfrak{u b c r}$ Dic Geclen.n
"Sonft aber feten bie armen ©̧emútber unter einem barten Sod, fie baben in 24 Stunben nur brei Stunden zum ©dlaf, und nur cinmal Dezz $\mathfrak{x a g z}$ zu efien, bars neben febr barte $\mathfrak{M r b e i t , ~ u n d ~ a u k e r ~ b e r ~ f d m e r e n ~} \mathcal{M r b e i t}$ múfien fie punctuel auf Noten, und nidgt nur 4, jons Dern gar auf 6 Ctimmen fingen, und zwar lauter Melos degen, welde Beiffel felbft componiret, und daju baben fie alle jebr grope gefdriebene Súder, und die die Mujit verfteben, fagen, danf fie dergleiden mufit nie gebdret. Sie baben faton brei Rirden flebend getfabt uno nun eine abgeriffen und bie 4te gebauct, messmegen einer, fo in Der $\mathfrak{B r u ̈ b e r f a ̆ f t ~ n o d ~ f r e b e t , ~ e i n e ~ E ́ d r i f t ~ g e f d r i e b e n ~}$ gegen bas̀ viele auferlide © Eemurt, bat jolde aud dem $\mathfrak{B e}$ eifiel úbergeben, welder fie audj angenor. in unb verpproden fie felbf zu Druden, weilen aber ibre Đapiers múble ein Jabr lang follte ftille fteben, fo follte fie aud fo lange liegen. Der そutor aber, Namenz Sildebrand, lief nidt ab biz id) ibm verfproden, ezz zu bruden und fo if es eben fertig. Dabero fende id Dir biermit

Stúd babon zum verfdenfen, weil Die Exem: plaria bier bod nidt alle werben abgeben, benn es̉ ift nidt $\mathfrak{J}$ Jebrmannež Ding.n
'. «NB. So weit geben Serrn Sauer $\begin{gathered}\text { cigene } \mathfrak{W o r t e . " ~}\end{gathered}$
Sd bitte meine £efer, nun bie erfte §oriode Dez Wormortż nod einmal zu dejen.
II. Die zwei feandinavifden 3auber= ober $\mathfrak{W u n d e r}$ sfaringe vom $\mathfrak{J a b r e - 1 5 8 7 * ) .}$
$\Im_{\mathfrak{m}} \mathfrak{J a b r} 1587$ batte man an Einem æage zwoi $5 \mathfrak{d}:$ ringe gefangen, ben einen in Norwegen uno den anderen in Danemarf, die mit jeltjamen Charafteren bezeidnet waren, unter welden befonderz bie' Budffaben, ober Daż Wort V. J. C. J. in rómijaen 3ablen febr lcöbar maren. Die Ebaraftere waren famary, und gingen tiff in'z Eleifd bincin.

〇b $\mathfrak{A l l e s}$ blofe Énbilbung mar, ober $\mathfrak{R a t u r}$ piel,

[^111]Doer Betrúgerei einezz, ober nefreter Fifáder *) 2 . Diés mag uns̃ cinmal ganz gleidgứltig jenn.

Genuy, die Sáringe bradten Guropa in Berwers: ung. Die Meiften faben Zauberei und damonijde Gaufelei barin; $\mathfrak{A n d e r e}$ eine unmittelbare góttlithe Difenbarung und die geniifen Borbedeutungen eridrct: lider, Der W3elt bebor ftebender Dinge. Die ©iclebrs teften von ber legteren Meinung famen Darin úberein, Daß man Die Saringe nur in Berbindung mit den Weiffagungen bez alten und neuen $\mathfrak{Z e f t a m e n t z}$ redt erflaren tónne, und entmidelten auz den Cbaraf: teren ber Fiidbe eine Reibenfolge von erffaunliden Ratur = und Weltbegebenbeiten, Die fid, wie gerodsulith, mit Der 乌left und Dem júngften Tag foloj. Nod in Dempelben Sabre murden Rupferfitide und Esemablde von ben Sadringen in Dinemarf, Normegen, Sdimeden, Deut faland, ber Sdmoidg 2c. verfertigt, und in allen bies fen \&anbern begierig aufgefauft. Die Wunber = 5irringe wurben bem Rónige von Dánemart, Frieberid II. úberidicatt, welder bie Mreinung Der europaijaen ©elebr: ten, bauptfaidlidy ber æheologen, Darúber zu mifien ver: langte. Einen eigenen $\mathfrak{U b r i} \mathfrak{\beta}$ bon Den Şarringen erbielt Der berúbmte $\mathfrak{A n} \mathfrak{n n i a z}$ Jeraufuriuz auf fonigliden Befebl, um fein ©̧utadten Darúber abzugeben. Diefer verfertigte fofort eine genaue theologifde Erflarung won

[^112]ben Charafteren ber zroei אadringe, madite fie Durd ben Druat befannt, uno Debicirte baz Bud Dem Rónige. Er batte eben eine $\mathcal{A} u$ ulegung ber biblifaen $\mathfrak{F}$ eifs fagungen bon ben grogen weltbegebenbeiten, weldhe vor Dem jungften Kag vorber gebn, zum Drud fertig ba liegen. Seine Freube war obne Errenzen, bã es Gott gefallen batte, Die vollfommene 刃idtigłeit peiner Erfldrungen und थlfes beffen, was or in feinem $\mathfrak{B u c h}$ son ben naben Strafgeridten, Sriegen, Seftileng und theuerer Beit gefagt batte, burd Die Sadringe zu beftatis gen. Denn alle Charaftere auf Den Sdringen fimmten genau mit feiner PReinung überein. Das Sdictial ber Welt biz zum jüngften $\mathfrak{x a g}$ mar beutlid auf ben $\mathfrak{S} d=$ ringen zu lefen. Wer an die Weiflagungen Der Bibel glaubte, mufte aud, an bie Sdringe glauben und an feine \&ußlegung. Daniel, E゙deziel, Die Şaringe es mar Eine Dffenbarung. Der Sufammenbang mar augenibrinlid!
III. Der pommerifde 3auber = ober Wunber: Sdwerbtfifd vom Jabre 1596.

Uniere Refer feben, daß́ es fid bier von - Reers $\mathfrak{W u n b e r n}$ im cigentlidften Sinne bandelt.

Den 22ten Mai 1596 mard an ber pommerifden Süfte, umbeit ©reifbralde, bon einem pommerifden Fifder, Namense Martin Sausattel, ein SdwerDts fifd mit biduft feltfamen Ebarafteren gefangen. Die
 Diejez Weer = Wunder war mabricheinlid burd Runft jo zubereitet. Wie frủber von ben Jadringen, fo ers
 Grtlärungen.

Diefmal mar gerabe cin © ${ }^{(1)}$ meizerifder ©es. lebrter, Der Mrofeffor und Mrediger Raphael ©gli*)子u 3úrid, mit. einer Erflárung ber biblifaen Weiffagungen befdáftigt, robei ibm bereitb die Şáringe ungemeine Dienfte geleiftet batten. Stun bets glidy er Die ©haraftere ber §̧aringe mit ben Budffaben und Gbarafteren auf Dem Gdmerbtfija, und - eß̄ traff ※llezz púnftlid zu, von Der eben graffirenden peft
 ber Befiegung ©oges und Magogs und bem júngften Kag, ben er aubigerednet batte **). Seine Freube war fo grô, wie neun Jabre zupor $\mathfrak{F e r a f f u r i u s ~ F r e u b e ~}$ gewefen war, er Danfte ©ott, Der ibm Durch Die §ds ringe und ben Sdwerdtfifid ber Erfenntnia fo grofer Dinge gervúrbigt batte, und gab auf ber ©telle fein Bud beraus, "um bas Pfund, fo ifm yon ©ott Durd Das Berftandnif der §eeringe und Des Gryfzrmaldifめen fijdes anbertrauet worben, mit 23 uder aubzuleigen.n $^{2}$
*) Dee Mame Diefes 2rannes gebort aud beswegen ber 3. 5. an, weil er ein grofer Berebrer aldymififder WBifenidaften war. Eeine Berfude, Den Etein Der Beifen iu finden, Famen ign indef forthener au febn, daf et edulben wegen fein Baters land in verlafen gendthigt war. Er menbete fid nad $\mathfrak{R}$ a :s burg, wo er als \$rofeffor ber \$beologie angefellt wurbe.
**) Er follte nad Egli 1719 ober 1720 Eommen, wie wir anten nod feben werben.
§ier ein Maar Đerioden darauş! -
 bem Mieer gejogen murben, ganz begeben auf bie pros phetiide 3eitrednung Der $\mathfrak{b}$. Sdrift, weil idf furz zupor auf Den 10 ten. $\mathfrak{Z a g}$ 2aintermonatè eine neue aber Dod ganz $_{\mathfrak{z}}$ bequeme und auf ben $\mathfrak{B u d}$ )faben ginglid geridtete $\mathfrak{A}$ usilegung ber 70 かioden Danieliz gefunden batte $2 c .2 c$. Inden id, nun mit biejen boben Dingen untelge, regieret Die Weiftilenz im \&ande, burd meldhe mein alteftes $\mathfrak{I o d}$ dertcin und $\mathfrak{B r u b e r}$ feliger an einem $\mathfrak{T a g}$ von bicjer 3eit geforderet morben, Da id Denn aus biejen Dffens barungen cinen merfliden $\mathfrak{T r}$ oft empfunden. Denn alz id) Den ©rypsimaldif(hen Fifith (Den Sdperdtfich) gegen Die vielgcoadten Seeringe gebalten, da babe id alsbal: den und wider alle Joffnung gefeben, daf diejer Fiide
 und auf gewiffe $\mathfrak{3 a h l}$ der $\mathfrak{G a b r e}$ fónnen und follen gezogen werden. Derfalben id erftlid Die 3ablzeithen in Den Sycringen genaulid auģgerednet 2c. 2c. EGben Daê babe id) zweytenz aud im Gryperwaleijaen Fija) zu tbun unterfanden, weldhes̀ bod, nidt ely won fatten geben wollen, biz id ben Termin, fo ber Éngel Danieliz am 12 ten ©apitel gefeget, mit grōem flei $\mathfrak{U l z}$ id) nun gemerfet, dás dieje Dinge alle mit fid felbft und ber $\mathfrak{b}$. Sdrrift fdnurridtiglid úbereinftimmeten, babe id mid Darúber enticket und Gott gedanft, Der mir, alz Der id dod nidtz anderz alz Staub und $\mathfrak{A j d e}$ bin, dief ©ebcimnif geoffens baret bat. 2Bas nun mein Borbaben anbelanget, babe id ganglid verment, id folle daz $\mathfrak{P}$ fund, fo mir ©ott bierinnen vertrauet, auf $\mathfrak{B u}_{\text {ader }}$ aubs

## 311

(eiben, oamit id nidt bereinf mit bem faum= feligen und bdjen Rnedt famere Redenfdaft geben múfte. Derbalben id mid bemnad unter: wunden zuerf bie zween 5eeringe und barauf Den (G)rypermaldifden Fifd chriftlid augjulegen 2c. 2c., immafen ess mir nidft mollte gebübren, die Sade, fo mir von ben Fifiten geoffenbaret morben zu verjdmeigen, wo id anderf gegen Die gottlide gajefat nidt wollte mid berfúnoigen."

Nun folgt in Berbinoung mit allen Mrophezeis Gungen bez $\mathfrak{A}$. unv $\mathfrak{N}$. $\mathfrak{x e f t a m e n t z ~ c i n e ~ m e x t a u f t i g e ~}$
 wovon Folgenbez ungefábr bas wefentlithe ift.

Die zwoi Sadringe baben auf beiben Seiten baz ฒbort: V. J. C. J. Dief begieft fid offenbar auf ben Sieg Cbrifti über base $\mathfrak{x b j e r , ~ u n d ~ b r u ́ c t i t ~ z u ~ g l e i d e r ~ S e i t ~ b i e ~}$ Sabl 107 aug.. Die zmei M. und da J . auf Der linfen Ceite bedeuten bie $3 \mathfrak{a b l} 1501$, 子ujammen mit ber pori: gen alfo 1608, Denn baş eine $M$ if Durdj)janitten uno bebeutet 500. Dann lefen mir auf ber redten Geite bezz Sárings ein $V$, und eine figur, die zwei umgefebrte M. vorftellt. Diés begeidnet dic 3 abl 20 ; ferner ein Durdjidnnittenez V, madft 3. Dieje Cumme, zu Der vorigen abdirt, madt 28, und jonad if Dab Yabr 1636 beutlid barin offenbaret ic. 2 . So geht eez nun nod lange fort, wir bredjen billig aber ab, und fúbren nur nod bả̉ Refultat von ben Saringen mit zwei Worten an:
"Sㄴerauz folget benn, Dás mit Dem $\mathfrak{A n f a n g}$ Dez Yabrz 1710 der Gatan aufgelójet miro, Die Serrfaaft Des $\mathfrak{Z b i e r s}$ und bie $\mathfrak{T a g e ~ D e r ~ z m e i ~} \mathfrak{3}$ eugen fid endigen und alle angebrobeten Sorngeridte ergeben. Denn bak
bas Seugnis ber 3eugen und ber berborgene \$ufenthalt
 $74 \mathfrak{J a b r e}$ borber, oder im $\mathfrak{J a b r}$ nad ©grifti ©bcburt 1636 zu Ende laufen, bringt bie borftegenbe Berednung Der Speeringe mit fid. Wemn alfo die zwei legten Mars tyrer den Kod merden erlitten baben, baneben ber Dritte $\mathfrak{Z b e i l}$ Der Menjden bertilget, mirb nad Der $\mathfrak{B e r e d}$ nung Der Fijide mit Dem $\mathfrak{J a b r} 1710$ ber Satan loḡgela furze Seit Darauf (etroan 1719 ober 1720) Dąz Ende ber Welt erfolgen."

Recht wunderboll ftimmte ber Pommerifal Fifa mit ber Berednuing ber Sáringe úberein, bie námliden Sabre lommen aud nad ibm beraus. Man febe felbit wie ungegmuagen und natúrlid bie Berednung if und erftaune! - Rein Wunder, baß Egli auşruft: Sebet Da, ibr Beradder ber Wunber © Sottegె, in Den WRabls geiden ber Seeringe ${ }^{*}$ ), mit Dem V. J. C. J. auf den Seeringen fann man eud das Maul ftopfen!!!-
 fo viel als Dropbet, und bebeutet mithin die zroci Beugen, barum aud zwei §eeringe aub bem PReere find gezogen. (MUteż, wie man fiebt, ungemein natúrlid!) Das Sdmert bebeutet Den Martyrertod ber Jeugen, Die zmei V., ba§ L. x. भUlees zufammen madt 223. NB. Wan mufabex die 3abl auf bem ©frypzroaldic (d)en Fijd vom $\mathfrak{J a b r} 1376$ an reduen. (FBieber ungemein einleudtend!) Die zroci ver\{dlungenen $V$., bie zwei ©dmerter, und die zwei I. I. maden Die 3 abl 37,

[^113]Diefe zur vorigen adoirt, zeiget fiat wie auf ben Shec ringen fanurridtiglid Das Sabr Der Ermoroung ber Seugen 1636 an." Q. E. D. (Şd muf nod bemerten, Dá in obiger Berednung die zwei Sdmoerter 20 bedeus ten, meil, wie 太gli fagt, fein ©dwert olyn Sjeft und tein Seft obne Sdwoert feyn tann, Sdwoert uno Seft aber, wenn man fiequer fufammen fitut, Die Fiaur bon einem X. ausimadien.)
"Dab zerbrodjene R. auf ber anberen Seite beß Fiijaez bebeutet, wenn man ezz mit den zwei Flinten, bem Sdmpert 2c. auf ber namlithen Seite vergleidt, febr beatlid Die 3orngeridte ber fedsten Mofaune. Die zoei W. maden 30. Das Gine, bemerlt Egli, ift zwar in etroas befeft, Dafür, meynt er, babe daş andere aber aud einen Sentel, Der Den Brum ergangt.n Surz, benn mir mollen unfere Refer erbei: tern unb nidt ermúben, auf biefer ©eite Eommt bag Jabr 1695 beraub.

গun find nod einige Seciden ba, bie fíd mebr nad) bem Fiuden und auf bem Baudh befinben. Das Sdmpert, dab̀ verfegrte V., daṡ trumme Seft, das II. auf dem அưden 2 . maden zu\{ammen gerabe $131 / 2$ auż, fo Daf alfo die 3 abl ber §áringe, námlid baç $\mathfrak{J a b r} 1710$ febr ungezmungen "zur Berbereliduung begs munberbarliden ©(Otteş beraub tommt, ber Das Ende ber Welt, bie aeiden ber Spofaunen 2c. 2c: 2c. Durch grofe und erfdrectlide 3eiden am Simmel, auf ber Erbe, und im Meer und in Diefer leģten betrúbten 3eit abfonberlid Durd Die Sees ringe und Den ©orypàmaldijden Fifd, ben Unglaubigen zur Ctrafe und Den Grommen jum Irofte offenbaret bat. "

Solde einzelne 3úge bringen ein ganzes Gabr= bunbert lebbafter, alz bie augfúbrlidfte Befdreibung wor die Whantaiie, und belehren, indem fie erbeitern, ja wie biefe zur Gerjántterung Dezz 3iwerdfellz biẹnen. Man glaube aud ja nidt, dap folde $\mathfrak{Z b o r b e i t e n ~ n u r ~ f u ̈ r ~}$
 werden fónnen - fie find ein Beifpiel dez ganzen $\mathfrak{J a b r b u n d e r t b}$. Die Cbronifen, ja faft alle Búder Deż fedzzzebnten Jabrbundertz, wo man'z gar nidt vermuthet, Find boller Gradflungen -abnlider $\mathfrak{A r t}$, von Damonifden = und $\mathfrak{N a t u r}=\mathfrak{W}$ undern, Misgeburten, Suftzeiden, ©Reermundern, fo wie von Betradtungen über ibre Bebeutung, und man begreift ben 3aubers und Wunderglauben jenezz $\mathfrak{F a b r b u n d e r t s ̂ ́ s ~ n i d t ~ g e s ~}$ Górig, wenn er nidt burth folde Beippiele im Einzelnen beranfanalidt wird. Wergl. ©orrodi'z. ©eididute

IV. Deze Engldnderz Pordage feltfamer magis fめer Rampf mit cinem Riefen und cinem Draden im $\mathfrak{F a b r e} 1651$.

Man fann porbage oder Pordadíd ben englifíaen $\mathfrak{J}$. $\mathfrak{B d b m}$ nennen, beifen Sdriften or, wie or unछ felbft erzáblt, gelefen batte und bod jadgate. Er war

[^114]cin unter Crommel feinez $\mathfrak{A m t z}$ entfegter Yorebiger, flubirte bernad die ※rgnei = Wificnidaft und ftarb alz $\mathfrak{U r}_{\boldsymbol{z} t}$ im $\mathfrak{J a b r e}$ 1698. Wie bod or fid immer in Die
 und logijd moblgeoronet zu fareiben, und batte úber: baupt weit mebr Bilbung, alz ber beutjde Zheofoph, aus beffen bunfler und unlogifder Sณrreibart man oft faum beraub̀ bringen fann, waē er mill, menn man audy bie Sade, movon jid'z bandelt, redt gut begreift.
 der und frommer Mann war, Der meder fid, nod $\mathfrak{U n}$ (nere betrugen wollte: - Diés 3eugnif geben ibm felbft feine Feinde. Sein Sauptwerf if: Die gottlide und wabre Metaphysica, Dergleiden nod nidt anz Ridt gefommen, folange oie Welt geftans Den ac. 3 Bánoe. Diefe Sdrift if powobl fúr bie Yneumatologie, alz inşbefondere fúr bie Magie nad ibren bdberen Beziebungen duperf widtig, alfo, bafe wir ibrer in ber 3. $\mathfrak{B}$. nod megrmalè merben gebenten múfien. Diefe leģterc $\mathfrak{A b t h e i l u n g}$ ber 3. B. ift nad) fo vielen ernftw, zum $\mathfrak{z b e i l}$ trodenen $\mathfrak{m a t e r i e n , ~}$ für alle Elafien unferer lejer zunddift zur ©rbbeiterung beftimmt, allersinag̉ nidt obne Belebrung und in feter Bejiebung auf Den zzoet deṡ Ganzen. Uuf eigentlide getebrte Unterfudungen, genaue, ober au\&fủbrlidere literarijde $\mathfrak{N a d}$ weifungen $2 c$. wie in ben borber gebenden $\mathfrak{H E}$ theilungen lafen mir unz bier nidt ein. Die $\mathfrak{H u f s}$ merffamfeit fủr Dag Rúnftige angeregt, Denfmúrbige Namen genannt, munberbare Eridjeinungen mit ein Paar Worten berúbrt zu baben $2 c$. - Diés ift uns̉ bier genug.
$\mathfrak{M l i o}$ - Worbage war nidy allein Tbeofoph, fons
bern aud $\mathfrak{Z b e u r g}$ und © ©eiferfeber, ober Magier $\mathfrak{i m}$ boberenaltertbumliden Sinn Des $\mathfrak{F s}$ ortz, wie er e8 in feiner $\mathfrak{R e t a p h y f i f b r a u d ) t . ~ E r y ~ f a b ~ u n d ~ f p r a c h ~ - ~}$ unfere \&efer begreiffen mobl, Daf wir bier nidt affertorija, jondern nur erzablend jpreden - er jab und jprad, jo gut Geiffer, als bunbert Gabre nad ibm ©wedenborg, Dod fónnen Beyde nur in gervifer fimidat mit einander vergliden werben, indem foroobl Beider ©yfteme, als Beider $\mathfrak{B i f i o n e n ~ u n d ~ d i e ~} \mathfrak{A r t}$ und Weife ibres Umgangs mit ber ©Seifterwelt febr von einander verfdieden find. Ceine erfte Bifion batte er in feinem ein= und biers zigften, feine widtigften in feinem orei= und fedms zigften Jabre. Gerwís ein interefantez Whadnomen fúr ben $\mathfrak{B e o b a d}$ ter ber menfaliden Seele und Renner Des Stubiumb Des Menjaen! -
 ben oritten Yanuar, in Giner Nadht, madenD und vollig bei fiad felbft, Die folgenden orei Bifionen *).

Suerft mard er burd eine ©eftalt, welde feine Betts yorbange mit ©̧erduid meg zog, aus bem ©dulafe ges wedt. Diefe © eftalt glid cinerf geminien Eberbard, ben er fannte. Er fand auf und betradtete fie beym ©dein einezs im Pamin frebenden Ridtez genauer, bis fie fid nad einer ber Seitenthúren Dez Sdlafgemadis zurúat zog, burch meldjes fie verfdimand.
$\mathfrak{U n}$ bergleiden Erjdeinungen gerodjnt, legte er fid rubig nieder, ward aber bald burd cin anderes (Gefid)t

[^115] cinen auggeriffenen Baum auf ber Sdjulter, unb ein ungebeueresి Sdrwert in ber Şand batte, fand in bem 3immer. Er füblte, daf bief feine gute Erjodeinung war, und entjalo ${ }^{\text {fidu, mit Der Riejengeftalt zu fampfen. }}$ Er frand mit Faniung aus bem Bette auf, ergrif einen Eleinen Stod, Der im Ramin fand, und Der Rampf begann. Pordage fagt, daf bier yon feinem natúrs liden fampf die 凡ede jen, wie etwan $\mathfrak{Z b e j e u b , ~ o d e r ~}$ Syertulez mit Ungebeuern fodten, eben fo wenig won einem romantijaen ober phantaftifden, wie in ben Ritterbúdern, fonbern yon einem wirfliden, aber magifden Sampfe, Denn nur auf magifde $\mathfrak{A r t}$ tonne ein Geif gegen Den anderen Geift fats pfen. Durd ben Ausiornd "magifder Rampf", Deffen er fid dfterz in feiner Petaphyfit bedient, berfegt er nad feinen $\mathfrak{B o r f f e l l u n g e n ~ b o n ~ b e r ~ b o b b e r e n ~ M a g i e ~}$ immer einen gebeimen, unerflatbaren, aber Dod reellen Cinflue cinezs Geift beren ©eift, wodurd er ifm, mie pordage fid ausbruatt, Durd) Actionem in Distans, Deren $\mathfrak{M d g l i d f e i t ~ u n d ~ W i r f l i d f e i t ~ e r ~ b e b a u p t e t , ~}$
 Die Rraft der phantafie und Der lebbaften Begierde, auf ifn zu wirfen. Der magifale Rampf mit Dem æiejen, mobei das duferlide ©ebebrs Denipiel mit bem Stod blo $\mathfrak{j y m b o l i f (}=\mathfrak{m a g i f d}$ war und im $\mathfrak{W e}$ efentliden nidts zur Cadhe that, bauerte ungefåbr mit gleidjer 2uffrengung von beiden Geiten eine balbe Stunde, morauf ber Riefe, obne Foprdage'n übermaltigt zu baben, verjamano.

Sb'z ber $\Re i e f e$ war, ber in anberer ©effalt zurủd febrte, ober cine neue Ddmonifde Eriddeinung, lajpt Sorbage unent batte er cine oritte, nod weit fürdterlidgere $\mathfrak{B i f i o n}$ von einem geflúgelten Dradien, ber bie Sáafte feineż Sdlafzimmerz einzunetymen jaien. Er fampfte auf magifde $\mathfrak{A r t}$ aud mit Diefem. Aber ber Drade ppie Feuer auf ibn, movon er balb obnmadtig zurúd taumelte, eine unfidtbare Sand ridtete ibn jebod wies ber auf, er erboblte fich und feģte, biz esె æag mard, ben magifden Streit fort, da babl Untbier yon ibm ablié und veridmanb.

Pordage berídert, baf feine Grau diefe brei Ers facinungen fo gut wie er felbft gejeben babe, und fo
 fannten Medlidfeit bez Mannez̧ bezeigen, dás fie nidt Die $\mathfrak{W a b r b a f t i g f e i t ~ f e i n e r ~ \mathfrak { B e r f i d } e r u n g ~ b e z m e i f e l n , ~ f o n s ~}$ Dern nur bemerfen, daf ibre Pbantafic ifr zu gleider 3eit Die namliden ©eftalten múfe vorgegaufelt baben.
 zd́lungen an munberbarlider Seltjamfeit weit zu úbers treffen.
V. Wunderbarlide Wifionen ber fogenannten philadelpbifaen, bon porbage geftifteten ©efellfdaft im $\mathfrak{G a b r e} 1651$.

Porbage batte unter bem Namen ber pfilabelpbi:
 mebreren, ibm gleid gefinnten Pberfonen geftiftet, in
welder fid unter anberen aud bie Eerůbmte ©Seifferfeberin, Jane leade, yon ber wir in ber folgenden Nummer Kúrglid bandeln merden, Kgomaz Bromley, Gbuard Soofer, Gabberton und Mndere befanden.

Den $\mathfrak{T a g}$ nad biefer Erfdeinung berfammelte fid Die Gefelfjanft. Porbage nennt nidt bie Namen ber Berfammelten, fagt aber, Dáe ez ibrer etlide und zwanzig an ber 3abl gewejen jenen. Rurze 3eit nads ber alz fie alle bei cinander waren, berfieten $\mathfrak{\mu l l l e}^{\text {z }} \mathrm{g}$ gleid in eine Gxftafe, worin fie zuerft von ber finfteren $\mathfrak{W e l t}$, und nad vielen fdrectliden (Sefinten gleidjam wie zur Érquidung, zuleģt aud bon Der englifden Welt fefr Iebbafte $\mathfrak{B i f i}$ nen befamen. Diepe Entzútungen, ober Bifionen fanden bei allen Mitgliedern ber Gefelljaaft beinab' einen ganzen Monat bindurd taglid fatt, und zrar gemeiniglid bei æage, biămeilen, Dodj felten, aud bei Nadt.
 maş unş pordage darúber in der im vorber gebenden 2lufias genannten ©
"Die Fürften Der finfteren Welt und ibre Untertbanen Dder bie verbammten Geifter ber Menjden, eridienen und zogen bor unjeren gugen vorbei in grogem gomp und Staat; alle mádtigen ©̧eifter alz figend in Sutiden bon finfteren $\mathfrak{W o l f e n}$, und bon vielen geringeren ©reiftern umidnwarmt. Der ©eftalt unb Figur nad gliden biefe bdjen Geifter menfdliden Geftalten, Dod, maren fie febr ungeftaltet und jdeußlid) und dem auperliden Menjden erfdrectlid anzufeben. Die Ibiere, oder vielmebr Die ©Seifter, weldde die Rutjofen zogen, jaben aus mie Dras den, £omen, Xiger; Bdren, und anbere bergleiden
graufame zbiere. Die unfeligen Geifter ber Mrenfor erfdienen aud in Prenjdengeftalt, bod fleiner als bie Teufel, und ben Menjom abnlider. Sie erjónienen in unterfdiedliden Seeren, und jede $\mathfrak{M b t b e i l u n g ~ b a t t e ~}$ ifre Befehlahaber und Shauptleute. Diefe zeigten fiam
 2ndere mit gefpaltenen Plauen, ober ungeffalteten Beinen, ober aud jonft mígebiloet am Reib, mit feuerigen, f山ars fen, Durdoringenden Uugen, Etlide mit berjogenen $^{2}$ Mraulern, grofen 3 aignen $2 c$. Sie maren redt munbers bar und febr entfeglid anzufeben, weit mehr ald die
 unjäblbaren S.jaufen, wie cin ganjez Ariegzbeer am gellen Mittag ftehen, auferbalb ber Fenfter, und Durds dab (ᄌ)las in meine Stube tommen. Dief fab id und andere Chriften neben mir burd baş duferlide ©efidmt mit Dem jnmendigen ©efidte. Denn wann wir unfere $\mathfrak{A u g e n}$ butbaten, faben wir fie eben fo wabrbaftig uno eben fo flax, alb mann unfere $\mathfrak{A}$ ugen offen maren; fo, dafez allerdingz einerlei war. ob unfere Uugen gefalofen oder offen, und $^{\text {of }}$ Die Erfdeinungen fammt ben wunberbaren $\mathfrak{B i r f u n g e n}$ berfelben auf gleide $\mathfrak{W e i f e}$ mit verfdloffenen oder offenen $\mathfrak{A}$ ugen gefeben wurs ben. $\mathfrak{A l j o}$ faben wir $\mathfrak{A l l e}$ beibes inmendig mit bea Kugen Des CCemutbsi, und ausimendig mit Den 彐ugen bes \&eibż. Der redfe uriprunglide Grunb Diefeb Cehens
 und fo ging ez ferner auf eine magifal Weife von dem inmendigen Durch Daz ausmendige Wertzeug, zufolge Der innigften allergenaueften Einfeit Deż innerliden und des duferliden Gefidtež.".
"S.ieraus erjaben mir, dap bie Reafel und bdfen ©(cifter, eben po mie bie Engel, aus feinem Dete weber mógen auģgejollosen, nod Darin gefangen gebalter wers den. Dean mir jaben fie in ibrem Pomp and Gtaat in Wholfen in ber Ruft einber fabren, and in einem Qugens blid waren fie in unjerer Fammer, Durd die Fenfters fdeiben Gindurd oringend, aljo, baf dab clase dodf unjerbroden blieb, und Dié̄ zroar bei æage, Da mir eż flar und ganz beotlid faben, wie und wo fie fidi aufer dem Fenfterglafe zeigten, und augenblidlid burd Die Fenfer, bie Dod nidt aufgetban murben, berein tamen,
 adtet wir alle $\mathfrak{F e n f t e r}$ und $\mathfrak{Z h}$ áren mit igren ©didg jern und Riegeln mobl berfaloßen bielten, und biefe gar nidt angerúbrt, fonbern ganz unveránbert gelaffen murben."
". Wir faben ebenfalle, baf, fie fidh nad Belieben in manderlef © Ceftalten vermandelten. Demn fie vers anderten fint aus ibrer eigenea memidliden ©feftalt in eine Riefengeftalt, umb alsbald mieberum in Die Ceffalt grims miger æbiere, Draden, Sdlangen, Rowen, æyger, Wbolfe u. f. f."
a Was bie Wertzeuge und ©egenftande bes inneren und duferen © Cerudz betrift; fo if zu bemerten, Das innerbalb brei ganzer Wodjen, in meldjen unt biefe bdmonijden Wunber erfdienen, bie bdjen Beis
 Seftant ermedten, alfo, daf beides bie inmendigen und ausimendigen Theile babon angegriffen und befdädigt mourben. Denn bermittelf Der Sympatjie, fo zmifhen Reib und Seele fatt findet, griff Der fameeflidte bollijaje


* Si Betreff Der Segenfande des ©efomadis;
 Des Tagz, alg bei શadt, und zwar nidt bloz, wenn mir bei einander in ber ©̧efelljdaft maren, fondern auds einzeln uno Yeier befonberb, bon einem zuertragliden
 Galj burd eimanber bermengt, gequdlt, weldies unferex அatur fo miberlid war, baf daburd grope Unpáplidleit, Efel und Braufen baitte entfeben mdgen. Aber Die uniidtbare S.and beß Şerrn erbielt uns ůber uvfere Rrafte int biefen Tagen,"
"Was bas duserlide und innerlide © © efabls bermogen anlangt; fo murben mir am Reibe and an ber Seele mabrend Diefer 3 eit nidt meniger angegrifen. Die Seele betreffend, füblten wir frembe, aufergerodyns lide magifde Wunben, ©tide und פlagen, und zroar alfo, baftein MRenidy foldet mit \$8orten befdreiben tarn, auper allein Derjenige, fo einigermafeen mit siob gepraft ift, ber ben Sdmerz ber vergifteten Mpfeile empfunben; - melde Durd ©oittes Julafung ibn traffen; Mpeile, Die drger alz Scorpionen ftedjen uno vermoumben. $n$

Wir tómen unmoglid $\mathfrak{M l l l e g}$ anfúbren, baber zum Bejdluß nar nody folgenbe, boduf darafteriftifde Stelle.
"Die Keufel, fagt er; zeidneten bei ibren Ers仙einungen berfdiebentlidj aud) alferband jeltjamfe Figus ren von Menfden und Tbieren auf die genferfdeeis ben; ja auf die Dadziegel Des Şaufes, don benen nod einige, als id biefez 和reibe, beutlid) zu jeben finb. Die gange fidtbare $\mathfrak{W e l t}$ war in Sbeffalt zmeier balben Rugeln bon ibnen auf Die Steine am Ramin abgebilbet, und auf andere Steine eine Mrt. Wagen boll Menjden
mit vier Yferben, weldhe Bilber fím beftidnbig zu berves gen \{dienen, und mefrere bergleiden figuren. Wisir wollten fie, ala bie Eriddeinungen borbei waren, abs wafden, fanden folde aber in Die ©tteine cingegraben, und fornten fie nidt anderb zernidten, alt baf. wir diefe mit Sammern zerfoluyen, n

Die. Sabhe madse, wie man fid borftelen tonnte, aud remn ee Yorpage nidit felbft auzbrụdelid fagte, grogee êufieten, und mard, alse er fie dffentidid befannt madte, son mebreren friedenstidtern unters fuct, wogbei, wie פp. periidert, bie Crtlirungen und Zublagen aller Mitglieder der ©fefelfidaft bolftommen mit einander überein geftimmt batten.

EEB if unè genug, unfere Refer auf diefen beràbuten Geiferfeger und Xbeurgen, fo mie auf bie Bitio.
 Ein $u$ rtgeil fugen mir nidt binju. थber mit gleider biftorifder Unparteilidfeit mollen wir in einem der fols genden $\mathfrak{T h}$ eite foroobl bie Urtbeile Derer anfubren,


 Dage'n and feine freande perladten uno fur glantaffen efllurten.

## VI. Di'emagirde Fraft;

ппの
Sohanna reabe.
Sobanna qeabe mar cine geiftreide, jut ©dwor: muth geneigte Dame bon 2 del aus Norfofl. ©ie marb an einen ibrer Bermanden, Wifbefm Leab, verbeis rathet, mit dem fie ficben = unt zroanzig Эabre in ere Ebe lebte. Fad peinem Iode batte fie, wie fie verfiderte, eine Gridfeinung yon ilm. Fon biefer Seit an zog lie fidh faft ginglidy auz ber Welt in ibr Sinneres zurúd, 'nabm an ghorbage's prilabelphifder ©sefelfadaft §beil, - (drieb werfdiebene ©driften, worunter ibre Dffent barung ber Dffenbarungen fur Magie und Steurgie bie widtigfte ift, und fab und prad zulegt wie ifr Creifteżbermanbter Porbage - Geifter.
: Diefe gaar eingigen Wsorte bier vorldufig von bem mertwúrbigen Weibe!

Woburd Yobanna Reabe, Pordage, Bromley ;und eben bie ganze philabetphifde ©efellfanaft für bie 3. 2 . gefdidgtida febr interefant merben - if bief, Dá bei ibnen biel von Der bdberen Magic, ibrer 'Sraft, Natur, Wiftung und $\mathfrak{B e f t i m a n u n g ~ D i e ~ \Re e b e ~ r o a r , ~}$ wie wir $\mathfrak{A l l e z}$ in ben folgenden $\mathfrak{z b e i l e n}$ mit biftorifds: literarifdare © Eenauigfeit nadmeifen werden.

Sobannaleade figt bon Der "magifあen Fraft", im ©inn und den bóberen Beftrebungen diefer ©efelfibaft, an verfdiedenen Drten ibrer Gdriften, die wir bier zufammen nebmen wollen, ungefabr folgendees:
"Die 3eit nabt, ba eine Gremeine von eigentliden ©emeibeten doer ©rileudteten, Die als mabrbaftig

Wiedergeborne in Gott und der englijan Welt leben, fid auf Erten bilben mirb.n
"Die bodafte und darum leģte Folffommenbeitôftufe, roclde Der aus ber góttliden Sophia *) wiebergeborne PRenjd zu erflimmen bat, if Der Pefig ader magifden Sraft ", welde aug ©ott fammt und von ibm Demjeni: gen mitgetheilt mirb, welder derfelben empfanglid ift.".
"Fragt man, fagt Leade, waş biefe magijoke Fraft fery; fo antworte id: fie ift einem munderboll und fraftig in bie Geele einbringenben Saude, einem tingirenben, bab innerlide Wefen burdjbringenden uno germandelnden $^{\text {men }}$ Blute, ciner zulammen fliefenden und wejentlid)= madjens Den Ridtt = und Feuerflamme zu vergleiden, oder, Die magifde Sraft if bie won ©ott in ber Perfon Chrifti uno feiner Sungfrau in einen jungfrauliden ©eif eins gefübrte und übergetragene Sraft Der ©ottbrit, melde nad) und nad ald eine geiftige W3uzel fid von felbft fortpflanjt und madjst, oder aud) in 2 ndere ein = und úberfübrt." "Diefe Rraft, fagt fie an einem anderen Drte, fegt ben, ber fie beligt, in Den Stand, bie
 Fieid $z^{2}$ beberriden und zuerneuern, alfo, Das. wenn Biele in "Einer" magifaen Fraft zus fammen wirfeten, bie Natur parabilíd umgef́́かafien werben fonnte, und alle Wunder, welde in den alten
 lungen \&eabe's yoll der ©odbiain Gott entwideli. Wbet Daju if it Diefem sbeile tein DRaum mebr vorbanden. Das Einige bemerte id uur nod, dafficefidin ibrer Dffenbas rung ber $\mathfrak{D} f \mathrm{fenbarungen}$ ©. 87-90. am beftimmteften Darùber críldrt. Dod Davon funnitig!

3eiten gefdaben, gegen biejenigen mie $\mathfrak{\Re i d t z}$ zи redonen madren, fo burd bie mabre"Magie nod jegt gefdeben tonnten und jolten.n
"Wie wir za biefer magifaen Reaft gelans gen? - Sn ber neuen Geburt burd ben Glauben D. 5. Durd bie Uebercinftimmung umferes̊ ฒillens mit Dem gottliden Willen. Denn ber ©laube untermirft unz bie Welt, infofern Die Uebereinfimmung unferez $\mathfrak{F i l l e n}$, mit bem gottliden zur golge bat, bafe allez, mie Waulus fagt, Mnfer if, ober uns geborden muß ${ }^{*}$. Die Glaubigen Der früberen Seiten baben Diefe magifbe, vie ©おdpfung burdoringende und beberridende Madt des © (1aubens befefen. Eegemmattig aber ift fie faft ganz verloren gegangen. $W_{0}$ wir aber ernflidid barnad free ben - fo fann folde von unes mieber erlangt merben. Der Wille ber Geele, wo er ganz mit bem gottliden diberein fimmt, if fein nadter Wille mefr, ber feines Sleibs, ber Praft, ermangelt, fondern fubrt eine unúberwindidee Admadt mit fid, zufolge befs fen er binden unb ldfen, beilen und berberben fann. そber biefe magifae Rraft bes ©lauben burd unjere Bereinigung mit Dem gottliden Willen, mird nidt


[^116]an Die fidatbare Welt, und ergebene villige Jurủatige: zogenbeit in ben innerfeen ©rund ber Seele erlangt.:"

So viel an biefer Stelle, aber (j)on im nid)fen Theile Mebreres und Beftimmterez von Pordage und Leabe, , wo mir aud, noozu in biefem erften theil ber Raum gebrad, Die vollftandige Riterárgefaidite ibrer eigenen, fo wie ber midtigften anderen, bierler gebdrigen Garbriften unferen Refern mittbeilen werien. Sier nur bab Einjige nod, daf man yon Leade die volffánoigiten literarifomen शadmeijungen in Jager's Acta Leadiana. Tübing. 1712 finbet. Bergl. Une

VII. 2bentbeuerlide 3aubergefdideteaubeiner ber alteften beutfden politifden 3eitungen, (Den Franffurter) Wdめentliden Relationen vom Jahre 1593.

Welde Saden man in ber 3auberperido bructte; lab, glaubte, und notbigen fallz mit Feuer und ©dmert bewisz̧ - beweif't Die folgenbe Erzaglung, Die, wabrend fie beluftigt, ald Beitrag $\boldsymbol{j}^{\text {ur }}$ © barafteris firung jener Zeit zugleid biftorifd midhtig if.
"Bei bem Interepe, Das die Gdrift besz: Seerrn Minifter = Refibenten von Sdmargiopf: Ueber 3 eis tungen. Granlfurt $\mathfrak{a}$. 2 . 1795. ひuberbaupt, befonbers aber roegen Der Nadridten, sie fie vom politifden 3eitungsimefen in dlteren 3eiten gibt, fúr viele ge:
bilbete \＆efer Gaben muf，borften vielfeidt folgenbe \＄ros tijen nidt unwillfommen fenn．Der Discursus Histo－ rico－Politicus de veri Historici officio eto．，auctore Ericho Beringero．Hanoviae，typ．Jac．Hennii 1614．8．，von meldem（Senr．Muguft ©rosiduf）in Nova librorum rariorum collectione etc．Fascicul．II． Halae，1709．8．pag．354－367．einen ziemlid volls
 （ $\mathfrak{F r a n t f u r t e r ) ~ w ゆ め e n t l i d e n ~ R e l a t i o n e n ; ~ a b c r ~}$ eben nidt ebrenvoll．＂Gz ift zmar，biift ezి，eine
 oft man will，wiffen tann，was aller Orten in ber Welt vorgebt．Whan weif aber aud，wie berjdieden und fid felbft wiberfprediend，wie ungemis und zweifellgaft jene Relationen find，da man daşjenige，was man bor abt $\mathfrak{T a g e n}$ fúr gerwif und wabr augigegeben batte， in furzer ふeit wiberrufen und fúr falfd）erflaren mußs． Unter biefen $\mathfrak{L u}$ gen＝© ${ }^{\text {© }}$ mieben nimmt berjenige，melder fid ben erdidteten Flamen $\mathfrak{F a f o b} \mathfrak{F r a n f}$ gegeben bat， gewif nidt Den legeten Wplak ein，bei weldem man feine yon Den Eigenfdaften antrift，Die cin © ber baben foll．Diejer unerfattlide ©dmierer gab jad mit Erzablungen von Neuigfeiten mebr ab，als mit feinem 2 mate，und fonnte fid bierin felbft auf ber Ranzel
 in feine groteigten bradte＊）．－Diefer $\mathfrak{F a f o b}$ Frant ftand im Jabr 1583 unter Dem $\mathfrak{P f a l}$ ggrafen £uDwig an ber Weterstirde zu Sexibelberg，erbielt aber jeinen

[^117]2rbjaied, und lebte in ber Folge fu frantfurt am PRain bom Sdreiben und Rúgen."
"WBie ftark er bierin war, fieht man unter anberemt f(hon Darauz, Dafer in ber Relation yom December
 zablt, zu Badarad am Rbein babe ein \{runs fenbold zu feiner farmangerengrau, als er fidy mitibr gejanft, gefagt, fie babe ben lebendigen æeufel im zeibe, worauf biefe aud am 24ten
 ber gefommen fey, Die, von vorn einem Men: f内en und von binten einer gauifamen Sdlange ober einem Draden dgnlid; fogleid nad ber ©eburt mie cin Falle cinen Sprung auf ben gottlofen $\mathfrak{B a t e r}$ getban und ibm mit ibrem Sdmanze alfo zugefegt babe, dafer voller Beulen $\mathfrak{T a g s}$ brauf feinen © cif babe aufgeben múffen"*).

2agemeiner lit. ※nzeiger. Jabrgang 1798. Num. CVI. ©. 1065.

Jegt múrbe ein folder . 3 eitungs $=$ Urtilel mit Saden, ober Unwillen gelejen werben, Damalż aber bats ten bergleiden $\mathcal{K}$ Ibernbeiten theologifal Bedenfen, alabemifal ©

[^118]folde, wie wir oben aus ben fcanbinabifden $\mathfrak{B u}$ ure Derfifdert gefeben baben, teiner vernúnftigen biftos rifden Sritif unterwarf; fonbern fie begierig aufgriff, um Die thỏridtften 3eitannabmen bamit zugleid zu beftitigen und auşzufdmúden. - So weaig ©utes man aud unferem 3eitalter zuzuf(hreiben geneigt fegn mag: - bierin menigftens frelt eż in offenbarem Borzug bor jener dunflen 及eit boller felavijaer Keufelzs: furdt, Reidtglaubigleit uno $\mathfrak{M b e r g l a u b e n ~ a l l e r ~} \mathfrak{A r t}$.
VIII. Romifdstragifder $\mathfrak{Z e u f e l}$ se ©puf .oom Jabr 1626 aus Dem Rirdenbude Des शmtzs und Fraulein= Rlofters Neuendorf, bei ©ardelegen.

218: Beitrag zu einem Sittengemábloe beb fiebenjebnten Sabrfunberts *).
(Nebr cincer Bitte an bie yatertidabiiden Geifliden.)
"Anno 1626 ben 27 Jun. ift Serr $\mathfrak{F}$ ieben fein Sinedt Hans Peter Berendt (cin freveler nnot mutbwilliger ©abbatbs = Entbeiliger, fo mit freymúthis gen $\mathfrak{B o r a e b m e n , ~ e r ~ w i f f e , ~ D a \tilde { e n ~ a m ~ S o n n t a g ~ z u ~ a r b e i t e n ~ }}$ Sủnde, er molle eß aber dod thun, den Sonntag ent: beiliget, yndt Der in Dem $\Re f u f$, Dafer mit Sdenfen feiner Clbeframen, ob er gleid jelbften fein $\mathfrak{W e i b}$ allbier bat, in unjuldäiger $\mathfrak{F r e u n d j d a f t ~ l e b e ) ~ u f i ~ d e r ~} \mathfrak{W i}$ iace, 一
 tags umb 3 Ubr obngefadbr, alf er die Senfe fdärfet,

[^119]fo mird er neben fid germalir einen grofen，fめwarten Rerl，ben Suth umb ben fopf bangend，ein fawars Gemandt tragend，fo gefdienen alf anferinem ©tud gemadet，tragendt in feinen仙warken おanden cin fawarßen Stod mit weiffen Rnopf．Er erfaridet Dergeffalten，Dafe er gans erfummet bndt uff Defien Xnredth：maf er ba made bidt wo fein ferr fey？tein Wort antwors． then tan，faket ifn（ber Serl）beym $\mathcal{M r m}$ ，faleppet

 fie abe，brebet fie sollens zu redite，fitst ibme ben Sputh $\mathbf{a b}$ ，flectit ibme die Webe úbern Sopff，fpredenbe：Sie soll id Di uphangen！，Der Berendt vermebret， fidft bie Webe mieberumb abc midt pfeifet ufim singer zmenmabl．Snzmifden fo bat ter \｛dwarge Rerl，fo midts meifices alf bie 3 ，igne an fich，mit ber Fauft ibme
 bás er zu Boden gelegen bndt großen Sdmerken Darob empfunden．zalf auf dem（Daḡ）গ̧ffiffen vnot Ruffen： Selpt my！Sic will my ein famarger ferl apbangen！ber Syerr，ber Junge，bie fiebmannjae Die Sonnenfacinide berbey gelofien fammbt ber
 upbangen，batten fie（fagten fie aub̧）ibn gang blaj vnot zerfidbret auf ber Senfe aufgeridtet fid lebnendt gefunben．Er felbften aber referirte，ba bie anbern geants mortbet，babe er（ber Sdwarke）ifn verlaken wnot madre micber im（in Den）Bufd gangen．Er Berendt will ibnen bapon erjeblen，fallt auf ben Fuafen nieber obnmådtiglid mit Ungebdbroten not farden Şerg：

Plopfen. Sie fteben alle, feben ifn an, mennenbe, ex werbe fferben, erbreifet fíh endtlid die giebmannfibe, greiff ibn an vnbt ermuntbert inn; ba er ibnen obiges (Denn) ergeblet pubt berigefaget: Gr babe fo viel frigt, (betommen) baferó im Jabr nidt vermins ben werbe; mie er aud) etlide $\mathfrak{Z a g}$ fid nidy $\mathfrak{z u r}$ Erbe beugen fonnen, mit ber Sand fein Brodt \{dneiden und grampame Sdmerzen por der $\mathfrak{B r u f t}$ geflaget. Die $\mathfrak{F B}$ de baben obgedadte Perjobnew felbs in Spanden gebabt, áber uff Der Wifde liegen lafen. Diefes if allerdinge ber \{eufel mit feinen Rlamen gemefen, pot Gatd ber Berendt felbften mir erzeblet, : wie er ibn ges Alofen; gefdleppet, Die Webe grorungen, mit cim Mpeffet, fo er auf ber Tajde genommen, abgefónitten ynbt ibre uffn Ropff geftectt, fo er mieberumb abgeftoken, et quidem Dominica 3 post Trinitatis, D. 7. Jul. item die fiebs mannide, bie ibn wieber zu fiab felbş gebradt eodem Dato u. s.n

Dafid dbnlide Dingedfterzinaltensirdens búdern finben, welde zulegrt fúr bie ©befdidte berloren geben; fo mage id an bie Serren ©eifliden bon allen Eonfeffionen Die erges benfe Bitte, mir Dergleiden Memorabila, oder vielmebr Mirabilia, wenn fie von allges meinerem Jnterefe find und bie Umftande ez geftatten, gefalligft burd Die Berlageband: lung zutommen zu lafen; ba die 3. B. benn Danforen (sebraud bavon maden wird.

1X. Waḃ man in ber. Teufels: unt Seren: Soriobe nidit Mltes glaubte! ! !

Doce
hiforifd = pfydologifde Seltfamfeiten qusbem fúnfehiten.und fedobehnten: Jahotupbert, ben

3auber Secrens und gefpenferglaubenisner, 3eit betreffend.
 gelebrten J. G. Gopelmana.)

## I.

Der Rectagelefrte Jobann Georg Godelmann zu Foftod, gebotrte im fedmzelbnten Jabrbundert zu Den menigen belleren Rópfen. Gr fdrieb nadb bamaligem 3eit:
 der Deutiden Gpradte allzu febr anzuftofen und nod mefr, alz fo jaton gefdaab, verfesert zu merden, in lateins faer Gprade úber dabs Sexen: und Sauberwefen feiner Seit. PRan beurtbeile peine Sdrift nun mie man wolle: - ibm gebủbrt Der Rubm, einer Der Cerfen in Deut jalano gerwefen zu jern, ber nad $\mathfrak{B i e r}$ 'n, den er
 Der Sexerei, und namentlid gegen Die Sexens fabrten und Serentinge erregte, und ben $\mathfrak{J n s}$ quifitoren, und Ridtern grofere Borifat und Renfalidifeit bei den ferenproceffen dringend anempfabl. -

[^120]Obgleid mebrere Coble, Die mic er int Seergen bads ten, feime Sdrift modglidff gemeinnáglid zu maden frebten, alfo, baf jolde ausbrúdlid in Diefer $\mathfrak{M}$ bs fidt *) von Dem bamaligen Superintenbenten Nigrinu 6 zu Edhzell in Der Wetterau (im Erobberzogtbum Şeffen) fogar in'z' Deutide uberfest ward; fo if © Oos Delmán verbáltnifmáfig Dod literarifd) nur meniger alz Beftreiter bezs Serens und Saubermefens befannt **). Ja auf $\mathfrak{F}$ of od felbf, mod nod in ben lesteren Sabren bez fiebenzebnten Sabrbunberts (1695-1698.) ein graulamer Sexenprocef in ganz anderem ©beift als in ©odelmann's Sdrift berridt, won ber bortigen juriftijaen facultat entfaieoen mard ***), jheint er am wenigiten gewirft zu baben.
$\mathfrak{R i c}$ ebel feine $\mathfrak{A b j i d t}^{2}$ war, mie menfdida er es meynte: - babon zeugt fein ganzeß Buch.

W3ie vorfidtig er farieb, voer vielmefr, wie bei befferer innerlider Uebergeugung aud Er gleidmod nod in ber allgemeinen maniddifden \{eufel : furdt feiter 3eit befangen mar: - dieß ficbt man ausi ben folgenden ※ctenftuden, bie mir ben
*) Dief fagt ber $\mathfrak{H}$ eberfeger felbf ausbrúdtid in Der Borrebe, ober vielmebr in ber Dedication anden jiagifeatyon gisanffurt a. ミR. ( Auf ben beiben vorlenten Eeiten, fie fint nidt paginirt - Die Etelle if fadin und madt bent ©5. und Heberieger Ebre, aber ia weitlduftig; am bier anges fübrt wesber an fonmen.).
**) Nan fudt feinen Ramen in Det Seibe biefer Colen diters ums

 f(idtc ber Secpenproceffe 369 angciübrt.
***) Im awciter Ebeil ber Dimonomagie befirdet fid cill voll: fiduliger aubjus davar.
 Die Stellen find in vielem Betraht interefant，und bieten zu manderlei Freflexionen und Zeit：Parallelen Stof dar．－So alfgemein war ber damalige Serens glaube，und fo tief war die unmúroigite $\mathfrak{F e}$ ufelbfurdt in aller und aller Menjden Serzen jener Seit gemurzelt， dáß die menigen EDlen，weldhe fid úber Die 马eit erboben， nidt foroogl Durd ibren Ropf doer ibren freien Bernunfts gebraud，als vielmefr burd ibr Ser zober ibre sefable
 zu $^{\text {fenn，wie aud Godelmann＇z Sdrife und Beifpiel }}$ Deutlid berweif＇t．

Da nidt alle unfere defer bab lateinijde Sriginal lejen múroen；fo fúbren wir Die oben．im $\mathfrak{A l}$ gemeinen bezeidneten Stellen＿auß ber Deutiden Ueberfegung an， melde Den folgenben Nitel fúbrt：

Bon 3áuberern，Seren pabt $\mathfrak{F a b}$ blden Wabrbaftiger ondt moblgegrinder Beridt Serrn ©eorgij Godelmanni，beyder Redte Doctor vand profefforn in Der boden Єあul ou Fioftod，wie Diefelbigen $z^{u}$ erfennen ond ju fraffen．Wllen Beampten zu vifern 3eits ten yon wegen vieller ongleider pad freits tiger Meynang fely núslid yno notbmendiy子 $^{\text {u }}$ wiffen．

Jesunder aber allen Riebbabern，mit Bors wiffen def Autboris，obn $\mathcal{A b b r u d}$ Dés redten Berfandz Rateinifder pand anderer etmaf fremboer Worten，aud）eingefúbrten（G）$:$ braud，auff fleifigite verteutidet，vid mit
cinem. fonberliden Ratbjalag vab Bedenten gemebret, 彐llez Durd
M. Georgium Nigrinum,

Scifidien Superintendenten in Edgell in Der weetrande.
(Nun folgt eine nidt fefr dffectijde Titel = Bignette, unter Diefer ftebt 2 ©bronif. x19. 2. Und Der Ronig Jofapbat gebott ben Ridtern bnot fprads: Gebet $z^{4}$, mas jbr thut u. f. m. Darauf folgt:)

Mit Momifd Ray. May. Wribilegien, auff zebn Jar nit nadzubrudten, begnabet.
©ebrudt fu Franffort am Mayn burd Nicolaum $\mathfrak{F a f f a} u m$
M. D. XCII.
(Bribe §bcile in 4. 483 e. fatt.)

## II.

 bel viel Dinge pnordentlider Weife perbandelt werben, allein aufonredtem, 反dwermerifdem vnd giffs
 Den Gottlofen vand vbel befdreitten 3duberern, Sexen, wn $\mathfrak{F}$ nbolden bermorren ift, ynd manbifs
 Gridinntnus von diefen gebanbelt bnd gebrtbeilt bat
 Die Sdmargtünfler, 3̉uberer, Seren, $\mathfrak{B n b o l b e n , ~}$ Warjager, Bejdmerer; $\mathfrak{B e t t e r m a d e r i n , ~ W i l d d o i e b i n , ~}$ ynd in diefer Spraden, Sonuerer, æoueriden, vno maş bergleiden) Darumb daf nidt in Diefem \{ractat bno

Beridt, Die vermifaung ber Namen Эrsthumb gebire, babe id fúr allen Dingen die Ma gos baż ift bie Sdwarks fúnfter vnd $\mathbf{3}^{\text {duberer, bnd bie Veneficas, bie Şeren }}$ pno Gifftmijderin, bon ben Lamijs oder $\mathfrak{B n g o l b e n}$ abjondern mollen*). Darnath, bieweil von biefer $\mathfrak{A r t}$ der Salefig vad Wbeltbat ongleide Wabn ond Weis nunge findt: (Dann Ioannes Bodinus Der Frankófifac Surif, Der fonft biel gutz gejdrieben, vnd ein woll verbinter Mann if bey den Redtêgelebrten, leget Der Gemaldt Der $\mathfrak{B n}$ bolden all zu viel zu: $\mathfrak{B a n d}$ verwirft

 $\mathfrak{A r g s t}$ jareibet, Daf Die Seren vnd 3duberinnen wenig, oder gar nidtz fonnen aufridten.
 boniuz die Bewehrung burdz falte $\mathfrak{F B a f f e r , ~ f o ~ j e g t ~ v o r s ~}$ langf vom Reyper £otbario in ber תirden abgejdafft, wider in $\mathfrak{B r a u} \boldsymbol{z}^{\mathfrak{z}}$ bringen) wil id erflidy Dieje pns gleide $\mathfrak{B a b n}$ ordentlid nadeinander erzeblen, vand dars

[^121]nad tremlid erinnern, welder am breudlidften, inno ber Warbeit am dbrliditen, vnnd auff meldeen ber Mide ter obn alle verleģung feineż ©semifienż fidherlid fufien ynnd beftefen moge: $\mathfrak{B n n d}$ wil baffelbige thun ofn alle Samadmort, fo ynferm Standt nidt gebúren, onnd berbalben bey allen vbel befdreyt wors Den ift, fonderlid zu Diefer 3eit, Darinn gez fritten wirot, nidt mit gelebrten Sprúden fondern mit bojen flúden vand laferliden Wortfiden: Da fie fid nidt wapenen mit Dem Redten, fondern nur mit ber Sddrpff wollen fedten, vind oben f(tweben: Maden alfo vbel arger, vand guten Runfen vidallen ( Selebrten einen bojen Nadilang. Find zwat Diefe ongleid) Weinunge fo vieler fúrtreflidjfen Mins: ner bon Diefer Materien oder Sajndeln, madten bie Ges múbter ber Ridter alfo jrre wnnd zweiffelthaftig, ban fie in Diefer bodmidtigen Sadjen, Darinn nidt gelyandelt mirdt von vermadtem $\mathfrak{W e}^{\text {eigen }}$ DDer $\mathfrak{S l y}$, fondern yon Def Menjden Reben, £eumuth, doer Cbre, ofn melde in ber ganken Welt nidtz edlerz ober mertherz if, vnnd fund alfo 2 cademijahe Drenteler, fo Seut an bies fem, Morgen an einem andern Wabn baften, vad obn $\mathfrak{B a t e r} f \mathrm{meiot}$ vber die armen $\mathfrak{W e i b e r , ~ w e l d e n ~}$ traumet, Daf fie mit Dem $\mathfrak{T e} u f f e l$ Spielen, æantsen, bey jbm Sdlaffen, auff Befen zum Sdornftein auffabren, wútten, vater dem Namen Der Sáuberer und Seren.

Diemeil aber die Tractation mnd Sandtlung biefeg $\mathfrak{A r g u m e n t z}$ vnno Eurbabenz, Dunfel vnd faroer ift, alfo das id bie mús zwifden ben gelfen pnd תlippen bin
faiffen: Bin idy bod ber Sofinunge, id werbe bie fein Saiffrudy leiden: Weil id erftlid meine Sianbe auffibe gegen Dem Simmel, vand mid verlafle burd die Šúlffe deß ewigen, bon mir angeruffenen, Gottes, welder aud bie Saden, fo bey Den Menjaen Ber: zroeiffelt, fhenden, vib Durd Die grdife feiner Rrafft volnenben tan: Darnad weil id mid gebraudat, pno befoboert werbe mit Den Sdriffen ber alfer ©elebriten,
 leger (bier verfeyt er, wie man aus Dem ßud erfiebt, bejonbers Wier'n barunter) in Diefem Sandel.n

So viel aus ber Borrede, und gemif jamon bicfe
 soúrbig maden. Die folgenben Stellen aus Dem Bud felbft facinen bamit nidt ganz úberein zu ftimmen, man mús Dabei aber nidgt vergefen, den faft maniddifden §eufelgglauben bes fedjzebnten Sabrbunbertz in $\mathfrak{M}$ njalag zu bringen. -
"Daf mir aber Der bofen (Seifer ©reumlids feit onnd der ©sottlofen ©traffe beßba fleifiger betradten, vandin Der furdt ©̧ottez mandeln*),

[^122]wil id) 4. Shiftorien bergu feken, fo.von allen fleifig zu erwegen. Marafgraff $\mathfrak{J o d}$ im bem ergen Eburfúrfen $\mathfrak{z}^{\mathfrak{K}}$ Brandenburg vnd vercllidet $\mathfrak{J o a n n i s}$ beş Ronigz in Denmarff, Gdimede wnd Norweden, todter Elifabeth, meldder daf iie, die ßónigin, nad feinem $\mathfrak{T o d t , ~ j b r e ~}$ Ntabrung wno aufentbalt bette, bat er fie verwibmet wnd jhr vnderbanden gethan daz Statlein Spandaw, gelcgen Da die Waffer ©dmab bnd Sauil zuammen flieffen, in melden Statlein, nod bey jrem \&eben; ein
 baftig rard, vand der Wirten cin Beutel vol Geldes auffiubiben gab. Nad, etliden $\mathfrak{x a g e n , ~ a l z ~ e r ~ w i b e r ~}$ gejundt worben, forbert er daz̉ feine mider. Daş geizgige $\mathfrak{W e i b}$, fo wngern ein folde $\mathfrak{B e u t}$ fabren lief, beratlys julaget fith mit jbrem Man, ob fie es $\mathfrak{j b m}$ mibergeben folte, worden rathez, Daz $\mathfrak{B e}$ eib folte leugnen, dás er jbr ctmazz zubebalten gethan. Darumb alz der £andtzs: fuedt $\mathrm{Ea} \tilde{\mathrm{B}}$ feine widerforderte, verneinte fie fteif daf fie etwas yon $\mathfrak{j b m}$ entpfangen, nimpt fid an, eż verwunber fie nidht wenig, bafe ber Randtăfnedt fo mnverf(h)ampt fey, dá er ein foldccz von jbr fordern bórffte, ba er jbr bod nidtz zubebalten gegeben? Der $\mathfrak{E a n D t z f n e d t}$ Durd Die nnbillidfeit Der Gadten bermegt, mirfft Der Wirtin bergegea fúr, dáj fie meincidig pnno tremlo $\tilde{\beta}$ fey. Darumb jbr Man fein Weib zu fđủß̧en, ben \&andzzs linedt zum Saaufe binaup fotfet. Welder fưr ber $\mathfrak{x b u x}$ Durd ber Wirtin bubenfiúaf erzórnet, zeudt von \&eber, als̀ wenn er gerwalt an denn Mann legen molte vand Gaumet in bie $\mathfrak{F b u}$ : ber $\mathfrak{F B i r t}$ fareyt Búrgerredt, vnd beflagt find, daf $\mathfrak{j b m}$ ber Randtafinedt mit gerwalt


Die Stattbiener berzu ynnd nemen ben $\mathfrak{E a n d t b f n e d i t ~ g e : ~}$ fangen, weil er offentliden Freuel wnd gemalt geobet. Slad etliden Kagen fatifet Der ケath bef Gtiotleine anderz mobin diejen Sandel, vnd begert Darúber ein Brtbeil. EEz mar offentlid) am tage; daf der £andes: Enedt vor das Sauß batt millen erbredjen vnnd fúrmen. Darumb mard daż $\mathfrak{B r t b e i l}$ gefellt, baf ber £andsfnedt am \&eben folte geftraff merden. Vind alz jegst der ©eridtżtag fúrbanden, fam ber $\mathfrak{x e u f f e l}$ im Gefangnif zum ©(efangnen, vand gab jm zu: verfegn, waz fúr ein Srtbeil vber jbn gefels let morden mere, vad berbief jm; bafer jm molle bavon belffen, bud jbn ledig maden, menn er fid Dem §euffel ergeben wolte. Der \&andzinedt antmort beftendiglid, er wolle lieber ferben, ob er foron onfáldig fey. $\mathfrak{A l z}$ aber Der ※euffel mit vilen $\mathfrak{K}$ orten die ©efabrlidfeit aufigemust, vand grof gemadt batte, vand bod ben Randtefnedt nidt be: wegen fondt, beripridt er jur endia, er wolle jm babon belffen obn allez geding. Bndwenn Du nun lommeft fúr Geridt, forader, fo iprid) ou verftebeft oid nit auff Die Sabers faden, vand bedorffit einen æedner, fowil id Da feben in einem blaumen. Jitlein, mit Sedern gezieret, darumb beger, daf fie mid beifien Dir baz ほort zuthun. Der £andtz: Enedt, fo fid búnden lićs, bás er dís obn Gotlofigifeyt thun modte,. fprad, er molte Dem $\mathfrak{R a h t}$ folgen. Def andern tagze wirt er fúrs ©eridat gefúgrt, yno iftaud Da fúrgan:

Den Der Redner, mit bem Glaumen Sut bededt. Da nu ber Mnfláger begerte, daf dem \{andzs Enedt fein Redt widerfabren, vand jm ber Ropf abgefblagen merben moge, weil er ofs fentliden freuel ynd ©emalt geabet, (sab der sandsinedt antwort, er fey buerfabren in folden ©eridtzbandeln, begere, dan fein Srocurator jm bag Wost.thun mdge, Die Rids ter lieffens jm zu.' Da difputierte der æeuffel yom Redten febr gefdiaflid vad fdarpff, Daf ber nidt zu entbaupten fey, bon meldem ber Sabder nidt entfanden, vand ber Streit ans gefangen, Spridt, es fey der Randtzfnedit mit ©emalt vom Wirtb aup bem Sauf geftofs ren, ynnd beraubt worben, liés ben Gedel fumen, zeiget den Ortb andaerlage. 彐1b nun Der Wirtb beffig leugnete, vand fid Dars zu greumlid veridimur, er wolte bef Teufs fels feyn, der fol ibn binfubren ond ders derben, wenn ers getban. Da er nun den
 Teuffel zu verwúndiben, lief ber Fúripred abe yon ber ©feridtliden Sandlung, ergreift Den Wirth, fúbrete $\mathfrak{j b n}$ zum Fenfter nauf bber den Parat, mit jedermanz fareafen band groffem getummel: $\mathfrak{B n d}$ if def Wirthz £eib bernad niemals. mider funden worben."*)

[^123]＂Sn ber Sclefien baben fid zmo andere bencts wirbige Siftorien zugetragen，welde da anzeigen；
 vnd belffen．2lz ein Ebelmann ©̧ift geladen batte， vnnd＇die Ctunbe ber Mablzeit fürbanden，vnnd allez zugeridt war，feblete $\mathfrak{j b m}$ fein Sjofnung，meil die ©difte fid alle entfdúldigten，marumb fie nidt fommen todoten：Da ward er zornig vno entfubren $\mathfrak{j b m}$ diefe Wort：E゙y fo tommen alle \｛euffel，wenn tein Wenfa bey mir feyn oder effen fan，ond gieng alfo zum Saufe binaué in Die Rirden，ba der Sfarsberr eben prebigte，wnd borte jbm ein weil zu， auf $\mathfrak{B n m u t h}$ ，Den zorn zu verjdmelken＊）．Diemeil er－in Der Rirdhen fid faumet，fommen in 50 of bins cin geritten groffe ond jbwarke Reuter，vand Gieffen oef Ebelmannz Rnedt feinen Seran forbern，ond jbm anjeigen，Die ©fdf feyen fúrbanden．Der Finedt，fo gar eridroden，gieng in Die 尺irdhe，vnnt zeigte folddes feinem Şeran an； weldder nidgt wuifte，mag er thun folte，fragte den Sofarsheren bmb rath．Der Pfarzberz，fo fein Pres Digt ablurgt ynnd eynftellte，gab jm diefen $\mathfrak{R a t h}$ ， Dá daê（befind alle auf dem Saauf gienge，weldez da ezz gefdeben；wno Rnectht vid Magoe auf bem Saufe eileten，vergaffen fie ongefefr dés jungen Rindtz，fo in Der Wicgen lag vid jalieff，vnd namen ezz nidt mit． Die æcuffel fiengen an zu falemmen vnd zu

[^124]344
fareien, vnd faben zu ben fenftern beraup, in Der geftalt ber Bdren, Wodffe, Razen vinto Meniden, zeigten bie Beder yoll Weinz, ©ebrateng vand fifde. Daz aud alio die शadbarn, ber Juncter, ber Pfariberz, bato andere faben, fpridt Der Batter, ad mo if mein Sindt? alz er bis faum aufgefagt, trug Der §euffel einer Das findt auff fein Mrmen fúr bag Fenfer, alz wolte er ez feinen Eltern zeigen: Der Ebdelmann jo gants erjbrodien vid forgt nur für ber Rinber Leben; batte einen treumben Diener, meldien er fragte: £ieber maze fol id thun? fpradh Der Rinedt, Serr, id mil mid Gott befeflen, wnid im Namen Dés ŞaRR:7 binein geben, ynnd wil feben, ob id Daṡ ßind mit ber búffe vnnd beyftandt ©̧pttez m'ódte Davon bringen. Ezz ift gut fprad) Der Junatberr, ©ott fey mit oir, bnd belffe Dir, vand ferafe Deinen Muth. Der Rnedt, nad Dem ber Wfars bers ynd die andern in gefegnet, gebt binein, fellet fúr bem ©ermad, ba bie Teuffel inn verfamlet, auff feine Rinie, befeglet fid ©ott, ynno thet alfo mubtig die Jbúr auf, vand.fibet Die \{euffel in fdrediduer ©feftalt, figen, fteben, gebn, vid frieden, vind mit einem Sturm aufi jin zu: lauffent ond foreyen: 弓uy, buy, was baftu bie 3 uthun! $\mathfrak{J m}$ bradh ber Gdmeip auf, bnnd warbt Dod, von Gott gefteraft, Daż er ben Teuffel ans jprache ber bas findt trug wnd jagte. (E) ib mir bas Sind ber, nidt ein meidt fagt er, bas תind ift jegt mein, fpridi zu Deim Serren, Daßer fomme vid bole dás ふinde: fpradjoer Rinedt,
(d) thu jegt Die werd meines Beruffz, Daran mid ©ott gejeget bat, ynd reif, waz id in Diejem meinem Beruff thue, bas gefellet © ©ott wol: Darumb regen meines $\mathfrak{A m p t}$, mit Şúlffe vand im SRamen Jefu cbrifi, neme id das Sind yondir, pad gebe ez feinem Batter mis Der: Cergreif alfo Daz findt, vnd nam ez̧ auff jeine Qrine. Sieaberantworten nidtă, benn \{drien,
 bie, lán bie, oder wdilen did 3 ureiffen! 一 Er fragte nidtż nad ben Teuffliden trawoungen, gieng gnverlegst davon, vnnd bradte dem Fatter fein junges Rindt nnverlegt wiber. Die Teuffel berfdwunden nadestiden Tagen wider, bás Dab gans Saups geinde mit bem Juntern bat wider inz Sauc gieben tonnen.n

Diés erzablt alz biftorifal whatfade ©odels mann, einer der $\mathfrak{W e i j e n}$ und $\mathfrak{A}$ ufgeflarten feiner 3 eit, Godelmann, ber die Sexen fúr Gemútbôfranfe ers Elarte und den Sexenprocé beftritt! -
$\mathfrak{W i r}$ lejen nun foldse Gaden mit einer Berroun: Derung, woris fid Erfaunen mijdt, und fonnen aud) nidt Ein Wort Dazu jagen.
"Die ander ©ֻefdidt ift, alz̊ ein toller Junticr nadb feinem braud alle Teuffel beruffen wnd geladen batte, pand etroan bey sladt ein jeitlang reit, ynad niemandt bey fidy batte, Dann einen Jungen, Dafameingroffer bauffe ber $\mathfrak{x e u f f e l n , ~ v i n d ~ v b e r f i c l e n ~ j b n , ~ a l s ~ w e n n ~}$ fie jon bimbeg fúbren malten, der junge fo fein Serrea
gern erbalten bette, fafte jgn in bie $\mathfrak{A r m e}$, ba rieffen Die æeuffel, junge thu Die Sand abe! Dann Der $\AA$ nabe batte bie Engel zu Jutern bey fid, welder ©liedmaffen bie \{euffel tein fabaen zufugen fonden. Darumb widen pud Die Zeuffel jmmer auff ber Seiten, auff welder Der junge ried."
" $\mathfrak{I n}$ Saxen bat eine reide $\mathfrak{J u n g f r a u m ~ e i n e m ~ f お o ́ n e n ~}$ Júngling, welder aber $\mathfrak{A r m}$ war, bie Gbe verbeifien, diefer weil er fabe mag̉ zutúnfftig, bafe fie reid, vnd nad $\mathfrak{j b r e r}$ art manctelmútig, fagt zu ber Menfめin, fie werbe $\mathfrak{j b m}$ nidd glauben balten. Sie aber fieng an find zuberjdmeren mit bicfen Worten: Wann id einen andern benn oidneme, fobole mid) ber \{euffel auff ber Jodzeit. Was gepdidt? Nad geringer zeit wirdt fie anderż Sinnz, bnno berelelidt fid cinem anbern, mit beradtun'g beés erften Breutigamz, meldect fie einmabl ober etlidezs der verbeifinug wnd def groifen
 verliés belt erften, wnnd bielt Sodzcit mit dem andern. $\mathfrak{A m}$ Sodzeitlidjen tage, ald die Bermandten, Freundt, ynd (Gdite frolid maren, warot die Braut da jbr Daz Gemifien auffroadte, traumriger benn fie fonft zu fein pflegte. Endtlid tommen zween Teuffel in Der geftalt zweyer Reuter in bez Brautbauf ge: ritten, werbenempfangén ynndzu coann fie fúr frembde gelabene © $\mathfrak{A}$ f gebeten worden) nad effens wird ${ }^{2}$ Dem einen von ebrn wegen, als einem frembden ber Borreige mit Der Braut gebradt, mit welder er ein Feiben Dder zwenthet, gand ifeerdidf fúr jbrendltern
vnd freunden mit groffem feuffe ond beulen, zur $\mathfrak{Z g u x} \mathfrak{b i n a u f i n}$ bie \&uff fúgrete. Deß andern æagez fuchten bie betrubten altern pnnd Freundte Die $\mathfrak{B r a u t}$, baff fie fie, wo fie etwan berab gefallen, begraben mddten: Sibe, da begegneten jbime eben die ©efellen, ynnd bradten Die Rleider ynnd Rleinode yon © olt, wider, mit Diefen $\mathfrak{B o r t e n : ~ \mathfrak { B b e r ~ D i e f e ~ D i n g e ~ }}$ batten wir yon ©ott feinen ©eronlt empfangen, fondern bber Die $\mathfrak{B r a u t}$. Diefen ©eroalt de $\mathfrak{B}$ euf: felz wher Die Menjden left ©ott biemeilen zu*), DaE bie anbern burd jbr Exempel ermabnet, ber greum: liden berwúnbfduung fidd entbalten. Dann etlide gerwebnen fich fo gar in diejen múnja, baf jbnen gleid zu einem gemeinen Braud mirbt, ynd entlid fúr cin $\mathfrak{B o l}$ : fiand gebalter, bib fúr cin Sdmuai jre redt: WGenn fie im Gefpradbe fo greuvolide Wort mit einfúbren.
 balten für lofez leidtfertiges ©efaroda, gleid den Fabeln, pnd vnnúgen bingen, wie da fpridt Franciscus Hottomannus, Cons. 44. num. 8. Sondern für eine ver: gleidung vnd 'Bunbt ber aller midtigften Sadjen mo wie der $\mathfrak{A p p o f t e l}$ fagt, ber befonbern efrliden."
"Weil derbalben dee Teuffelz Bopbeit bnd 5anfz miber bie Menjoben fo groé ift, follen wir alle zeit gute Wadt balten, wnnd gerúft fern jmmerbar, mit geiftliden Waffen, bem Gebett, pund vnoberwindtlidjer Beftendig= feit def © Slaubenz, mit jeuffern zum Serrn bem Şergog

[^125]
## 348

ber Syerf（jaren：WBir follen allezeit bas ©dwoert beß Greiftes im Mrunde vnd Sjanben fübren，baf wir nidt Den Sieg burd ©hrifti verbienfte，vnṡ ermorben，Durd vnfer $\mathfrak{K}$ rabbeit pnd Faulfeit verlieren，vnd Sdiffrud an bnjer Seligleit leiden．＂
＂Denn die Keuffel miffen mol，bas Cbriftusi in Die Welt fommen if，dafer jbr Wertzerfor，wie fie befennen Marc． 1 B．24．Dấ er fey ber beilige（sot：
 Şalt waz̉ baben wir mit dir zufdaffen，Эefu von $\mathfrak{N a z a}$ reth，ou bift fommen vne zuverberben，id）weif mer ou
 Sobn Dauio，waş haben wir mit＇oir zu tbun biftu ber： fommen bnẻ zu quelen $2 c, 2 c, "$
 mannifacn $\mathfrak{B u c h}$ ．So lât er gut maniddif（ （wie feine gefammte 马eit）burd Daş ganze Bud＂Dem＂ Keufel und＂Den＂Keufeln ibre Fiedte und ibren Eins fluf auf bie Erbe，ba er，wie fein ganzez̉ 3eitalter， auz Furdt vor bem $\mathfrak{B u t h f a b e n ~ b i b l i f d e r ~ S t e l l e n ~}$ nidt weiter zu gethn magte．Die Sexentanze foroobl， als bie nádtliden $\mathfrak{E u f t f a b r t e n}$ Durd Sjilfe Deż $\mathfrak{T e u f e l z}$ beftreitet er bagegen，（miemol febr voridhtig） mobei ibm jebod $\mathfrak{M a t t b}$ ．IV．5．ein bizaden zu fdaffen madt．Bei diefer © Oelegenbeit fúbrt er ©．298．folgende Geffぁidte auz（samerarius an，welde wir unjeren \＆ejern zur Unterbaltung nod mittheilen wollen．
＂Der aller aelebrfte plato mperz $\mathfrak{T e u t j}$ ）en Randez̧， ＇Joadimué ©amerariub fareibt in ber Borrede かlu：
tardhi, von bem abgang ber Warfagung, for: 332. bafe es nidt ein gedidt, wabl gefagt merbe yon ben berslidifen Mablzeiten vid auffejegten $\mathfrak{z r a d t e n}$, ober ©seridten, bavon aud jeģunder geredt werbe: Ponne aud Daछ̄ Spridmort bezeugen jbr werbet fúr ein balben 5eller zebren bas einezs Bualden merth if, id babe befannte Wieniden gebat, die nidt leidtfertig wno rool gelegrt maren, meldhe da beftetigten, fie baben außrtưçlid gebort, Dafemit jbnen geredt baben, die, welde fie ges wif wúften baf fie etlide viel Meil yon jbnen maren. (Daz if Dod erftaunlid!) 区\& ift aud in búdern Der $\mathfrak{A l t e n}$ fúrbanden, pnnd ift auf vieler beridt zu vajer 马eit befant, baş gebort morden findt ©etummel, ©ereuid, Stimmen, fo mol Frbs lide alz $\mathfrak{z}$ raumrige, aud Sentenipiel ynno Sarpfen flang, da dod niemand jrgendt ers facin doer gefeben marbt: Daf aub Jadten in Wdlden gebort worden, die \&eutb jrae ges fubtr, vind greumlide Seer gefeben worben feyen; ift offenbar vio am æage." (Dffenbar und am Rage - wirflid?!)
"Darauff baben bie alten geridt bie Namen ber Sathyrer vnnd Faunen, vand ein wenig zupor fareibet er: Man bat erfabren, bás ein Meß̧ler, ( Peegger) meldue gemeiniglid graujamer vnd fübiner findt Dann anber \&eut, bey Nadt burd einen $\mathfrak{F a l d t}$ reyjend, gethort babe im gepeufd, etlide leidtfertige ©efpred, soller ladjenz wno jaergez. Da jey er mie er felbit bernad erzeflt, erflid frillgeftanden, Darnad neber binju gangen, vnnd babe binnein geguatt, ynd zum legten binein gangen. Da aber feyen fobaldy yer:
fabnden die Meniditiden geftalt ber Manner ynnd Weiber, fo bon jbm gefeber worden, ynnd baben verlafien ben gebecten Xifd, mit allem zrindigefairs vind fofiungen voller Speife nid wein, barunber aud filbern Beder gefegen worden. ©er bube aber nidit fo faledt fprad er, weiden wodlen, ynnd fey jgm in ben ©inn foms men, es fey etraas yon dem oberfús, fo ibm ba für Qugen futho, mit zunemen. Darumb alz er zwen ills bern $\mathfrak{B e d e r}$ genommen, fen er alfo davon gangen. Def Morgenz aber babe er bie zmen Beder fúr die Dberfeyt getragen, vino angegeigt, wie er Darzu foms men fey. Die Dberfeyt bat die Seiden erfant berienigen, fo int Path mit fenn folten, Gat fie derbalben gefordert, vnnd befoblen die $\mathfrak{B e d}$ er zu befidtigen, ob fie jibr feren. Sie fennen fie, gnnd fagen daf fie jor feren, bund pers wunotern fiad, was fiid mit jign begeben, da beeiten fie lie beim geten onno bejelen, ob fie vielleidt bie jrigen Dabeim finden modten. Sie getgen bin, finben fie nidt, fommen miber pno fagen fic fenen jbn genommen worben. Da nun alfo jbre $\mathfrak{W}$ eiber in ben verbadt famen, wors Den fie gefanglid eingezogen, wno nad dem iie angezeigt baben ibre Gefelldalift der vornembiten Weeiber in ber Statt, bat man munderlide dinge probnglaubs lide $\mathfrak{x g a t e n}$ erforfdt pnd erfahren *). Ders felbige Meggler, ba er auff ein Seit bernad gegen $\mathfrak{2 l b e n d}$

[^126]obn gefelf burd benfelbigen Wald reipete zu Wjferbe, vnnd an bas̄ Srt fam, da er jens̊mabl die Gefellfinafit zufteubert batte, beridt er, Daf jm entgegen foms men fey cin Reuter greumlider Geftalt, ber mit aupgeraufitem Sdmerdte auffibn zu ges rúdt fey, mit weldemer, bann er babe feyn
 mit Rempffen zu bradt babe: © $\mathfrak{r l}$ fey aber alfo múde morden, bafer fid barnadju Bettb gelegt, bnnd lange zeit Darinn Sあwad geles gen babe. Эd babe felfeften (beridtet (Gamerariuz) einen grofien $\mathfrak{B a u m}$ biá von áffen, aber ganş búrr für Dem ©tattlein, weldess Namen id an Diejem Srt nidt fegen mag, Darunder folde © Befelidafit zufammen fommen ift, wie etlide ergrieffen in ber peinliden $\mathfrak{B e r b j} \mathfrak{r}$ aups gefagt baben, jegt wiffen wir audh bañ begeuget, baf etlide Sexen jbre ©orfalt vermanbelt baben, in die Ge: ftalt einez andern Kbierz, alz Eixempelz weife, einer Ragen, z. Wíß Daber Gamerariub̆."
" $\mathfrak{B n}$ nd bringen Die yorgemelten meinftid $\mathfrak{M l l e}$ ber, jbren $\mathfrak{W a b n}$ zu beftattigen, Dase Exempel ©brifti, weil Derfelbige bom Berfuder Dem æeuffef, leiblidh auf cer Wúfen, auff bie Sinme def §empelz zu Yerufalem, vnd Darnad auff einen febr boben Berg fey gefúbret worben."
"Diemeil aber diefe Dinge yon dem leibliden
 fdlemmen mit jbren $\mathfrak{T}$ euffeln, bnd bon den $\mathfrak{N a}$ attanken, mit feinen gewiffen vizmeifelfaftigen Grúnden, dDer gemiffer Ridtfidnur, aû gemeinem Sinn pad Bernunft, ynnd der allgemeinen
erfabrung, nad gewiffer Folge, ober auf bem aufs trúadliden Wort Gottes̉ (obn meldee bas menidulide ©emút feinen beftittigungen glaubet) befffiget morden find: ©dleuf ber theil ber Theologen, ber Redtzecrs ftendigen, Ergt and Wbilofophen, daf sif eitel Grbidit, pnnd ongeberwere alt pettelijde Warlein jenen, gleide ben $\mathfrak{B i r g i l i a n i j h e n ~ F a b e l n , ~ y o n ~ v e n e n ~ S i n g e n , ~ w e l d e ~ i m ~}$ Elyjeijhen felde pno Mlag bey ber feellen gebandelt werben, vnnd daff fie nidt meniger vngerciant, ald bie find, weldhe ber aller verlognefte Paraceljus in feiner Wbilofophia, an bie 2tbenienfer Daber fanabert, von Den Nymphiz, Syluiz, Dryadíbuz, Gueftriz, ber Meluina, dem §enusberg, Darinn der Danbeujer mit Der 彐enue fol gebaupet baben, snnd fie fúr Warteit aupgibt. Bnd balten wir ezz dafúr, daf fie nab ber Salbung in einen ticffen Sdlaff fallen, bnd bann oom $\mathbb{C}$ euffel mit folden pbantas feyen ond Gefpuafing eingenommen werden, Durd eine fardie Ginbiloung 2c. 2c."

So viel fur diefimal von und auz Godelmann! Sm ndaften Theile nod einige $\mathfrak{B e m e r f u n g e n ~ u ́ b e r ~} \mathfrak{N i g r i s}$ nuz fonberliden Patbidlag und Bedenten! 2ud bie Dedication an ben Magiftat vongrant: furt am $\mathfrak{M a i n}$ ift merfmúrbig, und balf vielleidt Den Geif dez $\mathfrak{F r a n f f u r t i f a e n ~ © a n d i f u e , ~} \mathfrak{J o h a n n}$ Fidard wedfen, ber in i. Cons. T. II. cons. 3. Die Sexenfabrten geradezu fúr,ulauter $\mathfrak{z r a u m g e f p e n f t , ~}$ Trugerci, unglaublid vnd unmdglid Ding" erflart. -

## X. Heber \&utber's Diabologie und Damos nologie.

2uther's Diabologic if befannt. ©8 war ber allges meine \{eufelgglaube ber 3eit. - Dod nabm er in ber Iraftoollen Sndibidualitit \&utber'z etroaß Gigenthúms lidees an, bab̨ baju bitte bienen tónnen, bie niebertráds: tige æeufelsfurdt, weldte bamalz berridte, unb welde nad) feinem Tobe, in Der zmeiten Šalfte bezె jechsై zegnten Sabrbunbertz gróser von Neuem alz je raaro,
 und zroar, mie nidt zu leugnen ftebt, im adden ©̧eift Des $\mathfrak{U r}=$ Ebriftenthumz, Die Keufelsilebre mit Der Eers tojungêlebre in ber innigtten Berbindung. Gr fpridt faft nie bon ber Sendung ober $\mathfrak{A n}$ tunft Sbrift auf Erten, obne dabei zu fagen, baf der ©obn ©ottez gelommen fey, die Werfe Des \{eufelz zu zers fidren *); nie von beffen \{DD und Erldfungảmerte, obne zugleid Desె §ోducnfúrften und feineż Reides und Der burc Daş Blut Shrift auģgeldjdten Elammen befs felben zu gedenfen. So Danft und prcif't er aud ©ott in feinen ©ebeten und Rirdenliedera nie anbers, als mit einem Siegsigefübl úber bie alte ©ふlange, Der nun Durd Gbriftum, ben verbeifenen Salangentres ter (1 MRof. III. 15. bergl. Rutber's 2nmerfungen bei Diefer Stelle) Der sopf zertreten iey .

Dabei betradtete er Den Teufel gleidmod immer nod

[^127]als cin duferft madtiges und gefágrlides $\mathfrak{Z}$ efen. $\mathfrak{W a b}$ ibm, mennte er, nun nad der $\mathfrak{A n f u n f t}$ ©brifti auf Grben an Madit abgebe, ridhte er burd feine £if aubi. Er ridtet nad ibm alleg Unbeil an im búrgerliden Reben, in ber Firdhe, im SJausfand. थlle Gdriften $\mathfrak{\Omega u t b e r}$ 'z find baber boll yom Keufel und feiner æưafe, Padt und Rift. Man fann obne Uebertreibung fagen, $\mathfrak{f u t h e r}$ überid ágte bie ©emalt
 felbft nadt Dem budflabliden Sinn ber biblifden Stellen, Die bom Teufel banbeln, und bie er naturrlid nidt im Geif Der Exegefe Dez adtzetyten Yabrbunderts erflaren fornte. Dennod aber fürditete er fid nid, yor $\mathfrak{i g m}$, fondern bot igm wie gleidjam in offenem Rampfe redt eigentlid $\mathfrak{T r o g}$, was jeinem © folden Ueberjeugungen ©bbre madt.
 badte, fo bebandelte er ifn, wenn man fidh fo augss orúden tonnte, aud perfónlid. Der Teufel, fagt er, ift ein ftolzer bodmútbiger ©beift, aber er bat fein Recht folz ju fenn, benn er if abgefallen und yon ©ott verfogen, Uns Dagegen bat Brott in Sbrifto angenoms men und wir folten bem Teufel bamit trogen, daf \&ott uns in feinem lieben Sobn fo bod geebret bat. Wit $\mathfrak{B e r a b}$ tung múfien mir ibm begegnen, Dief bertragt fein Stolz nid)t und fo fleugt er am erften von uns *).

Ganz bem gemás behandelte er den $\mathfrak{B i f e n}$ denn aud, ben et als einen perionliden feind von fix,

[^128]
## 355

soie von jebem Memphen und namentlid bon jebem ©bris ften betradtete. Satte er in Folge torperlidher Befdwers Den, over in Jolge bamalg fogenannter geiftlider $\mathfrak{M n f e d} s$ tungen mit trúben ober melandiolifalan Gebanfen $z^{3}$ Fámpfen, die man fu jener 3eit allgemein Dem Keufel zuldrieb; fo fpradit er ibm redt eigentlid 510hn, er werbe bennodif in frobem Matb febn und ben Sjerrn ©briftus loben, wie er ibm aud da beerz zu Dimpfen tradte; fúbrte man ibm eine som $\mathfrak{T c u f e l}$ für befeffen gebaltene perjon yor, fo bebandelte er die, ganz gegen fein úbriges $\mathfrak{F e n e b m e n ~ g e g e n ~ \& e i b e n d e ~ o b e r ~ g e i f t l i d ~} \mathfrak{A n}$ e gefodtene, welde fo baufig Troft bei itm fudten, ebon fo trogig, ja úbermútbig, alz den $\mathfrak{Z e u f e l}$ felbft, ber, wie feine 3eit Dafúr bielt, in Dem Befefienen war *); ftorte er ibn beim Stubiren; fo rarf er ifm bat Dins tenfás an ben Sopf $u$.f. w., weil man, wie er mennte, Dem Serrn Ebrifto nidt die Sdmad antbun búrfe, fid yor Diefem gefallenen Buben ${ }^{* *}$ ) zu fürdten. - $\operatorname{Db}$ bie befannte Gefdidte mit Dem Dintenfág biftorifd bes grundet ift, ober ob ber Dintenfleft in einem ber 3ims mer ber Wartburg bem blofen 3ufall, oder einem jpas teren 2berglauben, oder einem mirfliden Wurf nad -

[^129]Dem \{eufel feinen Uriprung verbanft, Dief mag bier gants lidu unentjaieden bleiben. So viel ift geroib, Die ©rejdidate, menn fie nidt biftorif(d) oder in ber That fatt gefunden
 Dualitat febr wobl fatt finden tonnen, und ift infofern alfo jelbf alz erfinbung nidt obne biftorija : plydolos


Dod, mir cilen, einige Etellen auß 叉utber's Sdrifs ten felbit anzufübren, alz Beitråge zu einem ©emdblde Der $\mathfrak{T e u f e l}$ = und $\mathfrak{3 a u b e r p e r i o d e ~ i m ~} \mathfrak{A}$ gemeinen, wie ъи §utber'z Teufelgalauben inz̊befonbere! Sie find faft
 genommen, feinem leģten grdjeren $\mathfrak{W e r f e}$, Daß er feine liebe Genesin nannte, und, wie's 仙eint, im Borges fúbl feineş naben $\mathfrak{I o d e z}$ - er farb brei Monate nad
 ift nun Der liebe Genesis! Unjer lieber §ert Gott gebe, bape eẻ endere nath mir beffer maden. Sd lana nidt $\mathfrak{m e b r}$, id bin jdmad, bittet ©sott, Dafe er mir cin gus teg̃ Stúnolein verlegbe."

## 357

XI. Ginige Stellen aus \&uther's Sdriften jur Bezeidnung feiner Diabologie fo mie Der Diabologie feimez $\mathbf{3}$ eitalterb.

## SBie ber Teuffel शbam unb Sexa berfudt hab?

" $\mathfrak{B}_{\text {on diefer } \mathfrak{B e r f u d u n g ~ b i f p u t i r n ~ b i c ~ S o p h i f t e n , ~ m a s ~}}$ ez̉ für cine $\mathfrak{U r t}$ gerweft fey; ob $\mathfrak{Y b a m}$ uno Seba gefúns bigt baben mit $\mathfrak{M b g}$ tterey, ober mit Solfart oder Sidjers beit, ober bamit $\{4$ ledtrz, daf fie Den verbotenen 2 pffel geffen baben? Wenn wir aber diefer Gadjen fleifig, wie fidzs gebúbrt, nadbenden mollen, fo werben wir befinden, dâ biefess die allerboddite und geidmindefte $\mathfrak{A n s}$ fedtung und Berfuctung getoeft ift. Demn bie Sdlange greift ben guten Willen ©sottes an, und unterfebt fid
 tes Wille gegen bem Menfaen nidt gut fey, und greifft alfo an eben dab silde Gottez, und bodfle Wermógen, fo in ber volfommenen und nod) nidt bers Derbten Natur mar, ja fie unterftegt und bemúbt fixd umb зи lebren und auff zu heben eben ben bddften Gottezbienft, fo Gott felber georonet batte. Darumb bifputirn mir bergeblid, dafe ez diefe doer jene Gúnbe gerweft fey, deni
 Súnben $\mathfrak{a n}$, weil er ifr anmuthet, wider bas Wort und Den $\mathfrak{B i l l e n}$ ©̧ottezz zu Gandeln. Und redet berbalben $\mathfrak{M o j e z}$ gank fürlidtig und fagte: Die S(lang fprad), Das ift, mit bem Wort fodte fie bas Wort an, baz Wort aber, das ber Seerr zu $\mathfrak{Z d a m}$ gefagt batte, raar biefeè: Bon bem Baum bef Cridintnuebe guten und

## 358

bdjen if nidt! Diffes शBort mar beß Rbamb Eyans gelium und ©efek, Gottezbienfl und Begoffam, Den er Gott in biejer $\mathfrak{U n j i d u l d}$ leiften tonte. Da madt fid Der Gatan an, und daß̆ unterfebt er fíd umb zu fehren,
 fabrnen denden, dâe er ignen blos den Baum weife, und fie anbringe, Frrüdte Davon zu breden. Err socifet ibn wol'; thut aber ein ander und neues Whert $^{2}$ barzu als der alte Rágengeift, ber nidt beftanden in ber Wsabrbeit. I. 6o. b. S. 2. 3. ©ap. 3. b. Wittenberg. 2usgon
$\mathfrak{B a s}$ ber Keuffel bey શbam und Şeva aufgeridtet hab?

* Wradbem ber Teuffel bazz Wort und Den Befebl Gots tes̀ einmabl aus bem meg géraumt bat, bat er in ben Wheniden berberbt ben beften $2 B i l l e \mathfrak{a}$, weldhen ber MRenfd zuvor batte, dafer fid wider ©eott legte; bat cud) berrúct und berberbt ben Berfand, baf er an
 angeborfame und ©ott miderfeglide Sand, fo fid miber ©ottez ©ebot auffreat, ben Mpfs fel zu briden, barnad aud ein ungebiorfamer wis berfdsiger $\mathfrak{R u n d}$ und $3 \mathfrak{d i b n e}$. $\mathfrak{I n}$ fumma, bem Unglauben oder 3weifel an ©ott und jeinem 230 ort folgt allez arge. Dent mas fan arger feyn, alz Gott ungeborfam werden, und bem Keuffel geborden? 61. b. S. 1.".
©briftum bat der Xcuffel beß̂wegen nidt tonnen betriegen wis Şevam, weil ©brifuz bey bem ßort ift bliepen.
"Da Der Ťeuffel Cbriffum bereden wil, bafe er fa= gen fol, baf die Steine Brod merden, baß er fidh bin: $\mathfrak{a b}$ von ber Sinnen def Tempele laften fol, da rolt er ibn úberreben, daner etwaz magen folt und fúr:
 er alfo nidt betriegen, wie er Syebam betrogen, denn ©briftuę bebalt Das $\mathfrak{W}$ ort, und laft fid von Dem red): ten ©obtt auff cinen unredten und neuen nidet meijen, nod abfúbren. 62. b. 5. 1."

Der Teufer hat burd bie ©dilang agirt, wober fordeee ab $z^{u}$ netmen fey? Uno wie liftig er babei verfabren?
"Die Bátter und Sropheten baben burd Def beiligen ஞjeiffez Erleudtung mol gejeben, dá biefeв nidt fey geweft ber natúrliden Sdlangen Sanbel, wiemol Mofez nur der Sdlangen uad nidt Def $\mathfrak{x c u f f e l z}$ gedendt, fondern baf in biefer Sdlangen geftect bab ber Geift, welder ber uns fduldigen Natur feind geweft ifs, vonweldem Cbrifuz llar fagt, Dafer in ber $\mathfrak{F}$ arbeit nidt geftanden fey, und fey ein Rodjaldger und $\mathfrak{l}$ ugner. Darauff baben ibnen Die 彐dtter eine folde Pednung, gemadt und alio gefeben. ©્z ift ge: mî́, baje bazumabl nod alle Grcaturen in einem boll: tommenen befborjam gerweft find, nad laut diefes Sprudes: © $\mathfrak{C l t f a b e a l l e z , ~ w a b e r ~ g e m a d t ~}$
batte, und fibe da, ez mar allez febr gut *). Sie aber tbut fid aus ber ©dlangen ein folder ©beif berfúr, Der ©ottes feind ift, und ©sottez 2 ort Darauff verfalidat und verfegrt, daß er den uns faulbigen かenfdea in Sund und Tod fícte. Darumb iftè llar und offenbar, baÉ in ber Sdlangen etwab̄ árgers gemeft jey, meldez eigentlid) modate genannt merden (s) ots
 Der, in Dem Die grofte und greulidfte Siderbeit if, Daß
 faen auff $\mathfrak{M b g o t t e r e y}$ zu treiben, barumb, bafe er mol
 fen ferben und erwig verberben, in Summa ber Teus fel. Diefe find warbaftig faredlide Ding, wenn mir fie redt betradten mollen. S. 5.6."
©ein groffe lift in Berführung bet erften ©iltern.
"Die merfoft man erfflid baran, Dafe er bie bodufte Sirafiten Des Mrenden antaftet, und bas ebenbild ©sots teg, nemlid ben Willlen, fo gegen Gott redt ftund, fturmet unp anfidt. Der Sdlangen eift, fagt ber æert, war grdfier denn aller æbier aufi bem
*) \&utber bebauptet in f. Benefis an mebrecten Drten, daf die
 Tbierlein, ia das allerf́donfe fey gemeft, yon fúrs trefiden (Gaben, und das gera und mit euf um andere \{biere und die erfen Eltern berumgewans belt fey. © Eine annabme, Die man befanntlid fajoul lange sor ibm bei mebreten \%. ञ. finbet, und bie neuerdugs wiedit


Erbboben. Mber biefe sif if úber alle natůrliđhe Sift ber Salangen, bafe fie mit bem Menjden disputirt yon Gottez Wort und Willen, diefẹ̆ bat Die Sdlange auf natúrlider Rrafft nidt bermodft, meil fie ber Feerrs

 Den MRenfaen úberminden und bercben fan, bafer iffet yon ber Gruatt bez verbotenen Baumb. Darumb redet ein Sreatur © Sotte8, bie gut ift, nid)t aljo, fondern ber allerbeffigite Frind ©sotez und ber Menfain, ber zroar aud rool ein Creatur ©sottes ift, if aber jo bdje yon ©ott nidd gefdaffen. Denn er if in ber $\mathfrak{B a r b e i t}_{\text {nid. }}$ geftanden, wie ©briftus jagt Joh. 8. Diefes folgt tlar auf Dem Evangelio, und Diefem æext.
a. Datnadh mirb biefe Riftigfeit aud an bem gemerdt, Daf ber ©atan ben Menjden allda angreift, ba er am fanoddften ift, nemlid, Die weiblide perion, Sevam, und nidt ben Mann $\mathcal{M b a m}$, benn ob fie rool alle beybe gleid gerecht geffaffen find, fo ift bod Mbam über Sheva gemeft. Denn gleid mie fonft in Der ganken Natur bie mannlide Rraff Die weiblide ubertrift, fo ift aud in ber volffommenen Natur ber Mann etraę úber baṡ $\mathfrak{W e i b}$ gerweft. Darumb fidh auch Der æeufel an YDam nidt maden barff, weil er fibet, Daf er etwas treffliderz ift, Denn er beforgt fid, fein Fúrnebmen modate ifm miflingen. Und id glaube aud, Daf no ber §eufel Mbam erftlid batte berjucht und angegrifien, wúrbe $\mathfrak{M b a m}$ gerwonnen baben, und wúrbe bie Sdlang eb mit Jufen getreten faben, und gefagt: fdweig ou Galange! Der Şerr bat ung cin Mnderz bes foblen. Darumb madt fid Der Eatan an Speram, als
 Ctarte. Denn er fibet, daff fie fid auff ibren Mann aljo verleft, daff fie nidt meint, daf fie fúndigen tons ne. 62. b. G. 5. 6. 7. Gap. 3."
©ein Rhetorica, bafe er auf bem forte (vielleidft) ein nequaquam ( Nit $^{\text {Ridften }) ~ m a d y t . ~}$
"Diefes ift Dez \{eufelz Rhetorica, bamit er Das arme $W_{B r i b l e i n ~ g a r ~ u n t e r b r u a f t, ~ n a d b e m ~ e r ~ f i b e t, ~}^{\text {g }}$ Daf fie fid einmal yon (bott gerwandt bat, und gelenat zu einem andern $\mathfrak{p r e}$ diger. Da er oben fagt, folte © 5 ott gefagt baben, laugnete er Daß Wort fo gar offentlid nidt, fondern fibet mie erz Durd Fragmeife' in 3neifel ftellen lónne. Da er nu fibet, bãe erẑ darzu bradt bat, bebt er bie an mit ber bodffen Bermeffens beit, Gottez Wort faledts ( (alechthin) zu ldugnen, Gott £úgen zu fraffen, und ibn für ungútig und graus fam anzugeben. Er bat nidt gnug Daran, Dafj Seba bem
 wobl, vielleidt! fonbern madt nu auf bem adverbio dubitanti gar ein adverbium negandi. Non moriemini. Sbr werbet nidt! fterben. 64. b. s. 5. Gap. 3.n

Sein graufames fournebmen und $\mathfrak{B e g i e r b e}$ ©daben ou thua.
"Der Teufel fan fid nidts mit offentlider Germalt unterfeben, alz batte er feinen, ber wider ibn fampfiet. Sonft lief er nidt cinen Baum auffs fommen, er wúrbe berbinderit, ja erwúrgen und dampfs fen allez, was auf ber Erbe waddit, und wúroe nidgt
allein in cinem Elugenblid mebren, baf tein Menfa, fonbern aum, báz fein Bieb nod $\mathfrak{Z b i e r}$ geboren múrbe, und gefund bliebe. 78. b. s. 1. ©ap. 3."
 cin Srophet def Serrn, dem will id mid fund maden in einem ©efidt, oder wil mit ibm reden in cinem $\mathfrak{x r a u m}$. 彐ber nit alfo mein Sinedt Mofe, der in meinem gantsen Şaufe treu ift. Dajelbft beftetigt Gott Die $\mathfrak{F r d u m e}$ und Gefidt, und if cin jabiner treflider Drt, fo nool einer fleifigen und weithufftigen 2luflegung bes ourffite. Wiofez, fpridt (Sott, bat etwaz grifferz ges feben, bat nod andere und grdfere Sefenbaruny, obn Die, fo ibr von mir gebort, Die ibr feine Júnger fend, und babt felbit aud) (befidete und Triume. Sd weis rool, was̉ Mofes und id pflegen mit einander zu bans Dela, und uns zu unterreben. MPofes bat auch bas 2eiben ©brifti gefóen. Weiter find num aus diefem Dort berfommen die gemeine-meife zu reden in ben Soropheten von ben Traumen und שeffidtern. Ulfo bat Soel Die Sendung bef $\mathfrak{5}$. Greiftes verfündigt: Eure Sủnglinge follen ©efidite feben, unb eure Eltefte follen Zraume baben. Derbalben tónnen wir nidt leugnen, Dase Gott yon anfang ber Rirden-zur 马eit ber alten Wropbeten und Batter folder Difenbarungen folte ges braudt baben. Und if aber bie erfte meife Der Dffenbarung bie allerbodfite und fürnebmite, nemlid, Die $\mathfrak{B c}$ eifingung oder Eingebung, mie Davibs und anderer Propheten gewef, fo Durd Erleumtung

Def S. Geiftes, bie \&ebr und ©sttlide Bers beiffung mit bellen flaren worten und mit beutlidem Berfand dargegeben baben. Dars nad find bie ©efidte, docr etlide Bilde und duffers lide © Sffaltnufien. Jum britten bie Traume.n
©ine gemeine Znimerdung $^{\text {und }}$ Reget bon foldien breyerley Sffenbarungen, und daf man fíd fúr bę Zeuffel Betrug Dabey húten múffe.
"Diemeil bie 5. Sariff Diefe oreyerley Weifen beybe lobt und verwirfft, beudit mid, bas man berfels ben शegel und Demfelben Urtbeil aud folgen múlfe, alfo, wem man reben wil bon bem Traumen, nadh weldems wir unse pflegen zu ridten in ben Sefidten und Weiflags
 bem ©slauben dynlid fenn mogen. Denn ez bilt fiat mit ben ©fefidten und Weiffagungen auth alfo, wie mit ben $\mathfrak{I} r$ dumen, baffie bifweilen marbaftig, Bipmeis len auch wol falf(j) und lúgenbaftig find. Denn fie fommen aud) nidt allezeit ober allein bon Sott, fondern aud mol vom æeuffel, ber gleidu unfers Serr Gotte Xffe ift, und gleid wie er aub pllegt falfac Sropleten zu erwedien, alfo erregt er, und gibt aud wol ©fefide und Traume, mo ibmb ©ott alfo berbengt aus feinem wunderbarliden Ratb *). Jedod fibet der $\mathfrak{K}$ euffel anderezmo bin, und
*) 以Ran verwurtere fid nidat ubet biefe Bebauptung. Dieß wat 3u Lutber's Beiten allgemeiner ©laube bei Ibeologen, Pbilofophen, Piodologen und acriten. aud trift man die $\mathfrak{M n n a b m e ~ b e r e i t s ~ b e i ~ f a f ~ a l l e n ~ ふ i r d e n o d e r a ~ a n . ~}$

## 365

mennt biel cin anderß, denn ©fott, wenn er aud foon Die $\mathfrak{B a r b e i t}$ rebet Durd $\mathfrak{K r d u m e}$. Denn (Sott gibt fein Wort und bie Beiden dabey zur ©eligfeit und Erldfung ber SRenfden. Der Keuffel aber fudt ges mī̄lid nidtz anderz, benn eitel ভdaben und $\mathfrak{F e r b e r b e n ~}$ Der Seelen, Dazu auth, baf die ©sdtlidie Warbeit ber: Dundélt werben móge. Darumb leugt er aud, noo er fajon bie Warbeit reDet."
XII. Webrere darafteriftifae Mnefooten aus 2atber'z Sdriften in Betreff Dez $\mathfrak{K e u f e l b = u n d ~}$ 3auberglauben Gundertô.
$D_{\text {ie }}$ bier angefübrten 3 eitgef(iditen und $\mathcal{A}$ nefooten
 \&ejer nebft mebreren anberen in Einem Bube beijammen finden, das jogleid angefúbrt werden foll. Nidets ertáutert und beranfdaulidt ben in ciner beftimmten ples ridoe berridjenden Bolfzinn und Bolfggejdmad mefr alz 2 nefooten, ober wem man mill, Fabeln Der $\mathfrak{2 r t}$, Die man glaubt und nidt glaubt, bebauptet Doer leugnet, indef fie, von Mund zu Munde gebend, Den eben berrfarnben $\mathfrak{F o l f}$ gefidmadi begeidnen. Daber find folde 马eiterjheinungen borzuglid geeignet, Den ©eift einer jeden Deriode zu beranjdauliden. Dab eben ge: nannte Bud) if Das folgende: Analecta sacra, oder Ueberbliebene Brodien auf bem. X pnd

XIten Wittenbergifaen $\mathfrak{Z b e i l}$ ber beutfaen Sdriften Dez feligen Mannez̧ Gotteż D. MartiniLutheri, welde in Die XII geiftliden Brods torbe nidt baben tonnen gebradt merben, Injego aber Damit fie nidtzurude blieben bnd umbtamen, zufammen gelefen vid in $X$ Buder wertheilet worden find durd Erasmum Gruberum, ber Eyangelifden Rirde zu Regens ipurg p. t. Pastorn ond Superintendenten. Granfurta. Mayn, bei $\mathfrak{F} \mathfrak{N}$. Summ ynd Jobann ©ృぶlin, M. DCLXX.

Die folgenbe Grgiflung bringt in cbarafteriftifaen S̉ảgen baş ganje 15 te und 16 te $\mathfrak{J a b r b u n d e r t ~ m i t ~ f e i n e m ~}$ Keufelgiglauben vor die Mbjantafie. Жuch zeigt fid $\mathfrak{\& u t h e r}$ ganz barin, wie er lebrte und bachte; namlid daf allein Die Madt dez ©laubenz den $\mathfrak{T c u f e l}$ zu befiegen bers moge.
©in $\mathfrak{Z r s t}$, ber bem Keufel ein Şorn im Ropff jerbroden.
"Man fagt cin Fabel von einem Mrģt, ber cin §inds lein úber ber Xauffe gebalten, und Gevatter war morben, und batte bajelbs bie Wort von ber Tauffe boren fpreden, mit bem Gebet und Gprưthen auf ber Edrift, Darinn angezeigt wird, Dafeir auf Dem Reid Des Teus fels erldfet, und in Das Reid Des Sobns © cottez verfegt werden, ba vermundert er fid der groffen Berbeiflungen und $\mathfrak{W o l t b a t e n , ~ f o ~ u n s ~ i n ~ b e r ~}$ Tauffe gegeben und furgetragen werden, unb jagt, wenn id múpte, DaE id aud aljo getaufit maire, und baf

Diefelbige Wort ùber mid aud gefproden matren, fo wolte id mid fúr Dem $\mathfrak{T e u f e l}$ nimmermebr fürdten, umb Da ibn $\mathfrak{Z n}$ bere beffen erinnert und überrebet baben, daf er audh eben mit biejen Worten getauft fey, bat er cinen folden Glauber gefaft, bafer gans und gar bey igm befdloffen, er wolte fid nimmermebr für bem Teufel fürdten. Enblid aber if ibm ein Gefpenft fúrfommen, und ber Zeufel if ibm erfinienen in ber ©eftalt cinez Bodz, davon aber if er fo gar nidt erfarocten, bafe er aud bass cine forn genommen und zerbroden bat, und batg feinen Gefellen gebradt, bon benen or gangen war. Da nu daffelbe einer bon feinen Brefellen gefeben bat, wiemol er denfelben Glauben nidt gebabt, bat er fid dod bas groffe $\mathfrak{F s u n b e r m e r a t ~ b e r o e g e n ~ l a f f e n , ~}$ und bebt an, fid aud zu rúbmen, dafer getauft fey, und roolle fid fúr feinem \{eufel nod geipenft, wie greulid bas aud feyn modte, fúrdten. Geft bergalben an benfelbigen Drt, und Das Gefpenft Dezs Bodz mit ben Sornern fomt mieber. Da er aber $\mathfrak{n u}$ bem Bod bie Sorner molte angreifien, nimt ign ber \{eufel bey bem Salz, und ermúrgt ibn. Warumb ift nu jener ber ©sefabr entrunmen, und Diefer nidt? Das ift darumb gefdeben, baf an biefem groffe Bermeffenbeit, und fein rediter Blaub ges weft if, Er bat gemeint, er tonte ben Ieufel mit feinen 尺rdfiten und Starde úberminden. Er bat in Cumma feinen redten Glauben.
"Ein jeder foll fid felbz prùfen, wab̄ fúr đ̛aben er bab, Denn gleid wie wir am Leib, am Эerftand, und am Gut einander ungleid find, alfo find mir aud mit

## 368

Ben geifliden ©aber cinanber nidt gleid. Ein jeber folt in jeinem Beruff bey dem bjefes, fo gebraudlidh ift, und bey Dem Cbemeinen Redten bleiben, bif baf ifn Qutt beruffen oder zwingen mird, dafer etwab Sonderlidice thun foll.n

Sn ber $\mathfrak{Z b a t}$ eine treflide, febr vernuinftige Rebre, Die $\mathfrak{L u t h e r}$ aus biefem abentbeuerlidjen Teufeląput ableitet! -

Bon ciner Monnen anb ibrem fpeculitu. Item yon bes Keuffelg qift unb æúafe.
"Slan lifet eine Siftorien bon einer Somen, mets der mit speculirn phantafiren fehr mol fertig mar, unb mit 'gleif fidd ber andern entjdlug, auf baj' ibre Gee banden nidt verbindert würben. 2uff ein 3eit ba fie in ibrer $\mathfrak{U n}$ nadt und Bebanden figt, und fiab Dunden left, fie bab cin galden $\mathfrak{F o d} \mathfrak{a n}$, unb cing gúlds ne Rron aufi bem jaupt, und alloa figt in greus ten, mie cin Braut auf ber Sodzeit, merben bie ans Dere Nonnen dés cejpdra dce Jeuffelz gemabr, und feben, daf fie einen Rubdred auff bent Saupt bat, ben fie fúr einguldenefirun bielt. Coldere fey nualfo gefdeben oder nidat, fo zeigtz bod an, baf bie Meniden mit ifren speculationen Dift fáandidi vom Teufel find betrogen morben, mer Derfatben beffelben mil gefidert fenn, ber fliefe fold speculirn, und balt in e̛bren Dab Wort ©oottez, Das Durd (Bott mit uns ganbelt, und fid barin unz gleidr gibt anzuidquиen."

Won einer Mommen, wie fie fid ber geifliden anfedtangen $^{2}$ erwefrt hab, und daß man mit bem Teufel nidst yiel difpubira múfle.

* Unter bem Yapfthumb find aud biel gottfeliger Reute gerwefen, fo bie geifflide 2 2nfedtungen gefúbit baben, weldees redit bodlifde und Der verbamten MRens foben Bebanden find. ©leid wie id an anbern Drten off ein merflidz Exenapel erjeblt bab voy einer gottfe:ligen Nonnen, weldhe aud cben biefelbige Anfedtung gebabt bat. So offt fie aber gefüblt, dan fie mit foldern feurigen Pfeilen bef Satanz if angegrifen morden, Gat fic anderz midtz gefagt, dena: Christiana sum! Jめ bin ein Cbrift! alio múfen wir bem Xeufel aud tbun. Man muß baç disputirn unterwegen lafien mit Dem Teufel, und muf jagen: Gd bin ein $\mathfrak{C b r i f t}$ Das ift, Der Sobn csottes if PRenfa morden, und auff diefe $\mathfrak{B e l t}$ geboren. Der bat midh erlófet, und ligst zur $\mathfrak{H}$ edten bef $\mathfrak{B a t t e r z}$, und ift mein Şeiland. $\mathfrak{A l f o}$ - treibe den Zeufel yon birbinmeg mit fo menig Worten, alz Du immer tanft, und iprid: Soeb Did Satan yon mir, mad mir teinen 3weifel! Der Sobn ©ottes ift in sie Welt fommen und bat bein Werd und 3meife! verfoget. Da bort Denn Die Zanfedtung auff, und bag Sers fommt wieder zu feinem Fried, शube und Riebe Gotteç..

Sriginell und munderfdon in ibrer 2 art ift bie fols
 Die $\mathfrak{L} u$ tber auß Den Erfabrungen feinez eigenen Rebens erzáblt.

Wie Quther ein fdmadhglaubig Weib getroftet hab.
" Mir gedenctt nod mol, dáz zu Torgau ein armez einfaltiges Weiblein ift $\mathfrak{z}^{3}$ mir fommen, und bat mit bittern $\mathfrak{L b r d n e n g e f l a g t , ~ D a f f i e ~ n i d t ~ g l a u b e n ~}$ Ionte. Da id nu in ibrem $\mathfrak{U n b}$ bren alle $\mathfrak{H r t i d e l}$ bes ©laubenze erzeblte, und fic umb einen jeden $\mathfrak{M r t i c u l}$ gefraget: ob fie es aud bafur bielt, dasoisalles mabr, undalfo aud gefdeben mar, oder nidet? $\mathfrak{X n t m o r t e t}$ fie mir, und jagt; id balte ezeigentlid) Dafúr, Dápez allez mabr fey, id fanzaber ja nidt glauben*). Dab war ein teuflifder Be: trug und eine redte giff dez æeufelg. Darumb
 fo darfff bu did def Unglaubene balben ja nidt bes flagen, Dénn wo bu Daran nidt zweifelft; Dá Der Sobn Cotte fur Did) geftorben fey, foglaubft bu je geroif= lid. Denn glauben ift anderž nidatz, Denn ba $\mathfrak{e}$ man Díß für bie gewifie ungezweifelte $\mathfrak{B a r b e i t}$ balte, nemlid, dáber ©obn ©iottez fúr uns geftorben fey,n
 Betrug unt Sif.
"Ez bat ein Cinitioter jeine redte Straffe fúr feine Zhorbeit empfangen, $\mathfrak{z u}$ bem ber $\mathfrak{z e u f e l}$ gefagt batte, dafein seift zu ibm fommen wúrbe, in Der ©eftalt feinez $\mathfrak{B a t t e r}$, ba er vernommen, dáp der Batter feinen Cobn bat mollen bejucten, da nu

[^130]Der $\mathfrak{F a t t e r}$ if fommen，if Der Mosnd berfúr getreten， und meint，es̀ máre ein Gefpenft，und ergreift cin $\mathfrak{Y}$ at，und jh！ligt Damit ben Batter an Den Ropff，und erwúrat ibn alfo．Sjernad aber bat er gefeben，dapees tein Geift，fondern fein eigner $\mathfrak{B a t t e r}$ mar gemefen．＂＇

## $\mathfrak{M i z c e l 】 e n . ~}$

＂Solgenbe magifde und aldymififace Manus fcripte follen auş bem Nadjlaffe eineż befannten ЖDeps ten bon beffen Grben verfauft werben：

Num．I．Seimlidea und úbernatúrlideb Gebeimnif dez ©eifter und ber Seele der Welt und der natúrli凶en Magia a Joh．Trit－ hemio，Ab．Spanh．An．1506．Wit 27 febr fajón gezeidneten Figuren． 45 Bogen．Ein Fúrft mollte Dafür



Num．VIII．Frat．Vincencii Ord．P．Daß̉ Gefreime Mysterium Cabalisticum auz Dem Spanifden ing §eutide úberfegt．Mit 32 （Jemåblden． 30 Mitylr．

Num．XI．Fr．Bas．Valentini bab grofe ©er beimníg Der dggptijden Rónige．An．1482． 18 Bogen． 10 凡tblr．

NumLI．Dr．Fauftz grofer und gemaltiger Meergeif，morin Rucifer und drey Meergeifter，um Sגåße aus bem Mecr zu boblen，bejamoren werben． 12 凡tblr．
 berbud, mit weldiem er die Geifter gezroungen, daflie $\mathfrak{i b m}$ baben máfien bringen, maç er begcbrt bat, eé jey ©. D. ober EDelgeftein ober anbere Sddge, grof ober Flein gewejent. So baben fie múflen bringen aud die ©pringwurzel *) und maż fonften nur auf ©rben ift, baz̉ labe idh mit diejem $\mathfrak{B u a b e}$ zumege gebradt, aud bie $\mathfrak{W i c b e r a b b a n t u n g ~ D e r ~ G e s i f t e r . ~ W i t ~ p e r \{ d i c b e n e n ~ m a s ~}$ gifden Figuren. Sierzu gebóren: 1 magifder Cirlel; 16 Ellen lang, worin Die Bejdmodrer treten, ein \&eibs gurt, 1 Pendatel auf Dappe, brei Siegel von Mepbis ftophiloz. Sujammen $50 \mathfrak{\Re t h l r}$.

Num. LIV. Heptameron seu Elementa Magiae, bą́ find aller Gabaliften und Magorum. $\mathcal{F u n s}$ Damental = Praxiz, wie man aud alfe gute Geifter Doer beilige Engel vor fidy fodern und rufen fann. Wit aubs gemablten Figuren und ©baralteren. Sierzu geboren 7 Siegel ber Thron=Engel, 1 Sigillum Salomonis; 4 Pendafel, 1 magifder Eirfel auf Mappe gellebt zur Citation, 4 Gellen ungefábr im Durdj) 100 Mithlt.

Num. LV. VI et VII. LiberMosis. 10 Ptblr.
Num. LX. Dab allerbodite ©ebeimnif, fo ber Menjd baben und erlangen mag, i. e. alle berborgene Dinge zu erforiden und zu wifien. 10 凡tblr.

Num. LXI. Gin magifaç Manufcript von

[^131]einem－Ungenannten，morin viele rare und feltene Wieçen enthalten find． 25 凡tblr：

Num．LXII．Der GofrtelSalomonis． $10 \mathfrak{F t h f r}$ ． Num．LXIII．Claviculae Salomonis． 10 Rthlr．

Num．LXXIII．Dab jedtemannden． 3 凡thlr． Num．LXXIV．Yrocef dez Serrn Doctor Subnratbz，fúr welden die yon Sdomburg 6000 Rtblr gegeben．．5．भthlr．

Num．LXXVIII．Almuch Abola． 10 凡thfr．＂
Diefe und mebrere andere aldymiftifde und theofor phiade Sdrriften，（beren Sitel id nidt mit abzujdreiben fúr ber Múbe werth gebalten babe，m murden in ber Beilage zu Num．XXXVII．deb Hug．literaris
 zufammen zu Der runben ©umme bon 500 Fithlen，oder cinzeln zu den beigefetgten Preifan feil geboten．

Ram mir ein Siteraturfreund Radridt babon ertbeilen，wo diefe Geltenbeiten bin gefommen find？－ Shat fixh ein Riebfaber gefunben，ber fie zufammen ges fauft bat，oder find fie eingeln berfauft worben？Wenn fo viel．Subjcribenter zufammen fonmen，baf die Fortieduagoer 3．B．binldnglid gefidert ift； fo wünjdte id rool felbit cinige bon biefen Búdern tauftid an midy zu bringen，ober，menn Dieß nidt móglid wáre，gegen billige $\mathfrak{B e r g u ́ t u n g ~ m i r ~ w e n i g f t e n z ~}$ getreue $\because 6 j d r i f t e n ~ D a v o n ~ z^{u}$ veridafien，soer，wern aud biéf nidt zu bewerfffelligen ware，zum Mindeften
 fónnen．

Unter berfdiesenen mefyr oter meniger feltenen magis f(den Sdriften und Manufcripten, welde ids por einigen Tagen erbielt, befindet liah aud) Das folgende fleine, 94 S. ftarfe Sdrrifthen in Duobez:

Martini Rulandi Patris Secreta Spagirica, sive plerorumque medicamentorum Rulandinorum genuinae descriptiones, cum Scholiis E. Hagendornii, Med. D. Acad. Cur. Jenae, 1676. Ruland war, wie viele Mergte feiner 3eit, ein Srcund Der natưrliden MRayie. ©aę Búdelden if Dem Damals berúbmten Doct. Med. und Wrof. Georg Wolfgang Wedel zu Sena bedicirt und ber Seraugigeber fagt in ber farzen Borrebe pon $\mathfrak{R a}$ land in Begiebung auf feine - Secreta - quem felicitas praxeos, librorumque, quos divulgavit, pluralitas, sua aetate sub finem quingentesimi et initium sexcentesimi supra millesimum seculi, quam egit, orbi reddiderunt admirabilem. Ein Freund von vielen literarijden Fenntnifien j山reibt mir Dabei, Das tleine Sdriften fen liber rarissimus, nidt mebr aufzutreiben, und werde nod jegt pon Merzten, Die es fenneten, febr gefduast. Sindef ift er nidt felbf $\mathfrak{U r} \mathrm{Z}_{\mathrm{t}}$ und fo fteft uns Beiben tein Urtbeil zu. Sd)
 bercitz auf Die 3. B. unterzeidnet baben, in ein jaar gefülligen 3eilen an mid oder Die Berlagsibandlung fagte, of bie menigen Blatter mol perbienen, nod einmal abs gedruaft zu merben? - DaE Ganze múrbe im Gormat Der 3. $\mathfrak{F}$. taum Ein ober zwei $\mathfrak{B l a t t e r}$ mefr, alz cinen Bogen betragen, und die billige Berlagğbandlung múrde diejen Bogen úber Die feft gefegte Bogenjabl Druaten, Damit Die úbrigen \&efer, welde dieje Secreta weniger
interefiren, nidtız tabei verlieren. Wenn one © ©riftchen wirtlid jo auferorbentlid rar ift; fo fennen eą vielleidt felbft nur wenige gelebrte $\mathfrak{M e r g t e}$. Sdh will daber eike Sprobe darauz lierber fegen. Da id nidhtz bayon ber: ftebe, (mirflid) in feinem Faut ber $\mathfrak{F B i f l e n i d a f t ~ g e b u ̈ b r t ~}$ dem laien mebr Bejdeidenbeit, alz im medicinijden) fo wáble id Dac erfte Daè befte શecept; $\mathfrak{x a}$ mir eben in sic $\mathfrak{A l}$ ugen, oder vielmebr in Die Şande fallt. .

## 'CAPUTIII.

$$
\begin{array}{cc}
\text { A } \cap \text { U A } \\
& \text { Brocessus. }
\end{array}
$$

k. Croci metallor. triti $\boldsymbol{\xi} \mathbf{j}$. vini, vel aquae alicujus destillatae, v. g. cardui bened. veronicae, serpilli, menthae etc. vel aquae fontanae, aut pluvialis $\notin i j$, seu iij: mixta digere in vitro clauso calore lento per 2. vel 5. $\delta \rho$. postea colaturam reserva usui B. D. Mich. in M SS. Rul.

## Vires, Usus, Dosis.

Generales ipse communicat Rulandus cent. 5 . cur. $9^{5}$. quo loco affirmat, se maximê cum aegrotorum salute in omnibus morbis etiam incurabilibus, sive per se, sive cum aliis remistam propinasse.

Specialiter autem eâdem usus esse legitur in Epilepsia ex fascino, ubi ad $\boldsymbol{Z}_{j}$ है cum olei commun. $\xi^{3}$ ijp. exhibuit, Cent. 4. cur: 15. In melancholia cum aqua font. Cent. 2. cur. 72. In hypochondriaca cum vino Cent. 4. Cur. 70. In philtris Cent. 3. cur. 91. ad $\boldsymbol{\xi}^{\mathbf{v}}$. In obfessione daemoniaca Cent. 6. cur. 22. In morbo quodam despe-
rato Cent. 9. cur. 3. it. 34. In peste Cent. 2. cur: 43. item Loimagog. p. m. 27. In febribus vel cum aqua font. sola propinat, vocatque aquam suam pyretagogam Cent. 2. Cur. 22. In pleuritide vel solà utitur Cent. 4. Cur. 11, et 16. item Cent. 3 . cur. 6. vel miscuit cum aqua card. Mar.: Cent. 1. cur. 35. cum aqua font. Cent. 1. cur. 68. cum aq. et sirup. hyssop. Cent. 2. cur. 25. item Cent. 7. cur. 84. cum aqua mulsa Cent. 2. cur, 19. cum aq. font. et sirup. viol. Cent. 1. cur. 25. it. Cent 3. our. 18. cum sirupo acetos. citri et aqua card. Mar. Cent. 5. cur. 53. In asthmate cum aq. et sir. hyssopi cent. 2. cur 12. item cum aq. absinth. et sir. hyssop. Cent. 5. cur. 68. In tussi asthmatica cum sir. de prassio, Cent. 7. cur. 82. In cardialgia cum vino et sir. hyssopi, Cent. 7. cur. 7. In colica interne cum oleo olivar. Cent. 4. cur. 6o. Externè in clystere cum jure pisorum, saccharo et oleo communi, Cent. 6. cur. 22. Dosis juxta Autorem cent. 5. cur. 95. In lue gallica Cent. 5. cur. 94 . ab $\boldsymbol{\xi}$. ad $\boldsymbol{\xi}_{\text {ij }}$, itemque juxta B. D. Mich.

## Scholion.

Succedaneum elegans processui huic velut in parenthesi annexit D. D. Mich. scilicet; R) Regul. dii ơtial. q. v. lán ibn flieffen, und wirf rein o bas rauff q. v. Iafe ez wicder mit dem a flieffen, fo vers
 und weil fie nod rarm, reib fie flein, und thue fie in cin ©Slấ, geus einen guten Wein Darauff, bernad binde

fichen, und rúbre eş beş ఇageş cinmabl um, und wenn e8 8. Taje geftamben, und wieder flar morben, fo brauche
 anni 3 ह́ duorum 3iß́s NB. Den úbrigen Regulum fán man ferner burd $\mathfrak{A}$ ufinerfifing $\Phi$ puri gank verfdlactien. Haec ille.

Hartmannus prax. chimiatr. p. m. 4. croci metallor. stae descriptionis $\Xi j$. in vini albi, alteriusve liquoris idonei ${ }_{3} \mathrm{iij}$. vel $\boldsymbol{\jmath} \mathrm{v}$. in loco calido per $\rho$ macerat ; aut ubi mox eodem opus est, praeviâ ebullitione colaturam calidè, vel frigidè propinat. Fusius idem egit in not. ad. Croll. p. m. 187. tùm de praeparatione hujus croci; tùm de aquae benedictae usu, cautelis etc.

Nec Quercet ani aqua bened. in pharmacop. dogmat. restit. p. m. 1.26. descripta erit de nihilo. Conficitur ex croco metallorum suae inventionis cum aqua card. bened. cinnamomi etc.

Quae aqua nec me unquam in praxi deseruit; cùm febres qualcscunque, pleureses, asthmata, melancholiam hypochondriacam, cephalalgiam consensualem, alios ut taceam affectus, inter initia per ejus exhibitionem in ovo velut eâ ipsâ neca verim, nihil veritus, infantibus quoque paucarum hebdomadum, asthmaticis praesertim et jamjam suffocandis, justo tamen ubique praebio eandem propinare. D osis pro adultis fuit à 3 iij . ad 3 vj sive per se, sive cum sirup. vomitor. Hartmanni 5ij. circiter. Pro infantibus 3f. ad 3 ij , cum sir. nicotian. vel vomitor. Hartm. 3\%. plus minusvè.

Extemporaneam habebis hanc aquam, factâ scilicet $q_{\text {emetici ad grana aliquot in aqua convenienti, }}^{\text {e }}$ vel vino, ut novi, ad lenissimum calorem dissolutione, quae ipsa absque praevia ctiam filtratione mox exhiberi potest.
 $\mathfrak{z}^{u}$ Galigenftndt, bie in bem Mugenblit in biefer Stadt unt ber umliegenden Gegend fo großes 2uffetn madt, labe id bereitz mefreere Briefe erbalten, welde id ben \&efern im IIten $\mathfrak{T h}$ eile bielleidt nad erbaltener Erlaubnís baju *) mittbeilen merbe. $\mathfrak{I n}$ jedem $\mathfrak{F a l l e}$ merbe id bie allersenaueften Nadridten Davon einzuziefen fuden, und
 Sp rototioll erbalten. Dã fid baz ßicariat und die Durtige Gseifflidfeit gar nidt binein mifdt, fajeint mir fehr lobens̉merth und vernúnftig. Nad ben legten Nadms ridten, welde id barúber erbalten babe, ift Die Unters fuduung zroei vorurtheilళfreien Mdnnern, Serrn ©...... von Granffurt a. M. und Serrn $\mathfrak{A}$.... von ©ffenbad ủbertragen. So bald die Sadje mebr aufgetlart if; im IIten $\mathfrak{z b c i l e}$ ber 3. B. mebr babon!

Dab $\mathfrak{B a b r j a g e n} \mathfrak{a}$ ив $\mathfrak{B e d}$ ern, $\mathfrak{x a f f e n}$ 2c. if befannt. Dą̉ bobe Mlter diefex 2bberglaubens erbellt aus 1 Mof. XLIV. 5., no Jofeng jagt: er weifiage

[^132] Digitized by Google

аив dem Bedier. Saf diefe Mrt bon Wabrangerei aber aud nod beutigen $\mathfrak{z a g}$ b in Demfelben Qande ges

 Derri in Eber: Uegupten maren, wo fie aus einer ge= fabrliden \&age fid nidt anberb, alz burd eine groje Gegenmart bcê ©beifes retten fonnten, fendeten lie cin Mitglied von ifrem ©ofolge an ben feindjelig gefinnten 2raber, um ibm Drobungen fagen julafen. "Id weís, antmortete ber æraber, was fúr Eeute ibr fend. Jat babe meinen Beder gefragt und in dems felben gefunden, dafigr dondemjenigen Bolfe feyd, non welthem einer unferer propbeten ges fagt Gat: Unter allerlei Borwand werben die Franten fommen, umbaş £and auszufundidaf= ten. Sierauf merden fie zurúd fegren., cine grofe $\mathfrak{m e n g c}$ ibrer Landsleute mit fid bringen, dab Eand erobern und unfer Bolf aubrotten." Daf in der ©telle 1 Wof. XLIV. 5. bon ber fogemants ten Beder $=\mathfrak{B a h r}$ fagerei Die Rede ift, baben bereits mebrere dltere unbefangene $\mathfrak{M l}$ agleger bemerft, und ift
 faß über die Eade, yor mebreren Sabren in Den tbcol. Onnalen bon Neuem bewiefen morden. Der jelige $\mathfrak{F a}$ : ber bagegen, der Die jogerannten "naturlideen Eers tlarungen" zuerft redt in (Gang bringen balf, mad)t in f. Beobadtungen úber ben Drient $\mathfrak{E b}$. II. ©. 482. folgende Semerfuny barúber: ©z ift ganz ges míß, das der Matriard Niemand glauben maden mollte, Dás der Beder wirflid ein Werffeug mare, worauş man meiffayen ober mabrjagen fisnnc. Eollte er nidt das

Durd baber zu berfteben geben mollen，dafer
 len Sade jebezmal ciner gemiffen Duantitat Wein zu verdanfen babe？＂－！！！－

Sn ber $\mathfrak{T b a t}$ cine feine $\mathfrak{n a t u ̊ r l i d e ~ E x f l a ̊ r u n g ! ~ - ~}$ $\mathrm{Um}_{\mathrm{m}}$ ben $\mathfrak{A l t b a t e r}$ von Dem $\mathfrak{B o r m u r f}$ Der $\mathfrak{B a b r f a g u n g z ̇ s}$ fünfte zu retten，madyt ifn biefe natúrlide Erflárung mebr ober meniger zu einem－§runfenbolo，ber Dann erf Ropf und Divinationesfraft zeigt，mann er cine（obne 3weifel nambafte）Quantitat WBein $^{3} 4$ fid genommen bat．

Bon Der Beder＝Sdalen＝und Taffen＝がBars fagerei，mobin bejonderz das beliebte wabriagen
 Bibliothef eigendz nod cinmal ausfúbrlider gebanoelt werben．
 ob man gleid weif，da $\tilde{\beta}$ der vermennte Gegenftand nidt mirtlid if，wie 子．B．Menge von Dem Gemablde Der Saul ber Pperipatetifer（mich beudht von Correggio）fagt： Daf，wenn man die Figuren lange anjebe，fie zu gcher fdienen u．D．g．＂
＂Betrug ber Sinne ift，wenn，fo bald man weif，wie ez mit Dem ©̧egenftanbe befdaffen ift，aud Der Sdein jogleid aufbort．Dergleidjen find 子． $\mathfrak{B}$ ．Die magifぁen ober $\mathfrak{Z a j d e n i p i e l e r f u ̈ n f t e ~ y o n ~ a l l e r l e i ~} \mathfrak{A r t}$ ．＂
＂Bezauberung（fascinatio）ift in sinem fonft ges funden ©Semúthzzuftande ein Blendmerf Der ©inne，bon dem man fagt，dafeznidytmit natúrliden Dins
gen zugebe, weil dab lutheil, dafe ein Chegenftand -ber eine Befdaffenbeit beffelben fey, bei barauf ver: mander $\mathfrak{A l t e n t i o n}$ mit bem Urtbeil bafe er nidut ober anderéfey, unmiderfteblid wedjelt, der Einnalfo fid felbf zu wideripreden fdeint. Diefes Spiel mit Menfdien, daß fie ibren eigenen Ginnen nidt trauen, findet bornebmalid bei folden ftatt, bie burd Reibenfdaft ftart angezogen werben. Dem Berliebten, der (nad) Selvetiuß̉) feine Geliebte in ben $\mathfrak{A r m e n}$ einez $\mathfrak{U}$ (nderen fah, fonnte Diefe, die ez ibm \{d)ledtbin ableugnete, aub Diefem ©rumbe fagen: $\mathfrak{J} d$ Dir untreu? - Nein, $\mathfrak{I r e u}=$ lofer! Du liebft mid nidt mehr! Denn - ou glaubft mebr, mas du fiebft, alzz mag̀ id dir fage. - Man nannte vor $\mathcal{Q l t e r} 8$ bie armen unwiffenden Weiber, die fo etroas llebernaturlidees zu thun vermennten, Šexen, und nod in Diefem $\mathfrak{J a b r f u n d e r t ~ m a r ~ D e r ~ © ~ G l a u b e ~ b a r a n ~}$ nidt vollig auģgerottet. ©̧z faeint das ©sefúbl Der Fermunderung úber etwaz Unergortez babean fid felbit viel Anlodendez fúr ben Penfden,

 weil er Daburd zugleidy von bem ibm laftigen ©ebraud
 Der Unmifienteit fid) gleid zu maden, berleitet wird. "

Da bie bier túrglid entwidelten Begrife bei ben ©es genftanden ber 3. $\mathfrak{B}$. oft genug vortommen; fo ftebt Diefer furze Uugzug aus dem XIten $_{6}$. Der trefliden Rant'ifhen 2ntbropologic (S. $40: 42$ Der zm. Aubig.) bier gewif an feiner redten Stelle.

In ber 3auber $=$ und Seeren $=$ Fheriode maren befanntlid Qappen uno $\mathfrak{z l}$ lánder，mie manauž Dlauż Magnuz de Gentil．septentr．，Romae 1555．，SJoftrom＇s Bej（b）r．b．Rappls，Beater＇z bez．Welt 2 c．weift，alz beribynte ふauberer befannt und ezz murben burds：ganz Europa Die feltjamfen Dinge von ibnen erfablt und ges glaubt．Şerr Mengen aub Şanau madt nunt fion Die
 Mengen Durd einen Freund von mix zu：Sanau，mebrere Sragen über den alten lapplåndijaen ふauberglaubea úbers geben lafen，bie diefer audh mit freundider Bereitwils ligfeit an Srt und ©telle ju berúdifichtigen exflart bat． Die Untworten follen ben Refern nach Bollenoung ber $^{\text {n }}$ Reife im zrociten $\mathfrak{Z b e i l e}$ mitgetbeilt werben．

Reidbardt fagt irgenbwo in f．Beitragen，daf er von R．Scotz Discovery of Witcheraft cine Deutide $\mathfrak{H e b e r f e s u n g}$ verfertigt babe，：weldhe er
 Scotz edrift if aud baburd biforifa merfmardig， dás Jatob I．feine Sémonologic bagegen berauz gab， und зum Berweije，DaÉ ©゙r red）t bube，Scotż verdienft： vulleż Budb－verbrennen lies．
$\mathfrak{W e r}$ if mol $\mathfrak{B}$ f．yon dem folgenden $\mathfrak{B u}$（t）：Thea－ trum europaeum de Veneficis bafz iftion Teuffelzgefpenfo，Jauberern undt ©ifftbereis tern 2c． $2 \mathfrak{B}$ ．Sranffurt a．M．1586．Fol．Shat man nod melyere 彐uøgaben als dic von Dem genannten

Sahre yon Diefer Gdrift? Uno no úberall findet man etman nabere literarif(be Nadridten Davon?

Daß $\mathfrak{Z h o m a f u ̄ ~}$ und Demfelben in Deutioland ein Ende gemadt bat, if befannt.

2ber meniger befannt if'zz, und jelbit Tennemann fagt in f. Gejobidte der Mbilofophie $\mathfrak{Z h}$. XI. Daven nidtzz, fo auşfúbrlid nuch fonft bort von §bomafuz gehandelt ift, Daf er nod im $\mathfrak{F a b r e} 1698$, ba igm Das Fieferat uber einen Serenprocếs úbertragen worden
 den - zum Tode berurtheilte. Diefer Procé mar'z̨, Durd ben er plosglid zu befferen Cinindaten ge= langte. Einer feiner Eollegen madte ibm einige Ein= wúrfe gegen feine Deciiñonen, bie er alz ein vorurtbeiles: freier Ropf weiter verfolgte. Bald brang er Durd) Daß Dunfel ber 3eit Durd, und nun füblte er fīd innerlid berufen, mit Der ganzen ßraft jeinez छbeiftez Den blutigen Unfinn der Şexerei und Dez Sjexenproceffezz zu befimpfen.
$\mathfrak{I n}$ Dem folgenben $z^{2}$ eiten $\mathfrak{Z}$ beile merben wir einen Аив̉zug аив Diefem ⿹exenprocés, fo wie von Fbomafius'z भeferat barúber mittbeilen. Diejer Drocés verdient gemís bor tauitend anderen einer ums fándliden Grwibnung, Da diejez̉ gropen Manneĝ Ěr: leudtung badurd veranlaft morben ift, und er mithin welthiftorifd jegensereide PWirfungen zur Folge gebabt bat. Nur ein Mann, wie $\mathfrak{x b o m a l i t u}$, fonnte Dem Sexen: procés in Deutidland ein Ende maden. Jbn batte Die


Welden enteegliden Charafter bie Jauberfunft in ben ppiteren 3 eiten deş romifden Staatez angenommen batte, erifeyt man aus ben beionifden und driftliden © Carift: ftellern jener bunflen Beit. Sjier ein paar ©tellen aus © Dreifigitez ©apitel. Zauberfúnfe beż Maxen= tius wider ©onftantinen. " $\mathfrak{A}$ m Eende nad allen Untbatea verfiel ber Tyrann aud auf Bauberfúnfte. Bald liefer, magifde Befidtigungenanzuftellen, jdwangere Weiber auffidneiden, balo Durdfudte er bie EFingemeibe neu geborner 尺inder, bald jdladtete er £ómen und fellte gebeimnívoolle (zauberijde) Seremonien an, um Die Teufel (Dadmonen) zu citiren und Den Rrieg abs zumenden, benn burd Dergleidfen Wittel boffte er ben Sieg zu erlangen u. f. f." B. II. ©ilftez ©apitel. Fludt und Zauberfúnfte bezz \&iciniub. "Eons ftantin wollte aud) bem, ber eछ̉ nidt verbiente, Bers zeifung ertbeilen. £icinius aber fand von feiner $\mathfrak{B o z}=$ beit nidt $\mathfrak{a b}$, fonbern faritt viefmeyr zu nod argeren Unternebmungen. Er bejdiftigte fid nimnlid bon Neuem mit ben bojen Fúnften ber $\mathfrak{Z a u b e r e r , ~ u n d ~ f i n g ~}$ (Darauf geftukgt) wieder an zu trokgen u. f.m." Bergl. ©ap. L. und LI. B. III. ©. LVII. LXVI. 2c., dbn: lidjer Stellen auซ่ beffen §irdengefdidte *) bier nidt zu geventen.

[^133]\[

$$
\begin{aligned}
& \text { 子umerfen } \mathfrak{z} \mathfrak{b c i l} \text {. }
\end{aligned}
$$
\]

$\mathcal{E}_{z}$ ift mirflidy mafr，roaz $\mathfrak{G e a n} \mathfrak{P}$ aut cinmal fayt， Daf man oft beffer eine Nadirebe alz eine $\mathfrak{F o r r e b e}$
 mit grogen Schmierigleiten zu ampfen．Die frembe， ungemein reidfaltige Siteratur，bie ein ganz neues Stus Dium erfodert，bie Serbeifdaffung ber nothigen literari＝ fanen Silfàmittel 2c．，nod weit meft aber bie ganz verfdiedenen $\mathfrak{A n f i d t e n , ~ w e l d e ~ f i d ~ b e i ~ b e r ~ B e a r b e i : ~}$ tung diefer ©egenfánde barfelfen，maden bie Gade famierig．Bei feinem literarifajen Unternebmen viel： leidt batte id merfmúrbigere Erfabrungen madien ton： nen über weit auß einanber liegenbe Extreme in Der 3eit，und wie fie fid audy wieder munderbar berúbren． थUfen $\mathfrak{A l l e z}$ in ber $\mathfrak{3 a u b e r}=\mathfrak{B i b l i o t b e t}$ redt maden und彐Uen，ben verichiebenartigften Wúnjकen und Foberungen entipreden－ift an fide unmoglid，und wúrbe endlid Dabin fübren，daf man ez Reinem redt madte．Aber cinez ernfen wiffenfáaftidien Sinnez fid be： fleifigen，vor abipredenden Urtbeilen $\mathfrak{i d} \mathfrak{b} \mathfrak{u}=$ ten， $\mathfrak{R e n f o e n}$ uno 3 eiten forgfam unterfdeis Den und yor 彐llem，彐llez Menfdlide menfd） lid bebandeln：－Dief fann jeder Eejer fodern，
und bierin $\mathfrak{A l l}$ z zufrieden fuffllen, barnad frebe id, wie idhon diefer erfte $\mathfrak{T b e i l}$ bemeijen wirb.
$\mathfrak{N u n}$ mus id. nod eine $\mathfrak{B i t t e} \mathfrak{b i n j u}$ fúgen, in $\mathfrak{B e}=$ treff berer id wúnfden muß, daf fie nidt überfehen werde. Wenn Die 民efer ber 3auber = Bibliothef, natm= lid Diejenigen, melde fid für bie Gade literarifd in= terefiren, mit diefem erften $\mathfrak{z b e i l e}$ zufrieden find; jo bitte id fie biemit im Bemufteyn meiness reinen wifs fenjajaftliden Eiferz fúr bie \&iteratur und baซ Gtu: dium diefes faddz, dem idh mid nun cinmal mie
 lid, id reeis nidt, wie id am beften fage, gerwid: met, bingegeben, facrificirt babe, biz zur Eeridec: nung Des zweiten $\mathfrak{T b e i l e z}$ in ibren Sreijen $\mathfrak{S u b j c r i}$ benten barauf zu fammeln, und folde bem Serrn Berleger doer mir anzuzeigen, weldhe daß̉̉ Werf alsbann nod $u m$ Den Subjcriptionß̉preiê ergalten follen, da auf Dem W̧ege Dez Budjbandelż, bey Werfenbung diefezె Bandez, nur der £abenpreiz ftatt finden fann. Jda babe nod) lange in diefent erften $\mathfrak{z b e i l e}$ nidy geleifet, wasg id nad einer mir borjdmebenden $\mathfrak{U}$ bnoung, die id) nidgt gern alg Taxujdung, ober bloĝe vorúber gebende literarijde Begeifterung betradten modhte, bé fort gejegtem Studium vielleidt zu leiften im Etande
 menigftenz mit meinem Flei $\bar{\beta}^{\text {a }}$, mcinem guten Willen und mainer Unberorofenteit bei der faueren $\mathfrak{A r b e i t} \mathfrak{z u f r i e b e n}$ fand Dúften, ひber waz bilft Mllez, folange die Fortictang Dez $\mathfrak{F}$ erfz nidut verbúrgt ift? Zicfelbe fann nur burd eine bedeutende $\mathfrak{2 l n} \mathfrak{n a b l}$ bon ©ubjeribenten gefidhert werben. Wielleidg Dúrfte aud

Der $\mathfrak{B o r t h e i l e ~ b e r ~ S u b j c r i p t i o n ~ e r w i f n t ~ w e r b e n , ~ i n : ~}$ Dem der $\mathfrak{F e r r}$ Berleger den Gubjeriptionspreiz jo gering $\mathfrak{a l z}$ nur inmer méglid angejekt bat, und Der 民adens preiz bedeutend bodber ift. - Die folgenden Zbeile werben immer interçantere ©aden entbalten, wie id Denn aud bercite in Diefem §heile weit mebr geliefert babe, alz in Der Mntủnoigung verprotien ift. Shne ciniae $\mathfrak{B e r l e g e n b e i t ~ f a n n ~ i d ~ m e i n e n ~} \mathfrak{X e j e r n}$ dief $\mathfrak{B e z}:$ fpreden geben, Denn id weía, Dấ id Wort lalten fann.


> Kinde des erfen dibeites.
( Wei Feinem Werte if ein Megifer to hothig, ald bei Werten biefer Art. Der imeite sbeil mird ein volladindiges, wiffens faftild geordnetes @adsund Worts Regifter enthalten. Dann follen audh bie Drudverfeben bemerft meeden, welde fid Des fádern und correcten Druds ungeadtet, gleidmol eingefaliden baben. Sier bemerfe id) nur cinen an fid) unbedeutenben, aber den Eimn Dodt gánjlid verwirrenden Drudfebler, ndamlid ©. 189. mo fut adt 马uf bod gelefen werben mus oft fuf bod.)

## $\mathfrak{M a i n z}$,

gebruft bei florian supferberg.

# Bauber：－2ibliothet oder 

von Bauberei，Sheurgie und Mantif，＇ Bauberern；乌eren，und 乌erenproceffen，． Damonen，©゙efpenfern，und Geiftererfteinungen．
34:
－Beforberung einer reire gefaidtlidjen，von 彐berglauben．． und Unglauben．freien Beurtbeilung Diefer Gegenftánde．
－かロロ
Seorg Conrab．Sarft，


Omnibus aequa．

> Sweiter ©beil:
－以it かもbiloungen．

Mainj， 1821. Briflorian，givpferberg．


## Subjeribenten= シergeidní.

S. T.
Cpempl.
See. Sónigl. Sobeit, Rubewis, Grofberzog yon Seffem aubbei SRbeia 2c. $2 c$.2
©e. Sodfurtl. Durdlaudt, friedria Jofep b, fouverance عanbgraf yon Seffen s.与omburg ..... 2
Ee. Sodfuarfl. Surdlaudit, Ebrifian, lanbgraf von Seffen ..... 3
Ee. Sodfuirtl. Durdlaudt, © arl, lanbgraf vou spefen ..... 2
©e. Sodgraff. Erlaudt, auguf, regierenber Geaf yout Ctollberg s Drterberg ..... 1
Ee. Sodgraf. Erlaudit, Erni Cafimir, regierenber ©raf yon Yfenburg s Bubingen ..... 1
©e. Sodgedfl. Eriaudt, Jo feph, regiesenber Graf van פfers burg s Rectbol: ..... 1
Ge. Şadgrafl. Erlaudit, Seinxid ferbinand, regierender Eraf you פrenburgs \$hilipps = Eid ..... 1
©e. Sodigrafl. Erlaudt, grieberia, regietenber Eraf iu Eeiningens gefferburg in $^{\text {Ilbenfabt }}$ ..... 1
©e. Sodgrafl. Erlaudt, Ebrifian, Graf vont etollbergs Drtenberg ..... $t$
Sbro Soodgrafl. Erlaudut, bie frau Erafin vom Leinirigen, geborne greye yon Gruinberg Speibelbers ..... 1
 ..... 1

- Arnoldi, Dr. und Profeffor prim. Der Ebeologis ju Warburg ..... 1
- Mugufic gebrimer Regierungs = und (Confitotialtath, Dr.Der 2beologic und Profeffor in Bora1
- Baif, Jufikamtmann ju Mltenfabt. ..... 1
- Walbier, Direftor bes Sdulicminars m Raiferslautern ..... 1


## eprmpl．

Stert Bafting，jun．，ju Deftrid ..... 1
－Bauct，Profeffor zu Waias ..... 1
－Bauct und Raspe，ஜudyándler zu Nưrnbers ..... 1
－Saum，פfarter zu תriegsfelden ..... 1
－Saufd，Dr．WRedicinalrath in uinugen ..... 1
－Fidecter，Buabindier zu $\mathbb{E}$ 作u ..... 1
－Beier，Sotár ju 2ljei ..... 1
－Bertram，Sofrath ju Ecifenbeim ..... 1
Bibliotbet，నóniglid）s Baietifde，zu Bamberg ..... 1
－Bidmant，Pfarter ；Bifáfofbecim ..... ＇1
－Blatt，刃farter ju Sattenbeim ..... 1
－Blau，Buddoruder ；u Saiferslautera ..... 1
－Blum，Berwalter zu Beifenbeim ..... 1
－Brandenfein，y．，Rammerbert ；u Eltvill ..... 1
－Fraut，Sofbudbdubler zu Carlsrube ..... 1
－Fu由，Dr．med．¡u Jfantfurt ..... 1
 ..... 1
－Ealye，Budbdubler zu Prag ..... 1
－Eaftello，Confiforialrathz zutier ..... 1
－Elenens，Doctor fu firatifurt ..... 1
－Enoblod，Budbdublet zu eeipig ..... 1
－Eonrady，Pfarrer ju Derbeim ..... 1
 ..... 1
－Ereins，Pfarret ju Baumbolber ..... 1
－Ereu；er，Dr．，sebeimet Sofrath unt $\mathfrak{P r o f e f f o r ~ j u ~ S e i b e l b e r s ~}$ ..... 1
－Stome，Dr．，gebeimer Regierungsrath und．Profefor ber Staates und Cammeral：© ..... 1
－Darnmana，ケudbánder zu Billida ..... 3
－Dedent，Ganbidat $3 u$ Dppenbeim ..... 1
－Dumonts＠dauberg，Fucbbanblet fu Soln ..... 1
－Dummler，Buabinbler ju Berlia ..... 1
－Eididdot，Gebeimer Softatly und Profefor ju Jena ..... 1
－Ennemofer，Profefor ju Bona ..... 1
－Enslia，Buadbdnolet zu Berlin ..... 2
－Ernf，Budbándier zu Qucolinburg ..... 1
－Erida，Dr．and \＄rofefior ju 5alle ..... 1
－Euler，Dedaant und Pfarter ju Eltsille ..... 4
－Zebrer，Pfarrer zu Selbenbergen ..... 1
－马elfeder，ஒudbd́nbler ju શưrnberg ..... 1
－gind，פecdnangsrevifor ju Eiefen ..... 1
－Jind，Jafob，Profefor iu Mains ..... 1
－gind，Brofeflor ju Mains ..... 1

## Cempl.

Sert gifaer, \$farter zu wionjelfets ..... 1

- Zleifarer, Gerbarb, Budbadndier ju eeipjig ..... 1
 beim ..... 1
- griedleben, Doctor ju Srantifurt ..... 1
 ..... 1 ..... 1
gutfenwertber, frau von $r$; M Meifenbeim ..... 1
- EAREner, Notat ju Nainz ..... 1
- Gabide, Gebráder, Budbuandier ju Serliu ..... 1 ..... 1
- Eeyser, Bfarrer ju lord ..... 1 ..... 1
- Gldfer, Budbadndler iu Eotba
- Gldfer, Budbadndler iu Eotba ..... 1 ..... 1
- Golomann, Softammerfetretar ju Giefien
- Golomann, Softammerfetretar ju Giefien ..... 1 ..... 1
- Gibel, y., Sofrath ju Maind
- Gibel, y., Sofrath ju Maind ..... 1 ..... 1 ..... 1 ..... 1
- Grotefend, Meofeffor ju Branffurt
- Grotefend, Meofeffor ju Branffurt
- Grotefend, Meofeffor ju Branffurt
- Gruber, Dr. uad Profeffor ju Salle
- Gruber, Dr. uad Profeffor ju Salle ..... 1 ..... 1
- Eminner, Dr. juris ju Jrantifurt ..... 1
- Saas, Rarl Wilbelm, ju Linbbeim ..... 1
- Sanfemann, Sabinetsrath zu §Rarienborn ..... 1 ..... 1
- Sartmann, Budbándier ju عeipais
- Sartmann, Budbándier ju عeipais
1
1
- Seller, Privatgeleyeter ұu 刃amberg ..... 1
- Selmolt, Sofgeridtsrath gu Giefen ..... 1
- Sermes, Ergánjungbridter ju \{rier ..... 1
- Secrolb, junior, Sudbdánoler ju Samburs ..... 2 ..... 2
- Sert, E: J., iu granturt
- Sert, E: J., iu granturt
1
1
- Serrmann, wafferbau: Eontroleur iu Samau
- Serrmann, wafferbau: Eontroleur iu Samau ..... 1

1 buts yor ber Sjdbe
- Sertb,
1
- Seyer, ஒudbd́ndler ju çiefen ..... $-1$- Soffmann, amtstath zu Modfadt bei Șuibingen1
- Soffmana, Jufizaty ju gisoclbeim ..... 1
- 50 ofmann, Dberfeuce : Einnclamer iu Giefer ..... 1
- Sorf, Megierungsrath iu Eiefen ..... 1 ..... 1
- Sod, Dbetsjuftizaty zu Elmangen ..... 1
- Sodifacr, Buabdánoler ju Eoblens ..... 1
- Sunolofeia, y., gorfmeifer zu פierig ..... 1 ..... 1
- Jád, Bibliotbetar zu Famberg ..... 1
- Jáser, BudbánDlet ju granffurt ..... 2 ..... 2
- Jung, Spofraty ;usains. ..... 1 ..... 1- Jufi, Dri, euperintenbent und Profeffor ber \&beologieg Sisarburg1
 ..... 1
－$\Re a m p f$ ，Mofmeifer au Eiefen ..... 1
 ..... 1
－Æempf，Soflammer settetair zu Giefer ..... 1
－תern，Pfarter ju lindbeim ..... 1
－Reffelfadt，Graf yon，zu Maing ..... 1
－尺iefer，Wfarter ju Sedtobeim ..... 1
－Silian，Budbdabler ju peft ..... 1
－尺lein，Dr．und Prof．der æbeologie ju Jema ..... 1
－Slein，Profefor ju Eieficu ..... 1
－Slein，©dulditeftor ju Seibelberg ..... 1
－XICmm，Pratter w Mains ..... 1
 ..... 1
－תod，झadter ju 以arienborn ． ..... 1
－תrieger，Wudhadnder zu Marburg ..... 1
－®rufft，Pfarter zu ミsmannsbaufen ..... 1
－תrúll，Fudbander，fu lanbsbuth ..... 2
－ふuder，Mrdivarius ju Giefen ..... 1
 ..... 1
－ふubnidbl，sebeimer §irdenrath u．Profefior in Ciefen ..... 1
－Zebne，Bibliotbetar ju Mains ..... 1
－Zeonbardi，frevberr f．von，Grofbersoglid Sefiniaer Gebeimetrath und Gefandter zur Fundesperfammluns in granffurt ..... 1
Lefegefellidaft，iu Mrains ..... 1
 ..... 1
－Liebermann，geiflider Ratb und ఆuperiorim ©eminar zu Main； ..... 1
－Eindauer，જudbdabler ；Muindea ..... 1
－£if，תaufmanu ju granlfutt ..... 3
－QOd）mann，ants；Gefretar au Muffelobrim ..... 1
－Qdfieler，ßudbdroler ju ©tralfund ..... 1
－Magnus，Biefbrauer ju Coiçen ..... 1
－Wat biae，Mrofefor zu Jramffurt ..... 1
－刃attby，Wfarter und Sinipeftor ju Mizey ..... 1
－かeyct，I．F．yon，Eemator ju framfurt ..... 1
－Meyer，ju Naint ..... 1
－Reuth，Einnelmet ju Raiferslautern ..... 1
－刃iltenberger，Dedant und Piarrer ju תaiferslautern ..... 1
－以 olitot，¥rofefior ju．Sramfurt ..... 1
－æontas und weis，ছudbdinder in Megensbufs ..... 1
－æuller，Mondfat ；Bubingen ..... 1
 ..... 1
 ..... 1


## Epempi．

Spert Muiller，Micolaus，Mrofeffor finkain ..... 1
－Wíller，Wiarter ju Bintel
－ミaife，Dr．med．und Profefor an ছoru ..... 1
－Recef，Dr．med．in Sranffutt
1
1
－ఇeuburg，Dr．juris ju granfurt ..... 1
－शicolai，5udbdioler zu פerlia
－Pfaff，Obercinnebmer ju Giefen ..... 1
 ..... 1
－Preusden，y．，Dberappellationdshaty zu Darmitabt ..... 1
－Prinifel，Jelos Raplan Des §．R．Defer．Negiments ..... 1yon Rerpen ju 5Rains－Rapp，Dr．juris ju 厅ranffurt1
－2R\＆́，Profeffor ju．SRains ..... 1
－Se eibuit，greiberr．ven，ふónigl．Preufifaer landescoutsmiffarius auf unb gu Bilmsborf in Brofiogth．Sachfets2
－ $\operatorname{Vi}$ еиß，gebeimer Regierungstath und Sirdenratbsbireftor ..... 1
in Giefien ..... 1
－Sitter，Stcibert，Earl yon， $\mathfrak{y u}$ WBursbutg ..... 1
－Soffen，Pfarter iu Brentafel ..... 1
－Rottmann．Bírgermeifer zn Cimmern ..... 1
 ..... 1
－xutb，Segicrungstraty $\mathfrak{z u}$ Sanau
－xutb，Segicrungstraty $\mathfrak{z u}$ Sanau ..... 1 ..... 1
 ..... 1
－Ecipio，Raufmatar iu skannbeim ..... 1 ..... 1
 ..... 1
 ..... 1 ..... 1
－Oderer，¥farrer ju gutfeldycim ..... 1
－edmio，a．，Budbbdnder ；u．Jeua ..... 1
— Cぁjpler，Sofgeridutbrath ju Sodit ..... 1 ..... 1
－Cめd ..... 1
— Sdreiber，Wfarrer ar wreifenbeim ..... 1 ..... 1
— Sめreiner，Budbdabler ju Duifclborf ..... 2 ..... 2
－©ゅuli，Mrdivarius ju Giefen ..... 1
— Sおwart，Dr．，geb．Sirchenrath and Srofefior Der §beos1
logie ju Seibelbers．
landrath und Sobannitterritter，Seer auf æBildenag ..... 1
－Cぁwaribad，greibert Carl，アed yon，アonigl．Preuß．bei Coram
1
－Beuffert，şancet s Benfal sut 5naint ..... 1 ..... 1



Sert ©pringsfelo，ju Framifurt ..... 1
－Stabel，Budbdidler zu Butriburg ..... 1
－Starif，E．Fi，Dr．，furtlid Waldedt＇ider gebeiner legas tionŝrath $\mathfrak{u}$ Greanffut ..... 1
－Gtein，J．J．Jreibert y．，Dr．，Sammerbert，かegietuagbs prafibeut und mirtlider Gebcimerrath u Eicfen ..... 1
－©tephan，Dberpofis：Exfretar ju Coblems ..... 1
－Streder，Suftiamtmann ju Sidod ..... 1
－Sifabein，©．，ju firanturt ..... 1
 ..... 1
－Hbet，Matbídreiber ju Dorbcim ..... 1
 ..... 1
Univerfitdes s Bibliotbet ou Bona ..... 1
Univañtatts s Bibliotbet ju Salle ． ..... 1
－Unier，Budbdabler ju §dnigbberg ..... 3
－Hiener，Jufizamemana zu Dorbeim ..... 1
－Wenuingen，greibere Catl Sofeph yan，Erbsumb Masioratsbert $\mathfrak{3}$ E Eidtersbeim，Düren，MRaltbeferritter u．F．wo．1
－Wenningen，greibert P．yon，Gebeimertaty iu Speidets berg ..... 1
 ..... 1
－ $\mathfrak{F o l l b r e d t , ~ R a u f m a n n ~ j u ~ R u f f e l s b e i m ~}$ ..... 1
－ $\mathfrak{B}$ §mel，Profefor ju gitanlfurt ..... 1
－Wadler，Dr．，Confitorialrath unt Mrofefor ju Breblan ..... 1
－Wadsmutb，Profefior ju Salle ..... 1
－Waguer，Motdr ju Mieberolm ..... 1
－Werner，ছかdbjáuler ju §ilfit ..... 1
－Weitersbaufen，Dr．und Profeffor ju Giefen ..... 1
－Weisel，Pfarts 2djunlt ju．Seinden im Grokb．Seffen ..... 1
－Wiefenbutten，Dbrif ju Malluff ..... 1
－æindifamana，æebicinalrath，Dr．und Profefor ju Boun ..... 1
－Wirtb，Bucdoruder ju 以Rains ..... 1
－Wunderlid，शath ju Darmitabt ..... 1
－\＄úrotwein，ఖiarrer ；u Dberwalluff ..... 1
－Wyttenbad，אitter，Direftor und Fibliotbetar ；usties ..... 1
－Bimmer，Wfarter ju．W3orms ..... 7
－Simmermann，Sofprediger．\％u Darmatadt ..... 1

## IX

## $\boldsymbol{j} \mathfrak{n} \mathfrak{b} \boldsymbol{l}$

## © fite Mbtbeilung,

Fubfübrlide wiffenfdaftlide $\$$ abłanblungen entbaltent.
Son bem Sauberglauber, Det Magie, uno bet zaubertunf itr. Def alten und neuen wbelt.
©eite
 Der SRagic, unb ber Bauberturat bei ben alten, und neucn. Poltern, to wie you deffer bebingungem im memidididew ©eife.
3 weiter 2 fduitt. Fon ber Joce Bauberghubent


 DDer im Fuģuge enthaltenb.
 79

Jubalt der Pnevmatologia occulta.

 Beffroibrungen ber bdaifden Geifer, befonbers wed anjelf; Dafi Dicfer eadze und esuter you alletbant arteri geboriame soll, obme allen \&ufrubfy Cdiredenferung und eadien nos Den geffeliten Crapf feince befamobrer bringon nub jurid. Vafien muite. Rad Dem Prager Exemplar 1509 . . 108
Dritte Mbtbeilung,
Geite
 entbaltenen Seren : Wrocef s 2cten ..... 147
L. Sereciprococt ober શiclas $\mathfrak{P a d e n}$ todtter ;u Dorbcim ærtipridt  befombt 刃erfaiedene Эricf obne zurvien wobet, wirb ફom brautigen mieber absolviret, und pliglifid gefund. De anno 1710 D. 7. Julii bis D. 17, Julii 1724 ..... 157
11. Tuquiftions; Procef ; 2cten ber æargreth Duimleria botr Shumbletist aus Stronaç ..... 218
III. Das berbei geberte Seten s obet \$eufelsgefpenf ..... 232
IV: ©ibonia woa Tort ..... 246

Den Gefpenferglanben; 'Beridate bon mertwirdigen ©eifterserfdecinurgent; \{atneingen, Wrophegeibiungen, fombolifdenZraumen $\mathfrak{n}$. f: w. enthaltenb.

1. Wont ©eifikt, unb namentlid bom ©efpenfierglauben in alter und neuer Beit, iusbefonbere nad Den Xnfidten Der Sirdens
 thuteu251

 るeitalter , . . . . . . ... . .... . .... . 289




IV. Eipige; fettone \&eufels:Gefpenfev aus bem fitbenubuten - Jabrbunderts: Mas. Beitrag zur Ebarnitexifitung Dax Remfelss

Stire
 Sdriften aus bem fedsjebnten und fiebenuebnten Jabrbans bert uber ben Geipenferglauben. ञebf આucjügen Daraus, zur fort gefegten Sbaralterifirung Diefer beiben Sabrbunberte. ..... 320
VI. Fon fogenanaten Grideinungen nod lebenber \$erfonen, nebit einigen, es feg unentidicben, ob miritiden, ober cingebilbeten Beifpieleu yon bergleidjen Erfdeinungen aus alter und neuerer るeit. Mis ছeitres sur biberen ©ealens funbe ..... 336
VII. Beifpiel einet metimirtbigen Disinations s Sraft ..... 345
VIII. Gefpenfer s Oefadidte nebf beren natůrliden Grtlarung ..... 346
$\mathcal{F} \mathfrak{u} \mathfrak{n f t e} \mathfrak{A b t b e i l u n g , ~}$
bentmůrbige ©̛ef(didten, ©haralterjüge, श्थnetboten $2 c$. ausalten unb neuen Bùdern, Reifebe\{drreibungen, Wiffionbsberidten $\mathfrak{a}$. f. m. zur Charafterifirung bes 3auber $=$ undçefpenferglaubens enthaltenb.
Sorwort ..... 351
2. Sbriflide Mared ndidit bem ©deiterbaufen, morauf bet Eeidnam Mariae Renatae, ciner burds बdwerbt bingerids: teten Zauberia ben 21 ten Jun. A. 1749 aufer Det ©tabt WBirbburg verbrennet worben, an ein jablreid verfammeltes Wolf getban, und bernad aus gndbigfem Befegl einet boben Dbrigfeit in offentliden Drud gegeben yon P. Georgio Gaar. S. J. 4. ( $\mathfrak{F i r}$ 㱜burg in Der Spofbudbruderei.) . . 353
II. Die Sepen s §udue ..... 364
1II. Die beilige Wargaretha, ber \{eufel Feltis, und ber Loms barbe; ober munberbarlide ©eltfamititen zut gefdidtliden Beramfdaulidung bes Reufelss und Rauberglaubens in ber álteren cbrifliden Sorjeit ..... 376
IV. Eine Sellfeberin bei ben Montanifen. Mis Marallele zwifajen altem unb Reuem ..... 385
V. Ladaerlidfecten alketband. Xet jur Эeranfdaulidung Des Damonen : Engel ; Bauber s und Sperenglaubens in ber Worscit ..... 391
V1. Eine edaderlidfleit aus ber zweiten fadfte bes aditebinten Jabrbunberts; beer mertwitbige Bittidrift cince $\mathfrak{W e f f}$, §reufifacen Ebelmanns yom Jabr 1787, eine angeblide Besauberung betreffend ..... 402
VII. Cinjelte శึuge von unerbortem 2berglauben und anmenias lider Graufamitit aus bet Sexenproce $=$ Periode ..... 405
VIII. ©dreiber eines Eeiflidea yom Jabr 1731, einige merts murbige Simmetsjeider betreffend ..... 413
IX. Ein \$aat \$orte uber Die Astrologia judiciaria und das for  yon ber fogenaunter Ars Panlina ..... 415
X. D. Epener's thedlogifdes Febenten úber ben Casum, Einer, Die you ibrem Brafutigam ablafen mollen, weilen fie fids mit cinem anbern besfproden, welder fie ben seufel iu feyn vermutbet ..... 422
griscellen ..... 432

$\mathfrak{a}$ в̨fúbrlide wiffenfanftide abbandungen entbaltend.

II,

$\qquad$
$\mathfrak{F O H}$
Dem 3auberglauben, Der Magie, und ber 3aubertunf in ber alten und neuen $\mathfrak{F e l}$.
$\mathfrak{C} \mathfrak{r} \mathfrak{f} \mathfrak{e x} \mathfrak{A} \mathfrak{f} \boldsymbol{f} \mathfrak{n} \mathfrak{i t}$
Bom
Uripruing bes 3auberglaubens, ber Magie, und
ber 3aubertunf bei ben alten und neuen
$\mathfrak{B d}$ fern, fo wie von beffen Bedingungen im menfdliden cerift.
I.

Ser Menid bat von Natur fur Wabrbeit und $\mathfrak{F r}$ thum, Redtglauben und 2berglauben 2lnlagen, weil er zum Rampf geboren if, und nur burd freie felbffánDige ©infidt zur Erfenntní̂ Dezె Wabren, © Guten und Túdtigen gelangen tann. Leiber aber ges ' fattet er in Diefern Rampfe Dem $\mathfrak{F r t h}$ um und $\mathfrak{A b e r g l a u s ~}$ ben nur zu leidyt und oft Den Cieg úber Walrbeit und Hechtglauben. (s)leid einem bofen obeif beberrat in
taufiendfaden Geftalten und ©riddeinungen ber Iferglaube bie Sterbliden. ©cin $\mathfrak{l t}$ pprung, zugleid mit feinem CEinfluß auf alle Gemútlyzzuftande und £ebenżverzoeigs ungen, reidy bizz zum liriprung Deż Gejdledtaz, fo weit wir foldden gefdidtlidh nadjuupeifen im Etande find. Gen'z, dás er nad den veridicbenen 3sitaltern und $\mathfrak{B i t}$ : Dunģ̂fufen der $\mathfrak{B o l f e r}$ in melyr, ober minder abfdrecten: Der Geffalt, und abwed) jelno in fred, ree, oder bejdrant: terer Sorridaft erjdeint: - feine Madt if fu allen 3citen fo grop gerocien, daß dic Weifen unter allen SRationen und Simmelèftriden fetz darúber zu flagen llrjatie gefuiden baben und leider immerwabrend finden werden.
 eigentliden ©inn unermestid. Tabri ift'z in ber
 oft wirflid nidtz weniger alz leidte $\mathfrak{A u f y a b e}$, cin $\boldsymbol{u} \mathfrak{n}=$ trúglidesz princip ober einen bdberen Gefidtşpunft zur Cdeibung Dez Redtglaubenz und Dez ひber: glaubenz feft zu jetzen. Einer Wucherpflanze gleid,
 nen, windet fid) Der $\mathfrak{A b e r} \mathrm{g}_{\mathrm{g}}$ laube nidt felten um Den Redts: glauken, alio, Daf Beibe wie unzertrennlid in einander verfdlungen erfdeinen. ©bben fo fawer ift'z, Die Grenzen Der verfaicocnen Felder Dez $\mathfrak{A b c r s}$ glaubenz felbft genau. zu zieben, und úberall nod) un: auigelef't ift Die ※ufgnbe, nad) Deutlider Entroides lung und Beftimmung Deż Eingelnen bą̇ ©anje zu biftorifd)=plilofopbifder Rlarbeitzu erbeben.
$\mathfrak{N a m e n t l i d ) ~ z i e f t ~ f i d ) ~ i n ~ D i e ~ i n n e r f e n ~} \mathfrak{R i} u m e$ diefes Dunfelza, in Gebcimnía, Grauf und ©drefen ber

3auberglauben und bie 3auberfunft zurúd. Gin ©laube, Den wir ohne $\mathfrak{M u s ̃ n a b m e ~ b e i ~ a l l e n ~ B o l f e r n - ~}$ alter und neuer 3cit in bie ©umme ibrer Borftellungen und $\mathfrak{F c g r i f e}$ aufgenommen jeben ${ }^{*}$ ); eine $\mathfrak{R u} \boldsymbol{u} \mathfrak{f t}$, die fu allen 马eiten von den Meniben bebauptet, yon den Gerweibten geúbt, und von. Den Unyemeibten gefárdtet ward, und Die bei Den gebildetfen vorweltliden Yodfern Doer im clajiifd)en : Altertfum alz bon fo groper Bes beutungimmirfliden £eben erfdeint, Dáp wir folde mit beinab' allen Eebengzufanden barin innigit veridhlungen antrcfen.

Yermunbere fid) Niemand úber bicfe, für ben menfd= liden Etolz Demúthigende Eriducinung.

Die Steigung zum Mberglauben ift Durd Die inners ffe Natur bez Menfden bedingt, und ber Memid múfte ein Wefen yon ganz anderen beiftezanlagen und Gemútbzeigenf(iaften fenn, alz er ift, wenn
 und Menjdenąefdidide fánde, mobei, Da er fúr bie Wabrbeit beftimmt ift; und nidet fúr den Irug, inoce immer Daz mabr bleibt, was \&efiing fagt:

Die Wahrheit trígt ung nie -
$\mathfrak{W i r}$ funb'g่, bie uns betrigen

[^134]Wenn Sopbiften alter und neuer 3eit bas ganze O̧ebaube von bem, was̉ fie æeligion und Tugend nanns ten, blos auf bie finnliden Befúble von Furdt und Soffung in bem Menjben grúndeten; fo mar dief obne 3meifel eine ber bodjfen ©ccifteganlagen bez ฒeniden febr unmúrdige philofopgie.
$\mathfrak{W a z ̇}$ gleidmol if Dem Preniden eigentbúmlider, wab mifat fid mefr in alle feine Berfandezanfidten, Willensbeftimmungea und © Cemútysneigungen, alg Die Grfüble von furdtund 50 offung , bie Frieds ridh II., ber jene $\mathfrak{A n j i d t}$ mit Den Freidentern feiner $\mathfrak{Z}$ eit theilte, bie beiben Mdoer nennt, woourd bie memid)s lide $\mathfrak{M a j d i n e}$ in Bemegung gefegt merbe. Ȩz mirb, fo lang eş wienføen gibt, mabr bleiben, waş Эeremiaz
 cintrogiges und vergagtez Ding daz menfalide Serz; wer mag's ergrúnben? - Bemif ein Sprud bon tiefem ©inn", und ber zugleid über ben Uriprung,

 unleugbar - nobin immer wir unfere Blidie auf Dem Eroboden ridten, finben wir, baf fid bie $\mathfrak{B o l f e r}$ in Folge gewifier unglúclider, ober 仙recten $\mathfrak{b v o l l e r}$ Naturs creignifie $\mathfrak{N a t i o n a l}=\mathbb{S}$ ótter entweber felbft gefdaffen, oder folde fonft mober genommen baben, wie fie eben fúr ibr Slima, ibre phyfitalifden eder nationellen $3 u$ s ftånde, Bedúrfniffe 2c. paften. Die Borftellung ber $\mathfrak{A r t} \mathfrak{W e j e n}$ iff ftet mit Der Worftellung von Furdt oder

[^135]Soffnung *) verbunben; fan ifre Namen etimern gemeiniglid bei ben Foblfern an Unglúafofalle, an land: plagen und Werbeerungen, over an Srúlfóleiftungen, an Sdus und erfabrne શettung **). Sier ift ©ine, und zwar cine febr reidbaltige materielle Quelle Dez $\mathfrak{U b e r g l a u b e n s ! ~}$

Was ift ferner mefr in ben allgemeinften innes ren $\mathfrak{A n l a g e n ~}_{\text {ber menfaliden } \mathfrak{R a t u r} \text { begrúndet, }}$ alz wie $\mathfrak{A f f e f t e n}$ bon 3 uneigung uno
 gen mundervollen Eribeinungen bon Sympatbie und Antipathie Durd baz ganze Mniverfum fid bin ziebende und in gebeimer $\mathfrak{R a d}$ t berrfdende Gee fespon 2 ablyermandtfdaften, deren Unerllarlidez auf einer gemifien Stufe ber Cultur eben fowobl ben,

[^136]※berglauben erzeugt，alz zur $\mathfrak{B e r b r e i t u n g ~ u n d ~ \Re u z ̇ = ~}$ bilcung defflben facinbaren Etof gemibrt，indé dien emiye Naturgefess zugleid für bie wabre Magie eine
 anildten barbietet．

Dann－mas ift Dem Menján eigentbùmlider， alz Der Jang，Die ifm immer laftigen Sitrans fen der Gegenwart zu Durdbreden und in Die 3 иfunft zu fidauen，um fid folde nad eigener Sillt： fubt anzucignen und thatigen，igre Dunflen Crcig： niffe beberridenden einfluf Darauf felbit zu erlan＝ gen？－Eine unerfdópflide neue Quelle bez 彐bers glaubenz，namentlid aller $\mathfrak{Z r t e n}$ von Wabrijages reien，die man in ber alten und neuen Welt unter der Sategoric von Magie und 3auberei betradtete und in Sitaft Der Sauber＝תunft übte．

Enolid，waz if bei dem（Jemifa yon ©uróse und Rleinteit，Fraft und Sdwide，ふweifet： fudt und \＆eidtglaubigfeit，furz bei Dem allge： meinen ©̧efúbl yon $\mathfrak{A b b i n g i g l e i t , ~ d a e ̂ ~ d e n ~ M e n s ~}$ fden Durd）＇ż \＆eben begleitet：－maß ift ba natúrlider， alz Das Beftreben，bobere $\mathfrak{B c}$ en，fobalo er foldee abndet，一 und er abndet und glaubt fie，fo bald er fid） nur ber unterffen æhicrbeit zu entwinden anfíngt！－ in feine £eid．njafaften，Ylane und ©dicafalazzuftinde， 200 miglidt，binein zu zieben，um Durd）Dieje zu er： langen，oder meglide zu maden，bab er burd）eigente תraft，wic er fúblt，nidt erlangen，voer méglid） maden fann？
©o alagemein ber Seang bez menfaliden © ofiftez ift，felbftgatig in Natur und Gdidfal cingus
wirten, fo alfgemein dufert fida dief bier bezcidnete Streben im einjelnen Menjaen, io wie in der Men: faen = und $\mathfrak{F o z l f e r g e f d i d a t e , ~ u n d ~ b i e r ~ i f t i m ~ w e i t e n ~ © i e s ~}$ bict bee gberglaubenz Der nưdfe lirforung - naments
 alz Der Magie in.ber bsberen Bedeutung Dez $\mathfrak{W o r t z}$.
$\mathfrak{B e i}$ Diefent Sang abnbet Der Menfa in Den natúr: liden תisajten und wirfungen ber Dinge úberall fremben, ibm unbefannten unjidtharen Ginfluß̃; fameebt mit Dem innerliden Edauer, Der bod nidt obne Bergnúgen iff, und den auf niederer und bobberer Eulturftufe Das Dunfle und ©elbeiunifreide Dem ©emúty geroibrt, zuididen Natur und Ueber $=$ §atur gleidjam mitten inne; fiebt Wundervollez im Natúrliden, und Natúrlidez umgea febrt im Munderbollen, alio, baf felbit bei ber bodjfen individuellen Bildung Ģlaube und $\mathfrak{A b e r} \mathfrak{g l a u b e}$, Naturs finn und $\mathfrak{B u n d e r l i c b e}$ fich bei ibm oft jeltjam mit cinans Der zu vereinigen bermógen. -

Sier find menn mir bag phantafevermogen mit feinem leidh alle andere Ģemúthzfrdite uberfprin: genden Cinflut dazu nebmen, bie all gemeinen Ruels
 von Bernunft, Ginbildungzfraft, Reidenfanfs ten, $\mathfrak{A f f e f t e n}$ und $\mathfrak{N e}$ eigungen erfldren list zugleid) Die verfdicdenen $\mathfrak{A r t e n}$ Des $\mathfrak{M b e r g l a u b e n z}$, die im budftabliditen Cinn jo unermeflid find, dafáalle aud) nur zu nennen unmóglid if. Nad langem beipem §ampf fltcift Der eingelne Mrenfd biamsilen Die fdimpliden
 zez fid je Durd) Ertampfung ciner flaren felbiftindigen
ftinde, febr ưberrafdat merben Dúrfte, wein er zum erftenmale ein $\mathfrak{G}$ einiblde bon cinem Ropf $2 c$., ober aar fein eigenes̀ beftez̉ ganzez Selbft vor fid) erblictte. Db $\mathfrak{u}$ brigens biefe $\mathfrak{A j r i f a n e r ~ D i e ~ i b n e n ~ f o ~ f u ́ r d h t e r l i d e ~ E ̛ r f d e i = ~}$ nung als 3auberei betradteten, ftebt nidt ausbrúálid im Beridt, ift aber taum zu beezmeifleln!
 niedrigerer © ${ }^{\text {flturftufe, und mo ber 3auberei }}$ aubor $\mathfrak{a}$ (lid babei gedadt ift, ja mo Die $\mathfrak{B e r m e d s}$ felung von 3ciden und Sade blofund allein auf angenommener 3auberei berubt.

Bri den Samojeden, fo mie bei ben $\mathfrak{O f}=$ und $\mathfrak{B e f t j a c t e n ~ f t e t n ~ d i e ~ 3 x u b e r e r ~ i n ~ v o r z u ́ g l i d e e m ~ 彐 n j e h e n . ~}$ Cinmal tbeilte ein Mitylied von Pallaz Reifegepellidaft einem Samojebijden Jauberer einen \{diwarzen Sjansiduub mit und $\mathfrak{z o g}$ ibm folden an. Raum war er ibm ange= zogen, fo fab er feine $\mathfrak{J j a n d} \mathfrak{f t a r r} \mathfrak{a n}$, fing ant $\boldsymbol{j u}_{\text {gittern, }}$ bald brauf laut aufzuidreien, endid) fid) wie unjunig auf Dem Boden berum zu miljen, indem er bebauptete, Serr §allas babe ibm feine Sand burd 3aus berei in - cine Bdrentage verwandelt. Da er feine Fand fúr eine wirflide Badentage bielt, fo unterftand er fid nidt, folde mit ber anceren Sand zu
 burd) jein Juftand bolliy troftloz ward. Er jaúttelte in Einem fort mit ber grdêten Эerzmeiflung Die verzaus berte Sand, und jdrie, tobte und múthete fo lange fort ${ }_{2}$ bis man ibn mit Gewalt ergrif, feft biclt und-Die unglúdilide $\mathfrak{B a t r e n t a g e ~ w e g ~} \mathfrak{n a l m} \mathrm{m}^{*}$ ).

[^137]Diefe briben Beippiele reiden bin，um ben obigen Sas jomobl zu erláatern，alż zu bctatigen．

## III．

$\mathfrak{J n z m i j} \boldsymbol{\alpha}^{2}$ ，wenn immer im Menjaen bie $\mathfrak{A n l a g e}$
 einen Geite Durd bie Beroalt，melde Mbyantalie， $\mathfrak{A} f$ feften und £cibenfdaften úber ifn auxuben，auf ber anderen Geite Durd bie ©dranfen feiner Grfenntnif und fainer $\mathfrak{W i r f u n g ̧ f a b i g f e i t ~ i m ~ W i b e r i p r u d ~ m i t ~ b e m ~ \{ r i e b , ~ D a z ~}$ Bejdrantiende zu Durdjbredjen，alż auż bem Wejen deż Menjden berbor gebend begeidnet ift：fo erflairt fith bierauz̉ gleidnnol immer nody nidt binlanglid）－medcr Die $\mathfrak{t l l}$ gemeinheit gerade＂Der＂Gbeen und＂Der＂ Sólferannabmen，melde der legste（Grundindallez かedtgiglaubenz und allez ひberglaubenzz，nod Die unbegreiflide ©erwalt，welde namentlid）der 3aus berglaube nad feinen verjdicdenen $\mathfrak{U r t e n}$ ，Modififatios nen und $\mathfrak{A u s b}$ ildungen，zu allen 3eiten，von ber unter： ften Stufe Der Cultur biz zur boditen $\mathfrak{A u s b b i l d u n g ~ m i o ~}$ Berfeinerung，auggeủbt bat．

Sier bingen die realfen， $\mathfrak{b d}$ dfen und lidteften
 mit Den finferfen $\mathfrak{A n n a b m e n d e z ~} \mathfrak{A b e r g l a u b e n s ~}$ fo genan zajammen，und getn fo ummerflid bie einen
 ift，obne Dic Grenzmarfen van æedtylauben und $\mathfrak{M b c r}=$ glauben，ヨernunft und Unvernunft，Wabrbeit uno $\mathfrak{T r u g}$ felber zu verrúafen，uno daz alz fid mideriprechend soer gar feindfelig cinander gegen úber febend zu bezcidinen，


Einbeit fo meit empor arbeiten werbe, ift eine nod unaufs gelóste $\mathfrak{A} u f g a b e$, bie man fid, wenn man auf Die eben anyefübrten Duellen beß Qberglaubens im Jnneren bes $\mathfrak{M e g}$ (den fiebt, nidt mit $\mathfrak{J a}$ ! zu beantworten getraut. Indeé ift er, da baż beffere Sprincip fiegen fola, beftimmt, fimpfend und teinen Rampf ideueno wenigftene darnad fu freben.

## II.

Nody berbient nad biefen allgemeinen $\mathfrak{A n b e u t u n g e n ~}$ ùber die Grundlagen Deż 彐̉berglaubens im menjafliden (Gemúth, eine ber interefantefen Euellen namentlid DCz $\mathfrak{S a u b e r}=\mathfrak{A b e r g l a u b e n b , ~ b a f ~ m i r ~ i b r e r ~ i m ~ E i n s ~}$ zelnen gedenten, theilz weil mir folde, wiemoth in Den berjdiebenartigften MRodififationen auf jeder Bits Dungêfufe antrefien, theild meil iie bie Madt ber Eins biloungefraft, weldie wir fo ehen alz eine ber ergies, bigften Duellen deé 2berglaubenz begeidmet baben, redt auffallend bemeif't.
 einer Sade mit ber Sade felber und an fid. EEine bdufig felbit in ber 23 iffenfdaft und Runft borfommende Erjdeinung, mo man ben $\mathfrak{B u d j f t a h e n}$ mit
 Form mit bem innerliden unvergángliden Wefen ver: wed) felt. थber Davon reben wir jeşt nidt, und cinige Beippiele in unmittelbarer $\mathfrak{B e z i e f u n g ~ a u f ~ u n f e r e n ~ S r o c f f , ~}$ werben ber Sadje die nótlige $\mathfrak{A n}$ (daaulidfeit geben.

3uerf folgende $\mathfrak{z b a t f a d e ~ a u z ~ b e r ~ n e u c f e n ~ 3 e i t : ~}$ gef(bid)te *)!

[^138]" In ©airo batte ber Mabler Migo, Mitglieb bes zurgyptijden $\mathfrak{J n f t i t u t z}$, Gelegenbeit, fik mit ber Raras vane auß Nubien befonnt zu machen. Der थ̂nfúbrer berfelben batte eine redt aufallenbe Nationalpbyfiognos mie; Figo entidlon fidy baber, ibn zu mablen, fonnte ifn aber nur burd vieles̉ Beld baju bewegen. Nach einer langen und beftmerliden Negociation fam er ends lid mit zcbn feiner Randểeute, Die ibm zur $\mathfrak{B e d e a f u n g ~}$ Dienen follten, und nur mit Múbe fonnte er fide ents fd)liefen, fie wieber weg zu fdiafen. Rigo mablte ibn in §ebenêgrōfe. Der शlubier jdien mit biefer Seidnung zufrieben: fo bald aber die Farben aufgetragen murben, fdrie er vor ©dreften laut auf. Jbn ju berubigen, war foledterDinge ummoglid. Er floh, nad Saufe und fagte Dort: DaE man ibm in ber Werffttte Dez frantioden Pablers feine $\mathfrak{A u g e n}$ uno Nafe und einen $\mathfrak{x b c i l}$ von feinem Rorper genommen batte. Einige $\mathfrak{T a g e}$ licrauf fübrte $\mathfrak{R i g o ~ e i n e n ~ a n d e r e n ~} \mathfrak{N u b i e r}$ in feine Werfftatte. Dicfer erfdradi úber Das̉ ©emablde nidt meniger, alz fein gemablter \&anbsimann, aud er cilte Davon und ergablte allen feinen £andsleuten, Daf or bei cinem $f$ rangofen cine Menge abgejdnittener $\mathfrak{G l}$ lics der und Gopfe gefeben babe. Man ladte ibn aus, wollte fidh von ber Gadje jedod genaucr unterridten. ©8 famen ifrer Gedz, aber $\mathfrak{A}$ If murben auf gleide $\mathfrak{W e i f e}$ bon Furdt und Sdredten ergrifen, und wares auf feine $\mathfrak{A r t}$ zum $\mathfrak{B l e i b e n}$ zu bemegen $\mathfrak{u}$. f. w.,"

Diefe Nubier waren feine Wilde. Aber fo fdmer fallt bei manden Eriddeinungen bie flare Gdreibung ven Subjeftivem und Sbjeftivem, $\mathfrak{s a}$ § Seber, aud wenn er auf bdyerer Biloungêfufe alz bicfe 2 frifincr
ftỉnde, febr überrafd)t werben Dúrfte, wein ei zum erftenmale ein $\mathfrak{G e}$ emalbl bon sinem Ropf $2 c$., ober aar
 übrigens diefe 2 fritaner bie itnen fo fúrdterlide errideis nung alz Jauberei betradteten, ftebt nidt ausbrúdlid im Beridt, ift aber taum zu bezmeifleln!

Nun nod) ein anderezz $\mathfrak{B e i p}$ iel bun Menjden auf niedrigerer ©ulturfufe, und mp Der 3auberei auborúflid) babei gedadt ift, ja mo Die Bermeds felung von 3 eiden und Sade blop und allein auf angenommener 3auberei berubt.

Bri ben Samojeden, fo wie bei ben $\operatorname{Oft}=$ und $\mathfrak{W e f t i a f e n ~ f t e b n ~ b i e ~} 3$ auberer in vorzúglideen $\mathfrak{A n j e b e n .}$ Cinmal theilte ein Mitylied wan pallaz Reifegepellidaft einem Samojedijden 3auberer einen jdimargen Syanof(hub mit und zog ibm folden an. Raum war er ibm ange: zogen, fo falf er feine Syand farr an, fing ant zu gittern, bald brauf laut aufzufdreien, enblid fidh mie unjinnig auf Dem Boben berum zu maljen, indem er behauptete, Serr Pallas babe ibm feine Sand ourd 3aus berei in - eine Barentaze vermandelt. Da er feine Gand fúr eine wirllide $\mathfrak{B a}$ arentage bielt, fo unterftand er fidf nidt, folde mit ber anteren Sano zu berùbren, un ben fatalen Şandjaub auszuziebn, wos burd) jein Zuftand volliy troftlog mard. Er jaúttelte in Cinem fort mit Der grospten Werzweiflung Die verzaus berte Shand, und jdrie, tobte und wúthete fo lange fort ${ }_{\text {. }}$ biz man ibn mit ©emalt ergrif, feft bielt und - Die unglúaflide Barentage meg nalym*).

[^139]Diepe bciben $\mathfrak{B e i f p i c l e}$ reiden bin，um ben obigen Sak joroobl zu erld̊utern，alż zu bcfátigen．

## III．

 zum भberylauben，wie au® bem ※્tlen folgt，auf Der cinen ©eite Durd bie Geroalt，melde Mbyantafie， $\mathfrak{A f f e f t e n}$ und $\mathfrak{E c i}$ benidaften úber iln ausủben，auf ber anderen ©eite Durd Die ©dranten peiner Grfenntnis und faner
 Befidrintende zu Durdjbreden，alż auş bem Wejen Deż Menjacn berbor gebend bezeidnet ift：fo erflảrt fich bierauš gleidnool inmer nod nidt binlanglid）－meder Die stugemeinbeit gerabe＂der＂Gbeen und＂Der＂ Wofferannabmen，melde der legte（arundindoalles Redtaglaubenz und allez ひberglaubenz，nod bie unbegreiflide © Semalt，welde namentlid ber 3au： berglaube nad jeinen verjdiedenen $\mathfrak{U r t e n}$ ，Mobififatios nen und $\mathfrak{A u s b}$ ildungen，zu allen 马aiten，von ber unters ften Stufe ber ©ultur biz zur bodifen ※us̃bildung und Berfeinerung，aubgeủbt bat．

Sier bingen Die realfien，bddften und lidteften Goeen der $\mathfrak{B c}$（nunft oder bez æedtzglaubenz， mit Den finfterfen $\mathfrak{A n n a b m e n d e s ~ 彐 b e r g l a u b e n s ~}$ fo genau zufammen，und gebn fo ummerflid die einen in Die anderen über，Daf die ©deidung oft febr jdwer if，obne Die Grenzmarfen van Medtylauben und 彐bers glauben，Эernunft und Unvernunft，Wabrbeit und $\mathfrak{T r u g}$ felber zu berrúafen，und daz alz fid miderfpredend sber gar feindjelig einander gegen úber fetbend zu bezcidinen，

gel entiprungen und ©̧inem ©tamm angetdriy anerten= nen múfien.

Diefer Yunft ift midtig. $\mathfrak{J d}$ will mid ndger erfluren.
 und aller $\mathfrak{J r t b u m}$ in ben menjdliden $\mathfrak{B o r f f e l l u n g e n ~ v o n ~}$ Uebernatur, Esebeimnís, Wunder = und Sauberfraft une überiinnliden Cinfluf überbaupt, find zulegt als ibrem gemeinfdaftliden boddfen Princip im Glauben an bobere, gute, oder bofe Wefen gegrúndet, womit der Dienid) die Grde, alle Elemente, bie ©effirne, bag gefammte llriverfum, fo weit feine $2 n j$ dauungen badon jedeàmal reiden, bebollfert. -

Diejen ©lauben aber finben wir, und zroar obne einige $\mathfrak{Z u} \mathfrak{n} n \mathfrak{n h m e}$, in ber alten foroobl, alz neuen welt bei allen Bolfern, borauz gefegt, baf fie fid nidy mebr wie ber feuerldndex, doer ber Pajderag, ber in ber Sprachaus̈biloung felbft nod nidt úber biefen bumpfen, ewig von ibm mieberboblten laut binaus ges tommen if, auf ber allerunterften Stufe ber ©ultur befinden.
$\mathfrak{W a}$ Bā ibm zum ©frunbe liegt, if bie buntel geabndete, ober flater erfannte, allgemeine, daz ©efdiledt yom Wbierreid unterfdeibenbe © attung $=$ Joce:
"Daf bie fidtbare Rorpermelt mit einer unfidtbaren guten ober bsjen Geiftermeltn in einer folden Werbinoung ftebe, Daf́ jene ben Gins mirfungen son Diefer unterworfen iff.

Wie die guten Geifter, fie mogen in ben berfdies benen $\mathfrak{B o l f c}=\mathfrak{W y}$ thologieen nun beisen ober mobnen, wie, over wo fie mollen - wie die guten Eleifter, fo

Tónnen aud die bojen (seifter, beifen und mobnen aud fie, wie und wo fie wollen, auf die Erbe fommen; mie jene, fo baben aud diefe Einfuf namentlid auf Die Menidien, und tonnen in und Durd Menjaen, es jey zu ibrem Beften, oder zu ibrem Berberken wirten.

Diefe $\mathfrak{Z n n a b m e n , ~ m e l d e ~ w i r ~ a u f ~ d e m ~ C t a n d p u n f t . ~}$ unjerer jegigen intellectuellen Gultur entweber alz $\mathfrak{A b e r}$ glauben berwerfen, ober in unferen Syftemen als Dogs men aufitellen *): - Diefe ※nnabmen finden wir bei allen Wolfern, und in allen Beitaltern, und in alleit Welttbeiket, bie guten oder bofen $\mathfrak{R}$ adte moden num fo ober fo von ben verjdiebenen Todferjdaften genannt, oder fo ober anbers von ignen alz wirlfam, und mit bem Menfden in Berúbrung febend gedadt merben.

Dieß andert nidtz in ber Cade. Der ©laube an fie ift ba, und úberall derielbe ©laube, zeige er
 im Dunfelften Aberglauben felbft fein Dajenn.

Rann es anders feyn? - - ©́z ift, mie'z gewobnnlid gefohieht, nidt genug zur Erfldrung biewon $z^{2}$ fagen, ba $\mathfrak{E}$ ber Glaube an unbefannte madtigere Wefen, an gebeime Naturlidfte $2 c$. fidh auf den Sang Des roben menfdliden Geiftez grúnde, etroab Uebers natúrlides u̇berall ba anjunebmen; wo er Urjade und $\mathfrak{S i r f u n g}$ nod nidt in ibrem natúrliden Sufammens bang entocatt babe.

[^140]Denn wobler úberall bie erfte Joce, bie erfte Bor: ausfegung Ginez Uebernarúrliden, bie diefen $\mathfrak{A n}=$ nabmen voraus gebn und ignen alz ilfrem Đrincip zum (3)runbe liegen?

9at! fu bes ©feiftes flủgeln wirb fo leidt Gein tórperlidfer flúgel fid geiellen.
Dud if ed Jebem eingeboren,
DaE fein Befúbl hinauf uno yorwarta bringt -
soetge.
 Diejer Эुólferglaube beweij't, Daß ber Menid auf feiner Ctufe feine $\mathfrak{A b f u n f t}$ verleugnen fann, daf fein inner: lidees Senn und £eben nidt im Mlatericllen, fondern im
 felbft jener $\mathfrak{A b e r g l a u b e ~ a u z ̇ ~ d e m ~ © e f u ́ b l ~ D e e ̈ ~ U n e n o l i d e n ~}$ bei ifm bervor gebt, befien Nfgnoung ifin auf jcber ©tufe Der Bilbung borjdmebt, wail ez in ifm ift und ign antreibt, etwaę zu fucken und an etwaę ju glauben, Dab̄, miemobl außer und uber feiner finnlidien $\mathfrak{A n}$ jadauung, ibm, wie er fúblt, bod felbit fúr fein wirflideç dußer: lideż \&cben unentbebrlid ift: -- Deşivesen fübrt Der Wilde alle ibm unerflirliden Naturerjdeinungen obne meiteres auf unmittelbare ©seifereinflúse zurúá. Dies if ibm fo naturrlid und geṭt fo woit, baf der Renid jdon febr in ber Sultur vorgefdritten jeyn muf, um den natürlidjen Urfaden Der Erjdeinungen nathju: forfden. Nod jest miro, wie ©ampe's $\mathcal{F r c i t a g}$ im $\mathfrak{R o b i n f o n , ~ j e b e r ~ W i l d e , ~ w e n n ~ e r ~ f e i n e ~ S ̧ a n d ~ i n ~ e i n e n ~}$ ficbenden Kopf flecit, eber Gexifter : und Zaubermirfung Darin vermuthen, alzz úber die natúrlide Urjade feinez̉


Diefer aftemeine $\mathfrak{B o l f e r g l a}$ abe nun an bobere gute und bdfe Wefen if die ©rundlage wie allez Redtglaubens und Mberglaubenz an fid），fo inbbefondere dés－Sauberglaubenb．

Um Dieß anjdaulid zu maden，und meil bie \＆eifers und $\operatorname{Damonentebreder~verfdiedenen~Nationen~}$ und 3citalter ber Mittelpunft yom 3aubers glauben und ber Magie ift，um ben find 彐lles berum brebt，múffen mir nod etwag ausfübrlider bies bei vermeilen．

## IV．

Daf ber Blaube an guts und bdife Beifter （Dámonen）und ibrent thatigen Einfluf auf Die Erbe，in ber ganzen alten $\mathfrak{B r}$ elt berridender ＂Bolferglaube，und mit dem 3auberglaubea innigit berfloditen war＂，if 体on dfters＊）bemerft， und auch von mir in ber Damonomagie ausfubrlid nadigewiefen morben＊＊）．

Ege ift，wie Tiedemann in ber eben angefubrten Sreizfdrift gezeigt bat，nad atten auperen biftoris fden Merfmalen fo gut ald aubgemadt，daf der 3auberglauben bom Drient nad ©uropa if
＊）Jad will bier nur awei son ben neucfen ©dxiftellern nennen： §iedemann：Disputatio de quaestione，quae fuerit artium magicarum origo，quomodo illae ab Asiae populis ad Graecos propagatae sint etc．Marp．1787．Wadぁmutb：Mtbenåum， in der oben N．I．bereitz angifübrten Mbbandiung．
＊＊）Eich．Die weltbiforifac Parallele twifden dem Bauberglauben im jeidentbum，und Dem zaubers
 ©．309－368．§b．I1．©．316－346．
verpflanzt worben, namlid in gewifien befimm= ten Gormen und infofern er nidt úberbaupt und an fich Dem menfoliden ©oift eigen ift.

Ezz ift ferner gemis - if yon ber Mubbiloung und Eefdidte beb , Jauberglaubenz und ber 3auberci als einer $\mathfrak{F u n f}$, ober von Ragie in boberer $\mathfrak{B e}$ deutung Dez $\mathfrak{B o r t z}$ Die Rede; fo beus tet. Ulles vorzugazmeife auf Sjodafien unb bie oft = fúbliden $\mathfrak{p r o v i n g e n ~ b i e f e z ~ © ゙ r b t h e i l z ~ b i n . ~}$

Jd will über biefe beiden biftorifden \{bats faden bagjenige, maz mefentlid) in Diefen $\mathfrak{M} u$ ffas gebort, bemerfen, mobei idj in Beziebung auf © riechen
 werbe.

Die alteften Nadridten vom 3aubermepen, movon fid auß ber Urwelt ©puren erbalten baben, geboren (mit $\mathfrak{Z u z ̇ n a b m e ~ y o n ~ \Re e g y p t e n , ~ b a ̨ ̨ ~ m a n ~ a l z ̇ z u ~ D i e f e m ~}$ Grbtbeil gebórig betradten tann) in bgefammt Mfien an. Die Búder Moje'z fennen fion mebrere beftimmte, lunftartig aubgebildete \#rten bun Saubereien, unb entbalten eben fo beftimmte ©efetse Dagegen *). Dafs felbe if ber Fall in Manu's indijaem Brfegbud, ber nad William Jonez **) ungefdgr breizegn bunbert Sabre vor ber ctriftliden 3citrednung lebte. Wir jagen nidtą bun den Socrfern und ibren Magiern. Aud in ben diteften © binefifden Denfmalen wird ber 3auberei alz einer 尺unf erwdjnt. Bei ben Chalddern und $\mathfrak{B a b y l o n i c r a}$ ift bie magifde effrologie und Wabrjagers

[^141]Sunft fo alt，als bie Gefdidfte biefer $\mathfrak{F o l t e r}$ ，bei den


Relren wir auş Oft ：Mittel＝und Borberafien mieder nad Sodaafien zurúd ；fo bůpt faon prometbeub， ber burd eigene ungemeffene $\mathfrak{D a}$ adt fid zur ©Stterwelt zu erbeben，oder menigftenz fich babon unabbangig zu maden frebte＊＊）；in Sodafien，am Rautafub．MRan fann naw ber mabren， unten in ber Note angcbeuteten Soee ber Sauberei grometbeus und Sifyphus als－Die faufte Der alten Welt betradten．Sn bie Nadbarjdaft vom $\boldsymbol{P a u f a \lceil u z ̈ ~ g e b o d r t ~ a u c h ~ b i e ~ v e r r u f e n e ~ u r w e l t l i d e ~ S a u b e r s - ~}$ Familie，yon ber im Somer und bei den fpaiteren grieळifぁen und romifめen Sdriftfellern fo oft die Rede if，Meetez，Safiphae，Eirce und Medea． Sier zeigt fidb bei Somer beutlid，Dã̂ Die Borftellung von menfalid＝úbernatúrlider ふauber s Sunft und 3auber＝Sraft（man merfe wobl－von menfdlids ủbernatúrlidjer 3．尺．und 3．R．！）nidt uriprúnglid curopaija und namentlid nidt griedifa ift．Biels
 ganze familie purdh einen idion in bem frúbeften griedis
 geleitet，augenfarinlidu um fie ber nationalen ©odtrer： fphare nabber zu bringen und ibre Зauber：§ánfte nad griedifder ©̛odtterlebre Daber fommen zu lafen．Eirce，

[^142]felbft eine ©Sottin, ift Sdumefter bez Meetez, Beibe Sinder bez Selioz und ber Perfe ober Perfeis, Sodter bes Sfeanoz *). Sbre Snuber = Runft ift auch
 bin, daf fie, um ibre PRetamorpbojen zu Stande zu bringen, zuvor $\phi \alpha \rho \mu \alpha \alpha \alpha$ $\lambda v \gamma \rho \alpha$ (Od. X. 236. vergl. Spind. Pyth. IV. 415.) mijकen, und die Griedfen mit ber:3auberrutlye (238.) berúbren muf. ©elbft ber jpater fo charafteriftifac 3auberauzbruat Se $\lambda$ yect fommt nod in feiner bem 3auber Diefer 2rt eigentbúmlidjen Bebeutung bor 291. 318. 326., aud bat fie nod nidt bie nadber úbliden 3auber: Gormeln. Sbren 3auber ju binbern - eine im fpateren Grieden: und Fidmertbum fo weit berbreitete, und mit bem Wadjatbum ber Зauberfunft zugleid ausz: gebilbete Renntnif - fino nidt MRenfoen, fonbern ift unmittelbar ein ©Sott belyúlfid, ; Sermezs fennt bab Sraut $\mu \tilde{\omega} \lambda v$ (305.); Wienfden fónnen biéf nurfdmer beraugziebn -
$$
\text { అعо८ } \delta \varepsilon \tau \varepsilon \pi \alpha \nu \tau \alpha \text { סvvavzal! }
$$

Man verftele Diés redht. Diefer ipdteren $\mathcal{A} u 8$ B. bildung ber 3auberci in ©riedenland ungeadtet, 一 ndmlid als einer augildndifden, yon Mfien berủber gefommenen Runft, Dic nad Unablángigfeit von Den oberen eandesgottern ftrebte, und bon bie: fen beğmegen gebaft mar! - batte, mie fobon aus Sefind erbellt, ber diteft $\mathfrak{B o l f e r g l a u b e ~ b e i ~ G r i e d e n ~}$

[^143]und Rosmern bereitz fein Unterreid und peins guten und bofen (unterirbifden) ©dtter unb Damonen, und gemis mitbin aud, wie ber Wölferglaube aller anberen Nationen, feinenurfprúng: liden 3auberglauben. Er bilbete fich burd Den ppateren ©influs bes Drientz barauf nur funfoges mafer und namentlid alfo aus, baf fid bie alten nationalen' Borftllungen bon ben unterirbifden ©sottern nad ben neuen, afiatifdsmagifden Gbeen und in bem Praaje geftalteten, alz Die $3 \mathfrak{a} u b e r f u n f t$ felbft immer mefr und mebr bei den Gorieden aubges bildet warb. Die alte, nationale Unterwelt marb in'z ©ebiet ber neuen Sauberei gezogen; an fie wurben Die Pittel und Beffrebungen Der 3auberfunft angefnuppt; bei ibren verberbenfdmangeren bunflen Sdiafialbs madten fudte man, was burd Die oberen -alten, guten - Eandez = © ofter nidt erlangt merber fonnte. Der befte Commentar find bier bie befannten Soraz's ifacn Worte:

Flectere si nequeo Superos Acheronta movebo.
Dic Unterwelt mar fdon vor ber Cinmomberung ber neuen afiatijden 3auber: Jocen bei den ©rieden wie überall ©sttern und Menfaen verbaft; (Şef. Theog. 743. 5omer II. 4. 157.) bier bauften \{dredts lide Ungebeuer; bier bie feindpeligen Gefdledter Der (Giganten, Sitanen 2c.; bier mar das̉ verbangnifvolle fingijá $\mathfrak{B a n f e r}$ u. f. w. Daber im \&ucan VI. 432: Ille supernis detestanda Deis noverat; baber Eredito, bie berúbmte Jibeflalijde Jauberin, grata Diis Erebi arcana Ditis operti etc. etc.

Daber find fetbet in ber fpateren griedifacn and rds mifón Sauber = Speriobe nidet eigentlid Die uriprůng: liden $\mathfrak{P a d}$ te ber Unterwelt, und namentlid nidst Pluto $2 c$. , Die Weifter und $\mathfrak{B e}$ (dúger ber neuen (aubldndifden) funft, fondern Sefate ifts; Diefe bereita im Sefiod úber alle Elemente madatige, in ber fpdteren Mintbologie aber erft in oie Unterwelt werfegste, und mit Selene, Cobne Sweifel meil die meiften Zauberfúnfte, Befdmodrungen, Dpfer 25 . bei Fradt fatt fanden!) Yrtemiz, Derfeplone $2 c$. , fo wie mit einem Sof=ভtaat bon Suunden, Sdlans gen, ©efpenftern und anderen fdrediliden phantas fieenmefen in Berbinoung gebradte Dunfle 3aubers Ronigin.

So viel bon ber alteften ©efaidite und ben eigens thúmliden Mpobifitationen bes Jauberglaubens bei Grieden und Romern nad ben Forfellungen beiber Wólfer von ibren $\mathfrak{L a n b e} \mathrm{g}_{\mathrm{g}} \mathrm{ttern}$ und namentlid von ibren unterirdíden © Ewalter, Daf bier nur bas $W_{3}$ ejentlidffe angedeutet merDen tonnte - bedarf teiner Erinnerung.

Weldie tiefe Wurzeln ber alte ©laube an bie llnter: welt in ©riedenland gejdlagen - bavon folgenbe Thatfade aus ber allerneueften ©ofedidate, welde unjere \&efer gewif mit Bergnúgen an biefer Stelle lejen merben. Dodwell erzihlt in peiner Ficife burch (Griedenland (verg1. Morgenblatt 1819. Num. 245.) DaE folgende:

griedifめen Zobten:Sammer zeidnnete, nabeten fid
 beldftigt f(dienen. Nady einigem Nabjinnen und Re= ratben baten fie mid fort zu gebn, weil fie ein midtigez © Sejadfte in ber 5 §dble zu verridten butten. Wie id) mid ibnen zu millfabren soeigerte, faimpften fie mid SJund und Ilnglaubiger. Gine ber Weiber ftellt fid) Darauf, inden bie andere binein ging, an ben Ģingang ber Sodble, auzs Furdt, .id módate mid eindrángen. Nath einigen Minuten begaben fid Beide ginmeg, mos bei fie mid auf meine © $\mathfrak{S f a b r}$ marnten, nidt in Das Gerodtbe zu geben. MRein griedifaper (alfo (briftlider!) Begleiter mennte, fie batten obne Smeifel leilige ober gottesbienflide ©sebriude beobadtet, ins dem diefe Sjoble von ben Moiren ober Sdides falbgottinnen bewobnt múrbe, und baß aud er um allez in Der Welt willen nidt binein gebn modtte. Wie id mid babin zu geben anjdiafte, bat er mid fnieend, Den furdtbaren ©dmeftern nidt $\mathfrak{Z r o g}$ zu bieten; Denn fider gendsen fie jeggt eben bon bem Mahle ober Dpfera Dag ibnen Die túrfijden Weiber gebradt båten. Эd fand in bem inneren (Gemad ber Sodble ein fleinez (Gafts mabl aub einer Sdale von Sonig, weiffen Mandeln und einem fleinen Ruchen beftebend; das Eanze war, nebft einem תoblengefáa, auf meldeem moblriedhenbe Sráuter einen angenebmen Duft burd bie Şble ver: breiteten, auf einem meiffen æudje georonet, Diefe Spfergabe ftand auf.einem fladjen Stein, melder uriprúnglid mobl cin $\mathfrak{A l t a r}$ geroefen fern modte, auf weldem in ber Borzeit ben unterirbifden Wadten Tobten s Dyfer bargebradt murben u. f. m.n

## 24

 rallelen Ctoff barbietet，wenn man base babei berúde fidtrigt，was wir oben nadigemie en baben，namlid mie Die 2fiatifde $\mathfrak{Z a u b e r}=$ Sunft mit bem alten natios
 © ©riedenland amalgamirt wurbe．
$\mathfrak{B i z}$ zu biefem \｛̌age alfo bat fid Diefer，für bas griedifde und rómíd，ふauberwefen fo midiage $\mathfrak{B o l f g s}$ glaube in diefem Rande fogar bei Mrubamedanern und ©briften erbalten！－Seer Dodwell gab，mit geringer ©（bonung beffien，was̉ Mnderen beilig ift，ben
 mege marb daç Tbier Galsftarrig，f币lug aub，überwarf fíd，zerbradi bie Camera obscura De\＆Englánoerz 2c．， waş fein griedif円er Fübrer bem 3orn ber úber fein
 そllfo，wie gefagt，bei Ehriften und Tưrfen nod jeßt biefelbe furdit yor ben unterirbifden ©ermalten！－

## V．

Bliden wir bon ben ©rieden unb Momern wieder in ben Drient zurúd；fo finben mir in ber alten Welt ba ben ©lauben an gute und bdje © Senalten，（ ©Sots ter，Sherden，DAmonen aller $\mathfrak{A r t} 2 c$ ．）und den damit uberall berfnúpften Bauberglauben bei allen $\mathfrak{B d t f e r n}$－ Den \｛egyptern，Perfern，©baldern，Snbiern， Sponiziern，Fartgagern＊），Rananitern $x$ ．

[^144]und allen anberen berübmteren, ober minber berúbmten 9lationen.

Bei ben afiatifaen und afrifanifaen *) 彐otr ferfdaften - wenigftens bei den bei $\mathfrak{B r i t e m}$ meifen berfelben!- Ionnte ber 3auberglaube mit ben \&ande B gottern in teinen Wiberfprud geratben, ndmlid alฮ̃


Der Eultuß Der eben genannten Nationen beftand, wie fid wol nod jo giemlid biftorifd nadweifen liefe, in cinem aubgearteten Sterneund feuerdienft, **)

Şenbrid's Carthago, s. Carthaginensium respublica ( frantif. a. D. D. 1064.) wo man uber bie Meligibn beiber $\mathfrak{F o l f f e r ~ d a s ~}$ WBefentlide gefammelt findet. Die neuefte ভdrift baribet, if Die bon æúnter, fieb. Die folg. Note.
 ©eytben, Eermanen, © laven, Eelten, Gallier ze.
 Sbe Dimonens unb Bauberglauben war nad ben Dúrftigell গadi: sidten, welde wir bavon befigen, ungefdor berfelbe, ben wir nod jest bei allen Sodtern antreffen, bie mit ibuen aui gleider © nidt wenigfens yon Den alten Einwobnern Britaniens mibr wiffen, zwifden benen und Dem Drient gewig Ecine Berubbrung fatt gefunden batte, und yon welden P linius (H.N. XXX.1.) gleidmol fagt: Britannia hodieque attonite eam (Magiam) celebrat tantis caeremoniis, ut dedisse Persis videri possit. XBenigfens bie allgemeinbeit Des Zauberglaubins bei allen $\mathfrak{B o l f e r}$ und in alleu \$3elttbeilen mird aud bies burd) bewiefen! - angemerft verbient jedod bier nod in werben, daf bie ©laven wie mar aus Selmond fiebt, aud ibren Sernes doat ©iarnes $\mathfrak{B o g}$ batten, D. b. ibren ídwars jen ober bofen Gott. alio aud bier Dualismus! ( $\mathfrak{B o g}$

 2asg. Sannoper und Reipic, 1703.) uab unten Num. VI., fo wie 24 fid. IL. Num, IV. Not. 3 ufd 4.
 reiden Edrift: Seligion ber §arthager. Soppenbagen, 1816. ( 5.1. ) Keloft Die Religion Der \$artbager uno Pigonicier

Der fid nur bei ben plerfern in feiner $\Re$ Reinbeit erbalters batte, und nad feiner mabren Sbee Dem diteften, úber Den ganzen ©rient berbreiteten $\mathfrak{O}$ ntellectual: ©yftemt angebjorte, womit, wiewobl in ben berfádiedenartigftert ©effaltungen, überall Der Dualisimu B verfnúpft mar.
$\mathfrak{W a b}$ alfo bei ©rieden und $\Re$ odmern in ifrem aus Mfien nad, Europa berpflanzten 3 auberwefen Die $\mu_{n t e r s}$ welt mar, bas maren bei ber bualiftijaen Weltans fidt ber orientalifden $\mathfrak{B o l f e r}$ 和aften bie urfprúngs lid bojen ©dtter ober feindieligen Gemalten in ibrem scotterbienft oder Cultub̄.

Sier alfo tonnte fid ber 3auberglaube obne Sinbers niffe und namentlid obne §ampf mit ben £anbegigottern als Runft, ja in Berbindung mit bem © doters bienft felbft und als integrirender æbeil babon alz - תunft auzbilben.
$\mathcal{Z} u$ per Der theoretifめen $\mathfrak{B o r f t e l l u n g ~ v o n ~ z w e i ~ m o r a s ~}$ lijá berfaiebenen of rundmefen fommt es biebei, bauptfádlid barauf an, ob ber Rampf ber feindjeligen Madte als nodimmer mit gleidem Erfolg fort Dauernd, und dabei cinfufreid auf Die Mens fden, ober, ob bazeine principmegralz fiegs reidund berrfaend gedadt wirb. Эenez, ndmlid ein fort baucrider gleider Rampf, menn aud beibe Sorincipe fide nidt an Madt ganz gleid fenn folts ten, ift baç Cllement, Die ádite © rundiage aller eigentliden fawargen 3auberfunft *). ©erabe diés

[^145]aber mar bie Scauptannabme in ber Theologie und Ross: mologie Der Perfer, Yegypter, Punier, fo wie in berfdiedenen Formen aller oben genannten Bolfer. $\mathfrak{A} \mathfrak{m} \mathfrak{a u}$ gebilbetfen tritt befanntlid) Die Sebre von ©sotters feindidaft und ©stter sPampfim 3 oroaftris̉ mus Gervor, wo in Drmuzd und $\mathfrak{A} \mathfrak{b r i m a n}$ bie beiden Ur: Worincipe fid feindfelig gegen über ftebn und fort bauerno cinander befdmpfen *). Daffelbe ift, miemobl nidt in ganz fo fdarf bejeidnetem סృegenfaze, aud in ber agyptijchen £ebre bon ©firiz, $\mathfrak{J i z}$ und $\mathfrak{Z y p h o n}$ Der Sall. Wolutommen bamit úberein frimmend if bas ©ds monen: ©yfem bei beiben $\mathfrak{B o l f e r n}$; bab gute, wie Das bofe Morincip - jedez bat feinen ifm gleiden Sof: Staat. Weniger befannt if ber Dualiżmu8 der Cbaldaer, Dod beridtet Plutard unz außborúdilid

[^146]To viel, fie batten gwei gute und gwei bofe *), und aukerbem nody mebrere - neutrale (im vordriftliden
 gebabt. - $\mathfrak{F m} \mathfrak{J n D i c i s ̄ m u b ̆ , ~ D e m ~ n i d t ~ m i n b e r ~ D a b ~}$
 wir ganze Sjeere bon guten uno bojen, fid eins ander beldmpfenden Ddmonen ober Dewb, und Dief nidt blof in Dem theologifden. Syftem, doer
 Tom. I. p. 133 seq. $\mathfrak{J n}$ Nom erídeint ber fpdtere ©baldaiss mus befonders ber divinatorifacen Magie ergeben, mic man aus Sacitus, Sueton sc. fiebt.
**) Dief if unleugbar, obgleid Der Dualismus in milderem formen darin eifacint, als im Warismus ober im reinen Zoroaftismus. Wber biftorifal unaufgeldf't if nod bic ※ufs gabe: ob die febre von der Emanation and verfídicbenca Principien oes Guten und Bffen von ben Perfiden SRagiern ju ben $\mathfrak{I n b i f}$ den Gymnofophiten verpflanjt, obet, ob fich Das indiface Syftem unabbdugig Dason aus, wilbet babe § - Das wreife fibciat fur jene annabme iu fpreden, wobei jebod nidt unbeadtet darf gelagen metoen, dáa auca für Die leţtere widtige Gruinde angefubrt werden tonnen, i. $\mathfrak{F}$.

 vergl. L'Ezour-Vedam, traduit de Sanscrit par un Brame Tom. I. Observations préliminaires pag. 3h. - nod 3u Zoroafter's eebjeiten viele indifije 2 Beife die Borafrijite Meligion angenommen baben. Hud foll uad 23 . Ioues Berfideruig Die झermanditidaft Der 3end : ©pradie mit Dem Eanserit ober ber altin indifaen Eprade io grof feyn, daf von jebn woirtern immer feds bis fieben Jndifa fenen u. f. f. vergl. Asiatick Researches Vol. II. (1790. 8.) pag. 43. seq. - Won geringerer $\mathfrak{B r}_{6}$ : Deutung if's, wern ammianus ฏarcellinus (Lib. XIII.) verfichert, Dás 3 ordafier mit Den Bramabnea Brlanntidafi gebabt babe. Denn was eriablen die 2lten uidt alles yon 3. und - von Jabien! DRan erinncts fid nur an bie fleinen QRiaiden yoi Drei Epanten, doer gar an die MRenidien, bie Feine Rapen baben, yoil denen $\mathfrak{A r r i a l l}$ - Exped. Alex. IV. 10. 23. V. 2. 3. 5. - डttabo ss. sriablen.
in ben Poefieen, in ben Sdaufpielen biefer $\mathfrak{F b}$ fler, wie z. $\mathfrak{B}$. in ber Gafontala, fondern in beren wirts lidem \&eben; eben fo bei den Bemobnern von $\mathfrak{B a b} y=$ lonien und ©baldaa (man fann Babylonien alz den nórbliden Tbeil, von Ebaldia, bem fübliden, unters (deciben) von benen Die Guben, nebft bem ©lauben an Magie und $\mathfrak{x b e} \mathfrak{r a g e}$, ibre Satangs und Damonen=®ebre mit nad ibrem Baterlande zurúd bradten.
 Exil namlith finden mir ben allgemeinen orientalis fden Damonens und 3auberglauben, melden Der fitrenge Miofaiamuę $\mathfrak{a b b r b u n d e r t e ~ v o n ~ f i t h ~ a b g e b a l t e n ~}$ batte, auch bei ben - Juben, wo er im Geift Dez perfifd =medifden Dualizmuz durd Die Satanb= goce als bebingt erfdeint, ba nad ben
 auf feine Weife angenommen merben tonnte, ohne bas ganze Jubentbum zu annibiliren. Der neue, mit-Der alten Theofratie, fo gut ez anging, verbundene © Claube fめlug tiefe Wurzeln im Greift Der Nation. Dies lebrt Die ganze fpatere © $\mathfrak{G}$ fididute Derfelben in Den berbor


Dena - wollen mir aufridtig fenn; fo múfien mir geftebn, daf der ©eifter= Damonen = und Sas
*) Eelbf siebemann, ben Riemand befauldigen mirb, bafe et Dell Einfuf der orientalifacu philojoplie ju bod ans fa)lage, leitet dod den slauben der $\mathfrak{J u d e n}$ an giagie und Sbeurgie yon ben Perferu und Egalddern und uas mentlid aus Den アotoaftifden Juftituten bet. ©. Defien Gecif dar ipefulativen Pbilojopbie 13. III. ©. 99. j. Conf verdient unter anoctela bier audi) nod bergliden ju wers

tangiglaube Jefu, ber Mpoftel, bes Neuen Teftas menta, ja Des gefammen Ur=Cbriftenthums bei Ratholifera und Sadetifern fein anberer mar und ift, alz ber bamalige allgemeine orientalijate $\mathfrak{B o l}$ : terglaube, wie er in's Эubenthum aufgenommen morden war, nur nad ber ideclleren Kendenz Deş neuen W3eltglaubenz modificirt, und ber 3auberliebe mie ber 3auberfunft ber 3eit fegens̊reid welthiftorijd entgegen mirfend burd Die Sebre, bafe ©briftus gefommen fey, dab அeid dez Satang und der Damonen $\mathfrak{z}^{\text {u }}$ zeriforen ${ }^{* *}$ ). $1 \mathfrak{J o b}$. III. 8.

Unter vielen anderen berweifen folgenbe neusteftaments lide Stellen dief unmideripredlid): Epbef. II. 2. VI. 11-13. 16. Mattb. IV. 1-8. VIII. 28-34. XIII. 24-30. 37-43. 2 Ror. IV. 4. Joh. VIII. 44. 1 Detr. V. 8. 9. $1 \mathfrak{F o b}$. III. 8. $\mathfrak{u}$. f. w. Um feiner zerftdrenden $\mathfrak{W i r f f a m f e i t ~ u n d ~ f i n e z ~ m a n n i d f a d e n ~} \mathcal{E} i n=$ flufee millen mirb Dae ©berbaupt ber bojen ©eiftermelt, Satan, im $\mathfrak{N}$. Keftament fogar ber $\mathfrak{F}$ úrf Diefer $\mathfrak{W e l t}$ genannt. Job. XII. 31. XIV. 30. XVI. 11. 2 Ror. IV. 4. -
©z if umponft aus biefen Stellen ben Teufel und feine Dadmonen wegzuertlaren. Eine foldhe Exegefe miro burd ben ganzen Weltglauben jener 3eit miberlegt. $W_{\text {Wenn }}$ die Stellen beisen follen, wie und was mir nun

[^147]mollen - warum verfand fie denn im ganzen Mltertbum fein Menfd alfo? Sind mir fluger
 wir Dúrfen Deşmegen jene ebrmúrbigen Sdriftfeller nidtz fagen lafen, was fie in ibrer 3eit nidt fagen meder wollten, nod fonnten.

Unmóglid fonnen mir bier tiefer in's Ginzelne gebn. Daber genug mit Diejen allgemeinen Umriffen yom Uriprung und Der $\mathfrak{M U g e m e i n b e i t ~ D e s ̧ ~ 3 a u b e r g l a u b e n e s ~ i n ~}$ Der alten WSelt! -

## VI.

Wie'z in ber alten Welt war bei cultivirten unb uncultivirten $\mathfrak{B d}$ dfern, fo ift'z nody jegt in unferer Welt und ©egenmart.

Mian moddte bielleidt jagen, ber Claube an eine gute uno bdje Damonen = Welt jey zugleid mit bem 及aus berglauben yon ber alten auf bie neue welt yererbt worden. elluin - wir finben denfelben und aberall Denfelben glauben in ber neuen $\mathfrak{F}$ elt; wir finden dens felben ©lauben aud bei Bolfern, Die ibn \{dmerlid auk Der alten $\mathfrak{B e l t}$ baben fonnen, 子. $\mathfrak{B}$. in $\mathfrak{A}$ merifa. Bers mundere man fid nidt úber Diefe Crjapeinung. "Wir baben yon ben Firaften und Wirfungen beffen, was wir (Seifter nemnen, fagt 2ode e ), úberall teine anbere Joeen, alz Diejenigen, welḑe wir auş Der Эbee unferess eigenen ©seiftez fdópfen, indem wir über bie Wits tungen unjerer Seele, fo weit unjere Selbftbeobadtungen

[^148]uns joldhe zu erfennen geben tannen, reflectiren. Dine 3weifel, fágrt Diefer Sdriftfeller fort, baben Die Beis fter, welde unjere Robrper bermognen, nur einen jebr niebrigen Rang; Daber ber ©flaube an bóbere und madds: tigere, beffere oder falimmere Geiftermejen und ibre Einmirfung auf Die Grbe Der menfaliden Geele febr. naturlid iff, " $\mathfrak{B e r g l}$ l. auferbem oben Num. III.

23ie wir in ben beiden gorber gebenden Paragrapben Den 3auberglauben bei ben midtigften $\mathfrak{F o f f e r n}$ in ber alten Welt nadjemiejen baben; fo joll'z zur Bervolls ftándigung Deż Gemáhldez oder ridtiger ber Ueberfidt, (als © $\mathfrak{C l}$ emablde bietet bic ©adje zu menig erbeiterlide Warthieen Dar!) in biejem Maragraphen mit ben $\mathfrak{B d}$ blern in der neuen Welt geideben. Wir wollen im tieffen Nord anfangen, und unter Mfrifaż glúbenber Sone endi: gen. Ueberall und úberall daffelbe! -

Wie allgemein Der Glaube an Den Einflus guter und bojer Geifter bei sen Gronlinbern ift, und wie fiag Die 3aubertunftibrer angefofen bieraufgruns Det, ficly man auê $\operatorname{Rranj}{ }^{\prime}$ ens und ©gede'g ßiffionēz gefdiduten. Den bodjfen Gott, Den Pirfiama (Den, der Da Droben!, denn fo viel beift dief Wort in ibrer (aprade) itn berebren fie nidyt, weil er, wie fie bes baupten, fo grof und gútig fè̀, bấ er weder erzúrnt, nod beftoden werden fonne. Defto mebr aber baben ibre $\mathfrak{A}$ ngefofen, ein Wort, Daṡ zugleid ibre Wriefter, Hergte, und privilegirten 3 auberer beDeutet, mit Den guten und bdjen ©eifern nieberer Oronung ju fdaffen, Deren mitmirtung iie zu ibren Drafeln, Sjeilmitteln und Зaubcrlámfen bedúrfen, roovon 尺ranz

in ber ©erónlảnbijáén © cifferlebre babei ©puren bon cinem in ber æbat fegr auģebilbeten ©

Nationale Эariationen abgerednet, berrfat ungefabt berfelbe Beifer = und Sauberglaube bei den Rappen,
 Sdrwedijden Rappland erbellt **).

Ungefabr bie námliden (seifter = und Sauberannabmen findet man auch auf Ramtfdatfa, mie man aus Stels ler, Fallaz, תrafdaninifom ***) u.f. m. erieft.

[^149]Ceben fo, mit ausermejentliden nationellen ©dat= tirungen, bei ben Oft $_{\text {: }}$ und Weftaden, Samojes ben und anderen $\mathfrak{B o l f e r}$ (daften Sibirienz*), Deren Scifter mit unter ziemlid forperlider $\mathfrak{U r t}$ find, efien, trinfen, um fid falagen, ja fogar - jळnupfen.

Wir verfetgen unz burd einen Bebanfenflug in ans
 Dedien in bie neue $\mathfrak{F}$ elt, nad Gannaba'z milden $\mathfrak{B a l s}$ Dungen, unter Mexifo und Weru's freundliden Stimmel, in $\mathfrak{A}$ iiens blůbende ©sefilde, nad) $\mathfrak{U}$ frifa'z glúbenden Candmúften, zu gànglid veridicbenen 3 odferfdaften, ©prachen, ©itten, \&ebenşmeifen - und úberall bafs felbe!
 $\mathfrak{B r}$ úder unter den Delamaren und $\mathfrak{J r o f e}$ en miffen wir, Dáp Dicfe uncultivirten Bólfer, wie bie Şuronen, Sllinefen und andere milbe norbamerifanifde Foblfers ftamme, an bas ©ajenn bon guten und bdjen (3)eis ftern nidt allein glauben, fondern aud beren Gins wirfungen auf die Menfden mit ibren Jaubers tbeorien, Зauber sfeilmitteln $2 c$. Fid in $\mathfrak{B e r}$ s bindung denfen.

Bei ben ©araiben ift der ©feifer = und Bauber: glaube redt eigentlid berridender Gemeinfinn, und

[^150]fie leben namentlid mit ibren Sauaggeiftern，bie fie 马es me＇en nennen und zu ibren $\mathfrak{J a u b e r}=$ Ránften brauden， gleidjam en Familie＊）．

Daß die Spanier in Mexifo und Weru ben 马aus ber：und ©Seifterglauben borfanden，if befannt＊＊）．So tiefes Dunfel auf ber Urgefdidte $\mathfrak{A m e r i f a z}$ rubt－ fanverlid batten diefe Nationen ibren Geifter and 3auberglauben auż 彐fien doer Guropa．Er mar Durds aug national．

Sn Rongo und Raongo berridit bei ben bortigen Negern allgemein ber beridiebenartigfte 3auberglau： ben，der fid auf die $\mathfrak{A n n a b m e}$ von guten und bdfen © $\mathfrak{C l}$ eifern bei ibnen grúndet．Mit Den Borftellungen son ibren Dámonen if bei ibnen fogar Die Berebrung cinezె $x \alpha \tau$ ’ $\varepsilon \xi \circ \chi \eta \nu$ fogenannten＂fめwarzen Boáz＂ verbunden，Den Der gute Pater Antonio 3ublelli，
 zu für ben $\mathfrak{Z e u f e l}$ ，und Deffen $\mathfrak{A n b e t u n g}$ fúr Den ex． neuerten maniddaifden $\mathfrak{T e u f e l}$ s und Zauberbienft bielt． Rein Wunder，DaE Der ortbodore Mann bie 2 Unbeter

[^151] cinanber jagte *).

Die Mandingosseger glauben an gute und boje Geifer und deren ©influß auf Menfon, Kbiere und ©embidjie. Sie interefiren fidh fúr Beide nur, infofern fie ibnen 3auber = Rünfte unt úbernaturlide ober Damoniíde Şeilfrafte zutrauen **).

Die Bufdmanner, Die Namaquas 2c. im $\mathfrak{J n}$ : neren von Súd = Wfrifa, baben, fagt Eampbell in feiner $\mathfrak{F e}$ eife, taum einen Begriff bon einem bodften ©ott, glauben aber an moblmollende und jaabenfrobe Geifter. Wabrfagung, fegt er binzu, und ©flaube an 3auberei ift igre Feligion.

Die berfdicdenen wilden $\mathfrak{B d}$ dferfamme in Dem bolldndifden © uiana nebmen ein bodftes : Wefen an. Da es àber miber befien Natur fenn múfe, Bófes zu tbun; fo glauben fie, fagt Syome ***), nod auferdem an eine Menge untergeorbneter bojer Wejen, welde Donner, Sturm, ErDbeben, Rrantbeiten 2 . neruriaden, und bie Urbeber von allem Un: glúaf auf bem erdboden find ****). Diefe bdjen

[^152]**) Ueberlieferungen Jabrg. 1819. ©t. VII. 1.c.
***) Some \&b. II. a. a. Drt. vergl. Wedter's bejauberte WBelt รb. I. ©. 38. f.
 ber ferenperidot - - audj find biefe Dowaboo's wie bie Geifer ber Serenjeit giemlid plumper Matur. Die expradie und die $\mathfrak{P n e u m a t o l o g i e ~ b e i ~ b e n ~ S o l f e r n ~ f i n d ~ ; w e i ~ m u n d e r s ~}$ yolle Dinge. Geide eridecinen inmer munierboller und muibers

Wefen ober Teufel, weldje fic Yowaboo'z nennen, fabrt Some fort, juden fie ourd igre 3aubers Runfte entweder fu geminnen, oder fúr fid unfddolid zu maden, an fie ridten fie Deâmegen ibre Bebete, auf fie begiefen fidy ibre meiften gottebs bienfliden ciebraude, modurd) fie foldee zu befänftigen fumen u. f. w. n

Bei den Californiern ift, wie bei ben Namaquas, Bufdmadmern, Wilden von Guiana, Grónlånbern, Dftjafen, Samojeden 2c. 2c. ©3otter = und 3auber: Dienft, Wriefter und 3auberer fynonym *).

Die Rofdimer, melde baz notdlide Ealifornien benoobnen, glauben an einen bodditen guten Gott, Das bei aber an eine Menge yon bofen ©seiftern, weldhe bem guten ©oott miberftreben und Urbeber von allem Pojien find **). ※uffallent ift befonberz die 2nnabme, daf fie Das Bofe bei biefen Beiftern aus einem $\mathfrak{A b f a l l}$ von bem bodjfen guten Bott erfldren. Der, fayten fie zu ben Mrifinonarien, welder lebendig if ***), fduf aud nod viele anbere Geifter, welde fid aber gegen ibn emporten und ung nun plagen.
volier in bem 刃rafe, als man fotde im einiel nen fubiett.
 matologic Der $\mathfrak{B d}$ fect in ber alten und neuca Welt anfdaulidi ju maden, ber leidet ciner ber interefanteften in ber 8. ছ. werben durfte, meil ia für biefen Geyenfand mit grober ©orgfalt feit mebreren Jabren eine febr bedeutende刃enge yon æaterialien jufammen gebradt babe.
*) Ueberlieferungen 2e. Jabrg. 1819. ©t. VII. a. a. Ort.
**) Heberlieferungen a. a. Drt. - Mufo aud bier, bei biefen wilden Bolteridaften mic. úberall - Dualismus. $_{\text {- }}$
***) So viel ald Der ba broben, wie ber Grduldnber fagt, ober ber Pirtfama.

Selbit ber $\mathfrak{W}$ ogulige, wie arm er fonft an $\mathfrak{B e}=$ griffen ift, ift nidt obne Die Begrife von Geifter = und 3auberfrdften. Ere if Dabei mit Dem erften Dem beften zufricben geftellt. Eine Bárentage genúgt ibm zum Şauzigott, cine $\mathfrak{F d r e n f d n a u z e ~ z u m ~ 3 a u b e r m i t t e l , ~ c i r t ~}$ Stein, cine $\mathfrak{F}$ urzel zum Spiritus familiaris, Der ibm zaubern bilft *).

## VII.

Wisir fübren leine weitere Beippiele an. Fúr unferen
 boblere gute und bofe Wbefen uind beffen innigft $\mathfrak{B e r}=$ wandtidaft mit bem 3auberglauben Der Bolfer $z^{2}$ bemeifen, ift bas̉ Ungefübrte gnug.
"Der © laube an vermifde gute und bofe Wefen ift bei den Wilden und uncultipirten $\mathfrak{B}$ bleern mit dem ©lauben an 3auberei eing und baffelbe:n - diefe Worte Some'z **) fino burd ben vorber gebenden Maragrapben bewiefen, uno dieß ift's, was mir beabiadtigten.

Wir babén unjere \&efer mit allerband Geiftern befannt gemadt. Ezz find ziemlid. forperlid)e bars unter, welde an Goetbe's (bseifter in Sberons und Titaniag goldner Sodjeit erinnern, die wie ©゙lepbanten= ふalber auftreten:

Mlas und Mlak! Und ringb̧erum! -
So gety bie Grabden nieber.
(s) ifter fommen, seifter audh Sie haben plumpe ©lieder.

[^153]Alud baben mir bei allen biefen Bditern mebr bdie, alz gute Geifter fennen gelerat. Die Ueberjabl if in Der That fo auffallend, daf man fid faft in gleide fage mit Goetfe'z. Supernaturaliften im Malopurgizr nadts̊traum berjeģt fieft: .

Wit viel Bergnúgen bin id ba
Und freue midh mit Diefen, *)
Beum von ben Zeufeln taun idd ja
Ruf gute Geifter foliesen.
 biemit ift, nebft bem Uriprung, zuglecid die mannid)s fade Auв̈biloung bez Sauberglaubens an tī flar gemadt, je nadbem Derfelbe námlid mit ben bers fötedenen Geifter = und Damonenlebren Der $\mathfrak{F}$ olfer in Einz gebildet ward, alfo, bás mir uns bie verfdiebenen Formen uno Beftrebungen des Sauberglaubenz von ber afiatijd): griedifdeen uno romis
 berei Der beutigen Grónlander, $\mathfrak{a p p p e n}$ und Sibirier, und von diejer biz zu den magijden ふirfeln dez̄ God gebilbeten, viclleidit intellectuell úberbilbeten euros paifacn Denterz der neueften (Segenmart **), ibrem innerften $\mathfrak{P}$ rincip nad pebr wobl zu erflaren permós

[^154]gen．－Inbem bie Befdrainitbeit unferer Remntniffe námlid，wie unferer natưrliden＇Sradfe úberbaupt es Beiden，bem Sodgebildeten wie bem Uncultivirten und wilben，faft gleid unmóglid madt．，ba z eigene oder frembe Sdidfal aus ben befianten ©es fegen Der शatur zu erllaren，und nodr meniger， ez willfúbrlid barnad zu beftimmen，Reibens fataften und Begierden Dagegen zu bem bald ftarteren， bald famadheren Befreben bin treiben，fid mo mogs lid Der Natur und dezs Sdiaffalz zu bemddtis gen：wirb，wie wir aus bem vorber gebenben פparas graphen erfebn，zugleid mit ber $\mathfrak{A n n a b m e ~ b d b e r e r ~}$ Padate，welde Natur und Sdiaffal bebers ¡めen，ber $\mathfrak{B e r f u d}$ gleidfam aufgebrungen，folde zu Den menfdliden Dingen unmittelbar berab zu zieben，und nad Maangabe eigener Begierden und £eibenidaften barin zu verwiafeln．Dieß aber ift，wie wir in bem jogleid folgenden $\mathfrak{A b j} \mathfrak{d}$ nitt Peben werben，die ©Grundidee und bas © rundbeftes ben alles und jeden 3auberglaubenz．

Co faflt bent baż，waż ben Hebergang zum＇Saubers glauben madt，und jelbft jaion zauberija und $\mathfrak{A b e r g l a u b e}$ if，in feinem Urfprung mit ber $\mathfrak{b j}$ かfen Grfennts ní bé menfaliden ©eifes in ©゙ins \}ufammen, und eş låßt fid bierauf im Cinzelnen anmenden，maş ein gefdagter vaterlindijßer Didter von Der Eultur ůber： baupt fagt：
©in alter Stamm mitataufien qefte， Die Wurjeln in ber Emigteit， Reigt fid von $\mathfrak{D}$ ften bin nad $\mathfrak{W e f t e n}$
In mander $\mathfrak{B i l b}$ 解g weit uub breit．

Sein Baum Zana blàthenreider merben，
unb teineẻ frucht tamn ebler feyn，
Dod aud bas «Duntelfex auf Gerber－ Efs reift auf feinem 3weig allein．
Die Extreme berúbren fid．Das Dunfelfte，Der ©ulminations̉punitt bes $\mathfrak{A b e r g l a u b e n s e s ~ i f ~ b e r ~ 3 a u b e r : ~}$ glaube，Der robe，Ddmonifde．Uber eben weil er alz duferftez Extrem mieber an Jocen Dez Redts glaubens und boberer © fann，bermag or fix mit jeder individuellen Bildungzs， ftufe zu vereinigen＊）．

Denn in Folge Diefer Goeenberłnuppungen treffen wir bei den Boblfern den ©lauben an Die 飞inmirfung Goberer $\mathfrak{B e j e n}$ auf Die Menfaen nad jeinen ©runds begiefungen alfo ausgebilbet an，baf ibm Der Blaube an ＂Ddmonifas zauberifac $\boldsymbol{F r a f t}$ und Wirfung＂ überall unmittelbar zur ©eite fteft und geht．Daber，－ wie abfpringent aud die Formen und bie Refultate jenn mogen！－Der Berebrer fublimer neus europdifder Pagie， ber İngefot yon Grónland，ber Sdaman yon Sibirien， ber indifde $\mathfrak{F h e u r g}$ ，ber tbibetanifde © Ceiferbefdmodrer，
 berglauben gebt bon einer＂（5）rund＝Goee＂auz，Die fie，Dunfel getraumt，ober mebr oder weniger tlar gebadt， alle leitet und beberridt＊＊）．

[^155]Es if cine fdmeere $\mathcal{M} u f g a b e$ ，ben $\mathfrak{U r}$ prung und bie Entwifelung menjdlider Borftellungen bit zu ibrer erften Duelle zu veifolgen，jelbft wo dffentlide $\mathfrak{M c t e n s}$ ftưafe，Concilien，Synoben，Glaubenŝbefenntniīe sc． zur Unterlage Dienen，wie viel mebr in Der $\mathfrak{A}$ fflatung
 men aufgeffellt merben．Sier mus man fid in ©efolge Der eingelmen，biftorifめ＝fritijめ zubor unterfudten und begrúndeten $\mathfrak{z b a t f a d e n ~ a l l e i n ~ a n ~ d a ~}$ balten；waż fid nady ewigen Gefeßen auż Dem Jnneren bez menjds liden © eifter entwiateln lift．
 liden 3auberperiode fo oft aufgeworfene Streitfrage： ＂Wer Der Erfinder Der 3auberei gemefen？＂－ ob XDani，（man benfe！）Senod，Noab，Setb； $\mathfrak{M b r a b a m}$ oder Soroafter，Salomondoer Sermes §rizmegiftub ac．（bon Men iftz namentlid bes Gauptet worben！）－auf Diefe Streitfrage fonnen mir ung natůrlid nad bem，maş in biefem $\mathfrak{A b j d n i t t ~ i f t ~ g e f a g t ~}$ morben，nidt einlafen．Sie erfdeint vom wabren Ctanbpunlt ber Sade aus nlz albern．Der ふaubers glaube ift nidt－weber zufallig，nod abiidtlid er funs Den worben，ja nidt cinmal bie Jauberfunft，am wes nigften bon einem einzelnen Weniden，fo menig als ber Geifterglaube．Diejer ift ；wie jener，Durd das Jin＝ neredez menfdliden Gemútbż felbf beDingt．－ Das Einzige moddte bier in Begiefung auf Num．IV．， wo von der Werpflanzung ber 3auberfunft aus̉ afien nad Griedenland bie Æebe mar，alz biftorifd etwan nod einer Crrodbnung verbienen，bã̃ nad Mlinius－ H．N．XXX．1．－ber berúdgtigte perfifje ，3aubermei＝
fter Dithanez *) bie Saubertunft zur Beit Der Ders ferfriege aus afien nad seriedjenland gebradt babe, feit reldder ${ }^{3}$ eit ungefabr mir folde mit bem Dienft ber alten $\mathfrak{E a n d e z g o t t h e i t e n ~ b a j e l b f t ~ m i r f l i d ~ v e r f n u ́ p f t ~}$ febn, wie oben ift gejeigt worben.

So viel vom llriprung und der 彐agemeins beit dez ©eifter = und 3auberglaubens in ber alten und neuen Welt, alz Der © $\mathfrak{B r}$ udiage Der $\mathfrak{R a g i e}$ und Zauberfunft nad ibren verfdiesenen そus̈biloungen bei den $\mathfrak{B o f l f e r n . ~}$
*) Hic maxime Osthanes, fagt Plinius, ad rabiem, non aviditatem modo scientiae ejus Graecorum populos egit etc. Bon Deftanes, beffen wirilidec Gefotid)te fo fabulos if, vergl. Fabr. B. g. T. I., wo man alle Raditidten von ibm aus Plinius) $\mathfrak{A p u l e j u s ~ 2 c . ~ j u f a m m e n g e t r a g e n ~ f i n d e t . ~ E r ~}$ wird felbet als Der Erinber ciniclaer ßauberfinite genannt, 3. B. Det Mrinomantie. Bergl. MHgemeine Eneyclos pdoie, beraus gegeben oon Erid und ©ruber, wo id ausfubrlidet bieyon unter biciem $\mathfrak{A r t}$. gebandelt babe.

## 44

## 

Fonder
Goce des ふauberglaubens unb der wagie unt Deren berf内iedenen $\mathcal{A} u$ bibiloung in der alten und neuen $W_{3}$ elt．

## I．

$\mathfrak{T a d}$ neuerem europdijøem Spradgebraud inzbefonbere feit ber 3 auber s und S．exenperiode，D．b．feit Dem $\mathfrak{Z n}$ ， fang beß fänfechnten Эabrbunbertz；fino die そubbrúcte Wagie und 3auberei alz greidbebeutende $\mathfrak{F B}$ orte gebraudt worben．Dief ift in etymologifder Şinfidt aber unridtig．Wagie in ber uriprúngliden reinten

 liden Ģeiffezz aubs．3auberei dagegen ift，wie wir ím folgenden Đaragraphen nadyweifen werben，im Deuts
 den Begrif pon teufelifder doer damonifder und mittin bofer $\mathfrak{B}$ Birfung in ber 3 auberfunft mit fid．
 ez̉ daé innerfte $\mathfrak{F B}$ ejen doer die Goee der begeidneten Єade auborưder．Yn bifier §inijidt batten unfere

## 45

Miten redt, wenn fie jebe Unterfuduang ober Betands: lung ciner Materie mit ber — Etymologie bes $\mathfrak{W o r t s}$
 cin Baar ppradthúmlide Bemerfungen!
 Die uriprunglide Bedeutung - und nur in ber uriprungliden Bedeutung ift Budftabe und Sade,

 lid) auf bie einjeitigen griedifden und romijden Nad)= ridten bejardraft und baş Dunfel, weldes bas̀ eigentlidje Dafenn, Wejen und Wirfen ber Magie bei ben ajiatijaen Bolfern verbưllt, låkt fich weber aus ber Goee bes Wortz, nod aus ben fdmanlenden Erflårungen Der gr. und ròm. Sduriftiteller binlánglid aufbellen. Unvers lennbar beutet das Wort Magie nadi feinem Uripruris jeDod auf etwas © rlaubteb̧, © Gin. $W_{3}$ nidt bas erfte Baterland, Dod der ergiebigite Soden fúr Wagie war Perifen. Sbne Sweifel ift bas Wort medifden ober alt=perfifaen Uriprungs. Wirflid beift Me'b ober $\mathfrak{M e g}$ bier grof, treflid, geebrt, und $\mathfrak{R e g h e f a n ~ i f ~ b i e ~ c o l l e c t i v e ~ B e g e i d n u n g ~}$ von 3oroafter'z © ©úlern **). $^{* *}$.

[^156]Magie war bei ben álteften orientalijajen $\mathfrak{B d f f e r n , ~}$ Warjen, Medern, Meapptern, Yndiern uranfänglid bobere Ratur= Wifjenfdaft nad allen ibren 3meis gen, worunter aufer ber Religiongphilofopbie felfit *), befonders Die Mftronomie gerednet marb, Die Renner und Berebrer berfelben waren mitbin unter Mrieftern, Rónigen und Fúriten bie eigentliden Weifen ober Magier - Magi - bei diejen Bólfern.

Mit Diefer rubmbollen Spradibedeutung bes
 ©(egentbeil außbrúdt, frimmen alle Nadridten ber $\mathfrak{Q l s}$ ten úberein.



ten, bodi fabon mebr in bifem ober wenigftens minber eblem Cinn gebraudten $\gamma$ oriteca in Der ß. Э. nod cinmal cine eigene Unteriuduung mibmen. Die Etymologie gibt, wie ges fagt, oft Die tiefiten Muffituife, und mant bat bic ©adie, wenn

*) Siervon baben wir jeşt Eaum nody einen tlaren $\mathfrak{B e g r i f f}$. Wber eben beebmeg wat bie $\mathfrak{H r w e l t}$ in bicfem @tuit weiter als wir.
**) Denll saubelei, Sabelei wie ber ausbrud urpyringlid bief, (Zabolus fúr Diabolus) fatrditt Mlles auf Silfe und Sitwiffung Des \{eufels ein, Den bas alte Gottertbum nidt tannte uab nidt batte. Mit Medt mird biefes XBort feinet Etymologie nady - Baubelei $=$ Teufelei - immer nur in boícm ©inn gebraudt. Es brüdt bie Joee Der Bauberei nad ch)riflidem Brgrif recht eigentlid unt cbarafteriftifáa aus. Fergl. 2delung's gr. ※3. B. Zauberei, und ©emler in Den Anmerfungen ju $\mathfrak{B e d}$ er's bejauberter æbelt $\mathfrak{T b}$. I. ©. 39, fo wie in T. Doe's Commentarius de Angelis pag. 619. f. ben 2ubidnitt de Magia daemonica und ben bercits ans
 Bel a. a. Drt.
 rantur atque divinant. Sapientum et doctorum genus Magorum habebatur in Persis. De Div. I. 41. 46. शadi berfelben Bebeutung madt aud $\mathfrak{A p u l e j u z}$ auf ben allgemeinen Spradgebrauda bez̊ Wortz̊ aufmertfam: Si quidem Magia id est, quod Plato interpretatur Эิธ $\boldsymbol{\nu}$ Э $\varepsilon \rho a \pi \varepsilon i \alpha \nu$, si, quod ego apud plurimos legó, Persarum lingua Magus est, qui nostra sacerdos - sin vero more vulgari eum isti propric Magum existimant, qui communione loquendi cum diis immortalibus (Theurgie) ad omnia, quae velit, incredibili quadam vi cantanninum (Magie) polleat etc. De Magia pag. 5o. Ed. Bip. $\mathfrak{B e r g l}$. Die folgende Note. (Die bort angefúbrte Stelle gebórt ganz nod bieber, und if fúr Daz eigentlide Sprincip Der $\mathfrak{M a g i e}$ boddfit interefant.)
$\mathfrak{A b e r}$ jめon febr frút ging Die reine GDee Der Magie $\mathfrak{a l z} \mathfrak{b}$ dberez $\mathfrak{N a t u r f t u d i u m ~ v e r l o r e n , ~ u n d ~ z u g l e i a ~}$ Damit bie uriprúnglide gute $\mathfrak{F e d e u t u n g}$ Des $\mathfrak{F B o r t s ,}$ Doer vielmebr, Der bem menfaliden Gemáth eigene 3auberglauben bildete fid won Frúbem an in bobjeren Eeelen zur weiffen, in bojen zur jdwarzen (bers berbliden, bofen) Magie aubె. EEz murben, maz̨ bei Der Dualiflifaen $\mathfrak{B e l t a n f i d t}$ *) Der Werfer, fo mie

[^157] fo natúrlid war - es wurben immer mebr und mebr lofe fúnfle mit Dem Stubium ber Magie verfnúpft, aljo, baEs das £idt- altefter Natur = Weisbeit bei ßieler in bunflem શberglauben unterging, ober, was nods fblimmer war, obne daf man einen Keufel batte, ist
 Зend: Búdern, baf faon bei 3oroafter'в Geburt (allo febr frübe!) die Magie mifbraudt; und, mie mit beillofen Beftrebungen, fo mit Dunflen Rünfen in Serbinbung gebradt war *). Sjier aljo mus 3eit = und 3eitoronung. **) genau beobadtet merben, wenn man nidt in'z Blaue bitein bon ber Sade ppredjen mill.
was jufammen bángend if - D. b. bie Gubfanjen ber Beifer und תórper - cinige $\mathfrak{R a u m}$, ander Beit; woraus des gite und bofe Gott, Doer, wie Einige fid ausbrudter, qidt and finferní, nodyor ienenberyor ges gangen find 2c. \{us cinem fragment bes Damafciub, (von beffen शBerfe $\pi \varepsilon \rho\llcorner\alpha \rho \chi \omega \nu$ ) vergl. Hyde de Religione vet. Pers. pag. 292, und w olf Anecd. Grae. Tom. III. pag. 259. seq.
 e. 229. $2 c$.
**) Man tann bief uiberibaupt in ber Gefdidite und vorjugs: weife in Der ©efdidte Der ®agic nidat genug beberjigen. ©o if's 2. F. bifori千d unrid)tig, wie aud falon Sybe de relig. Persarum bemerft, wenn áltere @driftfeller bebaupteten, Daf die alten magier ibre stunf bet sbeurgie doer dem umgang mit ©eifern jugeibrieben. Wer dié bebaupten Pana, vergift offenbar ben $\mathfrak{H a t e r i d i e d}$ ber 3eit und der Denl: ungsart, Die bier Mules entidecibet, und berfegt bic alte $\mathfrak{F}$ aturs Magic in Die Bciten Jamblia's, Porphor's, Pres clus 3 . Weber Die gemeine SRagie fpottet quciall febr laut, aud Plinius, æpulejus, Porphor 2c. vermerfen fie, und Dod reden fie, obne fid ju miderfpreden, jugleid aud miedir son eiluer Magie, Die fic billigen, und uater bed ßeus Platos

Man mús，um cinen beftimmten，zeitgeorbneten Spradgebraud auछzumitteln，zmifhen ber guten ober weifien，und ber bdjen ober famarzen Magie vom 3eitalter der 3 end＝ $\mathfrak{B u}$ uer an in Perfien unter： \｛んeiben，eben fo in Gndien von Manu＇z 3eiten an，ba mir ben Unteridied von erlaubter und perbotener （weiffer ober jawarzer）Magie aud in beffen Gefegs bud bereite antreffen＊）．－Dhne ein befondereš $\mathfrak{B o l t}$ Dabei zu berúdfidatigen，unterjdeibet úbrigenş f币ion febr beffimut aud $\mathfrak{P b}$ bilo＊＊）zwifden guter und bdfer PRgie．

So viel úber daz̉ かort Magie zunaddit in fprad＝ thúmlid＝biftorifder Sinidat！－

In faft eben fo verfdiebenem ©inn wirb bab anbere bei ben Griechen bon der 3auberei vorfommende Saupts wort fonteca gebraudt，indem bei Den ipdteren griediføen ভduriftfellern bie Magie alz etmaß Gutezి yon der fontéa alz einem Unerlaubten und $\mathfrak{B o j} f e n$ unterfdicden mird．
$\mathfrak{A l z}$ rober $\mathfrak{B o l f z g l a u b e}$ berrfate ber 3 auber：

[^158]glaube bei ben alteften Bemobnern Griedenlandz gewis

 ermagen, daß bie 3auberei in Berbindung mit ber
 Srient nad•-Briedenland berúber gebradt marb. Dabె altere inlandifale, frúber gebraudlide Wort jonvé:a ( oóns $\mathfrak{p l a t o}$ de legib. I. p. 644.) bebeutete, wie'b fdeint, vor Einfübrung, D. b. vor Der Werbindung Des ainatichen 3auber = Syftemz mit bem alten griedis faen ©sotter = ©yftem, allerlei byperpbyiifde, aud wobl byperreligidfe oder gottesbienflide Wiffififationen, Eeremonien und Gaufeleien in Bezichung auf ben alten \&andeż: ©Sdterbienft, fo mie vielleidt auf ben gemeinen शolfz = Sauberglauben úberbaupt. - $\mathfrak{N a d}$ Der Eins fúlirung ber auslándijden ふauberfunft Dagegen rarb's, feltfam genug, beinab' auşjdlieflid nur fúr 3auberei in bófem Cinn gebraubt, $\mu a \gamma \varepsilon \in \alpha a$ abcr bebielt pcine





 ppateren ©pradgebrauch, Derfelben ridtig charafterifirt, Dffenbar jebod, menigftenz mas̉ ben erfteren betrift, mit Beimifdung jpatercr $\mathfrak{B o r f t e l l} u n g e n, \mathfrak{B}$. ber Dámonenbédmórungen.

[^159]©paiter, in ber $\mathfrak{A l e x a n t r i n i f a e n ~ W b i l o j o p b i e , ~}$ ward die jontéla befunderz ber ন̇tougjia entgegen gefegt *).

Die chriftliden Rirbenvater bagegen nabmen madrend berfelben 3eit (mifyrend ber Peridde der
 $\mathfrak{b}$ dfem ©inn, ndmlid alz Wirfung bdfer ©eifter und inâbefondere dez̉ \{eufelà, die $\mathfrak{z b e u r g i e ~ a b c r ~}$ Dadten fie fith nad bem weiteften $\mathfrak{U m f a n g}$ Dez $\mathfrak{F B o r t s}$, moju alfo audibie firdliden Exorcis̈men geborren, mit Der guten (Geiftermelt in Berbinbung ${ }^{* *}$ ).

Dieß yom Spradgebraud und ber volfąthúmliden


## II.

Die etymologifden Forerinnerungen des worber gebenden Saragraphen baben uns ber "Soce" Deż Jauberglaubens náber gebradht.
 bdtnif zwifden dem Ddmonen= und 3aubers. glauben der $\mathfrak{F}$ diter if bemerft morben, folgt:
"Daf fid ber 3auberglaube, yom roben Folfzglaubenan, biz zur wiffenidaftlid odcr fyftematifa ausgebildeten meificn, - Magie -

[^160]oder fdmargen Runft, - Sauberef - baupts fadlid auf bie $\mathfrak{A}$ natabme von verf(icbenen einander entgegen gefegten boberen Midaten grúndet."
$\mathfrak{A m}$ beftimmteften tritt diefe $\mathfrak{Z n n a b m e ~ b e r b e r , ~ w o ~}$ fie fid biz zur reinen bualiftifden Weltanfdauning Dber zum Syitem bon namentlid)
" $\mathbf{3}$ wei einander in ifrem ©eyn und $\mathfrak{B i r f e n}$ widerfrebenden, fidan Madt mebr oder menis gergleiden © rund=principienausbildet, beren Jedes ein ifm untermorfenes Reid niederer, ifm abnlider und Dienender ©eifter (Damos nen, Эzedz, Dewz, Ferverz, ひm\{dazpandz, Deíoutab, oder wie immer fie beigen!) bat, worin
 Wollens youftredt merben.
 nad ber "Grund = Joce" melde fid im 3auberglau= ben der æolfer auß̂fpridt; fo iftz feine andere, alz das Beftreben vermittelft der $\mathfrak{R a g i e}$ nidt allein zu einer tieferen ©infidt in Die Natur an fid und uberbaupt zu gelangen *), fondern fid felbige in Mitwirfung bdberer, bauptadalid bojer, Madte, nad ibren gebeimen Rraften felbft zu unterwerfen, um fid badurd zum Sjerrn bon iht, fo wie von feinem und $\mathfrak{A n d e r e r ~ S d i a f i a l ~}$ zu madien.

[^161]Wie? $\mathfrak{F n}$ meldem Sinn und (Geift? Mit welden Mitteln? dief gefdeben tónne, moge, Dúrfe: - Diés beftimmt fid in Den veridiebenen 3aubers theorien faft allein nad ben Borftellungen ber Bolfer von ibren ©eifterswelten, igren guten oder bdjen Madten und beren Ginflús auf Ratur und Sdictifal. Bugleid modificiren fide alle die befons Deren formen der Magie bienad, wie wir folde nad bem Princip Deṡ Seidentbume in der alten, und deş Cbrriftentbumes in ber neuen $\mathfrak{F e l t}$ auggebibet finben *).

Nad Der $\mathfrak{Z n n a b m e ~ b d b e r e r ~ \mathfrak { B e j e n ~ a u f ~ b e r ~ e i n e n , ~ }}$ und der Moglidete daf der $\mathfrak{M e n f d}$ mit folden in unmittelbare $\mathfrak{W e d}$ felwirfung fommen fann auf ber anderen Seite: - maz úberall ift da natúrlider, alz bás von bem fübnen Sterbliden, befien Escift bie Sterne überfliegt, indés fein $\mathcal{F} u \bar{\beta}$ auf Dem fdmeren $\mathfrak{B o d e n}$ Der Grbe rubt, Der Berjud) gemadt werbe, fid mit Den Dunflen Maditen Der fremben $\mathfrak{F e l t}$ zu be: freunden, fie in feine Sdiafalozuftabe zu verfledten, mit ibrer Súlfe Die Natur zu be: berefden, ja, fo'z moglid ware, fie felbf fammt Natur und Sめidifal fid Durd magifde Srdfte zu untermerfen? -

Ein mild= fúbner, ftolz auş Den Şhranfen ber Bes jurdiftheit, Die dem Menjden angewiefen find, beraus

[^162]tretenber $\mathfrak{B e r f u d ) ! ~ - ~ \mathfrak { U b e r ~ r a s a ~ i f t ~ D e m ~ M e n j a e n ~ u n s ~ }}$ moglith，mas erfdeint $\mathfrak{J b m}$ ，ber fo trosig ift und fo vergagt zur namliden Stunde－maze erjdeint $\mathfrak{G g m}$ in feinen milden ©̧eiftes̃beftrcbungen unerreidbar，wenn ©Slaube oder 彐berglaube，\＆uft oder ©dmerz，Furdt Doer $\mathfrak{j}$ ofnuung fein $\mathfrak{J n n e r e z ̇ ~ e r f u ́ l l e n , ~ a b w e d j f e l n d ~ e r f e l l e n , ~}$ Doer berounfictn，jeşt zum Scimmel binauf tragen，nun zur Sollle berab zictn？Wer aus Stolz，Sૂan oder ©foldourft，den brei Sauptquellen ber ふauberlicbe， mit eigenem und menfdlidem ©refdiaf zerfalt， ber ift reif zum Brud mit dem ©diafial，und fibig zu jcDem ※eukerfen Durd jeine innerlide $\mathfrak{B e r w i l d e r u n g . ~}$ 2uf Faufts：

Der Gott，ber mir im Bufen mohnt，
תamn tief mein $\mathfrak{J u n e r i t e}$ erregen；
Fer úber allen meinen Sirdften thront，
（Ex fann nach aufen nidts bewegen；
Und fo ift mir bab Dajeyn eine Raft，
Der Tod ermúnidyt，Das qeben mir berhaft－
folgte umittelbar sab © ntfeglide，daę für befien £es ben entidied：

ほienn aub bem ，\｛dreatliden ©beruible
（Ein fún befannter \｛on mith zege
Den Reft von tindidjem Befible
Mit enflang frober 3eit betrog；

Wit locts und Gautelwerf unfpannt，
Und fie in biefe Trauerhdhle
$\mathfrak{M i t} \mathfrak{B r e n d}$ ：und ©dmeidelfrdften bannt！
Ffluch fey bem Baliamaaft ber \｛rauben！
Folud jener hodditen §iebeêhulb！
Flud fey ver 5effinung！马luch bem Glauben！
Und Ffuct bor allem Der（seduld！

Dief if bie Stimmung，ba ber Menfd zum Bunc mit ber Solle，zur 3auberei im Duntlen ©inn reif if， und wenn ez einen $\mathfrak{T e}$ ufel gibt，fo war＇er bumm，wenn er foldje Stunden nidt zum Bortbeil feinez Steidgs benußgte＊）．

Dief zur pindologifd＝Ђiftorif內en Erlaterung Der obigen Befauptung！－

Wir feben Den legteren，in ber Goee ber Sauberei yon uns aub̧yedrúatten Berjuch，die Madt der Ģots ter burd gebeime，son der Natur und ibnen felbft unabbingige magifde Rrafte zu befdrans fen，in Seeibenthum Der griedif（ien und romifden（Gote termelt mirflid gemadt．Er ift fogar bas Ebaraftes riftifde Der ，刃anuberei bei Gerieden und Momern，bie Daburd）einen ©dmpung fúr die Pbyantafie erbalt，das Somer，Soraz，Wirgil，Spid，Wroperz $x$ ．Die von ibnen gepriejenen Jauberinnen，Wedea，Eirce，

[^163]| 23eh！meth！ | Du baf |
| :---: | :---: |
| Die faione welt | ©ie fiturit，fie jer |
| Eill jaibgott bo | eridjlagen 2c．3c．2c． |

©olde befferen Regungen wiberfreben ber ßauberei und gefallen Dem Teufel nidt．Darum madt wepbifopbeles dicie Geifter gefdmind zu ben Ucillen，und gibt ibren EBarnungen cinen anderen Eint．

Dief find bie Sleinen $\quad$ Bon ben Reinen．
Sofre，wie ju quf unb Sbaten Qie bir rathen $2 c$ ．
Ces if viel ₹iefes in Diefer Ecene，und fauf gebort in ben

©redtyo, © anibia*) über aller (Sbtter Madt binaus fegen und fie, fen's Ernft ober Sobn, alz Serrinnen ter Unfterbliden, ©febieterinnen uber Die ©es firne und das Sdiafial und yon ©ittern und
 Mund oder Grifel ber Didter immerbin Spott. Diejer Gpott brúatt ben $\mathfrak{B o l f z} \mathfrak{g l a}$ aben auz.

Ezs if obne eine genauere biftorifa=philofos pbifde Renntnif Der griedifden und romis fden ©Sotterwelt faum zu begreifen, wie eine folde Soce aud nur in eineş Penjden Seele fómmen fonnte.
$\mathfrak{J m}$ griedifden und romifden Seidentyum Tonnte die 3auberei indeffid in Diefer Bedeus tung aubbiloen und diefe Ridtung nebmen, ja auf ibrer bddifen ©tufe mufte fie's.
$\mathfrak{J m}$ ©hriftentbum war Dief unmoglid. $\mathfrak{J n}$ Diefem Tonnte ber 3auberglaube fid aud auf feiner boddften Stufe fo meit nidit verfeigen, und múste fich, wenn aud bei úbrigenz bollig gleider $\mathfrak{Z e n b e n z}$ mit bem beibnifden, nad an: beren formen ausbilden.

Wir múfien, um uns bic ©̧rund: Soce und legte $\mathfrak{B e z i c b u n g ~ D e s ̊ ~ 3 a u b e r g l a u b e n z , ~ n a m l i d ~ D i e ~ B e : ~}$ berridung Der Natur und Dez Saifáfalz, nad) Den $\mathfrak{A n f i x h}$ ten foroobl ber alten, alz̉ Der neuen $\mathfrak{F}$ elt gebörig zu veranfdauliden, notbmendig bei biefin bcis Den Sásen etmaş ausfúbrlider verwoilen. Dann merben wir am © $\mathbb{C}_{\text {duf }}$ biefer Unterfuchung Die verjdie:

[^164]Denen $\mathcal{M r t e n}^{2}$ Der Magie in beiben Welten，wie fie bie 3aubers Bibliothef mit gleider Gorgfalt zu berúds fidtigen frreben wirb，leidt claffificiren und mit flaren Blid úberjeben tomen．

Wir mollen，um ben griedifdien und romifden 3auberglauben nad，feinen eigentbúmliden Formen bers auş zu beben，unjere $\mathfrak{B e m e r f u n g e n ~ m i t ~ e i n e m ~ a l l g e s ~}$ meinen $\mathfrak{B l i d}$ auf die alte beibnijahe Welt eroffnen．

## III．

Der ふauberglaube erfdeint im $\mathfrak{A l t e r t h u m ~ n i d t ~}$ bei bem einen $\mathfrak{B o l f}$ ，wie bei dem anderen．Wenn aud Die ©̛rundidee Deffelben úberall bie namlide if－ die Formen find febr verfdieden．Wie verjdieden fid ibre Begrife von ben ©ottern und beren Verbaltniß zu $^{2}$ Natur，©dicfial und Reben bier ober Dort geftaltet batten，fo verfdicben finden wir aud ibre 3aubers theorien bei Den Bolfern nad $\mathfrak{E r t}$ ，3eit，Bsttervienf， nationellen Sitten u．f．w．auछึgebildet．Eq folyt diés ausb ber Natur ber Gadje．

Sei $\mathcal{A}$ egypternund perfern，D．b．bei ber $\mathfrak{W e}$ eifen diefer $\mathfrak{B d}$ lfer，war die Magie，obgleid bei beiden Sationen，mie wir oben gejeben baben，in Folge bez alteften $\mathfrak{F n t e l l e c t u a l = ~ S y f t e m z ~ d i e ~ D u a = ~}$ liftifde Weltanjdauung berridte，uranjänglidh allein auf Die 尺enntnif und Benusung Der gegeimen Rrdfte und $\mathfrak{W i r f u n g e n ~ D e r ~} \mathfrak{N a t u r}$ geridtet．©ab Ebarafteriftijale in ber Magie beiber $\mathfrak{B o b l f e r ~ b e f t e b t ~}$ Daber barin，daf diefe bobere 彐niids vorberridend blieb，aud）nadbeen bci ibnen die urfprúnglide weiffe

verlnúpft worben war. Daber befapen, wie felbft $2 R$ os fe'z unleugbare Renntnifie bierin bemeifen, vorzúglid die 2 eggpter in Der ©bemie und $\mathfrak{P b y f i t}$ Renntniffe, Durd Die Unglaublidjeż gejdah, und Die verloren gegans gen find, und nad und nad erft von ben Neueren wies Der entbedt merden múffen.

Bei ben §induz fand und rubte fdion vor Jabrs taufenden die wirflide $\mathfrak{W e l t}$ mie nod zur Ctunde gleidjam in ber ©̧eiferwelt, alfo, baf ein emigez Sins und $\mathfrak{R}$ údiwirfen zwifden beiben $\mathfrak{B e l t e n}$ ftatt fand und findet, morin nad $\mathfrak{J n d i}$ (d)er Weltanlidt bie $\mathfrak{b}$ dafte einzige $\mathfrak{B r}$ eibe dez Dafeynz beftebt. Die $\mathfrak{M a g i e}$ erjdeint $\mathfrak{a u z}$ biefer $\mathfrak{U r j a d e}$ in fteter $\mathfrak{B e r b i n b u n g ~}$ mit Dem gefammen Gndicizmuz oder der allges meinen $\mathfrak{R a f f e}$ bon religidjen Borftellungen bei diefem Bolfe, und darum im ©anjen mefr als §beurgie, Denn alz Damonomagie, obgleid die Dadmonenlefre nirgendez mebr in's mirflide \&eben griff, alz in Jnoien. (Celbft in ben dffentliden Sd)aus fpielen Diefez merfmúrbigen $\mathfrak{B o l f z}$ und £andeş, wie folde faon vier 'biz fünf bundert Gabre yor der cbrifts liden Seitrednung aufgefúbrt murben, madt bie Dds monenlebre einen Saauptbeftandtbeil Der - Mafdis
 ten Ealidá Sadauppiele bemeifen. - Dấ für Magie und Sauberfunf bier ein weitez priginellez̧ Gebiet erdfinet ift - bavon mirb bie Sauber = Bibliotbet Die $\mathfrak{B e w e i f e}$ liefern).

Bei ben $\mathfrak{P b}$ oniziern, 尺arthagern und ©ana: nitern cricheint bic Sauberei, wie bic Gobter und der gefammte Cultuş Diefer Wolfer in ifrer fpiteren ※นદ:

 falg̈naddten geweibten Opfern，mit Blut und ben Gráueln Dez̊ $\mathfrak{B a a l z}$ ：und $\mathfrak{P o l o d z D i e n f t ~ b e r f n u ́ p f t ~ * ) . ~}$
$\mathfrak{B e i}$ den ©balddern，Medern， $\mathfrak{B a b y l o n i e r n a c . ~}$ war zufolge bes uriprunglid mit ibrem ©bottesbienft berbunbenen $\mathfrak{I n t e l l e c t u a l ~ : ~ © y f t e m ~ b o r z u g z z m e i f e ~ b i e ~ d i s ~}$ vinatorifde Wagie－Mfrologie，Wabrfagung， ₹odtenbefdworung ce．gejdast und cultivirt； $\mathfrak{B a b r j a g e r e i}$ aller $\mathfrak{Z r t}$ ，wie man aus ber $\mathfrak{B i b e l}$ felbft Fiebt，nidt alz ©emeinfinn bloz，fondern alz $\mathfrak{B a h n}$ ：「inn und biz zum $\mathfrak{W a b n f i n n}$ berrfdjend ${ }^{* *}$ ）．－

Der $\mathfrak{T r i c b}$ ，Das wefen ber Dinge zu erforiden， fagt Sdelling，if bem Mtenjort allgemein fo tief eins gepflanzt，Dā́ er aud das̉ Salbe，daż Faliche mit Cifer crgreift，wenn ez nur cinigen ভdein gibt，dak

[^165]es illn zu biefer Erfenntuís fübre $\boldsymbol{2 c}$. ©́s if biftorifd gewís, Dấ, fo weit biftọrifac Renntniß nur immer zurüat gebt, faion zwei beftimmt verfaiedene Stróme von Religion und Poefic unterjáheibbar find: ber Eine, meldder faion in Der Sndijben Religion ber berridende, Daṡ Sntellectual s ©yftem und den alteften Soealis̊muē úberliefert bat; ber $\mathfrak{A}$ ndere, melder bie realiftifde Onfidt ber Dinge in fid) fafte. Sener bat, nadibem er Durd ben ganzen Orient gefloffen, im Slriftenthum fein bleibenbezz Beet gefunden, und mit Dem für fíd unfrudtbaren $\mathfrak{B o d e n}$ Des Sccibents vermijat, Die Ges burten Der fpateren Welt erzeugt; ber Undere bat in ber griediifden Miytbologic Durd Erganzung mit Der ents gegen gefegten Ginbeit, Dem SDealijajen Der Rumft, Die bodfle Sadinbeit geboren.

Jenes Syftem, bab ibeelle, lag wie ber ganzen Weltanidauung ber orientalijden Boffer, fo aud ibrem Dqmonen=und Sauberglauben zum Grunde. Wir baben bief in ber vorftebenden $\mathfrak{l l}$ ber fidt bei jedem cingelnen $\mathfrak{F o l f e}$ bereits mit einem, oder Dem anderen 3uge angedeutet.

Die realiftifde. Weltanifat Dagegen war bie, welde im Grieden = und शosmertbum berrfdte und fíd bier mit fúbner Conjequenz auz̨gebilbet batte. - Dort
 Uniperfume ! —

Da beide Syfteme von - nidt veridiedenen, fon= Dern gerade einander entgegen aefegten principien augigingen; fo mupte ber Cinflup von bem einen wie von Dem anderen auf ©laube, ©odterdienf und wirflidees leben gleid grof feyn. Wan mues daber in ber vor=
driftliden $W_{B E l}$ bie intellectuelle ober ibeale, und Die realiftifar Weltanfidt bei ben veridiedenen $\mathfrak{B d}$ : fern, fo entfellt Die erftere in ibrer $\mathfrak{A u}$ ảrtung aud grofentbeils erideeint, wobl unter\{deiben, wie man benn bas Seeibenthum felfft mit Redt in baş orientas
 3auber = Glauben und ©otterdienft ber oben genannten $\mathfrak{B o f l e r ~ M i ̄ e n s ~ m a r ~ u r i p u a ́ n g l i d y ~ v o n ~ e i n e r ~}$ Dualiftif(b) = ibeellen weltanjaaung augigegangen und Darin begrúndet. Bei ben $\mathfrak{G r i e d}$ en und $\mathfrak{R o m e r n}$
 Cinbeit zum Grunde, aber feiner ibeellen, die fith fpåter im ©̧briftentbum aus̄bildete, fondern einer reali: fifめen $\mathfrak{C B i n g e i t .}$

## IV.

©sa if 3eit, baf mir nad biefen allgemeinen $\mathfrak{B e}$ merlungen zu Diefen beiden $\mathfrak{B o l f e r n ~ D e z ̇ ~ 彐 l t e r t b u m z ~ f e l b f t ~}$ mieber zurúd febren, bei beren 3auber:Syfemen wir unz in Bejiehung auf bie oben Num. II. (am Enbe) aufgeftellten beiden Sáse etrabas langer vermeilen máfien, um unferen Sejern einen anfdauliden Begriff von der Soee und inneren $\mathfrak{N a t u r}$ der $\mathfrak{R a g i e}$ bei ©rieden und $\mathfrak{H o m e r n}$ zu geben. Sbr Зauber= glauben bat fúr unjere Unterfuduung Das vorzúglidfte Jnterefe, theild weil mir von ibnen weit vollftandigere Radridten, alz von allen úbrigen $\mathfrak{B d} \mathrm{ff}$ ern beliigen, theilz weil wir bei ibnen alle die eingelnen $\mathfrak{M r t e n}$ von 3auberfúnften antrefien, wie im ©briftens thum, Deffen 3auberglaube, wierobll unter vdllig ans Deren Formen, auछ dein griedijden und romifden
berbor gegangen ift und fid，biz zu ben＇jeltfamften
 gabildet bat＊）．

Dab griedifぁe und romifde Seibentyum＊＊） par feinem innerliden Wefen nad eine blope $\mathfrak{F e r g o t}$ ： terung ber Natur an fid），obne $\mathfrak{B e j i e b u n g ~ b e g ̆ ~ \mathfrak { R a n n i d } = ~}$ faltigen auf ein，im．Ueberfinnliden gevorzeltes Sorincip－eż fey Der Einheit，oder Deż Dualiz̈muż． Der griedifale und romifal（Jotterdienft fann aus Diefem Grunde alè eine blofe Religion Der phane talie betradtet merDen．Geine（s）ottbeiten maren feine aufer oder úber der Welt exiftirenden，yon biefer unabbangigen geiftigen Werfen，fonbern entweder blope nidt intellectuelle，fondern realiftijde Naturs Symbole，die fein anderezz innerlideez \＆eben batten， alz baş Yeder ibnen burd feine plantafie felbft erft gab， ober ibealijd aufgefafte Menjden＝Naturen，zwar Unfterblide genannt，bie aber bod felbft，wie die ans beren Sterbliden aud，den ewigen ©efegen ber Natur und dez Sdidafals untermorfen maren．
$\mathfrak{D a}$ jede $\mathfrak{N a t u r f r a f t , ~ j a ~ j e d e r ~} \mathfrak{B e g r i f f}$ nad bem

[^166]©seift Des griedifden und romifden Seibenthumes bar Werfonlidfeit fábig war, und auf Diefe Weife die $\mathfrak{f i d t b a r e} \mathfrak{N a t u r}$ in ibren unjábligen Rraften uns Wirfungen ai: fith vergoittert mard, obne Begiełung der
 ferner, Da yon (Grieden und Rómern der Begriff Dez moralifd) = ©suten oder $\mathfrak{B d}$ den gar nidt auf ibre (G)dter angewendet murbe, baber fie audh baz Bdje in Der Welt nur Der ublen \{aune, Dem Sorn, ber Fade Der CSótter zuidrieben, und nidt - meber ber Geereds tigfeit einezz an fid guten, nod Der Sdabenfreube einess an fid bójen geiftigen $\mathfrak{B e f}$ ense : fo mar'z ganz folges redt, DCis bie gefammte (bdtterwelt, bie mit dem Jnneren des Menfden nidtz zu tbun batte, bem Saififal, ja ben erfennbaren ©efeßen ber Natur, alzz beren blope Joeal: ©nmbole, und nidt alz beren moralijd)e Beberrjder und Regierer DaE ©sitter = Sperionale berehrt iburde, untergeorbnet mar.

Rady Dem reinen Princip dez Realizmuz bei Grieden und $\Re$ osmern mare fonad confequenterweife ber 3auberglaube, infofern er feiner ©rund: Jdee nad adf $\mathfrak{M i t w i r f u n g h d b e r e r , ~ i n s ̊ b e f o n d e r e ~ b d j e r , ~ © ̧ e i f t e r : ~}$ wefen berubt, an fid) unmóglid) geroefen, und es bitte bei diefen $\mathfrak{B o f f f e r n}$ etroan nur eine $\mathfrak{n a t u ́ r l i d e}$ (perfifae) Magie geben fónnen.

Cotief aber im Juneren dez Menfden ift biefe (Gattung von Aberglauben uno namentlid bas̉, maz bie
 Streben nad Unabbangigfeit von Natur und Sめidifal, gegrúnbet, Dą́ wir ex in Der Wirflidfeit ganz anberz̉ finden.

Die ふauberfunft nabm in Eriedjenland und Fom viclmehr Die Ridtung, Daf man, um fid zum Sherrn ber शatur und deṡ ©dicfialz zu erbeben und die ©sótter felbft fith untermúrfig zu maden, daz perfonale deż © ©́ttertbumz Durd nagifae súnfte mit fid felbf entzweite, ben minber madtigen ourd ben madtigeren (Gott befdwor, Die Soee Dunt: ler Sdidffalsmddte in $\mathfrak{B e}$ giebung auf ben 3 au: berglauben aubbildete, Diefe Durd ©elubde, nadtlide Spfer, Зauberipride und $\mathfrak{B a n n s}$ flúde in fein Sinterefe zog, und alfo mit wildem
 gleid) Kros bot.

Wic in aller Welt aber, mus man fid bier fragen, wie war Dief bei ber realiftifden Woltanfidt beiber Nationen moglid?
$\mathfrak{M}$ Merbings ftand eine Runft, Die, unabbangig, ja
 zugreifien und bie ©odter felbft zu jwingen tradtete, mit Diefer $\mathfrak{U n}$ fidt und Dem Darauf gegrúnbeten urfprúng: liden Gotterbienft biejer $\mathfrak{B d}$ dfer geradezu in $\mathfrak{B i b e r}$ prud.
$\mathfrak{A l t e i n}$ fobon febr frübe muften Die Grieden ibren urfprúngliden $\mathfrak{R}$ aturbienft ber auz Dem Srient ibnen befannt und werth geroorbenen 3 auberfunft finn:
 ben Namen einbeimí¢her ©̧dtter Das Búrgerred) erbiclt und auz ben Stoffen ber alten ©fotterlebre eine $\mathfrak{A r t}$. yon $\operatorname{Dualizmus~nebf~dem~dazu~gebdrigen~©sits~}$ ter = und Ddmonen = Perfonale gebildet mard *).

[^167]San erreidte feinen Smed, inbem man weniger bas
 und zu geftalten jdien.

So mard alfmablid bie 3auberfunf mit ber ©sts terwelt bei Griedjen und $\mathfrak{R d m e r n}{ }^{*}$ ) bérbunden nidt allein, fondern endidid felbft eine $\mathfrak{A r t}$ bez ©ultuzgleidjam ber fdmarze, Dunfle æbeil beffelben.

Dief gefdab auf bic bereits angedeutete 2 art inesbes jonbere baburd, Daf man den Ginfluf und Die Wadt ber berbangnifoollen ©emalten dcz Unterteidb, im Coegenfas Der oberen (dalteren)
ben Brieden aufgigen liffer. Die Forfetlung, bas Bote in bet WBelt Einem obet mebreren bojen Wefen jujufdreiben, if bem menfaliden Geif allju eigen. ©don bei Sefiod foms men, wie aud Wactormuth 1. c. ©. 240 bemetty, fruibe Mas bentungen einer griedifact Dodmonologic vor. Die dititêtu Sadriduten find bier unbefimmt, Beit und Drt find nidt
 Die ditefte griediface Edteetebre nidts von cinem Dualiss mus in $\mathfrak{F}$ erbindung mit ber Zauberiunf wufte, wic in Perfien, \&egopten u. f. f. Dief gebt aus dem Princip Des griedif(den Sealismus und Godtexbienfts bervor.
*) Denn Diefe gingen gerabe fo babei ju Merte, wie bic ©rieder. WBie erinithungsreid fie waren, geniffe (ipdetere) Dualififac Worfelluagen, menn wir uns fo ausbruiden burfen, in Den Gang zu beiagen, beweifen felbet die fpdteren Ramen mandere © ditet, oder vielmebr Die naiven suanfeleien, bie fie fid bamit erlaubter. Jad fubre bier cine Etelle aus $\mathcal{Z}$ eibnis'ens Tbeobicee an, weil fic aud fout nod biet an ibrem Drte ieft. «Dic פorftllung von guten und bofen Goittern in febr geídidt, bie menfalide unamifenbeit unb Den aberglauben gleidffam ju úberrumpeln und cinjunelymen, immafen viele barbarifac ほolter felbf in Mmerifa Darin verfallen find, obuc Dafificeinen Weltmeifen Daju gebraudd baben. Die Slaven batten ibren Sernebos, D. i. ibren famars jen bifen Gott. Die Grieden und Romer, fo Elug fie audj ju fenn faienen, batten ibren $\mathfrak{B e j o v i s , ~ \mathfrak { J u t i j u p i t e r }}$ und andere Dergleiden bofe und fadolide ©ottbeiten mebr 2c.:

Qandezgotter immer mefr aubibegnte, und ignén einen eigenen, mit ber 3auberfunft in $\mathfrak{B e r b i n b u n g}$ gefegten ©ultuz wiomete. -

Sn biefem gefreimnígoollen, wie an fid fpateren, fo fein bofes jpateres 3eitalter darafterifirenden cedtter= Dienft, fpielte namentlid Sefate, Die man mit Fiedt die 3auber= und Sexen= Rónigin ber alten Welt nens
 funft bodjf interefante Rolle. Der Einflue und Die Soce diejeż Mbantajieenmejens auf bie $\mathfrak{U n n a b m e ~ u n d . ~}$ Auğbildung einzelner, und zmar grabe der feltfamften Sauberibeen in ber alten nidt allein, fonbern felff in Der neuen chriftiden Welt ift fo grof und ift fo uns berfennbar, daß mir zum Gdlús diefez æaragrapben nod ein Paar Bemerfungen úber diefe Sexe in Sinilidt auf beide Welten nieder fdreiben múfien.

Sbre 3auberfúnfe maten mit ibrem Namen zu: gleid fo geebrt und gefürdtet, Dafe ez faun bei ©uri= pidez (Med. 3g5.) von ifr beipt:

$\mu \alpha ́ \lambda \iota \varsigma \tau \alpha \pi \alpha \dot{\nu} \nu \tau \omega \nu \quad \alpha \alpha i$ §oveģòv $\varepsilon \iota \lambda o ́ \mu \eta \nu$
${ }^{\text {E }} \dot{\alpha} \alpha \boldsymbol{\alpha} \tau \eta \nu$ -
 Dess den ©Sdtern verbapten und den Menfhen gefürdteten Reidzz, und namentlid) alz Sauber= Rónigin und Die felbft Die gefabrlidfte Zauberin war, bes
tradtet marb？－Cberabe mie in Der driftliden Sexens Yeriobe ber સeufel－fo jab audj fie fid am liebften auf ＂Rrcugwegen＂berebrt，wo ibre Mnrufung und ©re

㑂er $\mathfrak{J u g}$ ，Denn Die Nadatbmung if unberfennbar．©leid
 $\mathfrak{A} p \circ \mathfrak{I}$ ．Arg．III．80． $\mathfrak{\text {（pul．Met．II．－erfdeint fie }}$仙on bei $\mathfrak{A}$ riftopbanesi mit ber ganzen furdterres genden $\mathfrak{F e g}$ leitung ber unterirdifden $\mathfrak{B}$ elt， Der $\mathcal{E} m p u f a$ und mit anderen $\mathbb{C}$ efpenftern und jaidfalap： vollen Pbantafieenwefen，Die beşbalb Exá $\tau \alpha<\alpha$ beifen；
 fおeinen mit ibr Manen，fie fommt úber ©sabbugel und burd geronnenezifdwarzeż Blut；（bergl． \｛beofr．II．13．）zieft mit fürdterlidem Sauf unb Brauß über §reuzmege，Felber，Stabte und Ddrfer einber＊）；fübrt Sめlangen＊＊）und §§llenbunde． mit fid，bizweilen einen breifópfigen Sund bon der ©frôfe cineẑ indíán Elephanten；nad $\mathfrak{l u c i a n}$ im philop feud erjdinint fie jelbft ein balbez Stabium lang，fie fübrt cinex zwanjig ©્llen langen Dold mit fid，fie bat Dra＝

[^168] turz，※llezె，waz Die פDbantafie erfdúttert，ift in ibrer Umgebung entweber，ober ift fie felbf：

```
Hecaten vocat -
Serpentes, atque videres infernas errare canes - *)
```

Sbr if bab buntle Gebiet ber $\mathfrak{R a d} t$ gemeibt，morin
 berfaden，©dlangentnoden，2aubertrâuter $2 c$ ．gefudt； fo mufez unter ibrer $\mathfrak{M n r u f u n g}$ beim Mondjacin ges f内eben：Soraza．a．Drt，auferbem Satyr．I．8． 22. Epod．V．XVII．XVIII．Soid Metam．VII． 29. £ucian im ¢ıloч．u．f．f．Sie bat ibren eigenen ©uls tuż，und eส merben ibr beim Miondjdein alz Beberts fderin Des Unterrcidsz zauberifde Spfer，befonbers Sunbe，Dargebradtt $x^{c}$ ．，mie man unter $\mathfrak{A n}$ beren ausi Soraz an ben angefübrten ©rten fiegt＊＊）．

So viel von diefem，für ben 3auberglauben in ber $\mathfrak{a l t e n}$ Welt bodif interefanten $\mathfrak{P b a n t a f i c e n m e f e n ! ~}$
（ 3 n ber $\mathfrak{A}$ egyptifden 3auber＝Runft batte， wie wir beildufig nod bemerten，die frau bez feinds feligen $\mathfrak{x y p h o n}$ ，Naphtbyz，boutommen Sefate＇z

[^169]Solle ip ielentionnen. ©́s feblt unz aber an befimms *n গladriḑten Darůber.) *)

Und fo finben wir überall bern und aud felbft ba, wo, wie bei ©rieden und Romern, daz innerfte Princip bes ofottervienfez miberftrebt, die Joce Dez 3auberglaubens nidt allein, fonbern zugleid) Daz rege Beftreben, foldden Durd Berbindung mit valiftifden Religionopbilofophemen, ober,
 blope wiftubrlide phantaficenterfen bualifis
 und foldergefalt in's wirflide Reben cinzus fúbren.

## V.

Sm Cbrifientbum, beffen ganze neue religiofe

*) Nadbem ia Dbiges bereits nieber gefádrieben, fube id, baf Epiphaniub Adv. Haeres. lib. III. pag. 1093.) das princip
 2egpptetu, ' Sitbrambo, (uad Jablonsfi p. 107. ira farens) wirtlid burd sctate ertlart, alfo, daffer bie IDee biefer Gottbect, woffir es in Dem diteffen griediifacu ©btterbienf teine $\mathfrak{A n a l o g i c}$ gab, (wabrideinlid aud bet Grubb, warum fer obot umb anbere Grieden des §ithrambo nidt gebenten!) Duta bie goce diefer Sesen: sinigia ans

 firden Einbeit, cinct ibeellen, religiofen, weltbur: gerlidsuniverfellen Eingeit! Gomobl in ber grptes

Det wat，wo ber ©ine emige unb unenblide © © ott nidt allein alz ber moralifde Beberridher，fonbern felbit alz Der phyifide Sめdpfer ber ganzen Statur berebrt marb， und nidt allein alz ber autmaddtige，fonbern zugleid aud ald ber ※ubeilige und $\mathfrak{A}$ geredute und ber bie Riebe felber if：－im ©briftentbum mar Dieß an．fid unmoglid．

Sn ber neuen あrifliden Welt mufte alfo ber 3auberglaube，fo dbnlidy er fid aud in feiner ©f runds Joee und nad feiner $\mathfrak{I}$ endenz mit bem beionifden blieb， eine bollig anbere form annebmen．

Das ．Sbriftentbum batte bie Joce bes Satanb， alz cinez uriprúnglith gut geweferen，bann g．on bem．Sdopfer abgefallenen，und nunan fid bojfen Wefens aus dem fpateren Subentbum beis bebalten，wie biefes frúber felbit den ©llauben an bies fen maddtigen bdfen ©્cift aub Dem Parfizmug ober bem allgemeinen orientalifden Dualiżmub ans
 in weldem eê feine zmei gleid maddtige $\mathfrak{U r}=$ Principien geben tonnte，fo gut ez ging，modificirt batte．

Soute im Sbriftentbum ふauberei Durd Silfe und Cinflus biberer M\＆date fatt gaben；fo lonnte es nur burd Şilfe und ©influe bes－Satanz uno feinez ibmuntergeordaeten Sollenreidz geidégen．
riofopgie，als Dimonomagie und julest in oer Giona babe íw bieß nad ber melthiforifden Fefjebung Des Cbriftens tbums amidaaulide iu macben sefucto．

Und fo erfolgte es in Der $\mathfrak{Z G a t}$ aud welts Giftorif(6.

Das ©briftenthum batte Durd feine erbabene Zebre, Dafe ©brifuz die Werfe dez \{eufelz zers fidet und ber alten Sdlange Den Ropf fertre: ten babe, zrar 彐Ulfez getban, um ben 3auberglauben zu berbrángen, ja unmoglid) zu maden.
※ßber - Gemcininn Der 3eit, fiegte er bennod und ward pnolid allgemeiner, zuerft Bolfer = und bant zulegt fogar Religiongiglaube in demfelben.

Ezz gereidt bem neuen Weltglauben dabei indef zur bodjften Cbre und zeigt bon feiner bobberen, wabrbaft gottliden weltbiftorifden Ridtung, daf man im Neuen Seftament, alz befien erftem und midtigften Erfennts nípbud, Durdaus nidtz ben 3auberglauben Bf: gúnftigendez antrifft. Gine fúr jene 3eit mabelid ganz auferorDentlide Erfdeinung! - Man vergleide 3. B. Die. Religioņ̉jdriften anderer $\mathfrak{B d}$ fler auş ber alten Welt damit, Die Bedam'z, den Supnef'bat, Ma:



[^170]obgleidy faft fedr bunbert Yabre jünger, als baş $\mathfrak{F R}$. Keftament, bod nod fo boll yon 3auberfaden if, und - ziege bie Sparallele felbft. Diefe Urfunden Des ©briftentbumes balten buditablid Wort, Dã ©briftus gefommen fey, die Werte der Solle zu zerfos = ren. Selbit die \&ebre yon ber Sollenfabrt, Deren Joee ift, baf fith Sbriftus Dem Unterreid alb Sieger gezeigt babe, (Daber ibn bie Maler ganz redht aud) gemeiniglid mit einer Siegeŝfabne in ber fand binab fteigen lajen!) — *) felbft Diefe Rebre gebort melthiftos rijd bierber. Sie war bei der bamaligen allgemeinen Damonenfurdt, im Ur s Cbriftentbum bon fo grofer und fegens̊reider Febeutung, daß wir unz jeģt ủbers baupt gar teine Worftellung mebr babon maden tonnen mirllid weber bon ber Goee, nod bonder \{entenz, nod yon ben Folgen berfelben.

Snjmijden, bejiegt - war ber SJdllengott bodi nidt zernidtet, unb bebielt, wie wir oben gefegen bas ben, felbft nad) bem $\mathfrak{N}$. Teftament nod immer leiber Madyt und Einfluß genug. Dazu fam, baf̃, mazz ber alten Sdlarge,an mirflider Madit abging, Durch ibre
*) $\mathfrak{T a}$ folgenbem, febr raten $\mathfrak{\xi u} \dot{1}$, auf bas bic 3. 5. ıurúd Fommen wird: Der Eexifel felbs, b. i. mabrbaftiger, befiendiger vabt woblgegrundter $\mathfrak{B e r i d t}$ bon ben $\mathbb{R}$ eufelu, was fie feynd 2c. alled trewlid auf Gottes $\mathfrak{F B o r t}$ vnot vieler Ges Iebrten Fuider jufammen gejogen vibt in unteríaiedlide Capia serfaffet burd Jodocum Soderium 2r. Hrfel 1568. III. Tb. - in biefem Budb befinbet fid eine weitlduftige $\mathfrak{H}$ ntets fuchung: ob Ebrifus miteiner ©bors Rappe befleis bet gewefent ober das fabnlein in ber redten oder linfen Sand getragen? 2c. 2c., als er jur Spdue sefabren fey.
grofe eifit erfet roarb, die man ibr alb bem parifids jubifden Mhriman zufdrieb *), und movon bas $\mathfrak{R}$. æeftament ebenfallz ein 3eugnís enthalt, Dab in einer Der im vorber Gebenben angefúbrten Stellen Der liftigen
 crmábnt.

WSic ber 3auberglauben fin nad bem inmerlidffen Wrincip Dez Chriftenthumez in biefer Religionsform an Den - Satap balten mufte, fo Ponnte er's unter folden Umftánben audy redt gut: - Satanz Madt ward endlid biz zu cinem faft polffommenen Dualiz:

 fuken und dogmatifden ©piggindigftiten war befeftigt und mit unjabligen \{eufeln boberen und nieberen શangs war bevdlfert morben; fo ward zu Ginde beß fünfeegnten Jabrbundertz im "Sexen=Sammer» enolid ein Sauber : Syffem bon foldher Жusbefnung, Furdtbarfeit und Eonjequenz im Ebriftentbum aufgeftelt, ber: gleiden teine anbere शeligionşform in Der WBelt bat, unb Daç im reinften Dualisimub̉ nith bunfler - benn Das ganze Bud if wie mit geronnenem Blut gefódrie:

[^171]ben - batte auğgebildet merben tỏnnen. Diejeż $\mathfrak{O u c h}$, nady melduem in ben Sjexen = Proceffen bes fünfeefnten, fedjzzebnten und fiebenzchnten $\mathfrak{J a b r b}$ undertz bei $\mathfrak{p r o =}$ teftanten und Ratholifen mit pollig gleider $\mathfrak{B e r b l e n d u n g ~}$ Die Зauberei, oder vielmebr das, maş Darin fúr Зau= berei auģgegeben war, unterfud)t, und an vielen $\mathfrak{x a u F}$ fenden mit Feuer und Sdymert erbarmungslos beftraft mard; Diés Buct, daz in Der neueren Befdidte ber Menfdibeit die Dunfle Deriode ber "Sexen= Proceffe", po mie Die befondereform dez 3auberglaubenz welde man bie Sauber=Sexerei, bie Diabolomagie oder Die Dámonomagie nennen fann, bezeidnet: 一 Diefer fáauberbafte 3auber: ©riminalcodex, in einer Religion, Die bamit anfing, zu erflaren, ibr Stifter Gabe Die Werle dez æeufelz und mithin aum Die 3auberei zerftort, wiro biz an'z Ende ber ©es jdid)te alz eine bodift traurige melthiftorijde ©rideinung Da $\mathfrak{f t e b a}$ *).
©o gab's̀ alio num in ber driftliden neuen, wie frúber in Der beionifden alten $\mathfrak{B e l t}$ ふauberglauben und 3auberfunf im Einverfanonif und ourd Silfe $\mathfrak{b d b e r e r} \mathfrak{M a d t e}$ - bort Der $\mathfrak{G d t t e r}$ felbft, bier Dez Satanz, Diefez ber bodjfen ©sotlfeit zwar unters georbneten, aber Dod an Madt und Ginfluef furdtbaren, an liab bójen Wejenzs.
*) Wergl. Ddmonomagie $\mathfrak{2 h}$. II., wo id von @. 1-40 eine furje ©sefaidte biefis $\mathfrak{B u d}$ gegeben babe. Eielb. aud Saubcrl. c. Etưd V. ©. 113 f.

Diefe $\mathfrak{A r t}$ ber 3auberei fann man in Begenfakg ber weiffen, in beiben Welten die fdmarze, ober die bdje und damonifale nennen, wie fie aud mirflid gemeiniglid genannt wird *).

Die ©frund: Эoce beģ ふauberglaubens:
Dab Beftreben fid ourd $\mathfrak{R a g i f}$ und 3auber: funft uber Die Natur und Wirts lidufeit ber Dinge zu erbeben -
erjdeint babei bier mie bort, nur nadi ben berjdiebenen Religioņformen anberż modificirt, alz biefelbe und
 glaubenz yon jeber anberen.

Eben fo, mie wir binzu feķen, dавิ, waê zu allen
 und fie angetrieben bat, ber unfetigen Goee einer Runft nadzubangen, Die menidilide Rraft zugleid) und menidh: lidere ©efabiat úberfteigt, und bie, indem fie Den, ber fie in berfebrter 2 (bjidt fudt, ober übt, von bem aflein glúdliden looz Der $\mathfrak{B e}$ fardintbeit abjieft, frubber oder fpater in $\mathcal{F} \mathfrak{a u f t}$ 's Stimmung endet:
© ${ }^{\text {E }}$ mag bie Zobtenglocte fdallen,
Sh bin bes Rebens frant und frei,
Die Uhr mag ftehn, ber 3eiger fallen,
©fa fey bie 3eit fúr midy vorbei!!!
$\mathfrak{U}_{\mathrm{m}}$ bie $\mathfrak{F}$ bee ber $\mathfrak{M a g i e}$ und $\mathfrak{Z a u b e r f u n f t ~} \mathrm{gan}_{\mathrm{z}} \mathrm{z}^{\mathbf{u}}$ erfdópfen, ift'z nun nóthig, daf wir in dicfem abjanitt

[^172]
 tigen. So cingebenf wix aber aud unfereछً 冋berfieredens find, bie verfdicbenen \{uffage in ben eingelnen Ibrilm

 moglid. Dabtr

Sortresung und Befdluf


## 3weite $\mathfrak{A b t h e f l u n g , ~}$

gebrudte, und ungedrudte widtige 3 aubers fあrifien, ganz, oder im $\mathfrak{A} u$ biuge - entbaltend.

I. Pnevmatologia occulta et vera.

Gortfeßung und Befdifug.
$\mathfrak{S}_{\text {ey }}$ múrflider $\mathfrak{U}$ ntrettung nun ber $\mathfrak{B e j d m o ̇ b r u n g , ~}$ follen alle deine ©ebanfen und Unternebmungen, unter Bezeidnung mit Dem Sjeiligen Sreutg, im Nabmen ber Sodbeiligen Dreyfaltigfeit burd Jesum Ebrifum ges fdeben. Amen.

Wann bu nun in Dem Simmer ober אoller, ober unter Dem freyen Simmel, no Du Diefeß Werd verridten wilft, in Den Grayn tritteft ober gebeft, fo unterfange Did Defen nidt eber alf $\mu \mathrm{m}$ Mitternadft; Den Morgen zubor aber muft bu bid an bem ganken £eib majdien und baaben, bernad) folt Du Didf neugerwafden und fauber anjieben, abjonderlid bein Crbbsjembd, und zugleid Dazz geweybte $\mathfrak{A n b a n g}=$ Stúd obbefdriebenermafen an Dem Salk tragen, auf bem Ropf muft bu cine auficdo iner zarter £einmand zugeipiffe Saube, in ber Beftalt einez $\mathfrak{B i}$ ¢dofbutz baben, bavon ber forbere $\mathfrak{Z h e i l}$ mit Mappier ungeben, worauf der Šeilige $\mathfrak{N a b m e}$ Tetragrammaton nebmlid (Der unaufipred)lide গabme (botteq) gefdrieben fteben muf. Der Setb aber mus pon aller liniauberfeit ja wol gereiniget und frarf geráudert feyn, Das Pappier doer das Gtirnband aber um deine Sauben muf alfo formiret und gemadt werben.


Der anbere yon benen Eameraben fan in ber einen,
 Sand aber gemijdtezs Blut yon cinem jdmarken Ramin, meldes fein $\mathfrak{J a b r}$ alt ift, und son einer weifen $\mathfrak{T}$ auben, welde nod nidt 2 PRonath alt if, mit einem Crucifix tragen, ber Exorcist aber foll mit obbemelden 4 Wિabzz sidtern, bem Stab Caroli in ber Mitte, und zwar alle 3 binter einanber geben, ber Eranf folle um feinen Seib, und zwar um den $\mathfrak{R a b e l}$ und bie $\mathfrak{B r u f t}$ gemidelt feyn, in den Grays aber muf mann geben in Dem Nabs men bef gecreukigten, geforbenen und wicber auferftans Denen Jesu. Kimen.

Wann er nun an bem gerodbnlidien Drt if, fo muf er ben ©rayß bon feinem Reib berunter thun, und auf Die Grbe legen, feine Gameraben aber múfen alfos bald mit binein tretten, und die £idter anzúnden, und folden fo meit in bie Runbe auseinanber bebnen al fenn fan, damit lie mit ber Rreide obbemelde Caracteres aufer bem Circul binaufjdreiben tornen, ba bann Der andere erwágntez Blut und Weybraffer aufer bem (Erayß fpriģen muß, mann nun Diefes̀ gefdegen, follen fie auf Die Rnie niederfallen und ein jeber bor fid bas bey mit Dem Seiligen Greus an ber Stirne, Wiund und Sruft zeidnen, im Nabmen Gottez de $\ddagger$ Batterz, und


Nadbem pollen bie Eameraben ein menig inbalten, ber Exorcist aber, Der in Der Mitte feyn muf, foll perridten folgendeg (Jebett.

2umadtiger ©ott und Sjerr, unfer ©dus und Starte aller beren, bie auf bid boffen, und Befdirmer aller Niebergé们lagenen und Betrübten, aud aller berer uno

## 82

feren bie in diefem Shauf (oder in biefer ©egend) mobnen. Gey unf, beinen finedten, gnabig und giefe úber unf allé zu jeber 3eit beinen Seeiligen Seegen auß, auf dak mir mit beiner Seiligfeit erfullet Durd Deine ©nade ges troft und gutez $\mathfrak{P u t b z}$ feyn mogen. WBir bitten did - Sherr! febe unf bey und bilf unf in unferem Fürbaben und fegne Mnfang, Wittel und Ende, bamit unjer Bes bett und నhun ein glưdlideez EEnde erlange, Durd Deinent lieben Sogn Jesum Christum unferen Serrn, welder fen bodgelobet bon Erigheit ju Erwigfeit. Amen.

NB. Sierauf zúnbet man ben Fiaud) und die \&ids ter, unter Bezeidnung mit dem Seeiligen Ereuk an, wann nun diefez taum wird gefळeben feyn, und bie Gade im Nabmen Jesu anfangeft, fo werben die bobpe Geifter alzbann die arme Seel duferf bedroben und qualen, bamit fie fid ber Bejdmodrung miderfegen folle.


Sierauf muß mann breymal bintereinanber aufipres den und jagen: MUl gute ©eifter loben ©ott ben Sjerrn mit mir (ober mit unz].

Shierauf wird bie arme ©eele feufizen und meinen, und mit beiferer Stimme fprechen: id aud.

Sodann fabret man fort Spredende:
Эb jage bir und befbrodre bid in Dem Nabmen bef ges creusigten, geftorbenen und auferftandenen Senlandes Jesu ©brifti, welder für alle unjere ©únben, audj bie Deinige, am ©tamme Def Ereukee gebúfet, und genug
gethan, unterfethe bid. ja nidt meinem (ober unferem) Fúrnebgmen, weldjes mir Didj von Dem. Serumidnweiffen in benen Finfternisen zu erlöjen, und did bís an dent Sag def ©eridtz zur Rube zu bringen angefangen, zu widerfegen, fondern ftebe ftille und bóre, mag id bid
 Sobnez 4 und Gotted bē 5jeil. Seiftezె M Mmen.

NB. SJicrauf made mieber einen かaud; Die Seele mird Darauf mieder feufizen; Die Seuter bef Sdaßez aber werden einen Kumult und Getdice madien.

NB. Defen uneradtet folt Du weiter fpreden. Æsann bu wilt erlópet feyn in bem Nabmen Jesu Christi, welderer if Gibbor, Jeschua, Jehoschua, unfer Stenland und Seeligmadher und Grlder, Der gefeegnete W3eibes = Saamen, fúr Deß̧en allmadatigen Nabmen Jesu aud bie \{eufel und alle bollijde verbammte ©feifter er: farecten und gittern und alle Rnie fid beugen, meldhe int Simmel, auf Erben uno unter ber Erben fegno, manm bu eê alfo verlangeft, fo zeige ben Drth, wo ber ©dak, Der bidh fo unglúctifeelig gemadts bat, vergraben liege, bamit es̉ bir eine Salbe auf Deinem Saubt feye, det Nabme Jesus fey gelobet in Errigleit.

NB. Die Gameraben deß Exorcisten fpreden biers auf $\because(m e n$.

Sierauf mird bie arme Seele, auf melder Scite fie
 3agen meifen, anbey andeuten, daff fie yom den Suitern befelben gebunben feye und duferft abgetbalten merbe, babero feegne ou jie, und fange beine $\mathfrak{B e}$ (dymodrung mit benen Geiftern an.

Bebe bin in bem Stabmen Jesu Cbrifti, Der bir

Dein ewiges Seil fene, im Nabmen ber Seiligen Dreys faltigteit Gottez Def Batterz © Gottez Def Sobnez und Gottes bep Seeiligen ©bciftes 4 . Sierauf antmorten Die Gameraden $\mathfrak{K m e n}^{\text {. }}$
$\mathcal{H} u f$ biefes merben bie bdfe ©eifter ein entfeglidies Fiaabengeforery anfangen, und wie Frofde quaden, aber erijurode ja nidt dafür, dann ees merden'euth (DDer Dir) vile Blendungen und Gaudlereyen fúrfommen, Daß Du yon beinem fúrbaben abfteben folit; es werden dir Maas ben mit grogem Gefdrey uth deinen Ropf fliegen und allerley erbentlide Shredten einjagen; allein vertraue Du nur auf Gott, und perridte beine Gaden im Nabmen Dé Sjerrn, Du muft aber vor alfem 3 Stúdutein Brodt bey bir baben und 3 झappierlein, morauf ber $\mathfrak{R a g m e}$ Jesus gejdrieben; Dann mann fie bir ben ©dakg geben, fo muft bu gleid Die Pappierlein mit ben Stüálein Brodt barauf leger, Damit fie Dir denfelben nidt wieder entzús den, ober in etmaf anderes vermandeln, weldes fie gerne zu tbun pflegen, mann fie fonmen; dann die Geifter fenno erfdródelid bopbaftig und betrúgerija.

NB. Dabero fabre mit ber Befdrodbrung fort, alfo: Wir nad ©otteş Fild erfdiaffene, und burd bie © Def $\mathfrak{A l l l}$ erbddften, alldier frebenbe PRemiden, befdrodgren cuab in ©sottez̊ Nabmen, und laden eud bodlijde ©ocifter unī̄ ${ }^{\text {Gurffen }}$ Acheront, Astharoth, Magoth, Asmodi, Beelzebub, Belial, Aimaymon, Paymon, Egym, mit euren untergebenen Şútern und Dienern, ibr móget aun fenn mer, ober melde ibr mollet, aud eud ibr gegens wadrtige © Ceiffer, Suiter,' Berbammete und Dienftbare, Durd Den allerbeiligften und allmaddigen Nabmen Jehova, Adonay, Eloliah, Saday und Sabaoth, welder ift uno
war, ber Gott $\mathfrak{Z b r a b a m}$, $\mathfrak{J}$ acacz und $\mathfrak{Y a c o b 8}$, mit mel: dem aud MRoyfes gerebet bat bon \&ingefidt zu \%ngeîdt auf Dem Fierg Sinay, und welder Mionfen felfften begras ben bat, Durd Denjenigen, welder in Dem ellerbeiligften gewobnt bat, und Durd Urim und Thumim, ober £idt und Nadit feinen gottlidjen willen geoffenbabret, eben Derfelbige allerbeiligfte Gott ift bey unf, ibr vers Dammte Geifter, und burd benfelben befdrodbre id, eud, Daf ibr meiner Befbmodbrung und Befebl ©eborfam leiftet, daf ify diejen berborgenen Sdaas nidt mebr berwabret, fondern Diefen $\mathfrak{Z}$ ugenblict verlafet, unb zwar in Praft und © Engel anbetten und in Denen Simmeln mit Singen, und in alle Emigleit fareyen: Syeilig, Seeilig, Seilig if ber Sperr Sabaoth. Ferlafet num biefen Srth gleid wie ibr den Cik berer Engel im Šimmel, bergleiden ibr gemefen, und nimmermebr werben werbet quittiren músen, ibr, ibr verfludte und betbammte unreine © Ocifter! ibr follet biefe arme Seele nidt mejr qualen, folt aud diefen Sdak langer zu berwabren feine Madtr baben, burdh bie Madt und auf Befebl Jesu ©brift def lebenbigen ©ottez ©obn in alle Ewigfit. थmen.

NB. Sierauf werden fie obir fúrwerffen, bu jeyeft nod lange berjenige nidit, weldder im Stanbe fene biefen Sdats zu beben, und eine arme Serle ju erldjen, merben Did, audh nidtt nur berfpotten und aufladen, fonbern auth nod allerley plogen erwocifen barauf aber folt bu ibnen antworten:

Sad weif zrant wohl ibr verflubte đ̧eifter, bafi id auf eigener Rraft bierzu nidt túdtig bin, wol aber burd Die תrafft Jesu Cbrifti, ber mida bierzu fábig gemadt

Wat, Haisch beß Weibess = Saamen, weldjer eud ben Ropf zertretten, eud eurer Gurftenthúmer beraubet, und einen $\mathfrak{T r i u m p l}$ auf eud gemadfet, Derfelbe bat mid gebeiliget Durd baş Baad Der Wiedergeburth und verfies gelt mit feinem beiligen leib und $\mathfrak{B l u t}$, ba er fúr mid ge= litten, gecreaģiget und geftorben, auf daf id lebe, ibr aber fendt bey meitem nidit mebr biejenige; bie ibr geroes fen, dann ibr babt euere vorige Serrlidfeit verlobren, berobalben befdnwdbre id eud, Durd biefe Madht, melde id befitge, und burd benjenigen, seldher mid maddtig gemadt bat, welder ift Jesus von Nazareth bef lebendi: gen ©ottez mabrer Sobn.

Jお befdmodgre eud bann anbero nodmalz, trettet mir in und Durd Jesus গtabmen Den Sdaak $\mathfrak{a b}$, und pat̛et euds yon binnen in eure verbammte Sollle, Dabin ibr verurtheis Iet und verfosen fendt:in alle Erpigleit, burd Jesum Cbriftum meixen Erlo̊er. \&men.

Sier madte daş Seilige ©reuts und cinen Raud.
OLuf Diefezి werben fie fid bir von શReuem miederfegen in ber grógten $\mathfrak{R a j e r e y}$ unb werben bir affe beine Súnben fúrbalten, und alle bein $\mathfrak{T b}$ un und Raken burd bie Sechel zieben, allein fürdite bid nidt, bann es ift nur cine © genfrift bey ibnen, fie mollen bid fordtiam und irre mas den, berowegen antmorte in redtem $\mathfrak{B e}$ ertauen auf ©ott, folgenber majen, nadibem bu bid zupor abermalz mit Dem Sexiligen Greuş bejeidnet, und cinen $\mathfrak{R a u d}$ gemadt baft.

Sめ bin zraar ein Súnder, Daś geftege id, jeboch bat aud Jesus für meint Súnd gebúset, Diefelbe von mir genommed, und mid bavon befreyet.

NB. Sierauf bette mit anbaddtigem Serken folgendes̉ ऽdjobgebettlein.

O Du allerbeiligfter Gott unb Menjd Jesu Ebrifte! Der Du Dab̀ redite Simmelbbrobt und ©peife ber Engefn, ja aud ein Sdredfen ber Teufeln bift, ber bu vom Sim: - mel in die Welt, diefelbe feelig zu maden, fommen bift,
 Durft, ob wir gleidy boll fündiden Unflathē. fenn, wir
 burd beine ©nabe ju gute tommen und in biefem beiligen $^{\text {g }}$ Rampf bey uns fenn, bamit wie diefe reifende $\mathfrak{F}$ dife und ftindenbe Şollen = Bode zu bezwingen gewárbiget merben, bamit bir allein (5ier made bas 3eiden Def Seiligen (Ereußeß) famt bem Batter $\ddagger$ und Seiligen $\pm$ Geift jey Sob uno Cbre in alle Emigftit. Amen.

Sun trollet und padet eud bon binnen, weil Jesus bey unz ift, ibr verfludte Geifter! ibr verbannte und yerbammte $\mathfrak{M u t}$ en, welde ibr ben © zu verberben fudet, maß vermeilet und zaubert ibr nod langer vergebens? ba ibe dod miffet, baf Jesus cudh all bier euren Sjarnif(4) auggezogen, uno aller Ebewalt berau: bet, Jesus if ba, an beffen $\mathfrak{B r u f t}$ Joannes gelegen, meldher Das Evangelium angeftimmet:

Sim 2 Infang war bas $\mathfrak{W o r t , ~ u n d ~ b a s ~} \mathfrak{W o r t}$ war bey
 bey Gett, alle Ding find burd daffelbige gemadt, and obne baffelbige ift niditz gemadt waż gemadt ift: in ibm war baê \&eben, und bas \&eben mar daè \&idt ber Mens f(den, und baz lidt leudtete in ber Finfternif, und bie Finfternuf baben e\& nidt begriffen: Éz marb ein Menid bon Gott gejand, befen Nabme war Johannes. Diefer
tam zum 3eugnué, Dấ er 3eugnaş geben folte von bem Sidt, bamit fie alle burd ibn glaubeten; er war nidft Das Ridt, fonbern bás er yon bem Ridt'\eugnuz geben folte. És mar ein mabrbaftigez sidt, weldeez alle Mrens faten erleudtet, bie in piefe Welt fommen, es war in Der $\mathfrak{W e l t}$, und bie $W_{\text {elt }}$ if burd daffelbige gemadt wors Den, die Welt aber bat es nidt erfannt: er ift in fein Eis genthum fommen, und bie Seine taben ibn nidt aufges nommen, wieviel ibn aber aufgenommen baben, benen bat er ©remalt gegeben アinber Gsottes zu merben, nebm= lid die ba glauben an feinen $\mathfrak{N a b m e n , ~ w e l d e ~ n i d t ~ a u k ~}$
 Dem Willen Dé MRannes, fondern aus Bott gebobren fennd. Und DaE શiort ift Fleifa morben , und bat unter uns gerwobnet, und mir baben gefeben feine Serrlidfeit, eine Serrlidfeit als bef cingebobrnen Sobnes vom פּats ter yoller Gnade und Wabrbeit.
 ber Erwig von Dem $\mathfrak{B a t t e r}$ aufgebet, und mit Sbme berridet, Jesus ift gegenwårtig, ber clans ber båtterliz. あen Serrlidfeit, und Dab Ebenbito jeines wsene vor
 und alle Sungen betennen, baf Jesus ©brifus ber Şerr feye zur ©bre Gottes bez $\mathfrak{B a t t e r}$.

Jesus ift Da, ber Rónig aller Rónigen, unb Serr aller Seerten, befen Reid nidt if Éfien und Krinfen, fondern Seredtigfeit, Friebe und Freube im beiligen Geiff, Deme das $\Re R$ eid und die Mradt, und Die §errlids feit eroig ift.

Jesus if ba, ber in einem fileifd Gott und MReníd
if, und ber cinige Chriffus, meldgen meber bas Mreer, nod, die Erbe, nod aller Simmel Simmel begreifin lónnen.

Jesus iff bier, welder bie von benen Súnben ©̧ebruafte und ßefdrwebrte erquidet, und Denen muben Scelen ßube gibet.

Jesus ift ba, ber vor allen reiffenben $\mathfrak{W d}$ ffen nidt fliebet, fondern fein zeben furr frine Sdafe laft.

Jesus ift $\mathfrak{b a}$, ber auf eigener ©enbalt benen umreinen Geiftern gebotten, baff fie ibm geborjamen múpen, wet:der in ber Jubenfdule bea $\mathfrak{F e u f e l}$ yon cinem Menfden aufgetrieben, daf er gefarieen: wase bab id mit bir zu fdjaffen Jesu von Nazareth, ou bift fommen mid .子u qåulen.

Jesus if Da, Der unes zu frreiten mieber eudi gemabnet, und ben Sieg zumegen gebreabt bat, burd biefen, und Durd alles diefes̉ madhen mir cudy verbinolid, befarmodss ren und nótbiget wir eudh, ibr berfludte Creaturen, bie
 serbammet und verfopen fendt, auf baf ibr cudy yon binnen pactet, und in euere boditide 230 gnung, wo ibr bingeboret, binfabret gu cuerer Quaal, weldae mdgret in alle Ermigfeit.

2njego made mieber sinen Raud, und wanm fie nod Iánger verweilen molten, fo zeige ibnen auf Dappier mit Tauben $=\mathfrak{B l u t}$ gef币 riebenes :3eiden, alf

 rung alfo：
 Dé beiligen ©̧eiftez 世．21men．

Hel $\ddagger$ Heloym $\ddagger$ SotherゅEmmanuel $\ddagger$ Sabaoth $\ddagger$ Agla $\ddagger$ Tetragrammaton $\Psi$ Agyros $\ddagger$ Otheos $\ddagger$ Ischy： ros $\ddagger$ Athanatos $\ddagger$ Jehova $\ddagger$ Va $\ddagger$ Adonai $\ddagger$ Saday $\ddagger$ Homousion Messias $\Psi$ Eschereheye $\pm$
unerfdaafiener $\mathfrak{B a t t e r} \pm$
uneridaffener Sobn $\ddagger$
uneríarafiener Seeil．©seift $\pm$
Jesus Christus fieget $\ddagger$
©hriftus regieret $\Psi$
Sbriftus berridet ゅ
$\mathfrak{W e n n}$ Did nun fünbige Geele．（NN．bier soenbe sid zu－ber armen Scele und（prede weiter§）ber Keufel gebunben，ober fonft auf eine 2 2tth did bers fuaket und übermalltiget，fo mirb Didf burd Diefe Rraft und curd fein Berdienf und grofe Barmbersigfeit

Jesus Christus bef lebenbigen © ©ottes Cobn, welder pom Simmel gefommen und in Dem unbeffedten leib ber beiligen $\mathfrak{J u n g f r a u} \mathfrak{M a r i a}$ zum Seil ber Meniden, unb Dés Zeufelz 凡eid zu zerftoren, Wenfd worben von allet unreinen ©siftern befreien, und alle \{eufel yon bir bins weg, und in Den unergrúndliden 2 bgrund Dex Şdife jasgen; febet beß Seerrn Erruk, und flieget ibr Geinde, Der lów auf bem Stamm Эuba und $\mathfrak{B u r g e l}$ Davids bat überrounden, Dannenbero befeble und gebietbe id, eud) unb mir famtlid befeblen und gebietben eudd $\mathfrak{T e u f e l n}$ und allen verfludten Geifern, mie igr inmer Nabmen baben mos get, aud fenn tónnet, baf ibr eud aller ©sewalt úber unf und biefen Sdas begebet, unt diefeş befeblen und gebietben mir eud burd bie Onfunft Jesu Christi, und Durd feine beilige © Ceburth, ba man fagt:

Ein Rind ift unf gebobren, cin Sind ift un $\tilde{\beta}$ gegeben beßen Serrfaft if auf feiner ©dulter, burd feinen uns fauldigen Tob, und fein unfdulbiges Blut, weldees er an dem 5olg dễ Ereukez fúr uns vergôen bat.

NB. Siebey zeige ignen daŝ Greuk und bie gilbnû Deß̄ gecreußigten Jeeylanbeş Jesu Christi und pprid weiter.

Sd befdmodyre und gebietbe eud nodmalen ibr bdje und verfludte 5 dillenbunbe, weidet von uns und diefem
 in ben tobenden sollenfluf, und biejes befeble id euds Durd die beilige fünf $\mathscr{F}$ unden Jesu Christi, wir aber ems pfeflen uns und biefen Sdaas in bie allmddatige Barmbers
 Sobnes unjerez lieben Serrn Jesu Christi.

Эdi befdnodyre und berbinbe eud, ibr fámatlide vers malebente Ģeifer, verlafet unß und biefen ©্̣dag burd

Rrafft bef :gittlidert Sentb; metties if Jehova; ber te: bendige ©ott, Durdy Den gecreugigten und gefrónten Estt, con Defien beiligen 2 ngefidat ibr verfopen fend, und Durd
 Yaferftebung Gottez, Der zur Şollle gefabren, und einem æriumpl auf.eud gemadt bat, weldjer mabrer ©ott uno Stenju ift.

Эお befaimdgre cuad burd alle Evangelia, bic in ber gangen driftiden ほselt gelefen und geprediget werben, und burd Die Seiligen zebn ©ebott, melde © Bott auf bem $\mathfrak{B e r g}$ Sinaj mit feinem Şeiligen Finger felbften gefdrifben Gat, und Durd bie zmolf Articul Def driftliden Glaws bens, und burd Das Sjeilige Greus an weldem Jesus Christus Die gante Welt, und:menfdlide © Gejolecht von cureş gúrffen Sathanae Germalt erlofet bat.

Thb befdmodbre eud bey ber glormúroigen Saimmelfarth Jesu Christi, igr berfludite bolifare Sdaaren, berlapet uns und biefen ©djaß̧, welden ibr biōbero innen gebabt. Fermandelt und berrúdet benjelben nidt, nod meniger f(dabet unz weber an Leib und Geel, nod altem mab mir baben. Werunreiniget aud nidt diejen Cranf, in mels dem wir feyno, Durd) Die Rraft Jesu Christi, weldaer •
 und eubl auf ewig in ben bollijden थbgrund zu berbams men; bringet ben ©djas ber, und fliefret alfibaan pon

 ©ottes bef beiligen Beiftes $\pm$. Utmen.

NB. Diefes mus zu breymalen mieberbolet merben.
Nadboem madje zu ßertreibung ber $\mathfrak{T e u f e l}$ folgenden அaud.


Diefe Stưd untereinanber gefopest, unb einen Rauab Damit gemadt.

NB. $\mathfrak{A l p b a n n}$ merben fie bir ben Sdaty und bab̊ ©es
 ferey und Ungeftùmm audy mit entregliden Bebrobungen
 allez einfallen und ein cribbeben fommen wolte maden, po balden fie benfelben nun binein gebraddt, fo werfe Die orey Stúallein Brodt und pappierlein barauf, bamit fie fid nidt unterftegen tonnen, denfelben bimoeg zu thun, oder zu bermandeln, uno nebme did in adt, baf du Dens felben mit feiner Şand doer Finger anrúbreft, ebe und bevor er menigfense eine balbe ©tunde geffanben, alf̄bann werben die Geifer weiden; folten und roolten fie nibt yon bannen geben; fo madje nodmals ben erfageaditen Raud, bierauf werbent fie cinen foldgen ceftanf binter: lajen, baf bein $\Re$ Raud nidts Dagegen fenn wirb, und ein graujamezs (Sepolter maden, und diefes̄ ift baş: Seiden ifres Şinneygehens, deine Gameraden aber Darfen Deģ: wegen nod nidt reden, bebor ber Exorcist ein Gebett gegen $\mathfrak{J o t t}$ abgeleget, und ber armen Seele, bie man aud jeegnen mus, Dant abgeftattet morben.

Dabero ein jeder NB, vor fid fitll und mit aufgebos benen Sanden betten foll bas beilige Batter unfer $2 c$.

Naあbem mus ber Exorcist mit fauter Ctimm und


D ou beiligfte Dreyfaltigteit, Gott Battey Cobn4
 gefagt, baf bu unfegemurbiget baft, diefe arme Geele yon ber Sceralt def Keufelz zu erlofen, bamit fie nun ruben tan, bisan den Tag deß Gecridtz, mir fagen dir aud alfo Dant, Daff uns beine Genabe bon ber Getmalt
 bewabret bat, Du barmbersiger Satter unferz Serren Jesu Christi, verleibe nux ferner Diefer armen ©eele die ©nāe, baffie bir in ber emigen Geeligftit dienen, uno Deine Barmberdeigleit preifen tónne burd Jesum Christum der fie an Dem Greugegfitamm erlöjet bat in alle Emigleit. , Amen.

Du aber erlofte ©cele! lobe und preife mit unf Gott Den Satter, allmddtigen ©ddopfer Simmelz und der Crs Den, gebe nun bin im frieden uno verlafe diefen Drth im Nlabmen Jesu Christi, welder unfer und dein ©rldjer ift, Deßen tgeurez̉ Blut auch für beine Gúnben vergofen modoen, berfelbe feegne bid, und jeye dir gndbig an bem \{age beê zutủnfigen ©̧eridtz, Damit bu unter bie 3afl Derer Ausermadten feeligen und beiligen Engel mos geft geredmet werben burd Jesum Christum. ミamen.
qute gute Beifer loben ©ott ben Serrn mit unb.
NB. Madke bierauf Das Beiden def Seiligen Ereus sezె, und rdudjere mit bem wolrieçenben Яaud, Davon oben gemeldet und gefdrieben morben.

Auf diefes mird. Dir NB. bie Seele zur Dantfagung die Şánde reiden, allein búte bid, baEs bu ibr die Şano nidt. giebeft, Den fonften mirft bu greflid verbrennen, zumalen mann fie nod ibre worige Duaal in etwas \{púbs ren folte, lange ibr aber bagegen ben Stab Caroly, in welddem bu alpbann eine Deutlide Marque ober 3eiden

Def. Brennens fipben wirf, nad diefem wirb fie mit volf: fommener 3 friebenteit feafzent opn dannen geben, wamm Du fie zuvor mit bem 马eiden Sef Seiligen ©reukee und mit nodmaliger gemadter molried)ender $\mathfrak{R} \alpha \mathfrak{a}^{\prime}$ djer ung wirf gefegnet baber.

Nun bate ein jeber in Der Stille und'mit andádtigem Şersen daé beilige Batter unjer 2 s.

Nadbem aber mit.lauter, Gtimme zugleid. diejen

$$
\text { 91. } \mathfrak{O} \mathrm{falm} \text {. }
$$

Wer unter Der Scúlf def $\mathfrak{A l l e r b o d}$ fiten mobnet, ber wird in Sdirm ©sottes dés Sesdften bleiben.

Gr mirb. zum Serrn jagen, Du bift'z Der midh aufnimmt, und meine Jufludt, mein ©utt, id mill auf did boffen.

Dann er bat, mid bom ©trid Der Jager erlofet, unb vom rauben $\mathfrak{B}$ ort.
 wirft deine Joffnung unter frinen flúgeln gaben.

Geine $\mathfrak{F}$ Babrbeit mird oid mit cinem Sdild umgeben, Du mirft bid nidt fôrdten fúr bem naddtliden Saroden.
 Das in ber finfernic berum mandelt, fúr bem $\mathfrak{A n l a u f f}$ und mittågigen ז̌eufel.

Esz werben $\mathfrak{x a u j e n d}$ fallen an beiner Seiten, und
 naben.

Sonbern bu mirft anjdauen mit ben $\mathfrak{A}$ ugen, und bie Bergeltung Der ©ottlofen jeben.

Dann Seer bu bif meine 3uneriabt, Du baft ben Matrbddften zu beiner Sufludt gefegt.

## 96

 wird fid zu Deiner Şûtten nidt naben.

Dann er bat feinen Engeln don Dir befoblen, daffie Did, behúten auf allen beinen $\mathfrak{F s e g e n}$, fie merben bidh auf Den Sadnden tragen bamit bu beinen $\mathcal{F} u$ n nidgt an einent Getein fopeft.

Du mirft úber Nattern und Basilisken getyen, unb wirft Rowen und Draden zertretten.

Diemeil er auf mid getoffet bat, fo will id ibn errets ten, idh will ibn befdirnten, denn er bat meinen $\mathfrak{R a b}=$ men erfernet.

Gr wird ju mir rufen, und id. will ifn erboren, id.
 uno zu ©bren bringen.

Mit langem \&eben will id ign erfüllen, und ibm mein Şeil zeigen.

Egre fey (fott bem $\mathfrak{B a t t e r} \pm$ unb Dem Sobn $\ddagger$ und Dem Seiligen $\pm$ Seif, ald er mar im Onfang, jeģt und allwege zu ewigen 3eiten. 21men.

Nod múfen wir béemerten, daf́ die Pnevmatologia occulta mit cinem genauen $\operatorname{Heg}$ iffer verfeben if. Da Diefer $\mathfrak{T b}$ eil mit einem $\mathfrak{F o r t}=$ und Sadt: Regifter über beibe Theile verfeben wird; fo durfte ees mobl feblen. E8 8 ift aber in mandern Betradte nidt ganz obne Jntereffe, und ba eà den Rieblabent eine fanelle Ueberfidt von bem geroibrt, waş namentlid in Diejem Manufcript borfommt; fo jen ibnt zum Befaluf bier nod ber $\mathfrak{R a u m}$ vergónnt.

## 97

## Snbalt ber Pnevmatologia occulta.

(Dic Seitenjablen fint, wenn fid ein * yor bet ßeile befinbet, im iweiten Ibeile, jene aber ohne berfelben im erfen sbeile ber 8. 5., anfuufuder.)

## A.

Geite.
Abbaton . . . . 133
2bendmabl . . . . . 153

* 2 bibdied Der etlofeten Seele. 94
* 2bjug Derer ©eifter - . 93

Acheron . $\because .142$
2diterley Geeligf̈iten. . 136

* Adonay . . . . . 84

Aetus . . . . . . 139
Mffer . . . . . . . 140

* Agla $\cdot$. . . 90

Agrippa Cornel. . . . 136
Ahab . . . . . . . . 137

* Agyros . . . . . . 90
almoier . . . . . . 130
alles in bet jand bef 5etrn . . . . . . 132
afterley 2itnter . . . . 136
Aloes . . . . . . 143
Amaliel . . . . . . 143
Amaymon : . . . 142
Ambriel .. . . . . . 137
Alzazel . . . . , 142
Annachiel . . . . . 137
* anbang s ©tuid. . . . 79
* 2mrebe an cinten Geif . 82

2mt unb Berridtung ber
Geiffer
140
Anael - . . . . 144
Aomodel . . . . , 137
Apostel . . . . . . $141^{\prime}$
Apollo . . . . . . 137
Apollio . . . , . 138
Africas . . . . . 144
Aratron . . . . . . 146
Ariel . . . . . . 142
Ariton . . . . . . 142
Asmodus . . . . . 138
Sutt) Der © Ceiter mus mav wifien147
arme au bebenten ..... 153
Asasiel ..... 144
Astharoth ..... 142

* Athanatos ..... 90
Mufiabrift Der siatter ..... 152
2ufgang ..... 142
Auster ..... 144
Azael ..... 142
B.
* Baaber foll fid. eír Exor-cist79
Barbiel ..... 137
Barchiel ..... 137
Fedcutung Der preiden ..... 142
Fediente ..... 140
Beidtiger ..... 141
Beberrider bet Eseifict ..... 146
* Befebl an die Exifter. ..... 85
* જrefánntuús der ©únden ..... 86
Beelzebub ..... 137
Belial ..... 137
Feriat yon Dienflbaren Ebis
fern ..... 145
* Fefanftigung ber Geifter ..... 80
* Befdnodbrung, wie fie ans jufangen ..... 79
Beyídlaaf zu unterlagen ..... 130
Benfano Dé Sodaften if$\mathfrak{n}$ dtbig148
* Bildmú des geeteukigten
Sentandes. ..... 91
Blóges巴dmerdt, ohnudthig. 152
* Bobbeit der Geifter ..... 84
Bóne Geifer werben vertries ben ..... 155
* Blut, gemiidtes, wozu . ..... 81
Boreas ..... 143
*grodt, mogu zu gebraudden. ..... 84
Budjabien; Sexilige ..... 152
exite.
* Sicubungers ..... 84
\$8dyren ..... 140
C.
Camiel ..... 137
Cameeltbict ..... 146
Cbarfeytas ..... 132
Caracteres ..... 136
Carolis © Ctab . ..... 152
Cafeycu ..... 130
Cassiel ..... 145
Castael ..... 144
Castiliens: tabbi Joseph ..... 139
Cherab ..... 141
Circul ..... 155
* Citation ..... 82
Clafen berer seufal ..... 137
Cocythis. ..... 142
Costus ..... 145
Cbrituadt ..... 132
*Crucifix ..... 81
D.
Dardiel ..... 143
* Das Seil. ©tirnband ..... 79
Daemones Planetarum ..... 133
Degen, obmdtbig ..... 152
Der Werdanimten Quaalen. ..... 139
Dientbate Geifter ..... 140
Diabolus ..... 138
Dienfas, Defen Cugel ..... 143
Donner und blik ..... 147
Donnertag, Defen Engel ..... 144
*Dotey, cine Sxil. Zabl. ..... 80
E.
* Elohah ..... 84
Elephant ..... 140
Elementen, beren ลిriden ..... 142
Egyn ..... 142
Engel ..... 136
Ccinneruag, fatr notbige ..... 149
CensEngel ..... 142
* Erb s jemo ..... 79
* Eridotinung guter Engel ..... 1/30
-     -         - betes Reujal ..... 149Erite:
*Eschercheye ..... 90
* Evangel. s. Joh. ..... 87
Emiger $\mathbf{R D D L}^{\text {D }}$ ..... 139
Exorcist, was at juthun. ..... 151
F.
galfac esitter ..... 137
Familiar - Efeiffer ..... 146
Ifeurige §unbe ..... 141
giudt ber Geifer, was fie befortocret ..... 153
Firentag, Defer Éngel ..... 144
Sturtenthuimet ..... 141
gurten bat Reufal ..... 142
Furien ..... 138
G.
Gabriel ..... 137. 142
* Gaudelegen bet Geifer ..... 84
Gebett ju Gott foll oft ges  ..... 129
- mena man cinen Beif piprecter mill ..... 150
- bey siducaerung bef Crapies ..... 156
*     - Def Exarcisten yor ber Befdmodbrung ..... 81
*     - uater Det நffidwodbe. ..... 87
*     - nad ber .Br爪dwodtr. ..... 93
Gefángnif ..... 130
Geifter lieben bic かecinigfait. ..... 131
- was fie ficeben. ..... 131
 nung ..... 139
* Gecifa, wie er befdmobren mirb ..... 82
* Gibbor ..... 83
Gefdo of tans nidt belfen ..... 152
Glaube, mabrbafter an $\mathfrak{J e s}$fum Ebrifum if febr notbsmendig und gut147
 brauden ..... 131
Gott foll man sertrauen ..... 131
* Sidtlide Rabmen ..... 90
©eit.
©ute ©eifter, mit fic erídei;
nel ..... 140
H.
* Hagiu ..... 85
Sagel. ..... 138
* Haisch ..... 86
Hanall ..... 137
Haniel ..... 137
Şaubtregeln cines Exorci- sten ..... 129
* Hel ..... 90
* Heloym ..... 90
*Syeilige Sdrift Det Stirab. ..... 79
Seilige und gebeime \&rt D . Plan. ..... 133
Serrídaften ..... 141
ふimmel muf bey Befafwosbs rung ber Geifer bell and tilar fega ..... 132
Homousion ..... 90
Sdllen $\leq$ Iugit ..... 139
Splten s Rual ..... 139
Hurtapel ..... 143
Sguter ber ©dise ..... 141
I.
* Jehova ..... 90
* Jesus Christus ..... 90
Intelligentíae Planętar. ..... 133
Jovialifade Eecifer ..... 147
Joseph rabbi. ..... 139
K.
Kyeon ..... 139
Soblen ..... 146
Rónig Der Quft. 142. 143. ..... 144
Stedten ..... 146
Srank ..... 155
* Sreide ..... 80
L.
Leviathan: ..... 142
عiduter, wie fit $3 u$ berciten. ..... 151
eodmen ..... 140
Luna ..... 135
Geite.
Lycus ..... 139
Lucifer ..... 142
Machatan ..... 145
Machazael ..... 142
Machidie! ..... 137
Madten ..... 141
Magoth ..... 142
Mastichs ..... 144
Mars ..... 134
Wartoter ..... 141
Maymion ..... 145
Mamon ..... 138
Metarion ..... 136
Megalosius ..... 139
*Messias ..... 90
Mejerim ..... 138
Michael ..... 136
Miel ..... 144
Bittagb $=$ Reufe! ..... 138
Minos ..... 139
D. Oeiffer am Bequimater ..... 79
N.
Ract. - Enten ..... 141
Reun Engel Def Simmels. ..... 136

0. 

Dberfte giftfen ber \{emfel ..... 142
Dberbdubter Der \$cufll. ..... 140
Drbaung bet Eeufel ..... 137
Oracula ..... 137
Oriens ..... 142
Orphaniel ..... 136

* Otheos ..... 90
P.
Patriarchen ..... 142
Paymon ..... 142
\$appierleia, befordete ..... 149
Pentalpha ..... 148
Pforte Def sobes ..... 139
Phlegeton ..... 142
Plato ..... 137
Planeten, beren Seideru.

100

## ecit.

Geite.

143
132
141
Propheten
Python
137

## Q.

Quaalen ber $\mathfrak{F}$ Rrdammten. 139

## R.

Rabbi Joseph Castiliens
139
Rachiel . . . . . 145
2Rapdigciftex
138
Raphael ${ }^{-}$ 136
2Raudwerd yer Planeten . 143
144. 145

SRád, Die Ereifter ju loden . 152

* SRauゅ, Die E®tiftet jui vers treiber.

93
gregela eine Exorcisten 129
S!

- Sabdoth $\therefore \therefore \therefore 90$

Samael $\because \because \quad \therefore \quad 142$
Samex 144
Candel 143
Saraphiel $\because \quad: \quad 1144$
Satael . .:. . . . . 143
Sathan $. ~ . ~ . ~ . ~ 133 . ~$
Sat
Saturng

| Saturng $\quad . \quad 133.139$ |
| :--- |
| Eamfags singel. $\quad \therefore \quad 145$ |
| $\quad 150$ |

Eeufier $\because \quad \therefore \quad 150$
©drodrse ceifíct": 141
Seraph $\because \because \because .142$
edlange $\therefore \quad \therefore \quad-137$
Catowef: $8 B 6 i a d: \quad . \quad 144$
*Sother . . : . . 90

Stix
142
Coinntag ..... 143
Subsolanus ..... 114
Suth ..... 144
T.

* Tetragrammaton ..... 90
Theutus ..... 137
Seufel, Derer DrDriung ..... 142
Tharsis ..... 142 ..... 142
Thronen ..... 141 ..... 141
TpDt ; civiget ..... 139
Tulphalet ..... 148
Sugentrourtenbe. ..... 136
U.
U̇riel ..... 1.12
* Urim ..... 85
Há化uldige ..... 141
V.
Yarcan ..... 143
Venus ..... 134
Verchiel ..... 137
Ferfopung you cotted ans gefidid ..... 139

2. 

Zadkiel ..... 136
Zaphiel ..... 136
Bauber s ©cifict ..... 138
Beiderl Der Planften ..... 133
Zephyrus ..... 143
Born Bottes ..... 139
Zuriel ..... 137 ..... 137

## II．Serpentily famarge Magie．

## シロエm：rt

$\mathfrak{3}$d．babe im erfen Theile－verfprodert，eine fritifa genaue Bergleidiung von Serpentil und Rornreu： ther zu liefern．Diefe Unterfudung indé medte nur fúr jebr wenige £efer nåberez̧ Sinterefe baben，uno erideint mir gegenmadtig felbet im ganjen mefr ober weniger ummidttig und zu feiren befonderen，Pefultaten für Die Gefdidjte der $\mathfrak{P a}$ gie fúbrend，indem §ers pentil und Rornreuther offenbar bodg nur blofe ber： fdiebene Mecenfionen einer und Derfelben ©drift，ober， wie mande Sefer fid vielleiddt lieber außbrüdten，eined und beffelben Madmerfs find．，Dagegen baben mebrere
 Die im erften $\mathfrak{Z h}$ bile nur fumparíud angefúbrte erftere Sdlfte von Serpentil，in diefem zweiten Zheile Der 3aubers：ibliotbel ganz und mit vollfans Diger Genauigteit，fammt ben ${ }^{\text {bazu geborigen }}$ $\mathfrak{A b b i l}$ bungen，modte abgedrudt werben．Statt ciner fritifden Bergleidung per Serpentiliifden und Rornreutbertididen beiden शecenfionen，milffabre id biemit piefem $\mathfrak{F s u n}$ 他e．Findet man es angemeffen；fo foll in einem ber folgenben Wheile albbenn audy Rorns reutber＇z Magia ordinis in einem genauen 2borud mitgetbeilt werben，ba benn jeber £efer，ben bie Sade interefirt，felbft Die Bergleidung leidt anzuftelen wirb im Stanbe fenn．

Nod "balt id es bier für ben faidlidjten Srt; Solgenoez zu bemerten. Jd babe im erften \{beile weriproden, in gegemodrtigem §beile yon ben berjdies benen ©eiftern zu banbeln, beren in ber Serpentili= fden fawarzen $\mathfrak{p a g i e}$ gebadt ift. Ez ift aber bei ber Menge von Wiaterialien ganz unmoglid, wenn mir nidgt etwan ben groften æbeil ber fünften ※atbeilung bamit anfullen woulten, womit benn wieber mebrere ans bere Refer menig zufrieden feyn búrften, ba ez billig if, baf diefe ${ }_{2}$ btbeilung nad po vielen ernften, mit unter Das ©efúbl verwunberben Sadien, fid burd abwedjelung, ja (bei miffenfáftlider Kenbenj) felbit Durd Gaben empfeble, ${ }^{\text {D }}$ D anterbalten und wo moglid erfeitern. ©fleidmol aber merbe id mein Wort ldfen, und will in bem ausfúbrliden 民uffas úber Die Pneumatologie namentlid aud von ben Sers pentilifalen iund anderen dimarifden Gefifers und ghantafieenmefen bandeln, Die in ber drifti: Gen Magie cine Rolle fpielen.
"Das Budf ber madtigften ©rifter Dber turger Be: griff ber unnatúrliden fabwargen Magie, ents balteno $\mathfrak{B e}$ fidmodrungen uto $\mathfrak{N a b m e n}$ verjdiebener Geifer, $n$

Su benen magifaen Soroben if allezeit bas erfe und ndthigfte ©tud bie formirung eines-Ereifez, weilen ohne Denfelben Riemand yor ben bojen ©eiftern befaúget
 nadjfreben.

Dabero foll ber WReifter aub §ungferns Papier einex Creiż in Der Breite bon neun Sduen maden, auf roeldees Die nadfolgende Namen mit weifem Tauben: Blut múfen gefdrieben werden, wie bier ju feben if
3. Ciroulus.

2) Suß mam cin Stodilein von Sajelyolz ges ranitea baben

auf, meldess die Worter und Nabmen, melde bu in ber Figur fiebef, múgen gefdniten, und mit weifem xaus bensBlut geidhrieben werben.
3) Wade eine Rappe bon Sungfern = Papier, bors nen meí, binten aber \{dmarz, bierauf jareibe aud mit Blut von einer meifen Taube bie 刃abmen und Car racteres, wie folgende Figur auß̉meijet.

Dicerappe.

\&
© ${ }^{\text {dwatz }}$
Worbere s Ryeit
4) Der Meifter foll cinen langen Cobmargen Mod, ber bif auf bie Sdube gebet, anbaben, uber ben Rod cin Scapulier, ober ※nbdager ausi $\mathfrak{J u n g f e r n} \equiv$ PDapier gemadt uno mit weifem raaubet=Blut gefdrieber mic fols gende figur jeiget
Scapulier.

Spintets sbeil
930 bec : Ebeil


Cdwart


5) $\mathfrak{P u f t}$ bu babs Sigill ober ben eigentliden $\mathfrak{T i t u l}$ bebjenigen ©eiftez, meldjen bu berufen wilf, mit fobls
 ;abreiben, und an ein Saifelistodlein bangen, und an Den $\Re$ Rand Deß ©reifeg aufiteden, wie folgende figur zeiget.

 werben im Neumond und Mitmodes und freytags, und an benen Sturben, weldue Diefen Planeten, nemlidi bem Mercurio ober ber Venus gemiebmet feynd, welde mann auż ben Astrologifden Büdern genugiam erfeben. tann.
6) Der WReifter muf entroeber allein fenn, ober menn mefrere babey feyn mollen, allegeit ungrad.
7) Sierzu mird erforbert ein fiderer und einfamer Drt; mann bag wert in einem Sauf vorgenommen werben fotu, fo muf daf Bett gegen Sonnen= Mufgang geftellet merden, die Shuir ober ein fenfer muf offen flefen, und ndat mebrere Werfonen im Şaupe fenn, als zum $\mathfrak{W e r d}$ geboren. Dábero if es allezeit fideerer uno beffer, Daf die Sprobe unter freyen Simmel in benen von Ongefidt, ©eboor und Werftorung Der Menfおen Kefrey: ten Waldern, Felbern und Wiefen gefobebe; zu jeder Dergleiden Mrobe gebörct DaĘ Raudibierd aus̀ folgenden:
R. . Sem papaver nigr.

Herb. cicut.
Coriand.
Apii et Croc. et Diefes in ungleiden © emidt.
8) Die Drobe foll gefdeben auf einen 'spitrood Dber freytag Nadtiz, entweder in ber erften Stunbe bes Fadhts ober in Der fedffen won Gonnens'Untergang, Des $\mathfrak{R a g s}$ aber muff fie in denfelbigen Stunden, weldse Dem Mercurio ober Veneri gewibmet feynd gefarben.
9) Der WReifter foil bor \%ngebung bezs $\mathfrak{W e r f z}$ wobl erwodgen, mag für ein ©̧efdaff er mit Den Gexiftern tractiren molle, bamit in bem 5auß , wo die Sadje gefdeben foll, feine Werftorung ober Berwirrung ges f(beble. Dabero muß ein Meifter ein midtiger, berzs bafter und unerforodener Mann fenn, ber an ber Jung und $\mathfrak{A l u b p r a d}$ teinen Febler bat; bann bie Citirungen múfen mit lauter und unterfdeitender Stimme nadibrúdés lid gepproden merben; alle gefellen reben tein Wordt, fondern ber Meifer allein foll fidh unterfeben bas Bes f(ddft zu tractiren und mit benen Beifern jpreḍen.
10) Sofern nún ber Mreifter ein Befdaft bat, wels : あes Die Gexifter nidt erfüllen mollen, fo netyme er feinen Cteden, und rúbre uno jalage bamit berfelben Siglen, und nábre Diefelbe zum Feuer oder Soblen, mit melden ber Maud gemadt roorben, unb laffe fie gleidjfam nad, und nad, brennen, und fie werden ibm fogleidh geborjam fenn.

शadbem diefes alles redt und roobl zubereitet uno berormet morden: fo foll ber Meifter entweder allein oder mit feinen ©effellen in ben Ereib geben, und im Eingeben ppredien:

Harim. Karis, Astacas. Enet. Miram. Baal. Alisa. Namutai: Arista. Kappi. Megrarat. Sagisia. Suratbakar.

Folgen jego Dic Citationen, Namen und Siglen ber ©eefter, weldje bierbided.gerufen und citirt werben tomnen.

1II. Doctor Fauft grofer and gemaltiger Jollengmang, madtige Befdrodbrungea Der bdllifden Geifter,: Befonderob: Deb צ1 $\mathfrak{A}$ ely,
Das biefer Sdabe unb © © band artengeborfamooll, obne allen $\mathfrak{y}$ ufs rubr, Sdreafenfebung und Sdaden vor Den geftellten Erag. feiner Befamobrer bringen und zurúaf laffen múse" Nad dem Drager Exemplar 1509.
$\qquad$

Borexinnerunge to
Sier folgt num ber famofe giaufifde Sollengroang, mie in ben früberen anfandigungen verfproden if. Difer Sodlengmang iftreins ber midftigfen ober vitmebr; er ift oas allermidtigfte Alctenftut zur $\mathfrak{B e r a n f}$, aulidung Der fogenannten drif: lidatheojopbifden PRagie. Man mei nidt, wenn man ibn liest, ob man bie Reatbeit ober bie entbernbeit cines menfaten mebr bemitleiben, ober beladen folf, Der es mit der Sjolle aufnimmt, um. fid. in:der
 Bortbeile zu verfidern, weil Gott fix: nidt gemabren mid. - Aber die warez liegt bier mußer ber Spbare unjerer. Betraditungem, Da mirsief in ber Esefaidte ber Magie fo berúbmte $\mathfrak{A c t e n i t u ́ d i n i t f t , i a t ~}$


gie in ibrer sberfebrtheit bargufellen imb zu zeis gen, wobin die fid felbf and bie Bernunft úberfpring gende Sdwarmerei den Menfden in feinem $\mathfrak{T r o g}$ und in feiner ভdmodde zu fabren vermag.

- Die (befaidte biefes 马uあis if [0 bunfel, als bic Gefdidite feinezz Berfaßerż ober vielmetr peines Sjelben, Faufts felbft. Cz liegt' auf ben Búdern ber Mrt ein Sdleies ber- Finfternif; ; man tam fie faft nie anbers als in Sandjariften, wie fie unfere angebliden ©eis fterbefdnodrer und Sdigetjeber beikgen, und imimer nur zu theuren פpreifen auftreiben. Diés \&eģtere if Diefen Keuten nan freilid nidt ubel zu nebmen. Denn in Der That ein $\mathfrak{B u}$ (t), mie biefer grofe und gemaltige Soflengwang, wodurd man fith, fo oft man befien Eitationen verfudt, bie niddt ganz unbebeutende Summe von - zwei bundertund neungig tauffend Dus caten erwerben fann: ein foldes Bud ift immer fdon etroas wertf!!! Esz if unter biefen Umftans ben febr naturlid, baf die Riterargefdid)te biefer Búder dujerft ounfer ift. Namentlid von Diefem $\mathfrak{5} d$ ls lenzwang exiffiren mebrere Recenfionen und felbft GDitionen, (an unbelannten, ober erbidteten Drten gedruaft, und, wie laum braubt bemerlt zu merben, nie auf Dem Wege Des $\mathfrak{B u}$ Wbandelz verbreitet) unter beridicbenen bon einander abmeidenden Jiteln und Befdmóbrungz=formeln - Dent man bat aud eine Recenfion; morin zunddft bie $\mathfrak{R c e r g c i f t e r ~ b e f d r w o r e n ~}$
 berauf bringen múffen! - wie dieß unjere Lefer bereits auz dem erfen §beile ber 3auber = Bibliotbef MRizs cellen, Num. I.) erfeben fónnen. (Gegenmartige E્D is
tion ober Recenfion, yon ber iad ein febr fauberes Manufcript beiige, welddes vormalछ̆ einem redtidjaffenert, aber in aller band theofophifd=:tbeurgifaen Trdumereien befangenen Mtann geborte*) - Diefe Edition foll Die Prager bon 1509, und nad einem bem Fude beilie: genben Settel, die befle, adtefte und erprobtefte fern.
 frribenten zu entfpreden, wirb ber Drud von Wort iu Wort nadh Dem in ber Sffizin beê §errn Berlegerş ben Segern porliegenden Manufcript veranftaltet, bab, menn bie $\mathfrak{A b j a r i f t ~ b i r f l i d ~ v o n ~ e i n e m ~ p r a g e r ~}$ Exemplar yom Jabr 1509 genommen if, offenbar cine verbefferte Srtbograpbie erbatten bat

Die ber 3aubersBibliothef voraus gegangenen beiben fleineren Sdriften: Bonder alten und neuen Mragie Uriprung, Goce, Umfang, und ©es fめidte, fo mie bon ber \{beurgie, oder von Dem Beftreben ber Sentiden, mit ber ©eifters welt einen realen $\mathfrak{R} \boldsymbol{a p p o r t}$ anzulnupfen $x$. (शRainz, 1819 u. 1820.) find bereitz in mebreren gelebrs ten Seitungen, namentlid in ben Sallifden und Jes naifden Siteraturgeitungen, in ben theologifden Annalen, in ber $\mathfrak{J i z}$, in ber Nationaldronil Der Deutiden u. F. m. mit ermunterndem Beifall und

[^173]sieler शawhidt recenfirt morden. Inbef alle biefe ifs fentliden Blatter Dae Unternebmen nidt. allein biafigen, fonbern für midatig und berbienflidh erllaren, :werbe id cinmùtbig in bempelben gebeten ober nerpflidtet, mogs lidfite .Boridat anzumenden, Daf, Dem Mberglauben Fein $\mathfrak{F o r f a u b}$ gefdebe. © ©ewip cine Mufforberung, obet Werpflidtung, welde bei einem Budbe ber Urt an ibrem redten Srte fecht! Esb fey ferne, burds
 auf irgent eine Weife ju unterftugen; vielmebr es in feiner $\mathfrak{N i d t i g z e i t ~ b a r g u f t e l l e n ~ - ~ D i e f ~ i f t ~}$ ibr 3 wed, ibre Jendenz, ibr Streben. Maments lid wiederboble id in $\mathfrak{B e t r e f f}$ Der $\mathfrak{B u}$ ther ober $\mathfrak{P a n u f c r i p t e}$ welde nad bem lange úberbadten plane ber 3. $\mathbf{B}^{\text {. in }}$ Diefer zweiten $\mathcal{M b t b e i l u n g}$ bortommen; nod. einmal, mab id mit innigfter lleberzeugung in Der alten und'neuen Magie S. 69 f: faton gefagt babe, wie id ndmlid glaube, Daf gernde Die dffents lide Befanntmadnag biefer finfteren und mit Finfternif bebeften eiteratur bas befte und Iuderfe Prittel fey, bem unerfeßliaen Sdaden unb . Mberglauben, Der in Stdoten und auf Dem 2ande bis zu Diefer Stunde bei angeblis den ©eiferbefdrobrungen und Sdaggribes reien bamit getrieben wirb, entgegen zu wits ten und foldem ju fteuern, indem bergleiden Sdriften notbwendig ibren $\mathfrak{W 3 e r t h}$ verlieren múfen, wenn fie aus ibrer myfteridfen Dunfelgeit berbor gejos gen, und in ibrer Nidtigleit Dem Mublifum vorgelegt werben.

Dagegen - menn id bei Fortjegung ber 3aubers

Bibliothef in Bejiefung auf reine，Gobyere Spagie Sne Deatungen und．※ufgaben，ober mit Einem Wort Jocen
 erlauben follte＊）．，Dic Dem ftrengen Rationatiften viels Leidt unerwecislid ober parayor borfommen tonnten；fo boffe id，baf folde nidt mit Dem gemeintut Befanodgo
 ben；Der oen Redten Der Bernunft zu nabe zu treten wagt＂ialb unter Eine．Rategorie geborig vers weddeelt．meiben búrften．Niemand fann Die beiligen und unberlierbaren $\mathfrak{R e d t e}$ Der $\mathfrak{B e r n u n f t}$ megr efren， als id，：und was im weiten Bebiet alfes menfobliden Foridens und．Wbifens nidt bor bem Ridterfuble ber Wernunft beftegt，beffen WBerth，Dauer und Wirffamfeit lann nur vorúber gebend fenn．Cben darum aber ver： medifele－nidt Dor Sceptifer：und hidtt ber Minftifer， nidt Der Sdmoerglaubige und nidt Der Meberglaubige feine indibiduelle $\mathfrak{F e r n u n f t}$ mit ber all gemeinen Mens ¢めens色ernunft，und ebre Mnderer Meinung；wie er bab Ftedt bat， $\mathfrak{z}^{\text {u }}$ fobern，baf man Die．feinige ebre，fobald baz，maê Geber will doer mennt，fey es
 ＂mit＂ほernunft geroollt ober gemennt，und Dem

[^174]gemás borgetragen mirb. - Belebrung unb freunditice Surcdtroeijung aber nebme id in Dem faperen und Dunts Ien Gebiete ber verfdiedenen Unterfuduungen Der 3 aus ber=Bibliothef immer gern und mit berglidem Dante an. Dies find feine Worte, fondern es ift ernflid ges meynt.

Und nun fein शGort weiter und fofort Den Sodlen: zwang, obne bie mindeffe Berandering, ofne ein zus gejeģtezె oder geftridenezz Wort, ja auth, wie ebenfallz ift gemúnidt worben, obne eine eingige Note! Sadalid obne eine Note in, oder unter bem Kexte. Die §leinigfeiten, welde id zu bemerlen für nótbig ober angemeffen bielt, find im Kert mit bebraifden Buchfas. ben angedeutet, und mogen ibre Stelle fofort bier am ©dlup biefer Borerinnerungen einnebmen, mobin Die \&efer bann nur zurúd bliden tónnen.

א) $\mathfrak{A}$ jiel f. Dimonomagie $\mathfrak{Z b}$. II. S. 292 f. vergl. mit ber Rupfertafel am Cende bez Werfz.

א) Fauft if alfo, wie befannt, nidt ber Bers fafer, fondern nur ber Seld, oder daz Эbeal der uns ter feinem গamen bei ben Exorciften und Sdagegraberu gebråudlithen $\mathfrak{B e}$ 仙ıodrungen. $\mathfrak{A}$ ud bierủber miro Sert Mrof. ©dmidt zu Berlin in feiner ©efatidte ber Didtung von $\mathfrak{F a u f t}$ (f. beffen 依dgbare Beitrage zur ©efdidte ber romantifden jpocite S. 107. Berlin 1818.) obne Sweifel Das $\mathfrak{N a b e r e ~ b e m e r f e n ' ~ u n d ~}$ mebr Lidt verbreiten,

אאא) S. Befdworungb: Runft in ber allg. Doutid. Encyclopádie, mo id auğfübrlider biepon
gebandelt babe. Die Wiorte beziefen fid namlid auf bie Mdbre, Daf Salomon fo und fo diel taufiend Eegionen
 lupfernen Peffel gebannt und bei $\mathfrak{B a b y l o n}$ in cinen Gee verfentt baben joll.
2) Denn bie bofen ©feifter find lủgengeifter, uno führen bie Befdmodrer, wie Satanab die Sexen, dfterz auf bie verjdmikgtefte Weife an. Wfeudomos nardie Der bdjen Geifer, im Reg. Scot'z Discovery of Witcheraft $\mathfrak{B}$. XV. ©. 11 . Robert GluD'z Utriusque Cosmi Historia (Oppenhemii, 1617.) P. I. C.4. pag. 114 seq. Damonomagie $\mathfrak{I b}$. II. ©. 147-158. 168-174.
 rungzeformeln bez Fauftichen Sodllenzrangs diê myfteriofe Om nur ©in wRal, und zmar in ber Saupts ©itation in ber Mitte zwifaen den beiden Saupt=Refdmorungbsæamen Gottez Tetragrammaton und Agla vorfommt. - Borauez gefegt, Dan fidh Daz ganje abentbeuerlide Befdmórungê: wefen ber driftiden oder theofopbifden Magie
 bet - Ionnte diés alz eine $\mathfrak{U r t}$ bon Beftatigung der $\mathfrak{B e r m u t b u n g}$ angefeben werben, weldee id im Iten $\mathfrak{Z b e i l e}$ ber 3auber: Bibliotbef S. 165 f. über Diejes 230 t sorgetragen babe.
2) - in unverdnberlidiber Múnze. Denn Das̉ (Selo ver $\mathfrak{A r t}$ bermandelt fich Durd bez Teufelz Rift und Tude dfters in allerband andere Dinge, Roblen, Pferdemiff; jas.v. - Rinderbredi. S. DAmos
nomagie Tb. II. S. 147-158. 168-174; moman dic Belege biezu findet.
dג) Man berwundere fid nidt uber bie oorfidt, baf bie Unverdnderlidfeit des ©celdez nodmals Durd Befdmodrungen gefidert mird. Ģz mare Dod gar
 mal bundert und neunzig tauffend Dufaten
 Brfdmodrer ridtig überbrádte, und man am Ende nur cinen Slumpen - Roth oder Pferdemif im Sreife batte!

## Doctor Gauftz Sollenzmang.

( 3 uadfablider mbrud nad ber ¥rager Ebition von 1509).

## © inleitung.


 nidt igm zu eigen reerden múffeft, ob er bid gleid, ibm Die Seele mit beinem $\mathfrak{B l u t e}$ zu $^{2}$ beridureiben, fammeideln und anloden mird. Nein! Ere mird burd bie Praft beis ner yorgebradten $\mathfrak{W o r t e}$ gefroungen merben, Dir nad beinem Wunfd und nad beinem unaufbaltfamen Willen unwieberrcolidh zu geborjamen und zu tbun, was bu igm auferlegeft. Seradte baber feine lift, und lebrt bid nidt baran; balte bid vielmebr an Gott; Durd Defen bodaft und allmadatige $\mathfrak{R a b m e n ~ e r ~ b i r ~ b a ̨ ̉ ~ B e e ~}$ foblne úberliefern muf, und zmar zitternd, ja er miro fid bir an Seele und Reib einigen Sdaden zuzufagen, ganz onmadatig und fraftlozి befinden. Sernad, ege Du,
atz Exorcist Diefes Fsert vornimit，ift es beine redt befondere Moflidt，vorber brey Tage zu faften，zu bes then， $\mathfrak{U l m o j e n} \mathfrak{z}^{u}$ reiden， $\mathfrak{z}^{\prime}$ beidten，$\jmath^{u}$ Communici－ ren，und anbere gute und beilige $\mathscr{W}_{3}$ erfe auģzuúben．£an Dabey，Gott，Dem beiligen Geiff zu Ebren，brey beis lige SRefen andadtzboll lejen；bamit er bid erleudte， feine，almadtaige Gnabe，ben Seif zu bezmingen， Dir 仙ende，und bu bein $\mathfrak{F o r l b a b e n ~ n u ̉ b l i d ) ~ u n d ~ m i t ~ g u : ~}$ tem ©犬lüd erreiden mogef．Drittenz muß der（Sreyß und Diefes Bud，fo oft bu fie gebraudien milf，boa cinem orbentlidjen und gemengten griefter Benedicirt werden，und bu einen beiligen Martifel auf beiner Bruft tragen，ben ©eif aber forbere，dafer in der freundiden ©eftalt und liebliden $\mathfrak{R i}$ ene eis nez zwolfjabrigen Júnglingz erfacine．
 lidung Gottes，deş beiligen Ģeiftess．Dann dab jdreibe idh nodh einmal，Durd Defen Iraftigen Beyftand mirft Su Den Geift bejmingen，und beine $\mathcal{A r m u t h}$ in Peidty um vermandeln．Dabey aber bergif ja nidt
 ben Rirden und Sdulen bein Dpfer zu geben；jonft mirt Dir Der erbaltene Reidethum Die emige Rual，fatt Der bermeinten Freube，zu wegen bringen．

Das Mettfあaft doer Siegel dez Ceiftes Aziel，weldes er dem Doctor fauf uberreiden mufte，（אא）Die Tage und Stunden，in meldjen biefer （3xeift zu forvern fey，feine Gemalt uber bie verborgene （bunter，bafman zween © raife，ben einen bem zu erfdeinenden Aziel gemidmet，ben andern aber，in weldent Der Exorcist mit feinen Gelfulfen fid cinfalics
fet, neben einanber madien muspe: foll in biefem शbfarith erflăret and berviejen merben.

DaE Soctidaft doer Siegel bes Aziels, auf meldes Der Exorcist mit Deat Iinfen $\mathcal{F}$ tretten mus, ift folgendeş:


Befdrodrung Dez Rrayfez.
 \# Han $\ddagger$ Ath \& Zael $\ddagger$ Tetragrammaton $\ddagger$ Jesus 4
 Nomine Jesu Christi $\ddagger$ Amen. Romm! Romm! ita

Uriel $\ddagger \mathbf{4}$ Hatiphel maneant adyta Crassaゅぁ Amen. Romm! Romm! Antiala $\ddagger$ Dubanna $\ddagger$ Amen $\ddagger$ Orel $\ddagger$ Corial $\ddagger \mathbf{y}$ je Attabai $\boldsymbol{4} \ddagger$.

Benennung ber Jeiden und Cbaracterez bie auf SDappier gezeidnet und um Den Prayß geleget roerben. $\int \underbrace{}_{\text {Aziel. }}$ VI. Versiel Lamma. $S \mathbb{W}$ VV Spiritus veni, veni, veni!
A) adventat et adsistat!
$\downarrow \mathcal{L}$ Labaub nostri.
$\$ 2$ Thesaurus appareat.
Pamparh. 'I'hasamor.
V I Versiel. Vriel. Lamma. Appare in nomine Pátris, $\ddagger$ et Filii, $\ddagger$ et Spiritus Sancti $\ddagger$ Amen.

Die brey Rrayfe merden wie gerodrylid gemadt. Nur bey dem oritten feģe binzu: ©Ez feye in diefem Sraype ein Múna̛tlein, oder Rielein, ober Rlufftlein; fo wolle Jefus fein beiligez Rreus Dafúr fels len im Namen ©ottez dez গatters wund dez

$\mathfrak{B o r}$ der" Bejdmodrung Dee © ©eiftes bitte in Deinem © Sebety um Weikbeit.

Betbe fnieend:
Laus Deo, oremus.
（S）betb．
fo ber Exorciste bethen fann，wie ez ifm ber Geift ber $\mathfrak{T}$ Sei解cit eingiebt．

彐uf Diefez © ©bat， $\mathcal{D}$ Barmbergiger Bott， berufe id Den ©eif $\mathfrak{A}$ fiel zu Deinem Rrayf （ Biermal mit beller Stimme gegen Die vier Sibeile Der Welt）Dafer in einembellen Ridte ia lieblis der © eftalt（bey bellem und flarem Simmel） ogne Wind und Hegen，obne $\mathfrak{A} u f r u b r$ ，Sめrets． fen und Gdabenfegung erfdeine，um deiner Erbarmung æillen．Mmen．

In folgenden Stunden tan ber ©eif Mgiel berufen sperben

| Bormittag | Radmittag |
| :---: | :---: |
| um 4 u． 5 Uhr | นm 5 u． 11 山⿱一𧰨口 |
| Bormittag | Vadmmittag |
| มme 4 u． $10{ }^{\text {Hht }}$ | um 2 u． 9 Uhr |
| $\begin{gathered} \text { Bormittag } \\ \mathfrak{u m} 7 \boldsymbol{u} .8 \mathfrak{u h r} \end{gathered}$ | Radimittag |
|  | um 10． H hr |
| $\mathfrak{B e r m i t t a g}$ <br>  | Nadmittag |
|  | gar nidt |
| Bormittag | Ractmittag |
| um 5 u． 7 Ubr | иm 3 แ． 12 Uhr |
| Bormittag | Ractimittag |
| นึ 3 น． 9 Uhr | um 5 น． 12 Ubr |

Die Simmelsjeiden find biefe:
Widder, EDew, ふwilling, Sdúk, Waag, Waffers mann und die $\mathfrak{J u n g f r a u . ~}$

Grofer und gemaltiger Sollen 3 Swang.
Wenn bu alfez, mas̀ im $\mathfrak{B o r b e r i d t ~ g e f d r i e b e n ~ f t e b e t , ~}$ puinfitlid beobadtet baft; fo fange bas̉ beilige $\mathfrak{B e r t}$ mit beinen Gejellen, burd folgendes ©ebeth fuf= fallig an:
$\mathfrak{O}$ Mfmadtiger ©ott und Simmlifder $\mathfrak{B a t e r}$ ! id bitte Did Durd Gefum ©ryrifum deinen allerliebfen Sobn, und burd biefe beine allerbeiligfte Namen Agla, Noab, Soter, Emanuel, bu roolleft Dic 230 rte meines Wundes̀ gndoiglid erbóren, und mir dic Rraft und Wadyt berleityen, baf die bdien ©feifter, welde bu wegen ibres Sodmutty und ibrer Serfdjudt, aus beis ne:n beiligen $\mathfrak{W i m m e l}$ in ben $\mathfrak{A b g r u n d}$ der $\mathfrak{J o b l l}$ berfitofen baft, Das Sie, wenn id Sie mit beiner Madt, Rraft und Stirfe ruffe, allein meinen Willen und mein Begebren sollbringen; daf id) Sie binde und be zwinge, fidtbar, willig, in einer lieblidea Wenfden: ©fefalt zu exideinen, und meine Worts, welde mit beinen allerbeiligften famen bere cinbabret find, nidt zu veradten Durd) Die emigen Worte beiner Majeftat: Adonai, Ai, Nami, Amar, Semello, Lei, Ursion, bey Dem Júngiten Ges ridt Jesu Christi, und burd bie Werfe Diefer unt als ler beiner beiligen Namen beiner bodbften Majefitat: Ohel, Agra, Jod, bey welden शamen Salomon Die Geiffer inz wֹafer gejroungen bat. אאא)

Soldce alles gejathe Durdi Die ©̧ottliae spacht, Fraft und ©ewalt, Tetragrammaton, Agla, Adonai, Amen.

## Cryectittatiou.

Şd N. N: befamodre bid Eeif Aziel, bey bem Ridter ber Qebendigen und ber Kobten, Jesu Christo, Durd Den Sajpfer beb Simmele und ber Erben, bey Dem Seborfam, welden © ©ott ben Sjeiligen Durd Jefum Christum gegeben bat, und burd Die Rraft und Wúrs fung bez W. ©eiftes und Der Sciligen; Drenfaltigleit, daf du. ©eift Aziel, cilenz erfdeineft, und bald zu meinen Rrayn, meinen Willen zu ers fällen: und zu vollbringen fommeft. Daş gebiete Dir Jefuz ©brifuz, ber die Soolle zerforet, und dem Keufel alle Pradt genommen bat. Derowegen tomme, Geift Aziel, mir geborfam zu fenn, bey Der Rraft


Sd) N. N. befdmodre Didh Aziel, 'mit Diefen Madts Worten: Margrad, Gratiel, Lalelai, Emanuel, Magod, Vagod, Saboles, Sadai, Ai, Sadoch, Oseoth; Mayn, Lalle, Dafdu mir eine Summe Geldez, fo viel id verlange, an gúltiger Munke und unverínderlidem ©̧olbe, bringen múfeft. Dą̇ gebiete id) Dir Gseift Aziel, bey biefer Madtt: Tetragrammaton, Agla, Ephebiliam, Sia, Epragus, Sensit Adonai, Henecht, Aron, Sant, Sordida, Sida, Tetragrammaton, Osion, Zellianole, Elion; Elion, Aida, Descendat ad nos, erfdeine mir ja ganz freundid, yor meis
nem Rrayse und bringe，was id yon Dir for： Dere．Dab gebiete id Dir Greif Aziel in Namen Jefu． AMen．

Sad N．befdmorre bid Lucifer，Beelzebub，und alle Sbriften，mie ifr beifen und ：Namen baben moget， bey ber allerbeiligften Dreyfaltigfeit，Dem Water，Sobne und beiligen ©ceifte，Alpha und Omega，Michael， Raphael．Cゅ口ゅ $\triangle \square \mathbf{~ N}$ M．※Rゅ口； $\mathfrak{y a}$ id befdmoire eud $\mathfrak{T e u f e l}$ alle mit cinander，in ber Solle，in ber \＆uft，und auf der Erbe，inden Steinflúften，unter dem Simmel，im Feuer und an allen Srten und Edabern，mo ibr nur「est und Curen §ufenthalt babt，Peinen Ort ausges nommen；bafibr Diefen ©eif Aziel augenblúts lid beftellet，und er von Stund an，fo viel id bes gebre，bringe，oder $\mathfrak{J}$ di N．ein erfoafenes Cbenbit
 Lucifer und Beelzebub mit allen beinem $\mathfrak{Z n b}$ ange qualen，martern，peinigen und angftigen；ja alle Qual und Ðein foll auf eud liegen，biz ibr mir biefen ©seift Aziel gefendet babt，meinen Willen zu bolubringen． Jd befdnodre Gudh fo viel ibr Milionen eurer feyd， bey dem beiligen Blat Jefu Cbrift，bae vor baé gange menjalide © Gefdledt vergofen，baf ßir baburd erlöpet worben，mit Diefem Madtblute folt ibr，ibr æeufl！ ies aufz neue，gezmungen，gequalet und gepeiniget wers Den，biz̊ in Die duferfte Finfterní，ja in bem elb， grunde der Solle folt ibr vor diefer Befano ds rung nidt fider fein，bif baf $\mathfrak{J b r}$ mir den Geff Aziel bor manen Srayb fendet und groinget，daf Ge mir lieblid erfめcine；eine
wabre ב) Mntwort gebe; unb mir gweibundert und neumund neungig Taufend Dulatenbringe. Go ibr, ibr Geifer! Die id benennet und nidt benemnet, diefes nidt thun soollet, bafe ibr ben Seif Aziel, ber úber afle verborgene ©dade ©ewalt hat, und bierunter feiner Botbmápigfeit ftegen, zwinget, bafer mir vor Diefem Rranfe fanftmútbig erfacine und bringe, mab id jekge begebret babe: fo folt ibr, ibr Beiffer! gequalet feyn, ja geàngftiget, gemartert und gepeiniget merben mit Diejen WRadt = und Rraft = Worten: Tetragrammaton, Adonai, Agla, und mit Dem Blute Эefu Cbrifit, daş yor bas̉ ganje menfalide (Sefaledt vergoßen morben. Diefes Blut forl eud martern und peinigen in alle Ewigleit, obne $\mathfrak{A l f f}$ bdren; ja biz in ben $\mathfrak{A b g r u n d}$ der Sollen; ja es follen alle Duaten, bie ben Gottlofen wieberfabren werben, bon eudw nidt abmociden, fonbern alle 2 Uugenbliate eure Doin bermebren yon Stund an bis in alle Emigleit und nod oruber. Dad gebiete id N. eud Geeifter! mit einanber bey diefen bodjeiligen Nabmen und Mradt, Modrtern, dak ibr diefen Geift Aziel bor meinen Prayé fendet, bafer mir in lieblider und freundlider Geftalt erfderine, und bie gemelbete Summe Dufaten bringe. Das̃ gebiete id bir Seift Aziel, bei Diefen Sodbeil. Namen Tetragrammaton, Adonai, Agla, Eporidion, Leon, Nepthivum, Sabaoth, Sother, Elion. Smen.

## Laudes dantur etc. etc. etc.

Tad befawdre Did ©erif Aziel mid beine Oefellen bei ber Geburth unfers lieben Serra Sefa ©hrifti, Daf

Du mir vor Difien Reans fommeft und bringef, pab ifi yon Dir begebret, fo gewif alz 马efue ©brifus mit feiner ©eburth, Eegoen, Sterben und Suferfebung dab ganze menfaklide Gefdlebt erldjet bat, alb beidmodre id bid und gebietbe bir und eud ©eiftern, alfen und jeben, Daf ibr mir diefen ©eif und Sdapbeiliger Aziel, vor diefen Rrayp fendet und er mir po viel Geld in unders anderlider Munge, ala id begehret, bringe. Dab gefiete id Dir © Ceift Aziel im Namen $\mathfrak{J e f u}$. Xmen.

Erideine mir Gexif Aziel vor Diefem Rrayß, in
 aen Jünglings, oba Sdaben meiner und meiner Gefellen, obne Fiumor, Betummel und (Geftant, bab gebietbe idd Dir ©seift Aziel bey Den bodbeiligen Madts Worten Tetragrammaton, Adonai, Agla, im


Fortjegung ber Befdworungen.
 gegen feyd, abfonderlid ben ©eif Aziel, bey Der Sraft und Madt Deż Júngiten Eseribtz, bey ber Yuf= erfebung Gefu Cbrifti, und bey bem erfardtliden Sens tenz und bem Urtbeil Gottees, fo ibr vermaledente unb ungeborjame ©seifter zu eurer emigen Duaal und Sbein vernegmen werbet, Daf ibr mir augenblialial den ©eif Aziel daifet, und bu mir gefdmind erjdeineft und meinen freagen Befebl bor meinem Prayje bolls fübreft. Daş gebietbe id eudi und bejonbers dir ©̧eift Aziel, bey Diejen Madtworten Tetragrammaton, Adonai, Agla, ober id quăle did biş in Die dus
ferfte Sodle binein; und Das gebiethe id euab, ifr Geis fter, feiner augigenommen, Sdjabbefigern, Ruft= und
 oder eż úberfalle eudy alle Dual und pein der Sodllen, ja alle Marter bezz Soollifdien \&uciferę joll eud brennen und Durdreifert, daf ifr ganz und gar nidt bleiben Esnnet.

Soret ibr bollifacn Fürten ber Finfters $\mathfrak{n i}$ !! fendet mir Den begebrten Seif Aziel, zwinget ibn, bás er bor meinem Rrays erfdeine, und mir Die befoblene zweybundert und neun und neunzig §aufend Dufaten bringe. Denn id befdmodre eudy bey diefen Madtt: $\mathfrak{F}$ Gorten: Tetragrammaton, Adonai, Agla, Marguel, Gratiel, Elibat, Margoth, Oseoth, Mariachen, Ai, Palenam. Diefe Befdrodhrung und Wiadtrodrter follen eug mit Samefel und Wed in Der Spdlfe martern, und mit allem bsllijaen Feuer brennen, und euere innerlide Geis fiebs:Rraft foll fo lange geingftiget merben, big' mir Der ©eift Aziel yor Diefem meinem Rrayje in fáoner jugendiden Geftalt in alfer Billigfeit, obne Sdjaben meiner und meiner ©̧efellen, obne Rumor, Sdrofen und Furdit erjobienen ift, und mir fo viel Golo ald id begebret, gebradt bat; biermit alfo Aziel! jolff Du Durd Diefe allerbeiligite Ramen Jefuchrifi, Tetragrammaton, Adonai, Agla, yor Diefem (Erayje Cittiret feyn, fo mabr ald $\mathfrak{A m e n}$.

## L AUS DEO！OREMUS．

Sniecnd．
§！Mumadatiger unt Barnberjiger ©ోott und Batter， ©めópfer S．Simmelz und Der Erben，Der Du Die Sxerzen ber Menjacn erlemeft，und igre Notb befer weif，alş wir bir ees flagen tónnen！D bu Rónig aller Rönige， und Serrn aller Şerrn，ein $\mathfrak{F e g i e r e r}$ der ganzen Welt！ $\mathfrak{W i r}$ ，Deine unmúrbige Gefぁdpfe und arme betrangte Creaturen，bitten bid mit fanftmútbigem Beif，Du molleft mir Deine gottlide Fraft verleiben，über ben sucifer und feinen $\mathfrak{U n b}^{2}$ ang，bamit er alle Dual und Wein，bie id ifm Durd beine（Gostlide Fraft und Mádt． über den Şalz jaiffe，empfinden múpe．Daju verleige mir beine ©odtlide Súlfe und Beis fand，und fende unz den Seiligen midacel， ©abriel，Rapbacl und Uriel，daf fie uns beis fteben in unferm Werfe，wider beinen Wider： fader，den leidigen Sollengund Lucifer zu freiten；dazu fey＊unfer ©dild bab beilige Sreus，barauf $\mathfrak{D a}$ allerbeiligite Eamm $\mathfrak{G}$ ot tez fúr unz gejaladtetworden．Das berleibe unz，der $\mathfrak{D}$ и in Deiner Serrlidfeit lebef und regiereftimmer und emiglid．Amen．

## Ewiger fluあ

über ben eucifer and feinen 2 ngang．
Eucifer，\＆ucifer，\＆ucifer！Du Dberfer Der $\mathfrak{T e u f e l !}$ nun bdre Die．©tinume meines Munbeṣ

Durd bie ©emalt and Rraft Gotte8̀! nun trette id mit meinen $\mathcal{F}$ ájen an die pforte ber Sollle, Durdidie graft und Gewalt ©ottes in Diefer Befdmorung,
 und did Lucifer fammt beinem $\mathfrak{A}_{\text {abbange }}$ alfo quatle, martere und peinige, dan du alle Qual der Berbammen empfinben folfeft, und daz jo lange, biz bu mir dies fen begebrten ©eift Aziel in fidtbarer Mens fibengefalt cinez zwdifjabrigen Júnglingz gefendet baft. Darauf made id Den Snfany burd baş ßort, Das fleifh worben ift, auş einer reinen Sungfau, beren Namen Maria, der bir ben Ropf zer, tretten $\mathfrak{h a t}$, fo wabr als $\mathfrak{H m e n}$.

- Jd, nad bem Ebenbilbe Bottez eine erfarafene Seeatur und Wenjd, und von Dem Seeiligen ©eift ges
 bub, Astaroth und Paymon fammt alle beinem 2nbange, und fo viel Milionen Eurer find, dafigr Durd Die Reaft biefer Befdrodrung von allen euren Memfern entfeget, und aller eurer Rraft bon mir benommen fenn follet. Durd bie Rraft und ©ewalt ©ottez foll eud) Die alfen Berbammen bon bott gefeste pein uberfallen, bie Reaft und Geroalt der Seiligen gefamen Samen (s)ottez, Die in Diefem Budbegriffen find, aud Das Sollifde feuer mebr erbigen und auf dab empfindidite ourdbrennen. Sun aber befamodre id) N. alle diefe Qual, 2ungt, Warter und פpein, Durd) Die beilige Flamen Gottes Tetragrammaton, Adonai, Agla, Jefuz ©brifub, Marguel, Gra. tiel, Elibat, Emanuel, Magoth, Oseoth,

Margaum, Ai, Palenam, diefe folten eudi alle

 augenbliatlid úberfallen, und obne $\mathfrak{A u f f o r e n}$ dngitigen und qdulen, fo lange Gott Gott ift, immer und emig.—, So viel Sand=Rornlein ann Meer, fo viel Griflein in Feldern, Shainen und Wiefen fino,' io viel follt ibr 5 Slliithe Escifter gepeinigt werben Durd bab Bort Gots teŝ Daburd Gott Simmel und Erbe eridaffen bat, burd Die 12 beilige $\mathfrak{F a m e n ~ G o t t e s , ~ D i e ~ g e f d r i e b e n ~ f i n o ~ D u r d ~}$ die Budfaben Jehovah, Durd Den beiligen Ramen ©ot: też Paerum, Maym, burd ben allerbeiligften Ramen Der Dreyfaltigftit, Durd ben Namen ©ottez: Tetragrammaton; burd ben Namen ©fotteb Jehovah;
 DeẺ. Weiligen Geiftez; Durd Die ©Gúte und Pildigleit ©bot= te8; :Durd Die Geredtigleit Gottez; Durd Die Weifbeit
 Gottez̧; Durd Den mabren Gott, Durd ben lebenbigen Gott, Durd Den gebeneDenten ©ott, Durd Den beiligen Gott, Durd Den allerbsdiften Gutt ; burd Den Gott, Der mid uno Did eridaffen bat; burdid bie unergrúndidje $\mathfrak{F B r i f b e i t}$ (botteż; Durd bie beilige (Gottheit, Durd) Die beilige Drenfaltigleit; Durd ben Sadpfer Şimmelz und ber Erben; burd ben Todt und bie Marter Gefu ©brifte; Durd feine Šeilige fünf $\mathfrak{B u}$ unden; Durd feine $\mathfrak{R i e v e r : ~}$ ffeigung vom Simmel auf Die Erben; Durd feine Ges burth; burd feine $\mathfrak{B e r f l a r u n g ~ a u f ~ D e m ~ B e r g e ~ T a b o r ; ~}$ Durd) fein \&eiben und feine פDein; Durd Fin ©reuß; Durd bie Dornene Aron, Die $\mathfrak{J b m}$ auf fein Seiliges SJaupt gefeget morben; Durd Das Mobr, fo ibm in feine
redte Sand gegeben morben; burd ben ©peer, ber ibm Durd) feine Seilige Geite geftoden morDen; Durd Dab Blut und 2 Bafer, fo Durd feine Seite floह; Durch das Gejiarey, ba er bate: Fater! ift ez moglid, lo gebe Diefer Ficld bon mir; Durd Dic Rufung Sbrifti: Eli Eli lama asabthani; burd feinen $\mathfrak{N o D t ; ~ D u r d ) ~}$ feine Befängniß́ß Durd feine \&eifelung; Durd feine Nägel; Durd. feine Befdncibung; Durd feinen Reib; Durd baz̧ Gebett ©brifti am Delberge; Durd ben Glutis gen ©dweif Cbrifti; Durd Die Gúbrung úber Den Bad Sibron; Durd Die Beradtung Эefu Sbrifti; Durd Die fpottlide Fleider, Die ifm yom Serode und Yilato ans getban murben; Durdh Die $\mathfrak{B e r}$ fottung Sefu ©brifti; Durd) fein fanmebres ©breugtragent Durd feine bittere und barte fálle mit Dem Greuße; Durd bie bittere Sbrmadt und Anjebung feiner lieben Mutter ; Durch bie bittere und peinlide $\mathfrak{M}^{(12 n a g l u n g}$ anz $\operatorname{Rreus;~burd~Die~}$ Serabnebmung vom Rreuß; Durd Die RiDerfteigung
 Cbrifti; burd Die Simmelfabrt Jefu ©brifti; Durd Das Septer unb alle ©erwalt $\mathfrak{T e f u ~ C b r i f i c ; ~ D u r d ~ b a s ̧ ~}$ Ciken zur rediten Sand Gottezె; Durd Die Bufunft Jefu Cbrift zum frengen Geribte; Durab Die fünf Wunben Der Sadnoe und Gúbe Jefu ©brifi; Dura Die Sdeibung ber Cluten und Bdjen; Durd ben Manbel Jefu Sbrifti ; Durd Die (semalt Des Fleifdees uno Blutes Jefu ©brifti; Durd die Rraft und Madht, Damit er Die bofen ©eifter bezwungen und aubgetrieben; Durd Die Tugend Jefu ©brifi; Durd Die 72 Nas

 II. 9

Sodt Gefu Cbrifti；Durd Die beilige ©acrumenten Jefu ©brifti；Durd unjern lieben Seren Jefum ©brifum； Durd）Den tebenbigen Cobn ©bottes；Durd Das \＆amm （Gottess，bą̨ auf ben Sdlangen und $\mathfrak{B a j e l i z f e n}$ geroans Delt，und die gosmen und Draden zertretten bat ；Durch Die Bervienfte Gefu ©brifi；burd）ben，Der ba beipet Alpha and Omega；burd Den eingigen Crlôjer Des menfaliden ©sefaledts ；burd bie Menfdbeit Эefu Cbrifti；burd ben unídulbigen Jefum yon $\mathfrak{R a z a r e t h , ~}$ Der ausz ber Sungfrauen DRaria gebobren morben；Durd Die Gendung Dez̧ Seeiligen Breiftezs；Durch Die eridrofflithe Donnerftofe；Durd Die Sjaget uno Bligenftose；Durd Den $\mathfrak{B a t t e r}$ ，Gobn，uno Seeiligen Geift Durd ben，ber Did．Lucifer unb allen Deinen 彐nbang aub dem §imms lifaen Warabiefe verftoken bat；burch den，bem die beiligen Engel ewoig：Seilig，Seilig，Şeilig！ fingen；Durd Den，Der Da lebet und regieret von Ervig＝ leit biz in alle Emigfeit；Durd Die Seeiligfeit und Spers lidfeit ber Sjeiligen．Unbetber ©otteş；burch baş ewige und unausfpredlide $\mathfrak{W s o r t}$ ，in bem alle Dinge ers仙倓en；Dutch Die Speiligen \＆eudter，fo Da fteben vor Dem Throne ©Sottes；Durd Die beiligen Engel und ibre Kugeno，Durajobie Rraft Midacliz；burd Die Sjeilige 12 Botben Gottež；Durd Die $\mathfrak{Z n g f t}$ und Samerzen ber פ2aria；Durd ibre Rreufdbeit und Reinlidfeit；Durd Efre mildreine Jungfraufthaft und $\mathfrak{T r d u m e ; ~ D u r d ~ D i c ~}$ Sapoftel；Miartyrer uno Evangelizten；Durd DaE Blut ser（beredten；burd bie Kafel Mofiz；Durd bit Seugen
 Durd bas̉ Serrlidfite fo im Simmel und auf Grben if ； hurd die Shimmelz $\leq$ Pruifte，Durd alle Soimmlifde Seere，

Durd Sonn und 乌hond und die andern Simmlijden golas neten; Durd alle Ereaturen; Durd alle Baume, Wurs sel und Prduter; Durd alle ©baractere und Sies gel Salomonis; Durd Die ßfubwerfung Der Zeufel; Durch Den (Beforjam und Unterthínigfeit, fo Du, eucis fer! und bein ganger $\mathfrak{u n b}^{2}$ bang ©ott jduldig bift; Durd
 Dammen, und burd alle Dinge, wodurd bu tanf úberwanden werden: Nun von Stund an follen alle diefe Ronfecrationez, und ©e beiminife Sottez, fo diefeg Bud begreifen, auf Did Lucifer! und beinen ganzen Sodlis fben anbang fallen. Diefe follen bir deine gual, Marter, Mngit und spein obne Unterlás vermebren, und folf feine Sube baben, bis Du mir ben Geif Aziel in ber berlangten Geffalt, freundiat, fanfts mutbigund fille, obne meiner und meiner ©es fellen Gdaben und Ferberbung aller fireatus ren, aud obne Berratberey, gefendet baf, ex mir bas, was id von ifm geforbert, gebradt, und Diefe 3wey bundert und neun und neunzig taufend Dufaten gutgemadter Múnße, in uns verdinderlidem und unberblendetem ©oolve in meiner ©emalt gelafen babe. Lleber bab bes fanmoire id $\mathbf{N}$. N. did Lucifer und alle' Obriften ©eifter, bey diefem Bude und allen Cbaractern, uno in und Durd bie beilige Marter. Tetragrammaton Adonai $\pm$ Agla $\ddagger$ im Namen $\mathfrak{J e f u}$


## Befdmorung guicls：

Sお befanodre Did（beif Aziel burd affe beilige Engel，Midacl，©abricl，Mapbacl，Uriel und übrige Erb：Engel：Diefe follen Did ©eif Aziel zmingen，gảulen und peinigen obne Unterlâß，biz bus mir yor Diejem Rrayfe erfdecineft und bringeft，was̀ id begebret babe．Das gebietbe id bir ©etif Aziel bey Den bodbeiligen Namen Tetragrammaton，Ado－ nai，Agla，Jefu ©brifti yon शacarety．\｛men．

Sd N．berufe und citire Did Geif Aziel，yor meinen $\operatorname{Rray}$ §，Durch Den grofen Coott：Tetragram－ maton，Adonai，Jehovah und Zebaoth，meldhen die Sblle，ber $\mathfrak{H b g r a n d}$ und allee，mas darinnen if， furdstet，und bor Dem Die Grbe und alle Geifern ergittern．

Эおd N．befdwodre unb berufe Did Geift Aziel， burd ben Seiligen ©ott Elohim，unb burd ben Kbron ©ottez，bor bem alle Seiligen unjern ©ott obae Unterlaf loben；das gebiete Dir baş $\mathfrak{W}_{3}$ ort，bas fleifa ward；ęz 子minge did anbero Daş，wab aus ber Jungs frau Wharia geboren worben！Sd befdmodre bid burd Die Speilige Ntamen，Alpha et Omega，Daf du eilens Fommef，und yor meinen Srayfe fidtbarlidy obme alleu Sumult und Widerwartigfeit erfbeinef；und wenn Du fommeft fo rebe nad meiner Sprade，und antworte，wie id oid frage，aber obne meinem und meiner ©fefellen Sdaden，dab gebietbe id bir nodmals；Durd Die bodbeilige Namen：Tetragram－ maton，Adonai，Agla，Sabaoth，Ladi， Amara，Eli，Adonai，Sabaoth，Hagios，Ho， Theos，Isciros，Atharatos，Jehovah，Jah．

Adonai, Sadai, Homousion, Messias, Eschoreie. Amen.


## Forberung bez © Ceifes.

3if Tufe Did, ©eif Aziel! bey Dem Seboyab Sajめilie Adonai. D fưrft Aziel, Ben Scheol, Sada, Lachia! Sad gebietbe Dir beym Erzsengel "Michael, Daf burlommeft bucifitaziel, ber Du bif ein Şdagmeifter úber Die verborgene ©fús
 $\mathfrak{B u ळ}$, und Durd alle Befdworungen, bie Darin entbalten fino, baf bu vor meinen Rraif fommef, und vernefmeft, was id begebre pon bir. $\mathfrak{A l f o}$ folft Du zum erfenmale gerufen fern, fowabr als


NB. Nun fange mit folgenben Sitationen an unb tritt mit bem linten fuf auf ben Raracter bes Sollijden ©̧eifteç Aziels.

1) Valla, Baphiara, Magoth, Phaebe, Baphia, Duiam, Vagoth, Honeshe, Ami, Nezoth, Adomater, Raphael, Emaunel, Christus, Tetragrammaton, Rabi, Agra, Jod, Vav, Romm, Romm, Romm!
2) Adonai, Raphael, Sadai, Vagoth, Agra, Jod, Ephaphia, Rex, Adonai, Gratiel, Amat Feliciter Barach: Romm! Romm! Somm!

## 134

3) Ráphael, Heoti, Oserth, Sabathos, Agla, Hinos, Rex Amon, Latte Sabathos, HosKata, Palades: Romm! Romm! Romm!
4) Beelzebube, Agragat, Sadael, Agla, Bealimazim, Amuel, Charissime, Vision, Jova, Veni! Romm! Romm! Romm!,
5) Zellianelle, Heoti Bonus Bajoth, Christus sotet okole, Ammus, Beelzebube, Dux. Veni! Vagoth, ali, Gratiel, Nezoth, $\boldsymbol{R o m m} \boldsymbol{\operatorname { R o m }} \boldsymbol{m}$ ! $\boldsymbol{R o m} \boldsymbol{m}$ !
6) Latte Heotti, Gratiosi, Adonai, Cöli lai Raphael, Herfeche Agra, joth Semeli lagelis, Piros, Zellianelle. Feni! Fomm! Romm! Romm!
7) Emanuel, Mosiel, Adlissel, Honet eant adita crassa, adiolna da Bona otma.

$$
3 \text { weite cittation. }
$$

 Aziel, und befeble, Daf du teine وube babeft in Den \&úften, in ben W3olfen, am Simmel, auf Grben, uns ter ber Erben, im Meere und'an Eeinem Drre, bis bu fommef aub beiner. Wobnung und Reidbs Ferfammlung, meiner ©itation gebordef bor meinem Eraife, in aller Stille obne Berzug, in einer fdonen Menfdensoeftalt, obne Rif, Furdt, ©etúmmel, Doñer, Blizen, Fegen, Sturm, Sおaben und ©efabr meiner und meis ner ©efellen \&eibez und der Seelen, und obne Berratgerey erfdeinef, mit einer folden

Stimmeredeft, die id verfebe, und berfitafs feft, was id bon Dir berlange. Dazu binde id Did mit Dem Bande, Damit © Sott Simmel und Erde band, mit Der $\mathfrak{B i n d e l}$ und dem Sdmeifs tud Jefu ©brifti. Das verleibe mir ©ott ber $\mathfrak{B a t e r}$, Der 彐llmadtige, Der Dalebet und res gieret immdr und eroiglid. Amen!
Sauptzitation.

Wir, wir, wir, N. N. N., nad) dem ebens bilde Gottes eridaffene meniden, mit ber madt Gottes begabet, und nad feinem willen erfdaffen; wir befdwodren eud Geifter inggefamt, und eure ganse Derfammlung, wie ibr nur modet genennet werden: wir befaworen eud) durd ben farten und allmántigen $\mathfrak{E T a m e n}$ Gottes El; Wir befdwodren eut) burd) ben, der da fprad Fiat! und ee gefhebe; und durd alle beilige Eramen Gottes Adonai, Elohe, Zebaoth, Elion, Eschereje, Jod, Tetragrammaton, Sadai $\ddagger$ Serr und Gott ber ba erbdbet ift wir befdwodren und gebieten euth gewaltiglid), daf ibr alfo bald an unfern Rrayb, obne alle Graufams Peit, Den verlangten ஞeif Aziel in fadner menfかliden Geftalt eines 12 jäbrigen Junglings fenbet. Komm alfo, ou Ğeif Aziel anbero, wie Wir bir befoblen baben, Durd bie Eramen Elund Eli, bie zoam ges bodet und ausgerufen; und ourd ben beiligen ETabmen Gottes: Agla, ben Loth mit feiner ganjen Samilie geboret, und durd den er gefund geworden if; und

Bey＇bem Ramen Jod，ben Jacob von bem Rengel geboret，der mit ibm gerungen，und ibn bon der band feines Srubers kefau befreyet bat；und bey dem Eramen Anephlexeton，ben Aaron gebóret， wodurd er becedt und verftandig wurbe；und bey dem beiligen Eramen Zebaoth，den mofes genennet； womit or alle wafer und Pitgen in Blut verwans belte；und bey dem namen Refdereieb Oriton， oen molis genennet，worauf fid alle wafer in Srofde verwandelt baben，die in den Egyptifaen Saufern alles verwiffeten；und bey dem Eramen Elion den mofis genennet，woorauf ein fotder Sagel entfunbe bergleition von Unbegin der welt niemals gewefen war；und bey bem stamen Adonai，ben thofes ges nennet，worauf Seuidrecten berbor Eamen，und fid Uber gans Rgypten ausbreiteten und das now ubrige Getraide versebrten；und bey dem Elamen Schemes a mathia，den Josua nennete，worauf die Gonne ibren $\dot{\text { Lauf derlobr und fille fand；und bey dem }}$ ETamen Alpha und Omega，den Daniel nennete， worauf er den grofen Draden niederrís und todtete； und bey bem Elamen 隹manuel，Den Dic Drei Jünglinge Sadrach，Mesach und Abednego in ben feurigen ©fen geiproden，und dadurd errettet wurben；und béy dem Efamen Hagios und Gtubl Adonai und bey Hotheos Ischirros Athanatos parestos； und bey den drey verborgenen kfamen unfers Serrn und allmadtigen Gottes des lebendigen und wabrs baftigen Agla，Om 3コ），Tetragrammaton；Dur由 Diefe alferbeiligfte Elamen bes allmádtigen Gottes uns fers Ђerrn beidmoden，wir eull Geifter，oie ibr wes
gen eurer Gduld aus oem Simmel bis in ben duffers ften Zbgrund berfoten worden feyd, und burd Den, Der gefaget bat Fiat! und es gefhabe: Dem alfe
 lid) Geridt Gottes; und bey dem gegrajerten meere, das allen unwiffend ift; und vor dem Kngefidte dee Gottliden majeftat, und ourd die Seilige rengel im Simmet, und burd bie weifbeit des allmádtigen Gottes: wir befdwodren eumbeaftiĝ, dak ibr vor diefem Zrayfe erfacinet, in allem unfern willen 3 u vollbringen. Durd den Git Baldachrie, und den nlamen Primeumathon, ben mofis genennet, wors auf Karah Dathan und Abiron if den Kbgrund der Sollen verfalungen worden, verflubien und vers dammen wir eudf eures $\mathfrak{X m t e}=\mathbf{O r t b s}$ und eurer Sreus ben. Wir werfen und Relegiren eudibis an, den Jungs ften lag in das ewige Seuer und in die Odrwefels pfutgen, wenn ibr nidt gleid an uniern Erayk Foms met, und unfern willen in allem tbuet. Romm! ou Geif Aziel! in verlangter Geftait durd diefen $\mathfrak{E l a s}$ men; Adonai, Sadai, Zebaoth, Adonai, Amioram. Komm! Komm! Re beride uber did Adon Sadai, der 2Ulmádtige und erfaróflide Ross nig aller Kónige, defen mant leine Creatur flieben Fan! Rud Salsfarrige wito ins tunftige, 200 ibr nidt gebordet und den Geif Aziel fendet, vor diefen Rrayé fendet, endlid cilenos der erfaróflide Ruin und das unerlofflide Seuer 3 © Cbeil werben. Komm ocrowegen! im Eramen Adonai, Zebaoth, Adonai Amioram. Romm! was \{áumef bu Did! Komm! Rile berbei! Das gebietbe dir A don Sadai,
ber Kónig aller Kónige El, Ai, Vai, Va, eja, eja, el, a, Hi, Hao, Hao, Va, Va, Va! $\ddagger$ Thiteib azira, Hin, Chin, Amiosel, agathon, Amen.
©cbat zu Gott,
weldded im ©irtel gegen bie 4 Zheile ber Welt gefprodea werben muß.

Amoonte, janehalatisten rabus janeha latisten escha, aladea, alpha et omega, laisteoriston Adonai! mein gndoiger Simmlifder Dater, erbarme did uber mid) armen Gínder, und erweife mir an diefem Cage, ob id gleid dein uns wíroiger Gobn bin, oen $\mathfrak{Z r m}$ Deiner $\mathfrak{K U m a d t}$ wieder diefe baleftarrige Geifter, damit idh ale ein Bedrángs ter, wenn es dir beliebet, crlcudtet werde mit aller Weifbeit, ocinen beiligen 2 ramen allezeit grof made, anrufe und anbete. Id rufe und bete did demuthigf an, dan nadt deinem Willen die Geifter, die id rufe, als uberwundene und gebundene berbey fommen, auf dán Gie foldje Dinge berbey faaffen, die ourd mid oder uns begelbret werden, und dáß Gie Ecine Creas tur beleidigen, nod erfdrofen, und reiemanden furdtfam maden, fondern daf Gie meinen Befebl und meine Sragen, die id ibnen borbalten werde, in $\mathfrak{H L} \mathrm{em}$ mogen geborfam feǵn. - Das verleibe Durd deine unendidge Barmbersigteit. Kmen.

NB. Merfe, wenn ber Geiflymmt, baf bu bey Dem erften Begebren bleibeft, weldes in einer ungeraden 3abl befteben mus.

Die Saupt: ©umma diejeş Budeeb beftebet in zwey mabl bundert und Neun und Nteunzig Taufend Dufaten; soen bu fo viel von notben baft; aud mus dese ©eiftes ©baracter bejonberz abgejdrieben, und um Den Rrang geleget werben: weil ber Exorcift, fobalo er Die Eitationes wor = und rúdiwdrts liefet; algbann mit Dem linfen Fufe darauf tritt, und fo lange barauf feben bleibft, bis ber ©eift fomme und gebunden ift. Der (Geift mirb did aud probiren, mebr doer weniger zu geben, morinn du aber nidt milligen darfft. Ez máre fonft beine Mâbe umfonft; weilen er baburd Esewalt befommt, fondern verbleibe bei deinen Begebren.

Wenn bu aud berborgene Sddat weift, Die nidt zu erbeben; fotannft Dufie, nebf Deiner fors berung mit begebren. ©z mupfieder ©eiftunb andere Dinge metr bringen.

1) Lalle Bachera magotte Baphia Dajam Vagoth Heneche Ammi, Nazaz Adomator Raphael, Immanuel, Christus, Tetragrammaton, Agra, Jod, Loi; König, König.
2) Raphael, Heotti osecht, Sabolos, Agla, unicus, Rex, Romm! Romm!

NB. Die Nummer 3. und 4. liefe binterwarts.
3) Anion, Lalle Sabolos Sado, Pater,

## $-140$

Aziel, Ađomai, Raphael Sado wogoth Agra jod Baphra. Romm! Romm!
4) Heotti, Rex, Adonai, Gratiel, Amat, Feliciter paros, Beelzebub, Agra, Jod, Sadoch Agla, Beatus, maum.

Bormats.
5) Lalle amice Carissime Ursion Jehovah, Romm! Romm!
6) Jesus, Heotti, Sabolos, Princepz, Sadoch, Carissime Paii, Salvator, noster, amrai.
7) Romm! Romm balo!

Lies eilends vorwdrts:
8) Rex, Habitaculum Aaron, Sordilla, Per omnia, meorum, gratiosi Zellianelle, O!,Zoriater Beelzebub.
SauptsBefdworung.

Durd bie yorangefeste Fefdmodruag muf ber ©seif tommen, unb weun bu thn abbanteft, foliê biefes rudtwartb.
9) Zellianelle, Heotti, Bonus, Vagothi, Plisos sother Osech Unicus, Beelzebub, Dux Romm! Romm!
10) Jesus, Feliciter Gratiose Frater, Jesus Immanuel Colle agla Descendat.
11) Vagoth, osi gratiel Naziel. Wir ermarten bier wirflid Ursion, ohel, Beatus nozel Heoti Raphael, oseiht, Romme bald!
12) Uriel Heneche, Lolle Heoti
gratiosa Adonai celibat Raphael Heneche agrajod Semele Loi 4 Itos, pant $\not \subset$ Zellias nelle König Pagmon, Romm, Romm, Romm!
13) Zellianelle, exhabilampsia, Eli, Eli, Emanuel, Elion, Gratialis Sabolos Gratia Dei, Emanuelis Eprago, Ephebiliampsia.

Shiemit fouft bu Farf Aziel nor meinem Rrayf erfdeinen und Citiret fenn.
14) Sabalos Bajamen sada Emanuel, phantasia sola Archidaemoe 2ufgang, oa ©lúd begend fand $\ddagger \Delta \pm \Lambda \Psi$.
15) Amon Nozoz Frater noster amma.

Şiermit folft bu Gúrf Aziel-vor meinen ©reys gittiret feyn. Wit farfer Stimme gegen Die $4 \boldsymbol{Z}$ beile Der W్elt:

$$
\begin{array}{ll}
\text { Romm! } & \text { Romm! } \\
\text { Romm! } & \text { Romm! }
\end{array}
$$

NB. Die Bejabodrungen werben wie bier folget, in ber Mboantung gelefen.

Bormartz̊:
Numer. 1. 2. 5. 6. 7. 8. 13. 14. 15.
Fídiwirtz:
Numer. 3. 4. 9. 10 11. 12.

## Dic $2 u f l d f u n g$.

Maschila Jehova Stuadischilanus.
Die ऽdeidung.
JesusゅCarmel, Jesus Nazarenus Jabastic.
－Wenn die ceifter fid bdren und nidt feben lafen， fo prid nad Der ©itation：

Maschiliam Comcaschi cosohu Loi，om－ nia ad N．Dei gloriam．

## ©くiftersčrfめeinung．

Sier bin id！wab verlangeft ou von mir， oafoumid）fo frageft，nun waz ift bein Begebr？

NB．Darauf gib feine entroort fonbern rebe aljo：
 tur und $\mathfrak{R e n i d}$ ，bejdmodre did bey und durd die beilige Namen ©otteş Tetragrammaton，Adonai，Agla， Daf Du gebunden feen und bon mir nidt entlafen wers ben folft，biz bu mir meinen Willen Durch die Barms bergigfeit ©ottes erfullet und gewabret baft．

Sierauf mirb er fragen：
Was berlangit．Du，bap id bir geben foll．
Darauf antworte：
Эd verlange（6ottes ©nabe；Suld und Barmbergigteit；Did aber ©eift Aziel，bes fdrodre id Durd Die beiligfte Namen Tetragram－ maton，Adonai，Agla Jesu Christi，Durd die Rraft bicfer beiligen $\mathfrak{N a m e n}$ begefre id bon bir 3 wey Gundert und Neun und Neungig Taufend Dus． Zaten，in unveranderlider a）aangbarer פinaje an ©olo；Dgne Betrug und Berblendung；zu Gottes ©bre，und unferer Seelen Seil．彐men．
$\mathfrak{D a}$ wird er lid weigern auf alle $\mathfrak{W e i f e}$ und $\mathfrak{W e g e}$ ， und bon Dir etwaz zum ©fegentbeil perlangen．©eftatte
igm aber nidta, fondern bedrobe inn mit © is tationen und neuen Befdmorungen.

So meide nun mieder von binnen, fanftmúthig, obne alles Fumoren und Geftant, obne Berlegang uns ferz Rrayjes und unjerer ヨller, Die barinnen jind, und
 bradt bat, unverfebrt und unverdnderlid in Diefem unferm Rrayje liegen, alfo baf bins fort von eud ©eiftern foldes unvermandelt und unveranderlid verbleibe dij). Dab gebiete id) und befandre eud (seifter'alle bey Den allerbeiligften Samen: Tetragrammaton, Agla Jesu Christi fo mabr alz 3men.

Und bu ©reif Azièl verbleibe in beinem ©erbietbe, und in Deiner Bebaufung mit allen beinen ©efellen, wie Du mir in $\mathfrak{M}$ 作em verfproden baft.

Nun fabret bin in allem Frieden bon diefem Srte, mober ibr getommen feio, Durd unjern lieben Serrn
 leit. $\mathfrak{A m}$ men.

Der Friebe © und beş beiligen ©seiftes 4 fey mit unse allezeit Mmen; fabret bin in frieden $\ddagger$ ?men.

Unjego gebe id dir Geif Aziel fammt deinen Dienern Urlaub in dem Rlamen Jefu Cbrifti. Sabret bin im S'rieden! Sabre bin in allen den ETamen und madtewortern, woduri id. eud) gerufen babe;

## 144

Das gebietbe if bir Geif Aziel, und alfen beinen Dienern, Gefellen und Geiftern im ETamen Jefu. Sabret bin obne alles wetter und Gturm, obne allen Sanaben der menfhen und Rreaturen im Eramen Gottes Des Datters, des Gobnes, und Des beiligen Geiftes; fabret bin obne alle Derlegung meiner und aller Rreaturen Durd Die Sobeit, Kraft und madts worten, Tetragrammaton, Adonai, Agla, Jesu Christi Amen.
*

# Dutte $\mathfrak{A b t} \mathfrak{b e i l a n g}$ 

## Actenfúatezueiner Revifiondez Sexens proceffes entbaltend.

©in paar wortealz Einleitung
su ben ip biefem apenten Theile enthaltenen Şexen＝Procef＝Acten．

I．
Mafe in biefem zoeiten ふGeile abgebrudten Sexen： かrocés＝ひicten gefóren unter Die Rategorie won Dem Qindbeimifden Sexen：for océ，momit diefe $\mathfrak{a b}$ ； theilung im erften zhail croffnet morben ift．＊） $\mathfrak{y}{ }^{( }$ balte eả bei den boberen Bmeden Der 3auber $=\mathfrak{B i b}$ liothep，Dem funftigen Sepaidtadreiber bez Sexens procejfes ene binlanglide anjabl vón Materialien in die Sjảnde zu liefern，um Daz ©anze barnad．nad allges meinen bob́beren Soeen zu oronen，fär notbmendig， mebrere $\mathcal{A r t e n}$ von Jinquifitions＝Acten Diefer Gattung mitzutbeilen．＇Nur alfo vermag man ben ganzen Umfang Deŝ Jammers jener Beiten und die uns erbdrten Folgen，welder Der bamalige allgemeine Teu： fels：uno Soxenglaube in alle Buftande beg búrgerliden
＊）Jud bitte sb．I．©．179－132．bie Einleitung ju jencm Proceffe ju vergleidjen，wo id mid ausfübrlider daruber ertiant babe．Es if in Differ Eattung yon Serpenproceffen udmlid ius thádit von fogemanteff a bebjefungen und auberifacen Befdidigungeny bie Rede．Wergl．Dámonomagie 2b：II．©． 249 f．$\therefore$ wo voi ber ©ade in cinem cigenen 2 br fanitt gebandelt if．

Zebens binein bradte; gebdrig zu áberfeben. Cint die Jnquifitions: Acten Diefer $\mathfrak{A r t}$, in benen nidtb pon $\mathfrak{T e u f e l z s \mathfrak { B u n d n i f f e n , ~ } \mathfrak { B u b l g e i f t e r n , ~ \in ゙ l b e n ~ }}$ und fabrenden Rindern*), Walpurgiz=\{\&nzen u. f. w. vorfommt, in gemifier Sinfidt aud) nidt fo fdauberbaft interefant, alz diejenigen, worin bon biefen Dingen Die Rebe iff; fo find lie in anderem Betradte fúr ben Menjaen s und 3eitenbeobadter, fo mie nas mentlid fúr ben benfenden $\mathfrak{A r z t}$, nidt minber widtig und beadtungêmerth. Sn Den folgenden $\mathfrak{K b e i l e n}$ werben mir, wie laum erinnert zu merben braudt, Snquifitiongs Fiten Diefer anderen Battung - und bon Diefer finb mie befannt, bei weitem die meiften! - mittbeilen, Damit Die Refer Der 3auber= Bibliothef zulegt eine voilftandige Ueberfidt von diefem "verfludten S ppielen wie fid Semler **) in beiligem eifer; aber mabr ausborúat, erbalten.

Nun nur nod ein Waar Bemerfungen úber Die cins zelnen, in biefem Theile borlommenben \{ictenfưafe!

## II.

 am Sれluf beffelben einige $\mathfrak{B e m e r f u n g e n ~ n i e b e r ~ j a r e i b e n . ~}$ Sier nur Die, dap ber Ridter ein Mann yon Urtheil
 felbit aus der lafonifden Ueberfdrift ber Unterfuduunges Mcten erbellt. Beater batte Damalz feine bezauberte

[^175] Die 3eiten ber robert Sexenproceffe maten borüber, DaE Mandeeg febr widtig in biejem Mrocep ift und zu boble: ren Feflexionen Beranlaffung barbietet - $\mathfrak{b a b}$ id $\mathbf{i m}$ erfren Theife fdon gefagt.
 Nummer mitgetbeilten ※ctenftứfe, ibrem wefentliden Snbalte nad ebenfallz ganz mit bem Rinobeimijthen Serenproceffe $\mathfrak{x h}$. I. Num. I. uberein ftimmend. Die Seren, von benen eĝ fid bier bandelt, geboren unter Die Rategorie Der Veneficarum ober Maleficarum; (im Sim bes̀ Malleus Maleficarum!) es fey wirtilis der, ober angeblider, was mir bier nidt gu untets fuden baben. Fon ungefabr 1610 bib 1660 find in Den Deutfden proteftantifaen \&anbern, am meiften in Eleineren \&andern, Freis Feidegfdiden, und ritters (的aftliden unb ganerbliden Drtfdaften *), bie meiften Sberen berforannt morben. Daffelbe par zu ber namlis : ben 3eit aud in ben fatyolifden beutiden \&andern ber Fall. Ezz war alż ob beibe Sirdjen walyrend ber Damaligen bodjften Spannung zwifden beiben, mitten unter bem unfagliden Sammer bes breipig=jabrigen Srieges, wie mit einanber wetteifer'ten, weldhe es Der anberen in Befampfung Deß̉ Keufelz und feiner 彐ers búndeten, bet armen Seren, in beiligen Eifer zubor thun tónnte. -

[^176]Yin biffem beiligs traurigen Weettlampf．zeidnèten fím
 Serenproceffe beiber geiftliden Gtaaten mabrend oce Dritten $\mathfrak{J a b r z e f n t e z}$ ，Des Dúferen fiebenzebyten $\mathfrak{G a b r b u n s}$ Dettz，find von borzüglider univerjal shiftorifider ：BBids，
 Die unten angefübrter ©driften becrgleiden，${ }^{*}$ ）
$\mathcal{U}_{\mathrm{m}}$ ：namentlid won ben Secenproceffien in legteren ©taate（W3ürburg）wabbreno diefes 马eitraumb cine ans f（daulide Borffellung zu geben，mollen mir baz bierber ©bebrige auz dem in ber शote angefubrten Deutiden

＊）Saubér Acta ét scripta magica B．II．©． 50 ＇5 f． 533 f． જ．III，©．807．F．Sゅmidt＇s neuere Geídidte ber Deuts faen Sb．IV．Deutídes æiffum vom jabr 1780 Stüd XII．Sdmonomagic ©h．I．©． 212 u．f．m．－ Daf es in protefantifacen，felbt gróberen，eánoern um Diefelbe ßeit nidit anders juginge，fieht man unter anderem aus Sithfen＇s ceifdidte der wifinichaften in ber wart sranders burg ©．431．f．G．©．® ogt＇s gemeinnisigen mbtandungen

 ja felbe aus Den Predigtsund Erbaufingsbudmernjenet马eit，in beren vielen im Geif Des Serenhammers jur 马es támpfung und 2ustottung ber Seeren，als werfjeugen Des $\mathfrak{F e}$ s fels，tenuberis ermabnt wirb．Es murben，wie id bei diefa ©elegenbeit erinnern will，da biefe darafterififá ©eltfamicit für ben eefaidatidreiber bes sereaproceffes nidet obne Interefe if，int fiebenjebnten Jabrbundert fogar eigene 5 efens Prebigten gebalten und georudt，zum Feifniel：Meun auferlefene ond moblgegrunbete bexenprebigtelt 2c．von M．Scrmana ©amionius，©uperitendenten iu Riga．SRiga 1636．（Dief Budg if fúr bie Befdidte Des zauber ：und Sexenmefens jener peit eben formig，als es zar und felten if．Stelle man fid feine Prebigten barin vor， wie mir fif jeg d dructen lafien，etwan von Einem 5ogen in 8， nein！Diefe neun，im Dom zu Siga gebaltenen Predigten，fúllen yolle 21 Fogenin 4．）
 Die in fo furger 3eit bier Den $\mathfrak{F l}$ lammen geopfert murben.
 £indgeim'ijaen Sexenproceß won 1661-1664, mo nad' Den. (Seburts = und Sterbliften ber Rirdenbúd)er jener 马eit zu urtheilen, bei einer Damaligen Bevdfes rung von etwan fünf, biz̨ bodjftens fedes bundert Seclen, mábrend breier Gabre bei breiffig Perfonen binge, ridtet murben. Folgendeş if diefe Stelle:

 und Durdblatterte: frief id) im 36ten Stúaf auf ein Эer: zeidnnís Der $\mathfrak{J}$ erenleuthe, fo zu Wirzburg Anno 1627, 1628, und zu $\mathfrak{U n f a n g e ~ D e z ̇ ~} \mathfrak{J a b r} 1629$ mit bem Samperot geridtet, und bernad verbrannt morben. Berfdiedene berfelben bat man aber aud lebendig verbrannt. ©Ez if in 29 Brándé abgetbeilt, enthålt aber, wie der fel. D. Şauber veridert, nod lange nidt alle bie Unglúde liden, welde damalè zu Woúrzburg alz 3 auberer und 3auberimen ifr Leben verloren, und Dag ฒerzeidní gefteft aud felbft, "Dap biébabero nod viel uns terfdiedlide $\mathfrak{B r d n d e}$ gethan worben." Dems obngeadtet belauft ež fid auf 157 Pberionen. Die mei: ften barunter find alte Weiber, oder frembe Durdis reifende:*) Die alte Ranzlerinn; Die alte Soffeilerinn;

[^177]Die Dide © ${ }^{\text {dnneiberinn; Die Búrftenbinberinn; ein frems }}$ Der ©aultbeiß; cin frember Durdreifender PRann; cin fremo Weib; ein frember Rnabe; ein blindeb Mdgolein ${ }^{*}$ ) It. 2c.; Rinder von 14, 12, 11, 10, 9 Sabren; Seute, bie bon Stande, $\mathfrak{A n f e b e n ~ u n d ~}$ $\mathfrak{B e r m o g e n}$, bie aber mabridecinlid eben beşmegen der Sererei befdulbiget wurben, weil ibr aufgeflarter $\mathfrak{B e}$ : ftand und ibr fleif fie reider, geebrter, vernúnftiger und geroibigter gemadt batte, als ibre, in bem Sdlamm
 búrger, 子. $\mathfrak{B}^{2} 14 \mathfrak{B i f a r i i}$ anf Dom; zween Gocls fnaben, einer yon Reigenftein und einer bon Rothens ban; bie Dide ébelfrau; eine $\mathfrak{B u}$ úgermeifterinn; cin Fathzherr, Der Didfte Búrger zu Wurzburg nebf feiner Frau; cine grocuratorinn; ber Nifos Demuz firfa, und David Sanz, ©borberren im neüen Múnfter; Der Sdwart, ©borberrzu よad; Dez Stolzenbergerz ঞatbiberrn zween Sdbns lein, und grope \{odter, nebft ibrer Mutter; deē D. Sungen Todmer ; bę ©obbel Babelinn; Die fdonfte $\mathfrak{J n n g f a u}$ in $\mathfrak{F}$ úr $\mathfrak{b l}$ burg; Der. Weydens bufd, ein Ratbsherr; ein Student in ber 5ten Sdule, welder biele Spradeen gefonnt, und ein bors treflider Musicus vocaliter et instrumentaliter; ber Steinmaber, eingar reider Wann; ber Spital: meifter im Dieterider ©pitale, cin bodgelebrter

[^178]Mann; ber £ambredt, ©borberr; ein guter von 2bel Junlberr fifdbaum genannt; cin geiflider Doctor, Namens Meyer 2c. 2c.; Die Sdidelte, 2mfrau; bei Diefer ift angemerft: NB. von ber fommt bas ganze unwefen ber! - Waf einen nidt eit Geduen anfommen, wenn man bieje \&ifte burdlaluft, uno fid redt lebbaft bie आobesangit Diefer Elemben beim lauten ©sefúbl ibrer Unjauld benft, ben Rummer Der Jbrigen, ben Fluin ganzer ©ejejbledter, und alle bie nas menlofen Grenen Dez Entieß̧en und Ferberbens, Die nothwendige Folge bavon find? Rase balf ibnen ibr Reugs nen? Die entreglidiften Martern zrangen ibnen bald ein Geftanoniß $\mathfrak{a b}$, bem ibr Gemiflen miderfprad. Jadlas cinmal dic exten einezs alten Sexemproceffes aus cinem $\mathfrak{Z m t} \bar{b}$ orfe meineż $\mathfrak{B a t e r l a n d e z ̧ . ~ D i e ~ u n g l u ́ a ̆ l i d e ~ b e s ~}$ mennte Sexe blieb lange bei der Betbeuerung ibrer Unfauld.
 und - fie geftand! (Die Folterung bauerte 4 Stunben.) D) menn eß cine Stimme unjdulbig bergofienen Blutes gibt: mo mû́ e vergofien mird. $n^{*}$ )

## 上.

*) 5 auber beseugt am eding bed oben erwábnten ছerjeidniffes 1. c. bafer foldes Don fideren unb boben Sadiden aus ※Büriburg felbef betommen babe and restr dann binju: *I $\mathbf{~}$ bitte meine qefer, infonderbeit diejenigen, welde diefe Kiefe des eatans nidy einfeben, und nod immermeyuen, alswenninder (mie fie bebaups ten, biblifacn) Eebre oonderleiblideneemalt Des Geufels etmas ©dtticices und Babres wére, per Viscera Jesu Christi, in bedenfen: wenn biefen gRotbbrennern nidt enblid Ginbalt gefdeber wáre, wer alsoenn mobl nod fein reben erbalten baben wírde, soer beffelben fidjer wurbe gewefen Feon?: - Diefe worte find mir aus ber Eeele geídrieben. Dena gibt es mirtlid ciana

Jm Sambergifden ging'z zu berfelben 3eit nids beffer, und bie Dortigen Sexenprocefie find nid)t weniget fdauberbaft interefant. - $\mathfrak{G o n}$ Diefen nun beitge id Durd) Die feltene literarijde Riberalitat Dez . Róniglids Baierifden Serra Bibliotljefare Sdat zu Bamberg eine febr bebeutende $\mathfrak{Z n z a b l}$, von Denen. Die $\mathfrak{Z a u b e r}=\mathfrak{B i b s}$ lidthef dantbaren und biacreten (Gebraud madken mird. Die 8 rau , wowon in Den bier mitgetbeilten $\mathfrak{J n q u i}$ tions = Acten die Fiebe dier bielmebr bie Unterjudung ift, fdeint mit bem \&eben, badon getiommen zu fenn, bent bie Acten endigen fidid mit Num. 9;, welder ミums
 feltener $\mathfrak{F}$ all bei छexenprocetien in jener Seit! - Er
 fieft, (bergl. Num. 7.) Das bie Warter Der fogenannten peinliden fragen nidt biz zu bem Grabe von Uns menimlidfeit gefteigert worben find, wie in fo vielen ans beren $\mathfrak{J n q u i} \mathrm{itionen}$ ber $\mathfrak{H r t}$. Dié if um fo bemers tenảberther, ba ber $\mathfrak{J n q u i u ̄ t o r , ~ w i e ~ d a m a l z ~ a l l e ~ W e l t , ~}$
 theilen, peridnlid vom 2auberglauben betbort, uno won Furdt bor ben Sexen eingenommen war. Die Serens ridter Sprenger, Fiemigiuz, Der fanatijde Sexen:

[^179]ridter Gei．f bon \＆indbeim．（F．Odmonomagie Zh． II． $\mathfrak{Z}(\underline{n b j a n g})$ und viele 2 ndere múrben unter folden Umitanden Durditibre peinliden Fragen jedes Fefent：
 Sinfidt ber Saden，alz der Werfonen，meldje barin sortommen，weit midtigere 24 ctenftúde Darunter，al8 Die，momit mir bier ben 2 nfang madjen．Wber gegens wadtige getbren zunddfl unter Die Rategorie von Der Art Sexenproceffen，bergleiden mir biefmal
 len，und darum erbalten fie bier ibre Stelle．－Wie interefant und unterbaltend die bier mitgetbcilten 2tctenftúdé aud in mandjem anderen Betradte find，子．B． um ben Gefdaftzifyl，bie Sprade und ben \｛on ber
子u lernen，erbellt auz ibrem $\mathfrak{J n b a l t e}$ uno babe id nidt notbig zu bemerlen．

Num．III．gebort ebenfallz ganz unter diefe Rategos rie，Denn die Urjacke bezz \｛chįnoliden Juftig：Mordes ciner reidjen，geebrten，und，wie man aub ben Meten Fiegt，fưr ibre 3eit gebildeten $\mathfrak{F r}$ rau ift die，dafein aberglaubiidher elender PRenja fid einbildet，bie llnglúdus
＊）Die Bemerfung，womit fid das Juquifitions＂ゆrotocoll N． 8.你lieft，Daf bas weib beule udo idereie，aber feine §btanen vergiéienfonne，begiebt fid auf Die unmenidilide annabme， Dafe bie angebliden feren fûr fobulbig gebalten murben，weuna fie nidt Ebrdncn vergiésin fornten，wdbrend fie， um ju meinen，befdmoren，Doer geioltert wurben．Jad babe yon Diefer Eatanitdt des ferenproceffes ausfúbrlid in meiner Dimonomagie gejandelt，ndmlid）©b．I．（e．104．f．，mo man aud Die im Seren：5ammer vorgeiduriebene beidhmorungss gormet findet，worin $\mathfrak{B e r f a n d l o f i g f e i t ~ u n d ~} \mathfrak{u}$ nmenfolidefeit mit cinander metteifera und $\mathfrak{G a t r u ̛ p u n g ~ e t r e g e n . ~}$
lide fey an ber Srantifeit obec bem Šobe feines Spfertes; fduld und abgeidmadite zauberijde Berfude madt, bieß: zu erforidien. Diefer Эoroces if aud nod in anberer Siniudt von bodjfer Widatigfeit, ndmlid um ben er: fatrediden Seufetbs wno Gefpenfterglauben jener 3eit in feinen ungebcueren folgen auf alle buirgers lide und gaublide gebensberbdltniffe zu berans fdauliden. Denn bie ganze Sade in biffem 2xtenftưáe breft fīh um bie Erfdreinung eines bamals fogenannten
 Den anderen ergeugt, ndfrt und mebrt - Dief zeigt Diefe traurige © Sefdid)te. Nucd nadi ibrer Durdlefung füblt man fid zu ciner Empfindung bes Dantes berpflidtet, Daf der Ougenblid unjerez Dafenne in mildere und aufs gefldartere $\mathfrak{T a g e}$ gefallen if, in Denen eş menigftens̉ leine Zeufelb: ©efpenfer ber $\mathfrak{U l t}$ mebr gibt.

Endlid, mab Num. IV. betrift; fo mar bie bes rábme fabone Sibouia aum gurddhf ald Venefica angellagt, wie aus diefer furgen, aber gewi bodft ias terefanten Radbridt erlellfet. Diefe Nadrid! ftebt übris
 widtigen Sexemprocé Des jieberzebnten Jabrbundertz zu erregen, boh Dem wir in einem ber folgenden Tbeile eis gendes merben bandela múfen, ba denn aud ber $\mathfrak{x b}$ os mafifde Jexenprocef ( $\mathfrak{I t y}$. I. ©. 383 ber 3. $\mathfrak{B}$.) nidt bergefen werben wirb, woju es dießfmal jaledters Dingz an Paum gebrad.

Dief als Einleitung zu gegenmartiger Mbs. theilung in Diefem æbeile!

## I. Sefens すfoce'自

ober

SRiclab Raden todter zu Dorbeim Berfpridt Famit Johannez Weýs $\mathfrak{F o n} \mathfrak{R}$ doge Wird ges fabrlid. Rrant, befombt Berfaiedene Brief - Gne zumisen mober, wird Fom brautigen
wieder absolviret, undplóslidg gefund. De anno 1710 D. 7. Julij bis D. 17. Julij 1724.

## P. P.

CEs bat mein bis babero gemefener finedt Johannes Weyss bon Rödgen fifid For Rurgem mit weil. Niatlas Radten todter Dabier Ebelid Berlobet, morúber ©ie allerfeits ßon Johannes ©dáferz Saußfrau und todter allfier cinige Beneioung $\mathfrak{B e r}$ pưret, umb willen Die legs tere (melde aud, bey mir gebienet) $\mathfrak{J n}$ ber Joffnuing geftanden, dafer Weyss Sie Sjeuratben murbe, Bor einigen rooden nun feint diefess Weyfens Brauty und Johannes Sdaferz̀ Frau $\mathfrak{I n}$ Der Múblen, umb barin: nen $3 u$ mablen, 3 ufammen gefommen, da dann diefe fidit fo gleid bey Jene gefeget, cins 0 . anderes erzeblet, und $\mathfrak{J b r} \mathfrak{Y}$ ndefien immer mit ber Şand auf $\mathfrak{J b r}$ Bein und Fúbe aefdlagen, morauf Sie gleid jamergen am

Bein empfunderf Yebod if ©ie ned etlide tage Darbey gangen, $\mathfrak{B i z z}$ bie fannerzgen enoliden Dergeffalten zuge: nommen, Das Sie fid legen múfien und frebet Bis dato ein unertråglideez nue, , Bor 3 tagen ift $\mathfrak{S b r}$ Beys geberio Zetdul sub 'lit. A. mit benen $\boldsymbol{2} \mathfrak{B z}$. unmifienbe $\mathfrak{B o n}$ weme ing Şauf geworffen morben, weldde id) Dabien Gerftanden, mie Copia sub B. ausbecifat diejez̀ leydigen Zetduls $\mathfrak{J n n b a l t}$ bat $\mathfrak{J n}$ fo weit.jdon lender zugetroffen, dás Sie nod jelbig tages jamergeen im Leib empfunben, und $\mathfrak{S b r}$ das Bicin gans Rrumb biz miedern \&eib gebos gen morben, $\mathfrak{J n}$ meldem $\mathfrak{S u f t a n d t}$ Sie fid audf nod bis biefe fiund unter unauß̈fpredlidem winfeln und lamentiren befindet; biefes allez bat mir nidt nur $\mathfrak{J g r} \mathfrak{B r u s}$ ber Adam Rack zu vernebmen gegebert, fonbert Cite bic Patientin aud felbften gegen den (beridttabreiber (meld)
 redet mit bem beyfügen Sie batbe Den umbfrand der fid mit $\mathfrak{J b r}$ und deż Johannes © ©diferzę Frau $\mathfrak{J n}$ ber Múblen jugetragen und wober Sie glaube viefeg $\mathfrak{J b r}$ unglůd geboblt zubaben Sbren leutben aus Fordt vor frreit nidt gleich anfangz, fonbern erft For Furkem, Da ezz mit : $\mathfrak{W b r}$ immer foledter morben, entoctet. : Nun feint biefes: zmabren nod zur Seit faledfe gratnce umb fiøf Deren wieber Des Johannes © Sbfer grau zu. bedienen, alfein e8 Rombt nod ferner barzu 1) mala fama, bann mann bat diefe frau faon Bow langer, 彐eit ber int gangen fledfen vor eine bofe $\mathfrak{v}$. Berbdatige frau ges Galten, 2) fagt $\mathfrak{J b r}$ ftief ©obn Johann Conrad ©dafer gants ungefdeut aus, Dấ ©ie Jbme fein erifgebobrnez Rind bingeridtet babe, dann alf er nebft feiner Frau Damablz nader Friedberg gegangen und $\mathfrak{J b r}$ Rind einer
anbern $\mathfrak{F r a u e n} \mathfrak{I n}$ obfidt ubberlafien; ware Díefe feine ftief Mutber $\mathfrak{J n}$ fein $\mathfrak{S}$ auf gegangen batoe daz Rind mif $\mathfrak{J h r e r}$ Wild gemolaten $\mathfrak{b}$. beftriden morauf eş ber: geftalten erlrandet, dâe es Den Bierten tag Darauf ge: ftorben, feine Frau feel. wire Darauf $\mathfrak{z u} \mathfrak{J b r}$ gegangen und bátbe Cie jebr gebetden; daf̃ īe eê dod bem Find mieder abtbun mogte, wann ©ic Sbme etwaz $\mathfrak{B d j e z}$ angetban bitbe allein Sie batoe ftille gefdmiegen weldes Sie faneborlid gethan baben wúrbe, wann Sie fid un: fabutbig gerouft, ferner batbe Sie yor ettid Jabren fei: nem Rleinften Rind einen balben apfel zueffen gegeben, movon es' gleidfallz jefr aufgelaufen und Riand worben bod) bdtben Sie fogleid medicamenta gebraudt uno eв alfo miederumb zuredt gebradt, Nod weiterz babe Sbme fein $\mathfrak{B}$ atier Johannes ©

 feiner $\mathfrak{A l t e f t e n}$ fdmeefter $\mathrm{Jeder}_{3}$ eit ppinnen Greind gemejen und Gatbe Demnad eine Prufte Brod zabereitet uno auf ben tifa geleget $\mathfrak{I n}$ meinung daz Magdgen jolte polde effen eg̀ wàre aber fein $\mathfrak{B a t b e r}$ ungefabr Darúber Roms men uno batoe bavon geiten, worauf Sbme fo gleid fegr abel morben, und weilen ©ie alle eine Bergiftung an Shme gefpúret, batben Sié obngefaumbt bargegen ges braudt' unb $\mathfrak{J g n}$ alfo nod erbalten, Seine frief 9 Ruts ber babte Jon nadgebenoz Bielmable biefermegen unb Berzeibung gebetoen und gefagt, es már nidft auf $\mathfrak{J b n}$ geriditet gemefen: ©b nun alle diefe umbltande zu einer wưrdliden Inquisition (mit welder befantlid) in hoc genere delicti ( (brwebr fortzufommen if) genug uno zulanglid fenen, foldeez úberlaife siner $\mathfrak{F o d}$ gráfl. regics
ruwg gaber Sieurtfeitung, unt bebarre unter ermartuing Berbaltung ordres obnendidiffé.

$$
\text { Dorheim d. 7. Jul. } 1710 .
$$

2c. 2c.

Fnfern Greunbtl. ©rufzubor: ©̧brnbefter und Redtegelabrter, guter freundt.

Wir baben verlegen, mas $\mathfrak{J b r}$ megen Nicilas $\mathfrak{F a d e n}$ §oぁter und Jobann Єadifers Elymeibz unter bem 7. hujus anbero beridftet; Wie nun diefees ein gar fdmerer Casus ift, und mann babey mit aller bebutjamfeit binter Die Wabrbeit zu Rommen fuden muf; $\mathfrak{A l f o}$ babt $\mathfrak{J b r}$ Dabey folgenbes zu beobadten.

1) Solfet $\mathfrak{W b r}$ orbentl. und formbl. mit allen, umb:
 tijret bat, und zu meldher 3eitl foldfes gefarben;
2) Rónnet $\mathfrak{J b r}$ bierauff felbften Dés Niclas Madens anjego Stand liegenbe $\mathfrak{I o d t e r}$ examiniren, ob Cie niemablz fonften an $\mathfrak{J b r e m}$ Beyn cinigen 㪟mergen emp: funden babe, und mober Die jesgige famergen rúbren.
3) Rann cin Medicy yon Friedberg zu $\mathfrak{J b r}$ ber Patientin gefübret, und von bemfelben eine "pariftl. relation mit feinem Gutadten ad Acta verlanget wērben.
4) $\mathfrak{S a b t} \mathfrak{J b r}$ ratione malae famae und anderer
 ciorum ebemndaig, miemobl mit gebúbrender praecạution und absq. Suggestionib. nad móglidffeit gu $^{\text {u }}$ inquiriren, morzu ©uab biejenige Criminalisten, meldae de formad et requisitis Inquisitionis generalis et Specialis gefdricben, infonderfeit ber vorfidtige und
gemiffenbafte ICt. Brunnemannus gute anleitbung geben merden.
5) Wirbt E̛uめ ber eingefaiaft original 3ettel bies mit remittirt, und Damit mann binter defen Authorem sommen moge, fo follet Sbr bie gange Gemeinbe, Mann bor Mann, fambt Sbren meyb und Pindern yor Eeud forbern, und Sie nidjt allein in Curem Beypenn farreiben laßen, fonbern aud bon einem jeben mittelf bandtgelớnus an थndeĝftatt erfragen, ob Jbme Der jes nige, welder ben Settel geidrieben, nidet betandt fenn moge. Wir ermarten ůber diefes alfeṣ ein ordentl. Protocall fambt euerm fernern Beridt, und peindt Cub indefen mit frẹundl. willen geneigt.

Sanau ben 7. Julij 1710.
3ur Şocggriff. Şanauifden $\Re$ Regierung Berorbnete Praesident, Cangler, gebeimbte yno Ratble.

Actum Dorh, d. 15. Jul. 1710.
Nadbeme weil. Niclas 凡aden $\mathfrak{B e r l o b t e}$ todter babier nabmens Anna Maria yor Rurbem cinen Gefdminden ©(efiderlid $v$. anbey ziemlid berbddtigen 3 ufall an Eis nem Bein betommen, welder $\mathfrak{B e r b a d}$ t burd ben $\mathfrak{I n}$ ber Der patientin Şauf obnmíffenbt bon meme Cingeworf= fenen $\mathfrak{b}$. sub. lit. A benen actis benliegenden Zetdul ein mercellides vermebret morben, alk bat mann $z^{u}$ det faden unterfud)ung borerft §bren ber patientin Bruber Adam Radfet; 29 Yabr alt vorgefordert und $\mathfrak{J b m e}$ injungirt jeíner Rrant liegenden \{dmefter Buftand uno fo viel Sbme davon berouft umftandlid SeDodi obne pas-

## Eodem.

Sabe mid $\mathfrak{I n}$ Des Niclas Raden Bebaußung verfús get und Die Rrand liegenbe todter befraget wie folget :

1) Wie Sie beife?

Anna Maria.
2) WBie alt Sie nun fene?

Ncunzeben Sabr.
3) Whic Cie fid bermablen befinde?

Das̉ Bein feye $\mathfrak{J b r}$ gank mieder ben Reib gezogen, bod $\mathfrak{B e r}$ púre Sie feine fo grofe jamerzen mebr baran und 仙ien, alf ob es̀ $\mathfrak{J b r}$ abftürbe, Die Bedngftigung Sbrez Sergens aber feye grō mie aud bie jamergen im leib.
4) W্Kam unb wo Cie biefe Rrandffeit befommen?
$\mathfrak{B o r}$ Denen Pingften máre Sit $\mathfrak{Y n}$ ber Múblen gewes fen umb manken zumablen, alf Sie dabieneingefommen, wadre begె Johann Sגdfers frau von bier jגon barinnen gewefen, Sie batbe biefer einen guten tag gebotben, welde aber nidd gebandet, nod eine ganke ftund lang mit $\mathfrak{J b r}$ gerebet nad beren Berfliefung batoe Sie fid von felbften zu $\mathfrak{J b r}$ gefeget, ganz freundlidy mit $\mathfrak{J g r}$ gepproden b. allerley fonderlid von $\mathfrak{G b r e m}$ Sogn Johannez̧ erzeblet, Dấ Eer bes ßóntaufen Magd jo nadgienge, ba Eer bod nod roobl cine anbere Dirne betomimen sónnte alz biefes Betdelmagogen, unter madbrendem erzeblen batbe Gie $\mathfrak{J b r}$ mit ber Sand imnter aufg Bein gefdlagen, und weilen Sie nod nidt aufídutben tonnen wodre Sie eingejalafen, über eine weile aber batoe Sie De8 Johannes Cdafers frau mieberumb aufgermedte; und ba Sie ermadiet, ware $\mathfrak{J b r}$ fabon in etwas angit geroefen v. bdtoe audj jamergen am Brin empfunben,

 hanneş ©dafers̄ Frau mit dem Mablen Yndeefien fertig worden, uno nad $\mathfrak{5 a}$ âf gethen wollen, babe Sie $\mathfrak{J b r}$ die Commission gegeben, Sbren Reutben zufagen, daß
 ldofen mogte, zmabren gatoe Dez̉ Johann @ajaferz̉ frau diefez nidt bergefitalten auggeridtet daEß ©ic expresse
 fene $\mathfrak{S b r e}$ ber patientin $\mathfrak{M u t b e r}$ bey Dess Johann ©adas fers 5auß morbengegangen, da dann biefe frau aub dem $\mathfrak{F e n f e r}$ geruffen $\mathfrak{G i e}$ folte Yemandt anders $\mathfrak{Y n}$ bie
 bleiben meldees dann aud gefidelen, mafen Эgre Sampes ffer ©ie abgeldjet gatbe, von felliger Beit nun fene Eie immer traurig uno beangifiget gervefen, und babe fomers gen am Bein empfunben, 马edod babe ©ie don deż Jo-
 fireit uno ungelegenbeit efenber nidtz gebadt, biz © 8 endidid fo faledt mit Sbr moorben, daf Sie fiad gar legen mưfifen.
5) $\mathfrak{O b}$ ভie (fhon vorbien mebrmable Einige © Blies berfidmergen an armen ober Beinen empfunden?

9lein $\mathfrak{F b r}$ lebtage nidt.
6) $\mathfrak{D V}$.Sie mefrmable mit Millgidmadgbeit obē̃ bergleiden Bangigtecten betaftet gevosen?

Niemable.
7) WBann Diefer Zetdul sub lit. A. §nz Şauß ges worffen worben v. wie es darmit zugegangen?

Die vorige node alk eben $\mathfrak{J b r e} \mathfrak{M u t d e r}$ und $\mathfrak{B r u b e r}$ Sbrentrogen nader friedberg zum Эuben Doctor gegans

## 165

gen，Sibe fomefter aber aud nibt，mit bien Sie gank allein zu Shauß gereefen，wadre biefer Zetdul zwifden berren benden ober＝und unterthủr Durchgeftefft worben mafen alß Sie nader Sauf gefommen，ber Zetdul im \＄rubabren getegen gatoc．

8）Sote Gie fid felfigen tagesb befunden？
 ben Reib gezogen und Sie gatte jetbigen abenos aud jめmer： Gen im Leib und Darbenebens gro $\mathfrak{i e}$ ※ngit empfunden．

9）Ob Sie Bor：doer nadmitbags ben $\mathfrak{3 e t b u l}$ im Saús gefunben？

Bormitbagb，
10）Db ©ic audy appetit fu Effen b，trindea babe？

Gar menig，und mann Sie etroas effe ober trincte， verppure Sie grojere fommergen im leib b．mebrere 2Ungit．

## 

2ludf folledyt，oman Sic ein menig f内lafen molte，Rabmen $\mathfrak{J b r}$ allerley 反dmefre trdume und abs fabulide ©（befidter wie fdmarģe Manner vor，morúber Sie jo erfdrecte，daf Sie gleid erwadte，b．voller angiten mare．
 Sauggenoffe einigen freit doer miedmillen gebabt oder nod babe und warumb？

Cie wdren ein wenig $\mathfrak{B e}$ erwand miteinanber $\mathfrak{v}$ ．wüfte Sie von תeinem frreit，menigftense bátoe Sie Jenen nies： mablz etroaś zu lende gethan．

13）Wober Sie glaube，baß §bre Standabeit rúbre？

Das mare Cootb belant bodi mare Sie yon ber 3eit


Actum Dorh. ס. 16. Jul. 1710.

Producirte Der Patientin $\mathfrak{B r a ̊ u t i g a m b ~ J o h a n n e s ~}$ Wayss ben sub lit. B. berliegenden Zetdul, welder abermable obnmiffendt von weme Jonen ins fauf practiciret roorden, und murde barauf befoblen das Blenja nidt mebr allein im Şauf zu laffen, und fo wobl in alf umb baŝ Saauf fleiflig adtung zu geben, ob mann etmann ben authorem biefer Zetdulen atdrappiren Rons ne, und meilen ưber biefez angezeigt murbe, ob badte Dcz Johann Sduferż frau einige nadbena̛lide reben gegen beż Sjanf Steuernagels Frau fabren gelafien, alf Gat man biefe vorgeforbert $v$. Darúber befragt, melde bem: mad unter Sjanogeldbnus an aydes fato auffagte mie folget:

Cie badte beym Gauerbromnen Seu zufammen ges recht, fo madre bee Johann Sddderz frau bey $\mathfrak{J b r}$ vors bey gegangen batobe $\mathfrak{J b r}$ zugefprodien unb gefragt was bod ber Radin Srand liegenbe todter madte, morauf Sie geantroortet, bas wúfte Sie nidit, bann Sie Rabme nidt ins Sjanf, Illa batbe berfeget, Sie Cienge auct nidt ine Saup der teuffel mógte dab Mägdgen boblen und mare Dafmit fortgegangen.
J. S. dimittebatur.

$$
\text { Actum Darh. incuria 8. 17. Jul. } 1710 .
$$

$\mathfrak{J i t}$ bie biefige gange Cemeind fo untertharen alf benfaflen Mann s und Weibępersonst, Rnewt, magoce und Sinper yon 8 Jabrew an aufa biefige ratbbauf ges

Shann midt sufficient maren Sie nicoerzubalten, matbs renbem biefem spectacul mabren diefe beiben mit lit. C. notirte Settulen aus bem fuben Genter bienans auf die Gaffen gefaflen welddes Johann Nicolaus lang und feine júngife Satmadgerin gefeben, Diefe leģtere bàtoe Demnad Die Zetdulen aufgeboben unb ince Sauf gebradt; alles foldees wolte err biemit angejeigt baben $2 c$.

Sierauf murbe bem Mfarrer bebeutet, ba§ Er zu Dem 2armen troftbedúrftigen Meniden gebn, und jein $\mathfrak{U} \mathbf{m b t}$ bafelbften verridte, auth ein atdestatum $\mathfrak{J b r e s}$
 geben móge, meñiger nid)t feint Breey woddter beftellet, umb bie nadt bey $\mathfrak{S b r}$ zumatien, anbey verorbnet mors Den, vor die patientin $\mathfrak{J n}$ Der Firde zu bitben, ©̧leids falf bat mann ben Johann Niclas \&arigen 19 Jabr alt borgenommen, und $\mathfrak{J b n}$ úber ben passum roegen Deren auß bem ftuben Fienfter auf bie ©̧aflen gefallener Zetdulen bernommen, welder auflagte: Ex madre nebft Dar Radin Sưngiten todter gegen $\mathfrak{J b r}$ Sauß zugegangen Sommen, ba Er bann gefeben, daf das fenfter aus Jbre ftuben auf bie ©affe zu etroaç geflaffet gemefen, morauf etlide Zetdul auf bie © Caffe gefallen folde batoe Ex aufgeboben und Dem Mrdgogen gegeben, Dic Sie bienein getragén, Jinbeme babe Er das srande magor gen im Şauß greifden gebórt, plura nescit ed dimittebatur.

Anna Barbara Radin bet patientin Sdmefter $b$. $16 \mathfrak{J a b r}$ alt conformirt fid mit Diefer auflage, mit Dem 3ufag, dá ebe Sie an $\mathfrak{J b r}$ Jauß gefommen und pen Zetdulen gemabr morben, babe Sie §bre fabmefer faon greijden gefodrt.

Actum Dorh. 8. 18 Jul. 1710.
Wurbe Johann Conrad Sณdfer yon bier gleidfalk vorgeffelft $v$. auf bie folgende ${ }_{\text {Wripe }}$ examiniret.

1) Wie Gr beife?

Johann Conrad ©山adfer.
2) Wie alt Cr feye?
$56 \mathfrak{J a b r}$.
3). Wicie lange ©r nun gebeuratbet?

Bey $30 \mathfrak{J a b r}$.
4) WBie viel Rinber Er mabrenber ©bhe gejeuget ?

Mit Der efferen Frau (die nun ein $\mathfrak{J a b r}$ oder 10 tod fein mogte) 5 und mit diefer legteren 3 Rinber.
5) : $\mathcal{D b}$ joldue nod alle bey leben?

Nein, fein Eritgebobrnez̀ máre ubrploblid geftors ben und einez tod auf Die ${ }^{20}$ elt gefommen, bie úbrige lebten nod).
6) Wie lange ees sun fene, daff feine redte Mputs -ber geftorben?
$45 \mathfrak{J a b r}$, fein $\mathfrak{B a t b e r}$ mare $5 \mathfrak{J a b r}$ mitbiber geblies ben unb barnad batbe ©r biefe frau gebeuratbet.
7) Db Sie Find erfter ©be eb gerne gefebn, Daf Er Diefe gebeurathet? Nein.
8) Warumb nidt?

Wegen §bres bdjen Nabmens bann Sie Jbr lebs tage Reinen Budftaben Sbrer Ebrliden Eeburth yor: zeigen Rônnen, aud bdtbe mann bier offentlid gefagt, daf̃ Jbrer Wutber bie augen aubgefroden morben.
9) Wober Sie Damn búrtig fene?

Das márbe Sie felbften niât wifien, Sie batbe bier beym $\mathfrak{S r}$. Relfer Weyfel feel. b. nadigebendz beym Sjr. Sajeberg feel. gedienct $\mathfrak{J b r}$ Bruber (ber zwabren einen redten Batber gebabt) wadre bier' Bútbel geroefen, Sbre Whutber batbe fidd anfangs zu Utpha aufgebalten D . ba Sie bafelbften Bline worben fid darauf zu ermeltem $\mathfrak{J b s}$ rem ©obn bieber begeben.
 fen, alf Er biefe Frau geheuratbet?

Nein fonbern batoc im Rauijden ©dlo bor Einea Sinedt gedienct.
11) Db er bann niemable bey feinen cltern nad feiner $\mathfrak{B e r b e u r a t b u n g ~ b a ̉ u f l i d ~ g e r o o b n e t ? ~}$
alf Gr fad verbeurathet, mogte Er ungefabr zmen bis brey Monath bey $\mathfrak{F b n e n}$ getwobnet baben, Darnad wadre Er allein gezogen.
12) $\mathcal{O b}$ ©ie wie zmijden ©tief Eltern und Sins bern leidtt $\mathrm{g}^{4}$ gefdelgen pfleget, aud bann $\mathfrak{v}$. mann unc cinig morben?

Nein Niemabld, au contraire batben Er feinen © tern mit adern und fabren $\mathfrak{J e b e r}{ }^{2} \mathrm{eit}$ to viel $\mathfrak{J b m e}$ mogs lid geroepen bengefprungen, biz Sbme das mit jeinem Erfigebobrnen Rino begegnet, nad roclder 3eit Er finh cinige gebanten gemadt, Endid) aber ale Sbme fein Watber von feiner Bergiffung fo viel offenbabret, bdtoe Er bnot Die feinigen feine ftief Mutber moglidftent ges meidet.
 begegnet?

Seine fief $\mathfrak{P R u t b e r}$ wodre $\mathfrak{\Im n}$ fein untpfeiner Fraucu abwefenbeit $\mathfrak{J n}$ fein §auf getommen, hatbe Das Rino
mit Sbrer Mith gemolden, worauf es bergeftalten ers Prandet, Dafe es Einige tage bernad) geftorben und batbe bie bamablige ammefrau; welde beym Rinde gewefen., gleidgefagt bas welden mogte nid)tz guteż fein.
14) Db biefez Pint bor fotbanem spldien nod gants gefund, ober fajon Prandi gewefen?

Er múfte Die Ssabrbeit jagen und ©efteben, baf bas Sind jaion borber Srand gewefen, b. est fid mit Sbme angelafien babe alf ob es cinen $\mathfrak{F l u f}$ auf ber Bruft batbe, Jmmajen bann audi Er v. feine Frau: fdjon bien und wieber nad ratb maren gegangen gemefen, allein nad bem Melden bdtbe geidienen alf of fidy ber glup ins (Gemde gejogen, morauf bazz šind furs bernad ges ftorben, uad babe $\ddagger$ bne nidt nur bie amme frau fons Dern aubl biefes gar miebrige infpressiones gemadit, baf wie ef mit bem fino gar follimm roorben; fo mare feine frau feels zu $\mathfrak{J b r}$ feiner ftief Wutber gegangen $v_{0}$ bdtbe Sie umb ©botbes willen gebetben, bapmank Sie Dem Find etwas angethan bdtbe ©ie $\$$ bme foldes wiej Derumb abtubn mogte morgegen Gie Rein cin\$iget Bers antwoortungs morth berfeget batbe meldjes Sie fdmeitrl. unterlaffen baben múrbe mann Gie unfaulbig máre.
15) Was fein alter Watber bon Bergifitung gegem Inn ermelbnet?

Die fade umbftanolidy zu erzeblen, fo rodre bor uns gefabr 12 bis 13 Jabren Cr einsmable bey feinem Bats Der gervefen, und batben Sie beybe befulofen nod felo bigen tages miteinander nader Friedberg auf eine Reide gu geben, Rurk barauf und Da Er Raum auf bem Sauf gervejen, ware jeine frau feel. gelauffen Rommen und bdtbe gefagt, bafez fo faleat mit feimem Batber feye,
und Err es nidt lang mefrr nabea wirbe welded Stme umb dobefrembder vorgefominen, weilen ©er $\mathfrak{F t n}$ fo sben gefuno verlajen gatoe, alf ©er nun zu Shme getommen babe Er befunden, bafer febr aufgelauffen g. gat frame audd alle anzeigungen bon einer $\mathfrak{B e r g i f f t u n g ~ b a ~ g e n o f e n , ~}$ roogegen Sie theriack, nufiburs p. anbere Dienlide medicamenta gebraudt, morauf Er fid febr gebroden, feine fiief $\mathfrak{W R u t b e r}$ wadre nidt $\mathfrak{I n}$ die ftuben getommen biz ©r fich gebroden gebabt, ba Cie bann ben 3uber mit Dem unrath genommen $v$. gefdmino bienaus getragen Gatbe bez andern tagez babe Gr feinen Batber miebers umb befudet, welder fid mit folgenben formalib. ger gen $\ddagger$ bn beraub gelfifen, feine frau ber bofe teufitl batbe $\mathfrak{F b}$ taujenomabl umb $\mathfrak{B e}$ tzeibung gebetben mafen es nidt auf $\mathbf{\$ b n}$ geleget gerwefen, mit bem begfagen, Daf Ex es au ciner auf bem tifa gelegenen Froften Brod gegeffen, bod batbe Er Borbero mit bem sipeffer auf Daz Brod getlopffet, da dann ber mebrereffe theil wom tredt (sic fuissent formalia) abgefallen, fonften eş Sbme falimmer ergangen baben wúrbe b. baf́ biefeş fein leib: lider Batber gegett $\mathfrak{J b n}$ gefaget, foldhes tónne Er auf erfordern Sebebెmablz mit cinem Cörperliden and ers bdrten.
16) W̧az Czs mit feinem erft vor etlid Jabren fo Jdbling Frand geroorbenen Fino vor cine Bemanfuus gebabt, und wie fich foldees befunben?

Davon tónne Er nidtz gerwifice jagen, meilen Er Damable nidt Einbeimifd fonbern zu Sanau auf Der Frondt gewefen, bodj batbe Er bey feiner wieber nad §auf lunft von feiner Grauen b. Dem alten Geridtfidreis her verftanden, Dā bas Rindt cinen balben apfel $\mathfrak{\Im n}$
ber Şand gebabt v. bavon gegeifer, wotamfer bid aufs gelauffen, daf Sie bargegen braublen múffe, daf̃ num feine friff Mutber bem find diejen balben apfel gegeben, folders ware Sie fo menig in abrebe, alf eze jonften Dorffinnoig made, ob ez abcr eben baber cetrandet, tonne Ér nidt possitivement fagen, weilen Er mie faon gedadt, bamafle nidt zu Şauß gerwefen, wurbe mit auferlegtem filludmeigen dimittirt.

## Eodem.

Wurben abermablés bie sub lit. T?. beyliegende beyde Setoulen, welde aud olynmiffend von webme beimblid ins Rackifde Sauß gemorficn morben, zum 2mbt ge: bradt, und mitbien ad acta genommen: und weilen mann Darbey vernommen, dẩ Cie eine obne Deme nidt allerDingz robl berúdtete Frau von Wombad im Sauß batben welde die patientin curiren multe, fo babe mid nebit bem Sjerrn platrer ©djlemmer Dabien begeben, $b$. der frauen Injungirt, anzuzeigen mab Sie bier zu vor Witbel braudjen D. wie Sie $\mathfrak{J b r e}$ ©bur anftellen.molte, melde Dann ©inige unbefante murkeln vorecigte, Die Sie in wein legté $\mathfrak{v}$. Dem Mägdgen $z^{u}$ trinden gebe audj zum Bein zrabren natúrlide bebungen braucten wolte, nadbeme Sie aber gleidmooblen diefe murgeln nidt nennen wollen $\mathfrak{v}$. anbey fid vernebmen liefe, duf fo fern die patientin von bojen leutben angegriffen ware, $\mathfrak{S b r}$ Diefe $\mathfrak{M i t b e l}$ unfeblbabr belfien múrben, b. Diefe Frau mie obgedadt, obne beme einez bojen aberglaubis fohen Berbadtes ift, fo bat mann $\mathfrak{F b r e}$ ©bur in fo lange, biz alleż burd) einen medicum $p$. fonften ordentlid examinirt fein wúrbe, inhibirt.

Actam Dorb. ©. 19. Jul. 1710.
Bradte ber Sducldiener Prausbaar ferner weiter Den sub lit. E. bengebenten 3etoul mit $\mathfrak{B e r m e l o e n , ~} \mathbf{E r}$ mare Paum aus feiner Sdmieger Wutber Sauß gegan: gen gewefert $b$. Cie peine Sdwieger Mutber nur einen augenblitt aus ber ftuben $\mathfrak{J n}$ Die Súde gegangen, fo mdre Diefer Zetdul Durdse Genfter In die frabe geworffen morben, morauf bas Migdgen mieberumb unaubipreds lide dingfte und, famerkgen empfunden und wadre $\mathfrak{J b r}$ ber linde arm ganz zurúd bis̄ mieber ben rưdén gezogen morben.

## Q.

1) Db bat Magdge fonft aud faon famerken im linden arm empfunben?

## R.

Ftein nod niemath 18 , mobl aber im rediten arm.
2) $\mathbf{O b} \mathfrak{J b r}$ biefer Zetdul vorgelefen, doer beffen Yunbalt gefagt morden?
§a.
Wurbe ber Befeldd diserirt, Cic bie patientin nidt cinen augenblid allein zu laffen, audb $\mathfrak{J b r}$ bergleiden Zetdulen nidt mebr vorjulefen ober bavon bey $\mathfrak{J b r}$ ber grofen Bedugfigung $\mathfrak{v}$. jdmelbren impressionum willen zureben, fondern $\mathfrak{F b t}$ taglid aub ©otbeß mort zuzureden und natúrlide WRitoel zu braudien, úbrigense © Soto allees antreimb zuftelten.

Endlid feint bie benben atdestata nom Medico 0 . pastore ad acta genemmen morben und mirb diefes nod barbey erinnert, bafe ber Medicy barinnen geirs ret, alf ob bas lintie Bein afficirt fene mafe foldjes
bab redite if, v. Sie auker beute nod nidtz auf ber linden feithe gefpuret bat.

Bnfern Greundi. grufzubor, ebrenvefter und Reditggelágrter guter Freund.
WBir baben Guer unterm 21. Julij. an Uñ́ erlaßenes
 Die $\Re$ tadiid) $\mathfrak{T o d t e r}$ betri., zu redt erbalten, uno zmeifs Ien nidt, eę merbe Daz̀ pon STrn. Dr. ఏótben praescribirte Recept Der Pranden æadifinen Todter gebraudt worben feng, falz foldjez aber miber verbofen nidut ges个んeben, waire ez nod zu bewerdfelligen, und yon ber Radin, bem Bernebmen nad, in zieml. Bermogen fies benden Eltern diefe medicamenta nidtt alfein zu zablen, fondern aud) fonften bavor zu forgen, baf bey berfelben nidts berfiumet merben moge. Uno weilen nådfr dem die notbwendigfeit erfordert, baß biefer fadjalber mit Eud allbier múndl. geredet werbe, $\mathfrak{Z l}$ b babt $\mathfrak{J b r}$ ©udh, fo bald thanlid, und regen bevorftebender Grnoe abs zufommen if, anbero zu berfügen, bey Unfers mittels §errn Meg. Rath Dr. Herphern Eud cinzufinden, in Ein und anderem biebey $\mathrm{z}^{2}$ observiren febendem fuxd, nothige information $\mathfrak{z}^{\mathfrak{u}}$ nehmen, $\mathfrak{W i r}$ verfeben $\mathfrak{U n} \mathfrak{n}$ Defen zu gefarben, und bleiben Eud mit freund. mils ren geneigt. Şanau b. 24. Julij 1710.

3ur Şodgrafl: Şanautíden Regierung verorbnete Prakident, Cangler, gebeime unt Rattge.

## Actum Dorh. ©. 27. Jal. 1710.

Yradbeme Die begoe sub lit. F et $\mathbf{G}$ anliegenbe 3ets bulen beren ber effere \{dion bor etliden tagen ber legtere
 2abt geliefferte und barbey fo viel zu vernehmen gegeben wourbe, Dás bie patientin auf ben legteren 3etbul 2 ganker ftund lang obne fpraud gelegen, welde Dodi nad beren $\mathfrak{B e}$ fliefung. wieber gefommen, beint nadt aber alf etroas meifes mit $\mathfrak{S b r}$ geredet, und $\mathfrak{J b j r}$ überz Bein geftriden, ware foldes gank warm, y. barauf fo gleid gerad morben, baf Sie in jelbigem moment auffeben und $\mathfrak{J n}$ ber ftuben auf und abgeben Ronnen, So Binu
 gegangen und babe bie patientin auf folgenbe Weife bes fraget und resp. von $\mathfrak{G b r}$ vornommen.

1) Wann und auf rab weife $\mathfrak{J} \mathfrak{\text { br ber erfere Zetdul }}$ sub lit. F. inz Şauf gefommen?
 §ֹûe gefommen, mie aber, bas múfte Sie nidt, baun es mate $\mathfrak{J b r}$ wieber febr angit germorben, weldues ©ie Sbren leuthen gefagt, die fid bannenbero umbgejeben und ben Zetdul binter bem f山band gefunben bdtben.
2), $\mathrm{Db} \mathfrak{J b r}$ Dam $\mathfrak{J b m a b l z}$ bey bergleiden Zettule angif worden crbe Sie folden gefeben Dber babon gerwuf?
$\mathfrak{J a}_{\mathrm{a}}$, wann fo ein Zetdul gefommen, babe ©ic uns aubipredjlide angft gefabt ebe mann nod bom Zetdul gerouft oder foldjen gefunden gebabt.
2) Wann ber leģtere Zetdul sub lit. G. ins Sauß gefommen, und wie ezs barmit zugegangen?

Geffern Morgen alf eben Sbre Mutber ein menig

Gienauz $\mathfrak{J n}$ Reller gegangen, und die ffuben etroxe aufs geftanden, wadre etroas mei Sino an bie tbür Sommen, Gatbe Sbr ba Sic ebea auf Dem betbe gefeifen, ben Brief bienein gezeiget, und fols: den nadgethent gor bie ftuber ins Şauf geleget; wel: あen Sbre leuthe aufgeboben, und dhne dafe ©ie ib: ets mą̨ davon gefagt, doer barauę gelefer ins \{1mbtbaús getragen Mater refert. alf Sie ben Brief aufgetoben wade die \{drifft nod gank naß gemefen, fo dafe ber Brief. fo eben múfte gefdrieben worben fein:
4) W્Baz baz weife bing fo $\mathfrak{F b r}$ ben Brief gejeiget, vor eine geffalt gchabt?

EZz máre gank meí gewefen, Rine ©feftalt doer ge: fidt habe Eie bavon feben fidnnen.
5) $\operatorname{Db}$ Sie etwann vorbero Cbe $\mathfrak{J b r}$ Diefeş begeg: net, an einen Brief, ober fomften etwas gebadt?

Nein?
6) Wic ©ie fid auf Diefen Brief befunben?

Gie badto $\mathfrak{I n} 2$ funben Fein wort reben fónnen.
Mater refert. Sie batbe immer mit ber Shand am Salf gefraģet, aud) daz̉ maul aufgetfan alf ob Sie re: ben roolte, babe aber fein wort vorbringen Sónnen, biz nad ein panr ftunden, da $\mathfrak{J h r}$ bie fprad) mieder ges tommen:
7) Wie Sie fid bermablen befinbe und mie cż $\mathfrak{J n}$ fonderbeit umb $\mathfrak{J b r}$ Weln fteje?

Cie babe nud famerben im Seib, ber linde arm fepe aud nod labm, mit bein Bein aber habe es líd die berwidjene nad)t folgenber geffalt gebefert: $\mathfrak{J b r} \mathfrak{B r}$ ber bátoe $\mathfrak{J g r}$ biz mitdernad)t aus̃ einem $\mathfrak{B u d h}$ vorgebátet, norúber. Er endidden eingejdlafen, Jbre Wiutder metde
neben $\mathfrak{J b r}$ im Betbe gelegen, butbe aud gefdrafen; Sie patientin aber babe im BetD gefefien; Sbren Ropf mies Der Die $\mathfrak{W a n d}$ gebalten und zu Cboto gefufzet, $\mathfrak{J m D e m e}$. madre Dab weife Ding, fo Jbr geftern morgen ben Brief. gejeiget, zu. Sbr aufs Beto gefommea und batove gefagt mann ©ie daz glaubte wab eş geftern mit $\mathrm{Sbr}_{\mathrm{g}}$ geredet, fo múrbe $\mathfrak{G b r} \mathfrak{Y l b}$ Jesus belfen, morauf e ${ }^{\text {Cie gebeudt }}$ alf ob Diefes ©ing über $\mathfrak{F b r}$ Bein frreide, weldees auf Cinmabl marm.morben $b$. fid geftrectet Sie bdtoe Darauf Jbren leutben geruifen, ware fo gleid aufgeftanden und $\mathfrak{J n}$ ber ftuben auf und abgangen, diefemnadh auf $\mathfrak{J b r e}$ Sinie gefallen $\mathbf{v}$. Gott gedandet.
8) $\mathfrak{D b}$ Sie gar feine famergen im Bein mebr füble?
.. CEz tháte Jbr nod etroaz webe, aud batbe Sie nod nidt redt auf bie Ferfen tretben Ronnen, fonbern auf Der 3eben geben múffen.
9) Wie bann Das @ing augigefeben fo zu $\mathfrak{J b r}$ aufb Betbe gefommen $\mathfrak{b}$. moher Sie wiffe, Dafe eहె bas nebm: lidje fene, fo $\mathfrak{J b r}$ geftern morgen ben $\mathfrak{B r i e f}$ gezeiget?

Ezz mare gervefen mie ein meiffer fáatben, b. babe Gie feine Eigentlide ©fefalt an Jbme mabrnebmen tons nen, ware aud fo mieder reeggefommen, und weilen es ausgefeben, wie das geftrige, fo glaubte Sie dafe es das nebmlide jene.
10) $\mathfrak{D b}$ Gie etwann bamable gefalafen $\mathfrak{y}$. $\mathfrak{J b r}$ bers gleiden fo vorgefommen?

Sein fondern Gis madre bell mader gewefen.
11) Db diefes weife Dieng oberwebnte reben beimbs lid boer laut fu $\mathfrak{J b r}$ gefproden?
© Sang laut und vernebmlid, majen ©ic Sore Mut:

Der $\mathfrak{n}$. Bruber Darúber aufgemedet, und Sie geftaget, ob Sie folde reden nidt gebdret, melde aber gefagt daß Sie bergleiden nidat gebbret batben.
12) Db bant biefes Ding bes tagez borber faton mit $\mathfrak{J b r}$ geredet yatbe?

Nein, aufer daf es §br ben Brief zur fuben Giencin gerviefen, mie obgedadt.
13) $\operatorname{Db}$ Sie bey biefem Brief aud jolde anglt mie jonften empfunden?

Nein es fene $\mathfrak{J b r}$ nidt fo anglt gemefen.
14) $\mathfrak{W}$ ав ©if bizbabero bor medicamenta ges braudt?

Seitber Sie bie po genannte Eyerલ્ર bon Wombad quitbiret, battoc Sie nidtb gebraudat.
15) Db Sie nidts yom §r. Doct. Sutben ger braubt?

Rein:
Mater addit. $\$ 5 \mathfrak{r}$. Sobm madre eben nad rath aus $v$. zu Einem Mann nader Bußbad gegangen, melder renommirt, o. jo gar zu Dee perftorbenen furrfin feel. gebraumt worben watre.
16) Sb Cie bann botbero Cge bas Bein mifber gerab getborben, gar nidtb Daju gebraudt?

Nein gar nidtz:
Wurbe unter nodmabliger fatarfier erimnerung fidx allein anz̉ debbatb v. naturrlide Mritoet zubatten, verlapen.

$$
\text { Dork. b. 28, Jul. } 1710
$$

Sjat mana ber Patientin Bruber Adam Maden bors gefordert $v$. umb feiner ©

## 480

pobl, alf aud wo Er bor ©ie, nad rath geverfen; bes fragt, weldder auflagte:
 Der linde arm aber feye nod labm, Dod toinne Eic bie Finger aud wieber regen, nur molten bie jdmergen im Reibe nidht ayfgbren, uno munbere $\mathfrak{S b n}$ woson ©ie lebe, mafen Sie nidts efien nod trinden tonne, und empfinde allemabl groge f(bmergen mann ©ie etroazz fu fid negme, Er fene fonfted ben Exinem Mann ju Bugbad gemefen, ber $\mathfrak{Y b m e}$ allerley geftrauter gegeben, weldee ©ii $\mathfrak{Y n}$ woein toden dem Midgbgen ein" glag̉gen yolf davon Eingeben, uno bemnedfif der 'arm darmit befen folten, da mann num biefe Prauter beiidtriget befande fid bierunter zu fein
\{dmargrourg
Reifter m.
Ángeliea.
W3ilde falbey
willo majoran
tauifend guldenifir.
Ddfenzung.
fabmarge Taimmel and
faure תile:
uno folte blerzu audit sin wernig \$aumbfit w. Suttyzufer Sommen. Gibtúbrigenê gleidfall bot, frine ©dmoe: ffer bäde vorbero zum $\mathfrak{B e i n}$ nidt Dab geringffe gebraudt,
 morien, wafen die; patientin $\mathfrak{3 b n}$ und feine Mutber aufgerweftet b . gefagt, ob Sie bas liebe Engelgen io ben Str gemefen, gefeten, and deffen reven gebort, es Devidte clit foldeés babe $36 r$ überê Bein geffriden, wos

 getere.

Dimitebatur.

Astum. Dart. B.:8. Aus: 1710.
 gefordert unto befragt : ob Gt feine unterm 18. Jnl: ad protocollum getbane duffage frines 'satotes angegeberie $\mathfrak{B e r g i f f t u n g ~ u n d ~ p l o ́ s l i d e z ̧ ~ a b f t e r b e n ~ f e i n e z ̉ ~ e r f t g e b o b r n e n ~}$ アindes betre. auf Obrigleitlides erforbern mit Einem leibliden dybe zuerbdrten getrauc: welder fid berneb: men ließe, baEf fein Batber Damatliz ubrplóslid Mrand worden, und mann alle angeigung einet: Yergiftung an Sbme rabrgenommen, Er aud die nefinlitioe reben, bie Er deponent ad prötocollium aufgefaget, zu $\mathfrak{F b m e}$

 ten, ob Sie feine fief yputber aber fein Rint watratideen umbs leben gebrade barauf tonne Er anbers nidat als nur de credulitate, finworen dap cid exneitém 'penem Rind einen pofien angetban baben mógte, und "Rönne mann Georg £oden": sgauffrau babier 'aud abbd6ren, welde zugegen geveien, alf feine Frau feel. peine ftief: Mutber gebetben,: Sie mbgte es Dodibm Find wieber
 addit. Er babe nod) vor Rurken tagen mit feinem 彐at= der wegen feiner $\mathfrak{W e r g i f t u n g} \mathfrak{v}$. Der $\mathfrak{J b m e}$ bamable bavon getfanen erzeflung wie Siln nebmlid reine. Stiefmutter Fielmable iumb Bergeibung gebetden und gefagt, Er núgte Dodf ftill fanpeigen, EEB máte nidt auf $\mathfrak{J b n}$ ges legt gerwefen, gefprodgen, der bame oefen eben nidt $\mathfrak{I n}$
abrebe gewefer, bod pene Ger nunt Cin alter Rinbifder Mann und rede bald fo, bald anderz, was aber das ubrpléslide úbelfein und auflauffen feineß Joungeren Rins Deş (meld)em feine ftief Mutber einen balben apfel geges ben) anlangt, Dabon Romne Gr ein mebrerez̀ jagen, alf soaç Jbm bey feincr wicbernad Sauf. Runft yon Şanau son feinen Reuthen referift mprbenc. Dinittebatur, und wurbe feine Sesmablige frau gleidfalf befragt wie folget.

1) wif Cie beibe?

Anna Catharina.
2) Wie alf Sic jeyer.

3) Wopher Sie burbig feye?

Bon Assenbrim.
4). WSic lange eṡ nuni feye, baf Sie §bren SRanm Den Johann. Gonrad © Sdafer: gebeuratbet?
$\Im_{n}$ adff tagen wúrbenz 10 §abr werben.
57. Wie viek Sinber Sic mit! $\mathfrak{F b m e}$ erjeuget?

Drey.
; 6) Db foldee nod alle im lebea?
Ja,
7) Wie yiel Sinder $\mathfrak{F}$ fr Mann mit feiner Erften frau gebabt?
$\because$ Fünfie.
8) $D b$ folde aud nod alle lebeten ober theilf vers frorben wdren?

Eines mare babon geftorben $\mathfrak{v}$. Ciné̀ mie. Sie yets ftanben, tod auf bie welt gefommen,
9) Woran Das erfere Rind gefthorben?

Das múfte Sie nidft, bam es rodre mit feinet Erften Frauen das erft gebobrne Pind gewejen, und babe Sie niemable barnad gefragt, wuffe aud nidt cinmabl obz ein Rndblein oder magotein gerwefen.
10) $\mathbf{N b} \mathfrak{J b r} \mathfrak{J b r}$ Mann niemablz bavon gefagt wab es yor cinen Sufall gebabt?

शein.
11) Db yon Sbren breyen mit $\mathfrak{F b r e m}$ Mann ers geugten ßindern niemable eines Rrand morben, und wase ez̉ vor cinen 3ufall gebabt? '
$\mathfrak{B o r}$ brey $\mathfrak{Y a b r e n t}$ ware $\mathfrak{J b r}$ mitbelfes babgen (roels山ess bamabld 2 Jabr alt gemejen) ubrpldslid erfrandet, und Didt aufgelauffen.
12) Wovon Diefes Rind fo ubrplogglid ertrandet; und wab Sie yor medicamenta gebraudt?

Sie batde bamable $\mathfrak{J n} \mathfrak{J b r e m}$ garten geftanden unb bas find ber fid gebabt; fo ware Stre famieger Murber dezె Johannez̉ Sגaferz frau coeren Spoof mieber Sbren garten fiefe) an Jaun gefommen, batoe bem Fino ges' ruffen und foldtes mit fidy auf $\mathfrak{J b r e}$ fuben genommen;
 Das ßind mieberumb berunter gebradt, weldees 马in beir Einen Sand ein ftudlein apfel und $\mathfrak{J n}$ ber anbern cin wenig Brod gebabt und bavon gegefien, alf Sie nun bas Sino miederum $\mathfrak{j n}$ §bre ftuben gethan babe eş gleid augens blidas über ben Reib gellaget, weldess Sie anfangż nidts geadtet, bis Das Rind Je langer $\mathfrak{J e}$ mebr lamentiret, Da Sie Jbme dann nad bem Leib gefublet, est ware aber folder faton fo Did aufgelaufien und bart geroefen, baf Sie mitgenauer noth die Sand unter fein rodelgen auf Den £eib bringen sónnen bierüber feye Sie beftig ers
 Scauf gelauficn melde Jomen etlide @iffel voll theriack mit waffer cingeffuntbet, unt batbe Sie baş Rind barauf ins Beto geleget, weldecg Dergeftalten Rranct. gewefen, dá ©ie alle gemeinet eę múrde ferben, gegen abendt aber bátce ces s. v. einen ffarfign Durdbruch befommen, morauf ezz fich mit $\mathfrak{J b m e}$ gebeffert, $\mathfrak{I n b e f f e n}$ fere $\mathfrak{F b r}$ Wann; wiederumb von 5anau gefommen, deme Gie Dab passirte crzeblet.
13) ©b Sie mit $\mathfrak{J b r e r}$ ©dmieger $\mathfrak{P R u t b e r}$ diffalf Spine reben gebabt?

Wir dą תind fo Mrand gelegen uno fioh fo übel ge: Kirbet, fo waren viel leuthe $\mathfrak{Y n}$. $\mathfrak{J b r} \mathfrak{5}$ gus gelaufen Sommen, matert die ffube gants voll gepoejen, unb un= ter andern ware $\mathfrak{J b r e}$ 价miegermutber aud bincin gefoms men, meldfe non felbften gefant, Daf Sie Dem Rind einen

- balben apfel gegeben, movon ©ie bie anbere Selfte nod ịut fade batoe, welde Selfte Sie auth aus bem fad gelans get, b. In $\mathfrak{q}$ brer aller gegenwarth dabon gegefien, fonften habe ©ie mit $\mathfrak{J b r}$ von Diefer Begebenbeit nidts gerebet.

13) Db Sie alle auferforbern mit ©̛inem corperliden dyd bebaupten §odnne?
$\mathfrak{S a}$ mit gutem geminfen.

S. J. Dimissa.

Eodem.
W3utbe Georg sodjen Sank $\mathfrak{F}$ rau babier vorgeforbert und auf bic Folgende weipe befragt:

## 1) Wic ©ie beife?

Christina @odin.
2): Wie alt Sie feye?

Utber $50, \mathfrak{F a b r}$.
3) Wie lange Sie bier geroobnet?

Wdre bier gezagen und gebobren.
4) $\mathfrak{N b}$ Sie Deż Johann Conrad Sdjaferż vertitors bene erffe grau gefennet?
$\mathfrak{J a}$ gar mobl und madre Sie fleifig $\mathfrak{J n} \mathfrak{J b r e m} \mathfrak{F a u f}$ gemeryent.: :-
 mifiend $\mathfrak{v}$. erinnerlid) fene?

Ja gar zu mobl.
6) W્Bie eż darmit zugegangen?

Go biel iale Gie pon der damabligen Rinber Grauen N. Jadfelern gebóret, wåre Eie allein beym Rind im
 Des Johiann Sadfer Frau ino fauf gefommen, batbe Das Sind raufgemidelt $\mathfrak{v}$. Wit $\mathfrak{F g r e x}$ Mild gemolden, morauf foldez. fefr extrantet; b. Einer (Sefdroulf bes
 nigen,tagen tedes verbliden.
7) $\mathfrak{D b}$ Das Rind vorber ©̧be eళి Dezి Johann ©ad: feré Frau gemolden, nod gefund ober f(bon Sirand ges mefen?

Sie miffe anberz nidt, alz bấ bag Pind botbero Frifd und gefund gencien.
8) $5 \mathfrak{C}$ Eie gehórt baf dcę.Johann Conrad ©ddferz Damablige Frau mit $\mathfrak{F b r e r}$ filif Sdmieger Mutber biefezs Rranfen Rindez balben gefprodicn $\mathfrak{v}$. mie Die reben gelautet?
$\mathfrak{J a}$ Sic baben es่ gegodret, Jnmajen dann alf dac Sine febr faledt gemefen, wire dez Johann Sdifferz

fers Sanue gelommen, welḑe beß̉ ermelten Joh. Conrad Sadferz verforbene Frau Sin Jbrem deponent in Beys fein etlidmabl amb Eotbes Willen gebetben, wann Sie Sbrem Rind etroas angetban batbe, daf Sie e Dod wieberumb abtbun mogte.
 mortet?

Sie batbe fo gebrommelt unb wade gur thúr bienaus gangen Rein bernebmlid mort aber batbe mann von $\mathfrak{J b r}$ verfteben fónnen.
10) ©b Sie biefe Jbre auflage jurato ju erbdrten getraue?
fa.

J. S. dimissa.

Eodẹm.
$\mathrm{U}_{\mathrm{mb}}$ bon bes Johann eddafers grau ©ebubrth bis Daberigem Berbalter, b. geruidt ndbere nadrridt ein zu gieben, mutben bie nadigefegte Geridtzamámer; dalfeften uno bezs Joh. ©ddafer naddfter Nadbbabr auf Die folgende Interrogatoria abgebort, D. deponirten bemnad:

$$
\text { Interrogat. } 1_{1}
$$

Wie 3euge beipe.


## Interrogat. 9.

Wie alt 3euge febe?
Test. 1) $65 \mathfrak{J a b r}$.
Test. 2) $62 \mathfrak{J a b r}$.
Test. 3) $68 \mathfrak{J a b r}$.
Test. 4) 58 Эabr.
Test. 5) $61 \mathfrak{J a b r}$.
Test. 6) 70 Sabr.
Test. 7) 49 Jabr.
Interrog. 3.
Wie lange 3euge bier $\mathfrak{J n}$ Dorbeim roobnen?
Test. 1) Bey bie 40 - Jabr.
Test. 2) $25 \mathfrak{G a b r}$ und fene fonflet yon Nieber Rosbad búrbig.

Test, 3) Wadre bier gejogen y, gebobren.
Test. 4)
Test. 5)
Test. 6)
Test. 7)

Interrog. 4.
Ob Jeuge ben Johann Sddfer babier und feine bermablige frau mobl fenne?

Testes omnes. Jq. $1 . .1$
Interrog. 5.
Ob 3euge biefen fadfar ober feiner $\mathfrak{g}_{8}$ rauen auf eis. nige menpe verwanth ober feind fege?

Testes omnes. Nrin.

Interrog. ${ }^{6} 6$.
O68 Beugen nod wobl bedidite mainn Johann Şàfur Diefe feine legtere frau gebeurathet?

Test. 1) $\mathfrak{J a}_{\mathrm{a}}$, Sie babe berm 5r. \&mbtm. Rafes berg feel. gedienet, y. feye Ere jelbiten freyer gemefen.

Test. 2) $\mathfrak{J a}$, wie lange e® aber Eigentlid feye múfte Er fid nidt zuentinnen.
'Test. 3) Uti praecedens ridus,
Test. 4) $\mathfrak{J a}$, Dann Er madre $\mathfrak{J a} \mathfrak{J b r} \mathfrak{B r a u t b f u ́ b r e r ~}$ gerwefen.
$\left.\begin{array}{l}\text { Test. 5). } \\ \text { Test. 6) }\end{array}\right\} \underset{\text { ja. }}{ }$
Test. 7) $\mathfrak{Y a}$ aber bie Jeit feye $\mathfrak{J m m e}$ entfalten:

## Interrogat. 7.

O6 Seugen bon Der ©eburth uno Seimmath biefer Jo-

 auffer Daß Der vorige biefige $\mathfrak{B u}$ ttel Paul $\mathfrak{J b r}$ Bruber gerwefen.

Test. 2) Nein, ©ie bitbe bier gedient.
Test. 3). Nein, bod meine Er $\mathfrak{J b r e} \mathfrak{N u t t e r}$ У. ©ie batben fid einige Seit zu Vilbel aufgebalten.

Test. 4) beme gemeinen gefprad nad folfe Sie pon unebelider geburth und zrabren $\mathfrak{S n}$ CEbebruta erzeuget morden fein.

Test. 5) die Mutber babe Er bier mobl gefeben,

$\left.\begin{array}{l}\text { Test. 6) } \\ \text { Test. 7) }\end{array}\right\}$ wiffen von Nidtz.

## Interrogtt. 8.

Waş biefezి Johannezి ভגdfer8 Frau bizbabero vor sin getúdt int Slecten gebabt babe?
'Test. 1) Sat fein Rebtag nidts $\mathfrak{B d}$ fec von $\mathfrak{J b r}$ ge: Góret, alk vor אurken feither Die Saḍnol mit ber Radifden todter fo borgiengen, batbe ein Mann yon Bauernbeim Nabmenz Ruppel mit Sbme auf bem gelbe bavon gefproden und diejeż gefagt, Ex babe von $\mathfrak{G b r e m}$ Bruber, Dem geroefenen biefigen bútoel Paul gebórt, Dáß Gr felbften nidt gutez bon $\mathfrak{J b r}$ praesumire, und ©ie vor eine offenbabre SJere balte, mebrere fundamenta bievon mufte Er deponent nidt zu allegiren.

Test. 2) Gr babe von Sbren ftief Sóbnen Dem Johann Conrad, und Sennrid Sdadfer gebort, Daß Sie Jbrem. Eignen Mann Eins̉mablz mit gift vergeben, $v$. Sbn fdier Dabin geridtet gatbe.

Test. $\mathbf{3}$ ). Şabe feit lebtage nidte bdfes yon $\mathfrak{J f r}$ geboret.

Test. 4) Ezs mare vormablz baḃ gefprada gangen, Dás Sie $\mathfrak{J b r e n}$ Eigenen DRann, beżgleiden bezె Johann Conrad €ddferz Rind pergeben roollen, was aber anizo megen ber ractifden todter yor Ein gefpråd gebe, ferje \&andtúndig.

Test. 5) © gereefen, daf Sie Jbre frieftodter vergeben wolle $y$. betbe es ber $\mathfrak{M a n m}$ befommen.

Test. 6) - Sat von niduts gefort.
Test. 7) 5at aud nidatz gebort, aufer wie vor etliden Sabren dez Johann Conrad Şadifers Rind auf
cinmabl fo aufgelauffen, ba babe mann geredet alb ob es folddes von $\mathfrak{J b r}$ befommen gatoe.
J. S. Dimitteb.

Actum Dorheim d. 9. Aug. 1710.
Praevia hesterna citatione erjdiene borerf Johann ©adfer bon bié und murbe examiniret mie folget:

1) Wie Er beife?

Johannes ©ddafer.
2) Wie alt Er pene?

Sim berividenen May jeye Gr 86 Sabt alt getwefen.
3) Wio lange ©r fid im Flecaten Dorh. aufgebalten babe?

Anno 1655 peye ©r biether gefommen, und babe fünf Jabr vor cinen Rnedt bier gedienet, nad diefem fidy biefer verbeurathet.
4) $\mathfrak{F}_{3}$ er Seine Eltern geweien b. wo Era Cigentlid búrdig fene?

Er feye von Solßbeim búrdiy, fein Batber marte © Cridtsfubultbeis zu Grủningen gewefen.
5) $D \mathfrak{b}$ Er einen Ebeliden geburtbajacin babe, ober foldan bier im $2 \mathfrak{m b t}$ produciret, uno aba men?
 Brief aber babe Eer nod $\mathfrak{I n}$ Sadnden.
6) Wie lange Er $\mathfrak{G n}$ ber ©be gelebet?

Anno 1653 fege Er bieber gefommen, babe $5 \mathfrak{J a b r}$ vor Ginen Sinedt gebienet, b. Demnedjif fiah erft vers beuratbet.
7) Wie viel Rinber Er ergieltt babe ?

Neun Rinber.
8) $\operatorname{Ob}$ Er mebr alf eine Grau gebabt?

Эั.
9) Wie viel Rinber Er mit ber Erften frau ges babt?

Sedfe.
10) Sb jolde nod alte im eeben?

Drey bavon fegen geftorben.
11) Wie die ưbrige brey jo nod lebén, beif̂en?
 Margretha, nunmebro bess weil. Eberbard Midrfeld relicta.
12) Whie alt diefe Rinder erfier ebe ferye?

Nescit.
13) $\mathfrak{W}_{30}$ Sic fia aufgalten?

2lle prey bier.
14) Wsie lange ez nun feye, baf Er die zwente Frau gebeurathet?

23 ufte ez nidt mebr.
15) Wiè viel Rinder Er mit biefer ergeuget?

Drey.
16) Wie foldue beifern?

Anna, Catharina, b. Johannes.
17) Wic alt Sie fenen?

Nescit.
18) Wo Sie fib aufbalten?

Die dittefte $y$. ben Jüngiten babe Er bey fid $y$. Die Mitdelfte diene zu Қanau.
19). Db Eine feiner todter fid zu verbeuratben getradtet?

Da muift Er lein mort bon.
20) $\operatorname{Sb} \mathrm{Er}$ nid) gebort, daf etwank cine ober

## 192

die andere feinet thdter -fu Diefem ober Genem Rerlen luften batbe?

Sein, Sie Gátben $\mathfrak{J a}$ gelegenbeit gebabt mann Sic fid berbeurathen wollen.
21) Weldde von feinen beyden todtern gelegenbeit zu beurathen gebabt und an men?

Seine altefte toditcr Anna babe gelegenbeit geffabt majen Sie Ein Sdinio von Bepen beimb baben mollen: NB. Diefeş if biejenige neldue allbie im $\mathfrak{Z m b t b a u f ~ n e b f t ~}$ Johannes Weypen gedienet.
22) $\operatorname{Db}$ 区r nidt vernommen daf́ beż meil. Níclas Racten todter Dabier Anna Maria ubrploglidid in eine foldere famebre Rrandibcit gefallen, Dan Eie megen Der grofen famerken med tag nod) nadt ruben fónne?
 Deß Niclas Ractea $\mathfrak{F r}$ rau máren gefduvifter Rind gemefen.
23) $w_{3}$ as im Fleaten Derentregen vor rebe giengen?

Er nefme fidz-nidt un, wind bdre niemanden zu, peine Frau batoe fo cin gexlds gebabt.
24) WaĖ Dann feine frau vor cin geplás gebabt?

Gines rebe diefez bag andere baz, und danm mendeten Gie fiá mieber.

Dictum illi Ger folle Rlater, berauģfagen wab er von Denen leutben bievon reben gebort?

Mann batbe gefagt, bab mágogen folte verbert fein.
25) WBen mana defen im gleaten befouldige?

Dab múfte Gr nidt.
26) 'Db Er aud noobl diefez MAgogen in feiner idmedren Srancibeit 9 fimablz befudt?

Nein, fondern fein ©obn Johaun Conrad gienge zu weilen $\mathfrak{z u} \mathfrak{J d r}$.
27) warumb Err Cic nidat befudte?

Waz Er bey $\mathfrak{J b r}$ thun folte, bag̀ gefidit p. gebór vergebe $\mathfrak{J b m e} \mathfrak{v}$. gienge Ex nirgenbez mebr bien.
28) Dib Er nidy vernommen, baf $\mathfrak{J m}$ ganger Fleaten ber ruff fene ©犬z ware. $\mathfrak{J n}$ feinem depontens 'SJauß breymablige ßergiftung vorgegangen?

Wüfte von nidttz:
29) $\operatorname{Db}$ Gr fid nidt felbiten einmabl po úbel bes funden, daf Er bavor getalten Ez fepe Biff beyge: bradt morben?

Er miffe fein mort babon.
30) $\mathfrak{D b}$ Gr nidt mit feinem ©ohn Johann Conrad bieferwegen geredet?

凡ein.
31) $\mathfrak{D b}$ nidt ermelter fein Gobn Johann Conrad $\mathfrak{J b n}$ Defen nod yor Rurgen tagen erịnert, baf Ger cinçmablz mit Эbme bavon gerebet?

Rein mort.
32) $\mathfrak{F b}$ Gr niemable mit feinen frauen bon bor: gegangenen $\mathfrak{B e r g i f f t u n g ~ g e f p r o d e n ~ b a b e ? ~}$

Negat.
33). Db Gr niemablz gehort, Dấ auch einige feis ner Rind ober Gnfelein vergifftet morben?

Negat similiter: et
Dimittebatur.
Şierauf murbe biefez Johann Gdåfer8 Ebyemeib vorgeftellet $y$. folgender majen befragt.

1) Wie Sie beipe?

Catharina.
2) Wie alt Cie fene?
$65 \mathfrak{J a b r}$.
II.

## 194

3) Wie lange Sie fid bier im Fleden Dorbeim aufgethalten babc?

Ueber 50 Salyr.
4) Wer $\mathfrak{F b r e}$ Eltern gemepen?

Shre Mutber feye bier begraben $\mathfrak{v}_{\text {. }}$ ber' geroejene Bútoel Paul Seypel $\mathfrak{J b r}^{\text {Bruber gerefen. }}$
5) Wober Sie bann Gigenplid búrdig måre?

Bon Vilbel, mobiet-Sbre Mutber yon Boname? im borigen Rriegômefen gezogen.
6) Wie $\mathfrak{W h r}$ Batber gebeip̄en?
§añ Götz.
7) $\mathbf{\Sigma} \mathfrak{b}$ dann ber borermelte $\mathfrak{B u}$ útbel Paul Seypel Sbr redter Bruber gemefen?

## $\mathfrak{J a}$

Dictum illi wie bann diefezె fein 爪ónne baÊ $\mathfrak{J h r}$ anyeblid redter Bruber mit Dem Sunabmen Seypel v. Jfr $\mathfrak{B a t b e r}$ Götz gebeisen baben folle?

Sie rodren bon Ciner Mutber, aber bon greeyen Wdtbern gemefen.
8) $\mathfrak{W} 0 \mathfrak{S b r}$ redter $\mathfrak{B a t b e r}$ geftorben?

3u Ossenbeim liege $\mathfrak{J b r} \mathfrak{B a t b e r}$ begraben, ©is waire bey feinem abfterben noth gar תlein gewefen.
9) $\mathfrak{B o}$ Sie gebobren?

3u Oberbefinugen.
10) $\mathfrak{O b}$ Sie cinen Ebeliden Geburthofdein vor: zuzeigen, oder forden an Semanden producirt babe 0. abn wen?

Sie babe Sbre $\mathfrak{B r i e f e}$ gebabt, wadren aber petlobs ren gangen.
11) Wann diefe Briefe berlobren gangen?

Sn Dem vorigen Frankdijaen Rrieg mie Sie außs fluidten múfien.
12) Wic lange Sic $\mathfrak{J n}$ Der Cbbe gelebet?

Dreyfing צabr.
13) Wie viel ßind Sie madbrender © Cby ergithlet?

Drey, zwey todter und 飞inen ©obn.
14) Юb ©ic vorbien auct jaon sinen Mana gebabt ebe Gie biefen gebeurathet?

Slein.
15) Wie Sbre Sind biejen? .

Die dltefint todter: Anna Margretha Charlotda, die zmente Ánna Catharina, und der $\mathfrak{B u b}$ Johannež.
16) Wie alt Diefe $\mathfrak{J b r e}$ find jere?

Die altefte todter 28 Die zmente 26 b. ber ©obn $24 \mathfrak{J a b r}$.
17) $\mathfrak{W}$

Die altefte todter $\mathbf{v}$. ber Sobn feyen bier bey Jbnen die Witbelfte todter aber diene nun $\mathfrak{J n}$ zelyende $\mathfrak{Y a b r}$ beym Serrn ©ammerrath Pleinen.
18) $\mathbf{N b}$ Gine von Sbren todtern getradtet fid $\mathfrak{J u}$ verbeuratben?

Nidtz, eş waren leuthe ba gerwefen Sie bátoen Sie aber berlanget.
19) Umb weldhe yon beyben todatern leuthe ba ges weefen, und wer foldue fenen?

Die ditefte babe gelegenbeit gebabt v. zmabren batbe Cie baben mollen Martin Bommerbbeim won bier, Item Ein Ferl von Sffftato (nescit nomen) und dann ber Sdimibt yon Beyenbeim.
20) $\mathfrak{D b}$ biefe $\mathfrak{F b r e} \mathfrak{d}$ atere todter nidt etmann $\mathfrak{J} \mathfrak{b r e}$ gedanten auf fonften Semanden geridtet gefabt?

Sie miffe von $\Re i d t z$.
21) $\mathcal{D b}$ deponentin nidtt felbften gerne gefebn baf Sie Shre todter fida verbeuratbe v. robl anfommen mógte?

Sie hatte feinen baben mollen, fo batben Sie bie Eltern Sie audh nidt zmingen mógen.
22) Db Cie nidt gefort daf bez̉ Niclas Racen todter; Anna Maria ubrploglid in eine folde fdumebre Frandibeit gefallen, daß Sie med tag nod nadt megen Der grofen jámergen ruben Rónne?

ฐa.
23) $\mathfrak{W a} \mathfrak{J m}$ flecten berentmegen vor reben giengen?
$\mathfrak{W}$ Waz Sie Davon reden follten, Sie batten Sexerey barauz gemadt $y$. mabrfager gebraudt.
24) Wer foldfez gered daẼ eş mit bem $\mathfrak{R a g b g e n}$ Sexerey leye?
 5 5exerey.
25) $\operatorname{Db}$ Sie mit bez Niclas Raden leutbe vers wanth fene?

Sie nid)t, aber Jbresి Mannezz erfere grau und ver Ractin Mutber waren ©̧ffawifter gemefen.
26) $\mathfrak{O b}$ Sie Daş Mrand liegende Midgogen aud bcs puchet babe?

Nein.
27) Warumb Sie folde nidt befumt?

Sie batto ee nidt motten thun, meilen ©ie lauter , Sexerey gebraubt, und da Romme mann bald ju Frúbe und bald zu foath, und mann Sie Fommen wadre, fo bátoe eź getfeífén da Radbme die Shere.

## 197

28) $\mathfrak{O b}$ Sie nidt $\mathfrak{F b r e n}$ verftorbenen $\mathfrak{B a t b e r}$ ben Niclas Raden $\mathfrak{J n}$ feiner Rranábeit סffters befudet?

Nein gar nidut.
29) Warumb nidt?

Diefez Raden leuthe batben immer eimen groll auf Sie gebabt, feither Sie wieder ben vormaligen biefigen sparrer Sperr Sderer 0 . De8 Niclas Radien ofrau bey ひ̇mbt zeugnų̄ geben múßen.
30) $\mathfrak{D b}$ Sie nidt vernommen, baf $\mathfrak{J m}$ gangen
 lige $\mathfrak{B e r g i f f t u n g ~ v o r g e g a n g e n ? ~}$

Sa.
31) Wie lange foldjez feye?

Ein tbeil feye úber $20 \mathfrak{J a b r}$.
32) Weldue personen vergiffet gerwefen 「ein follen?
$\mathfrak{S b r} \mathfrak{m a n n}$, Item $\mathfrak{J b r e z}$ ©tief Sobnes Johann Conrad © Gdferz 2 Rinber.
33) Wiie fide mit $\mathfrak{J b r e m} \mathfrak{M a n n}$ zugetragen und wie lange nun foldaes jeye?

Ez feye roobl über $20 \mathfrak{G a b r}$, fo wadre $\mathfrak{J b r} \mathfrak{M a n n}$ eineşmable an ber Cholica doer fonften Frand morben v. Gátoe fid)-übergeben, ba Sie bann gefagt, Sie batbe §bren Mant mit Brod bergeben mollen.
34) Wer foldeez gefagt?.

Jlo frief Sobn Johann Conrad S(bdfer.
35) Wann und wieder wen Er foldjer̊ gefagt?

Er babe eż gleid Damablz ůberall gefagt.
36) Wann Sie dann diefez damable fdon gelpòt, warumb Sie nidt barủber geflaget?

Wann mann ein'guter Narr ware fo mar mann einer.
37) Waß eb mit Dcz Johann Conrad ©diafers verforbenen erftgebobrnen ßino bor eine Befdaffenbeit gebabt?

Ezz wirc ein woden Find gemefen, b. batben bie ©Cs tern eş mit biennuề ink felo genommen, wor\&ber eż cinen $\mathcal{F}$ lus befommen und Daran geftorben.

Dictum illi, Jbre obige auflage ad 32) daf diefes Rind gift befommen, und bicr ad 37) daß ę an Cinem Flup geftorben fein folle, lieffen wieser cinand.

Illa das §ind babe cineq §lū̃ gebabt, Der fid ins gemad gefekt. b. feye baran geitorben, Sie bitben aber nadgebentes gefagt, alß ob bem ßind cin unglúff zuge= fáget worben.
38) W̧aß deponentin bon beż Johann Conrad ©おdferê legterem fino, pon weldem erị bor etliden Saljren gefagt morben, bafe cz Gefift bey fid befommen, gebdret babe?
©ie watre aus friebberg gefommen y. bdtbe butide apfel gebabt movon Sie dem Sind einen gegeben, wel: Wes folden gegeffen, Darauf fene feine Mhutter mit, Dem
 gemadht alfa, ob dabe sino diff bavon morden.
39) $\boldsymbol{D b}$ Doponentin Diefeß Rino nidt aud. bejuçet?

Ja ©ie mare aud, ing Şaus gegangen und batbe ges
 mann dem Sind etroą̉ gefehlet, fo bdtben Sie $\mathfrak{F a}$ in $\mathfrak{F b r}$ Sauf Rommen tónnen, ce feye abcr bab Rind Damabls midt mebr bid gewefen.
40) $\mathfrak{D b}$ Sbr Mann Damablz alf Cr ubrploglid Srand worben von Keiner $\mathfrak{B e r g i f t u n g ~ m i t ~} \mathfrak{J b r}$ gefpros den babe unt maş?

Nein, fonbern alk Sbre ftieffdone gefagt Gr mufte etwas am Brod gegefien baben, batoe Sie geidrieen nua gefagt, Sie babe $\mathfrak{F a}$ von viejem nebmliden $\mathfrak{F r o d}$ gegefs fen, morauf $\mathfrak{J b r}$ Mann gefagt Sic folte ftill fameigen Er bejúdtete ©ie $\mathfrak{J a}$ nidtż.
41) Ob bann $\mathfrak{J b r}$ Mann bamable, alf Er Mrand morden, eben Brod gegefien y. wo Er folduez genommen?

Esb bato beynabe nod ein ganker \&aib Broo auf dem tijd gelegen movon Sie mit einander gegefien.
42) $\mathfrak{D b}$ Sie diejer $\mathfrak{J b r e m} \mathfrak{M a n n}$ zugeftofenen un: plaslidefeit balben fonften mit Sbme Reine reden gebabt?

Nein, fain lebrage nidt.
 vor medicamenta gebraudt?

Ridtts, außer baf Sie Sbme einen marmen bediel gemadt, y. badtoe Sbme aud Şaffer gerodrmet.
44) Wis lange Er an biefer Rrandtyeit gelegen?

Ein paar ftund.

## Dimittebatur.

Wadfren bem examine bat mann auf bende be8 Johann Sddferz und jeiner Frauen gebdhrbe genaue ads tung gegeben, und an beme erften gar Reine Эeråndes rung, an Diefer aber cinige alteration, melde Эedod mebr yon 3orn (majen eş obne beme eine gar raube Frau ift) alê von fordir $\mathfrak{b}$. Slobigteit berzurúbren f(diene, wabrgenommen: und weilen aud biefe Frau Einige von Deछ̇ Niclas Raden Reutbe verfpúrté Feinoferligteit, und phujus fundamento $\mathfrak{J b r e}$ bormablige mieder deę Niclas Raten Grau b. ben gewefenen Wfarrer Sderer getbane 3eugen deposition allegirte alf bat man copiam protocolli ad acta nebmen noullen.

Rad biefem murbe bees Johann ©dafers altefte tods ter zoenter © be berbdret wie nadfolget:

Wie Sie beife?
Anna ©ddfferin.
2) $W_{\text {Bie alt Sie fene? }}$

Nescit, credit 27 Jabr.
3). $\mathfrak{O b}$ Gie von ber $\mathfrak{B e r l d}$ bnuß Johann Weyiens mit Niclas $\Re$ Raden todter etroas gebdret babe?
$\mathfrak{J a}$.
4) Db Sie $\mathfrak{J b m e ~ v . ~} \mathfrak{J g r}$ foldees gonne, oder Debss


Sie gonne einez bem andern yon Sergen gerne $\mathfrak{y}$. trüge Darủber Reine feindidafft.
5) Db Gie nidt, ebe $\mathfrak{v}$. bebor Johann Weyss Dese; Raden todter gefrenet bat, mit Yelbigem $\mathfrak{J n}$ vertraulis der $\mathfrak{F r}$ rundidaait. geftanben?

Sie batbe neben $\mathfrak{J b m e}$ bier im $\mathfrak{A m b t b a u f}$ gedienet, v. wadren 3 wifden $\mathfrak{J g n e n}$ Seine grope $\mathfrak{B e}$ ertraulidfeit aud fein frecit gerwefen, mafen Gin Эebez feinee thuns gemartet.
6) Db Johann Weyss bey $\mathfrak{J b r}$ vorgegeben, daf Er Sie liebe v. zu Geurathen gebenfe?:

Sein lebtage §ein mort.
7). $\mathfrak{D b}$ Sie fid nidt menigftens gebanten gemadt, Er múrbe Eic beurathen?
 getbabt.
8) $\mathfrak{D b} \mathfrak{J b r}$ befannt feye dá deş Niclas Raden todter Anna Maria $\mathfrak{J i t}^{(1)}$ Eine jamebre Frantheit gefallen? 3ィ.
9) $5 \mathfrak{F a b}$ im Fleden berentwegen vor cin geiprad modre?

Die Reuthe fpradien ez fene Sexerey.
10) Db Sie ein Sbriftlides Mitleyben mit ber patientin babe?

Das Magogen batbe Sie von §ersen gebauret, fo lange eẑ gelegen.
11) $D \mathfrak{D}$ Sie nidt und wie nabe mit ber patientin verwant feye?

Cie nidt, mobl aber bie andere Pinder erffer ©ble.
12). $\mathbf{D b}$ Gie aud bie patientin $\mathfrak{J n}$ biefer $\mathfrak{f} \mathfrak{F r e r}$ grofen famadybeit bepudet babe?

Nein Sie ware nidt ins Şauf getommen.
13) Warumb nidt?

Weilen gefproden roorben es ware mit bem SRdgbs gen Sexerey fo babe Sit nidt getrauet binein zugeben. Dinnissa est.

Actum Dorheim D. 10. 7br. 1710.

Nadbeme Johann Conrad Sadfer babier $\mathfrak{I n}$ ber Fübr wadrenden general Inquisitions fade unterm 18. jul. b. 8. Aug. júngfthien bon einer an feinem leibliden $\mathfrak{B a t b e r}$ v. Sinde borgegangenen $\mathfrak{B e r g i f f t u n g ~ e i n e ~ z i e m l i d ) ~}$ verbadtig und nadboenalidide aufliage getban, biefez̀ fein Suatocr aber fíh Deffen $\mathfrak{v}$. waş Gr mit feinem Sobn ba: mablé davon gefprodjen, vermóge auflage vom 9. Aug. nidt erinneren molte, und bemnadi biefe beybe mit Eins ander zu confrontiren anbefoblen worden, alf babe vors erft ben alten Johann Sddfer nodmable vorgenommen v. Sbme Ernflid) zugerebet fid wobl zubefinnen maez Er Damabla, alf Er fo Yefling Prand morden, mit fanem
alteften ©obn Johann Conrad bor reben gefubret, unb mas $\mathfrak{G b i n}$ darju veranlafiet, welder fid aber nidtts ent= finnen molte, aufer daf̂er fagte, Ér babe damabléz eine farate Cholicam gebabt, biertauf nun wiurbe $\mathfrak{F g m e}$ fein Gofn, Johann Conrad unter augen geffeletet, weldder Shme in faciem fagte, alf ©r Batber damablz fo $\mathfrak{Y e b}$ : ling frand worben, und Er Sobn Sbn befudende wor feinem Betbe gefefien, fob batoe Yener bon felbiten uno obne EXinigen $\mathfrak{J b m e}$ gegebenen anláa zu $\mathfrak{J b m e}$ gefagt. Meinftu ber bofe teuffel bat mid frey umb Bergeibung gebetben uno gefagt CEb máre nidt auf mid getban ges wefen: das biefe reden alfo gefallen toinne $v$. widle Er Yebesmabl dyolid betaupten. Johann ©dadfer bleibt Darbey baff Cr diefen reben fid nidt entinnen Rónne, mafen eż fhon eine lange 马eit wáre, zmabren tolnnte wobl fein baf Er gefagt Seine $\mathfrak{F r a u}$ babe $\mathfrak{F b n}$ umb Berjeibung gebetben, majen ©ie $\mathfrak{\Im b n}$ offterz erzórnet und bernad wieber umb $\mathfrak{B e r g e i b u n g ~ g e b e t o e n ~ m u r b e n ~}$ beyde injuncto silentio dimíttirt.

## P. P.

Sad foll geborfamft obn Berbalten mas geffalten ber sub lit. K in originali et copia bengefdlogene Zetdul (Sn welden 5 einzeln Seller Eingewidelt gemefen) abers
 bienein geworfien worden und weilen Darinnen mie gorbien mefrmabls zu verffefen gegeben wirb, ob folte ber patientin Bráutigamb Johannes Weyss ©bedefien mit Einer anberen weibez person in obligant. terminis,

Dber von ber Cebe gefproden baben, und $\mathfrak{F n}$ biefem Дets Dal fo gar ber 3eit alz yor 14 tagen oder bez Marctes meloung geidiebet, fo babe barbur gebalten, bane es nidt unoienlid feye, $\mathfrak{F b n}$ Johanneş Weypen aud barúber zubernebmen, obecr Selfablen $^{9}$. fonberlid, auf bem Giefigen ober einem anderen Marlt mit Ginem andern weibes bilbe von beuratben (eß̉ mógte nun $\mathfrak{J n}$ ernit ober Surbweil gewefen jein) gefproden, 'Er foldjes und das weibeżmenja jelbften offenbafren jolte, majen mann folder geftalten leidt binter Den authorem biefer Brieflin Roms men sionte 2 . allein Er mill von gar nidtz wiflen mit Einigen MAgbgen von Dergleiden Sbimable gefproden zu baben, und bat Er endliden von Gedermann baz
 nidts befúnmert babe. Die patientin Endlidfit bes treffendt fo if $\mathfrak{b}$. bleibt Sie einen wie Den andern $\mathfrak{W e e g}$ in $\mathfrak{J g r e m}$ miserablen $\mathfrak{3 u f t a n d t ,}$ und bedienet fid pons igo eines $\mathfrak{J}$ uben Doctoris von Lindgeim weldher zu $\mathfrak{J b s}$ rer miebergenefing gute $\mathfrak{B e r t r d f}$ tung gibt, folte aber aud) Diefe Cbyur nidgt zufdlagen, fo bielte in unmas gebung amod vor gar notig zu fein, bás mann bas Menfd in locum tertium bradhte, bann Sbre Wutber ift eine wajhbafte $\mathcal{F r a u}$, und wann mann mit bem Migbgenetwaş vorbat, fo meiż eè gleid ber gange fledten, ges ftalten dann bierbey $z^{u}$ observiren ift, daf fo offt Sie mit Dem $\mathfrak{M R A g}$ gen eine dur anfangen mollen Die verbdatige Zetdulen (weldee Gebeamabl foldhe dissuadiren) einges worffen worben und $\mathfrak{J} \notin \mathfrak{b c b a r r e}$ barmit $\mathfrak{J n}$ alftetigfter, submission.

[^180]Der Seríáfitl. 彐mbtmann zu Dorbeimb, Andr. Wilh. Eyfried bat Seinem Soridlag nad bavor zu forgen, aud bie Rackiføe Mutter baju anjubalten, baF Dic Rackijde todter andermertz̉ bin gebradyt werbe, umt zufeljen, obes Sid mit Sbrem Supland etroa anderen mógte. Deoctum Şanau, D. 23 Sept. 1710.


## P. P.

## 2ひu() 2 .

Sabe Эdi beme unterm 23. pterlapsi an mid rescribirten Befeld gemdé ber Racuifden Witbib babier allez ernftez̀ bedeutet, DaE Sbre Prande todtrr umb vers jकiedener triftigen urfachen fonderlid aber $\mathfrak{J b r e z}$ عigenen Beffenz willen nunmebro ad locum tertium gebradt, und Sie mithien die obnverlángte Beranfaltung Darzu madjen folte Ez bat aber biefe Frau fehr bargegen lamentiret, und mendet fonderlid ein, das Magogen fene ders geftalten abgematbet und Denen obnmadten Ergeben, Dás Sie obne gefabr bes todez feine ftund bas Fabren bertragen Fónne, Jab babe mid demnad ber patientin zuftanbez burd) meine Eigeme leuttye erfundiget, ba find bann $\mathfrak{I n}_{\mathrm{n}}$ ber tbat befindet, Das Sie, $\mathrm{Jn}^{2} \mathrm{beme}$ Sie an \{peis und trandi \{dier gar nidts zu fid nimbt, febr von Srifiten Rommen, und benen obnmadten babero unters worifen, anbey zu befabren fene, mann ©oto nidt bald SJulfe faidet (majen dez Suben Doctoris medicamenta aud ben verboffen effect nid)t thun molle) Sie eb nidt lange megr augitegn Fónne. ©leidmie Эdy nuin fo bes
 tiger rauber Sjerbftlufft bedendens getragen, diefes $\mathfrak{M e n f ( 4}$ wieder $\mathfrak{F b r e n} \mathfrak{p}$. Sbrer Mutber millen mit ©emalt aus
 vorbero getyorfamber beridten, anbernebens ben sub lit. L. anliegenden $\mathfrak{v}$. Sndefien $\mathfrak{I n}$ bas Ractifde Sauß nod fernermeil eingeroorfenen Zetdul geborjambit cinjdiden g. ut in lit. bebarren follen.

Dorh. b. 2. 8br. 1710.
2c. 2c.

Actum Dorh. D. 7. 8br. 1710.
Nadbemablen $\mathfrak{I n}$ dem leģteren $\mathfrak{I n}$ baş Radifde Şauß , babier ein geroorfenen $\mathfrak{v}$. sub. lit. L. Denen actis anlie: genden Zetdul veridiedene speciale" und ben Brautis gamb Johannes Weyfen felbften baupfádlid mit ange: Gende umbfanbe enthalten feint $\mathfrak{v}$. mitbien vor notig eradtet morien $\mathfrak{J b n}$ Weyjen gleidfalk barůber zubdren, alf if berfelbe anbeute vorgeforbert $\mathfrak{y}$. befragt morben wie folget:

1) Wic Er beipe?

Johannezz Weyss.
2) Wie alt Er fene?

Nunmebro 29 Jabr.
3) Wann Eer baz legze mabl bey feiner Brauth ber Prand liegenden Radifacn todter gewepen?

Legtvermidenen Sonntag.
3) $\operatorname{Db}$ Er Sie nid)t ungefabr 14 tage vor ber biefis gen Rirdmente bejudt?

## 206

Sa Sonne mobl fein, bann Er befude Sie alle rooden.
5) Db peine Brauth ober bielimefr Sbre Reuth Sbme umb felbige 3 eit nidt etroaz mit nad) Šauß gegeben?

Ja Ein toppgen mit famelgbutber meldhez feiner Brauth Sdmefter $\mathrm{Jbme}^{1}$ bis borz thor getragen alloa babe Gre
6) 28as Ex vur Cinen meeg von bier nad) Rädgen zu genommen?

Den ordinairen meeg über bie nadtmady ard ben grojen garten und ferner gerad nad Rädgen gu.
7) $\mathfrak{B e r} \mathfrak{J b m e}$ unter reecgeß̄ begegnet?

Rein Menjd.
8) $\mathfrak{D b}$ Sbme nidt eine person im grofen garten begegnet, und mit $\mathfrak{F b m e}$ gefproden?

Negat.
 wưrálid mit $\mathfrak{S b m e}$ geredet, und $\mathfrak{S b n}$ unter anbern ges fragt, ob Gr bey feiner Brauth gemefen $\mathfrak{v}$. was folde made?

Er babe Reinen MRenjden gefehen, aufer binter bem gropen garten am weeg vom jauerbronnen ber bátoen bes
 Sdymablbeim beyde Buben mit $\mathfrak{J b r e n} \mathfrak{M f e r b e n}$ gefutet, Die Er gefragt, ob bie majie gut feye.
10) $\mathbf{D b}$ Sbme Dann nidd etmann auf cin anbermabl Semand zwifden bier b. Rädgen begegnet $\mathfrak{v}$. mit $\mathfrak{J b m i c}$ gerebet?

Er múfte von niemand al $\mathfrak{~ b e z z ~ J o h a n n e s ~ S a ́ p l e r s ~}$ Frau von bier sodre $\mathfrak{J b m e ~} \mathfrak{J n}$ Der Grnde gleid binterm grō̂en garten begegnet, und weilen Damablez ein famelyr
gervitber am Simmel geftanber, batbe ©ie gefagt, Er gienge $\mathfrak{J a}$ bem regen entaegen meiterß made Rein worth gefallen.

1i) $\mathfrak{N b}$ Gr niemable über feine Rrand liegende Brauth ungedultig morden?

Nein.
13) $\operatorname{Db}$ Er nidt wegen ibres̀ miserabelen Suftans Dez, y: Daß Er folder geitalten nidt zu feinem 3 weed gelangen Rỏnne, úbel von $\mathfrak{J j r}$ gefproden und ©ie ver: múnichet babe?

13) $\mathfrak{O b}$ Gr stmann vorbero ©bbe Er fid mit diefem Wenfaen oroentlī̀ verlobet, mit Einer anbern meibs person von beurathen $v$. bergleiden gefproden ober Ge: manden Spoffrung auf $\mathfrak{J b n}$ gemadt babe?

Nein fein lettage nidt.'
 fid etroann jelbiten gegen $\mathfrak{J b n}$ betaugigelafien, daf Sie Sbn liebe v. wobl zu Einem Mann baben mogte?

Davon muffe Gr aud nidts.
15) Wer $\mathfrak{J t m e}$ biédabero, und aud alf ex nod bey mir gedienet fein weiğczeng gerwafden?
©eine bier im Fletten mobnende \{dwefter bes Georg Conrad Bommerธ̃)eimz grau babe Sbme foldee fdier beftandig gemajden.
16) $\operatorname{Db}$ Er nidt puire, baf $\mathfrak{J g m e}$ eineş von feinen Sembdern mangele?

- Die anzabl feiner Syembber fene gering, mithien wúroe Eyr einez abgang gar balo germabr, feine 3abl aber jeye complet.

17) Db nidt vielmegr mabr baf́ Eine gemiffe
weibez̃person §bme einež feiner §embber vorentyalten, und warumb foldeez geidebe?

Davon wúfte er gar nidtb, fonbern babe feine Semboer all.
18) $D_{\mathfrak{b}}$ Er diefe feine getthane auflage auf erforbern mit einem leibliden dyo zu Gott Dem almadatigen zu erbarten getrauc?

Sa mit gutem gemiffen, wann $\mathfrak{b}$. jo oft ezs verlanget múrbe.

Dimittebatur.

Diesees bab $\mathfrak{J d}$ gefdrieben, wann $\mathfrak{F b r}$ Biel braudt, fo Rombt Sie.um $\mathfrak{G b r e n}$ Berftandt, bann bie $\mathcal{Z n g t t}$ ift fíon bey $\mathfrak{J b r}$, baz wirb nidt lang werben die ©dmer: gen, labm bleibt Sie, Rein vier $\mathfrak{J a b r}$ lebt ©ie mebr, ©ie ift ungefund, biê mann ©ie tragt inş Brab, im $\mathfrak{l e i b}$ bat Sie aud Sdmergen, Sie if betrúbt bia in Den toot, bier feint $2 \mathfrak{B a g}$ en da Rauft $\mathfrak{J g r}$ wein bor cin balb,

Wer Gúd band Э̧d bitt Cúd Jest Gelbt geidiatt,
 nid)t, es if $\mathfrak{F}$ bme Geprophe $\mathfrak{Z e y e t , ~ D a \tilde { B }}$ Er bie Erfte nidy §riegt, Sie lebt nidt lang, Dab Seerk bridt $\mathfrak{J b r}$ unverfeben, bas if bic Erfte אunft Die Эa tbue, Эeegt binn $\mathfrak{J d}$ luftig, Gie if betrūbt, es batt લúd allez nidt, Die 2 ngit mirbt grós bey $\mathfrak{J l y}$, Sie Deyet $\mathfrak{J g r}$ lebtag nidt.
*) batt - Wetterauifáder Probiazialismus für: es bilft eu币 nidts.

Shat bann ber $2(r m$ murm Fiein bilf mebr auf biefer Crber, baf Sie dod auf benden Seitben labm ift, daf Sie muf fareien, mein Gott, mein ©ott, warumb baftu mid verlaiten, babે Elend das $\mathfrak{G d}$ leiden muß,
 berlaffen, beinen geraben $\mathfrak{M r m}$ mirflu bald wieber Rries gen, ruff ©ott an, aber ben labmen guf mue Sie bes balten, bié Sie bem lieben ©ott veripridet, Sie molt Den Ferlen nidt baben, fonft bat Eúd alfez nidtt, $\mathfrak{J b r}$ mogt braudien, waĒ $\mathfrak{G b r}$ molt, ber $\mathfrak{M r m e n}$ mittiben mirot eben das ©elot gar fauer, Sie mirdt nidt auf ten Juß Fonnen tretten, bife ©ie bas̃ thut, Er bat ©id bers fúnbiget, Er bat gefagt mann Er Cin ander modl neb: men, fo molt Ex daf ©ie Rrumm und labm máre unbt if eben an bie Rommen, beripredt bem lieben ©oott, Shr wolt ben Braútigam nidt baben; $\mathfrak{F b r}$ wolt cin weil Gúern $\mathfrak{S e}$ ¢и Braútigam baben, fo mirbt Gúd ©ott baldt wieder gerabe ©lieder geben, mann $\mathfrak{J b r}$ das $\mathfrak{B e t i t}$ faon frectien Roint, fo Ront $\mathbf{S b r}$ bod nidt Darauf tretten.

Daş bebenat reat, baş bat Ead, in ben erfien अめt tagen bettet $\mathfrak{J b r}$ ©úrem Rind Rodnnen belffer, abct Getzt nidt, wann $\mathfrak{J b r}$ Mreinen $\mathcal{F r c u m b e n ~ b r a u b t , ~ f o ~}$
 Den; bas̃ glaubt bif if gemín, wann $\mathfrak{J b r}$ Mir nidt glauben molt und braudt, fo mill $\mathfrak{J d}$ Sie nod $\mathfrak{B i e l}$ Srander maden, alf Sie Jegt if, baz jolt Jbr feben, ban Sch nur geroaldt baben, ben $\mathfrak{A r m}$ full Sie aud mies ber regen Sionnen, in ben erfien $\mathfrak{Z}$ dot tagen, bettet $\mathfrak{J b r}$ rath Ronnen finben, aber $\mathfrak{J c s t}$ nidd, $\mathfrak{J b r}$ trobet Mir II.
$\mathfrak{S b r}$ wolt $\mathfrak{P i r}$ Ginen $\mathfrak{B o f i e n}$ thun, aber $\mathfrak{J b r}$ - $\operatorname{Ronnetz}$ nidt, Эd will (Gúd) nod (Seldt bagu geben, mann Sbrz Rónnt, in Den Erften 8 Tagen bettet $\mathfrak{J b r}$ mid Sónnen Rránden, Segt nidt, nur 4 baben an $\mathfrak{J b r}$ gebunten, Segt nod 3, Sbr leib if eingenommen, ba muf Swey Salr leyden, aber den $\mathfrak{M r m}$ foll Sie aud regen Rónnen.

Nun baben Wier vier gejdrieben und mier farriben (Gủd, all Sum beften, wann $\mathfrak{J b r}$ allez bran bendit mab $\mathfrak{J b r}$ yabt, fo bat allez jo Biel mie nidtz, wann $\mathfrak{J b r}$ EEinen braudt, fo gebt Rein beller, bie Er Eúd bilft, Ery Ranz nidt, und mann $\mathfrak{J b r}$ ©inen babt ber Jeigen pill, fo gebt $\mathfrak{F c i n} \mathfrak{b e l l e r , ~ b i f ~} \mathfrak{F b r}$ febet, daß gezeiget ift, Er Kians nicht, all Eúer (Seldet geben ift umponft, mann $\mathfrak{J j r}$ nidt yom $\mathfrak{F e r l e n}$ thut, wamn $\mathfrak{J g r}$ Den $\mathfrak{J a m s}$ mer gern febet, fo Sians Swey Jabr gejachen, bitt did umt (Sottex willen befenn bod, Sd geb 2 beller Die an: Dern 1. 3wey $\mathfrak{J a b r}$ leiden mús $\mathfrak{J d}$, geffebe dod waz su gefagt baft, ad) fag Dod, Er mei mobl maz Er ge:
 felt an, : magz baftu, vor vierzefen tagen gefagt, bein bagr fteben bier $3 \mathbf{3}, \mathfrak{B e r g}$, wann bu Daran gebendeft, mann Gúr Rind Зwey Jabr bat gelegen und barnad mirdtả licb Gott machen, mieş $\mathfrak{J b m}$ gefált, Daż \&eiden ift beffer, als mann bet Rriegt, ift faon ber famerken :grof bey 3 br, fo mird Sie Ginmabl freud baben, Jd leio muf $\mathfrak{j}$ () an mein leben nidt mann Er gedenfit maz (Ex gejagt bat, wie $\mathfrak{J b r}$ febet, dic nidt befernen mill, Sd) bitt Did. nod Einmabl uns ©sottez millen.

Das find lauter Brieff von ©ott gemefen, Gott bat aud wollen feben, dafe Cie beftundig bleiben mollen an Esott, fo baldat alf Sie Dem lieben Gott verppridt, Sie wolt ben Rerlen nidt baben, fo mill $\mathfrak{J b r}$ ©sott belfien obn Mittel, wolt $\mathfrak{J b r}$ ©don ben £eib Srinden mit ans Dern Mitteln, und $\mathfrak{J b r}$ magt brauळjen maz $\mathfrak{J h r}$ wolt, fo batż nid)t, Dann (Jotteê biff ift úber die Silff, aber wolt $\mathfrak{G h r}$ dem licben Gsott nidt fo Wiel, fo mill Er aud mit feiner Şilf fern fein, wolt $\mathfrak{J b r}$ nidet belfen, fo wirdt Çúd Gott aud frafen, mie Er biefen Gúnder bat geftraft, ber lieb Serr $\mathfrak{J e}$ ¢ив will aud ein weil $\mathfrak{J b r}$ Braútigamb fein, bedenaft den $\mathfrak{3 e t t e l}$ redft, in 3wey ftunden foll Gie nidt reden Rómen, und wie $\mathfrak{J b r}$ Gott bilft mit $\mathfrak{J b r e r}$ reden, fo will $\mathfrak{J b r}$ Gott aud belfen nit bem Bein undt mit Dem $\mathfrak{A r m}$, $\mathfrak{A b c r}$ ©ie joll bem licben Gsott verppreden, Sie molt Den Rerlen nidt bas ben, wie wohl ez Rein Uriad an dem armen Wurm ift, fo mirdt ©ott Die ftraffen; bie Den Ebeftand baben mols len, bann Gott gefallt Der Ebeftand nidt, fo bald alf Cie baz thut, in 2 ftunden foll ©ie mieber geben Róns nea, ce ift $\mathfrak{S b r}$ bie fprad gefallen, bag̉ bat Gott ges than, $\mathfrak{J b r}$ mogt brauden maş $\mathfrak{S b r}$ molt, fo bats nidt, fie foll nid)t aufz Bein tretten ßónnen, bí Sie baz thut, Der ©dlag bat ©ie am $\mathfrak{A r m}$ gerujbrt, Das bat Gott getban.

Darumb \{גreib $\mathfrak{J d}$ mit rotber farb, weil fein Serk muß leiden, vierzebn tag yor der Rirmés ift mir hegege net, (binn- Jdi zu Neubeim gemof) in Dem Broßen ©ors ten, und bat ©in æopfen gebabt, fo Gab Jd gefagt,
feibt Sbr bey ©úer Braut gerbeft，Ja fagt Er，fagt Ja maz thut，fagt Er ba leidt mic Gin Narr，baß Э山 Rrand ware gemeft，wie Эd Sie bat lajen freyen，fagt Er，Jad bab bod mit Niemanot gejanwdat，al ，und mit ber ander， $\mathfrak{J b r}$ babt $\mathfrak{J b r}$ aud ben poffen ges than，ad borfft 乌j山 múnotid reben，war Er vielmabl fagt，wie Er ben worm vermunjoet bat，Er－bat aydt gebroden，Sie mús leiben bią Sie yom Ferlen Rimbt， und Darnady mill Э̧h fagen maê Ex gefagt bat，©r if modroer an bem roorm，Dod nidt folgen，nod，©in 5embt bab §d baz ift fein，mit Sweyen bat Er ein aydt ges broden，Der worm mué orüber leiben，Er laft pom Perlen，fo ift bald gefund，Er laft ber lieb Goott laft zu Er bat Ein ajot gebroden．

Sad babe Reine rube gebabt，biß ©ie ben $\mathfrak{3}$ ettel baben gebabt，veripredt dañ Sie $\mathfrak{J b r}$ lebtag lebig folt bleiben， fo mirb Sic Gerabt，und wirdt ©cfundt，fo balot alf $\mathfrak{J b r}$ baz thut，fo wirb Sie púren in $\mathfrak{J b r e m}$ Bein，thut Jbr Das baldt fo mirot Cie baldt Gefundt，bas tbut，
 allezeit barinnen ficbet，dam Ramn Sie fidy baran fies gele，bridt Sie aber dif $\mathfrak{A y b t}$ Einmahl fo ift $\mathfrak{J b r}$ nidt wieder 子u belfen， $\mathfrak{J b r}$ mógt brauden mas $\mathfrak{J b r}$ wolt， buts nidy，©ott batz $\mathfrak{F b r}$ zugeidicit，bas flebet in Sbrer planeten，Sie folt $\mathfrak{J b r}$ lebtag nidht beuratben， Eri ift Sduldt baran，ift Jbr lieber Cein Miann，aber Ein Geradt Bein und Gefunder Ecib； $\mathfrak{S b r}$ magt brau： den maĉ $\mathfrak{G b r}$ molt，batş nidt，alé Dag tbut，baş Bcia ift jam tobt，traiwig ift Sie bíj in den toot，Sbr
S.ers if angegriffen, Der liebe Gott batz $\mathfrak{J b r}$ gejdiatt,
 Зeyet babe, Sie bat fid baldt in Ebeftand gemadt,


Hnfern Freund. ©ruß 3urbor Gbrnvefter und Redtzgelegrter ©uter Freund.
Wir baben verlejen, maz ibr megen ber Madiføூen Todter abermable unter bem 2. Diefeg anbero beridtet, Nadbeme nun in bem von Eud bengejaloffenen 3ettel berfdiedene speciae umbftánde entbalten feino, worauf Der brdutigam notbwenbig examiniret werben mus, alf battet ibr foldeez ehifter modglidfeith nady zu bewerfftelli gen und daç protocoll zu fernere 3 Berorbnung einzuidi: den, zu bem ende wir ban die abfdrifft yon den 3ettel biebey remittiren und Cud übrigens zu freundl. millen geneigt verbleiben 2c. Hanau D. 9. 8bris 1710.

3ur Şodgràfl. Şanauifden $\mathfrak{R e g i e r u n g ~ b e r o r b n e t e ~}$
Präsident, (Eangler, geffcimbte wndt $\mathfrak{F a}$ the.

F3olt Shr ben Settel nidt glauben, baz Bein foll it frinem Gewerb bleiben, aber ©ie folt nid)t barauf tretten Rónnen bía Gr Ginander freyet, Gr bat fidmit Einer berlobt, Er mirbt feinen £obn Darúber Rriegen, muß Sie Darúber lenden, dase thut $\mathfrak{G b r}$ ©sott zugut, fo gemis iftz yom lieben ©sott, Dann bem teúffel if nidt moglid, Morgen 11 Uhr mirbt Gie der Sdlag an bem linden $\mathfrak{A} \mathrm{rm}$ rúren, wann Sie aber beripridt, Gie molt ben

Fircleat nidyt baben, ben licben Gott, nidet bem teáfel, fo mirdt $\mathfrak{F b r}$ Gott bald wieser Davon belfen, baz Bcin Fónt $\mathfrak{J b r}$ felber frreaten, aber Sie fann nidat darauf tretten.

DaE ift Cin Bottjdaft bon Shrifti, Morgen um vier Ubr folte Sie in ber ftuben geben, und folt Bitten um Silf, dak Sie Raum Cin mort תann fprecten, biß Sie yon Dem Ebbeftand bleibt, in Dem ভie Jeşt ift, wann Sie baz verppridt, So wird Gie baldt Jbren $\mathfrak{B e r f t a n d t}$ baben, Morgen Rann Sie mieber gehen, aber
 Fierl nidt baben, bann Sie if gezmungen morben in ben Ebbeftandt, es ift Reine Sexerey, Esott tbutę $\mathfrak{J b r} \mathfrak{z}^{u}$ (E)uth, aber thue balot barzu, fonft giebtes node ein Unglúd Darburd, Sie mar bod in ein groes unglúa Rommen in Dem Gbeftanbt, ben Sie Jegst gat, Gott milz nidyt has ben, baß Sie ben baben foll, thut $\mathfrak{J h r e ̨}$ nidt, fo wirdte famebr fallen Euerer Scelen, diefen थbendt jöll ©ic E̛ủ geborden Rónnen, aber Die $\mathfrak{U n g f t}$ Die mirbt gren fein, bif ©ie veripridt, Sie molte ben Serln nidt bas ben, undt wirbt bitten um Silf o Serr $\mathfrak{A m b}$ mann Er: barmet ©́ád ber Geelen, Daż mill Gott nidt baben, es if nidt von boben leúthen, eş ift vom lieben Gott, ber licbe ©bott millz nidt baben, Dann ber Gout Rerlen Rann Sie bod nid)t fegen.


nidt, wann $\mathfrak{J b r}$ meinen $\mathcal{F r}$ rúnben braudyt, fo maḍ $\mathfrak{J d}$ Sie nidt frander, alf zwey Sabr mús seiben, Dab glaubt, di if gervis, wann $\mathfrak{S b r}$ mir nidt glauben welt, und $\mathfrak{B r a u d t}$, fo mill $\mathfrak{J}$ ( Sie nod viel Frándere maden,
 babe, den $\mathfrak{Z r m}$ foll Sie aud wieder regen Sónnen, in Den erfien 8 Tagen battet $\mathfrak{F b r}$ ratb Pónnen finben, aber $\mathfrak{J e g h t}$ nidt, $\mathfrak{J b r} \mathfrak{Z r o g e t ~ m i r ~} \mathfrak{J b r}$ molt mir cinen $\mathfrak{B o f e n}$ Shun, aber $\mathfrak{J b r}$ Rónnet nid)t, Jd will Eúd nod (Jelo Daju geben, mann $\mathfrak{J b r z}$ Siont, in ben erften 8 æagen bâtet $\mathfrak{J j r}$ mid Fiónnen Fráncien, $\mathfrak{j e g}$ nidht, nur 4 baben an $\mathfrak{J f r}$ gebunden, $\mathfrak{J e g}$ nod brey, $\mathfrak{J b r}$ \&eib ift eingenommen, ba mús zmey $\mathfrak{Y a b r} \mathbb{L}^{\text {eiden, }}$ aber ven $\mathfrak{U r m}$ foll Sie audt regen Rónnen.

## P. P.

Sodgeneigteftem Befeld gemdé babe bie bierbey wies Der zurúdfgebende fdrifitlide erflirung Der Radifaten $\mathfrak{B i t b i b}$ y. Gbrer annod $\mathfrak{S n}$ bem vorigen miserabelen 3uftandt liegenben todter geridutliden Borlejen $\mathfrak{v}$. Sie múnolid) Darúber bỏren laffen, welde bende fida bann Deutlid babien erflaret, baß Sie $\mathfrak{J b r e s}$ ortbs $\mathfrak{J b n}$ Johannezz Weisen yon feiner cebeveripreduung gánglid) looz, b. mithien $\mathfrak{J b m e}$ ( $\mathfrak{j o}$ viel an $\mathfrak{J b n e n}$ mdre) frese madt gáben, fidy nad feinem gefallen anderwertz engagiren zu mógen weldeé mie $\mathfrak{J d}$ es ad protocollum ge: nommen, alfo babe joldeez zu Endlider ber faden decision geborjambft beridten $\mathfrak{v}$. obnendidaft bebarren follen.

[^181]Actum Dorh. 8. 17. Jan. 1724.

Stadbeme bes auferland geroiefen, PRidel Radet obnerzogene 3 Rinder bey Sodgrafl. Regierung in einem Memoriale bie Đorftellung gettyan baben, baß̂, nadjoeme $\mathfrak{J b r} \mathfrak{B a t t e r}$ aufer $\mathfrak{l a n d}$ gerwieferr morben unio in ber $\mathfrak{J r r e}$ berum geben múfe, Sie barburd, weilen nidt nur ber Yaderbau, ba zur redter 3eit die arbeitş £eúthe nidt allemabl zubaben ibre $\mathfrak{N a b r u n g}$ in grofen abgang und mits bin Sbr Bermogen in febr ftardiabnebmen Romme, Sis aud barburd gar fefr verwilderten und nidt gu Rird und ©dul angebalten werben Rojnten, aud $\mathfrak{J e g o ~ D a ~ J b r e ~ P l u t s ~}$ ter Rrand barnieder liege nidt bermógend madren, felbiger bie einem Pranden jo bod notbige pflegung zu verfdaffen, und babero, weilen Sie niemand bátten ber fid ibrer annebme und $\mathfrak{J b n e n}$ beyftebe gar flebentlid bitten, $\mathfrak{J b}=$ rem Batter Sodgeneigteft zu bergónnen, bafe Er berbey geben in ber fitlle -fid bier ufbalten und $\mathfrak{J b r e r}$ Rranden SRutter warthen aud ibr in grund verborbenez Şaufs wefen einiger maken wieber in einiges aufnebmen brins
 Darüber vernommen reeldee dann Sambtl. bezeúgten, daf Des obged. Midel $\mathfrak{R a d t e n} \mathfrak{B e r m o g e n}$ zwar ziemlid gemes fien, fene aber feitber Der Mann auferlano berum geben múfe in ftarden abgang gerathen, aud nid)t obne, Da weder Rnedt nod Sagd gebalten werben Ronten, bak Die Siinder ber $\mathfrak{M u t t e r}$ in ber $\mathfrak{U r b e i t}$ fo viel ibr alter Bermoge beiftelyen und arbeiten belfen múfen, und Defs soegen,' weder zur Cdul angebalten, nod beborend erzos gen werben Rónten.

Die Mutter fene nun über 8 tage ber bettlagerig, und faft Dießen ganjen Wintber Rrânưlid geroeßen, und
weilen Sie nidt albier gebobren unt erzogen fonbern frembd anbero Rommen mithin Reine freúnoe albier babe So jeye aud Niemand ber. fid in ibrem erbarmenz wárs Digen 3 uffand ifrer annebme, ©Ez jeye zwar bes widel Raden $\mathfrak{B a t t e r}$ nod bey Leben, aber barbey ein alter gebredjlider Mann ber fid felbften nidt belfen Rónne.

Den vorigen Sommer babe zroar biefer Mann bey Dem Feldbau ibr beyfteben mollen, die Syúlfe fene aber gering gewefen fene ber felobau'mie leidt zu eraditen gar faledt gefúbret morben.

Nadbeme nummefro die Radijde $\mathfrak{Z}$ odter zu Dorbeim ratione ber mit $\mathfrak{J o b}$. Weifien getroffenen Sponsaliorum Jbre erflabrung babin eingebradt, daß Sie $\mathfrak{F b n}$ in consideration $\mathfrak{J b r e z} \mathfrak{T a g l i d}$ mebr zunefmenben miserablen
 geben molle, und man bann bey biejer Gaden Bes wandnúß Seinen Ubnftandt findet, warum partibus utriusque consentientibus diefe Sponsalia nidet aufges boben werben תoinnen, als bat ber Serridafitl. Wnibts
 obbenanten Berlobten zu bedeúten, dá̃ bie zwifden $\mathfrak{F b s}$ nen getroffene Ebbeberldbnús nunmebro cassiret feye, und einem jeden Theil fid nad) peinem (Sefallen ander: wårtig zu verbeúrathen frey ftelfen folle. Decretum Sjas nau ben 3o. Augusti 1711.

II. Snquifitionz= Procef=\{cten ber Margretb Dúmlerin ober Kbumblerin auz Bronad.

## Num. 1.

 vefte, Eiuur. Bambergifde noll veroronete Weltlide berrn $\mathfrak{R a f t}$, gebietende Grobgunfige berrn.
E. Sjerr. vno ©S. foll $\mathfrak{F d}$ Sn vitertbenigfeit nit berbalten, bą́ fid yor vigefebr einem $\mathfrak{J a b r}$ (bod gleid)= woll meiner vnmiffendt) ein Casus begeben, Dą̨ fīb ein beilofz weib, mit jdendt no jdmebroorten, an ein ebrs liden Burger vnd Múller albie gebenaft, alfo dab er vervofadt morden, baz frauftredt zugebraudjen, vnd $\mathfrak{J r}$ ein bar $\mathfrak{R a u l f i d e l l e n ~ z u g e f t e l t , ~ D r a u f f ~ S i e ~ g e f a g t , ~}$ fey zu'frieden, bu wirft mid vber ein $\mathfrak{F a b r}$ aud nit mebr \{djlaben, wnd $\mathfrak{I n}$ felbiger ftunbt were, er frand worben, bno $\mathfrak{J n}$ ein gerwaltige Stis gefallen die $\mathfrak{J m e}$ gelbe blajen yffgetrieben am gangen leib, jo gro解alf die buner Nier, baran er fo ein fomerken gelitten bnd aufs geftanden, Dą̀ ezる genug einem pferot mere auß̧ufteben
 getroften gebabt, Deromegen Dbgedadite Dúmlin meil Der Múller cin ebrlide freundtidafft, fo tbcilz $\Re$ Rabtz Freundt findt, befdift morben, $\mathfrak{S a b}$ ©ie dem Múller (bermog Jrer aügofinen betroliden reden) -Diefe leibz famadeit, Pein vnd Dual angetbun, Solaf man Siemars nen, Sme foldees mider auffuthun, dan er leide folden fámerzzen; daż erż gemía mit dem leben bezablen muefie, gefdebe nubn bazz, fo bab Sie anderż nidttz fid zu vers feben, alf dab man nad $\mathfrak{J r}$ greiffen, nnd $\mathfrak{J r e}$ redt aud
thue, ©orut Sie angefangen bobn lethelten WSorten, ex wer nod nit geftorben, man fterb nit fludg babin, es thet $\mathfrak{J m}$ fonft $\mathfrak{A n b t}$, bettz nod nit gewobnt, folt nubr bingeben eż mitrbe \{doon befier merden, wenz 3eit wer, $\mathfrak{F} f$ foldeez $\mathfrak{J r}$ vertrdften, were er volgenden tagge, umb cin $\mathfrak{b g r}$ nad Mittag mider gefundt worden, bie auffges triebene gelbe blajen fid mider gefegt, wno eitel gelb mafier beraus geloffen.

Nubn bat fidz vor vngefefr 3 Woden, miber beges ben, baş einer de $\tilde{\beta}$ Rabtż, Subeīdtigung peiner erfaufss ten Belotgueter, welde zuvorn zum $\mathfrak{R o j e n t o f f ~ g e b o d r t ~ b a s ~}$ ben, bienauz gangen, Dbjedadte æúmlin bff felbigen Belbern grajendt funben, Cie vom Uafer med gebeiffen,
 balten, ernftlid bitterfagt, dan esi weren da feine Magdt, Die betten felbiten Raum vor fein Bicle fu grafen, man Sie nit fort molt, mueft man $\mathfrak{J r} \mathcal{F u}$ aber geftanden, wno $\mathfrak{J n e}$ nubr angejeben, vernainendt er folte Sid etwa an $\mathfrak{J r}$ vergreifien wno Sie fdlagen, wie Sie ban, alk er wedgangen (findemal er Sie zu woll ges fend, wno mit $\mathfrak{J r}$ fid) nit begeben mogen) $\mathfrak{j}^{u}$ beeben Magben gefagt, Sd bab $\mathfrak{F m m e r}$ gewarbt, ynd bermaindt er joll mid jalagen, er folt gewio ein jalagen gethun bas ben, $\mathfrak{J} d$ w wolts̃ $\mathfrak{J m}$ anberft und beffer gemadt baben, alß dem Sann $\mathfrak{B u c d m u c l l e r ~ v o r ~ e i m ~} \mathfrak{G a b r}$, vnd mit $\mathfrak{F r e m}$ grá̄ fortgangen. Weil dan nit viel guetô bierauz̧ zu ers lejen, wno folde bảndel gar wberbandt nebmen, daz̉ graß ffelen yff Mefer vno Wiejen gank gemain, alfo bas bie jenige fo nit einer bandt brait $\mathfrak{z}^{4}$ velot, bab maifte pab fdóenfte viebalten, verlafien fid allein Darauffíbas man Snen nidte tbun barff, Sie wollen fonft cinem ein gelben

Sittel anbenden $2 c .$, ynd Des lofen bings nodi viel mefr,
 biefelbe gaffe $\mathfrak{J n}$ mein beftandt gdrtlein gangen, jedebs malz̀ wieder ßrandí morden, bod Ran Эø meiner perfon balber bierin niemandt zeiben, dan eẑ bêß Srt Der ebr: liden leut ond beren zimblid viel baben foll.
$\mathfrak{B a b}$ G. Serr. vnd ©s. nuhr gegen-gedadter Sumlin vorzunefmen, mir ge. anbevelfen werben, Dem foll mit ontertljenigem geborjam, alles bleiz nadjefeģt werden.
©. Serr. vnd ©S. mid zu bebarrliden geb. viters thenig empfeblendt, Signatum Gronadj ben 21. May Anno 1617.
©. ㄲ. C. Gffr. Serr. vid ©
Bntertlenig vib gehorfamer bienex

- Statt $\mathfrak{B e g}$ Dafclbf, Sanné Midel Preu.


## :

Num. 2.
Inquisition Eingenobmen Den 2. Juny $\mathfrak{F n}$ beypein $\mathfrak{5 r}$. $\mathfrak{B u r g e r m a i f f e r ~ D a u i d t ~ M u r m a n z e , ~} \mathfrak{5 r}$, $\mathfrak{B u r g e r m a i f t e r ~}$
 Sanß £othe Múller Erfiter 3eug deponirt vff gelaif gidtz plint:
Dazz yor vngebebr cinem $\mathfrak{F a b r}$, in Festo Corporis Christi, betten feine Magdt dic Dúmlerin angeredt, woz
 ロff der $\mathfrak{B i c j e}$ grajete Sie betten Srem Biebe felbft nit genug zu grafen, bette fid alfo mit $\mathfrak{J r}$ gezandt, Selbijen ※bendtả ware Die Dúmlerin Som Muller, ale ervor jeis ner $\mathfrak{K}$ buer gefeffen, wiber geloffen Romme, Beugen mit
grefigen $\mathfrak{R s o r t e n}$ angetaft. Worumber Muller ©ie Diebe: rey bezúdtiget, bruff Muller geantmoort mit ladenden munbt, er zeibe Sie nidt Dirberey, er bielte aber bod dorfur, dae dí́ daé erîtemal nit wer, dae Sic bruff grafete, bruff Sie fort gangen, Die Rlaiber vor Sme yff geboben, wnd ein anders gegeugt, bette multer welder Sontagz darbor Communicirt fid mit $\mathfrak{J r}$ nit begeben mogen allein megen bes despects mit uffbeebung Irer Plaiber, $\mathfrak{J r}$ nit einem Stein nadgeworfen vnd $\mathfrak{J r}$ gefagt, er roolte $\mathfrak{F r}$ nit faentien ober molte ein Sajelm.

Bolgenden tagz alf jein gefindt fein Mildfftigen aufs. gefdópft, were Sie wibergangen Rommen, fein Sorb mit Dingung uffgefaft, bette Der Biedmuelfer, welder bey feinem gefindt geftanoen zu $\mathfrak{J r}$ gefagt, Sie Rumbftu mir bannod miber, bnd gefiagt warumb Sie Ine ber: faienen tage alfo; obne vrfad bette aubgefinendt, er bet Эrō gefbworen, nit zu jdena̛en, vno druff ein Bar Maulbafden $\mathfrak{J r}$ jugeffelt, bette Sie gefagt, bu mirfit mid geroía vber ein Gar nit mefr f(hlagen vid bavon gangen, Druff mere er ben briten ober virten $\mathfrak{T a g}$ bernader Prand worben, yno betgort ferner bey feiner borigen auflag. Becde Magd Doretbea Sainlin vnd Wargaretba Sallerftainin beede $\mathfrak{5 r}$. Thoma Roburgerż Magdt Blciben beede bey voriger Jrer autiag fo bem erften beridt inserirt morden.

NB. Wegen ber Roten Dúmlerin ben Shr. Saubts man zu beridten, das Sie ein lange 3eit mit biefem geruidt befdrait germefer.

NB. Sr. Gevatter $\mathfrak{T h}$ oma Roburg alf angebeuter Rathbleer $\mathfrak{I f f}$ nod nit gebórt morden $2 c$.

## Num. 3.

Bnfersgnedigen Fúriten vid Serrn bon Bam bergse ac, welotlide $\Re$ \&th Dafelbfen.

عieber $\mathfrak{B o g}$, Wir baben beinen beridt wegen ber
 gebúret, baẺ Du zuuor Dem Biegenmúller, ※ud, ben Rathsherrn wno Die 2 Magot bber folde mit blei abges bórt betteff, Weil eż aber nit gejdehen, vno bu nur zmis faden Coften mit ber vnd barjdicffen verurjadeft, an weldem vnnier Gn. Juarf vio Serr von Bamberg $2 c$. ein faledtez gefallen tregt, ©o beuelben anftatt peiner Júrft. Bn . mir biemit, Du mólleft Die obyemelte gerfob= nen, alle nod mit $\mathfrak{A i d} t \hat{s} P$ flidten beladen, wnd Sic mit bleiz verboren, do fidsz bann berid)termafen, aigents lid befindt, Die Támblerin zu verbaft nebmen, Sie gleidesfalz darúber befpraden, vnd dan alfez niteinander mieber anber f(brifflid) úberjdiefleen, शud) Did binfúrter bleipiger nnd alfo verbalten, Damit nit nobt werde, Die von dir bergebens verurfadte vncoften, aus deinem felbft Beutel bejablen zulaßeir. Daz verfoben wir vnnę von dier alf zugcificlyen. Datum Banberg ben 26 may An. 1617.

## Num. 4.

23oruber Sie Jnverbaftgenomen ongemobnlid子u examiniren.

1) Warum fie Den Sobmuller betrowet.
2) WBarumb fic $\mathfrak{J b m e}$ fúr die $\mathfrak{T b}$ ur gelaufien.

von feiner maigbt batủber ergriffen wno zu redt gefeģt morben.
3) $\mathfrak{B n D}$ ob fie nit zuuor mebr bff bez̧ Mullerẑ่ mifen' grafte.
4) Warumb fie fid sorm Robmulfer entblogt pab bic Rleider vff gededift.
5) Warumb $\mathfrak{L o b}_{\text {mulfer }} \mathfrak{J b r}$ mit einem Stein nad geworffen.
6) Warumb fie ben $\mathfrak{L o b}^{2}$ muller gefdendt vid ges famaebt.
7) $\mathfrak{H u} \mathfrak{\beta}$ mą brjaden $\mathfrak{E o b m u l l e r ~ \Im g r e ~ e i n ~} \mathfrak{P a r}$ Maultajden geben.
8) $\mathfrak{B n o}$ ob fie $\mathfrak{J b n}$ mit betrowt er werbe fie vber cin $\mathfrak{J a r}$ nit melor fめlagen.
 britten ober vierten tagz bernacher frandib vnd aller blatts rig morben.
9) Wer von bez $\mathfrak{N u l l e r} \mathfrak{z}$ megen zu $\mathfrak{J b r}$ gefdiieft Durd wen fie verwarnet morben $\mathfrak{G m e}$ miber zubelfien.
10) $\mathfrak{B n d}$ ob fie fid nit mit laden berantmort, er mere nody nit geftorben, man fterb nit fludz dalien, es thete $\mathfrak{J b m e}$ ant bettz nod nit geroobnt.
11) $\mathfrak{F t e m}$ folt nubr biengeben ez wurbe finon beger merben.
12) ©urd maß mittel fie Stme miber gefolffen.
13) Wom weme fie folde אunft bid $\mathfrak{M r g n e y}$ gelernt vad beflommen.
14) $\mathfrak{D b}$ fie nit audy yff herren Thoman ©obigers
 erniflid abgerviejen morden.
15) ©b fie nit zu feinen beeven maigoen geredt, Sa)
bab $\mathfrak{J m m e r}$ geroart vid vermeint cumer berr folt mid fdlagen.
 anderz wno beger gemadt baben alf bem lobmuller.
16) $\mathfrak{F a b}$ fie $\mathfrak{J b m e}$ ban abngetban baben molte.
17) Wid Durd was mittel fie foldes angeftelt vno verbrad)t baben wolte.
18) Wiser $\mathfrak{G b r}$ \&ebrmenfter fey ober vom weme fie folde Sunft babe.
19) Wie lang ez̀ fey dan fie folde Runft gelernt.
23), Db fie fid mit Dem 3eiden Deż beyligen Ereus zes̀ bezeititnen tonne.
20) Wann fie gebeidt vnd Rommunicirt.
21) Db fie $\mathfrak{x a b}$ batter bnfer, Englifकen gruf, ben Cbriftliden glauben wno Die benlige Seben gebott betten Rosume.

## Num. 5.

Seut Dato ben 9. Jung anno 1617 Die albier bers bafte Margereth Thumblerin Sjannfen §bumblerins Yjfelmaders albier bauffraum vber bie off fie geridte $\mathfrak{U r t i c u l}$ doer $\mathfrak{J n t e r}$ ogatoria $\mathfrak{I n}$ ber guete gefort pno Examinirt morben bor Serren Stattuogt fu ©ronad Yoban Midel Spreu, Desgleiden Enberz Scanapipen
 idreiberz safelbiten Sobann Braun, mie volgt:

1) Wber סiefe Erfte Fragfuatb Sie babe $\mathfrak{J g n}$ mit ber Serridafft betrowt.
2) Seye $\mathfrak{J} \mathfrak{m}$ nit fur die thur gelaufien, Sondern
fürüber gangen, $\mathfrak{J b n}$ gefragt wer bie mèe fo fie $\mathfrak{\Im n}$ ber gerften gefeben.
3) Daftebet joldaes fragftuely gar nidt.
4) $\mathfrak{J f}$ mit nidten geftenbig.
 weilen ber §obmulfer mit einem Stein nad $\mathfrak{J b r}$ gemorfe. fen Solt fie babinber $2 c$. merffen.
5) Robmulfer bette nad Jbre mit bem Stein gerborfs fen, weilen fie fid mit $\mathfrak{J b m e}$ gejdolten.
6) Bber difen fybenben, ธdrreget man ezి gut $\mathfrak{T n}$ bolk fo falall eiz gut bermider.
7) Die ©dolaftinn Sigmannin bette fie beym £obs múller alko verroajdien.
8) Bber difen Sie babe gerebt wer meif ob er fo alt werbe, bafe er fie mefr joblage.
9) Bber bisen moge $\mathfrak{J b n}$ vnser berr ©ott geftraft Gaben, Sie múfte nidtż Darum.
10) $\mathfrak{W}$ ie Diler zimermanz banffrauw were zu $\mathfrak{J b r}$ fomen vid fie gefester mafen verwarnet.
12). Sab foldde antroort nit von fidh geber.
11) ©Seftebet difer reben nit, Sie babe aber geredt es merbe Sbrentbalben nit befer od. bojer, follte $\$ \mathbf{\$ b}$ renthalben ob ESott will nit ferben.
12) Sabe Sbme nidtz getbun bab $\mathfrak{W b m e}$ audi nit geholffen.
13) Sabe bergleiden Runft pnd $\mathfrak{Z r g n e y}$ nit gelernt.
14) Эff difen babe nit barauf graft Sondern nubs Daruber gangen vid yff Sañ Saylerz ßraut velt grát.
15) Will difer reben nit geftendig fein.
16) Gefteget diper reden nit.
17) Sin roolt $\mathfrak{J b m e}$ nidtas gethan Sonbern vor ber berrjanaft verclagt baben.
18) Wbolt Sbn vor ber berrfáaft verclagt baben.
19) Jabe bergleid £efrmeyfter Reinen gebabt.
20) Şabe bergleiden Runft niebe getrieben.
21) Madtt Das beylig Ereuts Jeimen.
22) Berfegnen $\mathfrak{F} \mathfrak{5}$ arz babe fie zu Den alten $\mathfrak{D}$ fings fenertagen bem berren Gaplan gebeidt vid yom berren Sparrer prouidirt morben bnd feitherd nit.
23) W્ßeî́ jotdeż alles zubetten.
$\mathfrak{B f}$ die bey $\mathfrak{J b r o}$ gefundtne Salben wnd andere © $\mathfrak{C}$ : ©athem Examinirt worben.

In bem runden Cdaattlein feyn spuluer für bie ples flelent ynd Sbrer vorfabrin gemeft, Die Drey §lein bújds lein banff fene troth banfi.

Die Beynlein weren gut für ben תrampf.
Die brey fuctblein wadz $\mathfrak{J m}$ andern Sdecttlein jeyen Gbres Sobnz, wan er in Der Rirden Rerken trage, So famble erzz zufamen yon Dem fo yon Rergen berunder fleust.
$\mathfrak{J n}$ bem Ceinen Sleinen baflin feye ©taubmebl $\mathfrak{J i r}$ bub babe fein fanen mit abngemadt.
$\mathfrak{J}$ andern baflein were $\mathfrak{\Re l o e n ~ © ~}$ ©malg.
$\mathfrak{I m}$ oritten baflein jene ©adze ©dmalg.
$\mathfrak{I n}$ lengletem ©dedtlein weren Gidforner bie mur: sel aber tenne fie nit, feye $\mathfrak{F b r e r}$ vorfabrin gemeft.

Ein Flein jobectlein Darinnen ein Natterbalaty ben braud) man mann einer bóz finger batt, fo leg manē Dars úber fo ziebe eż baç ©fift berauž.

Ein gemalt Sdjedtlein Darin liegt ein fludthein pon

 trividen, wann fie Rrandib feyen, oder mann fie gofinnig werden mollen, Sie babe eż aber niebmalft gebraudyt pno pon anbern leutben folddes gefort.

Das büjhlein wurkel weren gut für bie Beermutber.
 lein feye, wiffe fie nit.
 men fol gut fúr den frorer feyn, $\mathfrak{J b r}$ man $\mathfrak{b a b s} \mathfrak{a b m}$ alten ©. Walburgstag graben.

Ein alt pledin Bedjerlein, barinnen ein Mfabfit foll gut fein wam einer ein bojen fû́ bett.
$\mathfrak{W o z u}$ aber Daş Sdmark Puluer zu gebrauden mife fie nit feye $\mathfrak{J b r}$ vorfabrin gelvef.

NB. Die verbaftin Srimpt vnd mint bie bannot $\mathfrak{J n}$ cinander beylet vnd wennt vergeuft aber Rein einigen 3eberen.

$$
\text { Num. } 6 .
$$

W3ol Eble Geftrenge Befte Sodgelebrte vad Cbrenuefte Fuirflide Bambergifae mol verorotnete welttide Sers ren Жbat, gebietende grofgunftige Serren.
E. Gr. vno Sher. Beueldjfartiben vber Die §humbs Ierin $z^{4}$ inquirien wno Sagere alk' Den Bigenmuller Dann $\mathfrak{T b}$ man ©obigern Dez $\mathfrak{F b}$ atz wnd feine bebe $\mathfrak{R a i g b t}$ mit
 bab Эdi mit gepúbrenber Reuerens empfangen ond mit mefreren feinez̉ $\mathfrak{Y n b a l t z ̊ ~} \mathfrak{S} \mathfrak{n} \mathfrak{B n t e r t b e n i g f e i t ~ v e r n o m m e n , ~}$ Darauff zu 〈丸uldiger geborfamer bolg gedadte porfobnen erforbern laken vid fie abnbevolner mafen yerbort, Die

Shumblerin zur berbaft nemen lafien bann auß Sages rer getbunem beridyt Gtlide fragfuatb extrahiren, ober ftellen lafen pno die Эerbafte daruber Sin Der guete bes
 snd 3. grofgunftig zuerfeben, $\mathfrak{B n o} \mathfrak{b a b}$ felbigen foldfes geftaltfame ber ©aden nad binwiederumb $\mathfrak{J n} \mathfrak{B n t e r t b e s}$ nigtbeit zuberidten nit $\mathfrak{F m b g e b e n}$ follen maß nubn von ©. ©. vno 5. mir fernerę bierinnen vorzunemen burd) beueld grofgunftig pffgetragen wurt, Deme rrfenne id mid. gleidfallz nad) zufezgen pplidt \{duloig wno millig ©. ©s. vnd §er. mid zu bebarrliden gunften vitertbenig empfeglende. Datum Cronad Den 10. Juny $\mathcal{A n n o} 1617$.

## Num. 7.

 bergs $2 c$. Weltlide Fitbe Dafelbfen $2 c$.
£ieber $\mathfrak{B o g}$, Şanfen Biegenmúllerz bno $\mathfrak{T h o m a e}$ Robenerz, fambt Defen 3 weyer Dienftagot ※ybtlide ※uffagen, Die verbafte Margretb Dumlerin betreffendt, Gaben Wir jambt ibr ber Dumlerin berantwortung ems pfangen und ablefenbt melyrern $\mathfrak{J n b a l t z}$ verftandten.
$\mathfrak{W a n n}$ wir Dann barfúr adten, viel Bdfe ftuetb bin= ter $\mathfrak{J b r}$ fteften werben, und man fid an $\mathfrak{J b r}$ mit pein: lidjer frag nidt vergreiffen móge, fo beueblen Wir ant flatt Des Sodmpurbigen $\mathfrak{B n}$ ह⿵ers Bnedigen Fúrften vid Sjerrn von Bambergs $2 c$. Du wolleft Sie pf antbunft bé̄ Nacbridterż mit Der Tortur gradatim angreifen, pno
 tere $\mathfrak{B l c u e l d}$ gebung zur Fürftl. Ratlifuben vberfendten, Def
vertafien WSir $\mathfrak{B n}$ § zugefdeben．Datum Bamberg ben 14. Juny Anno 1617.

Num． 8.
Seut dato ben 13．July anno 1617．in beyfein ber： ren Stattuogtz zu Gronad Yobann Midel spreu，de $\mathfrak{F}_{5}$ ．

 Johann Braun bie albier verbafte Margrety Dúmlerin Durd Enders Pbietfelt von Sdmabmurbingen pleynlid befragt morben wie volgt．
$\mathfrak{B f}$ die jungfen sub dato ben 10．Juny ond No． 2. mit nad Bamberg wberfdieflyte fragfuff Circa 8．et 9. antemeridianas mit bem Daumenftoeth，mit ber ⿹̧eins \｛drauben．

> Demnad bem 3ug,

1）Sabe $\mathfrak{J b n}$ anderz nit betrorot alf daf fie $\mathfrak{5} \mathfrak{m}$ gefagt fie molle $\mathfrak{J b n}$ berclagen．

2）Sabe $\mathfrak{J b n}$ in ber guete angefprodien bno gefragt wer $\mathfrak{J b n}$ beridtet daf fie $\mathfrak{J b m} \mathbf{3 u}$ 仙aben graft babe $\mathfrak{J b n}$ Sbrem：ledigen Standt vil graf geftoblen．

3）Şabe vil graf geftoblen aber bem eobmưller nit．
4）Sabe Jbme nit \｛んaben gegraft．
5）Wbber fein feye darumb gefdeben weilen er mit bem Stein nad 3 Sr geroorffen．

6） $\mathfrak{F B e g e n}$ fie fidy mit $\mathfrak{W b m e}$ gefdolten．
7）Sabe fie geziben fiebabe $\mathfrak{Y b m e} \mathfrak{J n}$ ber gerften gegraft．
8）Da⿱亠䒑口阝ie fid mit $\mathfrak{J b m e}$ geidjendt．
9）Sabe nit geredt baf er fie yber ein $\mathfrak{J b a r}$ nit mebr falagen folte．

Circa 9. et 10. mit bem zuaty mibermalft
10) Seye Sbrentbalben nit Rranfly worben.

12) Geffehet difer reben nit.
13) Will bieper reden aud nit geftendig fein.
14) Sabe Sbme nit gebolfien $\mathfrak{J b m}$ aud nidis getban.
15) SJabe Fiein foldde Rưnft gelernt.
16) Seqe vbern reyn bienaufgangen wno nit barauf gegraft, ひber dez fargez wabler maigdt batt drauff grapt.
17) Wber bísen magé rool $\mathfrak{F m}$ Jorn getban baben.
18) Will difer redea nit geftendig.
19. 20. 21 vnd 22) Will bierbon gar nidta mifen.

Den 14. July Anno 1617. In praejentia erffgemels ten berren Ctattuogtż beder bez (berid)tz vnd (Geridtbs jobreibers widermalk Durd gedadten Piefbel peynlid examinirt morben.

Circag.et 10 . antemeridianas mit. Dem Daumenftoefh bann ber Dleyn fdrauben mo $\mathbf{S u}^{2}$ थber nit weiterz bes teant alf erft gebort.

Circa 1. et 2. pomeridianas mit Dem Daumenftoelh
 beftennt.

Dbrooln fie offter eins onter ber tortur fith berlaus ten lafen, Gie molle alles befennen, ond man $\mathfrak{J b r}$ zus geredt, Den $\mathfrak{A n f a n g}$ zu $^{\text {maden, bat fie allemul gepdimindt }}$ mider geantwortet, ©ic míße nidftz, lie Fónne nidre.

Find ob man rool Seju zeiten bermeint fie molle als bereit befennen, batt fie dod alfbalben daż maul zufams gegogen vno $\mathfrak{J n}$ fid binein gefdluafbt, vergeuft Rein eins
zigen Sebren, Redt bifweilen aud jo frifa gleidiam fie Die Kortur nit empfindte, gatt ein beplidy vad, abjacues lidy verftelt geifidt.

## Num. 9.

$\mathfrak{B o l}$ EDle Geftrenge $\mathfrak{B e f t e}$ bodgelebrte pno Cbrenvefte Furflide Bambergifde nol verordtnete meltlide berren Myat, Gebietende, Erabggunftige berren.
(E. ©. vnd Sjerl. Beuelddidreiben bie albier verbafte
 Tortur gradatim abngreiffen unno peynlidh Examiniren zulafien $2 c$. bab $\mathfrak{J d}$ mit gepúbrender Reucrentz entpfans gen vid mit mefrern feineß̉ $\mathfrak{J n b a l t g} \mathfrak{J n} \mathfrak{O n t e r t b e n i g l y c i t ~}$ bernommen.

Darauf zu fduldiger geborfamer $\mathfrak{B o l} 3$ fo balden ers melten Sladridter abnbero gelangt fie abnbeuolner mafen
 mit waf geberben fie fid in ber tortur pno fonften ergeigt groeggunfig vnd jo vil zuerfeben, daf auf Jbre nidtz zupringen audi nit geffeben mill, bafe fie bem Bigenmul: ler einigess leydtz (aufer dáf fie fid mit Sbme gefdens bet,) angethan ober $\mathfrak{J b m e}$ miber gebolifen baben folte, Waf aber ©. ©. vno S. mir bierunder fernereez zu gun: ften bfftragenlaken, Deme erfenne $\mathfrak{J}$ ( mid gleidesfall $\beta$ beftes vermogens nadzufegen Mpflidt fauldiy vnd millig, Derofelben mid zubefarrliden gunften Bntertbenig ents pfeblende.

Datum ©ronad ben 25. Suly Mnad 1617.

Der ふbumblerin albier zu Eronady ©dreibgepubr.
$2 \mathfrak{A l b}$. $24 \mathfrak{b}$. $\mathfrak{B o n}$ ber $\mathfrak{J}$ 亿quifition zuuerferttigen:
1 Mlb. 18 b. pro ©opia nad Bamberg.
21 b . vor ber fragftuefben zuftellen.
24 b. pro Copia nad Bamberg.
2 21b. 3 h . von ber guetliden aufiag zufdreiben vnd berfertigen.
1 ஊlb. 6 b. pro ©opia nad $\mathfrak{B a m b e r g .}$
1 थlb. 12 b . yom Berid)t nad Bamberg ben 10. §uny 2. 1617.
 1 ※lb. 4 b. pro ©ppia nad Bamberg.
1 थlb. 4 b. yom Beridtt ben 15. July 21617.

III. Das berbei gebexte Sexen s ober \{eufelz: geipenft. *)
"Db fбon bie abergldubige Waffer soprobe vieler Drten nod im ©ebraud if: mirb fie bod, won allen gewiffenbaften Fiedtzlebrern, berworfen: weil fie nidt allein ungerwif und betrieglid iff; fondern aud aberglảus biy, und burd folde Sdarffridter erfunden, ober bes glaubt, bie fid berbotener suanffe verbaddtig gemadt.

[^182]Td tomte aud mandese Exempel borftellen, zu beweis fen, Daf mande unjouldige SDerjonen baburd an Ebre und Blut gefábrt, ja gar jdier auf ben Sđeiterbaufen gefommen rodren; fo man nidt endidid ben Betrug, mele den mande bosbaffte Senter bierbey zu fpielen wiffen, entoect bette: aber Diefe Weitfdnweiffigfeit wúrbe uns nur zu lange, von vorgefegter Şaupt: Erzeblung, aufs balten.

Nod, viel meniger Iaffen redlide Redtzgelebrte, Ridter und Sあdpffen zu, bafe eine §ererey, burd Die
 fager, ober aud bie burd abergldabige Mittel vers

 Wieb, in farden Berbadt bat, vor Seridt dine redts liden Etweís sund $\mathfrak{M n j}_{\text {neigung }}$ abnlid gead)tet merbe.

Nidtz Deftoweniger mird Dody nod, bey manden ungelebrten ©eridten, Darauf gefeben, zumal auf bie Wafler = ゆrobe: alż wie aud, meineż volfommenen Eers innernbs, ungefdjr vor $40 \mathfrak{J}$ afren gefbeben zu $\mathfrak{N}$. $\mathfrak{R}$. ba fid ein Mann unterftanden, auf einew foldben bods berdammliden uno verfludten $\mathfrak{B e w e i z z}$, eine $\mathfrak{p l e r}$ on ans $z^{\mathrm{f}} \mathrm{flagen}$, iund bas unverftànbige Geridt biefelbe barauf in Berbaft, und zur jaarffen Bein = Grage gezogen.

Einem gúrgersmann bajelbft fiel fein Pperb, bey Nadt, ploglid um, und verrecte: darauf ging er bin zum Sdarfficidter, und etholte fid $\Re$ Ratja ben Dempelben, wie er Dod Die Teufelz = Fere erfabren módte, meldje ibm fein gutez $\operatorname{Ros}$ bette umgebradt. Diefer Lebrmais $^{2}$ fter fagte, er follte cinen Shafen mit Fleija jum Fieuer fegen; und baç fleija mit etrabi, dae id nidt gank
aus 仙reibe, beffechen: $\mathfrak{A l z b e n n ~ m u ́ f t e ~ b i e ~ T r u b e ~ f o m : ~}$ men, and bitten, bafe er ben Topf mit bem fleijh vom Feuer megthate: ※lfo fónnte or fic bann mol ins ©cildt forien, und tennen.

Seuer gebordet foldiem $\mathfrak{P a b t}$, und bringt am Mitters nadt (mie Dann alle foldhe §andel von ber Nadt, und Teinen Rinbern bés §idetz anftandig, feynd) Dase flei; zum Feuer. Sndem foldjez anthebt zu fieden, fommt eine alte erbare verwittibte Matrot, von ungeffer: $70 \mathfrak{J a b}=$ ren, baber geidididen, bittet, ber Mann roolfe ben Kopf mit bem Fleifd bom feuer abnebmen; fie aber werbe fidon daé றpferd zablen, und ibm alfo den ©daden erfegen.

Er, ber nidt anderft fid cinbildeter, alz nie wabre, leibbafite perfon, yor fixh zu feben, die er febr mol fannte, 'Honnte fid nidt gnug bermundern, dafe cine folde grau, fo ber Gúrnabmiten cine in ber Stabt, ofau eines dufferlid=frommen $\mathfrak{B a n}$ s Delb, efrliden ©erúdtz bey federmann, aucu in Der Rirden ein Riedt ber Mndadt und Gots tesfurdt, mit Sjexeren fid befubelt baben follte. Sagte
 Gier zu feben, nimmermebr hette vermantet, ald von wels der iban mol Niemand bergleiden Gebanfen maden follte: mill id. eud bodin nide mebr qualem; biemeil int mis bic Erftattung verfpredt. W3ann ibr Daş thut, wad ibr verppredt, und mir alfo mienen ©djoben gut madt; ;o gebt mid. bernad eure Sadie meiter nidtsa an; und bes gebre eud feine Ungelegenbeit zu madjen. Sad muß 40 Reidbtbaler für mein פpfero baben: Und mamn ibr mix bie morgen gebt; fo babe id jdion ein Maul, daĝ farmeis gen fann. Sie perfidert, ibn. folgenden నags, , ou
bergnuigen: er folle bodi nar aber, gleid alfofort ben Safen vom geuer reegrdumen. Weldee er tbut.

Nadbem der Morgen angebrodien, fam ber Mann

 ez auff, für eine grobe ©ammad, Ebren=rúbrige $\mathfrak{B e r}:$ leumbung, und Befdimpfung, DaÉ er Das Seris ges nommen, nidt allein zu ibr inê Saue berein zu plaģen, fonbern nod dazu eineş folden Sjandelz fie zu zeiben, fúr bergleiden fie Bott in allen Conaden follte bebúten. थllez Şauğgeinde, fagte ©ic, tonnte ifr zeugen, baß fie feinen $\mathfrak{I r i t t}$ über ibre $\mathfrak{I b}$ unr = ©dpellen gethan. Das neben lief fie fid bedraulid vernebmen, er follte, bon Dergleidem Seandel, ibr nur nidt zmey $\mathfrak{P a l}$ fagen, und feben, womit er umginge; ober man muirbe ifm, burd Geridt und Redt, bie \&ugen Dermaffen dffnen, baf ibnz gereuen múfte: Sie fey ein redides $2 \mathbb{B}$ eib: ©sott folle fie, für foldeen Rünften bermabren; er aber fidi zume Shaule binaus trollen, oder fie werbe zur Dbrigfeit fais cien, und ign zur Straffe zietgen laffen.

Er, bem baş naddtlide Bild nod immer gleidjam bor Fugen ftund, mollte fid bamit nidt abbecifen, nod megs farreden lafien; fondern proteftirte, im fall Sie ibn nidt bezablte, fo mufte er eş anderf fuchen: mierool ibat, mit ibrem Blut, nidt gedient ware; entfunde $\mathfrak{W e i t l d u f s}$ tigleit, unp eine, ibrem leben imdolide, flamme dar: aus, fo wollte er entjobuldigt feyn.

2ber fie gab nidtz darauf; fondern fduandete iba, mit Bedrobung Deż Ģeridtż, zum Şauje binauž.

Alfo ging er boller 3orn und Ungroult, graben Wegz, Dem Stadt: ©beridt za; flagte, nebf Erzeblung
bes gangen Serlaufib, bie Frau an, alb eine Spare, und Erwúrgerinn feineż ฒperbezె.

Die Cృdopfien bef Randsstableine maren folde Reute, meldje fid beffer auf den Feld = Bau, alz auff einen fo fdweren Sexen=procef, verftumben; bod gleidmool, in ibrer ©inbiloung, verftandig genug, ein peinlidez Şat Cseridt ${ }^{\text {gu }}$ balten, über eine Frau, Deren verfforbener Mann ebebeffen ber Fürnebmfte unter ifnen geweft mar. Daber fie fid aud viel zu flug beounden liefien, alb
 Rabt zieben follen; wie fonft nod wol andre fleine Ctabte, in Dergleiden fatten, zutbun plegen. Sie lieffen, auf Dieffes ${ }^{2}$ nbbringen Def Fidgers, und befen
 forool, alz ben Sort, um ber গadfómmlingen millen, verfdnweige) gefanglid cinziehen, aud), weil fie Durd)= auß nidtè gefteben moltte, aufż ฒaffer werfien; feffer Einbildung, folde Waffer s Frobe fey ein unbetrieglider Spiegel, Darinn man ridtig erfennen fonne, weld)e cine ober leine $\mathfrak{I r u b e}$ fen: Wie man benn bafúr balt, baf die $U_{n}$ f(buldigen zu Gorunde gebn, die Sduldigen aber oben \{dryimmen.

W30 id mid, in bicfem Gtuat, fonft now redft ers innere, fo ift Sie, Daze erfte Mal, auf den ©erund ges funden; DaE anore Mal aber, oben geblieben: und bab galt biefen erbaren Sdoopffen fo viel, als ob ber pers fectefte $\mathfrak{J u r i f t}$ ermiefen batte, Daṡ $\mathfrak{W e i b}$ ware eine Jaus berim: alfo, bas man nidit ungejdiat fagen mogte, Diefe \&eute betten ibr Urtbeil, aus dem $\mathfrak{B a f f e r , ~ g e f d o ́ p f f t . ~}$

Snjmifaen mird diefe Berfabrung, auf ibr Begebs ren, von etliden Freunden, ibrem in einer furnebmen
 melder nidt allein, yon feinem Sanbel, efrlid bemits telt, fondern aud, yon ber Mlten, ůberbas̊ nod eines giemliden Erbes gewdrtig war. Derfelbe madtt fich eis lendes auf, mit einem grundgelegrten und trefflid rool practicirtem $\mathfrak{J u r i f t e n}$ (meldaen id) gleidfallz gefandt, und nid)t allein auş feinem Diชิcurz, fonbern auch auş benen mir bamale sum Durdlefen communiiiten fartiftliden彐cten, Dé gangeen Berlaufis unterridtet bin) und galt, bey bem Fiabt dee Ståtleinz, an, man'molle bud,, in ber Sadke, fein orbentlid geben; wuirbe alzoann feine Sdwieger, nad redtmáfiger $\mathfrak{B e b a n d}$ lung, und geridts lider Erdrterung ber Saden, eine Sexe erfunden, fo mollte er felber ben Solegfós daju ipendiren.

Sie wollten fid aber nidat meifen laffen; berieffen fid, auf ibre Waffer =9̧robe, bey melder fie matre zu leidt erfunden, und oben geblieben.

Der Sadroalter widerlegte innen biefen falfden $\mathfrak{W}$ Sabn, fagte, bafe foldue Brobe meper Ebriftlid, nod in ben Feyjerliden $\Re$ Redten papirlid, nod an fid felbit gerwif, fonbern betrieglid), falf(d, und abergldubig.

Er erzeblte babey ein Cexempel, weldaes er felbf bette erfabren, da er vorbin, unter einem gewiffen Sjersog, bey einem Sexen = ゆroceß, in Dem prinliden Salgigeridt berorbneter Spafident gemeft: Murmo man, bevor ber Sergog ibn zum prafibenten, in felbiger Sade, gedepu: tirt, gleidfallz eine vermeynte Krube, mit ber Waffer: Sobe; examinirt, und ausi ibrem Sbens idwimmen ge: falofien bette, fie múpte warbaftig eine Sere fegn: Wels deeß Bauren $\mathfrak{F} e i b$, nad feiner $\mathfrak{A n f u n f t}$, úber (Jemalt uno Unredt geflaget, und mit $\mathfrak{Z b r e n e n}$ ju ©stt geruffen,

Er wollte bod ifre lunjuuld retten. Wefivegen er bie Frau bernad gank allein cin Mtal verbort, und, unter andern, ift bie geidetjene Waffer s Drobe cob er gleid felber nidtz Darauff bielt) vorgebalten, um nur daburdj cine $\mathfrak{F e f e n n t n i f ~ y o n ~ i b r ~ b e r a u s ~ z u ~ l o d e n : ~ W o r a u f f ~ d i e ~}$ Frau geantwortet, ber Sdjarffridter wire ein lofer ©delm, bette fie po felgfam gebunden, und am ©eil fet: ber auffachalten, baf́ fie nidt zu Grunbe finfen fónnen: Worauff er auff inftunbigfte Bitte ber Beyjiger, zuge: laffen, dâe man bag Weib mogate, obne Bebaltung deş Seila, binein merfen: wierool mit groteftation, Daß eż bennody für feine Probe angenommen merben follte: Da Das æßeib gleid zu Grunde gegangen; mienool auş einem gegenwartigen Nadien, aljofort wieder berauf gezogen morben: $\mathfrak{F a d}$ berfelben, betrieglid gejdjienen, bette er', geridtlider Dronung nad, Die Eadhe unterfuben laflen, mit gangem Ernft: Da dann endida nidtz anderż, alż ein falíder
 fproden: weldaezs obne 3 weriffel unjduuldig ware zu Feuer gefommen, fo man Der faljoen Waffer = Probe nadigety moller.

2ber fie veradteten bas ※atez; molten ignen burdaaus nidtz einreden, nod ifr $\mathfrak{W a}$ ficr = Examen berwerfen lafó fen; fondern cilten alfofort, mit ber Gefangenimn an bie Folter; liefien bingegen ben Rerl, welder ben Shafen zum Feuer gefegt, famt feinem Ratbgeber, bem ©djarff: ribter, obn einigen $\mathfrak{B e r w e i z a , ~ p a f f i r e n . ~}$

Ob berfelbige, DDer ein frember Sあarffridter, Die ftrenge Frage verridtet babe, if mir entfallen; fo viel

endidy fưr eine $\mathfrak{z r u b e}$ befennt, bod, gleid nadi ber Yolinigung, miederruffen, und proteftirt babe, ibre Bes Tenntnif fey falid, und burd ben unleidliden Sdmers sen erzmungen.

Sierauf ließ man fie, Durd einen Exeifliden Def Drtz̄, ermabnen, mit einer freiwilligen Betenntnif́ bers au®̧ zu gebn, und fid bon dem Satan lô zu mircuen: Damit nidet etroan, bey der britten, ifr antod bebors ftebenden folterung, ibr, alz einer vorbin, ※lterß bals ben, faft fraftlofen Frauen, die Seele, bor Der Berjoby nung mit Gett, bon ber zeitlidjen in bie emige Pein fubbre. Da folf fie, mie der Sadmolter, und audi ibs Eydam, erzeblten, anfanglid, gegen biefem ©eiffliden, ber 3auberey s Seifung, bart mideriproden, uno gellagt baben, die grofe Marter bette fie übermunden, und zu
 Demnedft ; mit jdarfier Beorauiug, in fie gefegt baben, mofern fie nidt balo befennete, wúrbe ibr Meifter Şanne bald wieder auf die Saut tommen, und ibr die Bunge lden: WSorauff fie endlidg geftanden, bą́ plerd umges bradt zu baben; aber bernad ibrem Eioam, ald derfelbe fie, nad erbaltener Erlaubnī̂, in Beypeyn etlider Dazu berorbneter Werionen, befucht, und gleidfalle Darum gefragt, ein gan\$ Wibrigez angezeigt. Und wie Diefer ibr bemeglid zugeredt, fie folfte ibn dod, nidet in vergeb, lide Unfoften, nod ibre Seele, Burd Ssinterbaltung Der Wabrteit, in die ewige Berbammnif, fübren; fons Dern, Gott ju Cbbren, und ibrer armen Seelen, zur Erbaltung, mit Der reinen $\mathfrak{W a r b e i t}$ berauę gebn; bat fie ibm geantwortet: Sie wolle fida lieber laffen brennen, and ferben, beober nod ein Mal fo graufamlide Main

Leiben: weldets ibr miberfabren múrbe, mann fie auff ibs rer Unjdulo bebarrete.

Sierauff reifet ibr Eybam, famt feinem 2 bovotaten, bin, fu Dem Dbersidmtmann, ber ein fúrnebmer God)= angefebener von 2del und Fitter, und bey feinem Ros; nige in boben ©naben war; befdwert fid, gegen bems felber, úber bag unorbentlidhe $\mathfrak{B e r f a b r e n}$ Dé Getadts Geridto, und jupplicirt um ein Inhibitorial, dá̃ daĝ (5eridt moge einhalten, bíß man bor Dic Sade redt unters fuche, und nad ※usbreifung fo mol ber peinliden Şalzs: Beridte : Dronung, alz aud ber befdriebenen Redt8= Belebrungen verfándiger uno berúbmter Fiedtagelebrten, behandle.

Der Ober = Omtmann; fo ben Mrbofaten, al8 einen guten und grundgelefrten Suriften, ber ibm febr mol befandt, boch unt werth adtete, berbief, Den fortgang zu bemmen; lies aud) múrctlid an Daz © Cabt © ©eridt, einen $\mathfrak{B e f e b l}$ 仙rififlid ergeben: Welden Der Eybam Deß Weibez felber ininuirte, und bernad wieder beim zogh, an ben Ort feiner Bebaujung, alb welder nur 5 ober 6 SReilen von danmen; gánģlider Soffnumg, der groce $\beta$ follte, von nun an, anders eingerid)tet werben.

Er war aber faum binweg, ba múrctiten fie, bey Dem Dber=Umtnamn, fo viel aub̄, Durd beffelben ©es fretar, (meldere, mie verlauten mollte, von ibnen bes fabenat morden) bat er ibnen, welde find bodalid, bamit bejoinmpift adteten, wann man, bejorgter Maffen, die Sable von ifnen $\mathfrak{a b}$ s an daç Róniglide Rand:(Geridt gieben foltte, Die geridftidje Werfabrung wicber lof gab; jedod mit diefem $\mathfrak{F o r b e b a l t , ~ d a f f ~ f i e ~ n i d t ~ j o l l t e n ~ z u r ~}$ Execution fareiten, bevor er, bon Der Gadje, weitern Unterridt eingenommen bette.

Weil er aber, gleid folgenben \{ages, eine Reife zum Rónige thun mufte, und alio einen fernen $\mathfrak{F B}^{3}$ eg. ziefen; lieffen fie dem Weibe, fo lieber baş peinlide Urtbeil, alz die peintid)e Foltertung, (mie man fagte) auçftefen mollen, den $\mathfrak{Z o d}$ antündigen, aud alfofort daz beil. Ubenomabl reiden, und gleid DeÉ Drtten æagz,
 terbaufien, lebendig verbrennen.

Der Eybam gab vor, er lette gemiffe Nadridt, baf fie unter ber 彐uffübrung etlide Mal geproteftirt, ibr gejdebe Gerwalt und Unredt, Sie jey unfduuldig: थber ob joldeez gerifa, tann id) nidt veridjern; fonocrn nur fo viel, daß felbige ungelebrte, und grobe £eute, foldues proteftiren im geringften nid)t angejefn faben múrden, wann ez̉ gleid wúrdlidy jolfe gejdén fenn.
$\mathfrak{W i c}$ Der Sber=2mtmann, bey feiner Rưaffunft,

 nigliden Sofe, fo fern der Cindam dae bubere Geridit fud)te, ibm einiger ßerweiż Daraug̀ entfeben. Denn e8 roollte verlauten, DaÉ er, mit etliden Gdelleuten, fid) Damals eben luftig gemadt, alz Das ©tadt = Şeridyt um Relarirung def ફpoceffes gebeten: wefmegen ibn, bey núdternem Mut, gereuet, maz̉ er bey beraujdtẹm, Durd)
 gleidfallzz nidt berbúrge; fondern allein diefeg, dáe er febr barob erfdroden, als ber Movotat itm joldees ver\% wicjen. Dod, weil eè ein Mal gejdaclen, und feine Fieputation Dabey interrefifirt mar; bat cr fide Fernadi dés Stadt:Geridts angenommen, ald foldhes, bon dem Eys Dam ocr Berbrannten, angefodeten morben.

Diefer bertlagte Die Stadt, bey Der Sdnigliden Res gierung; Deé gángliden Sduluflez, alles bas Seinige bran zu feģen, dafer bie Stadt um Den ©eridtets:3roange und um ibre frengeit, feine Sdwieger aber wieberuma in ein ebrlides gerúdt, bringen modgte: obnangefebn, fie दُdon verdíhert uno verraudt mar. Bey reelderm firs faß er aud jo feff fid erydrtete, baf ibn bef Dbers $\mathfrak{U m t m a n n z}$, leudtende $\mathfrak{2 u t b o r i t a t , ~ u n d ~ g r o f i e s ~} 2(n j e b n$ am Rönigliden Sofe, nidtt \{drredte.

Daraus̃ erroudz ein langer vielidariger Proceß, ber geroaltig viel \&eldeez fraf: mobey viel vortrefflide Reute, und unter andern ein Föniglider Cangler, beffen Feber, $\mathfrak{z}^{u}$ ber $3^{\text {Seit, }}$ Der berúbmteften und gelebrteften ciner war, zu Geridtt gefeffen.

Nidtes Deftomeniger vergog fixfz febr lange, mit Dem $\mathfrak{F t j a l u s}$. Dann ob gleid zmey Mal, Der Etadt. (DDer vielmehr, wie man bermutete, bem Ober:2(mtmann) zur (Sunft, ein Urtbeil erging: protefirte Dod Flager Dagegeh, und erwies, burdh feines erften, inzmijden verftorbenen, edovofatenẻ binterlaflenen jebr gejaidaten im Stedten grund=gelebrten, und űberaus beredten Sobn, Daf man wiberredtlid (contra omnia jura) geurtbeilt; widerlegte, yor offentlidem Ģeridt, gebadten Cangler, aus feinen eigenen gedruacten Bádern, gang augenjodeins lid. Und ald berfelbe, fid barúber entfarbend, nidtz anderz Daraufi, alz diefez fagte: En! ber Serr ift nod zu jung, folde meine Sdiften anzuzieben! antwortete
 भeverens: Sbre Exelfens berzeiben mir! Sie maren, alż fie diefes̉ gejádrieben, und in Drud gegeben, nidt alter, als id jesso bin.

Sierauf braucte ber Canḑler, mit einem $\mathfrak{U r r e f}$, थber der 彐bvofat meldher unter feiner Jurisbiction nidt, fonbern auis einer fúrnebmen Fieids; Stad mar; ließ fid) foldez ntdut abjaredien; fonbern fagte: WBann Jbre Excellenk mid in 2rreft nebmen; fo verfidere idy, Sbre Whajeftet, Der Rónig, melder ein geredter Potentat ift, merben balb biernedfit erfabren, baf pein Serr શiegies rungẻ = ©angler 子u $\mathfrak{N} . \mathfrak{N}$. mid barum in $\mathcal{U r r e f t}$ genoms men, meil id, auş feinen eigenen ©driftren, und zwar mit Bebdrigem $\Re$ Refpeft, meine Sadje befcndire.

Er fubr folgendes fort, au® unteridicolident, bee mebrten, und anfebnliden Juriften, beren Sdriften fein Sprincipal, und beffen Diener, auf ben $\mathfrak{A r m e n}$ biels ten, dab Urtbeil zu miderlegen. Wsorủber fidy befagter Candler befftig alterirte.

Endlid aber pprad ber Geridtz:9prajibent, foein fürnebmer © ©elebrter von $2(b e l$, aud Séniglider Stats balter, und Diefem $\mathfrak{U b v o t a r e n , ~ f e i n e s ~ t r e f f l i d e n ~ R o p f f ~}$ balben, gar geneiyt mar, man follte nur abtreten, und. ein wenig in ©scbult fteben. Nadmalz lief er Den Mbo vofaten allein zu fid forbern, und veriprad ifm, baß bas Urtbeil yon ben zlten mees getban merben folle: WSie aud gefdabe.

Kifo ging ber Sanbel yon Neuem mieber an. 3ufe Redtre: Bortbeile, fo zu erbenden, wurben, zu beys ben Sciten, gebraudt: barúber fidh Die Sathe, von einem $\Im a b r$ zum anbren, verlangerte: bis ber Robnig mit $\mathfrak{N o b e}$ abging, und Deffelben Yrink zur $\mathfrak{R e g i e r u n g ~}$ fam.

Diefer untergab bie Sadje bem gefammtem geiflideta Consistorio: Weldjez endiid (exceptis excipiendis)

Die, allbereit yor 15 obeer 16 Sabren ergangene, Gre= cution geredtfertigt. Und daz war diefez langmierigen bodfoftbaren Proeeites Cende: mit weldeem fid aud def enfrigen $\mathfrak{K l}$ agers $\mathfrak{B e r m o g e n ~ e n d i g t e . ~}$
$\mathfrak{D b}$ num felbige (Jeifliden nady ibrem ©̧emifien, ober nad (Gunft (Denn ber Oberamtmann war Der Mnjebnlid): ften Einer im Яeid) gefproden; if mir unberwuft. So viel aber erinnere id mid nod gar rool, daf bernad ein bauptgelebrter und gerwiffenbafter Doctor in $\mathfrak{F e d}$ ten, welder bey einer fúrnelymen Stadt Syndicus ( ober ©on: fulent) war, und mit Dem verftorbenen alterem Movos faten febr wol befannt gewefen, aud ben ibm commu: nicirten ganken $\mathfrak{B e r l a u f f}$ und $\mathfrak{D r o c e}$ ह rool eingenommen, aufi $\mathfrak{B e f r a g u n}_{\mathfrak{j}}$, geantwortet: Der פproceff fey, an Seiten

 und auz dempelben nod nidt erweiplid gerweft, Daf Daş $\mathfrak{B S e i b}$ eine Jexe: Derbalben in fo meit, wase die geridts lide $\mathfrak{B e r f a b r u n g}$ betrafife, felbige Stabt viel ein moreb Urtbeil, nemlid den Ferluft ibreş Eeridtę und ibrer Freybeit versient bette, nad allen Fedten: Man febe tlar genug, daf man, um eine fúrnebme פperfon nidt $z^{u}$ bejdimpficn, bage $\mathfrak{R e d} t$ to munberlid gebeugt, und Den $\mathfrak{O r t}^{\text {, mit gebúbrenden } \mathfrak{A b f t r a f f u n g} \text {, berfdiont bette: }}$ Dic ङduld. oder Unjduld aber def Weibs feebe nummebr, bey Der Erfenntnif (Sbttliden Geridtas; nadbeem mal Diejelbe, auf Der Welt, nid)t genugiam, Den Redten gemán, erdrtert, und ans lidt gefekgt morben: Der advotat babe, obne Berleģung deé ©ewiffenz, bey folder Der Sadjen Bewandnía, darinn fónnen bienen: Zumal weil er nidte meiter gejudtr, alz sine redtmaffige ©r:
 aber Die Jntention gefüfrt, Die geridtlide $\mathfrak{B e r f a b r u n g}$ liftig aufjubalten, fonbern nur, zu einer gebúbrlichen Dronung, und Fárfidtigftit, zu verbinden.

Daf id aber biefe Geffidit den (Geipenftern mit bey: gefügt, ift Darum gefdebjen, weil dié $\mathfrak{B e i b}$, melḑezz der Mann, um Mitternadt, in fein Şauez zu fommen, ge:
 Sadtt teinen \{ritt aus̃ Dem Saufe gefommen, aud bas̉ ©eld für bas̉ Mferb burdaus nidt bezablen wollen; wie fie obne Zweifel millig wúrbe getban baben, wamn fie, in eigner Sperfon, felbft mare eridienen, Damit nur ber Shandel vertuidt werben mogte: zumal weil fie bon guten Mitteln geweft, unb foldeez ©elo, obne mertlide Exmpin: Dung, Dem Mann leidt bette erlegen tónnen: $\mathfrak{D a b e r}$ id Dann nidt anderz falieffen fan, alz Dã ber ©atan, unmiffend ibrer, in ibrer ©effalt erfdienen; und ber
 Die $\mathfrak{F r a g e}$, $\mathfrak{d b}$ DaĒ $\mathfrak{W e i b}$, mit $\mathfrak{3 a u b e r e y ~ b e r u f f e t ~ g e w e f t , ~}$ und dem Satan vielleidt, auf feinen $\mathrm{Un}^{2}$ trieb, eingemilligt, an Stat ibrer, Das Mferd zu erwúrgen; Dber ob ifr Das verbammlide Rafter ber Sexerey fálfoblid aufgeburdet morben, id), zu entideiden, nidt begefre.".

Erasmus Francifci'z bollij币 er Proteus
 1695.)

## IV. Sibonia por Bort.

Son biefer berúbmten angebliden Sexe befinbet fich Ginter einem alten gortrait yon ibr', bas die soraifin
 wodrtlid bie folgende शadridt:
"Diefe (bier abgemables) Sibonia Bot: if in ibrer Sugend Die fadnfte und reidite abelige Jungfer in ganz Dommern geroefen, und bat vos ibren Eltern fo viele Randgútber geerbt, Daf fie faft cine Graffidaft befeffen, Dabero ibr ber MRuth bergeftalten gerwadifen, Dâf fie nornebme Edelleute, fo fie um die Ebe angeiproden, bosbaft veridmabet, imo fid nur
 soegen fie fidh audj mefrentbeiles an ben furfflidh = pommes rijden Sojen aufgetalten, in Shafnung, cinen von den 7 jungen gúrften zu ibrer 风iebe zu bringen. Diefer gladte igr enolid and bei Serzogen Ernf ludwig yon, Wolgaft, ber ein Serr mar bon 20 Jabren,
 gejdblet porben; weldem fie bergeftalt gefiel, dafer ibe Die Cbe berppradif und fein Serfpredien zu balten bers megnte, wenn die ftettinifden fürfen, benen diefe ungleide CGbe nidt anftand, es nidt verbinbert, und ign, vermittelf dees Mortraite ber Moringefin Sedmig von Braunfameig, fo bie jaboffe in gang Deutidland ge: werjen, diefelbe, mit Spintanfegung Der Gibonia, zu benratben berwogen batten; worúber benn diefe in folde Berjweiflung gerathen, Daffie fide entjdlofen, ibr Reben aufer Der Ebye in 尺lofter PRarienflié zujubringen, wie
fie aud getban. wseilen ibr aber ber, won ben ftettins f(ben Fưriten, ibr vermentlid zugefuggte Sort, auf Dem Serzen lag, und Die $\Re$ Radgier mit Den $\mathfrak{J a b r e n}$ vermebrte,
 sertreib war, worin piele Exempel ber von ibren Atmans ten berlanenen Damen, fo fid burd 3 auber ei gerddet,
 verfúbren, daf fie fobr etroas zu (bei) Jabren bie
 vermittelft derfelben, benebft vielen andern Unthaten, ben gangen Fürfenfamm, feあz junge Jorren, Die alle junge Gemablininen batten, Dergeftalten bezauberte, baf fie alle erbloz bleiben muften. ©iejez war (blieb) - alfo verjamoiegen, bíp Serzog franziscus 1618 zur Fegierung tam, welder, alz ein groser Geind der Sexen, folde attentbalben im sanbe mit grōem $\mathfrak{F l e i}$. auffubjen und verbrennen lies; und weil diejelben eins
 befannten: fo murbe biefe, auf Befely beß Fírften, aud gefánglid nad Stettin gebradt, Da fie 2llez, aud Die an bem Fuaritenfamm begangene Miffetbat, freymillig betanate. (Dies ift ourdauz falid und gegen Die Jiquifitionz: Meten! Erft unter ben entjeglids ften Martern befannte fie, mas man baben wollte, Daff fie befennen folfte.) Der fúrft lief ibr barauf zwar © Enade und daż Leben verfpreden, wenn lie die übrigen $\mathcal{F}$ úrften von diefem Unfalle mieder befreyen tonnte. 2ber ibre Sntwort if gemefen, daf fie das Sexens soert in einem Sangefdlos verfdionen, und felbiges Sdlopinz Waffer gemorfen, und den Seufel gefraget batte, ob er baffelbige ©
ifr wieber berfakfen fonnte? Der igr aber geantwortet: ETein! es wareigm verboten*); worauş man bas Berbangnís ©Sottes (foult beifen, ben emporenden unfinnigen 彐berglauben jener finfteren Seit!) wabrnebmen fann. - Uno alfo ift fie obns geadtet der grofen fúrbitte yon benadbarten Rurs und Gurftiden Sofen, auf Dem Rabens ficin vor Gtettin gefdpft und verbrannt mors Den **). Nadjoeme bat ber Júrft binter Diefem, in ber Jugend gemablten, Mortrdit, ibre ©effalt, wie fie im 2llter uno im Gefángnis aubigefeben, burd feinen Sofs mabler abmablen lajen; nad beffen Iode der legte Serzog Bogis̆laus XIV. Diefes Bild meiner © meilen Sibonia beren Ebemann aud burd Sexerei ums \&eben gebradt, gefdenft bat, von Der es mein Bater, uno id von ibm, nebft mebrentheils bic Nadridt, mie

Heinrich Gustav Schwalenberg fie bier aufgefegt bat, belommen babẹ." -

Sief. ©arl Fricbrid Pauli's allgemeine Preußis
 feltiam mertmúrbige थctenfúd findet.

[^183]
wifienfanatlide, biftorifa=plilofopgiface 2bs
$\vdots$ Ganolungen uber den Befpenfterglauben, Bes ridte von merfrourbigen ©eiftererfdeinungen, Abndungen, Propbezeigungen, fymbolifden Irdumen .u. f. m. entbalteno.
$$
1
$$
,

1
1
I. Wom Ceiftet: und namentlid vom ©sefpenfter: glauben
in alter und neuer 3eit, insbefondere nad . Den 2nfidten Der Rirdenbater.
$\qquad$

$\qquad$
©
I.

Unter vorfebenbem Kitel batte id cine bifforifas, philofopbifde Mbgandlung áber den ©eifers und Gefpenfterglauben in ber alten und neuen welt auşgearbeitet, weldhe in gegenroartigem $\mathfrak{z b e i l e}$ bex 3.8 . abgebruatt merben follte. Bei ber Reidgaltigttit ber spateric aber ift folde fo frant geroorben, baf fie in Einem $\mathfrak{z b e i l e}$ unmoglid ganz abgebruatt werben tann, indem fonft für bag rein ©effichtlide, meldhem bie 3. B. nad yplan und $\mathfrak{x e n d e n z}$ immer bic erfte Beruids fidtigung idulbig ift, tein Raum übrig bleiben würbe. Sd fann baber in biefem Theile nur Den erften $\mathfrak{A b s}$ fdinitt berfelben volfftandig mittbeilen; bie úbrigen follen im britten abeile folgen, bod mill. id zur bors Idufigen Ueberimit des Ganzen fain bier, am ©dluß
gegenwdrtigen $\mathfrak{A}$ (fifagez , ben Şauptinbalt bavon mit cin Saar Worter angeben.

Diefer erfte $\mathfrak{H}$ bidnitt nun befdaftigt fid baupts

"Die ganze alte und neuere $\mathfrak{W e l t}{ }^{*}$ ) batte leine $\mathfrak{B o r f t}$ ellung von einer reinen Unforpers lidfeit einez Geifez, und \{drieb alfen $\mathfrak{A r t e n}$ von geiftigen Wefen, Gengeln, Erzengeln, ©Sots tern, Réufeln, Damonen, Gefpenftern ac: cine Zrt von Rorper oder Eeiblidfeit zu."

Diés ift eine auggemadte biftorifde WBabrbeit,
*) Der Kigriff yon Eeif warb befonbers yom Beitalter ber Res formation an tird)lids strenger aufgefaft und aufgebildet. WBir Leugnen gat nidt, daf audi bieris ein gemifies boberes Otreben jener'Beit fid ausfprad), auti) war. Die faft Dictas torifde Begriffauffellung yon Sotper und Geif nad Dem ganjen Cyifem confequent, das man yon ber ©eciterwelt, yon Engela and Dadmonen, Simmel und Sodic, Belobnungen und ©trafen nady biefem ErDenteben 2c. angenommen batte. Whan bielt Diefes ©yftem fúr bas rein Biblifde. Disß aber war ef
 Die im $u$ rs © jrifienthum. bei Den ふirdjenvatern uber bie ©ade die berrfdenden gewefen waren. Man dertebe mid bier redt. Jd will biemit Durdaus teinen §abel úber Die Sirchens lebre Des Protefantismus in diefem ©tuite ausfpreden, Die gerabe dadurd, baf man mifónen Dieffeits und Jens feits genviffermafen burd einen 刃Radtiprud eine uniberfeigs lide §luft befefigte, Die ber menfalide $\mathfrak{B e r f a n d}$.nie uberfteigen meder tann nod foll, bem aberglauben aller art cinen maddtigen. Dammentgegen geferty, und in biefer Sinfidt fegenss reid gewirlt bat. Jab sprede bier, fo mie in biefem ganjen ※uffas blof als siforiter, und da muß idf fagen, was id in ber Gefaid te finbe, id mill aber in einer ©ade, ba
 (id) nebme bas Wort wiflen, wie id ausbructlid bemerfe, biet in feinet philofophifden Sedeutung, wie's ourd den Rris ticismus beftimmt if worben) idh fage, in einer folden ©ade mill id weber Des Einjelnen ©lauben irten, nod Die Eebre

 unterridt ber an ganz andere Begrife gerod́bnt find, aufiallen muß. Wir Neueren wiffen uns auf unjere frenge Beftimmung beffen, mas ein (bieift if und nidt ift, viel zu gut. Wir faliefen allez fórperlide won Dem Beyrif einez ©feiftes rein und ourdaus aub, und, wie gejagt, fdon nady unjeren Sdul: Ratedibs men if ein (jeift ein Wefen, Das Đerftand und Willen, aber feinen Sorper bat, alfo - ein rein und burdaues einfadez, immateriellez Wsejen. Wir bebenfen nidt,
 cinez für liad beftebenden, von unjerer Borftellung wer: fabiedenen Wejenb, oder einer Subitanz, gefabrden, mo nidt gerabezu aufbeben. Demn ein $\mathfrak{W e j e n}$, ein end: lidez, obne alle und jebe Sórperlidfeit, wie immer unfer $\mathfrak{V o r f t e l}(u n g$ givermógen Diefe aud, , wenn id mid fo auşbrúden barf, átberifiren moge, if ein blofez Gedankending.

Sier ppredje id eine Bcbauptung ause, mobei id Mandee meiner Rejer bebentlid, wo nidt miffallig Den Ropf fidútteln jebe. Snzmijden veridaere id, dafe ed sabei nidt auf Maraboxieen abgefeben, fondern ernflid) gemeint ift.

So ware, miro man vielleidt fagen, alfo ©ott felbft fein reiner (Seift?*) - Gerade Daß̈ ©egens

[^184]theil gebt aub unferer Bebauptung bervor, jobalo fie confequent verfolgt wirb, alfo, daf eben in ibr ber
 (Gottes Wrejen if Eins mit peinen Eigenfdaften; und mit jeber einzelnen feiner Eigenfaaften. Er if Die Ewigleit und linendiditeit, und mithin muf auz feinem Begriff jebe $\mathfrak{Z r t}$ von Forperlidfeit ents fernt gebalten merven, wenn wir nidt fein $\mathfrak{B e f e n}$ aufs beben ober inn zum ĘnDliळen berab ziegn, o. ந. ebem zu cinem ©feifte maden mollen, Der obne Rorpers lidfeit nidt exiftiren tann. \{ber er exifitt als lebendiges Dafeyn und $\mathfrak{F i r l e n}, \mathrm{d}$ : b. eben als Gott felbft aud nur in und Durd bas Uniberfum, alfo, baf man fid ifn nidt, wie gidte und forberg fíh zu ibrer 3eit ganz ridtig ausborúdten, als einen fleijdernen (enoliden) © Bott an irgend einem Munfte auper ober úber Dem Univerfum benfen barf; modurd er gerabe als endlid es beideranlt, und mithin Idrperlid ober nad foidute fleijdern erjdeinen wúrbe. Er if Der Eeift beş Geiftes, Die Geele ber Geele', Dag̨ Reben Dés Rebens, infofern fím in bem geiftigen Genn, Leben und Wirten Deş Uniberfums nidt animalifder, fonbers felbeffandiger reiner ©scift, D. b. ẹin beiliger emis ger ほille und dab Gefes dez Reduten offenbart. Bon $\mathfrak{J b m}$, burb $\mathfrak{J b n}$, und in $\mathfrak{J g m}$ find alle Dinge; $\mathfrak{J y m}$ fey Ebre in Grigreit! unv: $\mathfrak{J n}$ Jbm leben, weben, und find wir, wir find feines ©efめledtes! - Dief ift bab şejen des Sntellectual s ©yftems, wie ess von allen weifen ber $\mathfrak{B o r m e l t}$ in $\mathfrak{P e r f i e n , ~ S n b i e n ~ u n d ~ f e l f f t ~ G r i e d e n l a n o ~}$ erfinnt, wieroobl in Den perfdisbenartigiten Formen if
ausgefproden worben, bon ber Weltfeele ber alten SRagies, ©ymnofophiften und griedifden Mbilofophen, biz zu Diefen Worten Dez neusteftamentliden \{poffelz.

Und Der menfdlide ©seif? - - merben jene Lefer vielleidt weiter fragen.
 Die Sterne erbebt, ift, wie's ber Bemertung nidt bebarf, aud feine WRaterie *), fondern ber fie befeelende (Beif. Yber, nidt nad Dem princip Deş Dualizmuz, alz ob Seele und \&eib als mie zwei von einarber getrennte, ober abgefondert neben einander exiftirende. Statefe zu betraditen podren, fonbern nad bem Mrincip einer fo innigen ©inbeit, dā̃ unfer ©eift, ald für fid beftebens Deş Wejen, nad Der 3erfto̊rung deē jesgigen animalifden Sórper zentweder nidt, ober in irgend einem anderea Seelengewand alz torperlider Súlle exiftiten miro und muß, fo menig mir ung aud) cine Borftellung bavon maden tónnen, wajerlei 彐rtż Die Bebaufung fenn moddte, momit er dann, wie paulus jagt, úberfleipet fenn mirb. 2 Ror. V. 1-8, Das dief felbft dic unleugbare

[^185]彐nfidt beş 2poftelz gewefen, babe id, wie id glaube, im zmeiten $\mathfrak{A b j d n i t t ~ D i e j e r ~ B e t r a d t u n g , ~ D e r ~ i m ~ f o l g e n s ~}$ Den Dritten $\mathfrak{I}$ beile abgebruct merben mird, ziemlid unmiderfpredlid gegeigt. Sapienti sat! -
$\mathfrak{M i t}$ einem $\mathfrak{F}$ ort, ein enblider © atz Werfand und willen ift, obne alle fórperlide Súlle und Drgane, um mit Der ©innembelt in Æapport zu fommen, auf fie einzumirfin, und feinen Berfand und Willen in ibr zu dufern, - ein folder rein fúr līd exiftirender $\mathfrak{B e r f t a n d}$ und WSille ift, man fage aud raab man molle, eine blofe $\mathfrak{A}$ ufgabe deż Dentenz, und aljo meiter nidftz; alz eine Jdee, (bypofatilirt gedadt
 welt!) Die in unz ift, barum aber nod nidt, als von unferer Worftellung verfdicden, in realem Dajenn aufer unz exiftirt. Snjofern ift ber Begriff eineş ©̧eifteş benn nun allerbingş baş rein ©̧eiftigfte, D. b.
 eben besimegen aber.fann Dem Geift, ald rein geifigem Wefen, ober bloper $\mathfrak{A l}$ fgabe bez Dentens ( Goee) nur cin Seyn, und fein Dafeyn zugefarieben werben. Man tann थutes in zwei Worten andeuten. Der ©eif als Soee ift, und zrar im ganjen Rcid Der Crffenntní als das Soddfe und allein Unmandelbare, und was die garize Rórpermelt tråg und zu wirelident lebendigem Dafenn bervor ruft, aber der Gerift ala endlidjez indivis Duellez Wejen,' alz reale ©ubftanj ift da. 彐Hese aber, was da ift, - Daş Uniberfum, ©sott, bie Unenblidfeit if, bie Grbe, ber Moryenftern, cine Qilie if Da! fann nidt, infofern ess in die Splyire dež Befeelten gebort, ogne forperlide Sorgane da jeyn, mosurd allein ez mit
allem maş eriftirt, daş beif̧t, maş in ber Sinnenmelt alż lebendig und wirffam oa if, in reale Berúbrung zu fommen vermag. Denn eben nur badurd, da $\mathfrak{\beta}$ dag ©inzelne aus dem ©dpope deż ewigen unendiden Senns alz Endides bervor tritt, verliert es baş reine Seyn, (alz bloke Joee) und gelangt zum Dajeyn. Goll alfo Der endlide Geif (im Eregenjas ber Gottheit, wie mir oben gefeben baben!) alŝ mirflidicż Wejen, b. b. unter Den ßedingungen bon $\mathfrak{R a u m}{ }^{*}$ ) (Sertlidfeit) und Seit da fenn; fo mufer unter irgend einer idss perliden Befleioung ba fern, von welder $\mathfrak{U r t}$ und Befdaffenbeit diefe immer aud) jern móge.

So parador nun Diés थlles nad unferen jesgigen Definitionen bon einem ©reif aud lauten mag, fo múfte man dod, menn man die $\because$ nnabme alz parabox, ober gar alz gefdarlid berbammen moltte, zugleid die ganze alte beionijab und cbriftlide $\mathfrak{W c l t}$, alle Firdenvater, alle Sdrriftfeller Der ppiteren cbriftliden Tabrbunderte und Die fubtilften Roppe unter ben Gdolaftifern **) mit

[^186]verbammen, bás fie in einem folden $\mathfrak{J r t h}$ um befangen gerwefen. Denn $2 l l e$ bermogen fith bon einer reinen Unforperlidfeit eineş ©seiftez fo menig einen Begrif zu maden, Daff fie Durd eine folde Bebauptung nielmebr
 mindeftens gefăhrbet wúrben betradtet baben.

Dief mill id) nun in georangtefter §úrze bift orifds literarifal beweifen, ba bie Gade, wie mir im Fols genden feln werben, namentlid für ben Gefipenfters glauben von bódfer Widtigfeit if. -

## II.

Wir lonnen Die Mmidaten Der ganzen pordriftliden Welt uber die in Frage ffebende 彐ufgabe nur mit ein Maar Worten berúbren, wenn wir fein Bud fareis ben und in Diejer Жbtbeilung Raum fúr baş Gefdidtlide bebalten mollen.
Wie manidon in einem ber dite fiten Búder ber Welt ${ }^{*}$ ), ber Genefis, bie berúbmte Stelfe 1 Mof. VI. 1 -4. verfteljen móge, fo erbellt fo viel daraus, baf man iid f(山on im boddten bebraifden $\mathfrak{A l t e r t h u m ~ D i e ~} \mathfrak{B n e}$ © logim,

[^187]fo bald man ©seifter ober Dadmonen，ezz fey gute，ober boje Darunter berfteft，febr forperlid gedadgt baben múfie．Die Stelle bat zu den feltjamften，felbit für den pipateren chriftliden $\mathfrak{J}$ exenprocéf bód）f widtigen $\mathfrak{A}$ nnabmen $\mathfrak{S e r a n l a}$ ung gegeben，welde mir ingwifden nidt bloß bei Den $\mathfrak{U b r a b a m i d e n , ~ f o n b e r n ~ b e i ~ f a f t ~ a l l e n ~} \mathfrak{B o b}$ ffern Der alten $\mathscr{W}_{3}$ elt antreffen，movon in Dem 2 ufiag úber die Pneumatologie Der vormeltliden $\mathfrak{B d}$ dfer zu feis ner 3eit in ber 3．B．gebandelt wetben foll＊）．－Das in Den apofryphifden Búdera Dez $\mathfrak{M}$ ．T．Die Engel redt forperlid erfdeinen，gleid ben Gsttern in ber Urwelt mit Den Siterblideen，wie namentlid）im Bud上obiaz，umgeben，ibnen Ratbjidlage ertbeilen，fie auf Reifen begleiten $2 C_{0}$ ，ift befannt ${ }^{* *}$ ）。

[^188]शvad weniger alzz bie alte jưbijde，pornnen wir Die alte beionifde Welt naber berútidatigen，was nidt gejdeben tonnte，obne Da今 wir zuvor von ben berfdicde：
 Syftem，oder ber $\mathfrak{N a t u r}=\mathfrak{B e r g o t t e r u n g ~ f p r d a e n . ~}$ $\mathfrak{W i r}$ veriidern nur，daf man weber ba，wo baz $\mathfrak{J} \mathfrak{n s}$ tellectual＝Syfem berridke，wie 子． $\mathfrak{F}$ ．in perfien， DDer vielmebr úberbaupt in Sody＝und Mittel：彐jien，

[^189]in $\mathfrak{Y n b i e n} 2 C_{0}$ ， $\mathfrak{u n b}$ nod viel meniger $\mathfrak{b a}$ ，wo bie $\mathfrak{B o l f e s}$ religion in einer $\mathfrak{F e r g o t t e r u n g ~ D e s ~ © ~}$ fid beftand，und nur einzelne Wseife und Denfer fich Durd bobbere Speculationen auछ̄zeidneten，wie in Griedenlano und $\mathfrak{R o m}$－furz，baf man im Ullgemeinen（benn $^{\text {g }}$ Einzelner Goeen，wie z． $\mathfrak{B}$ ．Plato＇z．，geben bier feinen
 rein＝geifrigen Wejen batte，fo wie Wir ben Begriff cineż © Sciftezs feftgefegst baben＊）．

Selbf bezz neueren Platonismuzs，ober ber Alcxanbrifden Sdule tomen wir nidt gebenfen，fo widtig biefe für ben Gegenfand gegenmartiger Unters pudung aud ift．Sdon aus bem aber，waṡ im erfent Kheil ber 3．B．über bie Wbeurgie aus plotin，Pors phyr， $\mathfrak{J a m b l i d} 2 c$ ．angefúbrt ift，fiegt man，baf die $\mathfrak{B e r e b r e r}$ Diefer Sdule weber Den guten，nod den bdien Damonen，roomit fie bie ほelt fo reidlid， $\mathfrak{j a}$ fo úbers mápig＊＊）bevolferten，reine ©̧eiftigfeit zuidrieben，

[^190]was fie nad ben bamaligen allgemeinen Seitanfidten yor ber Damonembelt in ber Ibat aud nidt fonnten *), noomit bag̉ gar nidtt im Widerfprud fleyt, waę Einzelne,
 bebaupten,

Wir befdrdufen unz gegenmodrtig alfo blof auf baz̉ ©briftentbum uno peficn frübere Sdriftiteller, beren Ynnabmen in $\mathfrak{B e j}$ itbung auf bie Refultate unferer Unters fuçung bas vorzúglidffe Jntereß̉e baben. Eề mar ber Kriumph dez Chriftenthume im ©fegenfag Der frúberen endliden Welt, bafe es bott alz © eift, b. b. als ein bask Uniberfum befeelendezz, dem Menfaen innerlid nabez und bermandtez Wefen lebrete, baber es mit Fiedt die Dffenbarung Dez Unendliden genannt mird. - ひber, ob felbft dab̄ N. Teftament den vers faiebenen bun ibm angenommenen (Jeifferarten reine Geiftigfeit zufdreibe, wie gemeiniglid behauptet miro, ift nod, gar nidt entidieden, bielmebr bat bie entgegen gefeģte $\mathfrak{A n n a b m e ~ w e i t ~ m e b r ~ f u ́ r ~ f i d ) . ~ D i e ́ ~ b i e r ~ a u s f u ́ b r l i d ~}$ $z^{u}$ erórtern, wúrbe zu eregetiiden und fritijhen Inters fuctungen fübren, welde vielen Eefern ber 3. 3 . lange Weile verurjaden Dúrften, Daber nur dae Einzige, Daß

[^191]Die Sauptfelfe, weldje unter anberen in unferen bogmas
 feit Der Engel, Teufel, MRenjdenfeelen 2c. angefúbrt zu soerben pflegt - ndmlid \&uc. XXIV. 39.: Sebet meine, Sánde und meine fúfe, füblet mid und fehet, denn cin (Seif bat nidt Fleifd und $\mathfrak{F e i n}$, wie ibr febet, baÉ id babe, fo entjdeibend gar nidt ift, als man bebauptet, ba es̨ aud bem Mltertbum natúrlid nidt cinfalfen fonnte, feinen ©eiftern \&eiber beizulegen, die aus Fleijh und Pnodien befteben; Daß Dagegen mebrere andere bierber gebórige Stellen, unter denen aud bas: E8 iff fein Engel, oder vielmefr fein ©seift, fein Seelentorper 2ppofelgefd. XII. 15. nidt vergeêen merben barf, bie allgemeine wleinumg ber alten Welt,


Und nun fofort zu ben Rirdenvatern, die fíh in ciner Menge von Stellen beutlid erfldren, und zwat gerade in Diefem Stúde fo einmúthig und jo einförmig, daf bei ibnen (wie im $\mathfrak{N}$. Teffament) bon verfdiedenen Ertlartungen gar nidt bie Rede fenn tann und jeber Sweifel über ibre Wreinung aufbort.

## III.

So erbaben und zum §beil poetifa bic §irdenvater aud) Die Natur ber guten ©eifter bejdreiben; fo ftimmen fie dod fàmmtlid Darin mit cinander überein, basf fie, zwar feinen groben irbifden, aber Dod einen feineren Forper baben *). Atbenagoraz fareibt

[^192]ben Engeln cine Natur zu, Die zmijajen ber gottlidere (reinen ©sciftigfeit) uno Der Wiaterie gleidfam in Der Mitte fitio, und-auf die Materie wirfentonne*). Daf Zertullian, ber, mie wir faon im borber \&bebens Den gelegentlid) bemerft lyaben, felbft Der ©sottheit eine gemiffe Rórperlidfeit beilegte, von ben Eygeln nidt anders urtbeilte, laf̧t fid jdon zum Soraus ermarten. Angeli habent corpus sui generis, fagt er de Carne Christi Cap. VI. $\mathfrak{U} \mathfrak{n}$ einem anberen Drte (Adv. Marc. L. II. C. 8.) fpridt er bon cinem Spiritu materiali,
 Des $\mathfrak{x h}$ eodotus merden felbft den boddfen Erzengeln Rórper zugerignet, die jebod bon ber groben Whaterie ganz verfdieden, immer aber bod materiell find **).
 bilter nadften alio: © (emens ***), Drigenez ****),

[^193] ©. V. ©. 28.) um nur dief bciláufig nod anjufübren, tommen fogar wie in ben fpateren Regenben fdjon Engel sor, Die den Befenner, গiataliz, tủbtig abprúgelnt. Die muften alfo febr tórperlider Natur fenn! (Er fúbrt Dief zwar nidt felbit an, focint Die Erzablung aber Dod) $z^{u}$ billigen. Fergl. Strotb in f. Ueberfeg. Des Gufeb. bei D. Stelle.)

Eben fo erfldren fid aud bie Refrer in ben folgenben fpateren $\mathfrak{J a b r b u n b e r t e n}$ úber biefe $\mathfrak{A n n a b m e . ~ : ~} \mathfrak{F o b}$. Damabeenusi fagt: man tònas dic Engel in Onjebung Unjerer ©feifter nennen, in $\mathfrak{U n j e b}$ ung Gottes aber, oder in Begicfung auf ifn fenen ez - torperlidje $\mathfrak{W e}$ fen, weil fie erfáafen (folglid.endild!) feyen $2 c .{ }^{* *}$ ).
rùbrt biés aus bem verfdiedenen ©pradgebraud bes 23 orts $\alpha \sigma \omega \mu \alpha \tau 0 \varsigma$ ber, woruber er fidh aber felbft binlánglid. exs flatt: De Princ. Prooem. p. 49. Heber feine webre $\mathrm{gReinung}^{2}$ Fant gar Eein Bweifel etregt merden, ta anty, fein Schuter, $\mathfrak{F b e o g n o f u s , ~ D e n ~ E n g e l n ~ u n d ~ G e c i f e r n ~ i b e r b a u p t ~ S i x p e r ~}$ zufdreribt. Phot. Bibl. Cod. CV. p. 280.
*) De Civit. Dei Lib. XV. C. 2. vergl. Lud. Vives Comment. bei Lib. XV. C. 23., und Die ©tellen, Die in Der folgenbe Nummer uber beffen Leyre von ber תorperlidfeit ber Damporen angefübrt finb.
**) ふill man 彐lles bierber beborige aus ben fodecten Jabrbuns Derten beifammen baben, fo vergleidee man nur Pfellus De Operat. Daemonum, (Ed. Paris., 1615.) wo man von pag. 30 an das Sjauptiacblidfte aus Jobailnes von Das masfus, salilius ze. ze. sefammelt findet. - Es if ubrigens merfwurdig, daÉ Diefelbe, obell auggeoruidte Joce fo bft miederfebrt. Drigenes fanto bei dem, das alles Ers farfene endida, und folglich torperlidi fenn minife, fo feft, dafer an eincr @telle, mie's fibeint, mit desurgen wenigfens Den oberfen Engelordnungen eine anfangslofe Exifent jus
 bángig, doer als davon auşefloken angenommen merben muiff. Comment. in Matth. Opp. T. III. p. 692 . Ed. Huet. p. 396. (Der frime Deafer verwicfelt fid bier, wie Eactantiuß, mo
 Sabrbunverten anjuíúbren，berbietet unbedingt ber 凡aum． Daber fofort zur folgenben Slummer！－

## IV．

Wenn Die Rirdenlebrer Den Sherubim unt Seraphim Rdrper zufdrieben，fo tann man fid）zum Borauz gorftellen，daf diés um fo viel melor in $\mathfrak{X n j e b u n g ~ d e r ~}$ Damonen bei ibnen werbe ber Fall gemefen fenn．Uno ganz alfo verbált fid＇s aud．Diefe erideinen mirllid in der alten Rírdenlebre duferft undalfotórperlid， Dás eż ein befannter Ricblingęgedanfe faft aller firchen： pater ift，Die Damonen bebúrften dee Blutez von den gefdladteten $\mathfrak{F b}$ ieren und bes Spferbampfz，Den fie begierig einfaugten und obne den fie nidt befteten fonns ten＊）．－Nad \｛atian find bie Sórper ber Damonen

[^194]yon ber 2 (rt mie die $\mathfrak{R u f t}$ ober bas Feuer, Orat. ad Gracc. p. 154. Ed. Wolf. In ben $\mathfrak{A u} \mathfrak{z}_{z}$ úgen De $\mathbb{B}$
 ben, weil fie fonft leiner Strafe fabig madren. Sic biefen aber unforperlid in Bergleidung gegen bie geifigeren Fórper ber Engel und Geligen. In Opp. Clement. p. 971. Origenezs fagt, bábbie Rörper Der bojen Engel gróber, als Die ber guten joyen und nimmt an, baf ber \{eufel felber, zur Strafe feinez थbjalle mit cinem materiellen $\mathfrak{R e i b}$ befleidet morben fey. Commeut. in Joh. p. 17. Ed. Huet. Wie torperlid er fíd daz Dafern ber Dámonen muf̂ gedadtt baben, folgt aud baraus, bafe er ifnen dody immer feinere leiber, alz die irbijden menidiliden zueignet!!! Adv. Cels. L. IV. Opp. T. I. p. 572. Ed. Ruae. Der Nabrung bebarf ibr Rórper baber aud nach Drigene ${ }^{\text {8. }}$ Exhortat. ad Martyr. Opp. T. I. p. 3o4. Diefelben Borftellungen, fo doer anders auģedrúdt, finden wir bei faft allen anderen frúberen und paiteren Ritchenlebrern, moyon wir nur nod elemenz und Minuciuz felix nennen mollen. Jenen, mail er Den Dámonen troş ibrer Rórperlidfleit ungemeine $\mathfrak{M a d t}$ und getheimere Fienntnifie zufdreibt, meld)e fie Sraft ibrer Sdarffidtigfeit befigen und - bauptiadulid Den Weibern entbeden*). Diefen, meil er jogar ben Gebanten anzubeuten fdeint, Dā́e ein Damon bor bem anderen wobl bei qeibe jenn modte, je nadoem ibun

[^195]viele Dpfer gefaladatet wurben, wenigitens von einem Maften burd Den Senus bes ©pferblutDampfz if aubs brúdilid bei ibm bie Rede. Octav. C. XXV. u. XXVI. ( Bergl. bie vorber gebende Nummer.)

Whir erfaumen jegt ưber bergleithen (Gebanten, bie unz alz feltfame Ginfálle vorfommen. - Aber bie ebrwúrbigen Pirdgenvater bebưrfen Dezbalb gar ber Ents fauldigung nidt. Wer bie Damonologie jener 3cit fennt, wie fie in ben Roppen ber liberalfen und feinften Denfer bei allen शationen und won allen ©btteģoienften exiftirte, dem tann bierin niфtz mebr auffallen. So Gald der Menid einmal feinen Gebanfen Wirflidfeit gibt, oder beftimmter; fo balo er baz, wağ ald ©edanfending in ibm ift, aufer fid in bie Welt berfegt und perfonificiri oder bypoftatifirt, fo ift थllez moglid. Diés beweif't Der Dámonen: $\mathfrak{T e u f e l}$ : und Zauberglauben, ber Jetens procés u. f. m.

## V.

FBie bei ben Rirchenbitern, finben mir bie $\mathfrak{Z n m a b m e ~}^{2}$ won Der Rórperlidfeit Der Engel, Ddmonen, Bes ppenfter, furz aller sseiftergattungen, aud bei ben firds: lidhen und nidt = firdliden Sdrifffellern ber \{paiterex Jabrbunderte, bei ben meiften Gdolaftifern, ja felbit nad Der Reformation nod bei mebreren ber berúbmteften Gelebrten von beiben proteftantifden Eonfefiionen. Ja tann bier nidt in'z Einjelne gety, (maz die Sdolas fifer betrift; fo vergleide man ftatt alles anberen nur Lombard. Sent. Lib. II. Dist. 8. etc.) und mill baber zur Beranidaaulidung bez aufgeftelten Gagez, blos einige Berweife aub alteren proteftantifaen

Sdriftifellern anfübren, eben meil mande meiner Lefer fie gerabe bier vielleidt am wenigften ermarten búrften.
 baren Garift: De Orig. et Progress. Idolol. Part. II. C. VI. p. 48. Etsi cum nemine contentionis funem duxero, qui angelis corpora tribuat, laxius hac voce accepto, non tamen assentiendum T'almudistis, qui eos nugantur productos ex sinistro massae latere, vel Platonicis etc. etc. At extra controversiam ponimus, etsi humana saepius corpora assumant, minimum tamen incorporeos esse dicendos, quatenus perfectae sunt substantiae per se, nec ordinem habent ( wie námlid), fo erflart er fid felbft, bie menfdidae Secle!) naturalem ad corpus etc. etc. $\mathfrak{B o f f i ̆ в ~ m u f t e ~ b i e ~ R i r d e n l e b r e ~ f e i n e r ~}$ Seit jdonen. Dod ift feine Mreinung bier beutlid genug angedeutet, fumal menn man die Stelle mit dem borber ©̧ebenden befonderz pag. 47. und dem Nadfolgenden *) zufammen bålt.

Sod beftimmter erflaren fid $\mathfrak{F}$ orfius in f. apologetica exegesis pro tract. de Deo etc. ${ }^{* *}$ );
 Instit. Lib. IV. Sect. III. C. 2., fo wie in f. Respons. ad Epist. Wadding. C. VI.; Зап円іив
*) Wo aud you Eertuabius bie Mebe if, melder (De Dogmatis christ. C. XI. XII.) gerabefu bebauptet, Daf auker Gott tein einsiges nidtsforperlides D. b. peins geifitiges Refern exifitre. $\mathfrak{B e r g l}$. Rennadot Diss. de Gennadio et ejus scriptis, fo wie Eernefi's theol. Bibl. જ. IX. ©. 91. f.
**) '̧ergl. Lud. de Dien bei Pralu Lxvili.
***) ©drodh's Qebendbefdr. \{b. II. ©. 182. f. Miceron \&b. IV. ©. 99. und Rimborm's Vit. Episcopii.
(3andi) *) De Operat. sex dier. P. I. L. II. C.3. und Andere in $^{\text {dbnlidem Sinne úber die yon ignen bes }}$ bauptete Rorperlidf feit Der \&eifter guter und bófer Mrt. $\mathfrak{J o b b e z}$ bebauptet in feinem eeviathan Cap. 1. 2. 3. 34. 45. an melbreren Drten, fo mie im Append. ad Léviathan, bấ Substantia und Corpus finnoyme $\mathfrak{B e g r i f e}$ feyen, und ftellt, nadbem er bie ©Seifterwelt überbaupt alz problematifd bargeftellt bat, julegt gerabe: $z^{u}$ ben Sas auf: Coifen (beifter álz fár fid beftebende $\mathfrak{F}$ reen oder Subfanzen da jegn, fo múffen fie einen Rorper baben **).

Der berúbmte, $\mathfrak{A r}_{\mathfrak{z} t}$ und $\mathcal{F r e i b e n f e r ~ - ~ f e i n e ~ J e i t , ~}$ die ign des Socinianiamuž antlagte, nannte ibn menigs ftens alfo! - Soner doer Sonner ${ }^{* * *}$ ) fagt: Si
*) Baple Diction. Mrt. Bandif.
**) Es if iu feiner Seit auferorbentlid viel úber und miber Sobbes leviathan gefdrieben morden. Man nanate bab an freiea Mes tbeilen und anfidten allerbings febr reide Fud) cin $\mathfrak{B e}$ ef nad $\mathfrak{J n f r u m e n t}$ bes boflifden Leviatbans, ja man bebauptete in Eefodmadt jenes Beitalters, ber Werfafer babe feinem $\mathfrak{R B e r}$ agi gebeimen $\mathfrak{A n t r i e b}$ bes $\mathfrak{z c u f e l s}$ cben Diffen und Eeinen anderes Sitel geben mífen. - Die $\mathfrak{u n f o r p p e r l i d f e i t ~ ( w i e ~ u ́ b e r g a u p ~}$ bie Wsirflidffeit) Der Engel, £eufel und Eespenfer berfodta gegen ben eeviatban bauptifalid Poiret, den die eefer da 8. ஒ. bereits aus bem erfen Sbeile Eenuert, Cogitt. de Deo, Arima et Malo C. II. p. 7 seq., to wie Der Gifdof Eeth Ward De Philos. et Theolog. Hobbesii etc. Fritt. Fiogr. B. IX. ©. 683. f. Der volfidnbige Ritel bes beruiddtigten Budgif: Leviathan, sive de materia, forma et potestate civitatis ecclesiast. et civilis etc. Lond. 1663. (cagl. 1651.) in mebreren \{uf. franj., bollánd., juleęt nod cirmal fámmatiode ©driiten, beutíd, Salle, 1793. Wergh. Baumgasten'b 5allifá ஒiblidthef $\mathfrak{F}$. III. ©. 496.
***) Comment. in Metaphys. Arist. Lib. XII. C. VIII. p. 670 seq. Fergl. ※ill's Gefdidte Der Univeritat altorf, 1795. Won Coner's Demonstr. quod acterna supplicia'non arguant Des justitiam, sed injustitiam f. \&effing's'Beytr. jur Gefd. and Sittratur I. E. 201.
vera sunt, quae hoc capite Aristoteles disseruit et impossibile est, esse multa numero, quae materiam non habent, cogimur Daemonibus *) corpus aliquod attribuere, siquidem velimus substantias esse, et a se invicem, et a prima distinctas etc. etc.

Fobert Flub nimmt in feiner, an originellen, tiefen, núdternen, und zugleid mieder oberfladdliden, ybantaftijden, $\mathfrak{j a}$ findijden Goeen reiden Historia utriusque Cosmi Daffelbe an, ja feģt eż bei feinen Befauptungen úber bic Engel = und Ddmonenwelt zum
*) Soner braudt Dimon fur ©eif uberbaupt, Enget, Erjengel, Seufel, Geipenfice., wie er felbft ausbrúdtid bes mertt. - gutr wen Die ©ade Interefe bat, Darf ©onef'n nidt ungelefen lafen. ©fr war ein feinet Sopf und betandelt

 Bielheit, $\mathfrak{B e r f ( \dot { d } i e d e n h e i t ~ f a t t ~ f i n d e t , ~ d a ~ i f ~ a u d f ~}$ Wateric. $\$ 30$ aber spaterie ift, fie fep aud you melder 2 xt fie wolle, ba if aud soirperlidfecit 2 c. æRithin mulfen bie Dimonen allet ext cinen siofper baben, uno zoar nidt, fegt et hintu, einen ungenvifien boer unfeten, wie wir es uns
 Suille millfibrlid annebmen, feine vagam materiam, fons Dern einen ibnen eigenen §obrper 2 e. 2 e. Gin anberes $\mathcal{M r g u m e n t}$ fúbrt er ©. 673 seq. mirtlich nidt obne Edarintut aus. Die Imagillatiou if nidt obne sorper bentbar. Aristot. Lib. I. de anima c. 12. Dit Dadmonen befiben (bier beruit ar fidt) auf Die b. ©drift und Die - allgemeine Erfabrung! !!) Smagination, folglid) mulfen fie forperlid): geifitige 2 Befen feyn 2 e. - Begen Goner bat unter Mnberen bauptiadolid Tob). Paul felminger, ( Profeffor iu Mltorf, vergl. RBilles Muírub. Gelebrt. Ser. 玉b. ©. 398.) geididricben, aber Dief Mrgument beftreitet er namentlidf) in failen Dissert. de Angelis, opposita sententiae $\mathbf{E}$. Sonneri mit fabr ungemififen und fammans Penden $\mathfrak{B a f f e n}$. Denn was beift es $\mathfrak{i}$. $\mathfrak{S}$., meenn er fagt: Gott fonne ia ben Engeln mol aud) in Der ®dobpiung Jmagis nation, utio, was diefe porausfert, Geddetriis, ancy fdaffen baben !!? -

Worauz．Wुas Die Engel betrift，fo beruft er fidq auf $\mathfrak{A}$ uguftinuz，dá fie in initio creationis suae corpora aërea gelant batten，baber man ibnen corpora quasi immaterialia $z u f d r e i b e n$ tonne $2 c$ ．Die Podper ber abgefallenen ©ngel ober \｛eufel aber fenen irbifacr，gróber，ja fie fónnen nad jeiner WReinung fogar Durdse Feuer afficirt，DDer burd Etabl und Eijen verroundet werben，wobei or fith auf Mfedlus beruft 4．1．w．＊）．（Diés mar in ber Зauberperiode in $\mathcal{A n}=$ febung der Dinionen，3auber＝und Sexengeifter Die faft allgemeine $\mathfrak{U n m a b m e . ) ~}$
$\mathfrak{B o n} \mathfrak{B o d i n}$, ber，Dant fey＇z ben Wiberiprúden bez menfめliden Geiffez，Gott und Unfterblidfeit zu leugnen Suft zeigte und an ben Teufel glaubte，Die 3auberei be： zrocifelte und Sexen zum Gdeiterbaufen verurtbeilte－＊＊） von Bodin exiftirt nod）ein Manujcript，bazz，fo viel idf）weis，nod）nidt gedruatt ift und von meldem Morbof in f．Molnbiftor ergáblt，Dafees Die Fónigin © yon Sdjweden einftens mit zmei tauffend ©ulden bezablt babe．In diefem Werfe nun feth allerband jonderbare Saden，und namentlid wird aud bie Siorperlidfeit， oder vielmebr bie nidtsreine Geifigfeit aller ends

[^196]Iiden ©eifterarten bon ©rzengel biż zum gemeinen Sperens teufel barin febr auşfúbrlid bebauptet *).
alle diefe reditglaubigen und freibenlerifden, núd, ternen und phantaftiaden ©driftfeller **) - und es fonnten nod weit mebrere angefúbrt werben! - fonmen Darin überein, bá nidte Gnolidez anderż alz unter Den $\mathfrak{B e b i n g u n g e n ~ y o n ~} \mathfrak{R a u m}$ und 3 eit ba fenn fonne,
 Seit eriftire, "orpetlidy fenn múfie, weil es̀ fonft úberall nidt als wirllider, für fid befebendes Wefen ba mare;
 gewiffe Rorperlidfeit zugefdrieben merben múffe.
 Giftorifds:literarifd zu veranidauliden verfprodem batten. Zanfidt und Urtbeil über Dic Sadbe jelbft übers lafen wir vorerf jebem unjerer lefer.

## VI.

Wir lefren zum © $\mathfrak{C l u}$ ® nod einmal zu ben Rirdjens vdtern zurúd, um unfere Refer mit einigen

[^197]Befonberen Borfellungen berfelben in Befreff ber ©eifter: und namentlid der Gefpenfer = WBelt
etroas nảber befannt zu machen, injofern foldue zunádif eine Folge von ber allgemeinen borweltliden find; welde allen Seiftergattungen cine gemife Rorpers lidfeit zujdrieb. Wir wollen nur ©iniges anfübren ùnd uns ber gedrångteften Rürze beflefigigen.
$\boldsymbol{U}_{\mathfrak{m}}$ mit einigen ber fpateren Rirdenlebrer anzus fangen; fo ertlàrt fíh थuguftinuz (De cuŕa pro Mortuis) nidt geradezu úber Die Fatur und $\mathfrak{B e f}$ (affen: beit von Grfdeinungen $\mathfrak{B e r f t o r b e n e r ~ i m ~} \mathfrak{T r a u m}$, ober in mirfliden ©̧efidten; alfo $\rightarrow$ ald Geipenfter. Bes
 bemirtte © Gaufelppiele feyen, Dod will er folde aud nidt
 geben, wenigftens nidft immer, benn baf er an Ers 'ֹdeinungen Berftorbener glaubte, fiebt man auß̉ Diefem nadmlidicn Buad, morin er unter anderem erzablt, Daß Der Martyrer felix von ben Búrgern ber von ben Barbaren belagèrten Stadt Nota fen gefeben morden. Wenn fie gute 3wede beablidtigten, alfo, daß ez der Erfolg beftatigte, fo; mennt or; modten's wol am mabrideinlidften englifde Grfdeinungen fenn.

Bigilantius, ben Sieronymus fo bitter bes tampft, batte unter anderem aud gegen Die Onnabme gefdrieben, baß́s bie Geelen ber Şeiligen bei ibren Grabern und roos ibnen jonft gefiele, fenn tónnten. "Weffen, redet inn Sieronymus an, weffen unters ftebet Du Did?! Wialfit bu Gott Gepege vorjdreiben? Willf bu die eppoftel biz an ben júngften $\mathfrak{N}$ ag an Retten
legen? Steft nidt bon ignen gefdrieben, bafe fie bett Ramme nadfolgen allentbalben? $\mathfrak{I f}$ aber das Ramm allenthalben, fo tònten fie Deinezs Widerfpruds ungeadtet aud jeyn allentbalben und wo fie mollen $2 c .2 c . n$

Der © laube an Die Móglidffeit von E゚rfdeinungen und daf die' Seelen ber Berfdiedenen fidh drtlid bins begeben tonnen, mobin fie mollen, fegt den ©lauben an cine gemiffe Rorperlidicit Derfelben fhon voraubs.

In bobem Grade forperlid, \&eiben unterworfen unb fogar vermundbar, erfdeinen die bdjen Geppenfter. Gozomenus erzáblt in feiner ftirdengejdidite (Lib. VI. C. 28.) folgende Gefididte. Der Sdmidt थpellez, ber aud als $\mathfrak{B}$ unbertbater berúbmt if, ward einmal, alz er Dess Nadtz an feiner Feuereffe arbeitete, von cinem odmonifden Gefpenft in der Geftalt cines reigens
 befinnt fid furz, reift Dą̨ glůbende Eifen auz Der Feuers efie, und falagt bamit Dem idjonen (Sefpenfit in'z Grefidt. Da entflob ez fdreiend und laut weftlagend. Eine andere, redft \{daquerlide © Ceppenftergefdidte erzablt er Lib. VII. C. 23., bei ber es unentjaieden ift, ob fie guter, ober Ddmonifder $\mathfrak{Y r t}$ war.

3um Sbeil baben bie Eriddeinungen einen ganz poetifden Sbarafter. So erzablt $\mathcal{A} \boldsymbol{m b r o f i t z}$ (Serm. XL.) zum Beifpiel bon Der MArtyrin $\mathfrak{A} g n e z ె$, Daß, ald ibre Eltern und $\mathfrak{B e r m a n d t e n ~ i f r ~ G r a b ~ e i n m a l ~}$ $z^{3} u \boldsymbol{r}$ Naditzeit befudit bitten, fo batten fie ein ganzes (Sbor bon Jungfrauen in golonen ßleivern dabei erblidt. Unter diefen befand fid, eben fo gefleiDet und mit Der Prone Deş Martpretthums gefdmúatt, ihre '\{odter. Sie gebot Den úbrigen Jungfrauen ein Biōळen ftill zu
ftefn, wandte fid Darauf mit vertlartem \{antlig zu bea betrubten Cltern und redete fie alfo an: Bewein't eurt
 megr ©̧lúa baju, dasfie yon ©ott das ewige Reben erlangt bat. Sn bem 2ugenblif veridmaant fie nebft bem ganzen ©bor von jeligen $\mathfrak{J}$ ungfrauen.

In biejem ©fejdmad bildete fid, wie man bejonbert auz ben Sduriften ©oregor'ঞ bez © Grojen fiebt, in ern folgenden 3eiten Die Rebre von Expdeinungen Ber: forbener, befonders von Martyrern und Seiligen, immer mebr auzs. Dod tommen betanntlid aud dámo: nijde, und mitunter redt furdtbare ©ridjeinungen (vergl. Dámonomagie $\mathfrak{F b}$. I. ©. 64.) in Mrenge por.

Uber mir febren nod einmal zu den frúberen Rirdka lebrern zurúá, von Drigenesi in rúdgebenber Dromuag bie zu ©lemen
 Er bebauptete, Daf Die ganze Rórpermelt blop m Der bernúnftigen Wefen millen erfdaffen jey. Da gab's Denn nun fabpere 2 2ufgaben zu lofen, um die fo grow Ungleidbeit Der vernúnftigen $\mathfrak{W e f e n}$ mit on Geredtigfeit und Guite Gotteẻ zu vereinigen. Er giw Dabei ungefabr alfo zu $\mathfrak{F}$ erfe. ©ott begabte Die mr núnftigen Wejen mit freibeit. Durd ben veridicocema (Gebraud), Den fie von Diefem bódften Worjug ibrer Marus madten, enfand unter ibnen eine grope, aber notbmendisk llngleidbeit. Godt erjauf desbalb das Univerifm, und gab ibm einen folden umfang, dafe ez die gany Maffe ven ©sciftern faken fonnte. Mlle diefe ©scifte betleidete Gott nun in bem erfdaffenen fidu -baren Uniberfum mit forpern, wie fie ibrea
freien $\mathfrak{F}$ erbalten gemde maren, und fin fúr ibren befonderen Wobnort fbidten. So ents franben bimmlifac, aërifde, irbifde, und unters irdifde Wejen. Einige Seiffer find in Die Sonne und Den Mond, andere in bie Sterne gefegt *). Wieder anbere find die 巨figel $2 c$, , und nod andere find mit menidliden Rorpern beflcidet und erfabren, je nadbem fie es berbient baben, manderlei ©dicffalc. Db Drigenez angenommen babe, bā́z aud einige Seeten in Thierforper eingefleibet morben feyen Darúber if geftritten morben. Die ©ade if Duntel unb vermorren. Cine pytbagordijale, ober alt "inbijabe (bergl. Manu'z ©efegbud) Seelenwanderung in æbiertsper vermirft er ausbrúdílid. Adv. Cels. L. V. s. 49. T. I. p. 615. VIII. s. 3o. p. 764. und
 Die Annabme von ber Prdexifteng ber ©eiftex
*) Eine sketrung, bie Origenes mebranals wieberbobit, i. $\mathfrak{F}$. Dé Princ. L. I. C. 7. Contra Cels. L. V. S. 10. 11. L. VIII. 5. 66. Dod bemerft et felbf, Daf in bet allgemenen Sirdens
 Jumifden watd biefelbe weltrung von mehrcren $\$$. \$. anges nommer, 3. F. yon \&atian Orat. ad Graec. p. 150. 2c. Das bie grofen weltederper befeelt, menigftens san! bet alla. Weltfecle belebt finen, wurbe audi yon mibreren griedifaen Whilopopben bebauptet. Seibniz's sebeodicce ©. 14 f . (4te 2usg.) skertwurbig if insbifondere ber gnos Eifde eebriag, DaE Die Wenfden Durd Weranfaltung Det Dánoonen bem fatum uitcrworfen feyct, alfo, Daf ber Eins fup ber Gefirne a'uy ariderer sedfte alles mit fiad fort reiffe, Daf aber Die Bufunft bes Serrn bie Elaubigen yor Der Eeroalt Des Edietfalo befreit babe. Thed d'o r. Excerpt. 5. $69-76$ in 0 pp. Clem. p. 985 seqq. Эd babe ausfubts
 in ber allg. Dentfden Encyclopdoie, wrildig id ju yergleiden bitte.
midt auf bie zhiere auzzubebnen fey．De Princ． L．II．c．9．s．3．Diefem ฆllen nun aber fdeint bie merthoúrbige Stelle De Princ．Lib．I．c． 4 ．geradezu zu $^{4}$ mideripreden．Meinen Einfidten nad rebet Srigenes bier yon \｛biergefpenfern，dic in ber alten wie in ber neuen $\mathfrak{B e l t}$ von ben $\mathfrak{B o l f e r n}$ geglaubt murben． ＂Die Seele，fagt er，melthe fid in ber $\mathfrak{B p z}$ beit vers Gertet，wird，menn fie fid nidt（yor bem Kode beg Sodrperî）nod befegrt，（nad）Deffen æode）zum Tbiere，＂ D．6．wie id bie Stelle veritebe，zum §bier．s©efpenf． © So betommt．fie in einer anderen Weltperiobe（ndmlid nad ber $\mathfrak{T}$ rennung yom Rorper im $\mathfrak{T o b e}$ ）cinen anderen， Dem（Stad ibrer Sduuld angemefienen Sórper．＂＂）＂Gie ergalt，fegt er binzu，wenz fie an einem ben Whaffers thieren àbnliden Leben，Beffallen fand；vielleidt（er fpridt bier nur zmeifelno）felbift Den Rọrper Diefeg̀ oder jeneß̧ W3afiertbiereż 2c．＊＊）．
＊）Dief find Denn nad bem nod jeņt bertidenben Folfsglauben－ Gbiersoefpenter．Ran dinfe nur an ben ídwarten Sund in meiner Ddmonomagie ©h．II．Mithang e．444．，yon Dem id Felbet nod vor vierig 4 nd mebreren Jabren yon font vers nüufigen feuten ald son cinier midh iu bejweifelinden \＆bats fact e Dabe ipreden boren．Gedem，der fid cinige shube ges geber bat，Den פolfsglauben ju erforiden，merbers cine æenge

＊＊）Dief mag wol sandem unferep Lefer febt auffallen．2ber aud 230 affers $\mathfrak{L}$ biergefpenfer gibt＇s bis jest im allges meiner Poltoglauben．Wefanat if die wabryaftig fiftorie son ber Undene oder wafferfrau iu Staufenberg， To fidm mitibrer ©diny ibrem Serea in $x$ eg ges fest，自 mie bic Gefaidute yon ber faínen Melofinc－ yergl．F．W．श．§ゅmidt＇s Beitrage jur Befaidute ber romantijacn アocfic．Əerl．1818．©．169．f．－und wie Månair bon ber veridiebenfen Dentart，Paracelfus and ©odelmanuze．fa \＆utber felbf（in ben Eifareben）ju． ibrer Beit Darùber geurtbeilt baben，wird Die 3．พ．an Drt inid ©telfe nod bemerten．

Sad mieberboble es, bie Stelle if flar, menn man
 bagegen voller Wiberiprúde in fid) und mit anderen Bebauptungen, fo balb man fie anderge berftebt, wie bie mannidfachen Erflärungen Derfelben yon Sier onymuzz; ber fie bitter angrif, weil er bie pytbagordijade Seelens manderung barin $z^{u}$ finden meinte, biz zu Den neueften betweifen. थlber mir múflen abbreden, Da Manden unferer Refer mit augfubbrliden. eregetifds fritijden Ers drterungen an biefem Drte, nidt jebr gebient feyn modte.

Comf farieb Origenez, Der, wie mir oben Stum. III. gefeber baben, Den boddfen Geiftern teine pollig torperlofe Exiftenz beilegte, ben Geelen audi nad ber \{rennung vom irbifden \&eib einen feinen febr zarten (âtberijden) Rodeper zu, Dcr Dem Dormaligen iroifden 2eif, wie er annimmt, Der form nad jedod ábnlid ift. Adv. Cels. L. II. Opp. T. I. p. 434. vergl. Fragm. de Resurrect. Opp. T. I. p. 35.

Dief madre bem, menn ess crlaubt if ùber bas Ridts fuserfldrende und noo man nidts Davon weif und miffen fann, Spypothejen aufzuftellen, das Seelen: Drgan, ober Geelen = Bebifel, ober Cseiftergemand, (benn Die Sprade fabit berfagt in biefem Eebiet ibre Dienfe!) movon id in ber forts fesung biefer eqbbandlung im IIIten $\mathfrak{z b e i l e}$ eigenos
 man bente fid barunter, was man molle - © efpenfter gibt oder nidt, und will felbit mit Dem nidt ftreiten, swelder Die unzabligen Gefpenftergefdidten fammt und fonbers in biftorifaen 3 wecifel zielyt. 2tber von foges nannten Exfdeinungen nod Iebender Perfonen
mepne id felbft Beyppiele und Zbatiadien' zu fennen, (nidt aus eigener Cerfalrung, fondern nad glaubbaften Cerzdblungen borurtbeilsfreier Werionen) Dic von ber $\mathfrak{Z r t}$ zu jenn jגeiner, daf man beinab' alle ©innengemifbeit und allen biftorifden sslauben aufgeben muf, wenn man fie alz blope \{iaujdung betradhen ober biftorifa beftreiten mollte. Diefe nun auf irgend eine $\mathfrak{F s e i f e}$ zu ertidren, füblt fid ber menfolide © Ceift felbit beg bemt $\mathfrak{B e m u f t f e n n , ~}$ bafe er fie nidt ertiaren, wenigftens zu feiner © ©emifheit barúber gelangen tann, aufgefobert. Und ba fabint meines Eradtens Denn unter allen Erflarungžerfuden bie alte \&ebre von einem Seolengemand nod imater Die meifte Berúuflidtigung zu verbienen, alfo, daf dief ber inmendige spenja waire, wobon ber Upoftel Waulus an verfdiedenen Drten fpridt, oder bas dtbes rifde cigentlide Scelen: $\mathfrak{F} d$, von welderm mefrere Somnambulen fpredien und bab fie von ibrem mates riellen Dafein und Wefen fo beffimmt unterjdeiben, wie bildidif und finmbolijd und veridieden fie es ber statur ber Şade nadj aud fáauen und lid barúber ansbrúdén mongen.

Son ben bdfen Seefen behauptet Origenes, baf jie auf ber Erbe feft gebalten und Durd ibre bofen Begierden bin unb ber getrieben můrben. Sie fanmeifen - nad ibm bauptfadlid um die Grdber berum. Das Ger fommen, fegt er bingu; benn aud bie ©e eifters erfapinungen und gefpenfterbefdmorungen und Dergleiden Dinge. Adv. Cels. L. VII. S. 5. Opp. T. I. p. 696 seq. - थute vur Cbrifto abgefaies benen Seelen find nad feiner $\mathfrak{A n n a b m e}$ in bie Unterwelt gefommen. Jeßt aber, fagt er, febt Den Jrommen
burd Jefum ber æreg zum Warabies jogleid offen. Hom. II. Opp. T. II. p. 496-498. Unter biefem Sparadies aber verfebt er nad ber allyemeinen Firdens lebre feiner. Jeit nidt ben Befik ber, bollen Seeligleit ober ben Simmel, fondern einen Ort auf diefer Erbe, wo fix bie Seelen gleidjam in einer ©dule befinden. Se reiner ibe 5 Jerz, je fafiger ibr Berfand iff, Defto janneller, fegt er bingu, merben fie bon Diejem Drt Durd bie $\mathfrak{E u f t}$ empor fteigen, burd alle ©tationen, meldhe bie ©rieden Spgaren nennen, Ginburd) bringen, in jeder ibre Ginfidten vermebren, biz̨ fie endidi zum Simmelreid und $2 n i d a u e n$ © ottes gelangen. De Princ. L. II. c. XI. 5. 6. Comment. in Matth. Opp. T. III. p. 870 und an a. ©t. 子. B. Hom. VII. Opp. T. II. p. 222 2c. 2c.

So viel bon ber © eifters unb Seelenmelt nad ben 2 mfiditen biefes berábraten 尺irdenlebrers: -

Zate Sirdenvater - nur bon © yprian iftes ungewif - nabmen an, daf Şimmel und Şdlle im cigentliden Simn Der $\mathfrak{W}$ orte erf beim alfgemeinen $\mathfrak{W e l t}$ : geridy $\mathfrak{z}^{2}$ ermarten fenen. Die Moglidfeit von $\mathfrak{E} r$ s fdeinungen abgefdiebener Perfonen, alfo bon © ejpenfererfdeinungen, ward im lurs Cbriftentbum nidt beftritten, ja nidht einmal in 3 moeifel gezogen, theile weil man fid die Seelen, wie wir bereits gefeben baben, in einer gewiffen $\boldsymbol{e} \delta \mathrm{orperlid} \boldsymbol{f e i t}$ fort exiftirend dadte, theils megen Des̊ Beifpielz von £azarus £uc. XVI., morauf man fid berufte, endidid alferbingz aucd wegen ber allgemeinen $\mathfrak{A n n a b m e , ~ D a \tilde { i }}$ Die Seelen
fogleid weber in ben Simmel, nodi in bie Solle famen. Diefe legtere $\begin{aligned} & \text { Mnnabme bat infmijhen feinesimegz den }\end{aligned}$ ©(C) eipenfterglauben ergeugt, mie man fdon oft gefagt bat. Denn die Rirdenviter wiejen ben Seelen ber Berftorbenen mafhrend ber 3wifdenzeit nadh Dem Kobe einen befonderen equfenthaltoort an. Diefen fegten פRelbrere nad bem uralten bebrdifalen. Polfzs glauben *) in ben Sittelpunft Der Erbe, ober in Das Tobtenreid. Einige Dadten fid nun Gier nad bem uriprungliden Begriff nom \{odtenreid alle Geelen, fowobl gute alz bdie, an Einem Srt vereinigt **). Ondere bingegen trenaten- die Guten und Bojen fdon is ber Unterwelt yon einanber u.f.f. - Wir wollen bie midtigften, in Diefen Quffab geborigen Borftellungen bei Den verfíhiebenen Rirdenvatern zum Sdjluf mit cia gaar Worten anfúbren.

Jrendus nemt ben Ort, wohin bic frommen bis
 Wenn aber jener ez in biefe Welt verjest, fo unters
 L. V. c. 5. s. 1. W̌as bie शatur und ben ふuftand der Seelen betrift; fo bebalten fie ibremenfdlide

[^198] tonnen alfo aud wol \&ebendigen erfacinen м. f. f. - Diés थllez folgt nad, feiner Meinung aus. Der ©ef体idte von ㄹazarus \&uc. XVI. Adv. Haer. L. II. C. 34. 5.1. $\mathfrak{J}$ der $\mathfrak{B e b a u p t u n g , ~ D a f ~ d i e ~ S e e l e n ~}$ ber Frommen fofort nad bem Tod in Den Simmel famen,
 Der Sdúler, fagt er, ift nidt über Den Wriffer. Wie nun diefer nad feinem $\mathfrak{Z o b e}$ nidt unmittelbar zum $\mathfrak{B a t e r}$, fonbern brei æage in'z æodtenreid) ( (ऽdeol) ging, fo múflen wir ebenfallz marten. Adv. Hacr. L. V, C. 51.

Jn $\mathfrak{A l l e m}$ faft ganj biefelben $\mathfrak{B o r f t e l l u n g e n ~ t r e f f e n ~ w i r ~}$ aud) bei Juftin an. Dial. c. Tryph. p. 507 seq,

Rertullian berleugnet aud bier feine torperliden Borftellungen von ber ©eiftermelt nidt, Die mir fabon oben fennen gelernt baben. Daf bie bloge Seele nad Dem \{od bes £eibes aud obne Rórper dezz £eidens fabig fey, fagt er, Dief folgt auz, ibrer Fórpers lidfeit, und mirb Durd Die ©efdidte vom Reiden umb Rajarué bewiefen, worauż aud bie Modglidteit bon Eridecinungen verforbener perfonen folgt. De Anima C. VII. De Resurr. carnis C. XVII. शud) nad Tertullian fommt feine abgefdiedene gute Seele fogleid in Den Simmel, was allerbingz den ©犬efpenfters glauben begunftigen fonnte und ibn in ben padteren 3eiten aud wirflid begúnftigt bat. Daş Paradies was er barunter verfeft, fiebt man am aus Apol. C. 47. - if blop für bie Mdetyrer beftimmt, alle ubrigen Geeten Dagegen fommen in bie Untermelt,
 Sdoos Mbrabams fúr dic. ©uten, und cin Drt
ber Strafe für bie $\mathfrak{B d j e n}$. Diefe Untermelt befarcibt er ald einen ungebeuer weiten $\Re$ かaum in ber innerften Tiefe ber Erbe, auछb bem aber, wie auz ber von ibm fo weitlduftig erflarten Marabel vom Reiden und armen Rajaruş folgt, Die Seclen auf Die Sberwelt fommene doer erfdecinen fónnen. De Resurr. C. 43. Contra Marc. L. IV. C. 34. und a. a. ©rten.

Elemenz erflart fid meniger beftimmt úber Die Natur und ben 3uftand der Seelen nad bem Tode bez Rơrperş. Einmal Dráát er Den Gedanfen auş, baf bie Geelen, getrennt yom Fodrper, nod $\mathfrak{A n b d n g l i d f e i t ~}$ an denfelben und die Grbe empfinden tonnten, die guten friegen aber. zum Sduoos Gottez empor, wie im Winter Die Dúnfle Der ĚrDe fid. zur Sonne aufidmangen, wean fie von ben Strablen berjelben angezogen múrben. Opp. T. 1020. Sener ©roanfe tommt, bald fo, bald anbers gemendet, vielfad im ©Sejpenfterglauben vor, ber fid mit darauf grúndet, er liegt indeé dem menfoliden Geift jo nabe, baf man ifn bei allen alten und neuen Wblfern findet - felbft bei ben Sftiadien und Samos joben, wo er nad Wallas ( $\mathfrak{R e i f e n}$ in bie füd. Prov. $\mathfrak{F u}$ fl. $\mathfrak{Z h}$. III.) fo febr in'z wirflithe leben eingreift,
 ift, Dadurch verbunfelt mird und an freier Regjamfeit verliert.
 zu fagen, fo fiel bei ibnen ber ©rund weg, marum die תirchenvater eine 3wifdenzeit für bie Seelen bis $\mathfrak{z}^{\text {umm }}$ júngiten $\mathfrak{T a g}$ annebmen $\mathfrak{z}^{\mathfrak{u}}$ múffen glaubten, weil

für múnfádensmúroig bielten, nod erwarteten. शad ibnen feigen bie guten Seelen fogleidy zur vollendetex
 ftimmen fie nidt auf einerlei $\mathfrak{Z r t}$. Nad $\mathfrak{B a}$ (entin **) zum Beiipiel merden Diefelben gànzlid) zernidjtet. Nad Rarpofratez, $\mathfrak{B a f i l i d e z}$ uno $\mathfrak{A}$ nderen bagegen werben fie in andere forper ber Menjoun und det §biere verbannnt oder verfogen, bis fie enolid ber Seligftit fábig geroorden finc ***). $\mathbf{D b}$ aud bier viels leidt nun nur an Menfal = und \{bier = ©efipenfter $\mathrm{z}^{3}$ benfen fery, ober an cine eigentlide Seelenwanberung, baben mir an Diefem Drte weber 3eit nod भiaum aubz: fübrlider zu unterjuden. -

## VII.

Da biefer $\mathcal{M b j d}$ nitt bereits jo lange geroorben if, fo lann id, um daş oben gegebene $\mathfrak{B e r}$ ppreden zu erfüllen und Die Ueberiidt des © anzen zu erleidtern, Die Şaupts gedanten, welde in Der Fortjeß̧ung gegenmartiger $\mathfrak{A b}$ = bandlung berúdifdtigt merden follen, nun nur nod mit ein Maar $\mathfrak{B o r t e n}$ anfúbren. Folgendez find fie, námlid):
I. ©̧z ift inconjequent, ©̧eifter alb reale, für fid beftebende Wefen annebmen, und dod leugnen ober ez gar beladen, dafe ez einen magifdstheurgifden Rapport mitifnen geben, oder, Daf fie fid Dem menidliden ©eift offens

[^199]baren，auf bie Sinnenmeltwirfen，und felbf in forperlider Súlle erfdeinen fonnen．

W8obl gemertt，id fpredee in ber 3aubers $\mathfrak{B i b l i o t g e f , ~ ( m i e ~ f r u ́ b e r ~ i n ~ b e r ~ G i o n a ) ~ b l o ß ~}$ yon bem＇Jnconfequenten in ber ©ade，©্Ceifter Dogmatijd annebmen，uno Fie burd entgegen gefegte Dogmatijde Bebauptungen zu Nidtz madjen．Ueber Dic Sade an fid，movon Niemand，und alio aud id
 befte Mieinung．－Эmmer wird fid uns Die \＆ufgabe aufordngen und immer werben wir fie unaufgeldegt gurúd lafen，mie ein © eift，ein immaterielles $\mathfrak{B e}$ enen， cine Joce，alz Gubftang exifiren und auf Die Sinnenmelt wirfen tonne，ober，wenn wir mie die altere $\mathfrak{B e l t}$ jeden endidien Beift in cinem gemifen Subftrat doer Seelen＂：Bebifel exiftren lafen，wic fid Die $\mathfrak{M d g}$ lidfeit einer $\mathfrak{B e r b i n d u n g ~ j w i f d e n ~}$ cinem immateriellen und materiellen Wefen begreiffen lake．

II．Unter allen Sypotbefen，um fid ©eifters und ©efpenfererfdeinungen，fowie Exs fあeinungen noduebender oder eben fterbenber Merfonen zu erfldren，fdeint die ひnnabme bon einem Seelengewand ober inwendigen Wenfめen，morin unfer eigentlidez geiftiges Jhe exiftirt，und der fid vielleidt im \｛ode， wie in gewiffen 3 ufanden bez Somnambulizs mub zu bdberer $\mathfrak{F B}$ irfamfeit und freierem Das fenn entwidelt，Die meiffe Berúafifatigung ju berdienen．

शluib）bier nur $\mathfrak{A n r e g u n g ~ b o n ~} \mathfrak{J b e e n}$ ，und feine $\mathfrak{a b}=$
fpredenbe $\mathfrak{R e i n u n g , ~ w i e ~ f i d ~ i m ~ S e b i e t ~ f o l d e r ~ U n t e r s ~}$ fudungen unter Bernüftigen faft von felbit verftebr. Jdi werbe zucrf die altsorientalijden, namentlid Sndifden, darauf Plato'z, und bann bie Jocen der Mlexandriner oder Neu = Mlatonifer berúafictigen,
 merfmúrbigen $\mathfrak{A n d e u t u n g e n ~ D a r u ́ b e r ~ v e r w e i l e n . ~}$
III. Wenn man Den ©efpenfterglauben yon biftorifacm $\mathfrak{G}$ efidtzpunft auz betradtet; fo gibt es zwei Sauptmeiaungen Darúber namlid jene, welde Die ©efpenfer fúr Seelen verftorbener perfonen, guter oder bofer, balt, und Die andere, welde folde als damonifale Wirfungen betradtet, oder unmittelbare Ers fdeinungen, und Spufniffe dez $\mathfrak{T e}$ иfelz und bóllifber Padate Darin annimmt.

Die erftere Meinung war in Den früberen Seiten Deż ©briftentbumz die gerodynlidere, bie zweite bilocte fíd befonderṡ im Wittelalter auß̉ *), und war im fúnf= zebnten und fechezeebnten Эabrbundert bie faft allein berr= fdende. Man nannte in diejen beiben Yabunderten die


[^200]
## 288.

Diefe brei Sake werben mir in bem folgenben Theile in eben fo viel $\mathfrak{Z} \mathfrak{b}$ \{dnitten nabler erortern.

शun aber gebn mir, um unjere Refer nidt zu $^{\text {ermuben, }}$ fofort zum eigentlid ©efdidetliden diefer Mbtheilung über, um Den Geifter: und Gefpenferglauben der berfdiedenen Jeitalter burd mirflide (befdidtzzage zu veranfあauliden.

Den Ritel: Theatrum europaeum de venerifis, Daft if Bon Tcufelsgefpenf, zauberern zc. $2 c$.

II. ©in Zeufels = ©efpenft aus bem Mittelalter.
 in biefem 3eitalter.
WSir mollen im ©ef币idatlidèn fofort beiber jweiten, fo eben angedeuteten Sauptmeinung úber dic ©̧eppenfter ftebn bleiben, unt biefe naber fennen zu lernent. ©ors ftebenbe Erzablung befindet fixh unter Den Flores Helinandisin Vincentii Bellovacensis Speculum histor. - Duaci, 1624: L. XXIX. C. $120 .{ }^{*}$ ). Das Mittelalter berleugnet líd nirgendes. WBie in Dempelben थ્યles auf mádtige Streitroffe, SJauen und Steden zurưa gefúbrt wird, weil fid ber Thatens burft ber mild=großeri Seit nur fo zu áußern mufte, fo felbet in feinen ©efpenfter shiftorien. - Nadjs Dem in $\mathfrak{O B}$ incentiaz Speculuin histor.' 1. c̀. von §eufelz = ©efpenftern Die Febe gerofen, fo fabrt ber $\mathfrak{F i f}$. aus Selinandus Cbronit in cinfader Ers ziflung alfo fort:
*) Wergl: Woccai, Eag V., Nov. 8. * Dic Deputati alla correzione del Decamerone, fagt ©dmidt, baben bemerlt,
 Der Samen entlebat babe aus Det Sbronif des Şélitiandus.
 Der welt bis jum Jabr 1212 in 48 ほuideru. Er farb 1223,
 aus ben yieffaden anfuhrumgen bes Wincentius Beliovacenfis
 Der romantifaen Woefic ©. 55. f. Wenn 5occal mirflid tie-angefuibrte Roy. nad Diefer ©eipenfergefaidtte bearbeitete, fo ift's mit grofee poetifaer ffreibeit gefodeben. Eiue gelungene Rachabmung ber Bocc. Geifergefdidite if bei Sant ©ads (I. 339.) als fiftoria, Jom Jabe 1540.
"Ein foldees Teufelz = Fpferd ober Keufelzs
 cinem Nivernenfifiden ©rafen gezeigt bat. Diefer fidbler mar ein WRanm, arm bor ber Welt, aber reid bor ©ott, fromm und gottesfürdtig. Derowegen ging aud ber ©raf gern mit ibm um. Einftmals als biefer Robler in einer Radit bei feinem Roblenmeiler, fo bell ourd) Die शadg glábte, munter war, ba eridien cin nactitē

 jagend, um daz fliebende Sietb zu ercilen. Da fie auf $^{\text {bit }}$ ber Fludt um bie Roblengrube ummenden wollte, ward fie von ibm ergrifen, mit Dem ©dwert Durdbobrt, uno fant wie todt zu Boden. Sener faleuberte. fie barauf in bag geurer, und zog fie wieber bervor, nadbem fie fabwars gebrannt war, uno fegte fie yor fid auf bas Soferd und jagte alfo bavon. Diefe Erfacinung fab ber Robler mebrere Nadbte binter cinander. Da er nun nads benlend und ganz fdwoermùthig Darưber marl, begegnete ibm, wie er in Traurigfeit verfunten war, ber ©oraf. Diefer zog ifn beifeite und fragte ibn beimlid, was ibm malre, mit Den $\mathfrak{F 3}$ orten: Sat Did, einer beleidigt, fo
 bu in Dúrftigteit, $\mathfrak{D}$ wifl id Dir geben, was bu bebarfft. Darauf antmortete Der Rdgler: $\ddagger$ Gedarf nidtz, to babe id mid. aud uber Niemand bu betlagen, aber bas und Das̀ babe idy nan faton oftmalz. gefeben, und Das madt midf nadjoentend, und idh modte, Daf bu es audj jabeft. Der ©raf antmortete: $\mathfrak{J d}$ will mit Dir gebn und Dieje groje Eridmeinung feben. Der Graf beidtet barauf alle feine ©únden, berdndert feine Rleidung, und gedt in
ber $\mathfrak{F e g}$ leitung Des fohlerz im Ramen beş Serrn in ben W3ald. Mis fie bis witternadt gerwadt batten, boren Fie laute $\mathfrak{F r o m p e t e n f t} d \mathfrak{e}$, uno verfeben fid am ganzen \&eibe mit bem 3eidjen beż Preuzezs. Siebe, ploģlid ftúrzt ba wieberum das nadte $W_{3 \text { eib }}$ berbei, mandte auf Der Gludt um die Roblengrube berum, und warb von Dem fie berfolgenden Fieuter gepadt. Er Durdbobrte fie mit bem Sdpmert und faleuberte fie wie immer bare auf in bas feuer. Dann zog er fie beraub, feģte fie vor futh auf dab ghferd, und wollte mit ifr fliegen. Da befdmor ibn ber ©raf im Namen bes Serrn zu balten, um zu fagen, wer er wáre, und warum er bazz tbåte. Da Blieb Jener ftebn unt fagte: Jab bin jener Euer Ritter,
 mir bat fie ibren Mann umgebradt, um freder uno badufiger meiner liebe zu geniefen. $\mathfrak{Y n}$ Diefer Súnbe fino mir Beibe geftorben, nur baß wir, aber zu fpat, im 彐ugenblid Dez æobezి jelbft Reue empfanden. Jest nun leibet fie Diefe Qual, in jeder Madt von mir ers ftoden und berbrannt zu werben. Und aljo grop if ber Cdmerz beim Durdbobren mit bem ©dimert, dấ nie Jemand einen abnliden im Kod empfunben bat, und nod viel gròßer ift er beim Berbrennen. Der Graf
 Dem $\mathfrak{J b r}$ Da fibet? - EEz ift ein Teufel, ante wortete Jener, ber unz mit unauzipredlider Qual peinigt. Ronnte Eud Semano belfen? fragte Der Graf weiter. Ja, erwiederte Jener, wenn $\mathfrak{J b r}$ in allen Gemeinben Gurer Grafímaft für llne beten Lieget, und Mefien feiern und Pjalmen fingen."

* Siemit verfamand Die Erideinung, Das Reufels = Pferd, Der Ritter und das $\mathfrak{B e i}$. "

Éz Eann nidt leidt einé bas $\mathfrak{P R}$ ittelalter in jeber Shinfidt beffer charafterifirenbe © Geipenftergefdidjte geben, als diefe.
III. Ein anderes æeufels = Gefpenft aus bem Mittelalter; doer dab verbdignifoolle famarze

Keufels =9ferd Des Ritters æbeoduls oon $\mathfrak{F a l}$ moden.
 in biejem 3eitalter.

Dezécien eseftrengen meltberúbmten vod fereitbaren Seldez, Sbedel Unuerferben von Wallmoden, tapferer menlider ond Mitterlider Kbaten viel bubide alte munderbarlide ©es faidt, für ebliden Jaren zum beiligen © rabe, im Rieflandt; im Salberfabt vad im Sande子u Braunfaweig wabrbaftiglid ergangen, Fursmeilig zu lefen, auffefleifigfte in Reym gebradt Durd M. Georgium ฐbymvon3widau, Sdublmeifter 子u Wernigrode *). Gebructit zu Magbeburg bey Mangragius Rempf Jm Jabr M. D. ‥․ $\mathfrak{J}$. $\mathfrak{F}$. $\mathfrak{J}$.
*) Sicur Mort Dicemal (es wito nod cinmal in ber S. S. bes
 Dicics $\mathfrak{B u c i}$ ) und feines Berfakers, Danit mir nidjt jum Wers


## 293

Dief feltene, für ben Reufels s und ©eipenfter: glauben dez Mittelalterz (bern és if nad einer ©bronif aus diefer 3eit verfertigt, nad melder Wbedel's ©efdidte in bie erfte Salfte bes zwdffen Fabrbundertz faflit) midtige SButh bearbeitet einc $\mathfrak{F i f t o r i e}$ oder Familien = £egenbe, in ber fid $\mathfrak{A l l e z}$ um
 Gerum breft, baş mit bem Sdicajal beş Fitterż vers bángnifooll verwebt ift. - Sier in gebrångtefter Rürze
 yolle famarge Teufelepfers bejieft.

Bei einer $\mathfrak{F a u f e}$, melder $\mathfrak{T b e b e l}$ in feinem adt: zebnten $\mathfrak{J a j r}$ beimobnt, wirb ber junge Seld jo gerubbrt, Dafer zu Dem Priefter fagt, wenn er wuffe, Das er

[^201]cben fo fen getauft morben，forme er fad oor nidts in ber $\mathfrak{W e l t}$ und yor bem $\mathfrak{T e u f e l}$ felbit nidt furdbten． Der かriefter＂befenntigm braufbey Jbefuctrif， Der unfer aller witler ift，＂Dafer ibn felbit yor adtzeyn Sabren eben alfo getauft babe．Der junge Shedel bort bief mit Entzưden，und pridat ju bem frommen פriefter：

Şerr Dieterid，bin id bena alfo
（betauft，fo bin id bes fehr fro－ Will midh fúr शiemandtę fúrchten nidt！， Sa aud nidt für bem $\mathfrak{B d}$ fetoidt． 2uff ©ott thu id mid gank verlan， unbmill nun mit bem \｛euffel fufam Sit Rampfiyno Streit，in ©ottes शam．
Bon dem Itugenblid an beginmen bie Berfuchungen Deż $\mathfrak{T e u f e l z , ~ b e n n ~ - ~}$

Den Teuffel bíß gar fehr berbtop， Dag bes Thebels claub＇war fo gron． Er gedadt in feim Siam bin pab ber， Wie er fu fall zu bringen mehr－
Der $\mathfrak{Z e u f e l}$ ，ber ben Befdmad ber Ritter feiner Seit tannte，für Die auf ber Welt nidts verfübrerifacer

 pferb．©in Paar ふage nad ber Kaufe befindet fid Zbedel，allein mit feinem Sdreiber，im felde bei Brelem auf ber Sago－

Derfelbig Dit geiget bie §ahr，
Wo man viel Wilbes mirb gewabr－
ba Commen auf einmal viele Reuter ber geritten，unter benen ふbebel mebrere verfitorbene Befannte erblidt， und fogar aud feinen unlangft，wie er bizi jegt nidt
anbers gerwuft und geglaubt batte, felig aub ber 3eit gegangenen Serra Cbebatter. Diefer Goeif war, wie man fiegt, einer von benen, die der Simmel auriftoft und die Sollte ungern annimmt, wie fie in Dante's Worbof der $\mathfrak{W d} \mathfrak{l}$ e exiftiren, und feiner bedient fix ber $\mathfrak{T}$ eufel als cines alten $\mathfrak{B e f a n n t e n}$ bon $\mathfrak{E b e d e l n , ~ u m ~}$ Den $\mathfrak{R i t t e r}$ in'z Neß zu loden. $\mathfrak{A u z}$ alter §iebe aber gibt er $\mathfrak{I b}$ boeln einige bertraulide $\mathfrak{W i n f e}$ úber bas $\mathfrak{B o r}:$ baben Des $\mathfrak{T e u f e l z , ~ i b m , ~ f o ~ b a l d ~ e r ~ b a c e ~ f o l z e ~ \Re o f ~ m e r b e ~}$ beftiegen baben, ben $\mathfrak{5 a l}$ beram zu brebn, und mie er Der £ift Deß $\mathfrak{B}$ dien nidt allein entgebn, fondern Denfelben felbft um das fowarze פpferd bringen tonne, daz den Mitter wirtlid jo bejaubert bat, Daf er ひUfez eingebt
 anrdtty -

> Da famen ciligs biel Reutter gegogen,
> Bor ben'n rit ber cin famarker Man
> Fúhret eine große fd,warge Fahn,
> Euff cinem feinen gar fawargen sferb,
> Dab fprang bnd tricb felsfam geberb.
> Thebel, der Suahn und Eble Seldt,
> War gank ynd gar ba in bem Feld
> Wuberferb ynb nerffdrocien u. f. f.
> Jm Sinterhalt er traben (ad)
> founnf פieutter, bie blieben hermad) (zarůd.)
> G6 fam einer geritten ber,
> Bon ben funf Reuttern ohn allb gefegr,
> Derfelbe faf bey feiner शicib
> Auff einer fdmars Dreybeinen ceic,
> Dem hatt er gehoben zuborn
> Auf ber Tauffeiniung finet gebort.
> Dis modet bet bdBe cseift mol fein,
> Der in ber euft biswellen fein,

Wflegt zu fulhrn auff bem Bode writ $\mathfrak{2 l}$ Die fíh aus Bermeg̀enbeit,
3hm gank wnd gar ergeben fan $2 c .2 c .2 c$.
$\mathfrak{B o n}$ biejen fúnf Reutern nabert fid ber Seir ©er vatter bierauf Dem Ritter, und rebet ibn mit alter berzs freunolider © Bebatterjdaftlideleit alfo an:

Daś Folgenbe muś man fid nun obne 3rveifel als Tbedel'm yon bem Serrn Gebatter im Bertrauen mits, getbeilt, ober sub rosa in bie Sbren geraunt, benfen.

Shr mińst auff bem $\mathfrak{B B e g}$ nur ja nidgt fpredfen,
Conft wirt Euch ber \{dmark Wan ben faal zubreden $2 c$.
$\mathfrak{B n b}$ menn flor nun zum Şeiggen ©rab
Sommen feib, fouft jhr dajelbfen ab
Steigen, ynd eudse gar mool befebn $2 c .3$.
Rleibt ba, bis in bie anbre Radjt.
So lange 3cit alloo zu fein,
$\mathfrak{I f}$ eudy pergonnt obn Straff vub pein,
$\mathfrak{W e n t}$ aber bant zum $\mathfrak{D r i t t e n m a l}$
Wird umgezogen yberal
Der ®irdring, múst ifr wiberteren,
Unb enth albbenn gar nidt yerferen
Conf mirb ber fatwarge Man berlan,
Den falfalpbald eudy umjudrahn ac. $x$.

Darauf fprad \{hebel, ber $\mathfrak{B}$ nuerferb:
Wialtu bu mir Bloben vnberferth
3ufagn, midh auff bie Stabt ${ }^{3}$ bringen,
Ellsbann will id umb fditwars Pferb ringen
Mit bem Man, pno mil binter bith
Getrolt auf bie Sieg fegen mid,
Mit bernunft, Wis ynd finn fo brat
D6 fie greidf faton Drei Beia nur hat,.
Denn id fa burd ben Xobt Shefu ©hrif
『Ertauft bin bon bes $\mathfrak{Z e u f e l g}$ \&ift $2 c, 2 c .2 c$.
©efagt, gethan. æbedel laft feinen Sdreiber befturgt ba ftebn, famwingt fidh auf die breibeinige Biege, und - in ein Maar Winuten if bie feine Gefellichaft zu Эerufalem. Nun fiebt der Æitter baz beilige Gorab, beidtet, communicirt, und bertraut auf ©ott, ban er ibn gegen die lift dees $\mathfrak{B d j e n}$ in feinen Schut nelmmen, und ezs ibm (benn ben $\mathfrak{Z e u f e l}$ gu prellen, war cbriftlid und erlaubt!) gelingen lagen werbe, fid - in ben - Befis "Des feinen, gare famarzen Pferds" zu fegen. Wor Der $\mathfrak{A b r e f i f e}$ berfúgt or fidh in bie Rirdse an Den begeidneten Ort, ber Serr ©epatter \{ $\mathfrak{\alpha}$ leidt fid Geimlid berbei, verjudt ben Æirdring umzubrebn, um Den Fitter madh zu erbalten uno gibt ibm von Neuem ben Path, bei allem, was ber Teufel in ber naben ents facibenden Stunbe immer yornebmen múrbe, rubig und onverferd zu bleiben, fid nidt von ber und ber Stelle in ber Firde zu entfernen, und yor $\mathfrak{H l l e m}$ Dem Keufel nur erft nadj berflopener Stunbe 2 थntroort zu geben. Raum ift beg Mitters treuer Beyattermann fort, fo Tommt aud ber Teufel fabon vor bic Firdthúre, Elopft an und breft am Sirdiring, unto da er weif, wie febr

tgun ift, fo ruft er ibm, um ifn jum ©predien zu bringen und aus der Ritçe berauş zu locien, zu:
$\mathfrak{W a \xi}$ mactifu bodt an biefem Detth
2llein, vio zihit nidyt weiter fort?
æilt nidt gern han bab fdwarge gferb? -
Khedel, bezి guten Fiathes feines Serm Gepatters cingebent, regt und beroegt fid nidat, baf bem Keufel angft und bang zu werben anfangt. Segt nabt bie legste MRinute von Der berbangnifbollen Ctunbe, in ber er Madt ùber ఇtebel'z ©enid bat, ba Drebt er zum Drits tenmablam Pirdying und ruft mit lauter Stimme:

Wilfu nidt han bab fdwarbe Pferbe: -
Khedel wie bie beiben erften Male mdusidenftide. Nun if bie Stunbe voruber, und Shebel ruft bem \{cufel zu, ja wobl verlange er baz veriptodene fdmarze Pferd. Da ber Keufel:

शumoet! शuweh! S由h nun bid vernimm!
Sid verboft, es folte anbers ergibn,
So wolt id fein mit bir umbgefprungert,
Bno ein anber fieblein babn gefungen sc. $2 c$.
Da fid ber \{eufel úberliftet und befiegt fiebt, fo
 baz er ibm als cin Mrann bon $\mathfrak{W o r t}$ nun nidet langer vorenthalten fann. Thedel famingt fid fofort brauf, und ezs bringt ibn in nidt ganz brei volten Stunden glưálid und rooblbebalten nad einem to munberreiden \&bentbeure "in bie Sabr, yor bem Mppelborn" gerabe auf ben námliditen Fledt wieber zurŭdi, 100 er feinen Sdreiber verlafen batte, Der inbeß yor ©dreat und Sorgen in Einer Radit eiggraue Spaate befommen batte. Der Sdreiber erfaunt abber bab jajone \{dmarze

Spferb, und Beibe reiten nun unvermeilt nad \&utter. Rnedte und Rnappen nebmen mit $\mathfrak{B e r w o u n d e r u n g ~ d a s ~}$ frolze Zabier in Empfang, tomnen ez ing̊efammt aber meder abzaumen, nod ez in ben Stall bringen. EEs Iast fid nur von bem æitter felbft anbinben. Waş Deş Yoferves $\mathfrak{F u t t e r}$ betrift, fo ift foldes ganz Damonifder


Daß er bem famargen $\mathfrak{P f e r b}$ folte geben Glauend (glủbenbe) §ohlett, ynb barneben
Dornwafaren (Dornreifer) yberaus fehr fatarf, Die es bu feinem Futter bebarff -
©o batte §bebel bas Mferd benn nun in peinen Şánden. Werbángnipboll aber follte es̉ mit feinem ganjen funftigen Leben berfinupft bleiben.

Dab fot des pferbes ©fien rein,
quuff bem fo miro es genefen fein
Wit Draben, Epringen vno Remnen,
§m Thornirn ynd §empfen, wie man magb nennen.
Das follihm alleg zu (Gludtommen,
Woher bues aber haft genommen
Soll deinmunb Riemandtr melden nidt,
Der Robt triegt bid fonf in fein $\mathfrak{P f}$ fidt,
Fin muft bes Britten tagb hernad
So gmífferben, alb id dirlag.
Ceine Saubebre ift bie erfte, die bab ©ebeimnif bek Spferbs zu erforidien fucht. Der Mitter antwortet
 © Cberd zu ibr:
\&nna, mein allerliebft Şaubfray,
Der id fonft all geheimnuf bertray,
Wir wodlen hinauff zu tifd gehn,
Wad alfo bie Sad lafen pegn,

Darauf mollta mir nidt mehr benten,
Gondern unf lafen cinfdenken.
Bom allerbeften Bier yno Wein,
$\mathfrak{B n b}$ molun babey guter Dinge fein $x$.
Co gefdmind lảft fid) indeés bie edle weiblide Wiss begier nidt befdmidtigen. Durdh Die auşbeugende $\mathfrak{Z n t =}$ mort $\mathfrak{I b C D e l}$ ' $\mathfrak{z}$ nur neugieriger gemadft, fegt feine थUerliebfe nad Kiid son Neuem an ibn:

Nun meis fid $\mathfrak{Z b e b e l}$ nidt anderż, ald mit riner Notblúge auz ber Werlegenteit zu ziegn.

WRein licbft Sęaugiray, fürroar!
Sd babs getauffet auff ber §ahr.
Bon einem Raufmann aus शieberland,
Der mir feins शamb war nidt betannbt.
Der Ritter ldet nun fein Şdlenpferb nidt unbes nuß̧t an ber §tippe ftebn. Er zieft vamit zu mebreren Deutiden Sobfen, und erbalt in allen Turniren und ritter; liden Uebungen Durd eigene $\mathfrak{Z a p f e r t e i t ~ u n d ~ f e i n e s ~} \mathfrak{P f e r b e z}$ Wutb und Bebendigfeit ben Mreiz. Worzágliden Subm erwirbt er fïd zu Braunftweig am Soflager Seins
 yor allem $\mathfrak{G g}$ lf bewundert. - Sier aber wird aud Der Neid ber Soflinge gegen ibn in bobem Grade rege. Deş $\mathfrak{R i t t e r z}$ mannidfade $\mathbb{R a m p f e}$, Siege und $\mathfrak{A b e n t b e u e r ~}$ geboren nidt bierber, ba unz bier nur Die Gefdidte dez Sollenpferde interefirt. Eine feiner Seloens
thaten am Sofe Jeinrid's bes edwen ift aber bod fo feltam und cbaralteriftion, ja fo bizarr luftig, dak
 Stillidnocigen glauben ủbergebn zu Dưrfen.
© Cin Solfling nàmlid bemúbt fiad, Den Seerzog zu überreben, $\mathfrak{Z b e d e l}$ berdante feinen Rubm bauptidablid) feinem Pferde, und fey perfónlidg gar nidt fo uners f(d)roden unt unberfegro, al8 er fibh rùbme und in feinem Cinn Daber fabrobe. Er thut bem Serzog barauf ben feltfamen Boríblag, er moddte Morgen auf Dem Rirdmeg cin zarteß $\mathfrak{F e b e r d e n ~ i n ~ D i e ~ S a a r e ~ f e i n e z ~ B a r t e z ̇ ~ f e d e n , ~}$ Da merde fid $\mathfrak{S b}$ boel fein boflid gegen ibn bin neigen, um ibm bie feber vom Bart wegzunebmen, alsbenn folle der Sergog ibm gefdmind in die Sand beiffen, unb

Sid) fage bey meiner Geeten pfand (Er mird fein Sand zurứde ziehn, $\mathfrak{B n o}$ yor Errdredung faft vergebn.
Denn dab múst fein ein bebergt WRan,
Der fid nidt folt verfegra albbann.
Wirflid lam Malez, wie'z die Sofidirange beredinet
 als berednet worden war.

Der Sexzog bis ibm nadh ber J̧anb,
Dafür er auf bem Baden fanb
©ein ©djag, ber war yberaub febr gut,
Das thet er aub berwegten Muth,
$\mathfrak{B n o}$ fprad aud mit zornigem Mund:
Cind ©wer Ganden worben ein funde
Wotin biefelben nun beiken lern,
Doer midh axff bie Weicis verfehrn;

## 302

So mus cing fûr bab anber gmar Gemarten bas mit foldjer ©efabr.


Der Serjog, felbit cin RSme und Der Rdme genannt, febt wie yom Blis getroffen bur feinen Dienern ba, berliert ald Guirf und Seld aber die Fafung nidt, und fpridt ernft zu $\mathfrak{x b e b e l} \mathfrak{n}$ :

Khebel! wir fdweren bey Shefu chrift Sgett pne bac ein anberer getban Wolten wirs mgeftraft nidt lan. 2tber Unf ift bon einem Rarra Solder $\mathfrak{F z n f a l}$ bo wieberfarn Drumb baben Wir aud Yarren lobn Cumpangen, fager min forton, Sa beg unfern fürfltiden 『brn, Dap bu bidg gar nidat thuf yerfehra. Du bif ein paerfdroden Man, Saf Unz begalt vad redit gethan.
Den tbdridten neibifacn $\Re$ Ratbgeber redet Der Sjerzog, nad geendigtem ©sotegbienft, zornig alfo an:

Du bif ein los Sdelm vid $\mathfrak{B d f e m i d h t , ~}$ SWerft wert, bak wir bidh liesen legent nuf bier Rad, baß bu erregen Ridy tuinf cin छslied an beim 民eidnam, So gank ynd gare fino mir bir gram. Drum pad bid aus bem Sgoff, bu Gaft WBir wolln bid aud in unferm land
Nidtt wiften, weil bu fotche Edant
Une haft mit beinem falfohen Rabot
Bemiefen, beb bid alfo brath! (gefdmint.)

Na币 geraumer 3eit mird $\mathfrak{T}$ bedel'z ebelidez © (bemabl Prant und ftirbt felig in Gott bem Serrn. Nan úbergibt er alle feine Güter feinem Gobn, und zieht mit zebnt Yoferben nad Riefland, wo er Gott zu Dienft und Cbren in ben OrDen ber Sdmert $\boldsymbol{P}$ itter tritt, um bie Seeiden zu betampfen. 2udb bier verridtet er grope Shaten und zwingt "Durd © Croalt und Martern,
 Denn-

> Bon ibm marb fein Menfd yberal Berfdiont, fie muften alfzumal
> Dran, (námlidh an die beilige Xauft!!!) er war arm, ober reid,
> Sung, alt, grob, flein, ober gleid.
 Dunfel, mit Dem fdraarzen Poferd veridlungen, und feine Gtunde nabet fid. Deż ganjen Secreŝ Neugier und $\mathfrak{X u f m e r f i a m t e i t ~ i f ~ a u f ~ D a s ~ f d w a r z e ~ P f e r d ~ g e s ~}$ ridtet, Daş fo unbindig und unmiderfteflid im Sidladts getúnmel ift. Der Dedenömeifter befdeibet $\mathfrak{T}$ bedeln yor fich uno verlangt von ibm zu miffen, wie er dod $z^{4}$ bem wunderbarliden Pferd gefommen fey und was ez damit fúr eine Bemanonís babe. Er reifa, dấ er ben Teufel um dab Sobllenpferd geprellt bat, daß jein Gejabid bes̊megen aber bon bem bojen Geind Dunfel Damit verfalungen morben iff. Er bittet Daber febr, ifn mit ber $\mathfrak{A}$ (ntmort zu berjabonen, Dieweil -

[^202]Der Drbenzs $\mathfrak{D R e f t e r}$ fádpft jegt nur um fo mebr Serbadt gegen bas ungemothnlide ふbier，fürdtet 3auberei，unb Teufelzoienft babei，und legt igm
 beb famarzen Bferbz Beridt zu tbun．Jeßt mar ©たeborjam mebr denn Das \＆eben，Er bittet fix nur viers zebn eingige โage auв
— —－зum そufidut vib frift，
Tann molle er ez fagen ohn lif．
Wadbrend diejer æage beftellt er fein Schus，beidtet， und empfangt baş Sodimúrbige．Bom Seben abgemandt und in fein ©effidit ergeben，fattet er ben bierzebins ten Tag bem Srdenss Meifter in pflidt Der ©ebors famlid）teit getrculid Seridt $\mathfrak{a b}$ ：
＂dnf daz famarze $\mathfrak{D}$ ferd cin æeufel fen（ein §eufelzs：（Gefpenft und baf er foldez auf ciner $\Re_{\text {eife zum beiligen ©rab yon bembdien }}$ © Ceift zum ©

Bno auff ben oritten $\mathfrak{Z a}$ g hernad Entfolaft er in ©hrifto fein gemad， Gagenbe：0！Gott，in beine Sadnb Sah armer Gutmber mein beif．fenb． glfo tam er aus frim ©lend Ond hat nun aum bic ©eidicidt cin

R $\boldsymbol{n}$ 。
IV. Einige feltfame Teufelss ©efpenfter aus Dem fiebenjebnten $\mathfrak{J a b r b u n d e r t . ~}$
 3auberglaubens in biefem Jahrgunberte.

## I.

2Sir baben oben bereitg bemerlt, baf die gemodbnlide Meinung yon ben Exeipenftern im fiebenzebinten Jabr: bundert Die war, baff fie odmonifder Mrt, ober unmittelbar burd ben $\mathfrak{x}$ eufelberirtte © fdeinungen feyen.

Das ©barafteriftifae babei mar - benn aub im fedsjebnten Jabrbundert war siefe Annabme jdon ziemlid. allgemein, wie frubber im Mittelalter, unb sutber felbft bielt' folde unter ben berfdiedenen Syypos thefen über bie Gefpenfter für Die mabrídeinlidjfte id fage, bas ©barafteriffifae in diefem $\mathfrak{F a b r b u n d e r t ~}$ Dabei war, daf ber ofefpenferglaube in eine Dunfle faidfalzuolle $\mathfrak{B e r b i n g u n g ~ m i t ~ d e m ~}$ unfinnigen 3aubers und Serenglauben jener 3eit, ja mit der Folter und dem © felbft gebradit wurbe.

Unjere Reper werben uns bier berftebn, wenn fie fid, morum wir fie angelegentlid bitten, Die Mübe geben wollen, den borlegten Sexenproceß (Num. III.) in ber unmittelbar borber ©ebenden elbtbeilung, aud wenn fie folden mirflid) fdoon gelefen baben, aus diefem Gsefidtzipunlt node eirmal zu lefen. Er gebort eben fo mobl bierber, als in jene そbtbeilung, und id war mirflid einige Jeit unentidlogen, mo id ibm feine

Stelle anmeifen follte. Er bient alz Beippiel zu gleider 3eit nidt bloz von bem \{eufelzgefpenfter $=$, fonbern aud entfegliden Sexenglauben jeneş Jabrbundertz und ald Belege bafur, wie der tollefte Unfinn felbf in ber Sexenperido in ein gemiffes Syftem gebradt mors ben war, rooburd er nur um jo erjdidectlider in alle Suftande des wirflidien \&ebens eingriff, alfo, bak felbft alle búrgerlide unb bduslide Sidjerbeit bas burch aus bem bufferen \&eben jener Menjden berbrdngt warb.

Wir torntef nod mebrere, ja nod viele $\mathfrak{Z}$ eufelzs gefpenfter = ©Cefdidten ábnliden Snbaltz unjeren
 Sorge zu tragen, mollen mir gegenmedtig einige anbere; minber f(dauerlide und abentheuerlide, vielmegr luftige
 glauben bez fiebenzegnten Jabrbunberts indef eben fo treffend charatterifires.

Wir mablen brei Gefididten; - moblůberlegt unb ablidetlid unter ciner fo grofen WRenge eben diefe orei und teine andere, weil fie der Berfager bez bódijdben Whorpheuz, Sparrer © Ooldidmiot, beffen Bud mir in ber folgenben Nummer nadber befdreiben roollen, alle orei felbf erlebt und erfabren baben will, und folde alz æbatfaden erzablt, woran gar nidt gezweifelt werden tonne. - Sie tonnen zugleid alz̉ Beippicle bienen, mie unglaublid) weit bei einem yon \&berglauben eingenommenen Gemúth Die Sbantafie gebn tonne, namlid bizz zur gangliden Tauiduung uno $\mathfrak{F e r s}$ mirrung aller .Sinne, namentlid Deş Eefíatåfinnes, inbem fie innerlide $\mathfrak{A n}$ idaaungen alz wirllide, unb
auferlid in ber Sinnenwelt vorbanbene vorgautelt, oder, wenm man bief bei den folgenden ©efódidten nidet annebmen mill, wie fie minbeftens natarlide Begebens beiten in úbernaturlide zu bermanbeln meiß. Denn einer miffentliden Unmabrbeit ober Lugge Iann ntan biefen, zmar in bem 2berglauben feines Sabrbunderts áuferft befangenen, jonft aber adtbarea und lenntnifreidern SRann burdaaus nidt zeiben, obne ungeredt zu fenn. Gür mirflide teufelifde Spicle ober Grideinungen tann man fie eben fo menig annebmen, obne alle Ginnens ©emifbeit gerabezu aufzubeben, und bem Teufel ooraub gefegt felbft, baß er anberz, als blofe Gbee Dezs an fid $\mathfrak{B d j e n}$ exiftirt! - cine Madjt eingurdumen, Die daś Leben, bazerafte, zu cinem ©udfafteńs
 unz bier in ber Jbat nidht fart genug aubs Druden zutonnen, bei ber cinem bie Sめópfung alz cines weifen und gútigen बぁdpferz uns wárbig anefeln múpte. -

2ber feine einzige Bemertung weiter! Sier find bie munberfamen ©̧efaiditen, wie jolde unjere Refer in bem zu feiner Beit viel gelefenen, nun febr rar geworbenea Buch von Wort ju Wsort felbit nadlefen tonmen.

## II.

## Erfe Ergablung

 Deme, das id. felbit gefeben und erfabren, und mit - ffenem Augen bey belfem shittag angetrofien babe.

Solgenbes ift mir sfelbft mieberfabren. Jn ber 3eit Anno 1685, ba id midh bey meinem jesgigen Serra Sdmoiegervattern, Dem Woblefrrourdigen SEErn Marc. Laurentij, alz verorbneten 解ediger Deş Rirdifieielz © Ezgruß Informator feiner Sdbnen, begabzs fid, baf an meiner linfen Shand ein Gefanmúr empfing, und besibegen den $\mathfrak{W a n b}=\mathfrak{U r g r}$ in Dem nedif : angelegenen Fleiten Eappel, Nabmens Danisl Wref, gebrauchen mufte, folden Sdaben. zu verbinden und zu beilen. Nadbeme num aufi einem Sounabend Nadmittag gegen $3 \mu \mathfrak{~ m i e d e r ~}$ son Cappel abritte zu Shaufe, und zwifdien Dem Dorfe $\mathfrak{M e e l b y}$ und Sandbed in bem $\mathfrak{R e d b e r ~ f a m e , ~ b e g e g n e t e ~}$ mir eine 彐ornetyme, umo bey ber ganşen Solfteinijden Noblesse in. fondern CFbren, forool Dež Gefdledts ald Alterz, Geefrte, und fonfu bey Sedermann im Qande ber ©ottfligfeit balben, berůbmte Sodabelige פperfogn, beren Rabmen mit groffen $\Re$ omifden Budflaben F. H. v. A. F. nur exprimire, benebft zood bey $\mathfrak{S b r}$ in ber Caroffe, melde ber befanbte Rutjder mit vier Wperben trieb; gleid alk mean : Sie cinen fernen $\mathfrak{B e g}$ reifen molten. Da bie Sodabelige Sorfogn mir febr mobl befannot war ; mar id befto bereiter, aud meine gebors jame Reverence Sodberfelben zu maden, ba benn зи: gleid Daş Spferb, weldees id ritte, anfing zu \{dnauben, aud alle poffierlide ©prúnge zu maden, fogar aud, Daf mit demfelben in; bie Strenge ber beyben borberfien Soferden vor den Sinterften binein fam. भlle Perjobnen faffen und ladten *), Dod bielte Rutfd und

[^203]Sf ferd fogleidf fill＊），daf meinez かferbez
 Strengen beraub bradte．Darauf id bann meine． Entjduldigungen gegen bie boben plerfognen madte，bie $\mathfrak{a b e r}$ fein einzigez Wort praden，fondernnur lauter ladende Minen mir madten，ba fie Mut mid mol fenneten．Sdjámte mid alfo nidt wenig úber baş Gse： polter，fo da gemadet batte，und gab dem unberittenem spferbe Die Sduulo，und in folder Alteration gebraudite eż Defto gefdminder auff bem 凡utimeg zu 5yaufe．Sos Gald idh nun inz 5 gauf getommen mar，erzeblete die Faute，fo begangen batte，wiewobl mit groper Seftursung Derer，Die es angdreten＊＊），indeme man gemif mufte，daj̃ bie bobe plerjobn nidt aub̧ges fabren ware，und gar aud in beffelben Uugenblid auff $\mathfrak{J b r e m} \mathfrak{2 d}$ digen Sis mit den $\mathfrak{J b r i g e n ~ f i a b ~ b e f a n d t e ~}{ }^{* * *}$ ）．

[^204]Satte alfo bamabls nur mit ben bermummen Eeuffeln meine Complimenta gebalten, und Diefe mid geaffet.n *)
 Sollifacr Morpheus, welder fund wirb Durd Die gejdebene Erideinungen Derer © efpenfter ynd golter s © eifter, $\mathfrak{N o}$ bizbero zum Tbeil bon $\mathbf{f e i n e m}$ cingigen Scribenten angefúbret und bemerfet, find $2 c$. Wider bie borige unb beutige Atheisten, Naturaliften $2 c$. $\mathfrak{A u}$ в allem
 lide शadfellung und Betrug banbgreiflid lan erfandt und erfeger werben. Samburg, 1698. ©. 158-160.

## 3weite Extablung.

Th muß Diefe Erzablung in bem Jujammenbang mittbeilen, worin fie in Dem Bud borlommt. Sie flebt im zefnten Capitel: $\mathfrak{F o n}$ den Mitteln, wos Durd Die ©efpeafter bertrieben werben. शls
entbalten. sber to mar's nidyt in jeuct zeit. Damals bette
 fowobl für Die abelige samilie, als für unferen 刃erfafer unaws

*) Da feo bet Simmel yor, Daf uns Die § WBittlid jene æReniden waren ja betlagen und bas Breitalter, morill Der Ceufel mit 5obln nio ©pott uberfaittet mard, if file bic Menfabeit ebreadoller, als jeac Beit, fo menig mir mis and fonf sum zpologeten beffelben aufwerfen moddten. \$3er ben Eeufels. Gefpenfer; Bauber ; nad Serenglauben Des febenkebnten Jabrbunberts 8 ani teant, wirb uns bier yolls tommen redit gebea.
cin bemafrtes Mittel warb unter vieten anberen, $3^{3} 58$. Dem ©ebet 2c. angegeben, baf man ben Treufel mit Beradtung bebandle. Die bertragt ber folze Beif nidt, und, fo batte es \&utber aud gemadt. ©ute Dienfe that's, wenn man ibm ben Sinteren zeigte, ober inn gar mit einem Wind regalirte, deffen Name fid unter ben 32 Paflatminden nidt befinbet. Denn er felbft war ein Unflatg und bielt eb nidt anderb. W3aren Dergleiden wafte Einfatle bon vernúnftigen poerfonen erfunden, die über ibren 3eitgenofen fanden und fie und den Teufel gerfpotteten, fo waren fie in ber That nidt ưbel auģgebadyt. - Ein anberez berodbrtez wittel war, bafiman auf fein $\mathcal{A m t}$ troste. So batt' es Syrad vorgejdrieben, unb diejen Sprud mufte man dem $\mathfrak{B d}$ jen vorbalten. Und nun fofort zu unjerem $\mathfrak{F e r f a} \mathfrak{F e r}$ !
——"und alfo ift ber Satanas von unteridíeb: liden burd redtmajigen ©efpott bertrieben morben, Denn ber veradteter ©eif tann unmoglid bey feinem Sodmuaty Spott leyben. Suf biefes mag duch jener, borlangft in Gott rubenber Conrector an ber Spupumis jafen Saublen reflectiret baben, ba berfelbe auf feiner Gammer in ber Sdubl alfe શadt von einem erfdeinens Den Můnden verunrubiget marb, entrúftete er fid endlid Darůber, unb alz Der Miend feiner ©゚eroognbeit aad zu feinem Bette tam, fragete or ibn, wase er ba zu thun batte, die $\mathfrak{F o g n u n g}$ ware fúr ign, woblbeftelts ten Conrectorem ber Sdublen zu Sufum, und nidet fúr ben 彐eufel cingeridetet. Der ©̧ift
frellete fich bierůber erbdjet and mollte bem Bette zunaben, allein er, ber Conrector (berzeibe ©S. £., baf id bier etroaf frey rede) febrete alzbalden ben Sinderen zum Bette binaus und bliefoem garfigen æeufel einen nidt woblriedenden Wind ents gegen. \&ber ber frolger ©eift moquirte fid über diefe
 er dodzuaborn nad feiner (Gemobnheit*) einen befliden contra-Canonen - Sduf getban batte. Was bas andere (Mittel) betrift, Daş beiffet Denn redit wie fid Syrad beraus lapt (ap. 10. 31. Whein Rind in Widermartigteiten fey getroft und troke auf bein $\mathfrak{U m p t}$, wie benn auf folde $\mathfrak{F}$ eife ber $\mathfrak{T e u f e l}$
 Lutherum vid. Danhauer. p. m, 633. $\mathfrak{H}$ nd $\boldsymbol{z}^{\boldsymbol{u}}$ Diefem füge nun mein eigen Exempel, weldés Anno 1689 mir felbf begegnet in Coppenbagen, in ber Wode yor ©fern. Sd war bafelbiten bins über gereifet, um meine Vocation nad meiner isigen © Semeine zu erbalten, und meil Gein Excellenze der Serr ©ber : Secretaire von Jeffen mein bober Matron mare; batte mid nabe an feinem baufe, nemlid in

[^205]Dem Wirtŝbaufe, Die Stabt $\mathfrak{M}$ 亿únfter genannt, einlogiret, umb Seiner Excellence immer befto nadber fu fenn. Da nun bafelbft in bem Saufe auff ber gróififen Stuben mein Bett und 2 Befen batte, gejdjadzaz, daf bey anbreden= Dem Tage ith borete, Dafe etlide Complementa von £euthen obnfern meinezる Betteż gemadjet murben. Jd nam zuerf die ©edanten, daf etwa der 50¢pez, Der ein Warudimader war, mit jemand leife in Die Sammer bey jeinen $\mathfrak{p}$ arutifanp gegangen, umb baraus esslide Stuct zu vertaufen; Mdleine, oa id) Den Umbang meines Bettez dffnete, fabe id einen mol aupgepusten Cavallier mit einer fán gezierten Damen bas felbf viele ©omplementen und frumme Búd: linge maden, Dod alio, Daf nur ein ©emúrmel und Feine beutlide Rebe borete. Wie id nun zu zmo Nadhten
 cin fbrarger Dánifber Blendling oder Jund mit cinem faon gejierten' Salpband war vor meinem Bette gelegen, und auf mein $\mathfrak{U n t r e i b e n}$ zur Stuben bins aus obne Erofinung der verfaloffenen æhúren geloffen, alfo mutbmaffete gleid barauff, baE von Des ฐeufelzz ©Caufelern diefe beyne aud waren und fragete Darauf: $\mathfrak{F}$ eldae fie maren? Ind mas fie aufi meiner Stuben fo frúbe zu fdaffen batten? Jnbeme id) num leine $\mathfrak{A n t w o r t , ~ f o n b e r n ~ b l o n ~ a l l e i n ~}$ ifrer beyder Anjdauen crlangete, fagte id barauff mieberumb:
"Jd babe vie Gtube fúr mid) gemiethet und zable wodentlid meinen balben Reidizs thaler bafúr, folange id bie bin, geboret mir alfo dies Logiment uno fonft feinen,
wenn id bavon bin mieberumb ionnet igr fo viel Complementiren, ala ibr roollet, bey meiner 2nwefenbeit verfúget eud nur bin nad Dem Ort, woibr bingegoret, nemlid in bie Berdamnuf."
"Jnbeme biefes rebete, verjamunben beybe yor meinen $\mathscr{A}$ ugen, und babe id in mabrender 3eit meines Dableibenzె, feine weitere Alteration mebr empfunden Durd folde Erfdeinungen."

Sollifder Morpheus l. c. S. 404-406.
Bon folden Exzdblungen if bas ganze fiebenzebnte Sabrbundert youl. Sie fielen Niemand auf. Solde unerbdrte Dinge zu ers leben, warander \{agesordnung. Bemertungen Darúber zumaden, ware úberfúsig. 彐m wenigs. ften waren Die fogenannten naturliden ©rs Clarungen bier an ibrem Drte.

## Dritte ©́rzablung.

2rudb Diefe Erzablung iff gefaidetlid) mit ben beiben vorber gebenden von gleidem $\mathfrak{F s e r t b e}$, charatterifirt aber, 200 mogglid, bas̨ jiebenzebnte Jabrbundert nod trefiender, ald jenc.
"Da id in Sufum, wie oben gebadit, nadi meines feligen Waterz - Tode im Şaufe mar bey bem Wolebrs wodrigen vnd Sodwolgelabrten (!) SEErn Simon Rechelius, jeßbo Saupt = Pastor an ber Sujumiden Eemeine, und bom Gieber befallen mid auf meiner Rammer balten mufte Anno 1679, tame berfelbe zu
mir auff meiner Stuben und begebrte, baf id mit ibm in ben ©sarten geben follte, weldes ba es gefdabe, ent mid befabl bin úberz feld nad dem Dorffe Módemís $\boldsymbol{z}^{u}$ fegen, und ibme gu fagen, maż id mertte, da bent id. fo mol, alz ber ŞErr Pastor felbften vorber, eine ganke Esquadron Rriegsleutbe bey Der bortigen Múblen auff Dem Geld campiren fabe, welde zum rbeil yon ben Spferben abgeftiegen, zum æbeil aber auf Denjelben ligen geblieben maren. Wic er, Der Şerr Pastor, Ruft batta
 fich vornabm, binten aus Dem ©bartem zu geben nad felbigem Dorffe, folgete id feinen Begierben ebenfalla, auch in ber Meynung, DaÉ burd folde Motion dess Gangezz den mir dorfeljenden Paroxismum deß $\mathcal{F i e b c} 8$ etwa ablebnen modate. Gfingen wir alfo beyde fard yor uns meg, und ba mir an Dem Dorfe genabet soaren, lieff id vorbinein, bey den Dorfleuthen mid $z^{u}$ er: fundigen, mas für Boldtz Daburd marchiret måre, fintemabl fie abgezogen maren in ber. Seit, ba wir zu bem $\mathfrak{A b g a n g e ~ u n z ~ a n z u f l e i b e n , ~ i n s ~ S ̧ a u b ~ g e t r e t e n ~ m a r e n . ~}$ M以fin, ba mufte fein Denid yon etraas, und wadr aud fein fremboer Reuter von jemanden gefeben morben: merdten wir alio, wie unfere Putbmaliungen
 Gefpenfer gemejen. গad Berflieflung unterfdied: liden Jabren batte id die Ebre, Den ŞErrn Rechelius, als welder bamalź fabon Pastor primarius gerworben, in Şujum ju befuden, da er mir benn beridtete, dap foldeez ©efidt feinen Enozwedt erreidjet batte, und aud babey nennete, bon weldem $\mathfrak{B o l d}$ eş geroefen máre *)."

[^206]Die folgende, unmittelbar biemit zufammen bángende :Gradablung ift fúr jenezz Seitalter, daz mit bergleiden Mirabilien redt cigentlid úberfdnwemmt ift, fo bezeids nend, bás mir fie zur $\mathfrak{B e r a n j}$ baulidung Deffelben bier nod mitnebmen wollen *).
"Gebe alfo nunmebro zu Denen, bie ibren Enozmed bíß biefero nod nidt erreidt baben. Wor 16 Sabren obngefábr bat man bey Sjufum auff bem boben Soff = Deid an Dem Severftron cine groffe mege blau géfleibeter Golbaten auffiteigen, und aud marchiren gefeben, welder Sprade (!) Die antwobnende nidt ber: ftanden baben 2c. 2c. Sd will anftatt ber meitern Ergeblung folder ©efidter, Die meinem lieben $\mathfrak{F a t e r l a n d e n u r}$ cinen betrúbten 3 ufand
 daf ©ott in Ginaben allez Unbeil yon ibm abmenden roolle, babey aber ©5. 2. dir aud communiciren, mab 1689 zu $^{\mathfrak{c}}$ Goppenbagen von einem redliden und glaubs wúrbigen Mlanne, Namens Fritzner, mir fariftlid unter Şanden gegeben, waz fid begeben, ba berfelbe nod Auditeur unter Den \&úneburgern gewefen.' Seine ${ }_{2 B}$ orte find diefe: Anno 1678 den 9 Julij Des פilorgendes um

[^207]5 Ubr, bat fidy ju Danneberg begeben, dafereflid ge: feben worben, wie cine Armée bey Demitz aus Demt Norben úber bie Glbe gefeget, und nadbs Deme Diefelbe fidd en Batallie gefeget, ift Derfelben eine aridere Armée yom Sarg berunter fommend, entgegen gezogen, und bat auff Die úber die Glbe gefegte Armée getroffen, und weilen 2 शegimenter Infanterie zufammen geftanden, Derer Mundirung dab eine rothe $\mathfrak{R o d t e}$ mit gelben Unterfutter, Dą́ andere Glaue $\mathfrak{R o d}$ fe mit Srannien = Unterfutter gemefen, auff welde Die vom Sark lommende am beftigften getroffen, fo das die Goldaten ©licdermeife erleget mor: ven, miemoblen fidh die beybe Regimenter alz sópen gebalten, und nidt gewidjen, fondern allemabl fid mieder gefalofen gebabt, fie aber barauff bon einem Regiment $z^{3}$ Spferbe mit weiffen $\Re$ oden und rothen 2 Muffiblagen, berer \$pferbe aud rotbe Sdabberaden gebabt, secundiret morden. Darauf baben bic andern Regimenter eins auf baz ander yon benden Seiten beftig getroffen, fo Dás eine grofe mege Todten auf ber Wablfatt liegen geblieben, bif endlid ber Sieg auf der auß Norden gefommenen und über bic Elbe gefeģten Armée gefallen, meldde benn barauff den repoussirten Feind ben Weg nad bent Sark verfolget, iund in wdyrender Nadjferung febr viele Kodten gemadet. (!!!) Nadbeme biefe Battallie nun voráber gewefen, ift mitten auf ber Wablifatt ein groffez langez famargez Sardi zu feben gelommen, und nadjoem foldez ned) $\mathfrak{t}$ benen auff ber ©rbe liegenten vielen \{odten (!!!) yon bielen \&euten gefeben worben, bie benn aud bars über yon Der Daliegen ©brigfeit, alz Dem Serrn Dbers

Sauptmann © $\mathfrak{C l n f e g a r}$ stricte find abgebdret worben, bat baz̉ Sardi einen Dampff und grofien Snall von fid gegeben, barauff obngefäbr bez wRorgendz um 7 Ubr allez verjணwunden. Da man aber bernaber auf Die Whabrbeit diefer ©effdidte gebrangen, bat Der Dberbauptmann Sdenfe, alz ber bie \&eute barob examiniret, felbige ourd, cinen Beridt ${ }^{*}$ ) an Den Sarrn General - Major pon Malocki befráftiget. Wुemit nun foldjess gefdeben und erfolgen werbe, mirb $^{\text {n }}$ Die Seit Dermableing legren." - "In biefen unb bers gleiden ©rjdeinungen, fábrt unjer $\mathfrak{B e r f a \xi} e r$ Darauf fort, Dic der $\mathfrak{Z e} \mathfrak{u f e l}$ uns praesentiret, feben unt merten mir benfelben incinerangenommenen ©eftalt, melders obne Darftellung eines \&eibes nidy gefßeben tann. Denn 1.) fotann der Keuffel bie \&eiber

[^208]Der rieulid Serftorbenen Tobten = Sorper anneymen unb Diefelbigen nadb feinem eigenen Gefallen moviren und bewegen. 2.) Sobann fann er" - bod bier genug, Denn Die Erillarungziverfuめe ber Teufels s ©efpenfter find, mo moglid, nod unfinniger, alse Dic Erzáblungen babon felbof. Ezz foll an eineat anberen Srte ber 3. B. intef eigens nady Pfellus, Æemigius, Delrio, Wier 2c., und bauptiadlid nad bem Sexen =5ammer felbet bayon gebandelt werben. Biz Dabin berweife id auf die Damonomagie $\mathfrak{z h}$. II. S. 217-234.
 Rorpநeus ©. 317-320.

Wie weit bie æolldeit in Betreff ber fogenannten Teufelz= © efpenfter ging, fiegt man unter anberen aud aus folgenber Erjalblung ober Fabel, weldee, meil
 alz Dreingabe nod mittheilen mollen. Sic fteft in (S)Delmann *), ber unferen Lefern bereitz aus bem erfien Sbeil ber 3. B. betannt ift, (B. I. ©ap. 4.) und ift folgenden Jngaltz.
" $3 \mathbf{3}$ Bononien bat cin Necromanticus bie Seele eines verforbenen Mdgoleins, weldes ziegrlid auf Der Cithara pieflete, wiederumb burd jeine famarge §unft sub Befdroerung, in ben erblidenen \&eidnam gebradt,
*) Greilid nidt in biefem alleia, - bena folde ©tuidden maren in Der Reufelss und Geppenferperiobe redte £ieblingss ©tudden! - fonbern augteid in mebreten diteren, ( $\mathfrak{\text { . W. it }}$ Pencer de Devinat. p. 14.) und (pateren Edrifteclern, i. B. in Odott's Physica curiosa, in francifai 2c. 2f.
und zware alfo，baf bas spagolein faiene zu leben， bndt wobnete denen $\mathbf{3}$ fiammenfúnften bno Gaffereien ber \＆ebendigen fogar wiederumb mit bey，indeme fie nadibrer alten Weife auff Der Cithara babey aufmarte．EEs fame abcr，
 Ianger alfo dienen modte＊），ein anderer nod funftreiderer Necromanticus babin，wno forberte burd）feine Bejdwerungen ben Geift zurúcte，da mar alfobald die Seele meg，und der £eib fiebl dabin， aud war bez \｛euffel Betrug entocaft gno alfo offenbaret．＂

V．Siftorifめ＝literarifあe Befぁreibung ver＝ fdiebener mertmúrbiger Sdriften auz bem fedzefeynen und fiebenzebnten Jabrbundert úber den ©efpenfterglauben．

Mebft 彐ubzügen baraus，zur fort gefegten ©harafterifirung bifer beiben $\mathfrak{I a h r g u n b e r t e . ~}$

## I．

Jab babe im erften Theile $\mathfrak{A b t b}$ ．IV．gefagt，dafe id Die Refer Der 3． 3 ．mit mebreren ber bort angefübrten
 Das gute MágDlein war alfo nidts，als einc leibbaftige larve Des Sfjen！Hnd bod bief es unmittelbar zupar，Der Necro－ manticus babe bie＠eele wieber in ben Eeidnam gebradt！ §ann＇s árgete Wibctipruide geben？－SRan wirb mirflid nidyt felten am Berfand ber eeute in ber Seufels：und Gefpenferperido itre．aber es if bas Eigentbumlide
 und Eollbciten gefdut．
© $\mathfrak{B}$ der uber ben Gefpenferglauben nadb unb nad nadber belannt madeen múrbe. Dabei merbe id nur foldge Büdher radblen, meldhe gemiffermafen alz bie Seprdfentanten ibrer Zeit betradtet merben tónnen. Sad made ben $\neq n f a n g$ mit einem Bud, moraus alle in Der §exen: und Gefpenfterperiode fpater erfdienenen mebr oder meniger gefdópft baben, das zu feiner 3eit allgemein gelefen wart und mebrmalz aufgelegt ift morben. Diefes Bud if bas folgenbe:

De Spectris, Lemuribus et magnis atque insolitis fragoribus, variisque praesagitionibus, quae plerumque obitum hominum, magnas clades, mutationesque Imperiorum praecedunt. Liber unus, in tres partes distributus. Omnibus veritatis studiosis summe utilis. Authore Ludov. Lavatero Tigurino. (Die erfte $\mathfrak{A l f l a g e}$ ift, fo viel id weif, benn id befige blô die zmeite,
 Iage, bie fid in ber zweiten befindet, alfo unterfdrieben. Die zweite if Lugduni Batavorum, M.D.C.LIX. Diefe bat ein fauber geftodenez, in feiner $\mathfrak{A r t}$ interefan: też 尺upfer, cine Şexenfúde vorftellend *), und now auferdem auf Dem æitel: Tractatusvere aureus**). Editio secunda priori multo emendatior.)

[^209]Su welden Fifflexionen bietet nidd \{djon allein Diefer
 Sefpeafterglauben lebrt und eine Menge ber allerabges
 freunde gefdrieben, uno $\mathfrak{M l l e n}$ boddf núglid, bie fid ber $\mathfrak{F s a b r y e i t ~ z u ~ b e f l e i f i g e n ~ D a r a u z ~ l e r n e n ~ m o l l e n , ~ u n d ~}$ mird jabon auf bem Nitel alz ein mabrbaft golones̀ Buめ angetündigt!

Ęz if in orei Saupt= Xbtbeilungen eingetbeitt und ber $\mathfrak{B e r f a f e r}$ gebdert, wie bie meiften proteftantifden Sariftftelfer jenezి, und nod mebr dez darauf folgenden
 lid unter Der Fategorie von Damonifder Wirfung betradten, D. b: bie ©efpenfter find ibm Darftellungen und Erfdeinungen, meldhe - ber Xeufet bewirft, und morin er entweder felbft, in Godfteigener Perfon, fid zeigt, ober auf feinen Befebl andere ©eifter feines शeidg fid zeigen lást, um Sdrecten zu verbreiten, Bdjes zu ftiften, bie Frommen zu plagen, ober in ibrem Glauben irre zu madjen u. f. f.

Wir mollen einige Gapitel barauz anfübren, auछ beren $\mathfrak{J n h a l t}$ Diefe $\mathfrak{U n f i d}$ ten berpor getn, doer welde aud jonft zu ben miatigiten im Buche gebóren.
$\mathfrak{z}$. I. ©ap. XVI-XIX. Spectra apparere docet quotidiana experienfia *). Spectra interdum videri et audiri, confirmatur testimoniis Sacr. literarum. Quibus, quando, ubi, quomodo spectra appareant etc. etc. $\mathfrak{X b}$. II. Cap. IV. Testimonia verbi divini, quod neque fidelium, neque

[^210]infidelium animae, postquam sejunctae fuerint a corporibus, in hac terra qberrent. Cap. V. Testimonia veterum Patrüm, quod animae, a corporibus separatae, in terrisnonerrent*? Cap. VI. Argumenta illorum diluuntur, qui animas mortuorum apparere dicunt etc, Ciap. XVII, Diabolo non est difficile, variis formis apparere et res mirandas (!) efficere *)... Cap. XVIII. Diaboli interdum homines jubent facere, quae bona sunt, vitare contraria: vera quoque interdum dicunt, et quare? ***) \{ig. III. Cap. I. Deus Spectris suos fideles exercet, et infideles punit. Cap. V. Quo pacto Christiani, quibus spectra se offerunt, sese gerere debeant etc. Cap. XII. Quo pacto nos, si insoliti fragores audiantur, aut alia praesagia fiant, gerere conveniat. eta

Dief wenige bier bon biefer Sdrift, Der wir nod ifters in Der 3 auber $s$ Bibliotbel merben Grwdbnung tbun múffen.
*) Sier if der $\mathfrak{F j}$. aus bogmatifden Eründen einfeitig. Es lafen fidy freilid Eteller ofur und \$Bidcr abfubren, nut anbere Otellen fo und anderes breben und menben, da Dic ©ade yon Den Sirdenvaterti utidt Dogmatifal bebanbelt if, Die allges meinere weinung war aber mafreitis serabe oie, die nnfer Wf, bier befrecitet und Den Rirdenlebreen abjpreden will. Wergl. oben Num. I. Differ abtbeiluthg.
**) Dié if cines ber midtigfen Gapitel im Buad, weil man ben Gefpenferglauben redit in feiner Berbinbung mit Dem §eufete slauber jenct Beit baraus tenuen lernt.
***) Sier muf bic Zunabme, Die alle Befpenter ju Tenfels erfaciaungen madt, naturlid mit fid felbe in widers fprud seratben.

## 324

## II.

## Derbollifめe groteuso.

daufendunfige Berfteller, berunttelf Ergehtung ber bielfalfigen Bildsorwedfelungen Erfdeinens Der ©efpenfter, werffender ond poltrenber (beifter, gefpenfifder Borjeiden ber Zobesigdlle, wie aud andxer abenthearlider sidnbel, argliftiger Doffenund feltfamer 民ufzuge diefes. berbammen
 ben menidliden qebens=ogeift irrig angefehenen Betriegers, nebenf yorberidtlidem ©runds Demeis ber ©ewifheit, dak es wúrlid Gefpenfier gebe, abgebilbet burd

Erafmum Jrancifci,
Sodgraff. Şiobentobs Eangenburgifden Sabt.
Bey biefer jweyten *) शuflage yon bemfelben felfft mieber burdgefehen; aiudy ciniger Drthen verbeffert unb entfeglert.
$\mathfrak{R u ̈ r u b e r g , ~ i n ~ B e r l e g u n g ~ W o l f g a n g ~ M o r i s ~ © u b t e r b . ~}$
Anno M. DC. XCV.

Diefes Bud, bab, ben weitlduftigen Sorberidt, morin bie Gemifbeit ber ©efipenfter nod eigenş bemiefen mirb, abgereduct, nidt mebr und nid) meniger als 1120 Geiten in gr. 8. ftarl if, muf alz eine redte Gdaks und Borratbaftammer fúr ben Cefpenferglauben betradtet merben. Francifci mar - um feinen nod lebenben Sdriftfeller zu nennen - ber Wieland bezs fiebenzetnten Jabrbundertz. Ialle ppateren ©driftfeller ùber ben Keufelġglauben und baş ©̧eppenftermefen fpreden

[^211]yon feimer gierliden Feber．，von feiner 「何arf uno ziarlid
 curiosen feder w：f．f：＊）．Der bollifde Mroteuce if Daber als cine ber ergiebigiten Quelten；mo nidg zut
 tollefien Gefpenferaberglaubent im fiebengebiten：Эatn） Bunbert ober beftimmter in ber＇zociten Salfte beffelben

 in ber erften Sadifte bez vetfobjenen Jabrbundertz，alfo
 yon Neuem gedruatt warb．Ueber，ben Sexenproce é fallt Der Berfafer Gier uno Da im Ganzen ein etwas vernúnftigeres̉ Urtbeil，alz ees zu feiner 3eit \＄2obe mar． Im Befpenfteraberglauben aber war er gam und gar befangen，und jobald er bierauf fommt，tann er Ade区ె bóren，feben，glauben，maş er nur wiff und was̀ ibm feine 9 phantafie vorfpiegelt und jein Berftand bort auf．

2lud von biefem $\mathfrak{B u d}$ biés nut vorláufig，benn feiner múffen mir nod oft gebenten，ba es mirtitid：Die Forts仙ritte Der befferen，burd æbomafiaz berbci gefübrten Einfidten im Baterlande eridnweren balf，in weldert
 einem 2ugenblid veranftaltet murbe，ba fidh ber Sieg nady famerem תampf immer mebr auf Die Seite Der

[^212]mutbigen Befitriter bes Teufelsy Zauber s int Gripenfers glaubens unter Bedier's une æbomafuz Fabnen zu neigen begana. - Wir bemerten nur nodi das Eimige, baf aud $\mathcal{8}$ rancifci nad bem allgemeinen 3 eitgejdmad. wenigftens unter Den groteftanten; Die ©serpeufter nidt für Erfodeinungen guter ober bdier Seolen balt, fonbera cbenfalls unter Ddmonifder Fategoric betradtet; alb unmittelbare Reprafentationen Des æeufelö. -

## III.

 alters fixiren, :unh ben Gieg ber: Bernumft uno liberalerer
 ©
 balf, war -

Petri Goldfamidtz Sdllifaer Morpheus, mobon wir ben weitlduftigen $\mathfrak{x i t e l}$ bier nidt mieber yon Reuem abjdreiben mollen, ba er oben Num. IV. s. 2. gegenmartiger $\mathfrak{Z b t b}$. bereits mitgetheilt ift. Unjere effer
 Den borber gebenden शlummern. Der Serfafer mar, mie man auż feizen Morpheus felht, ein belefener Mann und nidt obne Fenntniffe, aber in bobem Gerabe abers
 in Betreff ber Gefpenftergefaidten, welde er felbit erfabren baben wial, ift, baf fie fid faft alle um lauter © omplimente berum brebn, alpo, baf er ents meder bor ©efpenfern Complimente madt und fie inn ausladen, oder, baf ©efpenfter vor ifm Eomplimente
madjen unb er fie ausladte *), eag bien vielleidyt in feiner Indibibualitatt? Er fdeint ein auferorbentlid ceremonieufer Mann gewefen zu fenn und ber über und ủber soller Complimente ftedte. Ex fpridt faft auf jebem Blatt bon feinen bornebmen, gadbigen und allergndigigten Gónnern und boben Patronen, bon Sodirobhlgebornen und Sodabeligen Pperfonen, fogar yon moblgebornen und Sodrooblgelabrten Pastoren und ※antzbbüdern, von untertbánigen Reverencen u. 1. f. und biés थlles fabeint, irren wir nidt, felbit auf feine perfonliden Geppenftererfabrúngen Einfluß gebabt zu baben. - Die
 marf ift eine redte Sompofition bon Gefdmmactlofigfeiten, ladmerliden Somplimenten $2 c$. 2c. Sie bringt jenez ges famadlofe Seitalter redt rebjaft bor bie elugen und ver: biente, Da Das Buch rar ift, wohl immer bier eine Stelfe, went ezs ber $\Re$ aum verftattete. Dod, Die erften zwei
 E゙rfdútterung bez 3merdfelliz mittbeilen. Nady bem vollftindigen, eine Seite füllenden Titel bet Đrimen, fangt fie aljo an:
"Ew. Rónigl. Shobeit if nidt unbefannt, bẫ bies jenige, welde bor ben Rugen Der Motentafen, Menardjen,
 Derfelben fid auff Die ©rbe nieber getoorffen, und inieenbe ibre Devotion und Reverence ábgeftattet báben. Fon den Sperfern, und anbern mebr, beweifet foldec Brissonius. I. (SWier folgen nun unten die ©driftifellen $2 c .2 c$. )

[^213]Won Den ©rieden bejabet bon 彐lterz ber biefen ©ebraud Der unberbrofiene Naturforfder Plinius. II. (Wieber Noten!) Son ben Frankofen und Moblen will foldece anmerlen ber fo berrlid belefene Octavius Scarlatinus III. (wieber Noten!) babey anfúgende, baf nidt allein burd bas शiederfallen auf Die Grben Die Majeftaten die fauls Digfte Ebrenbegeugung genofien, fondern überbas bxa Sinie sRuf von benfelfigen aud angenommen. Die Juelle, moraus biefer © ©ebraud) entiprungen, wirb yon unter:
 Dedet Diefelbige in biefen Worten."- Run wiro cine lange Stelle aus goliniuz angefưbrt, bann Deutid úbers fegst, brauf ertlart, und fo gegt's burd mebrere Seiten Durch. Yuf cinmal fáft ibm mieder bei, daE er cine Debication, und teine antiquariface efbgandlung jbreibt, Da ruft er von Reuem auğ:

> Durdlaudtigfter Erbs und Rronprinz,
> Durdlaudgtigfter uno gndoigfter Wring und Serr!

"Wir andere Untertbanen Sbren Rónigen und Furften, alio bin Em. Rōnigl. Sobeit id) alz ein bemúthigfer Untertban untertbánigfte Reverencen fdulbig, for mol meine bemuithigfte Untertgánigleit zu, zeigen, als Expe Rdaigl, Spheit gnadoigft Clemence mir und ben Meinigen $z^{4}$, erpitten. Und fobann nadb bes Plugen Savedrae Worten Die Gurften benen CSDttern gleiden " und fo fort nod megrere Seitẹ binburd) bizz zum allers untertbanigitey. Rnedgt und Worbitter zo Gott Peter


Einen vorzágliden $W_{B}$ ertblegt $\mathbb{C S}$ oldjamiot in feinem Morpgeus auf etlide und zranzige ©efpeniters
© einer bodadeligen Perion im Solffeinijden, zur $\mathfrak{B e s}$ nußung im Morpheub erbalten batte, und zwar wie's S. 162 beift," mit beren eigenen $\mathfrak{F B}$ orten gefdrieben, wie fie im Manuscripto gefunden worben, wo aud bie Sperfolnen, fo bie ©efdididte erzeflet, yon Godberfelben felbften angebeftet gewefen."

Bon biefen © efpenftergefdidten nun, welde zum æbeil von Fúrftenliden uno アónigliden פderfonen berrúbren, wollen wir zur Cbarafterifirung nidt Diefeg Buafz allein ober zunaddff, fondern vielmebr jener 3eit
 bier einige berfegen.

## IV.

© und fiebengebnten $\mathfrak{J a b r b u n d e r t .}$

## Num. I.

" $\mathfrak{A l s ̊}$ id in $\mathfrak{B e r l i n}$, fpridt ber Autor Manuscripti, Anno 1659 und 60 in Rosnigliden Commissionen mid aufbielte, ging bie Hede, Dafe eine weiffe $\mathfrak{F r} \mathfrak{r a u}$ im Sめlof fid wieberumb jeben lief, geftalt benn audh bald Darauf bie Sburfurfflide Frau Mitter zu Groffen und Die §erzogin yon Edjóningen, bes̊ ©burfürfen frau Samefter, biefe Welt gefegneten. Der ©burfürfltide Ober: Stallmeifter Borzborff, ein teutfder bebergter Mann, Diejeż borrende, rounjódte unteridicolide $\mathfrak{M a b l}$, Dák er cinften bie weiffe Frau aud ju feben befommen mógte. Wą gefdidt? Wie er Dez $\mathfrak{A b e n o z}$ Den ©huts
fürften zu Bette gebradyt bat, unb bie lleine Steige nad bem Garten, roobin er fein Spferb befdieben gebabt, binunter getgen wil, findet er bie meiffe Frau auff ber Treppen bor ibm fteben, barauff er im'શnfange befturgt wirb, aber zulegt recolligirte er fid, und wie er ein bebergter Mann mar, fpridt er bie meifie Frau alfo an: Du alte Sacramentide Sure bu, baft bu now nidt Jurften Blubt gnug gefoffen, wilt ou nod mebr boblen? - Die meiffe frau aber ans fratt ber $\mathfrak{Z n t r o d r t , ~ f r i e g e t ~ i f n ~ b e y ~ D e m ~ S a l f ~ g e f a f f e t , ~}$ und virft ibn bie Steige berunter, baE ibme Dic Rippen fraden, Dod obne meitern zugefúgtem S(haben, alfo baß ber Éhurfúrft Dase poltern górend nebit bem Rlagen, Den Rammer = ゆagen hinunter \{didet, um zu erfabren, joaz̉ paß̧iret wdrc. Deme er benn vorerwegnter maffen צMlez erzeflete. Wic foldez auz Des ©burfúrften Griedrid $\mathfrak{W}$ ilgelmb, und des Obers Stalle meifterz eigen Miunde, zum oftern an Frembden ergeblet, felbften gebóret babe."

Sth modte wol wiflen, fegt (G)oldidmidt triums phirend binju, mas D. Bedfer auf biefe Befdidte ants worten mollte!.

Er múrbe nidgt felr beabalb in Berlegenteit gemejen feyn. \{aber biés gebórt nidt bierber. Die Gefaidate ober vielmefr Regende bon ber weiffen $\mathcal{F r a u}$ if übrigens in ibrer $\mathfrak{A r t}$ intere $\overline{\text { Bant }}$ und unterbaltend, und fie lann als Die redte ※bnfrau ather weifien ©efpenfters $\mathfrak{F}$ rauen, beren ezs viele gibt, betradtet merben. Eg if auferorbentlid viel über bief weiffe ©seppenft gefdrieben, movon id felbft Mefferes beiige. ©Seftatten esి Raum und midtigere Gegenftinde, fo foll von ber meiffen Frau
cigenbs nod cinmal in einem befonberen ※uffas in ber 3. 3 . gebanbelt merben. Wir bemerfen nur bas Cinjige, Dáe fie feit der erferen Sjalfte beş verfogenen Gajrbuns Dertz nidt mibr erf(heint, weder zu Berlin, nod) zu 3erbft, nod zu Warma, nod fonft 100 , noo fie lid sorbem feben lief, (Bergl. Bezauberte $\mathfrak{W e l t} \mathfrak{I b}$. III.)

## Num. II.

*Eb if in Sollanbecinc Jungfer, bon Rortenbad genemet, an cinen gexpiffer Gaballier, Namens Quad, bende aud bem fürffentbum $\mathfrak{F u l i d}$ burtig, beriproden geroeft, und baben fich diefe Bende beabrebet, daf fie auch mady bem robe cinander aufmarten molten. Wie nux Der. Brautigam balo Darauff im Sriege geblieben, ift er jeiner $\Re$ erlobten bas erftemabl auf ber Rammer, bie Sjand anf Der wunbe baltent, in feiner gerodbnliden Rleitung erfdienen, und bat viele Sabre bernad jeiner Braut auffgemartet, alfo bafe er-ibr beym $\mathcal{A n j i e b e n ~ D e n ~}$ Spiegel vorgetalten, Mabeln gelanget, Waffer und Serviett gegeben, Saufifin und Kelfern beym æifd weggeromaten, bie Portier von der Rutiden auf: und zugemadet, beym $\mathfrak{A r m}$ 世us, unb eingeboben, und Ders gleiden Servitia mebr praestiret, alfo daß alle Inmpes fenbe, bie biffe, aber teine fand gejeben, viel meniger cin 3 rm observiret, fíd fegr barúber verwundert baben. (Das mar auch mirtlidit zum Erftaunen!) Author Der Cburfunft Friedrich Withelm felbf, und Der Sert von Ameron, als pro tempore Solldandijder Envoje.n

Friebrid silbelm mar befanntlid Dem Gefpenfter: glauben feiner 3eit in bobem ©rabe ergeben. Dergleiden

Erjablungen wurben immer in ben Unterbaltungsfitunben mit feinen Dfficiren und Bertrauten in Menge vorge＝ bradt，und bienten ibm aud bei æifde als bie lieblidfte Wúrje Der Speifen．

## Num．III．

＂Der ©burfưrft von Branbenburg，Fried．Wilhelm， ergeblete，alb einften bey ibme de Spectris discurriret morben，Daf wie bes Gustavi Adolphi sonige in ©dmoeien Gemablinn，fo teis Gburfarffen Sdpmefter geroeft，wno nad ibres Sperrn Tobe，fid nadd Rúftrien begeben und ibren Sofitatt bajelbiten gebalten，babe fid auf bem ©dlof bajelbft ein unreiner Beif eingefunben， Den man mit allem fuge cinen＂Sdeif EKeufeln nemnen tonnen．Denn wie bic Ronigint cinfen von ibrem Miarjdall tractiret morben，unb ber MRarjdalll Sie mit bem Stabe babe feget mollen；bat der \｛euffel in felbigen Momentibme eixen feinen ⿹丁口uffen oben auff ben Stab gefeget，dafez uber bas ganze（Gemad）gráulid geftunten．Und alz bald bernader Die Rodnigin mieberumb．bey Dem Rangeler zu Gaft gemejen，unt bie Jungfern über bem，wab bem Warjaall begegnet，annod fid getizelt，und jekst an Der Nebenssafel gefeget waren，bat ber Keuffel balb Darauff ibre Rabbatten und Rragen bermafien befdiffen，dafez uberall geftunten，uno bie Jungfern barúber ben Kifd quittiren maffen und fid entlleiden．＂

＂Geftalt item；

Daf wie ber Rónigint Rammer s spabden Sbren Sdoof：SJund in ber Molde bat majden mollen，bat

Der Reuffel ins Waffer und dergeftalten ben Sund befdiffen, baf fie genung fu reinigen gebabt, bamit ber \{euffel eine Weile mit Sdeiffenangebalten, bía endid er bon felbfien aufgebdret.n.

## * Item

Zuf Dem Furfllidem Şaufe Weimar, wie betannt, bat fid eben bergleiden Geift ober $\mathfrak{T e u f f e l}$ biele $\mathfrak{J a b r e n}$ aufgebalteh, und unter andern bunten Sadnoeln Die Jungs fern beym Sofe, wenn fie ber Fúrfitin aufgemartet, ber: maffen mit $\Re$ Rutben geftriden, da§ fie úberlaut gejdrien, und man bie Striebmen Fingerbid an ihren Salfern gefeben, welddes aud oftmabl über Tafel an Dem übrigen Reib ber Jungfern gefdeben ift."

Faft modate e8, wie gefagt, idecinen, als ob vers nünftige \&eute bergleiden poffen erbadt batten, um ben Gefpenfterglauben jener 3eit ladjerlid zu madeen. Uber baran if nidt zu benfen. - Die abentbeuerlidife Grs zadung vor allen ift vielleidt bie folgende, mit ber wir in gegenmadtigem Theile diefe © Pefpenfters Blumen= leje befalieŝen roollen.

## Num. IV.

Wie Der Teuffel mit feiner ©orofswitter fu Braunfarocigeine grofe Sodzeit celebriret.
" Purk nad geendigtem beutidem Rriege, bat ein Payperlider Oberfter Meincke von Peine genannt, in Der Stadt Braunfbmeig geroobnet, fu bem lommt bey Sladtfdlaffenber 3eit ein Gefpenft, weafet ibn auff, Diejen Dberfen bey feinem Namen nennenis, und bittet
ibn, bafer ibme auff ber britten Sadt bierauff in feinem Saufe ben grofen Saal lenben molte, Der צeuffel wolte mit feiner © Cobs= PRutter albdenn feine Sodzeit in befagten Saale celebriren, uno mie fid, nun defien anfanglid Meinke von Peine wegert, vormendende, daff er mit ibme शidtes ju fdaffen babe, fdilagt ber Teuffel pro temperamento vor, Daf er bie Geiftiden zu Braunfdweig barubber consulirett tonnte, diemeil eş ibm mol mîiend wadre, baff fie es ithe nidt mieberrabten múrben, mie and geidid.t. Uno mie Darauff in ber andern Nadt ber Zeuffel mieber zu ibm fommt, williget Meinke yon Peine in fein Begebren, barauff fid banm ber \{euffel Deffen bbfs lidft bedanfet, aber babey bittet, feinen zeutben zu befeblen, dấ wenn fie gleidy auffblieben und mit zufeben wolten, alf meldes obne alle ©efabr ibnen vergónnet feyn follte, bấ fie fid Dennody búteten zufpredjen, zu efien und 子u trinfen, alz auffer weldem er ignen für Salfbredien und Dergleiden nidt fider fenn tónte, weldez ber Dberfitr aud feinen \&eutben fund thut und fie marnet. Darauff benn aud allez ©es finde zu redter 3cit zu Bette gebet, augigenommen zmo Magbe, bie jo fürwigig gerwefen, daf fie auffgeblieben und diefe Soodjeit baben zufeben mollen. Diefelbigen baben bernady an ibren Serrn referiret, wie das um Mitternadtzzeit viele Teuffel, bod in ber Geftalt von Meniden, und unter benenfelben ber $\mathfrak{Z e}$ affel felbften, wie cin blubtiunger Wenid als Bráutigam, Dod mit zwenen Sornern auff bem Ropf und in efflider Rleibung, in Rutiden und zu Pferd und Fús Fommen wiren, und fid aliobalden auff ben Gaal
begeben badten; Balb barauff mare aud bie $\mathfrak{B r a u t}$, und viel anderz jung und alt frauen s Bimmerleuth ers
 und gefdrumptez $\mathfrak{B e i b}=\mathfrak{B i l d}$ gewefen, und mare auff Srútien geiprungen, barauff Dann bie ©sefelfdaft nad einem fleinen unter fid gebaltenen ©be: múrmel, fidh zu Nifide gefeget gebabt, welder mit aller: band foftliden Speifen zugeridtet geweft, und wáren bald Darauff zu tanken auffgeftanden, bis fid Diefe ebr: bare Compagnie gegen 3 Uhr $\mathfrak{M o r g e n s}$ retiriret batte. Beridtende Dabey, Daf ob Die Keuffel dfferz Die
 ten, fie foldes dod allemabl abgejळlagen, und mit Dem Soppfidútteln obne $\mathfrak{A n t w o r t ~ a b g e w i e f e n , ~ b a r g u f f ~ i g n e n ~}$ aud Nidatez $\mathfrak{B o f}$ fes mieberfabren fene. Der Wirth Meinke von Peine und der Reft beş Bejindes, die alle Das gabren und Reiten, wie aud Dèn zumult und dab $\mathfrak{T a n g}$ en im Saal mol geboret batten, wie fie beż Morgendes binauff geben, finden fie ben Saal gank fauber und rein; MUfine auff bem 下ifd finden fie cinen fabonen geroirften §eppid, benebft einem Ringe bon 200 Ducaten am $\mathfrak{B e r t b}$, uno babey cinen 3 ettel $\mathfrak{a u f f}$ Dem Kifd liegeno, bes Jnbaltz: daff fo lange die beyde Stúte zufammen blieben, folten er und feine Rinder in feinemubelen Stande fommen. Der Autor Diefer Gefdidtt ift ber © burfúrflide Dber: Sdjenfe bon Der Lie, Deffen Grauen ©rof= Bater Meincke von Peine geroefen, und welder ezz yon bempelben offerz gelyóret zu baben asserirte. w

[^214]VI. Bon fogenannten Érfdeinungen nod lebender perfonen, nebfteinigen, es fey unents faieden, ob wirtliden, oder eingebildeten Beifpielen yon bergleiden Grjdeinungen aug alter und neuerer 3eit.

## शald Beitrag zur hoberen Geelenfunbe.

## I.

5)Reine Eefer miflen obne 3weifel atte, waz bier unter "Eridjeinungen" verfanden wirb, ba ber ©laube an Erjdeinungen ber $\mathcal{A r t}$ mie Der Geppenfterglaube allgemein ift, und die méiften Menfhen Beippiele davon zu erzdglen wiffen, bie fie entpeber felbft mollen erlebt baben, ober die ibnen bon anderen erzadit find morden.

Db Dergleiden Erfddeinungen a priori úberall alb an fid moglid fonnen angenommen werden - if cine
 fid, wenn fie ibre beiligften Redte nidt felbit beftoránfen will, bagegen auflegnen, weil folde auf teine æreife nad Den Gefegen bez̉ Erfennbaren facinen ertlart merben zu tónnen. Denn wenn man zum Beippiel aud zu ber in Der erften $\mathfrak{A b h a n d l u n g}$ biefer $\mathfrak{A b t b e i l u n g}$ angebenteten Sypothefe von einem feineren dtherifden Scelens Rorper, Durd befien Srgane bie Seele wirtt und mit Der Sinnen= Welt in Berbindung trit, annegmen wollte *);

[^215]fo Eann es aud bei diefer Sypotbefe bodi nimmer ents ratbjelt merben，wie ezz zugebe；baf der Érfaeinende子．B．eben in einem Soldatenfleive，in einem blauen， grauen zc．Rocfe，wie er ibn gerade tràgt，erídecine， DDer，wie die Dame，yon ber im erften §beile die 凡ede war，in vollem puge，nadidem fie 仙on entifleidet ju Bette lag．Nadime man，um dod etrwas zu fagen，feine Buflutht zu Der 彐nnabme won 彐ftralgeiftern，Doer． einem nod feineren magifden oder magnetifdien Geelens Rapport dez cigenen inneren © ceiftez mit Der duferen ©eiftermelt；fo bauften fidd bie ©dmierigs feiten nod mebr und furz Die Wernunft weí nad ibren Gefegen nidt；mas fie aus Dergleiden Dingen madern， und wie fie folde mit Den mirfliden Gridneinuagen in Der Sinnenwelt in．Berbindung bringen foll und muf：fie Darum berwerfen．－．．．

Riefe fid Die．Sade jebod burd biftprijal ert fabrungen und $\mathfrak{x} \mathfrak{b a t f a d e a b i z ~ z u r ~ y o l l i g e n ~}$ ungubezmeifelnden ©imnen：Eyibenz＝und

Geiftesmefen bebingt fenn midate．was aber namentlidy ben meafdiliden $\mathfrak{C l}$ eif betrift；fo bleibt alsbeny，idmuf bief aum bier uod cinmal mieberboblen，biefe sypothefe （Denn betlange man bod nur feine ©ewifbeit，wo man nidts－wiffeutann！）＇immate bervidfidtigungsmirbig． wernigfens lafen fid alle bie Myfferien yon Mbubuagen， Erfícinungenze．unferes Gradtens Daraus nod immet am leidteften erfldren，weina man nidt 2alke Difees gerabegn

 ［23ir find fo wenig fur cim fix sber XBibct in ber eade cingenomuten，baf wir felbe mit lefern，welide Diefe 2nfidt baben，nidtt freciten wollen，io bald fie uas nur das وedit lafen， $\mathfrak{B e}$ cifpiele und 玉bat fadea（menn leftrer susbruat biex crlaubt iff！）aus ber Eridciaungswelt amufubrca，


(G) ewisbeit erbeben; fo wurbe bie Bernunft firb ges notbigt feben, igre ©dranten ber Ertemntnis anjuer: fennen und zu glauben, felbft ba, wo fie cinfable, ja bemeifen fónnte, daf man dazz zu ©laubenbe nidt glauben, wenigftens nidt ertiaren tónne.
 múpte nidt eine, fondern cine PRenge yon genau und naw ben frengften (sejegen ber biftorifaen' SBabrbeit unterfudten $\mathfrak{x b a t j a b j e n}$ gorbanden feyn, bei benen eb



शod ift es nad ben brei biz vier tauffend Jabren der Weltgrididite, melde biz jegt verfofen fino und yon benen mir etwas Naberes wiffer, fo moit nidat
 2ltertbum mebrere ©efjiditen von Erfdeinungen baben. Dex je fo weit tommen werde, lonne, durfe, 'obne ben Glauben an bas criennbar = ©̧emiffe zu befabroen *) - wollen wir bier unentidieden lafen, und geben bafür nun obue weitere Reflexionen einige Ers
 alter und neuer Jeit, wie wir folde auz fariftliden Duellen genommen baben, ober auş mundliden Beridten tennen.
*) 2uf Ecinet gall batf dem Glauben an bas Geiferreia and cines bamit yermittelf hdyeret wagie, Rbeargic, sber magues tiomus zu bemitenbers realen gapports; ein praftifder Einfuf auf bas sebett, das wirllide, dab in gant anberen 3 weden geg obene, cingerfinut wersen, wenk Dif folgen dajan nidet bfan trauris feyn follen. Einige, fonf

 Gewingeit 解o Siderbeit bes wirtiden Rebeas $\therefore$ befábebet, yon bempelben burchaus mus abgebalten werber.

## II.

(Solbjamidt if, mic mir im borber Cbelyenden gefeben baben, ein foledter ©emdbrzmann, wo von Gefpenftern bie 凡ede if. 3 mei bis brei ©ef币idten, bon $\mathcal{E}$ rfdeinungen dagegen, melde fein Bud entbdit, fabinen, mie auge, ibrem Singalt und ber $\mathcal{M r t}$ ibrer Ers
 bienen: bier find fie!

* $\mathfrak{I n}$ meiner eigenen Eemeine albier zu Sterup bat fid :Anno 1695 fotgenbes begeben. Ce3 wobnet biefelbit ein Kifaler, æabmenz Claus Mreimersborfis, berfelbe gebet aus you feiner Şausfrawen, иm feine Rübe auff frijdes ©ras zu bringen. Snzwijden fteget befien Erau, mo feineß Nadjbatren frau wor ber Saubs Thur und reben mit cinander, yor bem Sofs.gtaume aber fteben bey ber goforten zwey Mdaner, nebmilid beybe Sadbabrn beffelben 5aufet, und reben aud mit cinanber. Da dann der $\mathfrak{Z i f h}$ ler úber dab felo geben tommt, über DaE borgelegenez Steeg fleiget, binter beyben 2 B annern umgetert, und fidy an ber Pporten frellet, dap er diefelbige auffuaden wil, und alfo ermarteten feinee Eintritt bie beyde Siseiber, in ber Meynang, er fotife pie Wforten difinen, melde nur gants niebrig war, unte, mie bie Setten (Denm alfo nennet man alftier foldbe Pforten) diefes
 xijbler tommt nids, Defroegen geben beybe Reiber bin nad Dem Dort, ber nur etlide. Sdritt von ibnen mar, fid verounbernoe, wo ber MRann bliebe, und fragen bie beyde SRánner, wo er fidh bin mag begeben baben, diefe nun fagten, fie batten ibn nidt gefeben, und wite et auct por ibnen nidt ubergegangen. Эndeme fidh nun

Diffe viere fefr verwunberen, und mit ben Weibern bin
 binbringen mit ibren Berwunderungs : Reben wber folde Begebenbeit, tommt ber Kijdler ubber dab Fclo, Steg, und zur $\operatorname{spforten}$ mirtlid bincin geben, fo wie ibn die Weiber gefeben batten beinabe eine Stunbe borber geben. Sndeme er alfo peiner Şaufs $\mathfrak{I b}$ úr annabet, fraget er, soaş da fey und da man fidh fo úber verwandere, und nadoem aus Unbebadtfamfeit pein Weib ibm bie ©ade erzeblet, bethduret erve bart, baß er ein jimlid Felbroegcè in ber 3eit vom Dorffe abgewefen, und nure erf bon feiner umgeweydeten Rube fomme und nad Şaufe zurúaf gefebret."

Diefe Ergdjlung fajeint mir nidft ganz ummidtig. Sic if febr umftandidh und genau erjablt; es banoclt fid bier nidt von Gefpenfterjadea; zwei .Derfonen feben -affelbe unb etroas, moran fie bei ibrem Gefprda mol eben nidt denten mogten, und bei bellem tage; fie mahen das, waz fie gefeben baben, auf der Stelle nod zmei anberen perfonen befannt; alle yier find, fid bermunbernb beifammen, alz ber Rifdiler felbet bins gu fommt; gleide . Bermunberung mit ignen tgeilt uno verfidert ${ }^{i}$, bater fid zu ber 3eit im 马eloe be: funden babe. - Wab daz Widtigfte yon Mulem if, Dieft ©fefdidite mar in ber. ©emeine © vorgefallen; und fie mufte igm auf bas allergenauefte befannt jenn, denn - fie war von golgen für Den Kifaler. Golbjめmiot - und dief if viels leidt ber widftigfte Umftand bei Der Sade! ©oldidmiot fabrt namlid) alfo fort:

[^216]unter, und feire $\mathfrak{B o b}$ beit in Balbem erreidt, indems Der Mann bierauff die Gedanten faffete, bas igm Gott ungnadig ynb er Zein $\mathfrak{Z b e i l}$ an bet Seeligfeit baben múfte, Diemeil Der $\mathfrak{Z e}$ ffel in feiner Perfon ginge *), roeldees eins und akbere Ceinraumungen beş Satanş immer mebr und melor vers gróserten, und id oadurd als fein Prediger, viele 2 rbeit fafein gantes Diertbels Jabr gebabt, ebe id ibm sines ander bezeugen fonnen. Rummebro aber ift, burd Beyftand bess S. ©seiftesె, Diefer, fonft ©ottesfürdtige Sdaffelein, aus
 mieberumb gottlob jurúaf gebradt. . Diefeō nun, was alfo yon mir felbf erfabren und belebet, (ers lebet) weísid, dafer gemís und wabrbaftig ift, und foll fein Atheist und Bederfder Sdwatms ©eift mir Die Babrbeit beffelben benebmea."

Die beiben anberen ©efdiditen, beren ©oldidimibt erwabnt, 仙einem mir biforifa minber widtig. Sie find folgenden $\mathfrak{J n b a l t}$.
" $\mathrm{Jdh}_{\text {gebe biermit bas anber Exempel, weldes liad }}$ mit cinem ©ottfurdtenben und redtjfdaffenen Mrediger in ber '(tadt Şufum **', શRabmens J. C. zugetragen.

[^217] Ggeine liebfte ging yon ibm aus ber Stuben, und ba fie in ben Borbof tam, fiebet fit ign im © Sarten bey den Iraut $=\mathfrak{R}$ opfen fpaģieren, barủber wiro fie befturget, lauffet ber Stuben mieber zu, und finbet ign flubieren. Die 8 rau grámete fidy über bie Bregebenbeit und filo barauz, baf ibr jerr bald ferben würbe *), welddeß, oa er ibr bie Gedanten Durd, Gegenreben benabm, zoar bey ift verfdimandt, alleize baź balo erfolgete eqb: fterben beffelbigen gredigers liezs body jo mobl bey tifr, al8 anbern, bie Gerwifbeit Diefer Conjecturirung binten घad.."

Die britte Ergablung Der ${ }^{2}$ rt ift bie folgenbe.
" $\mathfrak{J m} \mathfrak{J a b r}$ 1685, mo id nidr irre, ober bod gemis in bem $\mathfrak{J a b r}$ vorfer, befandt ildt in bem Stirdfpiebl ©゙gruß **) eite gank gleide Begebenbeit mit cinem Bauern=Fiかcib. Denn biefelbige war wưrllid zu Saufe, and warb audi bon den Sbrigen zu gleider 3eit auff Dem gelbe gefeben, und Dúrfite Diefe Frau Ieidtlidy in
 bann ber $\mathbb{Z n f}^{2}$ fang ber traurigen Gedanten bey ibr faon entflankén mar, menk fie nidyt burd unermádetez̀ .3us reben und Troftungen bez grediger babon nod beys zeiten madre abgeleitet morben."

[^218]III.

Tお tonnte in biefem Muffas num nod eine ©ers
 meiner nadgiten Fermandtidaft zugetragen bat. Sie wird für fo auggemadgt gemís gebalten, daß eż alb ùbers triebene 3 weifelfudt betradtet merben wúrbe, wenn id foldue nidt alz mirflide \{batfade erzáblete, moju id mid biz jest bod nodh nidt für beredtigt balte, da man bei bem, wat fo ganz yon allen defekgen bez Eers Eenabaren und Der gemeinen Grfabrung abmeidt, nidt mit Borfidt genug zu Werte getn tann. Sie mag fúr ben folgenden æbeil aufbemabrt bleiben. Sdh mill erft
 fudjen.

Folgenbez bat mir 5. 9f. S. mebrmalz erzablt, Da er nod zu $^{\text {S. }}$. alz cin Snabe von ungefabr vierzebn , Gabren in feinem elterliden Saufe gemefen fey, fer er cinmal bom Mittagz = \{ifde aufgeftanden, um in ben Sof am Saufe feines פ્Baterz zu gebn ober zu laufen, Raum aber fey er vor bem Saufe gerwefen, fo babe er feinen Bater oben in feiner Stubierftube am Fenfter crbliat, weldjer fia weit zum Fenfter beraus gelebnt und Diefe Berwegung mit Dem Mrme geraadit babe. (Er babe námlid mit bem $\mathfrak{A r m e}$ fo tief zum Fenfter beraus gereidt, bafe er geglaubt babe, er modate berunter fturzen.) Er fey farciend mieder in bas 3immer zurúaf gefprungen, ba benn fein Bater now auf demfelben plake ciefien babe, wie zubor. Da S. S. nidtz meniger alz abers glaubija if und bie Sadje ganz troden erzaflt, obne cin Urtbeil barúber $3^{4}$ fallen, Die Gemifbeit Das von ibm erefebenen aber betbeuert; fo febe id freilid bier
teinen binlangliden Gerunb, bie $\mathfrak{B i}$ fion ober bas © ©efebene an fid in Sroeifel zu zietn. Die eingige Orage máre nur, ob e8 nidt bod zuleģt vielleidtt cine
 im Spiele geroejen; eine Bedentlidfeit, weldje id) Seertu S. jelbf vorgelegt babe, worauf er aber blof erwiedert, és fey feine æaujdung gewefen und er babe fidy in bem, wase er gefeben babe, nidt geirrt. Erfolgt ift úbrigenb, mie S. S. zugleid bemertt, burdauß nidtz barauf.

Eine andere, fúr bie bobere Seelentunde weit widtigere ©rjdeinung einer nod lebenoen perion foll vor cinigen Jabren, wie mir unlánght ber Serr ©. $\mathfrak{F}$. y. R. erzablte, (ber, fo viel id) mid erinnere, bie (Gefdidte aus bem Mrund ber Dame felbit batte) bie
 Sth werbe biebion bie alfergenauefte ©rtundigung einjus zieben fuaben, und bie Sadje nad erbaltener Grlaubnif mit ober obne शamen getreulid in bem folgenden §beile erzäblen, ober audj ganz bavon fdmeigen. Denn bie 3. F. ift burchauz nidt angelegt, um \{netboten $z^{u}$ fammeln, Erzdblungen wieber zu erzdblen, am wenigs ften $\mathfrak{N a m e n}$, obne aubbrúdlid erbaltene Eerlaubniß zu nennen. Freilid aber - eben bez̊wegen weil bei bers gleiden Eradblungen fo jelten bie Namen genannt uno immer allerband æácifidten genommen morben, berrjdt fo viel Ungemípheit in biefem ©ebiet, und ldft-fid von Dem enderz Denfenden ※Mlez mebr, ober meniger in 3moifel zieben. Dief if benn allerbings aud mieber gu bedauern, da mir fo in unferer Renntní́ dez © Ceifers reides voer ber bodberen Seelensfunde nidt weiter Pommen, weil mir uns zu menig son biftorifas uns
zubezweifelnden Erjaflungen von Beifpieten und §batiadjen unterfúkg feben.
> VII. Beifpiel einer mertmúrbigen Divinas tione s Rraft.

Folgenbes bab id meinen verewigten $\mathfrak{B a t e r}$ dfters erjablen boren.

Auf einer ibrer Mifionss:Reifen im Callenberg's ifden $\mathfrak{F n f t i t u t e}$ zu Sjalle zur Befebrung ber Suben fen ber Wagifter Wiedemann mit ben anderen æeijenden, ber, wie mein fel. Bater ein orbinirter Gandibat mar, zufalaigerweife biş in WRdbren gefommen, wo Beibe fúr verbdatige, ober gefábrlide seute fenen gefgalten unb eingetbúrmt morben. (Ezz war diés gerabe in ben breifis ger $\mathfrak{G a b r e n}$, wo bei ben damaligen religi§jen Beroegungen viele fogenannte MRabrijde Brüder aus SMabren nad Serrnbuth auşmanderten, maz vielleidt Эerbacht aud gegen Die $\mathfrak{H r t ~ W i f f i o n d r e ~ e r r e g t , ~ u n d ~ \mathfrak { B e r a n l a f u n g ~ z u ~ }}$ ibrer ©efangennebmung tann geaeben baben.) Der jün= gere Reifenbe, befien Namen mir entfallen if, fey, als cin junger MRann barúber ungemein befúrgt gewejen, Wiedemann aber, in beffen \{bun und £ajen શlleg prophetijhs inmbolifa mar, babe ibm, id wei n nidt, ob gefagt, ober befoblen, - denn er ftand bei ben júngeren $\mathfrak{R e i j e n d e n ~ i n ~ u n g l a u b l i d e m ~} \mathfrak{A n j a n}$ ! - er polle fofort mit cinem Stúat Rreibe, meldees er ibm ou bem Enbe überreidte, foviele Stride an bie Rerfersiburre maden, biž er ibm fagen múrde; ezz fey genug. Şierauf babe er zu bem jungen Mann gefagt, yon biefen Striden folle er alle $\mathfrak{x a g e}$ Einen ausbifden, und am $\mathfrak{K a g e}$, Da

346
er ben legten auswifden múrbe, wârben fie mieber int Freibeit gefegt werben. - $\mathfrak{A l z}$ der legte Striden bez WRorgend ausgewifat morben war, mar nod fein Mns仙ein zu ibrer \&ozlaffung ba. Sie erfolgte aber mirtlid nod an dempelben Tage. Der Spreufifde Mrinifter war son ber Sadbe unterridtet worben, batte fidh ber Bers
 igre ebrenvolte goslafung bewortt.

Diefe Begebenbeit batte mein feliger © Bater aus bem Whunde bes zociten ober britten Reifenden, ber fie felbf erlebt und ibm erzablt hat. Cin foldeez Bermógen (mie Diefe munberbarlide Divinationsfraft) weỉdes eingelne Stidividuen in fidg zu baben berfidern, ober, baf fie ed wirtlid baben, in ber Eridheinungs̄welt berweifen, if cben fo gut eine Thatfadie, als jebe andere Eriderinung, Die man einem unberodatigen 3eugen, ber foldee als igmt widerfabren' erzdglt, glauben muf.

Fluit zum ©dluf biefer 2btbeilung nod cine

## 

 nebf beren natúrliden Érflarung.©piftet.
Den bergangenen Winter, gerabe in ber © efpenfers zeit, im ※ovent, Madts um zrodif $\mathrm{Ubr}_{\text {, gerabe alio }}$ audi in ber © eiferfitube, fige id, bon 3aubers Gexēns und ©effperfier:Búdjern umgeben, an meimem

2rbeitstidap zu Marienborn，als id unten im ©diof ein Settengeraffel bernefme．Unmittelbar bierauf fomint Dab́ Geraffel，obne baf id eizen โritt，doer Die mindefte Feroegung von einem Pienjden bore，（aud）fdlief bereits allez im Sdilope）ber feinernen $\mathfrak{R r e p p e}$ berauf，welde． auf ber cinen unberoognten Seite Des Sめlofer zu meinem ©tubierzimmer fügrt．Segt if ber Geif yor
 fonbern einer groben verfdlopenen flúgel＝Rgur nad Der leer fetbenben，zu Frudtboben $2 c$ ．eingeridteten ©eite
 teit－cin Rettengeraffel ift＇s gervif－ein menfalides． wsefen ift＇z nidt，benn id vernebme nidt bie leijeffe Bewegung einez $\mathcal{F u}$ हिtrittez．Da id die Sade ergüblen muf，wie fie flatt gefunben bat，fo befürdfte id nidt， bafes meine Eefer fo nebmen merben，als mollte id meine Unerfbrodenbeit rúbuen－biz zu Diejem Mpos ment verlor id meine Befommenbeit fo menig，baf id
 erdfn＇id nidt，fana man aber bei verfdlofes

 bin，fangt ez an auf das beftigfte zu raffeln，falelgt， wie id gang beftimmt unterfdied，mit ben Retten beftig an bie $\mathfrak{Z h u ́ r}$－bagu Die Mitternadtsftunbe－dab Sdauerlide ber ganzen iben flofterliden $W_{3}$ ognung，－ jegst－ein fo verzagtes und trogiges Gef币反opf if ber Mlenfa！－jest úbeolauft mid auf cinmal unwillfübrlid cin redt geipenflerlider Gdjauer，id lege bie Feber weg， bena biz zu Diefem \％ugenblid batte id，wic idh in Fabrbeit verfidern tann，nod mit ber Feber in ber

## $\mathfrak{F} \mathfrak{u} \mathfrak{n f t e} \mathfrak{A b t} \mathfrak{b} \mathfrak{e} \mathfrak{l} \mathfrak{u} \mathfrak{n g}$

Denfmároige ©sefaiduten, ©barafterzúge, $\mathfrak{A n c t s}$ Doten 2 . aus alten und neuen $\mathfrak{B u}$ abern, $\mathfrak{R e}$ ife: befdreibungen, Miffionsberidten u. f. w. zur Cbarafterifirung des 3aubersund ©efpenfters glaubens entbaltend.


## ジロTmort．

Coz if mir angenebm，ben Rejern Der $\mathfrak{3}$ auber $=$ Bibliotbet Die folgende gredigt mittbeilen zu tomnen，ba literas rifde ghroducte Der $\mathfrak{2 l t t}$ inumer zu ben Seltenbeiten ges boren，indem fie fib am erfen aus bem Bubbandel verlieren，und gemeiniglid audy in grofen Biblidtbefex vergebens gefucht merben．

Ezz if zwedmdeig，bas alfe dffentliden $\mathfrak{Z}$ etewr
 melt merben．－Sbre Ginridtung，in ber Mitte Des adtsebnten $\mathfrak{Y a b r b u n b e r t b}$ ，if gerviffermafen baburd bow weltbiftorifden folgen gemorben，baff fie mit bie verbienftoollen Sdriftem SRaffei＇z，Kartarotti＇z， Dell $=$ D $\int\left\{a^{\prime} 8\right.$ und anberer＊）veranlafite，weldje bex Sexemprocê und bab Jauberwefen fo geifreid betảmpten， Daf nady ibrer Erfaceinung fein $\mathfrak{B e r n a ́ n f t i g e r ~ e s ̧ ~ m e b r ~}$ roagte，ben ※berglauben ber frúberen Seiten in Sdjus


[^219]über Renaten' $\boldsymbol{z}$ Gepdidte an liak $a b$, und befautbige nod meniger, wie of geideben, ibre शidter obne
 , fdeint in Der §bat, mie man felbft auz biejer Predigt *) fiebt, mit lojen ₹únften ber famoargen Magie vertraut, und mefr oder meniger bas̀ gerwejen zu jenn, maç im Codex Theodos. eine Venefica genannt wird. Fur
 und ibren grocé im ©̧anzen im Ģeif bes Scerens Sammers ober ber fruberen Serenproceffe fübrte dief mar, mie fid Durd Den Wiberpprual zeigte, ben vie Sadp überall, in Deutfdland, Jtalien, Franfreid) $x$. fand, nidt megr an ber 3eit. ©8 bat, wie Salomo fo mabr fagt, Allez peine 3eit. So batte aubl ber Sexenprocef feine. 3cit und - Die war nun voraber.

Sonft benugen mir, nadboem im erften Theile fation cinmal bon Renate'n die. Rede gemefen **, diefess Formort nod, um zu bemerten, $D a f$ das midftigfte Sffentlide $\AA$ ctenfitut in ber ©adje, movon bie Saubers Bibliotgef Beridt abzuftatten bat, nod zurúai ift, namlid: Die wabrbaft und umfandide Fadz ridt yon bem 3ufalle, fo daz jungfraulide Slofier Untergell, nddf $\mathfrak{B a}$ artburg betroffen, verfaset im Jabr 1749. Diefer 2uffas if bab ほefte,

[^220]menigftens Das そusfubrlidffe von \＆llem，wae bis jegt fo viel id．weif，úber bie Sadje exiftitt．Er if von
 Der in eben Diefer 5erengefaidite eine ber Sauptrollen fpielte，verfaft，und an die Raiferin，Pariazberelia， nad Whien abgefdiadt morben．Wit diefem Beridt bingt
 felsbefisung in granfen，zwifden ben Jabren 1740－1750，gleidfalla aus bem Flofter Unterzell． Eer ift bon Dem Beidtyater ber angeblid Befeffenen， Maria Eecilia；gebornen piftorini，aufgefest， und bereitę im $\mathfrak{J a b r e} 1747$ Dea 尺lofteroberen úbergeben ${ }^{1}$ worben，bon bem vorigen aber febr beridicoen．

Der erffe $\mathcal{A}$ uffas foll in bem IIIten ふbeile ber 3．B．ganz mitgetbeilt werben，und yon bem leßteren nollen mir ausfúbrliden Beridt abffatten．

I．Cbriftide $\mathfrak{Z n r e d}$ nddft dem Gdeiterbaufen， morauff ber \＆eidnam Mariae Renatae，ciner Durdz Sdwerbt bingeridteten 3auberin bea 21 ten $\mathfrak{J}$ un．A． 1749 aufer ber ©tadt $\mathfrak{B i r g b u r g}$ verbrennet worden，an cin zablreid berfam meltes $\mathfrak{B o l f}$ getban，und bernad aus gndoigs fem Befebl ciner boben Dbrigfeit in offents liden Druff gegeben von P．Georgio Gaar． S．J．4．（Wirßburg in Der Sofbud）bruaferci．）

## Dielgeliebte in dem Serrn！

EEB bat ber geredte © obt jaion in bem alten Teftament alle Sdpargtunfter und Sauberer auf bab dujerfte ver：
folgen, unb mit benen nadborúdlidffen Strafen zum ©dreden der ganzen Nadmelt jederzeit belègen wollen. Die Cbanander, unter welden allerband 2bberglaub, WBabrfagerey, und 3auberey eingeriffen, bat er odllig vertilgt, nad jenen Worten Deut. c. 18. v. 12. Oinnia haec abominatur Dominus et propter istiusmodi scelera delebit eos in introitu tuo. Siefes allez ift Dem 5errn ein. ©reul: er wird fie aud bey Deinem Gingug um folder lafter willen bertilgen. Dem Fónig Gaul bat Gott nidt ebenber daz Ficid und Reben genommen, alz biz er 1 Reg. c. 28. v. 8. bey einer Sauberin um அath unl Sauff angefuct, wie aumerft Petrus Blessens: - Dum Pythonissam consulit in montibus Gelböe, cum filiis meretur interfici. Dem Poomig Ochoziae, melder in feiner Pranflyeit ben Beels zebub angerufen', laffet ©Cott burdh Den Soropheten Eliam c. 1. v. 4. zum groffen Reydmefen bebeuten: De lectulo, super quem ascendisti, non descendes, sed morte morieris. Bón bem Bett, Darauf bu Didh gelegt baft, folff bu nidt fommen, fondern beş. Tobes fterben. Sezabel war ber Sauberey beftig ergeben, wie zu lefen 4 Reg. c. 9. v. 22. adhuc fornicationes Jezabel Matris tuae, et veneficia eius multa vigent. Driner Wutter $\mathfrak{J e j a b e l}$ Unlauterfeit, uno ibre vielfaltige 3auberen if nod im Satimang, 2bber eben beffentroegen if fie vom Genfter berab geffurgt, und von §unden gefreffen morben.

Durd ben Wropheten Middam bat Gott bie Sers ftorung Serufalems, und anberer Stabte, io megen Sanberey, und anberen Miffethaten erfolgt if, bentlid vorgefagt: perdam civitates terrae tuae, et destruam
omnes munitiones tuas, et auferam maleficia de manu tua, et divinationes non erunt in te. Mich c. 5. v. 11. Jd mill bic Gtiot in Deinem \&anb, unb alle beine Beftungen zerftabren, Die 3auberey mill id yon deiner Sand abjdafien, uad dab. Babrjagen fot unter bir nidt jenn. Durd den Mropbeten Nabum bat Gott benen Ninivitern wegen $\mathfrak{Z a u b e r e y}$ who Unfeufdbeit Den Untergang angebrobet: propter multitudinem fornicationum meretricis speciosae et gratae, et habentis maleficia, quae vendidit gentes in fornicationibus suis, et familias in maleficiis suis. Nahum c. 3. v. 4 . Das mird gefachen um ber vielfaltigen Unfeujabeit wils Ien 3c. Das Urtbeil des Rodz bat coot gefallet übet alfe 3auberer, Exod. c. 92. v. 18. maleficos non patieris vivere. Dic 马auberer folft ou nidt leben laffer. Diefes ©efez, alz meldeez im natúrliden Fiedt fida grúndet, ift im neuen $\mathfrak{X e f t a m e n t ~ t e i n e z ̊ m e g s ~ a u f g e b o b e n , ~}$ fondern auf das genauefte zu beobadten; babero mann jemalen einige Uibeltbdter vom leben zum Tod follen berdammt-werben, fo erforbert es sie Billig= und ©es redtigltit, daf man bie 3auberer vor allen fotbaner Getraf untermerfe; fennd Dieb, Straffear\&uber, Cbhes bredjer und andere bergleidjen nad benen $\mathfrak{F e d}$ ten bed \{obe jaulbig, mer wird fīh erfübnen, Die 3auberer dabon aubjunebmen? es ift ja Зauberey ein Begrif faft
 lidfeiten: es mirb badurd beleidiget ©ott faut feiner jungfrduliden $\mathfrak{P R u t t e r}$ und allen Seiligen, bann bie Зauberer ©ott Dem §errn, feiner úbergebenedenten $\mathfrak{R}$ utter und allen Seeiligen auf abjdmodren, felbe: nadh allem Rriften láftern und vermalebeyen. (G反 mirb baburd

Beleibiget Die Cbriftcatbolifde Pirdje, Dann 3auberter verjdiebene Rirdenceremonien, wie 'aud bie von ©brifo eingefegte, und zum. Seelenbeil ber Rirden binterlaffene Gacramenten mißbbrauden und faḋnden. . GEz wird bas burd beleidiget bas menfalide ©efoledt, bann 3 auberer mit Dem Keufel felbfen bublen, und die Dronung ber menfळliden शatur überfareiten. ©8 wird baburd bes Leibiget DaÉ gemeine $\mathfrak{W e f e n}$, Dann 3 auberer beffen $\mathfrak{W g o b l s}$ ftand, wo eş ibnen nur immer móglid, anfeinden. Es merben baburd beleidiget lebbafte und leblofe Gefádépf, bann 3auberer, mofern eze ©ott zuldfict; folde jåmmerli凶 bef(ddoigen und zu Grund ridten. Knerroogen Deffex Gat man billig zu allen, fonberlidj zu cbriftliden 3eiten, miber Die ©dmarffúnftler und Зauberer eine fararfe Unterfudjung borgenommen, und fid) bemúbet, felbe burd Feuer und SdpwerD auşzurotten. Rayfer Constantinus Magnus bat mider bie 3auberer, mie zu lefen lib. 9. Cod. Tit. 18. 1. 3. et 4. Febr empfindlide Strafen auf: gefeget. Rayjer Valens bat allen peinen Rirdften miber Die Zauberer aufgeboten: alz pr im $\mathfrak{j a b r}$ ©brifti 370. ( mie Menochius fareibt Cant. 9. c._24.) Fid nadier Antiochiam begeben, fennd viele angellagt morden, ald bdtten fie Durd Sdmargtunft erfabren mollen, wer Valenti in ber $\mathfrak{F e g i e r u n g}$ nadfolgen wúrbe: Diefer Gurmis mar por ©ott berbamlid, , und murbe poa Valente unter \&ebensiftrafe verboten: nidtte defto weniger weilen Die Senden Daş Cbriftentbum gebaffet, und gern auf bem $\mathfrak{T b r o n}$ cinen beybnifden fayfer gefeben batten, fo baben etlide aus ibnen einen Drenfû́s bon. Rorbeerbols verfertiget, und mit verfludten Worten um bejagte Wriinenidaft ben Teufel angerufen, wornad fid bann
befunden, Dafe einer, beffen Stame von benen Budjfaben T. H. E. O. D. feinen $\mathfrak{z n}$ nfang batte, ber Nadfolger Valentis feyn múrbe: fie boften Demnadi gánglid, Theodorus, ein Seyb, wárbe ben §bron befteigen: alg̉ aber Valens bon ber Sadje Nadgridt erbatten, wurs Den Die Sdrwarzfünfler famt Theodoro gefánglid eins gezogen und bingeridtet; es murben anbey Die Fíder, welde von ber Sdroarz = und 3auberfunft getjandelt, in Denen Şdufern mit grofem fleif aufgefudget, und in obnjablbarer Menge dffentlid) verbrennet; verfaiebene Seyben aber fennd borfommen, maffen fie felbft ibre 3auber $=\mathfrak{B}$ úder, Damit joldhe nidgt gefinden wúrben, entweder iné feuer, ober ins $\mathfrak{W a f}$ er gemorfen. So weit Difffallz Rayfer Valens bic boduffidablide Geelens peft auzzureuten fid ernftgaft beflifen, fo weit ift feine Geredtigleit anzurúbmen; bafer aber aud bie redtmáige Sdranten ubergangen, und an manden anfdulbigen $\mathfrak{M e n j d e n}$ fid vergrifen, bierin if einer Tyranney und Ungeredtigleit $\mathfrak{z}^{\text {u }}$ befauldigen. Ein befferes $\mathfrak{R o b}$ ver: dienen anbere Rayjer, meldae fomol im orientalifden,
 yon bem redten $\mathfrak{W e g}$ nidt abgemidien, und anberer Unjaulo zu vertbadigen nidt vergeffen. Einez umfterbs liden $\mathfrak{R u b m}$ ift infonderbeit murbig Carolus V. nad beffen Constitution Artic. 10g. Die Bauberer lebendig follen berbrent werben, weldez aude nod beutigesิ æages wird in bas $\mathfrak{W e r f}$ geridtet.

Ein Exempel, über melddes Die ganze $\mathbb{B e l t}^{\text {erftaunen }}$ muf, wird anş beut vor थugen geftellt. WBefien Stans
 auв maв Urןad allbieiger © ©
aufgeridtet, if teinem aub uns unbefant: jebode eradte
 wol furzen Feridt babon abzuffatten. Maria Renata, auz Mánden gebúrtig, wutre alz cin Mind bon 6 bis 7 Sabrca in ber Gegend §inz in Oberôfrtiod Durd cinen Dfficier, in wolderen fidh glautlid ber bofe Geiff berffelt batte, zur $\mathbf{3}$ auberey angefübret; und weilen bie Sooll Den $\mathfrak{F l a m e n}$ Maria nidt eroulten tan, wourbe ibr an fart beffen zugelegf Ema Renata, fo burd Berfegung Des Budfitabea M beifet: Mea Renata, meine WBicderges bobrne. 3 wodfidabrig ift fie folon fo secit Yommen, baf ibr bey benen zauberiidden Sufammentünften ber fourft der $\mathcal{F i n f f e r n i f}$ Den eriften $\Re$ ªng zugeffanden. Um dab
 in dab jungfrdulide, wegen guter Difciplin, und geifts liden Rebenbrwanbel allegeit berúbmte, obnweit der ©tadt W3urzburg gelegene Mlofter Untercell, den Fefebl ibrer Eltern zu erfullem, eingetteten, affroo die reifende W̧slfin
 einen falf(den $\mathfrak{X u g e n d}$ (dein betrogen, felbe nidt ertente, ia wegen vermeynten Berbienfen endid andern als eine ©ubpriorin borzufegen tein Gebenfon batte. Wobin bab 2bbieben bes allgemeinen Geelenfeindeş Dabey gejielet, if leidtt ${ }^{3}$ ergrünben: er fubte nemlid burd fein taug:
 Gott verbínberte, , und Maria Renata Durd 50. Зabr, welde fie im Slofter zugebradt, nadi ibrer eigenen ※ufs fage feiner eingigen Plofferfecte fdaben fonnte, fo wolte Der ভatan burd Dicfe feine © Cllavin bie SButh $^{\text {an }}$ benen Reibern aubgiefen: es verfubte berobalben Maria Renata yier Plofteffauen tbeits burd) zauberiidןes \%inbauden,
theils burd zauberifaje Wurzeln und Prauter, woldje jie obnvermerft entweber benen Speifen eingemengt, ober auf cine andere \$3eife bengebradt, febr beidmerlide und fбmerzlide Firanfleiten. Fưnf anbern, nebft einer \&avens fammefter, fo nod eine Novidgin, zauberte fie burd ermelynte 5 Rittel mefrere bolfijde Geifer in ben 2eib binein $2 c$.

Stadberm nun vislfaltige Umitdno (meld)e, um eine gar zu grofe weitlduftigfeit zu vermeiden, id will allbiet verjanweige) Mariam Renatam als eine ©tifterin foldher und andern grofen Uebeln fattfam verratben, fo wurbe fie über allez̧, morin fie bellagt morben, anfanglidh von einer boben geiftiden Obrigfeit Denen geiflidea Medten gemáf examinirt, bernady dem Bracl io Saeculari nads Xnmeifung befagter geiftliden शedften übergeben, und befunbenen Dingen nad yom leben zum $\mathfrak{Z u b e}$ berbammet. Die nad ©arolinifかer Sonftitution gebubbrende Strafe ift zroar megen der preipmúrdiyffen Sbro Sodfúrftl. ©naben angebobrnen Elemenz, wie aud, aub andern erbeblidien Ybjidten gemildert, indem Maria Renata nur burd) Dass Sdmerd if bingeridtet morben: jebod ift ibr todtet Leib, welder jesst auf biefem Sdeiterbaufen wirb' vers brenat werben, bem feuer vorbebalten, bamit von ber 3auberin nidt bas geringfte úbrig bleibe, und jogar ibre
 diefen unjern Seiten daes jo lange werborgene Uebel, und getriebene Teufelsbandwert ans סffentlide Tagestidt babe aubbreden laffen, fteget mir zwar nidt $z^{3}$, bierin die

 lid) wegen benen Unglaubigen, dann es giebt fu unfern Seiten folde Reute, melde weder an Sexen, nod Saus
berer, nod an §eufel, nod an ©sott felbfen glauben: Sie jeynd Otheiften, und vermeynen, ezz fey leine anbere Subftanz, alz meldhe nur córperlidy ober leiblidy ift, anzutreffen. Diefe llnglaubige múnen auş bermaliger Begebenbeit (mann fie nidt bollig bernunftloz fenn mollen) unmiberfpredilide erfennen, daE auf ber Welt feyn Seren und Sauberer, mithin aud Teufel, won weldmen fie ibre Sünfte erlernen. Gebet bin ibr $\mathfrak{A t b e i f t e n ~ n a d ~ U n t e r c e l l , ~}$ um jene Droens̉perfonen, weldee Maria Renata bezaubert, anzubdren: wasz giltz, ibr merdet gefteben, dấs in diejen Menjden berborgen fey: weilen aber bab̄, was̃ verborgent if, man meder feben, nod füblen ober mit Sadndert greifen, fonbern nur allein auz benen Wúrfungen merten tan, fo mu® es nothmendig ein leiblofez uno geiftides Wejen fenn; folglid) múes ©seifter geben; und weilen bie eingeimifde freinde oder Geeifter in benen $\mathfrak{B e f e f f e n e n}$ auf bie Rirdenbejdrodrungen gedemáthiget, endid audg auģgetrieben, fo máffen mir barauz̧ faliefen, dás fie cinem meit maddtigern (Seif, nemlid Gott, welden bie Sirde antuft, unterworfen fenn: intelligite insipientes in populo, et stulti aliquando sapite Ps. 33. v. 8. merft es bod ibr Unmeife unter bem $\mathfrak{B o l f}$, und werbet cinmal migig ibr slarren. 3weitenz beoúnft ez mid, (Sott babe bie Sauberey Mariae Renatae laffen offenbar werben weegen benen ©llaubigen, bamit fie reifer, als zeitbero fíd zu Gemúth fúbrten, wie notbmendig es uns alten jey, bás wir wiber baç zauberifde ©effdmaber, meldjez groser ift, als mir unz etwan einbilden, taglid geiftlide $W_{3}$ affen ergreifen: aud mas̀ grofe $\mathfrak{D b j o r g}$ Denen Celtern obliege für ibre Rinder, weldde, wenn fe allers band ©̧efinbel anvertrauet, ober aud von ibren Eltern
 und Stricfe verfallen. Drittens megen jenen bosbaften Cbriften, melde burd bie Woultirlunft, Bauberipiegel, oder fonft aberglaubijde Şandel daß, waz von bem frepen Willen ©sttes und Deren Menjden allein abbangt, za miffen beginnen. Diefe follen igr Augen erófnen, dann audh fie (objaon fie es nidt vermutben) unter bie §eus felgzunft geboren, uno nad aller ভdadrfe jenno abzuftrafen. Fiertens mill (Gott Durd Dab gegenmadrtige Spectacul alle
 erweifen lònte) zur 3auberey bie nedd)ft Эorbereitung if, Denen Weltfindern verleiten.
 fan man meber ber catholifden Rirde, nod Dem geifts liden Drbenzftand, nod ibrem Baterland etmas vers núnftig vorrupfen; Dann nie Rirdge mird vergliden zeben Sungfrauen, unter weldjen fegnd fünf tluge und fünf tboridte: einem $\mathfrak{M a f e r , ~ a u f ~ w e l d h e m ~ n e b f t ~ b e m ~} \mathfrak{W a i g e n}$ bas̉ linfraut berpormadjfet: einem Neg, in meldem fegnd: gute und faule' Fifde: einem Sdafftall, in meldjem nidft allein gefunbe, fonbern aud franfe, jdäbige, rdubige Sdafe fid befinden. So menig ber Simmel yor bem £ucifer und feinem 2 Unbang, und das glaradieş bun der © $d$ lange cinen Sdundfecten ererbt baben, eben fo menig ift burd Mariam Renatam ein Sdjanofleti von Seiten Der catbolifden Rirde zu befúrdten. Simon, ber Erzs zauberer, und Nicolaus, einer ausิ benen fieben Diaconiz, welder ein Cirffeger worben, war nidt fablig, Den ©lanz ber erften Rirde zu verbunfeln: mie folte dann eine zaus berijabe Rlofterfrau Der Ebre unjerer Rirdje, Dber aud De大ి Drbenŝftandz zum Nadtbeil gereiden? Dic Ebre.
und §eiligleit ber apofolijamen Berfamlung ift burd bie Bosbeit Jubd nidt gejdmadat morben. Cin Dieb, weldder fid wiber $\mathfrak{F B i f f e n}$ und $\mathfrak{B i l l}$ en Deş Şausbaters in Dem Sanuè verfectit, if bem Sausbater zu feiner Sdande und Unefre; wie foll bann burd eine 3auberin, weldse ing Rlofter cingefaliden, ber Drbenfftand gefdadndet werben? Diefes if befto meniger moglid, weilen Maria Renata nidt cinmal in ber §bat fetbit ein Mitglied des Srbens gemefen if, indem fie als eine 3auberin fidm Ghott beem Sjerrit, bem fie abgefblyoren, burd brey Ees lúbbe nidt aufridtig berbunben, fonbern nur bem ©atein nad eine Profefion abgeleget: aud meilen fie bie 3auberey nidtt im Drbensffand, fo eine \{ugendfdule ift, foncern in Der Welt erlernet bat. Die Ilrfaden, weldje freiten fur bie Gbre ber Sirde unb bee Drbenêflandes; feten aud fúr bie Cebre bes Faterlandeş. Syrien bat feine Sdanbe von Juba und Simone Mago, mie folte mant foldee bann dem Bateriand Mariae Renatae aufburben? aus ber Begebenbeit, welde fidy ereignet, lonnen mir vielmebr das gute, als bofe beraus zieben, bann wir Gaben Daraus zu bewunbern, erftens bie gottlide fours fidbtigfeit, indem von Maria Renata nad eigene Bes \#dntnis feine eingige Slofterjungfrau in fo vielen Sabren zur 3 auberey berfúbrt morden, Dann Gott bat geroadhet fúr ben beiligen Drben, welder nad genugiamen Droben gleid beim Mreer, weldees ben ©daum, und nidt bie
 3weitens baben wir anzubeten Die unenolide Buátigfeit ©ottes, weilen dem Treufel jene Seele, welde er fo ges raume 3 eit in feinen Rlauen gebabt, burdi eine befondere Gnade miederum entrifien morden. Da lan id mid nidt
cinbalten, baf id nidt mit einem beiligen $\mathfrak{M p o f f e l}$ Yaule aufidreye: ubi autem abundauit delictum, superabundauit gratia. Rom. c. 5. v. 20, mo bic ভúnde ùberband genommen batte, ba bat audh bie Gnade nod reidlider ưberband genommen, bann Maria Renata 3eit ibrer Gefángniş mebrmalen, audh nod dfentlid auf bem ©eridtplas Dem $\mathfrak{F e u f e l}$ abgefbmoren, ibre Súnben cinem Woblebrwúrdigen grriffer aug bem Drben Deş b. Benedicti reumúthig gebeidtet, unb Durd'pries fferlide © Eemalt bapon entbunben, Durd Dab allerbeiligfte Eltarjaframent ein und DaE anberemal geftarlt, mit vollem Wertrauen auf die unendide Berdienfe Эefu ©brifti Dem $\mathfrak{W} 00$ entgegen gangen, und ben ©apoerbftreid uners jaroden empfangen, mit gánglider Bereitwilligfeit taujendmal, wenn eş in ibrem Bermogen ftunde, das Leben fúr ibre Súnben Gott bem Serrn aujzuppern. Bor ibrem ende bat fie mir anbefoblen, die Rlofter: jungfrauen zu Untercell, aud alle allbier jegt $\mathfrak{A n m e s}$ fende in ibrem Namen inftandigf zu bitten, daß. fie um ©ottes Willen Die grofe gegebene Yergerniz ibr vergeiben; und für ibre abgeleibte Seele bey Gott dfteres, moofern fie nod einer Freinigung bedárftig, anfleben mollen. Worin bann boffentlid alle catbolifde Ebriften millfabren werben. Uebrigenz gab id nadb bem von Sbro Sodfưrftl. © Bnaden mir aufgetragenen gnádigfter Befebl alle zu ermabnen, baf jie yor Deß $\mathfrak{x e u f e l}$ Betrug fich redt vorfeben, verbotene Büder, fo einige yorbans ben, ausb benen Şaujern fahaffen, und alle aberglaubijde Teufelzmittel vermeiben follen. Sage berobalben zum Sd) et seq. Induite vos armaturam Dei, ut possitis stare
adversus insidias Diaboli, quoniam non est nobis colluctatio áduersus carnem et sanguinem, sed aduersus Principes et Potestates, aduersus mundi Rectores nebrarum barum, contra spiritualia nequitiae in coelestibus, Propterea accipite armaturam Dei, ut possitis resistere in die malo, et in omnibus perfecti stare. Siebet an ben Sharníja © Sotteş, auf Daß ibr beffeben tonnet wider bie beimtide Nad)ftellung bes Keufelz: Dann mir baben nidt zu tampfen mion gleifd und $\mathfrak{B l u t}$, fonbern wiber Fúriten und Gerwaltigen, wiber Die Regenten ber wek, welde in Diejer Finfternisi bers
 ergreifet den Sarnijd Gottees, auf daf ibr am bojen $\mathfrak{T a g}$ Wiberftand thun, und in allem wie : Bolltommene befteben móget. ひmen.

## 

5Bic im Leben, auf der Búbne, ja im Mittelalter nad einer neuerbingz von einem geiftpollen Selebrten bertbei: Digten Goeenvertnúpfung, felbft in Der. Pirdje ©rnftez und Sderzbaftes, , Traurigez und $\mathfrak{R u f t i g e z ̇ , ~ j a ~ B i z a r r e s ~}$ mit cinanber abmedjelin; fo ift, wo'z die श़atur ber Sade gebietet, aud) in ber £iteratur gleider $\mathfrak{F}$ edfiel an feinem redten Drte. Sind dod \&adjen und Weinen úberall fo nab beyfammen, dā das alte Spridmort faton fagt: $\mathfrak{B i}$ el $\mathfrak{L a}$ aen gibt (erzeugt) $\mathfrak{E b r a n e n}$, bas̉ nidt blo y you pbyjifden Waffer ber æbranen, fons dern moralifd verfanden feinn will. - 1 lnd jo. mag benn neben einer §exen= かrebigt cine Sexen s®ủbe. bier.
ifren gofack einnebmen. Cine munberlide Ruabe, in Der es' gat feltfam zugebt! \&avater bat fie in ber, in ber vorberigen 2btbeilung bereità naber befdriebenen Cdrift De Spectris burd cinen Driginals Rupferfidid vers berrlidt, und zroei groge Didter, Sbafespear und Soetye, baben fie befungen.

S3ab die Ravaterifde Sexen = Ráde betrift, To fteft eine turze Befdreibung berfelben zur Berans俟aulidung ber 3auber = und Sjerenperiode Der $\mathfrak{B o r z e i t}$ bier an ibrem Drt. Daş Supfer an fid ift nidt úbel, und für den ©̧egenftand, bem ez̨ gewiomet ift, úber bie - Ȩebúbr fauber gearbeitet.
 zur Geite ainez Refielz; febt die Spexe, eine bagere, lange Eseftalt, nidt, wie gerwobnnlid, mit Riefaugen, fondern mit cinem Dunflen, balk gefdlopenen Blid, ber ftarr auf ben Refiel geridtet iff. Daş Jaar bangt ibr frruppidt um Den fopf, in ber dúrren Şand balt fie ben edffel, mit Dem fie im Reffel rúbrt. Das Feuer lobert bod auf, Der Reffel fprubelt. शedtz, Der Sere gegen über, figt auf ber Erbe ein Keufel. Sein Ropf if eine $\mathrm{Bu}^{2}$ ammenjegung wón einem Eber, Efel, und Bod. Die Şorner feblen nidt, eben fo menig bie פperbefúfe, Die Flauen und ber Sdpweif. Um Die Sdultern berum bangen ibm Glúgel, wie Flebermaufe = Flugel. Er fieft Die Sere an und fletidt die langen Sauer. $\mathfrak{F n}$ Der $\mathrm{Ruft}_{\text {t, }}$ bod über bem Seffet, faboebt ein anderer $\mathfrak{z e u f e l , ~}$ mit einem Shaafentopf, langem Dúrrem Reib und grofien Flugeln. Um Den feffel berum famirren 3aubergeifter,

## 366

ferner ©dlangen, Eibexen, Flebermaxfe; ©rit
 Denfelben bincin fturzen. Die nidt gutroillig mollea, fldeft ber Teufel, welder am Reffel list, mit cinem eijers nen Sjafen binein, ben er in ben Slauen balt. Eupf Dem Boben, um ben Reffel beruma liegen Todenfin odea und 3aubers\&ratuter, auferbem frieden barauf berum Sdlangen, Eiberen, Nattern, Rroten und bers gleiden ふierratben Der Gdópfung. $\mathfrak{J m}$ §intergrund flegt ein Rodtengerippe mit einer Senfe.

Fiun werben, wie id boffe, aud biejenigen Refer, melde vielleidet nod menig, ober nidatz von ciner Sexens túde gebórt baben, Die Sdilberung Derferben, wie iue Shafezpear und ©octbe gegeben baben, um fo ins terefanter finben.
©bafespear's Sexen= $\boldsymbol{\Omega}$ ado.
( かacbety. Muftug lV., Xuftritt 1.)
Donuer. Drey §eren.

## Erfe Sere.

Dremal bort' id bie Sabe \{dyreyu.
$\because \quad 3$ weite sere.

Drimal, und ciamal das Stachelfabwein.

## Dritte §ere.

Şarfner *) ruft: 'B if Seit! '6 iff Seit!

[^221] lifaren fersecti.

## Erfe Jers．

Um ben Reffel falingt Die Reign， M3erft Die Gingeweíb Binein！
Sudte，bu，bie Fadt anb Kag Unter＇m talten Strine lag， Mortatlanged Bift fog ein， $\mathfrak{3 n}$ ben $\mathfrak{K o p f}$ зuerf tinein！
alle
Rífig，rùfig！nimmermábe Oeuer brenne！Reffel fiede！

Erffesere．
Sdlangen，bie ber ©umpf gendart， Sodt $\mathfrak{u n d}$ jifdt auf $\mathfrak{u x f e r m}$ Seerd！ Frofdyelyn thin wir audt baran， Ffledermaushaar，sunbebjahn， Dtterjungen，Stadeligel， ©iberxfoten，©ulenfuggel， 3aubers balber，werth ber Munth，


## Mlle．

Filfig，yúfig，nimmermite！ Feuer brenne！feffel fiede！

Dritte §ere．
Thut aud Dradeniduuppen bran， Sgeren－Wumien，Wolfekzabn， Dis gefrág＇gen Geptundz Edjlund， ©dierlingbroutz，zur finftern Stuno श⿴囗⿱一一 Subenleber，ふiegengall， Eibenjweig，die man yom Stamm， Bei Dez MRonos Berfinfrung nahm，

Surtennafen that bincin, Kartarlippen, Fingerlein $\mathfrak{I n}$ ©゚eburt ermírgter Rnaben, Sabgelegt in einen Braben.
 æüdtig bid unb faleimig fey, Wberft audh, bann mirb's fertig feyn, Ein Cofirds bom Eyger brein!

## Mlle.

Rúfig, rúfig, nimmer múbe! Feuer brenne! geffel fiebe!

> Exte Sefe.

அun fůht's mit einç S\&uglings Blut, Dant if ber Sauber feft und gut.

Sefate erfacint, mitorey anbernseren.
Sa! 8ob und lob verbienet ibr,
Sd Iohne Seglider bafur.
Tangt iest, foblieft um ben Reffel eudb, $\mathfrak{I n}$ Reihen, feen unb Clfen gleid. Damit bie Dinge, bie brin liegen, Son eud ben 3auberfegen triegen.

alle.<br>fouer brenne! Xeffel fiebe ! ! !

Mufit und ©efang.
©beifter, fdmarz, meiß, grau unb blau! SBie ibr cudd aud nennt,

Stůbrt um! rûgrt um ! růbrt um!
Siubrt, was igr ruhbren tonnt!!! -
(3Racbeth Iommat.)

## © oetbe'z SerensRůde.


Euf einem niebrigen Şeerbe ftelt ein groker Seffel thee bem feuer. In bem Dampfe, ber bayox in die Sodhe feigt, zeigen fid verfdiebene Geftalten. Eine Wpertaße fitt bei bem Seffel und fddaumt ibn, und forgt bace er nidtt ubers lauft. Der Weerfater mit den Jungen fit baneben und wármt fid. Wánbe und Dede ber $\boldsymbol{\Omega}$ ùde fino mit bem felté famfen fyerentauserath aubgefdimưat.

## Fauft. Rephiftopheles.

Mepbifopbeles.
Dit $\mathfrak{E b i t r e}$ erblidend.
Sief! meld ein gierlidess Gefdrlecht,
Das if Die Magb! Das ift ber Mnedt!
3u ben Ibieren.
©es fderint bie forau if nidtt ju fanufe?
Die §bicte.
Beim Sdmaufe,

3um Sdornftein hinaub!
Rephiftopheles.
Wie lange pflegt fie mobl zu fdmatrmen?
Die \&biere.
Go lang wir uns bie Pfoteu marmen.

## Sepbifopbeted $\mathfrak{b u}$ gauf.

Wie finbef bu bie zarten thiere?

## fouf.

Go abgefdmaaft, als id nod ie wat fah!
II.

24

Mephifopgeles.
Rein, cill Dib̄cours twie biefer ba, Sif g'rabe ber, ben id am liebften fubre.

Mepbifopbeles fiad bem Seffel naberno.
So fagz mir boch; verfludte Suppen Wiab quirlt ibr in bem Brei berum? Und biefer Topf?

Der alberne Tropf!
Cr fenat nidet ben Kopf,
Cer tenit nid)t ben Reffel!
Der Rater nothigt ben wephifopebles ju fisen.
Den Webel nimm hict
und fer bide in Geffer!
gauf,
meldjer biefe Seit über yor cinem ßapuberfpiegel schanber.
Was \{ah' id!? Meldh ein himmlifd Bilb
3eigt fid in Diefem 3auberfpiegel!
D) \&iebe leihe mir ben \{dnellfen beiner fituget, Und fübre mid in ibr cerefilo!

Der Reffel, melden bie R\&sin biabber aufer Mdt ge lafen, fängt an übergulaufen; ebe entfeht eine grofe Flamme, melde zum Gdjornfein hinaus faldgt. Die fiexe tomut Durd bie Flamme mit entfeßlidjem (efefdrey gerunter gefabren.

BerDammteß Thier! Berfludte San!
Berfăunft ben Seffel, verfengit bie Frau!
Berfludhtes Thier!
gauf und wRepbifopbeles ablidenb.
Was if bas hier?
was woult ibr ba?
Wher falidf fich ein?

## 371

Die Feuerpcin
©udh in'b Gebein!
©it fabrt mit bem edaumloffel in ben Sefficl, unb pprist flammen

æephifoppeles,
melder ben Weebel, ben er in bet Sand balt, umpedt, und anter Die clajer und ఇoipfe falagt.
Entgwey! entzwey!
Da liegt ber Brey!
Da liegt bab çlab!
(Eb if nun Epno;
Der Tact, bu Yab,
$3 \mathfrak{n r}$ Deiner Melobeg.

Grifunft bu mid, Gerippe! ©deufal bu!
Ertennit bu beinen Şerrn und wReifer?
Wab haft mid ab, fo fdllag' id zu
Serfdamettre bid unb beine Ragengeifer!
Die Sere.
D! Serr, bergeigt den roben ©ruß!
Selt id budd teinen goferoefuf.
Wo find bent eure begben Raben?
Repbifoppeles.
Fór biefimal tommit bu fo bavon;
Denn freilid if est eine Weile fdon,
Daf mir und nidt gefehen haben.
Die Sese tamenb.
Einn und Berfland verlier idf fdier,
Geh' id ben Sunter Satan wieber hier!
Wepbifopbeles.
Den Namen, Weib, verbitt' id mir.

## Sie Sext.


SREPGifopbeles.
Cer if fajon lang in'z Fabelbuch gefdrieben; sallin bie WRenfden find uiddt beffer bran, Den Soden find fie lob, die sofen fino geblicten.

Die Sepe.
Run fagt, ihe Serren, mas the fdafto
Mepbitapbeles.
(Fin guteg © ©faç yon bem betannten Saft!
Die §crie.
Csar gern; bier bab' id, eine Flafde, АА
ente.
Dod wenn es biefer 9PRana unvorbereitet trinit, So tana er, mift ibr mohl, nidtt eine Ctunbe leber
gepbifopbeles.
Er if ein guter ofrunb, bem eb gebeihen foll; J̀d gdan' igm gern bas Befte beiner stúde. Zieh Deinen Streig, fprid beine Sprùde, Und gib inm cine Jaffe vox!

## Die ふege

mit Feltfamen Geberbett, jiebt cinen Sreis, pellt bin mention bincin, welde bie gadel balten muffen, bringt cia bua, wide graften, and faingt an aus bem Bude ju beitamiren.

Du muft verfehn,

Und zwey las gehn,
und brey mady gleid. 0 .
So bif bu reid.

# Berlier bie Fier! <br>  <br> So lagt bie Şer, <br> MRad Sieben unb $\mathfrak{\Re d t}$, <br> Go if's vollbradt! <br> Unt Meun if Eins, <br> Und 3eth in teins, <br> Das if baş Şeren = Einmals Eins. 

3eppifopbeles.
cerenug, genug, o! treflide Gibylle!
Gieb beinen Zrant herbei, nutb füle
Die Gdjale rafd bisa an ben Mand binam.
Die Socre faentt den ærant mit siefen Geremonien in ciue ©dale; wic fie gauf an ben Mrand bringt, eattegt ciut Leidte Stammar.

## sephifopheles.

$\mathfrak{R u x}$ frifd himunter! Jumer zu! ©6 miro bir gleid bas ferz erfreuen.
Bift mit bem Reufel bu und bu, Und midula bid yor ber flamme fdeuen?

Dit Şere lobst ben stris, grauf tritt beraus.
Yua nur gefdmmind und lás bid fúhren,
'Du muft uptbweedig tranfpiriren!

> fauff.

EaE midy nur fadnell nod in ben Spieget faauen!
Dab frauenbilo war gar zu \{dojn!
wepbifopgeles.
Rein! Rein! bu fouf bas Mufter aller frauen,
Rua bald leibhaftig, bor bir rebn.
ecaif.
Du fehf mit biefem Zrant im Qeibe,
Bald jelenen in jebem wbeibe.

Snbem wir nun foldje Dinge Iejen, alz in diefen Sexenfúden= Scenen entbalten fino, múflen wit unfere Pbyantafie anftrengen; um zu glauben unt und
 im Reben ber Menfden ba war. Es gab in ber Sereas periode indeß mirtlid) bergleidien Seren =尺íden, und eş murben mirflid bergleidjen Serenfuppen gefodt. Diç fann biftorifd nidft gelaugnet merben. So weit ging ber unfinnige $\mathfrak{M b e r g l a u b e}$ in jenem bunflen 3eitraum Der Whenfdengefaidte. Eine Šerenfalbe toden tónnen geborte mit zum Sandwert Der Şexen *). Entieglid iftz, baf $\mathfrak{A n d e r e}$ berbrannt murben, wiel fie - eine Sexenfalbe gefodt baben foltten, die teine gefodt batten. Davon tommt in bem grofen \&indbeimifdea

 lid gemartert, um zu befennen, ob fie nidt auf dens Sirdbof Deż, Drtze ein bor Rurzem Dajelfft verftorbenes Sind augigegraben und - zu einem fexenbrei ges Fodt batten. Sie geftanden'z. Der Gatte von einer Diefer Unglúdliden bradte ezz endlid dabin, daf das Grab in Ebegenmart beş Drtz̊geiftliden uno mebrera 3eugen gedfnet ward. Man fand das Find unverfebrt im Garge. Nun folgt das Unglaublid)fte und mab, soenn id bie Jnquifitiongs: 2 cten nidy in Spanden gebabt batte, id felbft für unmoglid, menigftenè für

[^222]unglaublid erfląren wůrbe. Der fanatijare Jinquifitor bielt Den unberfehrten عeidnam für cine teuflijaf $\mathfrak{B e r}$ blenoung, und beftand barauf, baß̃, weil fie ees Dod 2lle eingeftanben batten, (namlid) auf ber golters banfl!!) fo múfte ibr Cingeftanonis mebr gelten, als Der 2ugenfdein, und man múñe jie zur ©ebre dez breicinigen ©ottez - Diéß find die Verba ipsissima Deż $\mathfrak{Y n q u i f i t i o n z ~ = ~ M r o t o f o l l e ! ~ - ~ b e r ~ b i e ~} 3$ auberer und Sexen auşurotten befoblen babe, verbrennen. Cie murben aud in ber §bat perbrannt. Жuch bie Gattin Deṡ eben genannten Mannes, die Cdmefter cinez ©eift: liden $\mathfrak{a}$ る $\mathfrak{B e}$ ilburg, Namenz $\mathfrak{F r e d}$, eine fromme, für jene Zeit gebilbete Frau, beren Sdiafal innige $\mathfrak{Z b}$ bild nabme erregt - audb fie marb verbrannt *). Aber davon an einem anberen Drte! Diefe Seilen ftebn nur bier, um zu zeigen, weldhe jdauberbafte gefaidetlide $W_{3}$ irt: lidfeit cinmal daş batte, morúber mir jeģt alz ůbet unfinnige Fiebertrdume lachen.

Conft befinden lid úber ©bafeछ̈pear'ż Macbètb, und inzbefonbere bie Sexen=Scenen Darin, um Die fid eigentlid Die Joce Dez̉ ganzen Gitúafe berum breft, Diefeż Meifterfưáz nidt blo Shafez̉pear'ż, fondern Deż menjdliden ©̧eiftes úberbaupt! - für ben 3auberglaubent und namentlid Die englifde Sexerei intereflante Bemer: fungen in $\mathfrak{J o b n f o n ' z}$ Miscellaneous Observations on

[^223]the Tragedy of Macbeth. Lond. 1745., movon fidh
 cin furger ※ubjug befindet. - ※ud, in ber interefanten Зeitfarift: Die Borzeit B. II. ©t. I. ©. 52. f. über Das Sexennefen, fo mie in bem barauf folgenben शuf= fas © . 63. über Den Geifterglauben ber Borzeit und einige $\mathfrak{B o l f z}$ iagen ber Gdweden befinden fid jadabbare, zum Theil bierber gebdrige Dinge, welde zu einer anderen 3eit in ber 3. B. berúafichtigt werben follen, ba gegenmartig ber Maum baju gebridt.
III. Diebeilige Margaretba, Der æeufel Beltis, und der Eombarde;
obet
wunberbarlide Geltfamteiten fur gefdiditlidea Beranfaaulidung bes \{enfelbound 3aubers glaubens in ber dlteren drifliden $\mathfrak{B o r g e i t}$.

Die beilige Margaretba
Tlue Seiligen batten mit bem Teufel zu tampfen, ber cine mefr, ber anbere weniger. Man bielt'z für zu soenig, blop die Welt und fid felbft beldmpfen, aud) mit ben bojpen unfidtbaren Serwalten mufte ber Rampf. beftanden, und ifnen ber ©ieg entrifien werben.

Unter allen beiligen frauen und Jungfrauen bat's in biefem Rambfe Stiemand weiter gebradit, als bie beilige $\mathfrak{P R}$ aryaretha, die Dez̉ Trufels enolid jo madatig ward, bag fie ign in ber ©effalt cinez Draden an einem
rofenfarbenen Båndajen bin fübren Fonnte，mobin fie mollte＊）．Einmat bat fie ben ⿹errn auf den finieen in ibrem ©̧efángnitie，báe eè ifr bergónnt werben módte， Den TReufel in fidtbarer ©effalt gu feben，um fid mit ibrem gebeimen Feind in einen perfornliden fampf cingula ${ }^{2}$ en．Die jungfråulide Seloin war faum vom ©ebet aufgeftanden，fo jab fie einen erfdrectliden Dradien，weldder Den ganzen Raum Deṡ Rerfer＇̊ einzus negmen jaien，und fie zu verjblingen fīb bemúbete＊＊）．
＊）In ben diteven Beiten wurbe bief an ibrem Gedddeniftag ifters in natura et ad vivum jorgefellt．EEz ging námlid in eutr Majdine you bemablter Leinwand，welde einen ungebcueren Dradern borfelite，ein Renid，Der Elafterlange Edweif Ded Dradera aber，bet unten（mie in Mapbacld Gemdbloe ber b． 2Rargaretba）cin Sad batte，murde yon angefetteten \＄cuiela tegiert，welder，mabrend fie felbf die Seilige nodten und peis
 willen bebandelt，ja bisweilen febr úbel mitgenommen murben， indem es gleidfam an ihacn feinen Born gegen die Spolle auds lief．Diefer eine aus brimgt das झittelalter lebbaft vor Die Phantafie，da man ben \｛eufel fürdtete，und ju gleicier ふెeit mit Spobn uad Jugrimm bebanbelte．－Setradten mir bets gleiden Dinge ime cif ibrer acit，fo werben wir nidt Darubber laden，fonbern wir merden skandee batin mit $2 B$ ebs muth，ja mit religiofar Rubrung anfebn．Ramentlid fommen in Det Gefdidite Der b．Margaretba rubrende，felbft romantiíds lieblide Buage vor，und fie bat iu cinem ber beertic）fen Meifters

 Cieg des $\mathcal{C}$ laubens vor meinem $\mathfrak{A n b}$ adtsbud fur Die gebildete Jugend，（Franfurt a．㧺，Dritte vers mebrte und verbefferte aufage，1817．）wo id es ausfulitidider befdrieben babe．Es fellt den 刃iomeat bar，da Die Secilige mit Der Eiegespalme ia Der Sand uber Den Rưden bes Dradeus einber，晌rectet，ber feruer fpruibt und fid trampfbait unter ibrem fuftritt báumt．
＊＊）Sier fimmen bie 5te und 6te Fitcdl．Section am Rage 刃Ray， saretba＇s und Der Historia Lombardica sive aurea Legenda
gallein, fie madte bas Seiden bes Preuzes' und ber Drade borft mitten entzmei und verfdmand. Unmittelbar biers auf fab fie einen båpliden Burfaen ibr gegen uiber figen, ber cinem Mobren glid und beffen Sande feft auf feine Reniee gebunden zu fenn fdienen. Sbn jeben und ibn mit beiligem 3orn anfallen, ibn bei ben Saaren nelymen, るu Boden ftúrgen, rauffen und úbẹl zuridten - war cing. Wabrend diefer Scene, die Durd ein bellez §idt erleudtet warb, baş in'ż ©sefangniß frablte, erblidte fie Daz Rreuz bez Serrn am Simmel, morauf eine weiffe Taube faf, die ibr zurief: ©ebenedeyet bift Du, o! Margaretba! Du baftoie Solle úbermunden. Dic Thore dez Satabifes ermarten beine $\mathfrak{P n}$ s tunft. - Nad abermaligem ©ebet fegte fie Dem Mobren ben $\mathfrak{F u}$ 追 auf ben Ropf und jprad): Sage mir beinen Namen. Da antwortete ber Sdwarze: Gd fann Dir meinen Namen nidt fagen, fo lange bein
 rúd, bann will id bir meinen Namen entbeden.


#### Abstract

nidt gam mit cinanber uberein. In biefer lenteren mirb bie *ade faff fo vorgefellt, als ob fie ber Drade bercité im Madben gebabt batte, es wird jedody Dabei bemerlt, daÉ fomabl biefer umiand, als bie serberfung bes Drachens yon Bielen fưr apofropbifa sebalten merde. Die bierber geborigen $\mathfrak{x B o r t e}$ Iauten alio: Et ecce draco immanissimus apparuit, qui etc. efc. et ille ovanuit. Vel; ut alibi legitur, os super caput ejusponens, eam protinus deglutivit. Sed dum eam absorbere vellet, signo crucis se manivit, et ita draco virtute crucis crepuit, ot virgo (de civitate Antiochiae, filia Theodosii gentilium Patriarchae, wie's in ber füluftul settion beift) illaesa exivit Istud autem, quod dicitur de draconis devoratione et crepatione, apocryphamet frivolum reputatur.


## Der Zeufel Belsis.

Sier lonnen wir nun in ber Regende nidgt fort fabren, bebor mir nidt unjere Refer mit den folgenden Mirabilien aub ber Dámonen= Welt befannt gemadt baben.

Seit langen Sabrbunberten ift ber Rosnig Salomon alz berúbmter ©seiftertenner und ©seifterbefdmodrer ges priefen. Sdon zu ©brifti Seiten mar er bafúr ans erfannt. Jofepbus failbert ibn als foldeen. Sn ben fpateren Gabrbunberten murben Jaubers und Bes fあmorungeibúder unter feincm Namen gefdrieben *). CEz exiftiren cine Menge Regenden bon feinen magifden תünften, womit fíh Die Exorciften in ber früberen Beit berum trugen und nod jegt berum tragen.
 in Diefer Sinlidt von Galomon erzablt, ift baş Folgenbe:
"Der Rónig Salomon war Der gróste Wbilofoph, Der über alle Dinge philofophirte und bie volfommenite Senntnis aller Eigenfdaften derfelben befaß. 1 §ón. IV. 29-34. Diefe Gabe mar ibm yon oben berab geidentt
 grofer Wirfung und Sraft gegen Die Damonen. Ert bereitete aud allerband 3aubermittel, modurd Srants beiten gebeilet und vertrifben merDen, binterliés iderifts Iid mefrere Bejamodrungz= Formeln, vor meldaen Die Keufel, wenn fie folde bodren, fid bermâen fúrdten, Dasfie auf ber Stelle meiden, aud niemals wiederfoms men. Und diefe (Salomonijde) Manier, Xeufel

[^224]wegzubannen, if febr gemein unter meinea gandzleuten. Denn id felbft babe gefeben, dase cince meiner Befannten, ein gewifier ©leazer, in Segenwart Deṣ $\mathfrak{B e} \mathfrak{p}$ pafian'z und beffen Sognces $\mathfrak{T i t u b}$, fo wie ber gefammen rómídenen $\mathfrak{A}$ rmee vielen PDerjonen glúdlid ges bolfen bat, welde yon Beiftern befeffen waren. Die $\mathfrak{F r t}$ und Weife feiner Puren beftand barin: Er legte an ober unter Die Nafe bez 马efeffenen einen Siegelring,
 mar, beren magißde Frdfte und Wirfungen Calomon umftandlid befdrieben bat, und der Gerud Diefer $\mathfrak{W u r g e l}$ zog jofort ben Teufel ause ber Naje beş Befeffenen, fo Daf ber arme Mann jur Erbe nieberfiel; bann befabor Eleazer ben \{Teufel fid fort zu paden und niemalz mieder in benfelben binein zu fabren. WGabrend bief vorging, nannte Eleazer ben Namen Salomonz; und fagte mebrere, bon Salomon felbf aufgefegte und yorgefdriebenc Befdmorungzs Formeln ber. $\mathfrak{2 l}$ Izbenn ffelle er, um ben $\mathcal{M}$ nmefenden feine Runft und Die mundervolle Straft feines̊ $\Re i n g e z ̇ ~ d e f t o ~ a u g e n f a c i n l i d e r ~$ $z^{u}$ zeigen, in einer tleinen Entfernung von Denfelben ein Betten boll Waffer bin und gebot bem Keufel, melder aus bem Wenfaen auggefabren mar, burch Umftofung
 er ben elenden Mann gánglid verlajén babe. Wic num aud Dief mirflid gefdab; fo zweifelte शiemand weiter an Der grofen Einfidet und Weiğbeit ©alomonb."

[^225]Diefe Sitclle ift bie © F undlage bon allen ben padtes ren Tråumereien úber Salomon'z erftaumenàmurbige theurgifac und magifde Renntniffe, von Petrub. 20 m bardub und EGratian bizz zu ben neueften ©eifferbes famoirern, ©Safner, Sdrepfer 2c. 3c. DaE Mbens tbeuerlidfte yon Mulem ift bas folgenbe Mabrden. Um aller Keufel und Damonen, mo moglia, auf ein Mal 108 zu merben, bante Salomon ein Daar'millionen Legionen von zroei und liebengig Sollen: Ronigen in einen grofen lupfernen Reffel, den er bei Babylon in cinen Sumpf verfentte. ©̧z maren mit von ben mads tigften §ollenfurften barunter, Belith, Belial, 2bs modi und 2nbere. Fatalerweife erfubren bie Babylonier etroab von biefem Reffel, glaubten, ę̈ módten ungebeuere Sadase barin feyn und - gruben ibn beraube. In bem 2ugenbliat, Da fie ifn zerfalugen, flogen alle die Regionen Teufel beraub, und verbreiteten fid von शeuem uber Den Erbboden *).

Bon diefen Xeufeln war nun aud) "Beltiz"" einer, und jegt ldnmen mir in unjerer ©ejididite mieber fort fabren.

Margaretba lúpfte ibren $\mathcal{F u}$ fund - der PRogr begann:
"Mein Name if Beltis. §dx bin einer yon ben Seufeln, welde Salomon in ben fupfernen Reffel
*) Nur Belial'a gefiel's bei bet Babolonieen. Et blieb bei ibnen und ward bernad als ein Gott ober Gojbe yon ibnen verebrt. Sal fann bier alles nut furt berubren. susfibrlid)ar
 Sererei, Bud XV. In Der aldemeinen beutiden Encyclopd Dic babe idu unter bem artifel Befdumpungs Iunf and folbe umfandider yon biefen Iollbeiten gebandelt.
einfperte. शiz bie Babylonier aber den feffel in ber Meinung, ©old darin zu finben, entzroci jdlugen, w flogen wir mieber berauş. ©eit der 3eit liegen toir auf ber £auer, um bie Seelen ber ©feredten zu erbajdica und zu peinigen. 'Ta, namentlid babe barnad getradfet, bid) in'z Werberben zu ftúrzen. ひber ou gaft mid uberivunben.

Sjierauf zog bie Şeilige ibren guf zurúd, und weg war ber Keufel.

## Der eombarbe.

Ein £ombarbe; bie ©efdidte Gat uns frinen Ras
 fronmer $\mathfrak{U r t}$ gewefen fey -und bon folidten Sitten, abs 'gemandt bon ber Welt und nur auf daE Seil feiner Seele brdadyt - alfo ein £ombarde bort und lies̊t von SRars garetha'z Rampf mit dem Dradien und dem פipobren. Jhr Sieg uber ben Treufel entflammt feine Seele. Er
 folder Sieg vergonnt mar, und glaubt ifm, bem Sưngs
 zarten Эungfrau. Gr wánjat, mit dem Reufel lide wie Die Sungfrau in cinen perfónlid)en Rampf einlafen zu tónnen, und bittet wiederboblt den Serrn darum. Ers fullt mit dicfent Gedanfen getf er cinmal $\mathfrak{R i t t a g}$, on die Sonne am lidten Seimmel frant, in'z Felo, um Gott unter friem Simmel jeinez Serzens ほerlangen im Gebet borzutragen. Er madblt Dazu einen fitilen abger legenen $\mathcal{F l e c t}$ vor ber Gtadt, cine $\mathfrak{B i f f e}$, in ber Rabe gon einem bidten Gebujd. Sjier wirfit er fid auf bie Snie nieber und betet mit $\mathfrak{Y n b r u m f t . ~ S n b e m ~ e r ~ n o d ~ a u f ~}$

Den Rnieen Da liegt, trit auf einmal eine lange bagere meiblide Geftalt auz̉ Dem naben Gebuja bervor, zulams men gefdrumpft, boller $\Re$ unzeln, fdronrz gelben 2lngefidts, in £umpen gebfullt, und einen $\mathfrak{F e c}$ en in ber Şand Galtend. $\mathfrak{\mu l z}$ Die gefpenfterlide $\mathfrak{G}$ (Gftalt Den $\mathfrak{J u n g}$ ling auf Den Pnieen erblidt, trit fie erjdroden zurúa, madft mit Dem Rechen eine orobende Berwegung gegen ben Betenden, alz jolle er's nidt ragen, fid ifr zu naben', und golert und gurs gelt Dabei laute, bod uatberffandidje $\mathfrak{I o}$ ne. SJa! ruft Der £ombarbe aus, freubig auffpringeno, bift bu Da, $\mathfrak{Z e}$ fel! - Sat ber Serr mein Gebet erbdrt! Wird mir endlid das ©lúd ber beiligen Mars garetba zu \{beil! - $\mathfrak{F n}$ bem ※ugenblid fturgt er fidd wútbend auf Die zitternbe feltfame Geftalt, ermijat iie am Ropf und reift fie zu Boden, falagt ibr mit bent Fauften in's Ingefidt und auf Die Bruft, trit fie mit ben Fúfen und múrgt fie an ber ©urgel. Suleß̧t, als fie feine Stimme mefr vonfidg gibt, nimmt er fie, um feines Ciegb̄ redht ju genießen, wie der Elepbant, Der zu Dem langft toden \&eidnami beffen, ber ibn gtrantt bat, nod) cinmal jurúd tebrt, und ibn mit ben $\mathfrak{F} u$ újen zerftampft, bei Den Sjaaren und 仙leift fie, voll beiligen Sngrimmes, auf ber Wiefe berum. Ein junges MRdoden, das die graufame Scene aus ber Entfernung fieft, lauft in Die Gtadt und madht $\mathbf{R}$ drm. Wan bemaddtigt fidh beę beiligen
 fragt ibn mit Grifaunen, mase in ber $\mathfrak{B B}_{\text {Belt }}$ ibn Dod babe berwegen tonnen, dies arme, elende, taub ffumme
 er, nody inmer yon beiliger $\mathfrak{W u t h}$ und unbdnsisem Teu:


## 384

Gandelt! Gott bat mein ocbet erbdrt. Jdababe mit dem Teufel gefampft und ifn Darnieber gefdlagen! - Er wirb in Die ©tadt gefúbrt und yor Den Stabtridter geftellt. Wit freubiger Unbefangens Yeit erzaflt er im ßerbdre bem $\Re$ Ridter, wie Der Serr fein flegentlides © Sebet erbort und ibn gerwurdigt babe, perfónlidy mit bem, સeufel zu tampfen, ben er in ber Rraft ©oottez audy glúclid zu Boden geffilagen, uno eben auf der Wiefe an den Saaren berum gefoleift babe,
 Dcez, über Diefem frommen $\mathfrak{F}$ ert gefangen genommen babe. Der Ridter meif nid)t, ob er einen Unfinnigen, cinen Glaubens̈belben, ober cinen $\operatorname{Bosfemidt}$ vor fidh bat, und gibt ben Befebl, ign in'ż ©̧efángnís zu fübren. -
 Glide vor igrem Einde Durd ein Wunder nebft ber ßers nunft zugleid ©prade und © Sebor, bittet für ibren Modrber, beidtet, und firbt felig in Gott. Der beilige Bicen:
 Deş jungen £ontarden, nimmt fidf feiner an, und er mird auf befien fürbitte feiner Saaft entlasen, morauf er aub̉ ©panien (roo alfo die Scene vorfiel. Die Stadt ift nidt genannt.) mieber nad feinem Baterlanbe, $\mathfrak{I}$ tas lien, zurúaf reifet.

Diefe (G) efdidate ober \&egende fefit unter anberem (benn fie ift nidet meniger alz unbefannt, und befindet fiab felbit in mebreren Predigten auf ©t. Wargaretben= $\mathfrak{T a g}$ ) in folgendem álten und feltenen $\mathfrak{B u b e}$ : Speculum Exemplorum ex variis in unum congestum ,

## 385

omnibus Christicolis salubriter inspiciendum. A rgentor. 1495. in Fol., mo fie Distinct. 8. ald bas XVIIte Exempl. borformmt, bas zu betradten allen Sbrifglaubigen Grelen anempfoblen wirb.
 fas bie Rebe geroefen ift, verfegen in eine Welt bes $\mathfrak{B e r g a n g e n e n , ~ m o r a ́ b e r ~ D i e ~ S e i t ~ n u n ~ l a n g i t ~ i b r e ~ S u r d j e ~}$ bingezogen bat. Yber wenn es angenebm if, baz Ents jamoundene im Eemuttye aufzufrifden und in lebbaften Bildern yor Die Pbyantafie zu bringen, fo merben Ers zablungen ber $\mathfrak{\text { Yrt }}$ jebergeit ein grofes Sinterefe baben nidat allein für ben bentenben ©eift, jonbern audy fur Das fúblende Jerz, dab nie ogne eine ftille soebmuth in Die ßergangenbeit bliden lann, weil bie Gegenmart
 far Den gebildeten PRenfden erbalt, bafer bie Bergans genbeit und bie Julunft fid barin mit gleider Riebe uno zbeilnabme anjucignen verftebt *).
IV. Gine Sellfeberin bei ben Montaniften.

Die Rontaniften ober fogenannten phrygifden Propbeten maren Sdmodrmer, wenigftene Enthufiaften, Die fid gottlider Eeingebungen rübmten und (Sefidte faben. Ritmand fragte zu ibrer 3eit, ob die neuen Mropheten

[^226]
## 386

wirflid.ủbernatúrliden Eingebungen aukgefest, oder ob fie blope Sdmpirmer feyen. Die Frage war blop, ob
 Dem \{eufel berrúbreten. Dief darafterifirt jents Beit: alter, und iajofern gebort auch biejer Sug bierber und und in gegenwartige Bibliothet. Die Meiften ertlåten find fúr erfereş, und, bdtten Die Montaniften ibre Cittenlegre nidt úbertrieben, uno wadren ibnen nidet
 in Den weg getreten; fo murben fie zum Nadtbeil bes Cbriftentbumes die berridionde Martei gemorden jeyn, und bie Ratbolifer unterbrúaft baben. Die angefebenften Pirchenlebrer \{donen fie, wie 子. B. Jrendu\&, ber nir: gendes ein Wort gegen Montan fpridt, ober waren Icb= $\mathfrak{b a f t e} \mathfrak{B e r e b r e r}$ bon ibnen, wie . $\mathfrak{B}$. $\mathfrak{T}$ ertullian. Yım meiften - und diés berdient alz zugleid, biftorifd, und pindifíh mertwárbig varzúglid bemerft zu merben - ams meiften zeidneten fid die $\mathfrak{W c i b e r}$ bei Diefer Martei Durd $\mathfrak{B i t i o n e n}$ aus, bon Denen ber Name einiger eine firdens biftorijace $\mathrm{Un}_{\mathrm{nf}} \mathrm{ferblidfeit} \mathrm{erlangt} \mathrm{bat}$.

Won ciner diejer $\mathfrak{P r o p h e t i n n e n ~ o b e r ~ S e l l t ~}$ feberinnen nun gibt une $\mathfrak{x e r t u l l i a n ~ i n ~ f e i n e m ~ f u ̈ r ~}$
 de Anima, daş mir in ber vorber gebenden $\mathfrak{M b t b e i}$ Iung faion ofterz angefưbrt baben, cine umftandidere Nadridt, Die um fo merfmúrbiger ift, ba fie zu den fpredendifen Maralfilen zwifden $\mathfrak{A l t e m}$ und $\mathfrak{N e u e m , ~ D a s ~}$ gewejenem und eben Dajenendem Эeranlafung darbietet. Der Rirdenlebrer mirft die Frage auf: Db die menfds lide Seele eine fidtbare (forperlide) Geftalt $\mathfrak{G} \mathfrak{b e}$ ? - Wie er fie entidecidet, mifien unfere. Refer aus

Dem erften $\mathfrak{M u f f a g}$ in ber vorber gebenben Mbtheilung bercitzs．ひUMerbingż，fagt er，if Die Scele tỏrperlider Natur，und bat ${ }^{2}$ lugen，Dbren，eine Junge und andere \＆lieber fo gut als Der Podrper，nur feiner，lidtartiger und verflarter．Diefe Beffauptung beweif＇t er nad feiner Art theilz auz ฒernunftgrúnden，D．b．auß Brúnden， Die ibn feine Bernunft barbot；Die ibm vernúnftig $z^{3}$ jeyn 价ienen，theilz aus ber $\mathfrak{b}$ ．Gdrift nub ber Sdfopfung＊）Des פRemidien，namentl．mie in $\mathfrak{A b t g}$ ．IV． Num．I．fajon von uns bemertt ift，aus ber Befdidite vom reiden MPann und armen Eazarub，endlid－aub Den neueften Dffenbarungen und $\mathfrak{B i f i o n e n}$ ，Da
＊）Et bat biaruiber feise eigentbümididen Gebantea，（Dodi aud Jecindu\＄trigt beinab＇ibnlide yor！）Dic man bei ibm felbt tractefer muf，nafmlid de Anima C．V－XIV．yetgl．mit C．XX．XXI．Die Sauptgebanlen find ungefdgr folgende．Et gety yon 1 刃of．II．7．aus．Duefer DDem extte if Die Secle：Gft fullte，als ibn Gott bem Mren低en cinflies，Dea
 Gefalt．Hic erit，fest er binju，homointerior，alius exterior etc．Sun fommt er auf Den §raum，da wir uns
 Sjoren，Geben 2e．bedienen．Wenn Der Sorper madaí，Debnt fid bie Eeele（ober ber innerlide Mrenfd）weiter aus，（ndimlid obne Daff fie ber Subfani nady vermebrt mitb！）etma mie cine Metallplatte auch obne Bermebrung ibrer Subtant bod eilue grógere 2usbebnung erlangen fann de Anima C．XXXVII．， mobei Die Gecle obgleid torpcrlid，bennod nad ibm ats uns theilbar gedadt merben muß，weil fie fonf ferblid marce．－ Da wir ju anfang biefer Rote Jecndus aannten，bier nur Das Einjige！₹uch er bált Dic Eeele für iidtbar und ídreibt ibe cincu feinen $\mathbb{R}$ drper iu．\｛ud daf fie cincrlei Oefalt mit ifrem sidperbabe，bebauptet er wie Kets tultian，unt felbi bas Eleidnig，beffen er fid biebei beo bient，bat athulideteit mit Rertullian＇s Wortellungen． Wie das æaffer in einem Gefd̄，fagt $\mathbb{C P}_{\text {，}}$ wenn es darin ges frietet，bie form befflben annimmt，fo pafen fid aud Die Eeelendem sideper an unb baben beffen Ges firit．Adv，Hagres．Lib，LI．C．XXXIV．S．1．C．XIX．u．f．w．

Die ©ecle in ben Effafen ber Begeifterten wirflid alfo.fey gefeben worben, was er als ein 3eugnís © ottes dafür aufuftellen fein Bedenten trdgt, Daf die Seele in Der Jbat eine folde Jarbe, form, und forperlide sineamente babe, als fie yon ber bells febenden ©dmefter, da fie im ©eif doer ber Rrife ges wefen, fey erbliaft morden.

Und fo fommt er nun auf bab, mab zundaft Den Inbalt Diefeż શuffase
"Da mir, fagt er, Die geifliden ©saben ancers tennen; (er redet bier gerabezu alb Montanifta bie fida von ibren $\mathfrak{B i f i n} n e n$ unter anberen biefes ※usbruds bes Dienten) fo find wir felbft aud gemúrbigt morben, audy "nad" ber ふeit beş Jobannes der seabe der Mrophetin (oder ber ßifionen) tbeilbaftig zu merben. Wirtlid bes finbet fid, eben eine Sdwefter bei unzる, bie bie çabe Der Sffenbarungen befigt. ©emeiniglid fâlt fie jedeżmal wåbrend unferes fonntágliden ESotteşoienftes in cine Efftafe (Rrife). 2lbbenn bat fie cmie mebrere unferer gegentodrtigen Selffeberinnen * mit ©ngelnund
 biblifá zu repa, bena nad bet Bibel bat nie Jemand Gott sefeber, als Der Ceingeborne yom Batcr.) Sie, Eie, Sie,
 uns entfernt find, fie werber fid wieder mit uns bereinigen $2 c . x$.
 fer., tüblte id etmas, meson id mir teine genaue Bledeufidaft
 ober cin Ding uwurd fief, yon weldeem id cin Sinberníg befurchtete 2c. Jd bin nidt mebr auf Erben, aber id bin ned nidt rebr bod. Jd bin umringt yon feligen $2 B e f e n$ - fie unterfuspen mid, fie tragen mid. Sr. 23 ie feben eiefieq A. Eic find febrleidt, wie cine Molfe. add! fo if es nidt - id tana Janem nidt
© Ciffern Umgang, ja zumeilen mit bem Serm felbft. Gie crforfat alzoenn einiger §ergen. ©ie beilt 2 ndere,
 ber b. Sdrift, bie $\mathscr{K}^{6}$ ingung ber Symmen, die Eebr: vortrdge und Ermabnungen, Die Firbitten für búlfb: beburftige Mitchrifen geben ibr Stof zu ©efidhten Cinner:
 cinmal, id erinnere mid nidt mebr genau mab?? bon ber Seele, al8 unfere Sdwefter eben im Sbeife (Sirife) mar. Flad geenbigtem ©ottezbienft lie fie erf das ubrige Bolt fortgebn, benn bas thut fie jebesmal, wenn fie uns tas mittbeilt, was fie in ber Effafe gefeben bat, Da man benn $\varkappa_{\text {Mes ciner genaueq Unterfuduung unters }}$
 fie babe cine Seele in leiblider Geftalt ges feben, (ostensa est mihi anima corporaliter) Die gefdienen babe, ein CBeift zu fenn, (spiritus videbatur) aber bod nidt leer, (inanis, formlos) und

Pagen, wie id fie rebe, weil eie nidet feben, wie id fobe $2 c$. Jaf fúble mid empor geboben, unb mic in ber luft famebend,
 unteffutten. Jd fab beutlidibrer feds ummid bcr, und nod siele anbere, bie aber entferater maren, and mid nidt
 auberu woblthdtigen Geifern, und mic cine, feuctmaffe, son weldder Etrablen auggingen, bic alle Ecifer umgaber sc. ze. J由 febe in Dem wittelpunft, cin Gentrum you lidt; feine weiffen glanjenben etrablen verbeciten fid allerwarts; und bilben mafere Eeclen 2c. xc. 2x.m

- ausiag aus bem magnetififden ₹agebud bes Ritters yon Sarberin, in g. Weycr's Bldtern fitrbibere Wabrbeit Erfe Gamanlung, (fifurt., 1818.) ©. 211. 227. 222. 223.
unmefentlider $\mathfrak{B e}$ édaffenbeit, (et vacuae qualitatis) fonbern die ceftalt faien fo befonafen, als ob fie feft gebalten (teneri) ober betaftet merben lonnte. Sie war zart, belleudtend, (lidtartig) vone einer luftars tigen farbe, fonf in $\mathfrak{M l l e m} e \mathrm{iner}$ menfdliden Gefalt zu vergleiden - (tenera, lucida, et aërei coloris *), forma per omnia humana.) Zertullian betradtet Diefe Bifion alz einen farfen Beweiz für feine Bethauptung, DaÉ Die ङeele nidt reinsgeiftiger, fondern geiftig = Eosperlidjer Statur fey.

SW erlaube mir bier feine einzige weitere $\mathfrak{B e m e r f u n g ~}$ über dicfe mertwúrbige Stelle. Eive Parallele baben mir in Der Ueberidurift gegentrodrtigen \#ufiakez anges fundigt. Sie liegt in eer Sade felbft. Denn aud in Diefer Sinfidt fagen wir auser bem Wsenigen, in bem $\mathfrak{M}$ ufing felbft Gefagten bier weiter nidts bingu, inbem bei bem Rampf berrfdender, weit bon einanber abmeidjenber Meinungen jeber Der Jeit und Gegenmart nad Diefen Befiebungen funbige £efer, Die fid ibm Dars bietenden Parallelen obne Bweifet von feinem ©tands punft aus am liebfter jelbft zichen búrfte.

[^227]V. Rdderlidfeiten allerband $\mathfrak{Z r f}$ zur Betans fdaulidung Dez Odmonens Engels 3aubers und Sexenglaubens in ber Borzeit.;

Rad einer Zegende ber (paderen) júbifden
 man fid nar vorzuftellen vermag, find die Zoufel nidtt
 geburten. Die Urfade, bie bavon angefüfrt wirb, ift Die folgenbe. Der bodegelobte ©Sott eriduf fie zu allerleģt, am Mbend bes leģten Sdópfungştageē. Der Sabbatb ubereilte ibn aber, bebor er nod redt fertig war, Daf er ibnen feinen orbentliden Rörper wie Den anderen Engeln geben fonate. Éz berbrón fie; bás fie allcin yom bodggelobten Gott jo faledt bedadt worben waren und fie rebellitten deŝmegen gegen ibn. Buxtorf, Eifenmenger, Sadttgen, Wolf u. M. baben weits lauftig biebon gebandélt. Wir bebalten ung bor bon alfem, menigftens bon bem Widdtigeren, was wir in
 berúbren, in ber 3. B. an Ort und Ctelfe bie naberen biftorifán Erdrterungen und Berweife zu liefern. Bollig unglaublid ift'z, mą̇ in júbijळen @driften úber 1 かof. VI. 1-4. vorfommt. Die Brie Celobim, veren bier gebadt wirt, find Keufel boer Dimonen, weldje effen, trinfen, fid fortpflanzen, unb fterben, fonft ibren Qualitảten mad Frefer, ©áufer, Faufbolbe, Unflathe u. f. w. Unter ibnen gibt'z die jogenannten Sdeif=\{ieufel, weldee ibr grbftes $\mathfrak{B e r g n u ̈ g e n ~ b a r a n t ~}$
finden, ibre Excremente an Drten abruiegen, 200 man's am menigften vermutbet, und Daburd, Die WRenforen in peinlide $\mathfrak{G e r l}$ egenbeit zu bringen. ( $\subseteq$. $\mathfrak{\mathcal { b } t \mathfrak { b }}$. IV. Num. V. s. 4.) 2 (ud. Dic $\mathfrak{B u b l t e u f e l}$, melde im Sexenprocef eiae fo grofe Folle ppielen, gebdren zu ignen. Der Damon Og nabm deş æags taufiend Ddfen zu fid, bis ign Mofe umbradite. Sie finnen $\mathfrak{F a g}$ uno Nrabt auf allerband Soffen und \{eufeliftreide. Ezb gibt unter. Diefen Riefen = Ddmonen mebrere, bie $10-20-30$ Sheilen lang grof find. Der Rónig $\operatorname{Og}$ yon Bajan, Dem Mofe mit ciner $\mathfrak{A}^{2} \mathrm{xt}$, bie cinen enteeflidy langen Ctiebl batte, und inbem er zugleid babei einen Sup Dber ©prung bon zebn © cinen §ieb über'm Rinodel beibradte, war einer von biefen Damonen. Sieb. oben $\mathfrak{M b t g}$. IV. N. V.
 mael in ber jubbijden Zeufellebre. Er if uber und uber bolfer शugen, uno ftegt zur 3eit, wenn ber Stanfe ffirbt, ou beffen Saupten, cin blofez Cdwoert in ber Sand balteno, moran cin \{ropfe Galle bangt. Diefen Laft er in beß Sterbenben wiund fallen, wobon er ftirbt und berfault. Uuferbem bat jeber Sterbenbe nod ben fogenamnten © Crabialag zu erfabren, mas etwas fo ganz Entfeglidees ift, Dafe es bier unter ber Rategorie yon ${ }^{2}$ daberlidleiten gar nidt befdrieben werben tam.

Die Seiniger ber Ferbammen find nidt $\mathfrak{K e u f e l}$ Dber bófe Geiffer, fondern was das allerabjcheulidifte if, gute Geiffer ober Gengel, benen Der bodgerlobte Gott Dief angmebme ©efdafte úbertragen bat, und oie Dess megen Engel Der Strafe beifen. Die jolle if ball

Feuer und balb Saget: Sie befteft auz ficben ungebeuer grofen, yon einanber abgefonberten Mppartementz. Jebe
 ifr ift. In jeber $\mathfrak{F s o b n u n g}$ find 7000 sodjer, in jedem Sod 7000 Rige, in jebem Ris 7000 Scorpionen, jeber ©corpion bat 7000 Gelente, uno munberbar! in jebem ©ectente nidt audi - 7000, fonbern nur 1000 Ropmen Galle doer Ceift. Die Strafengel bes bodges lobten ©ottes martern bie Berbammten gerabe abwedjelnd cin balbes $\mathfrak{J a b r}$ im Feuer, und cin balbes $\mathfrak{J a b r}$ im 马agel. Wenn bie Berbammen im Feuer find, fo mániden fie, mieder im Shaget zu fern, und menn fie im Sagel find, fo buntit ibnen ber Şagel bejdmerlider, als bab feuer. Dann werben fie bon ben $\mathfrak{z e u f e l n}$ ausigetadtt, und von Den Engeln ber Strafe um jo bdrter gepeinigt.

So erjaredlid bie Sblle iff, fo ergeglid ift bagegen audh baz paradiez. Da glanzt צlles von © old uno Ebelfteinen. Sedzig Engel ftebn úber bem SJaupt eines jeben © Seredten, Die jagen gu ibm: ©seb bin und is Deinen Sonig mit frieben, Diempil buim effes fubiret baft, meldes bem Sonig vergliden miro nadi Pfalm 119,
 Die fingen unaufborlid. Der Ungeftaltetite im Marabiefe ift gleid bem Sabbi Jodonan, gottfeligen Mabentene, (ber ein febr fobner Mann gewefen fern foll.) Die Frudt ane Saum des \&ebens, der mitten im Marabiefe flelyt, bat 500,000 sirten Dez © Cefamadzz, beren feiner bem anberen gleid ift, und auf ibm balten fid beftanbig 600,000 Engel auf.

2ber genug an biçen jordbden aus ber jübijணen Logic! *)

Bib zu melden \&aderlidfeiten ber Odmonens glaube bei ben Mlexandrinern ober Neusplatos nifern augegebildet murbe - aud bavon fosnten bier wunberlide Dinge angefúbrt merben. Wir mollen aber flatt eingelne Celfamfeiten berauz zu beben, Deren
 fall, lieber ein Waar ©tellen aus Morpbyr anfúbren, welden ez aud nidt an lasderlidffeiten feblt, Die aber zugleid aucd ix Gdberer biftorifder Bejiegung duferf
*) Dod Ėine edderlidfleit, welde uns, po eben nod beifailt, muffen wit, und wenn audi nur it ciure शote nod anfubten; meil das edaterlide barin mirtlid) in's mbentbeuerlide und Grotedfe ilbergebt. Fefanntlid Eann cin dater Rabbiner teine cinjige, aud nodi fo gleidggültige Sjandlung bes eebens sers
 fariften babei ju beobadten batte. Beforibers if bas $\mathfrak{F}$ agets abfaneiben eine Cade bon ber allerduferfen widdtigfeit. Es eriftiren eine Menge rabbinifder ©agungea Daruber, wie man fid bie $\mathfrak{n a g g e l ~ a b i d n e i b e n ~ m u ́ f e , ~ w a n n ~ m a n ~ f i d ~ b i e ~}$ Migel abidneiden muife, wo ober an weldem Ort man fid
 find, was man mit ben abgeidnnittenen Rageln anjufangen babe. Di: Eade miro von bem bodgelobten Gott für to gani ers faunlid midtig gehalten, Dafer radd Dem ©obar fedstis Sidriaden engela ben Ruftrag gegeben bat, daruber iu maden und yon るeit ju seit genauen officillen Rappoit besbalb abiuftatten. Dena die uebertretung jeres ©ebots, beift es im Cobar, fanu ben untergang ber welt jur folge baben, und bem ganien menfaliden. Geidledit ben $\mathfrak{E}$ ob uber ben Sals bringen!!! Der
 gelologie, dent id feune!
midtig find fur Dab, waz wir in Dem erften ※uffas Der vorber gebenben abtbeilung über Den ©eifters und Ddmonenglauben in der alten Welt gefagt baben. Wemn man foldie gelefen bat; fo wiro man fid mit Den von unẻ Dort angefúbrten, une jeß̧t foladerlid bortommenben Bebauptungen ber. Rirdenvater umfo Ieidter auß̧ódnen, weil man den bamaligen allges
 Sorphyr'z, beż berúbmten פbtilofophen und Denfers Sphilofopheme über bic Dadmonens Welt beroeifen, Daf man's nidft nodibig bat; für jene ebrmúrbigen alten Cbriftenlebrer num nod cine $\mathfrak{A p o l o g i e}$ in biefem Studte

 in Betreff der Rorperlidfeit ber Geifter und Damonen zu bemerten veranlaft gerwefen fino, if bas Folgende biftorifa bodft interefant. Wir mollen bie 2euserungen Morphyr'z burd feine einzige weitere Bemerfing unterbredjen, und bemerfen nur nod Dab Einzige, baf die verfdiebenen Stellen, welde mir nach
 gereift Gaben, alle aus Porpbyr's Bucd de Abstinentia ab esu carnis Lib. I. *) genommen find. W3as in irgend einer $\mathfrak{B e g}$ iefung auf $\mathfrak{2 b t h}$. IV. Num. I. von Sinterefe ift, ift burd gefperrrte Sarift bemerflid gemadt.
"Ealle Seelen, Geifter uno Intelligenzen, welde aus ber allgemeinen Seele (Wbeltjele) berbor gebn, wheile bes Uniberfams unter bem Mlonde regieren, und an

[^228]einen geifigen feinen sorper gebunben find, múfen als gute Dámonen betradtet merben. ©3ute Damonen find bie, welde für bie $\mathfrak{W 3 O b l f a b r t}$ Defien, wab ibrem Einflus augigefegt ober anvertraut ift, allein mirfiam find, fie mogen nun uber gemiffe æbiere, oder $\mathcal{F r}$ údte, Doer úber $\mathfrak{H}$ egen, beitere \&uft, gemdeigte Winde, regelmásige $\notin b r e d f e l u n g$ Der Jabrezzeiten, ober úber gemific Rünfe, 2Redicin, $\mathfrak{2 R u f i t} 2 c$. gefegt jenn $2 c$. Bofe ober bdzartige Damonen bagegen find alfe Seelen und Sntelligengen, melde Den mit ibnen verfmúpfen geiftigen Rorper nidt beberriden, fondern fid viels mebr bon bemfelben beberriden lafen. Die ©eftalten ber bdfen Damonen, burdh melde ibte euftidrper bedingt find, find bald mabrnebmbar, bald nidt, unt man fanu fie nidt genau angeben, weil fie mannidfaltige Formen annebmen fornen und ibre ©eftalten unaufborlid. verdnbern. EEz if vernuinftig, anzumebmen, Daf aub igren sorpern fetz etwab aubfliese, und baf fie mitbin - aud Der Rabrung bedurfen. (Stun lade nod Semand über Die guten Rirdjenvater, Da ber berúgmte beibnifac Denfer baffelbe lebrt!) Die Rodper der guten Damonen find mit den ©efegen ber Symmetrie ubsrein fimmend, wie denn alle bies jenigen, welde unt frjdeinen, nidt anberz bes fadaffen find; Die Reiber Der $\mathfrak{B d j e n}$ Dagegen ermangeln allez cbenmajez, fint bâplid anzufegn, und erfdreden Durd iffe Grideinungen $2 c$. Dis bojen Odmonen ind Die llrbeber und $2 n f t i f t e r ~ a l l e s ~ \mathfrak{B d j e n}$ auf Erben und in Eolge ibrer natúrliden $\mathfrak{B d} \delta$ sartigfeit zu allem $\mathfrak{F o j}$ jen fabig. Sie erregen Rrantgeiten, befonders Die gef,

Sungersnoty, Erbbeben, unmafige ©onnens bige; (®erabe wie im §exen = Sammer!) lie lauern ben WRenfthen auf und bringen fie ofters unvermuthet in plőslide Rebengegefabren *); fie lieben Sanbel, Rufrubr, Srieg und Blutbergiefen; fie berwideln gern in neue und frembe Wreinungen, meil fie fraft ibrer Sdjarfo fidtigleit voraus fetgn, baf dadurd bauslide und búrgers lide 3 wifte ergcugt werben. Sie find namentlid unb insbefondere Die Urbeber von ber Sexerei, Siebestránlen und zauberijden Bergiftungen. (Wieter wie in Sexene Sammer!) 230 urd fie aber am allergefabrlidften mers ben, if dief, baf fié bei ben WRenfden die MReinung ergeugen, als matren nidt fie, fonbern bie guten Odmonen die Urbeber aller biefer unfägliden Uebel. Sie mifien's daher fo lifig angugreifen, daß uns ibre
 opfern, welde nur ben guten ©sostern gebúbren, ja fie nebmen bismeilen fogar dic ©eftalt ber Gotter felbit an ${ }^{*}$ ). Ridtt felten wallzen fie bergleiden ${ }^{2}$ (ngaben fogar auf ben boditen. Gott, als welder $\mathfrak{M l l e z}$ felbit fo verans falte und babs oberfe zu unterf febre. Die \&úge if barunt

[^229]Dast redte © Sebiet ber bsfen Damonen *), benn ibr Didten und $\mathfrak{Z r a d h t e n}$ gebt dafin, dan man fie fúr Csitter balten und alz folde verebren foll $2 c$. Sie find ez alfein, melde an bem Gerud und Blutbampf ber geopfertem Zhiere Woblgefallen finden, denn ibr euftotper pflegt bavon zu leben, ja er wirb fart und fett Durd Dergleiden Opfer **). Nidt obne Gruno geben die Zheologen Dezemegen vie Borjbrift, bor bem Opfer Die Geele Durd Faften und Entbaltung bon Ofteijds fpeifen zu reinigen und bauptfadlida - nidts von bent Opfer zu geniefen 2c. Dief if ©in Crunb. gegen bie Sotung ber Nbiere. Ein anderer if, baf zugleid mit bem ©enuf bes ఇhiers Fleifdee unb Thier = Fluts eine gervifie, Den Damonen befreunbete damos nifde © Croalt ©influf auf unz ergåt, (certe una cum impuritate nutrinenti ex carnibus et sanguinibus hausti, adest nobis potestas daemonica, huic amica etc.) baber felbit bie 3 auberer unb $\mathfrak{B e r g i f t e r}$ Diefe $\mathfrak{B o r i l i d t z m a f r e g e l ~ n i d t ~ v e r n a d u l d F i g e n , ~}$ um fid bor Geffabren zu fáken u. f. w. u. f.w.w一 Nun wag jagen unfere \&ejer zu folden \&\&derlids Zeiten? ***) Sbr Erffaunen mirb Den bodjften Grad

[^230]erreiben, wean fie babei ermágen, daß Porpbyr einer Der erften Roppe feines Sabrbundertz war, dabei ein entidiedener Bertheidiger der beibnijden Woltōrelis. gion, und Der wie man ausz Den (geringen) fragmenten feiner gegen daß Cbriftentbum geribteten und verloren gegangenen ©drift fiebt, mit Den Rebret uno ©driften.?) Des̄ neuen Weltglaubené febr mobl béfannt mar. Daß́ er foldae lüderlids s abentbeuerlide Dinge auz Der Das monenmelt in Dogmatijdem $\mathfrak{x}$ on vortragen tonnte, und, dafer nie auf ben Gredaten fam, fidh die frage yorzulegen, wober Denn Der Menid Die Ertennt: nif yon diefem uberfinnliden Wefen nebmen fonne? - diéf daratterifirt jenez 及eitalter, uno ins jofern felgn, wie gefagt, Diefe Meuperungen Des berúbmten Denfers aum in boberer biforifaer Bejiegung in Der 3. $\mathfrak{B}$. an ibrem glag.

Wer Blaube an Webrwolfe if nod nidt gany au®̇geftorben. Welthe ladberlid) = unglaublide Dinge man in ber Sexenperidde davon fabelte, davon bier nur DaẺ folgenbe einzige Beifpiel!

Der Superiatenbent $\mathfrak{R i m p h o f}$ ergdblt in feinem Dradentónig (Rinteln, 1630.) S. 124., mie Daß zu ©eilite ein Wabrwolf geweft fey, welder nadbeme er
wie swifden bem guten unb bdeen (Geiferteid in ber ©brifeñ Lebre jenter ßeit. Damonomagie §b. 1. ©. 73. f. abet mir fonnea uns in gegenwadrtiger, zundajit Der Exbeitctung unferer lefer gemidmeten abbandlung auf Dief alles nidyt weiter cinlafen.
*) Cich. Midactis Einleitung ins $\mathfrak{F}$. æ. §h. I. ©. 41. S. 8.

mebr Mienforn und Stud Wieb zerrifien, fo feye ends liden er mit feiner ebeliden Sausfraben augigangen is Den $\mathfrak{F B a l d t}$ SNots fucben, ba bab der Man fid absentiret and bab barauf turs Weeil naderber in Geftalt ciued
 gefallen, ber zwar nidts thun tonnen, nur ibr blop ibren anbabenden rotben Rod zerriffen, wo barnad fidy bald mieberumb in menjalider Beftalt feben lafen, vid bab der Mann annodim Barte ors Dentlid bie gafclein igres rotben Rodés bes funben, fen biermit von feiner Fraben angegeben, alles in $\mathfrak{W}$ Gabrbeit fo befunden, und folgendes justificirt coets brantr) morben.
 curiosa lommen mefrere abnlide, wo moglid nod tollere Gefdidten bon Zbiervermandlungen and nas mentlid von $\mathfrak{W e b r m o l f e n ~ b o r , ~ w o y o n ~ m i r ~ c i n i g e ~ i n ~}$ Der Fortfeģung biefes $\mathfrak{M u f f a g e s}$ mittbeilen molfen. Gs war in ber 马eit © in ※ber s und lleberglaube, wie bei Speteftanten, fo bei Ratgoliten und umgelfort.

Eine ber luftigften §bier = Metamorpbofen aub neuerer 3eit if bie folgende, welde in ner beutfden Ueberfegung dé Remigius §h. II. ©. 95. f. vorfommt.
$\mathrm{Jam}_{\mathrm{m}}$ Sdmedifden (breifigidarigen) Prieg nabm cincs Burgers Sobn auş bem ©tåtlein Brád, Das liegt 3 200 Mrilen von ©borlit in Gadjen, Rriegbdienfte bei Den Sdrocden, welder Wotfer damalen in Deutfaland lagen 2c. 2c. W3ir tơnnen Der $\mathfrak{H m f t a ̊ n d l i d e l e i t ~ b e r ~ g a n g e n ~}$

Cradblung nidt folgen, und beben blopz die mefentliden
 lobt fid im $\mathfrak{Y a b r} 1645$ mit einer $\mathfrak{B u}$ rgerstodter in einer Sadnijden Ctabt. Der Falide mirb Dem Mricden uns treu. Die Mutter, eine ફere, entbect ber ఇodter, Dẩ fie fie ridben, und ben शeuter in cinen - Efel bermans delm molle. Daş betrübte Madden fagt eż bem Unges treuen und warnt ign. Er ladt fie aus. Nun beginnt ber feldoug und er muf mit bem Regiment Die Stadt verlafen. Sie find taum ein Maar Stunden auf bem 2Rarjd, fo gebt die Bermandiung yor fid. Seine ©as meraden febn'ż, ftaunen, bemádtigen fiab bez Mferoz, und berfinufen den Efel für ein Waar Grofden an einen Sádiliden WRüler. Der Ejel bebalt in Der Ferwandlung fein fabaltbaftes शaturell bei, mirft die Sidut ab und úbt allerband Mutbwillen aus *), fo dafín ign Niemand bebalten lann und er von Şand zu Şand gebt. Sulegt mird er gar mieber in bie Stadt verfauft, 200 feine Geliebte mobnt. Snbem er bier cinmal mit einem ©ad auf Dem Budel bor beren Şaustbủre borúber gebt, ers blifft ibn dae wadden und ruft in einer Mnmandlung yon alter Eiebe auss: $\mathfrak{Z d}$ ! $\mathfrak{W u t t e r}, \mathfrak{W u t t e r}$, unfer Efelden!!! Sollt' es benn nidt wieder ein Menfd werben tonnen? Warum nidt, fagt bie ひlte, wenn bie Rilien blábn uno er frift davon. Diés laft ild ber ©fel gefagt jeyn und trappt weiter. Nab bei


[^231]weife cinen Kopf．mit gilien fefn．Ein paar פRomate fpater，alż fie blúbn，fommt ber Effel mieber Durd ois Strafe，fteigt mit ben Worberfúfen an ber $\mathfrak{B a n d}$ bianar reift Dem \＆potbefer ben Rilientopf berunter unb frif Die Blume．Xugenblidlid if er mieber－cin $\mathfrak{P R}$ enid und ber $\mathfrak{A p o t b e f e r , ~ b e r ~ i m ~ g r o f i t e r ~ E i f e r ~ b e r a u s ~ t o m a n , ~}$ um ifn moegzujagen und zu prágeln，tommt fagon zu ppit．

Co meit tann nidts unfouldiger und luftiger fenn， alz bieß $\mathfrak{B e r}$ wandlungê s Wdhrden．彐ber mase nun bei Remigiub folgt，Daf biefer bszartige Menf山＝Ejel Die Sexe bei ber Obrigleit senuciirto und bafe fie mit ibrer ふodter eingejogen，gefoltert und berbrannt murox， gebort nidt mefr bierber，fondern in ben zweit sfolgenben
 fedbjeegnten und fiebenzegnten $\mathfrak{J a b r b u n d e r t z . ~}$
（WBirb im naddfen abeilc fortgefegt．）

VI．Gine Raderlidfeit auz ber zweiten §dlfte Deş adtzebnten Jabrbundertz，
ober

 Bezauberung betreffenb．
«E8 仙eint，ber aberglaube fey fo cinbeimifa auf bew Crbboben，daf er niemals bollig werbe augigerottet werben Ponnen．was bibber zu Diefem ふొoed gefdeben ift，bes trágt nidt viel；und felfft Dic Gegenbea und Derter， gon melden man glaubt，bafe fie zu ben erleudbteten uso gereinigten geboren，baben nod febr viele finfere uno
 glaube verftedt bat. Dergleiden find urter anderen nidt wénige in Weftpreufen, und aus einem berfelben, worin e区ิ. nod Befefiene gibt, soelde Şexen und Зauberer ant geben, wofelbft man and nod die Sexen beimlid bee SBaflerprobe untermirft, theile id folgenbe Bittidrift cines ©belmannes mit, welde am 18ten Septr. 1787
 legium abgejdiatt modben. Sie if zmar vermorren und ungefobidt abgefaft, und in einigen ©sellen ganz obne Ginn und Wertand, id lage fie aber unverbeffert:

©w. Roniglide Majeftat

werben gnådigit geruben. Bin gezmungen, borzuftellen, mie es allbier zugebt mit polden leuten, die man Gdmarklünfler, 3auberer und Sexen nennet. Em. Majeftåt merben eß̉ zu çnabe balten, id bin biefez Gabr ben 3ten May bei einem Jrenmann, Namens Midel *** auf bie Şodzeit invitiret, ba nidt bingebén wolltte, ber Wann bat nidt abgelafien, ba enolid binganger. Wic id zum ©ffen, aus cinem ©pigglas Branntrocin trunf, lam mir mas in ben Shalf, ging aber berunter. Um ein $\mathfrak{W}^{2}$ eilden nabm id mieber einen © $\mathfrak{C l u d z}$ auzb bemfabigen Spigglaż, da lam mir wieder wab in ben Şalz unb blieb ftefen, und das Borige, was berunter gans gen, lam aud wieder in Die Soble und conjungirten fid redt im Sdluds "); und bas babe id vorerft nidt effomiret, (evomirt) aber nach und nad warb base immer falimmer und babe im §̧alる Frennen

[^232]
## 404

und Ficiffen, unb tbeils in ber Siruf, unb eine febr grope Bedngftigung und eine erftaunenbe $\mathfrak{F l}$ lage. $\mathfrak{a l f o}$ nad aller êbjubt meif id nidt anderz, alz daf mir in Dem Brandemein angeflogen, cinen bdfen ©eif cingutrinfen. Der ©seift if wie ein Rebel. Der Reufel thut foaft teinem Meniden nidtb, aber bie Zeute, fo mit bem Keufel' Pacta baben, die befeblen ibm, Da§ er baş thun muê."). Ew. Prajeftat geruben, wie est leider in bem $\mathfrak{B u t o m i d e n ~ S r e i 8 ~ j u g e t t . ~ S l a g e ~ a ́ b e r ~ S l a g e . ~}$ Dern if ber Keufel burd Sauberer eingegeben, wie im Sanuary 1787 cinem jungen Raccht Durd brei grauens leutbe eingegtben und if faled)t mit ibm. Wienn num Der Midel *** mid invitiret und citiret, zu fid $\boldsymbol{z}^{4}$ fommen, fo follte rein Effen und rein \{rinten baben. Jdb bin ein Manm $68 \mathfrak{J a b r}$ alt, und babe bas Unglúá erlebet und die glage; alz tomme mit flebenber Bitte an $\mathfrak{J b r o}$ Wajefthten, ob der Widel *** nidyt wegen ber bdjen Xbat, Die mir gefdelen, in feinem Saufe die freys beit und Die Erlaubnif befommen tann, zu unterfuchen. Dab Waffer ift beilig, bie Wafferprobe if ges redit. Rein 3auberer mird nid)t erfaufen nodi zu © ©rund geben; ein 3auberer Gat TReufelzzeiden am Zeibe, wie ein Sdwamm, wenn er beftodien wirb, bat teine fáblung; cin guter Menfd, cin ©fottes̊find, menn daba auf's Waffer gejdmiffen miro, gebt gleid unter. Seeliger

[^233]
## 405

 Eriedrid. 2 Silbelm $\Re$ Regierung find nod Protocalla bors banden, daraus beutlid zu erjeben, was dab für eine Bef(baffenbeit Damit bat, Der in tieffer Untertganigfeit น. f. w. *
"SRan finbet fiab freilid. gercizt; úber bie entieglid groben Borurtbeile eites 68jabrigen Seren pon 2bel, Deffen Rebenbzeit in Dic zmeite Şalfte Dese adtzefnten Jabrbunberte fâlt, etwas zu ladelin; aber. man bat mabrlid weit mebr Urjache, barüber zu weinen."
D. Bújकing'z wódentlide $\mathfrak{F}$ abriditen vom Jabre 1787 Stúd 48.
VII. ©ingelne 3 âge von unerfortem Mbere glauben und unmenidlider ©raufameit aub Der Sexenprocefspberiode.

DDie grogen unmenfaliden Sexenproceffe wabrend ber zweiten $\mathfrak{j}$ alfte Dezz fünfzebuten $\mathfrak{J a b r b u n b e r t z ̌ ~ i n ~ © p a n i e n , ~}$
 ein balbes Sabrbunbert fpater in bem $\mathfrak{B e n e t i a n i j} \boldsymbol{q}^{2}$ en unb Det Rombarbei, in Deutfdland, uamentlidy in Gdpoaben, ben Mbeingegenben, bem Frieríden $\boldsymbol{H}: f$. wo. werben 26tb. III. eingeln in ben folgenden §beilen ber S. 8. - berúdifutigt soerben. Sier nur singelne 3úge zu ben Șdauber erregenben Eemdblide des Sexenproceffes bea fonders im fedjejebnten und fiebenjegnten Jabrbundert.
" $\mathfrak{J m} \mathfrak{J a b r} 1514$ den 3ten Septr. murbe fu Salle
 yor ber Morigburg, auf bem ebemaligen Jubenfirdhgofe,

## 406

nadberter zubor etlidemal mit grefyenben Bangen gerifieǹ worden, yermittelft einer, ibm um ben \&eib. befefigten Rette, an einen $\mathfrak{y f a b l}$ gefdlefen, bodj fo, bafer um ben SOfabl berum geben tonnte. Seemad) madite man rund um ibn ber ein farles Soblenfeuer, uno faturete foldel immer naber und naber mad ber .MRitte zu, fo baf berfelbe gleidjam lebenbig gebrater unb endidy feim Sosper in 彐jde verwanbelt wurbe. Er batte auf bex Solter befannt: 1) daf er bei 20 Jabren bȩ prieftere liden $\mathfrak{U l m t s}^{\text {gepflogen, }}$ ungeadtet.er weber gerweibt, nod orbinitt getwefen; 2) bafer orei confecrixte fopftien geftoblen, eine berfelben bebalten, zerftodeen unb zers martert, Die zwei anbern aber an bie Эuben verfauft; 3) baf er bon ben Juben 100 Gulben belommen uno fiah. Dagegen eiblid verpflidtet babe, ben iErgbifdoof Zalbredit yon MRagbeburg und bea Cburfürfen yon Brans benburg Joardim, fammt alfem Sofgefinbe berfelben mit ©(Oift zu bergeben, wie foldes demn audl beinabe gefdeben ware, inbem et eben bamit umgegangew, ald et zur ges fanglidert Saft gebradt roorben; 4) Dafer fiod anbeifdig gemadt, alle (!!!) Untertbanen Des Erzftiftes MRags beburg und bet Stifts §alberifabt gu bergiften; ober fie mit MRord und wrand ju berfolgen; 5) baf er zwei Ebrifentindet ingegebeim in feine Getwalt gebradt, eines berfelben an bie 马̛uben berbanbelt, und joldez felbit mit martern und zerffedien beffen, bas anbere aber, weil es rothe Saare getyabt unb baber ben Suben nidht bianlid gemefen fey, wieber fort gefoldat babe; 6) bafer fich
 Gift beigebradt und auf folde $\mathfrak{A r t} 13$ Derfonen in bie andere ${ }^{2 s e l t}$ beforbert babe; 7) baf er cinem Prieftet
in frantenland cinen berbanneten Feufel geftoblen, viel Sauberei Damit getrieben uno endlid Denfelben wiebers um für 5. ©ulben berfauft; und 8) daf er bin und mieder Die Brunnen vergiftet babe. - So miro menigftens in ben alten gleidjzeitigen gefobriebenen Ebronifen Die lirgidt diefes̄ Pffefertornz angegeben: man fielt aber gar leidt, Daß mebrere وountte feineßె Bxfentniffes nad bem थbere glauben ber damaligen 3eiten famedien, unb man alfo aud Die úbrigen nidt obne © Grund begmeifeln fann." Job. ©brifopg von Drepbaupt'z Befareibung Deg zum Sergogtbum Magbeburg geborigen Saalfreifez スb. II. ©. 512 f.

Jinbef marb ber Unglúďlide gebraten, benn - er batte ja జlles auf ber folter eingefanden!!! Daran batte man in ber 3eit genug! Riemand fam ber ©̧eanfle, baf bergleiden Betenntniffe aud burdh dic Sdmerzen ber Zortur erzoungen fenn Zómten. Wie ganz unméaidos lid aber in ber Sexenperiode bei ber $\mathfrak{F o r t u r}$ berfabren sourbe - bavon will id bier cin eben fo merthárdiges, als unverwerflides biftorijめez 3eugnía anfübren,
 1660-1664 in ber Fegiftratur zu Rinobeim im Srofs berjogtbum Sefien befindet. Shier erjablt ber, in ber Damonomagie naber bezeidnete, ber Sexerei befauls

 duferf interefanten $\mathfrak{B e r t b e i D i g u n g ̧ ̧ j d r i f t ~ v o m ~} \mathfrak{G a b r} 1664$ urter anberem von feiner eigenen Folterung, fo wie von ber Folterung feiner grau bas folgenbe.

## 408

 erft in allgemeinen bon ber \{ortur bie Ficte: "Daf bie armen Reuthe, wann fie zubobr alle ibre © Clieder im Sexenthurn gans erfrdbret, beraupgezogen bndt von Dem Sdarffider vid Senderbinedt auff bie Folter geipannt, ibnen Solger in Die giduler gelegt, auff cine eeiter jammerlidf angebunden, gndt dorauffolang an Sarden yndt Jufen bnd allen © licbern gemartert, tormentirt ondt gepeiniget wưrben, bif fie aus ynertrdglider plein allez, was ber Sめarffridter ibnen suggeriret ono vorgefaget, bejaben múften u. 「.f.n Sedళ ober fieben Blatter weiter fommt ©dúler, ober vielmebr Der Berfertiger ber ©drrift, ein gewiffer Dr. Moris von © frau: ——" $\because$ idtz befto meniger baben fie inzmifden in feiner ※(bwefenbeit fein armezs vnjdulbiges şaufiveio zur Tortur gravjamlid gefúbret, vndt alfo jammerlidh übermenfalid zermartert vnd zerpeiniget, daffie, wie man ibr vorgefaget, auş grósten פDeinjbmerken alles $\mathfrak{b e j a b e n}$ vnd befennen múfien, fie bette esi im Rinbbett getcrnt wno bette deproegen aud ein 3eciden ond Mrabl yom Keuffel am Bein, Da bod mit Der gangen Burgers fáft zu Rindtbeimb vid mit ben Balbierer von Sanaw, ber diefen Sdaden geteilet, Plar bewriflid, baff fie 7 oder 8 Woden bor ibrem Sinobett gefallen wno an dem Fein bavon biefen Sdjaben befommen babe $2 c .2 c .1$ Wieder ein waar Blatter weiter beift ez barauf von $\mathfrak{C}$ dúler's eigener folterung: - - «Mnb biemeilen foldes $\mathfrak{A l u c z}$ bey biefen gant tyranniftien vito blutbürfit gen Reutben nidts berfangen, nod beadt werben mollea,
ift er gleid ben 5ten Tag bierauf mit unziembliden, gand unbefannten vid nemen Ynfrumenten alfo unmenfalid zerfoltert, am ganzen \&eibe zermartert, zerquettidet pab gepeiniget, wid ebnoter nidt aus ber grawfamen, an igm vers úbten gein= Dual pnd grawliditen Sdmerzen gefaffen morben, Er foltte dain fo offt vno vielmabl Ex bon gemeloten ケiduter ©Ceifen ber Untmorot zuvor felbiten mobl unterribtet vib inme foldue vorgefaget morben, einiges 3eiden allein mit Ropfiniden yon fidy geben, baf̃ er Deé verbammbliden Sauberey safterz faulbig feye 3 ..n ———"Radbeme er aber fid wieders umb recolligiret, bat er mit Beftanbt miderfproden pnot mie redt revociret, fo ift Er barauffunmenfas liderweiffe zum zwentenmabl bingeriffen vab yon Dem Sdinderzfnedt meit elendiger alf zuvor zerfoltert pno gequálet, aud ibme fo viel borgefagt worben, dafer in ber $\mathcal{A}$ ngft vno TorturQuaal, weiŝ felbften nidt mas mag auşgeftofen baben, morauf befagter ©berjdultbeif ©seí ibne oor einen bdjen, SRenfacn Der 3auberei erfannot ac. 2c." - - "Defivegen er aud dabey nidt verpleiben Pdanen, fonbern zur Salvirung feinés ©̧erifens mit Grund der Wabrbeit allez nodmablen miederumb revociret u. f. w. bif er bon newen evmeiflid betrobet morben, nebmlid. wann er fid niddt bor cinen 3auberer felbften befennen bidt bab Borige eingefteben murbe, da $\beta$ albs bann Ex bes andern æages in ber folter in Stúde zerriffen ynd zerquettimet, ynd geif Sobl auff ibn und in ifue gegofen merden follte, ale bat Ex auz jolder unmenfalider Betrobung
gefabpfter giurde vib Ferzmeiflung fid Wiontags ben 1 Sten februariy mit gutber Reuth Suulfe aut bem Serens tyurn, ou obbefagten Einbtbeiat salviret u. fow. u.f.w.w

Sit es unter: folden Umffanden zu vermunbern, baf Die Unglůdlidfen dfterz unmittelbar nach ber Sortur Carben, ober aus Furdt yor bet folterung fid felbf entleibten., Mudb babon bier zur 彐eranfdauliduang

"In ben, legten æagen dez J̃anuarz 1604 murben abermals zoei vermennte 3auberinnen, bie bide ©bris fine und die Jborsurfel vor bem Seinthore zu Salle perbrannt ; bie britte, Mamen Bodin, batte ibnen unfeglbar. ©ereelfdaft leiften arafien, fie wai aber nad ausgeftandener Jortur geftorben umb auf das Sainbleid. begraben.n
J. ©. yon Dreybaupt's Befdreibung bes Saalfreifes am angef. Drte.
"Anno 1652 ben 17 ten May bat cin $\mathfrak{B e i b}$, SRamems ©fara, yon Rafila, cinem zum (amt und Stofter Reuenborf gelborigen Dorfe, meldbe wegen ber Sexerei febr verbadtig gevefen, und audi jaton einigemabl Debs wegen torquirt (gefoltext) worben, aber nid) betonnt bat, fid) felbfen dez worgenz mit cinem PReffer im rotben Sdufden Dif Gurgel abgefanitten und if nom Senter begrabea morben.n

शub Dem Rirdenbuch Dę $\mathfrak{A m t z}$ unt grauleins Mofters Reuendorf bei © arbelegen, in Reidbardt's Beitrdgen $\mathfrak{x}$. II. ©. 417.

## 412

Slage anzubringen batte, fo follte er fie angeben. Sierndan murbe vom $\mathfrak{Z m t m a n n}$ der Stab gebrodjen, und Kifa und Gtúbte beż Berididtz murben umgeworfen. Yllöbald ging Der 3 urg nadt ber ©tadt und Durch bie Stabt binourd zum
 yoran, jebe ber brey armen Cúnberimen wurbe yon zwei, Dredigern Gegleitet, Dabey vom 引erfier Inedt am Strifigefübrt, uns yon fedze wegrbaften (beroafneten) $\mathfrak{B u}$ rgern umaingelt. Den $\mathfrak{R r u p p}$ jalo gute $\mathscr{O n}_{\mathrm{za}} \mathrm{bl}$ bewebrter leute. $\mathfrak{F n}$ Diefer Dronung wurbe Durd Die ganze Stadt mit abwedhfelns Den Sebeten, Predigea, Ermabnungen und ©ejangen gejogen. Bor bem Seebaufuben Kbor wurbe an ber Ridtftdte ber Fircis gefdlofen, unb 1) Die Sufann fo lange in bemfelben berum gefúbret, alz bas gange Ricb: Gott ber Bater wobn unb bey, wabrete *). Radbeme ibr ber Ropf abgefdlagen, fange man: Run bitten wit Den beis ligen (Geif! : *) Dana.trat 2) bie $\mathfrak{J l f e}$ im benfelbers Firciz, uno nourbe gleidergeftalt unter Mbfingung berfelbigen \&ieder darin berum gefúbrt, und bernadeer ibr bab §aupt abgefかlagen. Endlid 3) murbe unter beftandigem fortoauerndem © Cefange Die Satbrine rúdlings auf den Solzbaufen binauf gefd)leppt, mit einer. Fette um ben leib und Sals fep
*) Dieß alte ebrmúbige Sirdenlied warb yon ben Protefantea gemeiniglid) bei §eufelderfdeinungen ober \{eufelsberiudungea gefungen. Nod in Den exfen Jabrieliaten bes berfofenen Jabrs butberts fang es Det fromme ©uperintendent \&. IU Eiefen, als er yon cinem mutbwilligen stubentell in einer seufelslarse geangtigt murbe. Ddmonomagic ID. I: S. 250.
**) SRan weif wirtlidy nidt, ob man baju ladper, ober weinen fote
gebunben und babei fonderlid dic Rrampe am Sals fobartzugezogen, daffie im ©efiditganz braun waro, aud dab ©efidt auffamoll *). (Cleid barauf wurbe ber Sdeciterbaufen anaezúndet, Der bam unter befandigem ©efange der ©eifliden, Cdulfnaben und fammelider 3ufdauer fo langé loderte, bizz ibr Sórper zu Mide vollig verbrannt morben. Co gefdeben auf bem Roppenberge vor Mrendfee ben 5ten ${ }^{\text {Auguft }}$ Anno 1687."
VIII. © 1731, cinige mertwárdige Simmelazeiden betreffend.
 erften §beile nod. $\mathfrak{F}$ under und 3 eiden auf ber Erbe ${ }_{1}$ im SRer, am Simmel jeben - mar biz̄ zur $\mathfrak{5}$ alfte des verflosenen Jabrbundertz an ber §agesiorbnung, und ge= borte mit zu Den Rieblingz̈bejdaftigungen frommer Seeler.
 \$3. im $\mathbf{D}$. an cinen Saumann zu Salle d. d. 26ten Maji 1731.

Siebei babe aud Ew. Rbo. anfragen mollen, ob dab am 23ten Diefez Morgens obngefabr um 8 ubr, über diefem Sammer gegen Súden am flaren bellen Simmel

[^234]geftandene nadborúatlide 5simmelzzeiden in folgenber
 find. auf einem bunfelblauen Strid am Simmel, eine gange $\Re$ Reibe $\mathfrak{B u}$ dftaben, und zwar Rateinifde, fo meif als Rreibe, in geraber Rinie fetberbe; jebod you cin: ander separiret, und binter bem leģten Fudjffaber, welder ber grốste gervefen bie 2 Sabres 3 Sablen 1731. 1732 gants Deutlid und verftandlid bon - meiner Frauen, Sammerfamieden und ubrigen Sam= mers und benadbarten Reuten gefebea warban: weldhe Budftaben jeDodi nidt alle, uno nur bie unten fetbenbe, im Bedddtnif behalten morden; fo id Dann von gergen betaucre, und nodh piel mebr, daf id eben felbigen Morgen gegen ben Difergrund zu abgereifi, uno
 redt nadbruatlide und betoegtide 3eiden felbften feben unb nad ber Drbnung aufzeidnen tonnen. - Cott bereite indeffen unfere Sersen mit ber © Claus benolampe brennend zu feben und zu waden, mann Der Serr fommt. Denn Die 3eit if furs, turs, febr lurs*), und wer feine ©ecle ans

[^235]nod wie cinen Brand auz bem Feuer ertetten will, der cile und febe nidt binter fid. Womit unter gottlider Emppeblung perbleibe u. โ. w.

## I. O. U. M. W. $\times 1731.1732$.

92. ©. Die nad biefen 5 Budftaben und Beiden biz auf bie Yabrzabl geftandene viele Pudftaben find nidst im Gexddtmués bebalten morden, fo bann redit zu ber Daucrn, berboffe Dod, Gott merbe nod andere Freunde gewưrbiget baben, bie unb ermangelnbe Futhfaben zu erfegen.
 Naかridten und Gefaiden vongottliaen Ex: wedungen und gúbrungen, Werden, SBegen und © Cerideten, allgemeinen und befonbern Be: gebenbeiten, Die zum Reid © Ottes geboren. Der Name dez Serrn mandelt auf ber Erben. ©se:
fammlet und gedruatt in Pbiladelpbia 1730-1733. 8.
Ctưa 5. Num. IX. ©. 119. 120. unter ber શuffidrift: Buffimmen ourd .jimimelżzeiden.
 judiciaria und baz fogenannte RativitatseStellen.

Rebf einer furjen Radridt yon ber fogemannten Ars Paulina.

WRie meit die aftologifden Kborbeiten, namentlid) die fogenannte Astrologia judiciaria uno das

Rativitats s © tellen int jedzzebnten und fiebens zebnten Jabrbundert getrieben murben, ift in Der §bat faft unglaublid. ©8 verfetyt fidi yon felbft, baf nod
 maş biz̨ jekt bei ber Menge yon Mraterien nidt móglid mar. Rein §beil ber gemeinen Magie (bean eß gibt aud eine $\mathfrak{b}$ dbere, und bie in ben gebeimnifreiden
 Orund bat, bon Der unter ben Neueren paracelfub, Porbage, Eeabe *) und Mndere etrab abndeten!) id fage, fein Theil ber gemeinen Magie if in ein gouftandigeres Syftem **) gebradt morben, alz Die Astrologia judiciaria. Die erften Ropfe unter allen Ftationen gaben fid mit biefer אunft ab und flubierten fie angelegentlidft. Nlod unaufgelost if bie Gef(didte Deś berúgmten englifめen Didterz Dryben. - t den

[^236]1ten Mai 1701．－wie fie felbftimbrittifacn かlutard und（Sibber＇s \＆eben ©nglijder Didter erzáblt mirb，ber fein eigenez，fo wie feiner Familie， namentlid peiner beiben Sdbne，Sdidfal Sabrzebnte zubor aufz genauefte voraus fagte，was biftorifa nidt mobl geleugnet merben tann．Fudh er glaubte int © eift feiner Seit，dafe er burd die Astrologia judiciaria， Die er mit நoddftem $\mathfrak{F n t e r e f e ~ f l u b i r t e , ~ z u ~ f o l d e n ~ G i n f i d t e n ~}$ gelangt fey．Dbne Smeifel aber war＇zె bei bem geiftreiden， fein gebilbeten Mann mebr die Wirfung einer febr ges （おarften＊）Divinationsfraft，welde ibren legten ©orund Dod immer in ber $\mathfrak{B e r n u n f t u n d ~ D e m ~ R e s ~}$ flexionsevermogen lyat，und melde fid，ibm mabre f（deinlid）felbft unbewupt，mit feinen aftrologifden Stubien verband．Dod）ber शaum geffattet＇g bier nidd， unz weiter auf diefe ভadbe einjulaßen，bie mebrere bes fondere $\mathfrak{A} u f i a \xi e$ erfodert．

Daß ber gemeine aftrologifare ※berglaube und inss befondere bag Nativitdt $=$ Stellen in jenem $\mathfrak{3}$ eitraum nidt felten mit ben traurigften Folgen für bie ，Zufriedenbeit， die（Sefundyeit und das \＆eben ber Menjaen begleitet war， laft fid Der Natur Der Sade nad fobn jum $\mathfrak{F o r a u s}$ vermutben，und if von Senning ，Gemler，Seeis

[^237]benrcid, Feidgardt und Mrberent in mirlliden Beippielen gezeigt. EEB fiel bamalz gar nidt auf, baß man fraft folder aftrologifder Fienntniffe $\mathfrak{Z n b e r e n}$ und fid jelbft fogar die Fodesiftunde beftimmt vorauẻ fagte. Sier ein eingiges, mebr ladmerlideed, alz trauriges Beippiel ber $\mathcal{H r t}$, Dag aber Dod Den ganzen 2bberglauber ber 3eit volftommen veranjaaulidet! - Wir entlebnen ев auş folgenbem biddft feltenen Safriftden, bas auch
 ber 3. B. perdient, weil der gemeine 3auberglauben feiner 3eit fo lebbaft barin befritten wird. Dás der $\mathfrak{B f}$. felbft, wie man aus der $\mathfrak{F o r r e d e}$ fiebt, $\mathfrak{B e r}$ : bruß beßbalb befúrdtete: *)

## Adami a Lebenwald

Philosophi et Medici, Com. Pal. Caes. Not. Apost. Publ. Grfez æractatloon Def \{euffels Rift ond Betrug inder Sebrder Cabala, mit cinem Bor beridt, wieber \{euffelbey demmenidliden \&e,
 Salgburg bructic mot verlegts $\mathfrak{J o b}$. Baptift Pagr, Sof = pno Academ. Budbructer 1680. in 12.

## 2ndertes (zmeites) $\mathfrak{x r a c t d t}$

yon bef æeuffel gift vnd Betrug in ber Astrologia Judiciaria oder zupiel urtbeilenden Sternfunft, in weldem llar yor $\mathfrak{A l}$ ugen geftellet

[^238]wúrdet, (mirb) Daffolde Wifenf(xaft von ben
 aegme *)

Sn biffem anderten ober zweiten Tractatl num mirv S. 70. Dag folgende bom Berfaßer beridutet:
 angetrisben, foldge Sunft za erlernen, bab aber gejeben, Daf mein Professor Andreas Argolus, Der fonft cin frommer vnd gelegrter Mamn bud uprnebmer Mathomaticus zu Padua gemeft, in feiner eigenen perfobn gefeblet, innmafen er auff cinen \{ag von uns feinen Discipuln vad andern guten freunden bersbetrublidenzurlaub genommen yno in Die © migleitabreifea wollen. Ez if aber baß̉ 2bs fdeiben ibme nidt yon Ctatten gangen, fondern or bat unz an feinem bermennten Sterb=\{ag wiederumb gar freủndidid gegruift, vermeldende, wie Dafe er zwar ein
 bildung!) empfunben in felbiger Stundt, alleine ess
 Mundart) melde feinen gencinidaftliden Sitel fübren, und mevon Dbiges bie sitel bet beiben erferen Edreiftaen find. Das Dritte bat Den Ritel: $\mathfrak{F o n}$ Des seuffelf eiffung Betrug in dea vier Elementen yndi viel andera abergláubifden Dingen. Das yierte: $\mathfrak{B o z}$ des Senfiels Rif ond Betrug in ber falfaen aldys miferey ze. 2c. Das fünte: $\mathfrak{F} \mathbf{v a n}$ - in ber Bergs Suthen und Fergs Spiegel ze. Dat fedste: - - in Der Xaffens Ealben und Spmpatietifden Pulyer. Das ficbente: - - in Der Transplantation dice Heberpfansung berer Xeantbeityen 2c. Das.adte:


 mabrengab.
múfe ein novum Phaenomenon ben Einfluf bes © ©ftirng zu feinem abfめsiocn verbindert baben."

Um nun nod ber fogenannten Ars Paulina mit einem Wort zu gebenten; ; fo wirb biefelbe bon mandiem Tbeopopben ober diriftlidjen Magiern zur driftiden $\mathfrak{R a g i e}$ ( $\mathfrak{R b}$ bumgie) gerèdjet, und ald Der jad\&barite Tabeil berfelben betradtet. Swebenborg batte et, obne beren Alamen zu nennen, (fo viel id mid in dem :(2ugenblid erinnere!) unter allen neueren ©eifterfebera am weiteften barin gebradt. (F̧d yoffe, meine Lefer wers ben mid bier nidgt mifperftebn unt Dafid nidt affers torifd, fondern blof biftorifd jpredje.) Daff fie ibren Namen von Paulub fübrt, braudt faum bemerft zu werben, weil man annimmt, oder meil mindeftens im
 fopben angenommen mard, daf nod jest ein redter Rheofoph fo gut, mie ber $\mathfrak{A p o f t e l}$ bis in Den orittea Simmel. múfle verzúat werden tonnen. Bon
 faser in bem námliden anberten ober zroeiten $\mathfrak{x r a c t a n t}$ ©. 83. f. "Die Maulinifde Punft, fagt er, if Die Runft, fo bem beiligen Waulo in feiner Berzưdung mits getbeilet morben, wie bie St. Pauliner melden, Durd
 Derer Engel, weldjen fie in gerwifen Studen gebor: famen mánen, entweder per viam elevationis, (wie beim $\mathfrak{J n}$ bifden $\mathfrak{K b}$ eurgen $\mathfrak{R a n f i n}$ Ragar im erften §heile!) raptus, vel extasis, mann fie perjuctet merden,

Dber aber mann bie Engel in leiblider © © ffalt ibnen eridjeinen but mit innen reden, erlanget berben
 glauben feiner .3eit beftreitet, nidt ein fid bie Frage gorjulegen: ob nidt 2lleg an fid Mberglaube und Sdwarmereifey? - nein, er nimmt bic Saden an, búrbet fie aber bes ? Teufelz Qift und Betrug auf
 moglid war. Molitor, æanner, Wier, Gedols
 Wert und MUl Ionnten nidt anderả zu Wert gebn.) Stamentlid farreibt er aud bie Ars Paulina bem Zeufel zu, inbem er l. c. alfo fort fabrt: "Wor foldjen Englein bebut unz aber unfer Serre, Bott, pace fento
 gel s ©eftalt vertebren tónnen juxta D. Paulum Corinth. 2. C. 11. Dabero entfpringen offt fo gefdmind bodges Iebrte Bdurlein, Galeader = Radere, Philosophi, Poeten vnd Ergte; Sth bab felbften ein jold nafenwigiges Bdurlein gefannt, weldz alle Sdaden, Befdwar, Beits bruch, $\mathcal{U u s t o g}^{2}$ lung obn eingig Einridtung mit ciner Salben zuredt gebradt. Sdh fragete ibn: mober er biefe Punftreid Salben batte, fo antroortete er: e $\$$ fey ibme von einem Éngel im Sdlaf gelernet morben. Sd zeigete foldz bey ber Obrigfeity an ald eine suspecte Cade. Exb wurbe aber feiner Runft balben berfdeuet. Wuift aud mol nod anbere Siftorien mebr yon Engels
 aber ber Drt pno Drtben."

Snzwifden gebort \&ebenmalo nidtz befto meniger in Die egrenbolle 3abl berer, weldge zu igrer 3eit

## 422

als ein gidt in ber ginfernif geleudtet baben, und Da fid's dic 3aubers Bibliothef jum befonberen © (fidafte maden wirb, Die Namen biefer ebremwertben

 bier frinen plag erbalten, wie auß bem ndmliden Gruno im erften \{beile bereitz bie biftorifaen Rads tidten bon ©obelmann mitgetbeilt morben fino.
X. D. Spener's theologifaes Bebenten aber ben Casum, Einer, Die oon ibrem $\mathfrak{B r a f u t i g a m}$ ablafen wollen, weilen fie fid mit einem andern beriproden, welden fie ben zeuffel子u feyn bermutbet.

Spener's Fame if weltberübmt *). Sab babe aljo nidt nothig, etroab bon ibm ju fagen.

Daff fid Die Mdoden in ber Serenperiobe ofters mit bem Teufel perfpraden und ibm ebelide Řreue ge: lobten, ift belannt und id jelbet babe in ber Damondos magie $\mathfrak{\mathfrak { b }}$. II. ©. 147 f . mebrere $\mathfrak{j a}$ viele (bem bie ©ade ift cin Sauptpunit in ben meiften Snquifitionss 2icten unt aljo für bie Ģef(hidte bes Sexenproceffes von

[^239]duferffer WBidtigfeit) Beifpiele Davon angefübrt. Unfere Eefer erinnern fid obne 3 weifel aud nod bezz Mrdodens aus bem erften Theile der 3. B., base fid felbft ane tlagte, eè babe fidy mit einem freyer aus ber Sodlle zur Cbye veriproden, babe aber शeue und bite um feine Stinridtung, weil ibr Frener ibr im Bertrauen gefagt Gabe, Dafer ber शamlide fey, Der ben Serra ©briftum serrathen, modurd er ibr fo unleiblid gemorben, dak fie nun lieber auf Dem Sdeeiterbaufen zu fterben múnide u. f. w.

Die Gade an fid murbe bamalz in ben beiden cbriftliden Rirden, D. b. bei Satholifen und groteftanten weder yon ben $\mathfrak{Z b e o l o g e n , ~ n o d i ~ y o n ~ D e n ~ H e d t e g g e l e b r t e n , ~}$ nod bon ben \{erzten in 3weifel gezogen. Um fo mebr gereidt $\mathfrak{\Sigma a}$ folgende umitidige theologifde Bebenten Spener'n zur Cbbre., Man múa Dabei bedenten, daf es redt aus ber Mitte ber Sexenperiode if, mámlidh (wie man auş bem Datum der Unterjdxift Deffelben fiegt) auళ̇ dem $\mathfrak{G a b r}$ 1673, ba, mie man fíd aus̀ Earpzov's Practica criminalis (vergle: Damonomagie $\mathfrak{i b}$. I. ©. 215. II. 120. 191. und an m. Drten). úberzeugen fann, ganze G̛uriften= Facultdter und Sadofen, Stúble unter abnliden Umftanden bie llnglúdlidic obme weiteress zum feuer verbammt baben marben.
Species facti.
"Sempronia, cine Jungfer, 〔めeinemben Auffecliden feines sandelz, verfprad fid auf ibrer Cltern vno Freande Belieben mit Titio, celebrirte aud yor Mfings ften Sponsalia domestica, ließ fid nidt meniger zu
breienmablen orbentlid cbriftlid proclamiren, anflatt Dás Der gefegte Sodjeittag feinen fortgang geminnen folte, tommet ein Sdreiben von bem abwefenden Brautigam, weldjes beridutet, baf bas Berwiffer fo ftart angelofen auf jeinen © er von ben $\mathfrak{M r b e i t e r n , ~ f o}$ es abwenden follen, nidt abs weiden, fondern Die Sodzeit auf einen anbern $\mathfrak{T a g}$ vers legen múfle. Nadj biefem tam ber $\mathfrak{B r d u t i g a m}$, fanbe aber feine Braut Bettlagerig nab mit foldoer Melandos lifden vnd vermirrten Gedanten beleget, Dafer nad cinem Rindendiener gefdidet, fie zu trdften. Nad langem 2nbalten bradite biefer endlid aub ibr, Die Urjad
 cinen folden Edel ob ibrem Brátigam, baf fie ibn nidt megr fehen, boren, doer nebmen módte, wnd wie ess Die dufferliden Z3eiden gaben; fo fande fid ein horror beş ganken Leibes bei ibr, wo nur fein Name genennet
 Wiberwillen beroogen, who bod nidy erfabren tonte, procedirte er giemlid ftarde und 化的fif mit ber Patientin, varuber fie in : noch groffere : Melandolie gerabten, baf auch bie Domestici fich groffen EepDs yon ibr verfeben.
 gang baben folte, bat die engift biefe elenbe Perfobu zu einem andern $\mathfrak{p l a r r e r}$ getrieben, beme fie auf beriprodjes neg silentium, bnd baf teine zeitlide Sdand ibr barauf erroadjen folte, eroffnet:
$\therefore$ wie baface yor brey 2 oden aus allergand Melandotei einem frembden ferl, ben fie ibr lebtag nidat gefeben, nie zeitber erfabrent, wer er ift, der aud feimen Nabmen von fid
gegeben, ober gefaget, wo er ber feye, fons bern ibr nur vorgetragen, Dafibr Riebfer ein Ebebreder, \{rundenbolot u. f. w. feye, bei dem fie übel, beffer, piog glüdilider aber. bey ibme perforget feyn wúrde, auff oer Sende die Gbe berfproden babe, mit ber Condition, man.er Die erffe Berfpreduag cassiren, oder aber fie beymlid weghoblen tinte, weldes er innerthalben 423 oden zu: thun beriproden; fid oarauf bon ibme aud fúflen bub bersen lafen."
"Darauff fene gleid ibr jerts verbdrtet worden pno bie Siebe gegen den erften Bráutigam allerbinge augge: lofden. Nut aber fürdte fie, es̉ feye ber æeuffel gemefen, vid modte fie in gefegter 马eit beyms rid abboblen."
" Snoeme zu Beantroortung Der vorgelegten Frage gejoritten mirb, if zubor notbreendig zu erinnern, baf erftlid de veritate depositionis, welde Sempronia wor ibrem Beidts : Bater bon einem getbaner zoenten Beriprud) abgeleget, forgfaltig zu unterfudion wio zu
 lautber Melancholie bei Sempronia fene, maf fie von foldem anderwertlidem getbanem Berfprud flaget, ober aud) auf einem anderfino berrúbrenben taedio Titii bers: gleiden, nur etbran feiner lô zu fommen, vorgegeben werbe. Die Melandolie belangendt, if nidts Mewez, Daf Perfobmen, welde von Natur bafu geneiget, wo Durd cine dufferlide $\mathfrak{H r j a d}$ vnd Betrubnif (melde bier fenn ton Der Berdruf der zurúde gefeßten Sodzeity) der affect weiter erreget miro, ibnen Saden einbilben, aud
fo umfdablidi zu erzeblen mifien, ja fotdees fo offt wiebers boblen, daf man nidht anderft alf geroíf zu fegn vers meynen modate, mo nidht bie Sady anberfortē ber genug befaunt rodre; zumeilen aud Die absurdität ober aud variation Der Patienten, die fid bod aud nidt allemabl befinbet, bar Erzeblung Eitelfcit entbedte. WBie ber Exempel undablig borbanben, aud nod auff Diefe Stund
 weldse Die felgfamfte Fegebenbeiten, was fie getban pab mit ibr borgangen, beren theild an fidt nidg eben fo unglaublid waren, anbere aber primo intuitu gleid fid vor \{rdume verrabten, ergeblet vio veft barauf bleibet. Gelegenbeit unter anbern giebet zu folder $\mathfrak{F e r m u t b u n g , ~}$ Daf in ber. Specie facti feblet, wie dakfie, alk bie Beriprechunig (mit bem ben Keuffel vermeynten Reel) geideben fenn folle, aus allerband Melancholic binaup auff Die Senbe gegangen. Bey folden ©dpwermuthigen aber if die Phantasia fobon fo madotig, baf fie Spectra in ibner felbften auffugret, fo fie viel befter ald ein Irdumender feine \{rduate yor wabr glaubet. Ennbern theil8, miemobl nidet miffenb, of bergleiden $\mathfrak{B e r b a d t}$ auff Semproniam fallen forne, bas bero fie Damit nidt oneriren mill ; fo feyno gleidmodilea audt ber Exempel pnterfófiedlid, berjenigen, welde cines, den fie nidt liebten, lós zu tommen, die felgfams ften Dinge angefangen, fíh diefee vnd jenes angenommen, audd neber anberer affection etroa lieber anbere Binge bon fich betemet, fo bod falf(d), momit fie fad wut fren
 liefen. Sno find da dic artes muliebres; abjonberlid wo fie einige instigatores ober instigatrices finben, fo
ifnen mit Maht an bie Sand geben, faft nidt alle zu erfinneñ. Db nun zwobr befagtermafien, weilen mir bie pperfogn vid viele $\mathfrak{B m f t}$ inde nidt genuag befant, id
 nidt gedenle, fo mirb bod bon benen, welde praesentes feynb, fonderlidy ba bie Gade dor einen judicem tommen folte, forgfaltigft auff allez, mab nur moglid) feyn tonte, Ydotung zu geben fenn, Daf man borerft verfidert fene, ob aubl dabienige mabr; maş zum Fundament alfer übrigen deliberation gefeget mirb. Sierinae nun aber if ber prudentiae judicis oder, wer bierimit zu tbun bat, niduts borzufdreiben, jedod fdeinet niddt uns núglict, zu feyn, auf folgenbe goundten mobli ade zu geben, nebmalid

1) Db: Sempronia fonften natura melancholica feye, ono etma einigemablen
 bey ibr gezeiget?
2) Db fie Titium mit willen, ober aber bielmebr ex autoritate parentum oder bergleiden $\mathbf{3} u f p r u d$, alf eigener affection genommen?
3) Wic fie den aub $\mathfrak{R o t b}$ gef丙ebenen $\mathfrak{X u f}$, f(u)uber Sodzeity angenomment ob ibr foltaer lieb gewefen, ober ob fie fid bar: uber gegramet vio gedngfet?
4) ©betwan zeitber Sofinung zu einer andera vortragliden Sergrabt angejdies then, foigr ein taedium prioris sponsi maden tonnen?
5) ©b fie nidt andersiber alf von fotbanen

## 428

Ignoto etwangeboret，oder bdrenfonnen， Daf Tititus cin Ebebreder，スrundens boldt u．f．m．fene？
6）Db fie vielleidt borbero bey Jemanden fid etmaf elagend batte verlauten lafen？
7）．Wie Die Eltern in jegigen 3ufand ber Saden gefinnet feyen？ $\mathfrak{B n d}$ ob der sibers will bey ibr continuirlid，oder aber aus berf，nadbeme seute bey ifr feqno？
8）Db．fie，wo die Sache zu weiterer Inqui－ sition fommen modte，fonbertich fo eis nige Bebrobungen gebraubet warden，in Der Exifdblung vid bero $\mathfrak{F m f t}$ dnden varia－ bel befunden wúrbe？
nit wask bergleiden Dinge mebr feynd，baraus judex sagax ober wer fonifen bamit zu tbun bat，entweber cins ftardfe vermirrete Melancholiam，oder bingegen Bofbeit abnebmen，doer bingegen von Claubrourdigleitb ibrer Deposition befrdfftiget werben moddte ？：

Praesupposito aber，Daf fich Dic Sade，wie fie sorgiebet，vergalte；fo folgen algbann bie vorgelegten gragen：

1）Db aub benen argumentis eines frembs Den Rerlb，den man niemablen gefeben， gefennet，ber teinen Nagmen yon ind ges geben，feineb Serfommens gedadt ond aubgefaget，bafer Titium temne bnd wiffe，Daf er ein 区bebreder，天rundens bold $2 c$ ．Feye，ynd er Semproniambeyms
 Das oer Reuffel inangenommener menfos
liden ©epalt es felbfen gemefen, beme.
Sempronia baz anderemabl bie ©be zus gejaget?
Sierauff antrootte gerabe mit Nein!-Ob zroabr Pein 3 meifel nidy ift, baf der Satan zuweilen in menfas lider ©effalty erfacine, vno wir nidt alle bin vib wiber anfindide Exempel vor falfd wnd fabelbaft eradten mollen; fo bleibet dod aud diefeş geroif, daf folde Erfdeinungen viel felsfamer feynd, alf Der gemeine Sauffe gedendet; aud Defroegen ob
 wefen, ad Affirmativam in feinemege mirb zu geben fenn, fo lange nidt burd, argumenta stringentia foldees ermiejen miro, vnd mithin fo lange nod mdglid ges wefen, daf diefers mo jenez, darauf mañ faliefen mill, aud obne folde Erideinung moglidermeif bab gefdeben isnnen *). © leidmie wir billig folange aud fein Miraculumglaubea, alf Die Nogt foldes nidt erfordert, wo nebmlid Die Sad nidt naturlid, bat gerdeben tonnen.
*) Man mue ben frommen ©pener mirtlid allein um diefes vers numfigen, freifinaigen und umfidtigen theologifden $\mathfrak{F e s}$ benters millen lieb gewinnen, $D a^{-e r}$ fid fo bod uiber feine
 befonnen, menidlidg iu wert gegangen, fo mutrben nidt in Demfelben Jabr (1673) io siele Edecterbauien in Deutidlanb angejunder worden feyn. Er gebdert bei bem faf fanatifacu \{njeben, worin er bei feinen zablreiden §erebreen fand, bie jebes Wort $^{\text {von }}$ ibm ald einen Dratelppud betracteten, in ber Sbat um biefes theologifden $\mathfrak{B e d e n t e n s ~ m i l l e n ~ i n ~ D e n ~}$ Sefreitera bes roben Ieufelsglaubens and ber Secren pyoceffe feiner peit. Und aud aus dem Grund febt gegenwartiges Bebenfen bier und bejdliefen mir Disfer \$beil Damit.

Sun if nidts aber leidterz, alk baf ein arger Gefell, ber entweber Semproniam gefannt, (ob modl fie ign nidt) vielleidy aud Titio feitd gemefen, wno ibmé cines anjumaden begebret, oder audj ber भridteß von ignen gervufit, fonbern auf lauter Mrubtidifen, Da Sempronia alfeixe auff ber spende mar, Gelegenbeity zu ibr genommen, mit ibr zu ipreden, balo Bebmorer an fie geleget, daff fie cinen folden memiden, alf Titius wodre, baben folte, ibn babey beuleumboet, bne damit fie ber Sach © Slauben begmeffen modate, fie felbften $z^{u}$ nefomen fid eetldbret, oder wo Dab andere folte feyn, in cin indifferent gefprád fidh mit ibr eingelafien, anges fangen, eine lieb gegen fie zu bejeigen, wno wo fie dann Des̃ Beripruçs mit Titio 以ieldung getban, simuliret, ibn zu tennen, ond bergleiden alsbenn von ibme aubs gefaget, etwan wie folde bofe Reutbe fenno, beren $\mathcal{F r e u d}$ es ift, jemanben einen Woffen (wie fie eos nennen, folte eer aud nody von fo gefabrlider consequenz peyn) anzumadgen, fie bamit $z^{u}$ quallen, oder aber fie $z^{u}$ Spleguing feinez W̧illens zu bringen. Diemeilen mun foldes nidt nur móglid, fondern gans leidt bat gefdebentojnen: $\mathfrak{M l j o}$ if ja nidt nobt, zus. allererfi zù bermutben, oaf der \{euffel felbiten es geroefen feye, wobl aber ciner feiner werdizenge. WBeilen jebod, obidion aus denen überjariebenen $\mathfrak{B e r}$; mutbungen es gar nidt folget, vielleidt bod moglid feyn tónte, oder etroan aud nod anbere, gewiffere 2 nnjeigungen gefunben múrben, bie foldaeg glaublid madten, baf ber Zeufiel mirátid Soldger gerwefen, (Dabero etlide firagen aud ex hac hypothesi beantwortet werben) warre bow ferner zu merden: mie dás darauf nidt dapor zu balten,

Dafe Sempronia fix bamit bem \{eufel ergeben vid allfo. unter ber $\mathbf{3}$ auberinnen $\mathbf{3 a b l}$ gerabten fepe, indeme ibr Berjprud anzujeben, wie or von ibr gefbeben, nidet alf bem Keuffel, fondern alf mit cinem Wenficen, mit deme cineEGe zu falieffen mare: $\mathfrak{B n o}$ fie aber bamablen, weder ebe fie ibme verfproden,
 mit Sarredien, baf er fidh tundt gegeben batte, bagu gebradt morben madre: 21 welders midy fotald einer neven ration exinnert; nidt bermutflid $z^{u}$ feyn, baf ez ber $\mathfrak{x e u f f e l}$ gemefen: Sndeme man in Den Sexens Depositionen zwar offtmable liefet, daf ber reuffl guerft Einige unter menfolider ©seffalt, vno Da fie nidt ander $\mathrm{s}_{\mathrm{s}}$ meyneten, alf mit wenfaen zu thun zu baben, überrebet, ibme cinigen Berfprud zu thun, bafe er fie ad concubitum gleid begebret, foldoen erbalter, eno jobald barauf, ba er bie arme zu folder Stundt $\mathfrak{B e r}$ fübrte gefangen gebabt, fid ibneh, wer er fege, geoffen: baret, baffalfo ber Berfpruch gleid auळ gegen ibn alf \{euffel erneuert murbe, bargue er bie Er:你rodene bald bringet. Dabingegen erbellet aub Der specie facti nidt, dafe er., meldeez boda anjonften das allergemeinfte bey feiner procedur, concubitum bey ibr gefudet put erbalten, nod nadmablen fid ibr, wer er - feye, zu erfennen gegeben: Welde (selegenbeit gleid) woblen der arge feind nidt zu verfăumen pfleget, vid nidt zufrieben ift, obar ablafiet, wo er den Menfdien, Daferne er anberft tan, nod nidt bollig in feine Stride gebradt bat: da dena, dafer foldees bie nidt getban, teine $\mathfrak{B r j a c h}$, weldje ibn bavon abgebalten, gezeigt wers Den fonnte. Su gefdmerigen, bafeer, wo er eine Deridyn
gefangen zu baben vermeynet, aud nitht fo viel \$Boden auggeblieben, fonbern lieber auff balbefte mieberumb gefommen fenn múrbe, die Sadbe fefter zu berifnüpfen, oa bingegen don feiner fernern Gridecinung in ber Specie facti gebadt wirb."

Dr. Spener'z abeologifate Bedenten wbeilli. Eap. IV. Sect. 15. ©. 588-601.

## 

Sa Beziefung auf meinc anfrage in ben Miscelten bes erfter Theiľ (c. 371-374.) fann id den Refern ber Зauber: Bibliothef mit Bergnúgen meloen, da id burd) Gúte unt $\mathfrak{B e r m e n b u n g ~ e i n e s ~ b o b e a ~ l i t e r a r i f d e n ~}$ Gbaners in Rord= Deutjaland berfdiedent ber bort genamnten bodft, feltenen Drucfidriften und BRanufcripte bereita in Şanden babe, doer folde nody erbalten werbe. Ramentlid bace folgende $\mathfrak{F u d}$, deffen erfte Salfte uns feblbar bereitg in Dem folgenberi oritten §beil foll mits getbeilt merben:

Doctor Joban Saufensmiracul- सunftend Wunderbuth oder feine cigene 弓andfarift, genannt der oreyfade 5dlens3wang oder die grofe fdwarte Rabe, womit ididie Geifer gezwungen, daffie u.f.w. u.f.w.

Diefes dukerft rare $\mathfrak{B e r f}$ befteft aus ${ }_{3}$ wodf $\operatorname{Bogen}$, und das Exemplar, movon bier Die æede if, bat nod) Dadurd für Den \&iebbaber foldyer literarifán Seltenbeiten, (wie für ben $\mathfrak{F r e u n d}$ Der Riteratur aberbaupt) einen befonderen Werth, daf fia viele eigenbindige ans
merfungen bon Sおripfer barin befinben; fobann fedszebn fauber ausgemafltemagifae figuren,
 cine fo grope Summe von Ducaten in Solland bejablt bat, das id fie laum zu nennen wage, weil mande lefer ber 3. ․ ę̨ fúr unglaublid balten, ober gar barúber taden múrben.

Jim fünfiçnten ©apitel bon Reginald Scot's (in gegennodrtigem und bem erften $\mathfrak{Z g}$. Der 3. 刃. fobon oft angefúbrter) Discovery of Witcheraft ober Enthúllung Der Sererei (Aubg. Iond. 1602. 1637. 1651. 1665. Fol., beutide Ueberfeg. 3. ․ Th. I. ©. 375.) tommt cin Briff eineż ©(eifterbannerz und ZoDten:Befdnodrers bor, ben feine Runf endlid in'z̨ छেefángníß bradte, $\mathfrak{I n}$ Diejem $\mathfrak{B r i e f}$ tommt folgenbe
 betebrt, mit Berabjdecuung aller diefer aberglaubijden und gottlojen Dinge. Die Beranlafung war, Daf́ id ungefdbr vor fo langer 3eit ein $\mathfrak{B u d}$ zu jeben und zu Iefen befam, weldes่ fobon yor 300 Sabren ein berúbiter ©Sptteg̉gelebrter zu Dxforb, Samens Jobann Pials born, in altjadifider Sprade gefarieben, und morin er alle die Runftgriffe, Gauteleien und Betrugereien Diefer Rünfte und jogenannten boberen Wiffenfagaften ènts Dedt und ben Lefern yor $\mathfrak{H} u$ gen geleget bat. Эd babe Dief mertwároige Buak in ben Şánben bess Sfartherrn zu Sdlangbam in Guffer zurúd gelafien, mofelbft Sie baffelbe erbalten fonnen, wemn Sie babin jaituten und ben $\mathfrak{D f a r r b e r r n}$ in meinem Namen barum erfucgen mollen $u$.f.m."

## 434

＂Jid jaidte fafort，fagt Scott，einen Exprefen nad Sdlangbam und bat mir Malborn＇s Bud yon Dem $\mathfrak{P f}$ farrer aus；id bot feine beften Freunde auf， Mainner vom boddfen Knjeben，$^{\text {ibn }}$ Dabin zu beroegen， Dâe er mir foldes nur auf turze 马eit leiben modtre．Seine Narrbeit aber und pein 彐berglaube gingen fo weit，Daf er mir Dą́ Buđh Durdauę nidt leiben mollte，ungeadtet or geftand，bafe er foldaes beiige．Ere gab ess nidt beraus， obgleid einer meiner freunde，ein angefebner $\mathfrak{R i t t e r}$ （Knight）in Der Randidaft Sufier fid erbot，Bůrgidaft
 Der zurúd geliefert werben follte．＂

Jf bielleidt bief bentrúrbige Buめ fpater： bin bod nod aufgetrieben morden？Exifirt ez vielleidtndain einer Sandjdriftirgendmo， oder bat man＇s，（mase id jedod nidt glaube）mol gar gedruat？Findet fid，aufer Diefer Gitelle bei Scott，nod fonft irgenomocine literarifae Fadridt von bemfelben？－

Die Seligenftabter ©eipemfergefaidfte betreffent， beren $\mathfrak{Z b e i l}$ I．in ben Mižcellen gedadt iff，fo faien mir
 wir nåbere $\mathfrak{Y u f i d}$ lúpe aus bem（Seifterreid）Daburć ers balten múrben，mas man obnebin auz ber Gefpenfter： soelt aud nidt erwartet．Dhne Smoifel Dúrfte fid zulegt Dod $\mathfrak{A l l e z}$ in eine ber gemobnliden Befpenftergefdidten aufldjen，beren mir fabn fo viele $\mathfrak{x a u f f e n d e}$ baben． $\mathfrak{B i b}$ jeggt cignet fidh babon nidts zur Mittbeilung in gegens mártiger $\mathfrak{B i b l i d t b e t}$ ．

## 435

Durd Fuland's Mamen irre gefúbrt, ber zu feiner 3eit cin berúbmter $\mathfrak{Y r z t}$ und alg greund ber bdberent ( natúrliden) Magie betannt war, babe id. bem $\mathfrak{z b}$. I. S. 374. angefübrten Sdriftden einet zu boben Wertb beigelegt. Dieß ift nid)t mein Urtbeil, fonbern Das
 barúber gefproden babe. DaẺ Gdififthen wito nan alfo meder im \{uz̧zuge, nod ganz; in: ber: 3. B. mits getbeilt werben.

Nam ut vere loquamur, superstitio fusa per urbem oppressit omnium fere animos, atque hominum occupavit imbecillitatem. de Divinat. Libr. II.

So tlagte ©icero zu feiner 3eit, fo gaben biz biefe Stunbe bie Weifenafler 3eiten getlagt, und leiber mird fo jebez 马eitalter zu llagen Urjade baben. Jn ber ganzen Weltgefódidte berweip't Dief nidtz mebr, als der 3 aubers Sexens und ©efpenferglaube im gemeinen Sinn Dezె Wortz.

E6 if biforifa midtig zu bemerlen, wie tief Thomafub in feine ふcit eingrif, und micibod or you Den befferen Roppen unter feinen Beitgenofen verebrt marb. Der Ueberfeßger von $\mathfrak{F a g f t r a f f ' ß ~ g r u ́ n o l i d ) ~}$ aubgefübrter Whateric von der Sererei 6 Satle, 1711.) bebicirte ibm feine $\mathcal{U r b e i t}^{\text {unter }}$ anberem'mit folgenden Worten, weldde fowobl die Geiftes = Stimmung, alz Den literarij $=$ afthetifden Gefímade , ber bamals im Batcrs land berridate, beranjdauliden.

Woblgebobrter Serr © ebeimbde Ratb！
Da mir in ciner Peype burd Dber＝Deutfaland von ciner gelebrter StanDez＝PDerfobn Joh．Wagstraffs，Engs lifder $\mathfrak{R r a c t a t}{ }^{*}$ ）yon ber Sexerei communiciret mors ben，und id anbey son fiderer Sjand mufite，baf Eus． Excellenz eben willenz ware，Jah．Webster＇s Displaying；of supposed Witchcraft in umferer Sprade ber Welt befannt ju madien，und daburd bie Seutjde Nation，alf 子u berer ærof © lenz gebobren，vollends aus ber annod úbrigen Blinobeit zu $^{4}$ belffen：fadgste id mid berbunden，aud） Diefes fleine Werfyen，gleidiam als ein lleines ＇ভdwer＇bt，Euu．Excellenz zu Dienften in Teutioner Spradi zu praesentiren，ob Sie Damit，vielleidt ber abjめculiden Bestie ber Superstition aum einige Siebe werjegen tonntent st：ic．－Ob nun gleid burd die Re－ formation bes peeligen Lutheri bem elberglauben in vielen Stúden groffer शbbrudic gefachen；fo bat bod bie Aristotelifde © Srillen：Philosophie und mitthin ber qber： glaube bon ber Şexerey Eurer Excellenz zum 2tuffriben úbrig bleiben múffen．Swey greulide Bestien；zu berer Rednfung der Simmel feinen tapferern Hercules ald eben Eure Excellenz finden tonnen ic．Uno follten nun fa wohl einmablen ber welt und infonberbeit unferm


[^240]
## 437

wabezan Eurer Excellenz fur cinentbeuren Sdas befiget, bamit bie und da einigen Saalbabern, die a la mode des Charlatans ibre Salbe ald die einzige redite Galbe auşruffen, das winul geftopfet wúrbe $2 c$. s., Der id yor ber ganken Welt biermit bezeugen mollen, bafe id mid rúbme zu jeyn

Euter noblgebobrnen
Excellenz
Hutersbienflids seborfamater Der Heberfeger.

Tom. VI. Ed. Jen. f. 218. b. fagt \&utber: Der grofe Saufe will betrogen und verfúbret feyn, denn er fiebet nur barnad, wo man etmas Reues bringet, unb daffelbige mit einem búbiden Sdein fann fúrgeben. - Siezumadt Moebius in f. Theologia canonica pag. 280. 281. (nady ber Roppengagifaen Edit. bon 1707., erfte Edit. Lipsiae 1687.) folgenbe, ben Glauben und Yberglauben jener ঞage mablenbe Bemerfungen:

Optime hoc novit etiam Diabolús. Hinc vel per se, vel per sua organaVisiones prace. sentat, quibus multos errores stabilire satagit. Si quis dubitat, consideret exempla. De Martino, Episcopo Turonensi, refert in ipsius vita Severus cap. XXV. quod Satanas quodam tempore ipsi apparuerit, indutus Purpura et coronam auream in capite gestans, qui his verbis eum compellavit: Agnosce, Martine, quem colis! - Ego sum Christus, et quia mox de coelo sum de-
scensures, anteatibi formam meam repraesentare volui. Martinus ad haec tacuit, nec verbulum prolocutus fuit. Perrexit autem Satanas, rursusque illum his allocutus est verbis: Quare dubitas, nec mihi credis, dum me ipsum contemplaris? - Regessit Martinos: Meus Christus crucifixus et vulneratus fuit, ideo in hoc habitu Te non veneror, nec fidem Tibi habeo. Mox ille evanuit, et a Martino discessit. Multa in hanc rem exempla offerri possent, si opus esset. Recte proinde D. Polycarpus Lyserus Comm. in cap. XV. Genes. pag. 139: Maxime laboris esse statuo, apparitiones recte probare, ne pro Visionibus Dei habeamus et - ludificemur a Diabolo!!!

Diefandiefem Drte blôz zur vorldufigen Betannts fabaft unferer sefer mit dem $\mathfrak{b}$. $\mathfrak{X t a r t i n !}$ -

Jn ber Ddmonomagie ( $\mathfrak{I h}$. I: ©. 203.) bab' id nad) bem: Borgange mebrerer Sdriftfeller gefagt, baf ber edle Spee alg Berfâ̂er ber Cautio criminalis ber গladmelt umbelannt wurbe geflieben fenn, menn er fid nidft bem raderen §urfúrfen Jobann Pbilipp yon Mainz entocatt bảtte, weldber bie Erntbedung Leibs nig'en mitgetbeilt babe, burdy ben fie bann ber gelelyrten welt befannt gerborben fery. Daß bem jebod nidt gang fo
 fo nennt ber befdeibene $\mathfrak{B e r f a} \mathrm{Fer}$ biefe gebiegene, aub
 feltenften Urtumben und Duellen geflogerre, und mit ciner

Dem Serzer mobltbuenben Unpartbeilideleit in dat beuts
 Dem nidt ganz fo ift, feb' id nun aub Wyttenbad's $\mathfrak{B e}$ erfud ciner (Gefaidate yon Rrier, mo Diefer ESelebrte B. III. S. 227 fagt: Das $\mathfrak{B z e r t}$, meldaes Spee aronym beraus gab, bat unftreitig grope $\mathfrak{B e r}=$ Dienfte um Die PRenjabeit gebabt. EEB Dauerte nidt lange,
 bat ign bielen Gefabren augigefest, und ibm manden $\mathfrak{B e r b r u s}$ in feinem Drben erzeugt 58.
(58. Cautio criminalis non paucis suum autorem periculis exposuit, fagt Die Metrop. Eccles. Trev. Ms.)
 procefies im §rierifaen in biefem Werte, ( $\mathfrak{F b}$. III. ( $.102-116$.$) fotuen im britten Zheil Der 3aubers$


Warum mol ift Mriofto'z Ruftipiel la Strega (bie Sexe) - F. Sdlegel's Sbaralteriftiten ber italienifden Didter.: Arioft D. - nie gebruadt morden? War vielleidt Der Seitaberglaube darin angegriffen und, fo meit eह̄ Damalż moglid mar, låderlidg gemadt? Exiftirt e8 etman nod irgenomo in Manufcript? ©Ez ware bodif interéant, wenn man foldees náber tennete.
$\mathfrak{B o n}$ Tritthemii Steganographia-cxifiren. Manufcripte, welde von ben gedruatten 彐ub̄gaben febr abmeiden, ja ganz Davon berjdieden find. Wo ift

## 440

mol bas Manufcript von biefem fur die magifáe
 ifden Bibliotbef zu $\mathfrak{F r a n l f u r t ~} \mathfrak{a}$. WR. bingefommen? Serr $\mathfrak{v}$. Uffenbad, fdgrieb Serrn Reinmann (bergl. deffen Catalog. Bibl. Theol. p. 780.) esse in sua Bibliotheca Trithemii Steganographiam, opus magicum MSctum, ab edita Steganographia plane diversum. Gergl. Acta ecclesiastica ๙2. 75. S. 396.

San nun an wirb, wie fogleid in Den erfen 9 ns: fúndigungen if gefagt morben, nur von $\mathfrak{J a b r} \mathfrak{z u} \mathfrak{J a b r}$, aḋmlid jede Dfter $s$ Merie ein $\mathfrak{F}$ beil erjdeinen. Sindem fo bie 马eit zur $\mathfrak{A l u s a r b e i t u n g ~ n i d t ~ z u ~ f u r z ~ a n g e f e g t ~ i f t , ~}$ erneuere id mein Berfpreden, daf jeber fpatere $\mathfrak{F b e i l}$ Den frúberen, mo móglid, an Reidbaltigfsit uno Sinterefe ùbertreffen foul.

Da gegenmártiger $\mathfrak{Z b e i l}$ bereitz mebrere Bogen úber Die beftimmte. 3 abl betrigt; fo joll beim vierten $\mathfrak{Z}$ beile oder beim S'孔luf deş zmeiten Bandes ein vouftandigezs Namen = und Sads Regifter (Daş von Den keiden erften æbeilen bereitz zmei polle Bogen fûllen múrbe) ùber fàmmtlide vier $\mathfrak{I b}$ beile mitgetbeilt werden, Da Denn zugleid. aud Die Drutiverfeben bemerft merden follen.

$$
\text { Rnde des } 3 \text { weiten Cbeiles. }
$$

$\mathfrak{M a i n z}$,
gedrudt. bey sforian supferberg.
-

Digitized by GOOgle





[^0]:    *) Ceines Sleifes Darf fid Sebermann ruibmen. \&epfing.

[^1]:    *) De Mysteriis Aegypt. II. c. 11., wo et fid ausfúbrlid über Diefe Definition verbreitet, und ben. Gegenfag zwifden Dem philofopbifden Denten und ber theurgifacin Bereinigung mit ber ©eifermelt aus einander fegt. $\mathfrak{B r g g l}$ unten $\mathfrak{A b}$ 「めnitt VL.

[^2]:    *) Suri, yon ciner realen Gemeinfanft - ovvoroua,
     wic fid porphyr in bem fur die æbeurgie fo intercfantelt Brief an ben dgyptifaen Pricfer $\mathfrak{A n c b o n}$ aubbrudt - am @djug, da er jagt, daf Dicienigen, fo es bis fu einer realen © emeinfáaf mit ben Geificen gebradt bdtten, Diefe $\mathfrak{x s i f f e n f ( d ) a f t ~ n i d e t ~ o u ~ u n b e d e u t e n b e n ~ D i n g e n , ~}$ zu Kuiñindung eines entfohenen Eclaven, jum Sauf eines
     beit bergeblid) anurcibeten.

[^3]:    *) Denn er bebeutet pradthuimlidg eigentlict cine Şandung, cin Unternebmen, eill 23agettict, Das nur ein Bott bermag, DDir Das nur cinem boberen $\mathfrak{Z B e f e n}$ gebưbrt und moglid) ift.

[^4]:    
    
    
     Plutard De def. orac. C X. Hm bes diteren Driens
     Der verfaiedenen parteien im Ebrifenthum ze. 2c. nidy ;u gebenfen, fo finbet man fpater dbrlide goeen insbes rondere bei faft allen anbangern der alefandrinifacen Philóopbie, namentlid bei Plotin, porpbyr, Proclus, und vor allen Mnbern bei jamblid, wie wir uiten noch. bemerfen weroch.

[^5]:    *) Dabei bemerft er jeboch ausbrúdlid), bák mant fid Durd
    

[^6]:     wendung auf Sbeurgie und 刃antif gebrauchen liés，um Das wankende ßeligionsgebdube des Sceidentbums damit ju fturen，indem man ibm dadurd in gervifir Sjiniidt das Mns fièzige benebnen，ia felbf ben Dpfert Der æagie unb 刃iantif cinen Edein von Bernunftmìgigfeit geben fonnte：Dics leud， tit Dcutlid cin．

[^7]:    ＊）Demysteriis Aegypt．I．c．2． 5 und 11．Eg ift bes fanutlid）nodi immer nidt yollig entificied，ob Jambs
     Dings yon Zennemann－Geididte ber Pbilofopbie $\mathfrak{I b}$ ．VI． gejeigt if，－úbermiegenbe Graunde bafuir ju ipredien，unb to durfen mir ibn mobl als folden nad der gewobnliden Gunabme anfúbren．
    ＊＊） $\mathfrak{A m}$ a．Drte II．c．11．WBir geben bier nur ben Sjaupts inbalt ber fúr bie Ddmonenlebre und §beurgie duferf wids： tigen Etelle．Jm IVten abid．werben ir beftimmter barauf juruid tommen．
    ＊＊＊）Wergl．bes Erferen 2bbandlung son ben tubenen， Eylphen，Guomen，Erdmdnalein，Galamandera und Denandern ElementarsEeifern．Bafeler Kusg。
     Seitragen jur Gefofidte Det romantifacil Poefie（ $\mathfrak{b e t l i a}$ 1818 ）©． $143: 176$ ，vergl．Deffen æàrdenfaal I． 319 f．

[^8]:    *) Jubifac Mlterth. $\mathfrak{F}$. 1. R. 22. Es mirb voll biefer Stelle nod cigends in Der B. \%. seljandelt werden.

[^9]:    *) Deconfus. ling. 271; DeProfug. 359; De Abrah. 287; De Somniis 455; De Gigant. 222:224 u. f. w. Edit. Colon. Alobr. 1713. Bergl. Fallenfedt's Whilo und Gobannes; Doer neue Luterfutjung Des eogos beim $\mathfrak{J o b}$ annes $2 c$. ( Braunformeig, 1802) fo mi: Stabl's Betfud) cilles fyftes matifaen Entwurfs Des \&ebrbegriff Pbilo's, in Eidhorn's allg. Wiblidthet D. bibl. Piteratur B. 1V. Et. 5. Dat vers ebrungsmúdige ©taudin bat in feiner Gefaidate Der ©ittens lebre Jefu ebenfalls einen ausjug aus Pbilo geliefert, Dod mebr in 2bfidt auf Deffen moralifafe Pbilofopbeme der $\mathfrak{A n}$ : fidten, um ndmlid ju zeigen, wie febr 反id Pbilo und $\mathfrak{T}$ es fus in ibren fittliden Grunbjaken cinanber náberten.
    **) $\mathfrak{B e r g l}$. Die in bet yoran ftebenben anmerfung angef. @tellen. ***) $\mathfrak{u m}$ biefen $\mathfrak{A u s b r u t}$ redt jut veritent, mus man Pbilo's Philopopheme uber bic satur des menfdliden Geifes ubers baupt genauer tenmen, was aber bier ju meit fúbren múrbe. Ballenfedt bat ben Ausbrut grindid erldutert, morauf mir verweifen. \$bilo und Jobannes \&. a. Ort 心. 19f.

[^10]:    *) Die midtigften bicfer Namen find nad $\mathfrak{P b i l o}$ folgenbe:
     $\alpha \nu \alpha \tau o \lambda \eta, \alpha \gamma \gamma \varepsilon \lambda o \varsigma \pi \rho \varepsilon \sigma \beta v \tau \alpha \tau 0 \varsigma$, $\alpha \rho \chi \alpha \gamma \gamma \varepsilon \lambda o \varsigma \pi o \lambda v-$
    
     $\pi \alpha \nu \tau \omega \nu$, $\pi r \gamma \eta$ бофıаs, $\dot{\eta} \nu \iota о \chi \circ \varsigma ~ \tau \omega \nu ~ \delta v \nu \alpha \mu \varepsilon(\sigma \nu, \delta \varepsilon \sigma-$ $\mu \rho \varsigma \tau \omega \nu \dot{\alpha} \pi \alpha \nu \tau \omega \nu, \dot{\alpha} \rho \chi \varepsilon \rho \rho \varepsilon v \varsigma \tau \omega \nu \dot{\alpha} \nu \approx \rho \omega \pi \sigma \nu x . \tau . \lambda$.
    
     jeigt. Bergl. Paulus (ommentar in ber Einleitung jum Evang. Toly., (uber ben logos) fo mie ©táudian und $\mathfrak{B a l s}$ lenfteda. a. Drt.

[^11]:    *) De mundi opif. p. 11 seq.; De Plant. Noép. 171; De Somniis p. 461 etc. Edit Colon. 1713.
    **) Aufer ben eben angef. ©t. befonders: Quis rer. divin. haer. sit. p. 401 ; De vita Mosis p. 514. Leg. Alleg. p. 60.
     xat $\mu$ overtexos. Noch bemerfen wir, daf in der alten 23elt úberbaupt und befonbers aud, wie man aus æenu's (Secerbud fiebt, im Sjimbismus bic Einfamfeit uberall als Das ficherfte sittel bitradtet mard, ummit ber ©eifers weltill $\mathfrak{A a p p o r t}$; fiommen.

[^12]:    *) De Somniis p. 461; De Gigant. p. 226.
    ${ }^{* *}$ ) Quis rer. div. haer. sit p. 383; De Sacrif. Abel et Cain p. 103 seq.
    ***) Quis rer. div. etc. 1 c. Das $\mathcal{F}$ aftell bitt whilo meitigs fens ju Seiten fir notbmendig, und mar alsbaln ein frens ges Faften. Fei Den fpateren Mlerandrincra und driffliden Sheurgell rourde insbifondere auf Eilthaltiameit mid Berjidt: leifung auf ben gefifledtsumgang ein bober 23 erth gelegt. ©o aud in Dem 刃inufeript Der Pneumatologia occulta, weldes ben sauptinlyalt der folgenden abtbeilung ausmacht, und fúr meldes Dicier ganje auffaß mit als Eiulcitung betimme if.

[^13]:    *) ©. bie eben a. ©t. und De Somniis p. 453 vergl. 326 , 336, fo mie Ballenfedt ©. 29 f .
    **) Quis rer. div. etc. p. 448401.
    ***) Devita Mosis p. 514; Leg. Alleg. p. 60; Quis rer. div. l. c.

[^14]:    *) De Cherub. p. 86; Leg. Alleg. l. c., vergl. De Somniis p. 453, 320.

[^15]:    *) Dergleiden facinen bcionders die $\mathfrak{O} p$ biten ober fogenannten ©dlangenbruber gemefat ju fenn, beren Gefdidite nod febr im Dunfelen liegt. Wald's jiegerbif. Ю. I. ©. 447. Rosbeim's ふekergefa. §b. I.
    **) Bergl. Wieland's Einleitung ou feiner Heberekgnig yon Eucian's Berfen. Meiner's Bcídidte Det Denfart Det erfien Jabrl. nad Shr. zc. Dorut's Mede yon Den 彐erirruns
    

[^16]:    vorjiglid) Plinius Hist. nat. L. XXX. c. 1. $\mathfrak{I m}$ Mómers Cotaat, driftiden und heidnifacn $\mathfrak{A n t h}$ cils, waren Diefe beiden Sabrbunderte ungciadior, mas für das ipdtere curopdiíde Gbrifenthum die jerenperidoe war, doer victuebr die Perido ber theurgifden かiagie und Tbeofopbieim fedsjebnten und fiebeltiebnten Jabrbundert.
    *) Und unter Diefen micder hauptfádslid) bei Den Salentinias nern, beren Antuletologie, abrafariage f. f. w. befannt find f. Belthufen's Şobeslied und Ratthnfta. m. Drten, fo mie insbefondere ûter bie Mbrajartinge Montfaucon Palaeograph. Gr. p. 177 und Conyers Middleton Antiquitt. monum. p. 73 seq.

[^17]:     $\mathfrak{t u l l i a n ' s ~ M p o l . ~ © . ~ I I I . ~ a n d ~ J u f i n ' s ~ M p o l . ~ p . ~ 6 9 . ~ i n ~ D . ~}$ Patr. apostol. $\mathfrak{A u f e r}$ ben oben bereits angef. befannten © durifs ten yon Meinerb, Drud ze. guti. allgemeine Bemerfs ungen úber ben Spang bicies Britraums jur Tbeurgic, magifaten Sưnften u. f. w. ill Martini Thesaur. Diss. T. III. P. I. pag. 89 seq.
    **) Vopisc. Saturn. c. VII. VIII. Le Quien orient. Christ. T. II. p. 348.

[^18]:    *) $\mathfrak{B e r g l}$. m. Dámonomagie §b. I. @. 97. f.

[^19]:    *) Eufcbiuß adversus Hierocl. Lib. Lactantius Inst. divif, L. V. c. 2. 3.

[^20]:    *) Die ©telle Pommt befanntlid bercits in Jufin's Mpologie vor.
    **) ふud dá Die झenjchen yon den Dímonen unterweifung erbals ten, ibnen Dpfer und Baben ju bringen, wird Darin bebaups tet. Iufin. I. c. vergl. Eorrodi's Geididite Des Sbiliass mus \{b. II. ©. 73. นiti 26adsmutb a. a. Orte.

[^21]:    ＊）Diefes metben nir in gegenmartiger $\mathfrak{B i b l i d t b e f}$ febr anss fúbrlid）berưaflid）tigen midifit．©ogleid auf Den erifen ふlat： tern fommen ficben bis angt fur Magie und Tbeurgie jener Beit quberf interefante XBundererjablungen vor．
    ＊＊）Bergl．úber Dieje lekterell den Muffaz von dem Betruge
     Gefaidte ber Mbiloppphie Tb．VI．©． 438 f ．
    ＊＊＊）Rad $\mathfrak{A} \mathfrak{n d e r e n t a f i m i V t e n ~ J a b r b u n d e r t , ~ v e r g l . ~ D i d e r : ~}$ lein＇s theol．Bibl．F．II．©．181．f．Ittig de Patribus apostol．p． 125 und aufir $\mathfrak{A r e n d}$＇s Gebensbeider．Des Didinyf． greopag．Die Acta S．S．Octr．T．IV．p． 802.
    ＊＊＊＊）De Hierarch．coelesti；de Nominibus divinis；（bors juiglid midtig fír Dic इhcurgie）de Theologiamysticaze． （かusg．bon Eorderius，De ふubcis u．2．）

[^22]:    *) Seibe Mrten waren mebrmald aud mit einanber yerbunben unb unterfúsiten fid wedfelfeitig, Dod nidt immer in Dems felien Grabe. Eo bielt: $\mathfrak{F}$. Plotin bie ©peculation fur furcidend, um eine reale semeinfanft mit dem $\mathfrak{u}$ eberfinuliden aubewirfen, udmlid) infofern fid das abfolute unmittelbar burd) cine intellectuclle $\mathfrak{A n f}(\mathrm{d}$ auung Der Eeele barfelle, Jamblid aber vertueinte biefe, und jengte Dxam Die §beurgie uber Die Epecilation, weldge Durd) Die
     reale Gemeinfdaft mit der Geiftermelt treten
     mitter inne. Sn's Einjelne follter wir an Diefom Ort bi:rs tiber nidt cingegn, Die für Die Theurgie midtigitil Pu:tfe aber merden unten berackiichtigt roctider.

[^23]:    *) Commentatio de turbata per recentiores Platonicos Ecclesia, in Dissert. hist. eccles. p. 85 seq. Diefer geiftreide Denfer regte pon Den Neucren juirft rein gefididttlidere Gefid)tspunfte im bebiet Diefer unterfudjung ar.
    **) Beitrag fur ©efdidte ber Dentart ber erfett Jabrbunderte and Ebrifi ©eburt in cinigen Setradtungen uber dic Reuplatonifac pbilofos pbic. Reipjig, 1782.
    ***) De caussis alieni Platonicorum recentiorum a religionechristiana animi. Lipsiae, 1785. 4.
    ****) かeusplatonifae Pbilofopbie, in Deffen $\mathfrak{V e i t r d g e n}$
    
    *****) 3. $\mathfrak{F}$. Delrids et scriptis Longini. \&eiben, 1776.) 4. Xentemanu ac., und von Aclecten befonbers Dlearius, Sobenfreit, Sjolfenius, RBerusdorf, u. f. w. Ei:: fadşbare fleine diltere ©drift mus id bier nod nenteln, and bedauere nur redit febr, daf id mir folde aller 刃ube nugeadttit iu gegenmartiger Mrbeit nidet babe verfdaffen fonten: Secinrid Iafob Lebermuller's (Praes. G. A. Will.) Diss. de Theurgia et virtutibus theurgicis. Altorf. 1703. 4. - Ep fiber batte ber neue RBeltgeif úbrigens foton Die allgemeinen Beitanfidten burdbrungen, dak es fogar bei einigen ber bauptfádlidften Berebrer und erfen Begruinder Der ucuen Philopophie, 1. $\mathfrak{F}$. bei dem eigenen lebrer Plotin's, Ammonius, bem Eaftrager, fo mie bei feiuem vertrauten ©duiler, $\mathfrak{A m e l i n s , ~ ( m e n i g i t e n s ~ b a t t e ~ D i e f e r ~ D a s ~ E g a n g e l i u m ~}$ Jobanais gelefen f. Eufebius Praepar. evang. L. XI. c. 19. p. 540. Ed. Montac.) beinabe idiwer ju beftimmen ift, ob fie seciben ober Sbrifen gemefen. Namentidid aus

[^24]:    Plotin＇s Edule manden fid ju Rom 刃ehrere jum Chris fenthum－Augustin．E．pist．LVI ad Dioscur．Opp．Tom． II．p．266．Ed．Eras．Daffelbe gilt aud yon Qongin，ber wenigftens Mofe als cinen ©driftetler yon 2Bidtigfeit ruibuts， （De Sublim．c．IX．p． 34 Ed．Toup．）－fdiade Dár i． ubrigen ভdriften verloren gegangen－Dugegen war Pbobs phorius，von bem mir in Dem folg．Wbid．redcil merben， ein erfláter BertheiDiger Der Bolfsreligione．t．E゙ひfebius Rirdengeid．VI．19．Socratis st．©．IL．23．vergl．Fabric． B．Gr．Vol．IV．p． 207.

[^25]:    *) De vita Plotini in m. Mubg. Wergl. $\mathfrak{B r u t t r}$ 's Hist. crit. phil. Tom. II. p. 217 seqq. Buble Geid. Der Pbilofopbie æb. IV. @. 303.

[^26]:    *) Porplyrins Vita Plotini p. 1. 2. bergl. Meiners ©cs
     I. E. 263. f.

[^27]:    *) Mantif - fúr $\mathfrak{2 b c u r g i e} \mathfrak{u b c r b a p t , ~ a l s ~ S a u p t s ~}$ beftandtheil berfelben, mie plotin bas 2 Bort veridicbentlid braucht. Einer ber ndedfen §beile ber 3. B., miro cinen
     mebr bieruber! Dá in obigen Worten ubrigens Der Mecent auf «naturliden liegt; Dá fid bas ganje folgende Rdions nement biefauf bejieft, wie plotin nad feinem Eytem Dieß «naturlid. naimlid aufafte ober begriff: - Dief bebarf faum Der Grinncrung.
    **) Tergleiden nabm Plotin brei an, woson die weitere Kus: fübrung bier nidt ber gebort. Wergl. Fennemann's Ges fdidite ber Pbilofophie §b. VI. ©. 68. ff.
    **i) Sergl. úber biefen Musbrudt im folg. Mbid. ben આubjug aus Porphor's Bricf an ancbon.

[^28]:    
    
     Kaє $\tau \pi_{1} \tau \omega \nu \delta v \nu \alpha \mu \varepsilon \omega \nu \tau \omega \nu \pi o \lambda \lambda \omega \nu \pi o x \iota \lambda \alpha, \varepsilon \iota \varsigma \dot{\varepsilon} \nu$
    
    
    
     （VI． 57 f．）Ennead．II．L．III．c．7．IV．L．III．c． 12. L．IV．c． 39.

[^29]:    ＊）タud ©ofrates lebte nad finer Werfidicrung befanntlid in fleter Berbinbung mit einem foldicir Benius doer Spiritus familiaris．Die goce davon mús tief im menidsliden Gemuitye liegen，denn man findet fie úbernll．Bei ben Saraiben bat jeder かenfa feinen Zemen，（Miralgeift，Spiritus familiaris， Senius）wovon Die vorjugglidffen nach des Menjofen soo in
     geifern gehort bieler．Wergl．Aitralgeifter in ber allg． EncyElopabic Sb．V．，wo idh Dic Eude ausfübrlicher abgebans Delt babe，wie auch in Dit ふ．ஒ．felbit nod geideten foll．

[^30]:    *) Das Mort avarxa§eiv, beffen $\mathfrak{P}$. fid bier bebicnt, mar das bei Soitter = unt Dimmonenbeftworungen ober Servorrufungen geroibnlide Wort. Es if bier von citrem wireliden Mficirts mitdell, von cincm mit leiben berfinupten 3 wingen die Mede.

[^31]:    ＊）Porphyr war，mie oben bemerft morben，Speibe，und Bers theibiger ber beibnifaten Wolfsreligionen．Werwundere fid gleidmol feiner meiner lefer，dás bier（mie pater bei Jams blid）Der－Engel und Eriengel von ibm gedadt ift． Die ß̧eit Det $\mathfrak{B e r e i n i g u n g ~ n a b t e ~ f i c h , ~ D a s ~ ( b b r i f t e n t l y u m ~ f i t g ~}$ immer mebr ant Eprache，ふilifentitait，furj alle Rebensjuftande zu Durdjbringen．SBill man Dié nidht annebmen；fo fonnte Porpher biefe verfidiedenen Slaffen von Sutelligenjen auch aus Den beiligen Buduern ber（Gbaldair baben．SBirflict nabmen dié $\mathfrak{F c i n e r s}$ und $\mathfrak{z e n n e m a n n a n . ~}$
    ＊＊）EG mutbe viel zu weit fúbren，Den ganjett $\mathfrak{B r i e f} \mathfrak{j u}$ berúds： fidtigen．Porplor jablt bier nun viele cingelne Erdaci＝ nungen in ber 刃iantif auf．Fuit unjeren zawe if davon folgendes yon $\mathfrak{I n t e r e f e}$ ，weldees wir beswegen anfubren mols len：＂Bicber andere werben begeifert，wena fie auf Ebarafteren feben，wie i．B．bicjentigen，welde Einges bungen erbalten．$>$

[^32]:    *) Disf find, vernúnftig verfatiben, ס. Ђ. nad D:n Raturs gefeken Der allgemeinen Evmpathie und Mablverwandifchaft erflart, in ibrer Mrt crbabenc Soeen, gan in Plotin's Eyitem und Beife, welde in Der neueren Magie bejonders wicder von albert D. G., Paracclius, Mgrippa yon Nettirsbeim u. A. angeregt murden, und weldeet Die 3. $\mathscr{B}^{2}$. eine gant vorjúgliáne $\mathfrak{A u j m e r f f a m f c i t ~ i n ~ D e n ~ f o l g i n d i a l ~ Z b e i t e n ~}$ wid:meal wirb, wie fie's mirflid aud verdienen.

[^33]:     fúr bie Dienflyerridtungen gewiffer Beifter, Dafe es febr erfladrs bat if, Dakes aud) im Gentilismus Eingang fand. Iams blid batte namentlid feine angelologic bideff mabridicinlid yon Den ©balbdern. Jn einem bei etobdub - Eclog. physic. p. c. 64. Ed. Heeren - vorfommenben fragment feiner ©drift yon ber @eele ipridt Jamblid auds von ciner $a \gamma \gamma \varepsilon \lambda \iota x \eta \psi v \chi \eta$; ※ort und Begriff waten ibm alío gleidfam íton geldufig.
    **) DeMysteriis Aegypt. Lib. I. e. 2. vergl. Tennemana 1. c. ©. 251.

[^34]:    *) De Myst. Aegypt. II. 11. eille $\delta \rho \alpha \sigma \tau \iota x \eta \dot{\varepsilon} \nu \omega \sigma \iota \varsigma$, wie er fid bict ausbrúdt.
    **) De My.steriis Aegypt. I. c. 21 .

[^35]:    *) De Mysteriis Aegypt. I. c. 9. Gr rebet bier ausfdicief lid) yon ben guten Dadmonen, nabm aber auch bife Dds monen an, in Betreff Deren das Griedifate und oximifac Secis Den s Doer (G)jttertbum nie red)t muite, was es Daraus maden, und wie es ibre Soee ausbilder folte. Wergl. Wadsmutb a. a. Drt.

[^36]:    *) De Mysteriis Aegypt. I. 8.
    **) De Mysteriis Aegypt. II. 3. 4.

[^37]:     Areopagit, welde, obroohl man fie fúr ein Probuft des erten Jabrbunder:s ausgab, ungefdbr gleidem Reits alter mit Jamblid angebiren. Eiel. oben $\mathfrak{A b}$ id. III. N. 3.

[^38]:    *) Daffelbe mas in Der neueren Theurgie bei Mlbert Ragnus, Paracelfus, in Dell Claviculae Salomonis, Sorins reutber's Magia Ordinis, ill Der Pnevmatologia occulta etc. etc. Die Afrals und Elementargeifer fino.

[^39]:    *) Jm uunddu vorber Gehenben, wo vort ben xiirfungen ober ఇbds tigfeiten Der Godter und ©eifer bei ibm Die Pede if, Drudt er fids von ben Dimonen alio aus: "Sei Den Erjengeln if Die Gefanmindigfit mit ibrer fart mirfenden Shdtigfeit vers mídht, alfo, daf cerdanfe und what bei ibnen eins if, Die $\mathfrak{E}$ datigfeiten ber Engel erreiden nidt gleide Wolfommenbeit; bei den Ddmonen aber liegt bie Gefdmindigfeit ibrer $\mathfrak{g B i f f u n g e n ~ m e b r i n d e r ~ E i n b i l d u a g ~ a l s i a ~}$ Der $\mathfrak{B}$ irłlidifeit. s faf grabe wie im Sjexenbammer, juolf bunbert Jabre fpater!

[^40]:    *) De Mysteriis Aegypt. II. c. 5. Die let̨tere goce if befanntlid dat orientaliid) und vom bodjfien Mitertbum.
    **) Sier ein $\mathfrak{F e c i f p i e l}$ aus dem £eben eines der berúbmtefter Theurgen, Mroclus, jum Berweife!

    Diefer lag einf an ben beftigiten ©Gidtifitmerjen franf dars nicder. Ploģlid fam ein Wogel und rif ibm das jur \&indes rung ber Edfmerien aufgelegte Pfafict ab. Ungemif, ob er Diés als ein gutes Dmen betradten Dưrfe, mofúr er es jedod bielt, betete er iu Den Gittern, ibm eine Dcutlidere Dffens barung ju geben. Sierauf erídien ibmim Sdlafe $\mathfrak{A c}$ blulap, Der feine Fúse forgfáltig unterfudte, ia fie fogar ;u fuiffert nidt verfamábte. ©eit biefer (Sotterideinung batte er feine Giditidmersen mebr. Marillu

[^41]:    *) Emanationslebre, Gonofticis̊mus, allgemeiner Drientalismuß $2 c .2 c$.
    ${ }^{* *}$ ) Wie Das oben fajon Bemerfte, fo ftimmt auch Diefes nidyt gant mit ber úbrigen Dadmoutilebre $\mathfrak{J a m b l i d}$ 's $\mathfrak{u b e r e i n . ~}$
     phiftopbeles u.f.m. in fauft's Sollentmang, ber golds nen Sabe, Serpentil's famarger Magie, Rornteus ther's Magia ordinis, DDer gewaltiger Sitation Des Xithas rots ic., in Ealomonis erifit, Monardic 2c. ic. 2c. find

[^42]:    genau bas, was bie furfen ober $\mathfrak{J n b a b e r}$ ber Miateric bei gamblid find, und gemabrenaud gani biefels 1 ben ©utcr und Bortbeile.
    *) Eine ibrem (Geifit nad driflide, im (Sbriftenthum vielfad und lieblid ausgebildete Joee, bá Die guten Eeelen nadmlid Engel merben.
    **) De Mysteriis Aegypt. II. 6. 9.

[^43]:    *) Dief find nad driflider lefte bauptfádlid bie sinder. Darum erfacinen fie in ben feiligengefaideten, ben Steiligenbildera 2c. 2c. gemeiniglid) auds in beren $\mathfrak{m m s}$ gebung. \&ud Diefe Joce faciat bei $\mathfrak{J a m b l i d}$ bem (Sbris fenthum anjugeboren.
    **) Sier ber beftimmte Gegenfak yon guten und bjfen Dámos nen, wie er bon biffer Beit an immer fadarfer Durchs Cbris fenthum aubgebildet warb.
    ***) wic im diteren Scibentbum - vergl. ben vorber gebenben Aufiak von ber æRagic Mbid. II. - und ber ip as teren drifliden.Sexenjauberci!

[^44]:    ＊）Es if mebr als mabrfacinlid），es if wobl fo gut als gemif， mie $\mathfrak{F e n n e m a n a ~ f e l b f ~ u n d ~} \mathfrak{A n d e r e}$ gejeigt baben．© faidte ber Pbilofopbie ©．248．2b．VI．

[^45]:    *) Darum batte Proclus aud ben mirflid erbabenen Grunds faß̨, ein ddter Pbilojoph (was ibm mit einem daten Sbeurs gen für cinerlei gilt) muife $\mathfrak{P r i e f t e r}$ und $\mathfrak{B o r f t e b e r}-\mathfrak{n i d t}$ irgend Eines Gultus, folldern bes Eultus ber ganjen welt feyn. 引隹inus vita Procli pag. 47. Ed. Fabric.
     Druif $\sigma v v^{2} r_{1} \mu \alpha \tau \alpha$ etc.

[^46]:    *) Proclus Theol. Plat. 11. c. 29. Nad Proclus offens bart die Bernunftwiffenfanft gottlider Dinge insbes fonbere burd $\mathfrak{B e r b i n d u n g ~ u n d ~ æ r e n u u n g ~ b e t ~}$

[^47]:    Qaute in Den giorten und ©barafteren ber $\mathfrak{Z b}$ es urgie Das verborgene 23efen ber edtter. -

[^48]:    *) $\mathfrak{u m}$ Derienigen Xefer millen, melde vielleidat das Griedifide nidat verficton modaten, feşe er Diefe u! D Die jundajit folgens Den Etellen Dcutíd bierber.

[^49]:    *) Paracelfus - Agrippa - Goetbe - Gans gemía cine febr feltrame Nadbbaridaft, Die olnte Zweifel noch nie ba war. 彐ber wir werben im Эerfolge unfrer $\mathfrak{H}$ nerfuchurs gen gleidmol febn, baf wir yon ben Paracelifiden Pa= raboren, oder agrippaifacn bunflen abndingen auf lidete Jocen werben ubergign Einner, weldee Der erfe baterlánoiface Edriftfeller pomobl in poetifarm eactr, (im §auf) ald, ernflider und tiefer gemeynt, in den $\mathfrak{F B}$ abl: - erwaydtfariten und andersmo augedruict bat.

[^50]:    *) Ja bem ine porber gety. Ruffak angef. Bricif. ©o waren fetbet biefe 刃Reniden in núdternen Augenbliden gróber als ibr ©ys fem, artheilten berfdindig, und madten auf bie mogliden nadtheiligen foigen ibrer @dwarmercien aufmerlfam.

[^51]:    *) De Mysteriis. Aegypt. II. c. 10 .

[^52]:    *) ©o bruadt fid alfo felbft biefe Magie und Theurgit pettheidis
     - süntic auimertiam.

[^53]:    *) Man mú dabei bebenfer, daf Gpaniin im Mittelalter uibets baupt als ein redtes 3auberland verrufen war, woju bet 2ufentbalt ber ©aracenen barin Sieles beitrug, Die man Des Ranidddismus und §eufclsbienfs befduldigte. ©o fommt 3. $\mathfrak{F}$. aud it bem trefliden alten $\mathfrak{F o l f s b u d}$ : $\mathfrak{F o n}$ fortus nato und feinem Gedel aud Wuínfdelbutblein.
     res (teutiche ছolesb. 74.) Dargetban bat, Daf es aus demt ©panifden uberiert if, folgenbe, fut unfere $\mathfrak{B e r m u t h} u n g$ interefante ©telle vor: * Fortunatus fiprada: Lebet ber 刃Raifer annod, , der es gemadet? Der Siunig ipract, das maís id nidt, es was (war) eyner von ©parga (Epanien) aus der Ctabt Mlamanelia, badant nod if diebode ©dul von ber boden ふunt ber Nigromantia, vidt ges lert wirt, da was ein boder molgelerter Doctor ber $\mathfrak{R i s}$ gromantia.n Wergl. gortunatus ze. Mus Dem Engl. von f. พ3. $\mathfrak{F}$. ©dmidt ( $\mathfrak{G e r l i n}, 1819$.$) S. 212$.

[^54]:    

[^55]:    *) Es if inder gar nigt mebr fo aukerorbentlid felten. Audf Meidbardt befak eine abbidriit Dadon, yon ber er inf. Weitragen $\mathfrak{I b}$. I. ©. 12 f. Nachrid)t ertbeilt.
    **) Wsobei id befonders auf die abmeidungen yon Sectpentil aufmertiam madjen merde.

[^56]:    *) For 36 bis 38 Subrell befand iff mid cinigemal mit meinem verehrten Lebrer, Dem veremigten Euperintendenter und Wrof. ©duli, int Slofte $\mathfrak{A x n z b u r g ~ u n o c i t ~ ( S i e f i n , ~ D a s ~ e i n e ~}$ bedeutende, audt ant neueren Butciern nid)t arme Bibliothef batte, und wo gebildet: Frembe inmer mit grofer Spumanitat unt (Gaffreundlidffit aulgenbinmen morden. Sjier fab id) unter anderen literariforen Euriontaten dent auth Seerpentil, und es wurbe mir obuc cinigen $\mathfrak{A n f t a n d}$ jogleid) erlaubt, mir eine
     alfo nur in eiter 2bidyrift, erinute midh aber noch bejimme, Dás id es dajelbf als Drudiddrift geieben babe.
    **) Dief laft fidh einigermafin aus Der leģten Periode ber oben angefábrten ©telle in ber Worride fallicen.

[^57]:    *) Diés if ganj conicquent. Das Buidlein giebt Mnmeifung, wie man Die Gaiftr, fo Ebre ertbeilen, Den Edang aller Ers Fenntriffe erdfinen, Godo ulld Eilber ipenden 2c. 2c. zu citiren babe, Dak fie geboriamlid erudeinen und aui alle vorgelegten Jragen freundide $\mathfrak{\Re e D}$, und Mntmort geben. 23as bedarf's Da mebr? - Dic Şauptiache if, Dás man die Geifer in feiner ©etwalt babe. Dann gibt Der Eite Bertand, Der Mus Dere Ebre, Der Dritte Rcidhthumer se: se.

[^58]:    *) $\mathfrak{B o n}$ Dicfem Namen f. m. Dimonomagic $\mathfrak{T h}$. II.
    **) Dicien gittlicten spantin fente id nidt. ©oulte er bielleidt das myferioife indifiti 0 um fenn? - Ein Gedanfe, auf den id) gefommen bin, weil Das Drigitial von Serpentil aus Dim Drient pammen foll. Sact der indifa) en Siosmologie mat (gntt vor der Edionfung in filler Rube. 2is er aber unter
     Das Nort Oum ald dengebeimen Ramendos (Geifer reides aus, it mildecm die drei welten begrifen find, mor: auf pofort citue untindicio $\mathfrak{A n j a l l l}$ geiftiger $28 e$ en and ibm emaniten. Oupnek'hat p. 323: Prins a creatione creator, qui productum faciens est, silens fuit. Cum seipso autem maschgoul factus, (de se meditans) verbum primum quod dixit, OUM fuit; quod pranou sit, et in ea mundus terrae, et mundus $\tau \boldsymbol{v}$ fezza, et mundus $\boldsymbol{\tau} \boldsymbol{f}$ beheschtest. - ©ogleid Der Xafang Des Oupuek'hat

[^59]:    *) Diés if die tragifáa = Emifáa $\mathfrak{H}$ eberídrift Diejes Proceffes, iaben merber am (Eide jugleid) mit ber Pomp Anne nod) cin Paar anbere siseiber thugeridtet, obne dak man recht erfábert, wie ibr Edicffal mit dim Edjidjal jentr $\mathfrak{H}$ glútliden eigents lich iulammen bing.
    **) ©o mird uni bier nod abrocdfelnd gefdrieben, in bem fpas teren Proceffe beift es ourchaus ynd t.
    ***) 2keldhe Eitten! - HuD mie in mei bunbert Jabren wenflen und Eitten fid dindern fonnen! - Mebulided wate jeşt an Deialiglben Drte nidet denfbar.

[^60]:    *) $\mathfrak{x}$ Belches verfandiofe, verwirtte, elende Brug ! -
    **) Dié if ein, in Dir (Gsfuid)te Dir Serenperidse yon bem (Gefdid) $t$ (d) reiber mid)t ju iberfoberiber, febr oft vors, fommender alug, dá leute nuf ibrem Ererbebette auf biefe
     bie fúrdterlid)fte Rache nabmen, indem foldhe Musfagen faft immer Şexclaproceffe jur Solge batten. Gine dbulide Denuns ciation auf Dem 玉odbette fommt fogleid aud) im folgetioen Proceffe bei Renate'n vor; eben alio in bem grofen Rilld: beimifdsen Serenproceffe vom Jahre 1661 und itt einer Menge anderer. Damonomagie $\mathfrak{z b}$. II. Hubang ©. 370.
    ***) Sier find einige Sisorte fo verblagt, dak man fic nid)t mebr

[^61]:    lefen Zanm．©ie fint aber febr leidit zu errathen，ndmlid cinen Badtrog eilig berbei geboblt，um ben Gefallenet Darin binmeg ju tragen．
    ＊）Das einjige vernunftige $\mathfrak{W o r t}$ in bem ganjell $\mathfrak{H n t e r}$ fudungss Mrotofoil．

[^62]:    ＊）Dié war fibr naturlid．Feibe ฒinner waren obne Brecifel fogenaunte Blutfdipfen，und die arme Pomp gince fonnte ibr Edidfial voraus febn，lladdem fie von Diejen Qeuten mar vorgeluben worden．In bem ferenprocés yon 1662 merden ebenjalls einige 23 eiber auf abnlidse 2 seife angegrifen und bis jum Edeciterbaufen gebradt．©．m．Damonomugie §b．IJ． 2nbang ©． 379 f．

[^63]:    *) Diefe "ßu॥freiden Beibern waren ein wabres unglúd in Der Setenperiobe, Da Durch folde Der Baubers und Sexens glaube redt metbodifd unterbalten ward.
    **) Diefe ©Biefe fübrt nod bis zur Etunbe Denfelben Ramen; liegt nabe an ber Nidder, und if Den ganjen winter bindurd
     tungen.

[^64]:    *) ©ieb. Die $\mathfrak{P o r c r i u n c r u n g e n ~ u n d ~ b i e ~ z u n d a d f ~ f o l g e n d e ~}$ Anuctifus.

[^65]:    *) REer Zann Dié obne æúbrung lefen? $\mathfrak{J n}$ Diefem gángliden Etillefidmeigen, in biefem peinliden $\mathfrak{A u f}$ : und $\mathfrak{A b g i b n}$, in Diefem Muşruf: fie modaten mit ibr maden, wab fie woitteif, fie bitte feinen freund mebr auf Der Welt - in Diefem Mls Ien fprid)t fid tiefer verbaltener ভdmers, jammervolle inners lidge Eeelenverjmeiflung aus, und bier erregt Die fonf, mis Die acten jeigen, febr ungebildete Perfon berjliches Mitteiu. $23 a r$ cs anbers möglide? - Im SRai 1631 beganit ber Procés, ob fiederund der andie Sjufte gefdelagen, und nadh ldanger als awei vollen Jabren, im Juli 1033, toard fie nod immer daraber gepeinigt, ob fie der und der an Die Sufte gefalagen? - Da mufte fic im Js: fúbl Der Entfeslidfetit cines foldaen $\mathfrak{B e r f a b r e n s}$ wobl endid, wenn Der Bergleid bier pafte, wie Ebrifus yor feinert $\mathfrak{R i d}$ ): tern gans fille fameigen. Die Snquifitoren loden ciumal mit ber @uggeftivs grage: fie babe ibr gemín nur in guter SReinung und jufdligerweife an bie Suifte gegriffen, und ba fagt das unglúdlide Weib $\mathfrak{J} a$ ! mie fie aber merft, dag ibr Dief treuberige Ja! ben Sopf foiten fann, fagt fie wieder Nein! - Run mird fie in Den Serentburm uriat gefibrt, Dann yon Neuem verbort, Des Neimeids gegen Gott und bie liebe Dbrigfait befduldigt 2c. 2c. Wie rob fie fedn mochte ieget mus ibe bas Seti brechen, und fie giebt auf feine grage mebr eine $\mathfrak{A n t w o r t .}$ In faft alfen ferenprocefien febn wir die Angeflagten endid bis iu dbnlider inuerlider $\mathfrak{B e r i m e i f s}$ lung gebradt, dak fie auf alle Fragen, felbit auf ber fols terbant, ftodftille fameigen, - Das man Dena Dem Teuiel zufdrieb - ibre शidter um ben §DD bitten, Die @tunbe ibrer Eseburt perwuniden, und Elagen, daf fie feinen mens faen mebr auf bar welt bdtten, Der fidh úber fie erbarmete, ober fid iber ammíbute. (Dief Eebtere wat das Erídrect: lidfite, Denn Rientand magte es, weil man befurdten mufte, als RDyotat bes $\mathfrak{E c u f e l}$ fojort Dir Sererei jelbit beiduldigt iu merben. )

[^66]:    *) Da fich Das bier gemenate, (in Folge Des berridienden 3eitges (d)madts, Der mic inero viclen Etabten, nult aud) auf Dem Cande Die altertbuimiliden $\mathfrak{T h}$ beren und Wforten $\mathfrak{u b c r a l l}$ megs (finaft, ) ebent in Diefen (agen abgetragene इhor bidit an Der
     Shor unaufborlid) zum allgemeinen (Gebrauche fuir Mentajen und Wieh, viel Waffer auf und ab getragen marb: fo facint diefe $\mathfrak{A}$ ublage nidt ganj ridtig su fenn. Surs, in Reeler's Sall if nidt das allermindefte Berddittige. 2ber ber ©es

[^67]:    (d)idtidurciber Des Syerenprocefice mird aud aus biefert Seippiel feben, mie gefábrlid) und bunfel das Leben in der Serenperiode war, da Der juidligite Woriall auj den Edeciters baufen bringen fanite.

[^68]:    *) Nit bicen abollifiten ©cifernis verbielte es fid ohne Racifel eben fo natuirlid), alo mit ben úbrigen minder
    
     titender und ftimulirender ©adjen. Jut einer Diefer 刃ades riduten miro mamentlid) eines Strautes oder ciner $\mathfrak{W}$ urjel $\mathfrak{O}$ \&s rennub gedadit, bem diefe Birfung jugeforieben mird; diefe Wurjel fey unter ben ubrigen Zauberfacten $\mathfrak{P e n a t e n ' s}$ ges funden uild darauf entdedt wordeit, bafe fie im ßlofergarten ;u Untergell an einer der bortigen 刃iauern mild geroadien. ©b ift jugleid aud) nod) eine weitlduftige Erddblung von cinem polnifdell Sager binju gefugt, Det Die Wirfung Diefer Wurjel ait cinem Báren wabrgenommen babe. Damonontagie I. ©. 262.

[^69]:     monomagic, befonders was in Regifer nachtráglid unt ter Ealbe don Dicicm Зauber: und Sarengerattic beincrft if.

[^70]:    *) Es find in fatwebifder, lateinifder, bolldindis facr 2c. ©pradte meit melorere Fitder uber Die Eache eriotics nen, woyon id. mir an einem anderen Drte ber 3 . $\mathfrak{B}$. literas rifde $\mathfrak{R a d}$

[^71]:    *) Wergl. meine Gefifidte Dis Edmedifa : Rufiifd)en §rieges in ben Jabren 1788: 1791, Jranffurt a. 彐., 1792 ©. 197. f.
    **) Sil der edwadifien Sererei, was in ber beutfaten der Flodeserg if, Dod) bat blocula erf vou Diciem Sereens proceĩ ait ritue cigentlid; biftorifoje Eilebritat int Echmedis facta Sexatufim erlangt.

[^72]:    *) Wan in ber wolt foll man bierzu fagen? - Sit es nidit gerabe, als ob die Hngluctiodell aus $\mathfrak{B e r}$ meiflung ibre
     von folt rfomer; gejwutg:t, mit doí) cimmal ctwas befennes and biaben mafien.
    **) Nergl. Dic voiber g:binie Mote. Daffibe Dringt fid cinem quad) bicr pieder suf!

[^73]:    *) 刃irgl. bie beiden vorber gebendey Xum:rfunger.
    **) Man fieht, disfe Mirrifige $\mathfrak{D a}$ monomanie mar eine fors
    
    

[^74]:    *) NBir genofen nidt iu biefen atheifen, benn wir beqmeifeln
     im Einjelnen raren bei bem Damaligen Seeitgeif faum iu vers meiben) nidt, glauben aber Dennod, Dás Die Woriálle $\mathfrak{n a}$ : tưrlid ereldart merden fonmen und múfen.

[^75]:    *) Dief war iu Miora andorz, da itt ben forniglicten Protocollia bier fogar eines Srindes von vier jabren Ermábnung geidicht.
    **) Diés fam obue Srocifel eben Daber, weil fie felbit nidt vom allgemeinen Bauberglauben Der Bcit frei warelt, und mebr D a mos nifde ほirfungen it ben ßufällen vermutbeten, als ben natúts
    
    ***) Safi Mlles wie bei ben siabern ju Miora, befonders das plóslide Sicderfallen, Die langen Dbnmaditen u. f. w.

[^76]:    *) $\mathfrak{B o c r b a v e}$ verfuthte unter faft dinliden Umitanden im Wais fenbauf iu Sarlem Einbildung mit Einbildutg it vertreis ben, indem or $\mathfrak{I n f r}$ umente jum Srennen einiger תinder glis bent madjen ließ u. bgl. Davon ju either anderen Beit!
    **) Diefer umfand fificitt mir in patholegiface und pindologis ider Sinfidt felor midtig ju renn. Die Sinder baiten alfo ein Sorgefubl von ben 2nfallen; es wat ibnen angit Davor unt ibre Plantafie in beftiger Seregung; fie Eonaten ibnen entrinuen, went fie gerade nod geidmind genug aus dem

[^77]:    Den eiteraturfreund bier vorldurig eituige fie betreffenbe, fo mie ibre midtigften cigenen Edriften. La vie intérieare-extérieure de B. par elle-même. La dernière miséricorde de Dieu; La lumière née en tenèbres; L'appel de Dieu et le refus des hommes; Le nouveau ciel et la nouvelle terre u. f. f. (Erf cingelt, und darauf jufammen von Poiret, ed. Amsterd. XIX Vol., vieles aud Deutid, englifa), famebifd, bolldndifat ec.) Poiret Mémoires touch. la vie et les sentimens de Madem. A. Bourignon, in D. Nouvelles de la Rep. de Lettres 1685. p. 422. seq. Sedendorf's Relatio de A. Bourig. in Den Act. Erud. 1686. Jan. Defs felbén Defensio relationis hujus. Lipsiae, 1686. Molleri Cimbria lit. T. II. p. 85. Wald's शel. ©treitigl. aufer ber \&uth. Sirde $\mathfrak{B}$. IV. ©. 891. f. Arnold's Sirs
     (Jefaidite Des Cbiliafmus $\mathfrak{i b}$. III. ©. 422. f. Abelung's (3efdidite bet গarrbeit $\mathfrak{F}$. V. ©. 245. ic. 2c. Da mir oben ber תurije wegen von $\mathfrak{V}$. felbf nidts fagen Pontuten, glaubs ten wir porld́afig menigfens auf biefe edriften verweifen iu mukitu.

[^78]:    *) Жan vergleide, um fid bicvon in Mnfebung biefes Lanbes fu $\mathfrak{u b c r j e u g e n , ~ b e f o n d e r s ~ B o d i n ' s ~ W o r r e d e ~ j u ~ f . ~ D i m o t r o s ~}$ manie, in ocr er fribf als Syerentidter und aub Erfabrung fprid)t, Des Sixenriders $\mathfrak{R e m i g i u s ~ n i d t ~ j u ~ g e d e n f e n . ~}$
    **) Dapper nennt in f. Befdreibung von amferdam @. 150 Das amferbamer Mdoden eitre melandolifithe, yon melandolifiten gedanfen angegriffene Perion. ©ie warb indef verbrannt, und wurbe fuliber इeit in gant Guropa Eein anderes ©didfal gebabt baben, namentlid) ward der Serecnproec $\mathrm{B}_{\mathrm{B}}$ in Solland fruber, als in Den meifen Deutfden edabern unterotuidt.

[^79]:    *) §. VII. Br. 27. Wergl. Sennings van Geifern 2c. ©. 508. Dicfer ©elefrte bentitleidet yon feinem Etanopunft naturlid den guten alten. ©onft finbet man bier ben ganjen Brief audd úberfę̧t, fo wic in y. æreier's Spabes.

[^80]:    *) Dissert. de Spectris.
    **) Dissert. de morbis a spectrorum apparitione oriundis. Widtis fur genaucrern Beurtbeilung beß vor s vorigen Jabrbuns Derts!

[^81]:    *) Ju f. ungegrúnbeten Leugnung ber Oefpenfer ze. (1779.)
    **) Feitrage 2c. গ. I. ©. 240. Mit Mlbertiunb ©ebres frimmen voil den Melteren $\mathfrak{f}$. ©dott inf. Physica curiosa, pag. 197. seq. und yoil Den Neutren Der verewigte prof. $\mathbb{X}^{\text {d }}$

    - fier zu Siefen ubercin. Dieje Sdrift Iam im Begian Der Aufladrungsperidobe beraus und mard befonders in ber $\mathfrak{B}$ erl.
    

[^82]:    *) Wergl. aftalgeifer in Der allg. Encyclopdbie, berausgegeben yon Erid und Gruber.

[^83]:    *) ©ith. in m. ©iona શb. II. ©. 483 f.

[^84]:    *) Siforifa fùr bie Gefaidte bes Geipenferglanbens mertwüroig. Das ஒud erfdien ju Salle im Jabr 2749. Der 刃f. verfidert burdmeg, daf er Cefpenfer annebme und relbf glaube, erregt babei ;wifden burch aber Dod ameifel an Det Eade. Eein Beitalter, Dem Der Eeipenferglaube viel in lieb wat, umibn fo gefdmind aufugeben, verfand ibn, and er wurbe beftig angegrifien. Er tann nad $\$$ gomafius bon bea Reucten als der erfte betradtet merben, Der 3weifel segen ben allgemeinen Befpenterglauben anjuregen verfudte. Wie fid ùbrigens Beit und oRenfden \&ndern! Dreifis Jabre fpdter wurben Die angegrififu, welde etroas fir bic eade. fagter.
    **) Eridien Růruberg, 1753. 8. Hafere Ralenbermader tifuten fid bieraus mit einigen neuen Mnefboten beríbern, (Die natuits lide Erilfrungen liefen fid Denin leidy finben) bena Die Gefdidten von Dem beberiten etubenten, bem ミadtwddter, bem sodtengraber ze. find nun bod. foboi ju oft da geroifen and thun teine WBitfung mebr:

[^85]:    *) Wergl. Bayle's Worterbud, Note D. zum Mrtitel: Wat thdus yon Ebalyet. Saine Lutificle und sermifate Poes fien find in Paris 1579 beraus gefommen.
    **) Und id meif beren, wie id binju ;u fügen magec, diemlid viele und die, pum Sbeil aufallend genug lauten, nater ams Derem aus den múndliden Erjablungen meines veremigten $\mathfrak{F}$ as ters, ber in Den breifiger Gabren bes verwidenen Jabrbuts Detts awei Jabre als jubifder æifinondr mit bem berabmatex M. Wiedemann, cinem balben ※medenborg, auf Reifer gewefet if, und von Diefem mit bielem Sertrauen beebrt wacd. ふus eigener Erfabrung, dief mué id jugleid binju feßen,
     beriditen.

[^86]:    *) Diefe battc id font, voraus gefent, Daf Dic Eridhlung auss semadyt bifiorifd gewis if. Jd will fie meinct Xefern alts Deuter. Jd wuirbe bis ju Plato's Joce bon cinem eeelent Sotper, bie in ber Mleranorinifacen ©dule you Proctis, and nod m.br von Sicerfles to wie in bett Sermeti: f(den Edriften, wo fie eine grofe Nolle fielt, ausgebilbet ward, and Die mebrere Gelebrte, unt neuerdings ert wieber Rengen aud im $\mathfrak{N R}$. S. finben - bis zu biefer goee murbe id juruid gebu. Aber ber $\mathfrak{A l n i z g} u$ ald daf fie iatibrem Tuk yoruber ging??? Nun aud barauf gab's ia mol nod cirre Antmort, und ware Die Bade nidt Dunfel, fo fame fic midt - aus Dem Grifetreid.

[^87]:     3n cincm Simmer? - Jm Dunfelens - Bei SRondidecin?- Doer trug Diespabemoilelle, wie's ammabes f(4einlidften if, ein Sid)t ober cine Blenblaterne in Der Sjand ! Cos if in bebauetn, Dag Die Erjabblung nidt nod Detaillirter if, benn bei foldgen Borfatien tann audh ber fleinfic uns fand febr widtig regn. - Juir Die yon mir in bee vorber gelf. Note angebeutete gbee wadre es aud duferf wichtig ju wifs fen, mit welder Gemuithsfimmung Die Dame aus Der Gefills f(daft juruat getebet; ob fie Dort vielleidt yon greube, Boca,
    

[^88]:     blid？－man roll freilid nidt iu yiel fragen，und aidt iu umfánolid extáblen，abcr bei foldaen Borfálen if es wíns Fafensberth，viel ju feagen，uab adibig，umfitublid）iu ers dablen．

[^89]:    ＊）Es if in bcbauctn，baf mir befonbers die beiben lesteren，für Die（Eefdid）te Des 2berglaubens in ber Эormelt duferf interefans ten edaber，in biefer Sjinfidt gegenodertig nidet geang Eennen．

[^90]:    *) Namentid berridte bier, wie wir aus quitprand's Descriptio legationis ad Niseph. Phocam erfeben, aud Der ©laube an $\mathfrak{B}$ abrmolfe fdon yor vielen bundert Jaliren bis jur bes angfigung. Fergl. m. Dimonomagie sb. 1. ©. 71. und dan biefer feltiame abcrglaube bis ju biefir ©tunde in bixeen lándern beim gemeinen 刃anne nod nidt ganj qubgerots tet if, bewzift das actenfiut, weldes wit jur Untetbaltung wnferer Lefer in ber fotgenden abtheilung mittbeilen wers ben, morin pogat ber nod jest yon.Den Badbrwilfen in Bies benburgen gebrduchlide शamen yorlomint.

[^91]:    *) (affer ben oben amgefâhrten und mebresen anberen edriftena To mie Den bamaligen fofentiden るeitungen, finbet man beibe Beridte audi in folgenbem Sudde, wo man fie nidt bets mutbet: Bedanten uber widtige Wabrbeiten ans
    
    

[^92]:    *) Erfabrue acrite, auatomen, Pbyfiologen mecten biefe umidinbe am beften iu erelderen verfebn. WRebr bayon in Det folg. abbandluas, auf Die id werweife.
    **) Det Glaube an Samphyt mar natúrlid nidt auf cinmal entifanden; er war, wie mir aus bem folgenben ausfubrliden Beridyt foben, alt unter biceren Bólferidaften, batte mandeerki Berjweigungen, wat in eine Mrt Sykem aubgebilbet, unb weit berbreitct. (Er bdagt mit bem Zauberglauben jas fammen, und es lagen fid, wie id peiget werbe, Epuren das yon faton bei erieden und 8 dmern nadmaifen.) Nad bem alten Soltsmabn glaubte man fid baburd son ibnen bes freien ju tonnen, baf man ibnen die Sopfe abbieb, ober cinen Prabl Duechs Seri falug. Fbeibe Dperationen finben wir in biefen Beridten. Deal lestecen baben mir bben, bee effere fomme in folgoaber Berridt yes.

[^93]:     fern! - ふergl. Die f. Mbyandung.

[^94]:    *) Wieder cia Terminus technicus! © Die ff. albbanblang.

[^95]:    ＊）Diefe facinen bei Wefanutmadung gegenvortigen Metens Aưds nidt mit genannt worben $\mathfrak{j u}$ feyn，weldes，fo biel iid

[^96]:    meif, fuerf in ber bamaligen Felgraber Beitung erfaien. Es if nur bemerft, dan im Driginal aud Die Unteridorift Der Dffitier gefanben, welde ber unterfudung und barauf ets Polgten Secirung mit beigewobnt batten.

[^97]:    *) Wergl. © Kbth. II. DOII Wadler ©. 857.

[^98]:    ＊）Die gante（Erflarung if im Granbe mit ber Anfiat ber Gefpens fier als Aftalgeifier einerlei，wie man foldo bei mebreren deteren Dámonologen findet．Man berglecide，was id＇in ber algemeinen Encoclopdoie Der wiffenfáaten und Súnfe，von genannten Edriftrillern bearbeitet，und beraus gegeben von Erfá und Gruber Tb．V．unter $\mathfrak{A l t a l s}$ seif，aftralgeifier aubfübrlider bicruber gefagt babe．

[^99]:    *) Widtiger, bas Gefúbl tief verwundend, find einige eríarcas lide $\mathfrak{E b}$ atfadell von lebendig Begrabenen, weldue er jur Beftatigung feiner Spypothefe anfubrt. Difieres, ungludtlides Loos ded 刃Renfaen, der oft ein ganjed leben bindurd mit ber Buirde des Dafenns, (wic R oufieau das Reben umiadreibt) ;ut fampfen bat, und Dann vielleidft im Baud Der Erde noch Des eridreetlidften Tooss ferben muf! - ふSie febr id das Ebris

[^100]:    
     indés fo dudt driflidt, dan mir feine Soffurag baben, uns je wieder auf gut beibnifád burd) Die Flamme mit Den Elementen vereinigt zu ielen. Bergl. m. Npitcrioiophic sb. II. Sirds b dif.) ©onf wurve fchon im vorsvorigen Sabshunbert auf Die Befabr bes lebendig Begrabermerdens erniflid aufmerffan gemadt in folgenber Differtation: Theod. Kirchmaieri Dissert. de hominibus apparenter mortuis. Wittenberg, 1609.

[^101]:    
     Feinet झeinuig ber Menfid bei fortbauer ber naturliden Eebens, sertichtungen, des Blutumlaufs 2c. Sabrelang im Brab befins, Den tonne, und ruft Dabei aus: "Sier muf man entweder allent biforifden $\mathfrak{E}$ lauben berwerfen, oder man muf annebmien, Daf diefe Bampars nid) bislig geftorben, fondern gleidfam nur in einem tiefen ©dlafe gerwefen; too fie als in einer befidubigen Ohnmad)t gelegen u. f. f. © Es máre traurig, wenn aus foldien Idderliden $\mathfrak{M d b}$ eden miflid folgte, was $\mathfrak{X B}$. Dataus meyit beweifen ju tomen. Denn alsbenn ware fein Menfobyor einem folden erforectliden झritteljufande im Srabe fider.
    **) Satalermeife if in allen obigen ©dyriften und 马roduriten nadi als
     baf man fid nirgends かaths ertoblen fann.

[^102]:    (G) Cipenfer unterthan; auffeinen Sefebl beráns Derindie Soden ibre ©tellen und eriderafenund peinigea die eebendigen; er verfammelt ganje ©daaren yon Geifern und wenfdengefpenfern auf Rirdbifen und ©rdabern 2c. 2c. 2c. ©ith. Neg. ©cot's Discovery of Witcheraft L. XV. C. II. (Stier finset man eine orbentifite, mit aller Genauigfeit berfertigte $\mathfrak{R u}$ fets rolle ocabdilifaen Seceres, alle Genctale mit Mamert genanm, ibre militadifitien seurbin, - Maridall, Sers $j 0 \mathrm{~g} 2 \mathrm{c}$. - Die Zabl ibrer Dinifionen, Eegionen, ßigimenter u. f. w. ecot, ber jur Bertilgung bes Serenprojeffes in England foruigmlid mit mirfte, deriidert, dief Secretum Secretorum aus cinem 1570 gefdricbenen, und vort $\mathfrak{s . ~ R . ~ u n d ~}$ 3. Eqdar§ jufammen getragenen Bauberbud voller unfins
     man aud bei Pfellub, $\mathfrak{F o d i n}$, $\mathfrak{B i c r}$ und a. Athnlides
     ser und Sbeurgen wollten von dir $\mathfrak{S} \delta l l e$ wenigtens eben fo viel miffen, als Dionpifus Mreopagita unt Mndere in Der ibm untergefídobenen englifact Sierardie yom Simmel.)

[^103]:    *) Diefer gerebrungswurbige Manu that an meinem feligen $\mathfrak{B a t e r}$ awei Jabre fpatter, námlid 1733, bas ndmlide, was er biefer Erjdblung uffolge an $\mathfrak{N}$. that. Wir fonnen uns yon Der Sut Des Ctubiters in jenen Beiten gar Ecinen Begriff mebr maden. als ber yeremigte Bater $_{2}$ wie id ibn oft babe etjdblea boiren, nad Salle fam, batt er gerabe nod - cinen \&balerim
     im Sebrdifder unb auf ben eblen greylingsbanfen, an Den et yon bem ebrwưrbigen $\mathfrak{X a m b a \Phi}$ Empfeblungsbriefe bci fid batte, gieng et mit Diefer amfebaliden ©umme getrofíju Den eboren yon falle bitrein. fecylingsbaufen empfing ibn getade fo, wie 9 . bier fagt, dafer fer empfangen worben, eruf tund pruicend, und forgte madber vaterlid für iba. Wit Liebe und Werebrung nannte Der ञater bis in fein bobed alter bes Eden Ramen, und Defin in treffidem Ratein gefdriebene Dosmatit mar cinc feiner thetursten edriften.

[^104]:    *) Radbbem id bief bereits nieber gef你rieben babe, fallt mir jus faligermeife cine 1748 зu franffurt a. w. beraus gefommene Udrift unter bem Ritel: Leben Serin 6. W. Etellets, semefenenAdjuncti Der . Mcademieju Bt. Peterss
     unmidtig if, fo will id im folgenben §beile Einiges baraus aus fübren. Reidybard muf fie anbetanme geblieben fayn, ba as ibfere nidet ermdbut.

[^105]:    *) Ert if nidt paginitt, bie Gefaidate befinbet fid auf ber effer Eeite Des sweiten Bogens.
    **) Bon bicien anderen merfourbigen Erempeln wirb an cinem anderen Drte ber 8. B. Die Dicde feyn. Rufer dem, was fidy in diefem $\mathfrak{B}_{3}$ orberidt felbf daruber befindet, maden wir sorldufig auf 8. v. Meicr's Sades, cin Beitras iut Sbeoric ber Geiferinube (giffutt 1810.) S. 83 f. aufs

    - meetiam, wo fid uber eines ber midtigten Diefer Exempel feime und interefante semerifungen befinden, wie man ic yon biciem Gelebrter gemobut if, and wern man nidt feiner ærciamas fey Itan.

[^106]:    *) Námlid aus ber ©drift: Curiositezinouyes, hocest: Curiositates inauditae de Figuris Persarum Talimannicis etc. Hamburgi, 1676. Fis ju meldhen boben Preifen Dergleideen ©driften nod immer binauf getrieben merden, babe id fiit einigen Jabren leider oft erfabren. Jár Diç Eleine, nur 290 き. in tl. 8. farfe edbriftden, babe id yor wenig §agen in cinet $\mathfrak{B e r f t i g e r u n g ~ f u ~ f r a n t i f u t ~} 7$ f. 32 §r. beiablt.

[^107]:    *) Wem fallen bier nidit Die danlideen Grfabrangen Des Apofeld auß Der $\mathfrak{A} p$ pftelgefachichte bei? - ©o gleid) if fid ber Bauberglauben an fid) und in feinen Eridecinungen bei to wers
     cimander verfitiedinen ふoeltgegenden und Beiten! - Solde Erfocinungen fúbren auf das $\mathfrak{x}$ iefere und $\mathfrak{A l}$ gemeine im Baubirglauben und Der Magie.
    **) ふlfo in ben Wifita und wadoern yon Sanaba ein mabrer ©is mon $\mathfrak{R a g u s , ~ j a c i n ~ j w a t e r ~ a p o l l o u i u s y o n \mathfrak { E y a n c ! ~ - ~ }}$

[^108]:    ＊）Ein fadner Bug！Wabrliđ unfer ßauberer war in Diefem 2ugens blide fador ein Ebrif und ber goitliden Ginabe wie empiánglid， to theilbaftig．

[^109]:    *) Ein feines Sompliment fuir bie europdifacan (bbrifen! -
    **) Sier nur bie cimige literarifac ミadiweifung! - Dit Eecte entfand urfpringlid in England, und zwar jugleid) mit mebs reen anderen unter ©romwel. Dic interefantefen গadrids ten bariber findet man in folgenbea beiben ©driften: $\boldsymbol{I}_{1 / 5}$ berti's $\mathfrak{B r i e f e}$ über Grofbritanica $\mathfrak{F}$. IV. ©. 1108. ff.
    

[^110]:    *) Das find in ber \$hat feltfame gemeine ungelebrte sente, bic sredigen; ছidder fareiben, und in medanifden sưnfen bie befien §únflet Englands úbertreffin! -

[^111]:    *) Die Şiringe fpielen in ber Zaubergeididite ùberbaupt cine ziemlid bebeutende. Rollfe. Im oritten Sbeile merden mir Die Beidiate cines befeffenen Midodend aus Den breifiger Jabs ren Des y. I. mittheilen, bem ber \{eufel in cigener Perfon bie eine Sodifte von einem Sadring ju effen anbietet, den er vor Des Widodens Mugen felbf jubereitet batte, wabrend er bic andece Sadite davon ju fial nimmt. Das fromme Silibl abndete Bofes und war nidtt baju in bemegen. 2ber Dir \{eufel batte aus Borfidt eine Şere mitgebradt, ber ibre Sutnte beffer getangen. Cie brachte bem Mdoden fatt bes Sjarings ein ©ránfden bei, und von dem augenblid an befand es fidi in einem damonifden ลิuftande.

[^112]:    *) Dié \&est ere modate man faft daraus falliefen, bá beibe sifáa auf Einen §ag gefangen wurben; ein limiand, ben man als To midtig und oninos beraus bob. Ueberbaupt war man i4 febr gon Dee Divinatorifden Bedeutung ber Sadringe begeifert, als baf man fie gebotrig phyfifalifat unteriudt batte. Das warb inder allgemein bebauptet, daí fie auf Einen $\mathfrak{F}$ ag feven ges fangen worben.

[^113]:     Dic 2Borte fino injoictu widtig.

[^114]:    *) Ja babe mir viele Růbe gegeben, mir eine $\mathfrak{A b b i l l}$ ung yon Den Fifichen ju veríhaffen, aber vergebens. Sollte etman ein Literatur : Fremud, ber biefes liest, einen, docr ben anderen Supferfid von den brei weermundern befizen, ant mir folden auf einige ふ̧cit mittbeilen, doer Iduflid úberlaffen wollen; fo gefadbe mir cin Gefallen bamit.

[^115]:    *) Esfen und biefer allgemeine 2 usbrud erlaubt. Nad Porbage aber waren es feine $\mathfrak{B}$ ifionen nad ber allgemeineren Sedeutung Diefes æorts, fonbern wirflide, reale, und wefents lide ©eifererfdeinungen.

[^116]:    *) Wie inmet man Porbage's, qeabe's anb ber tebrigen magiface und tbeurgiface Grunbiake, Ennabmen, Wabrbeiten, Edbodrmercien - benu mir mollen felbf im Mamen unferea Eefern nidt vorgreifen - beartbeilen moge: Diefer goee liegt eine ticie, emige, religioff 8 Babrbeit jum Grunbe. Eic Fommt, wie wit an cinem anberen Drte seigen werben, unter allerband QBendungen und gormen fhon bei mebreren Risde enddern por. Fergl. in m. Eioua Rb. I. E. 197. f. ben æufiak: Derelaube.

[^117]:    ＊）Dief war nun leider aber cinmal damals faftallgemeinet るeitgefdmact！－

[^118]:    *) Eo weit beringet. Go uatayerdafig aber aum diefer Jafob grant wat, fo fand er bodf feines Gleiden an $\mathfrak{R i d}$ act
     und fogaz bas Glúd batte, daf © diar Gampana Manctes you ibm entlchnte. ( $\operatorname{mpcbrec}$ anbere alte unb ditefte peis tungenfitb. Aug. lit. Anseiger 1798. ©. 1067. 1068,
     Der Beitideriftert ©. 74 f. - wo man ebenfalls iuterefante RRadmeifungen und Stotizn ibet dic(en ©egenfand finbet.)

[^119]:    

[^120]:     Frin Beitalter nidt aufjubringen, werbient biforifa, als jene Sage cbarafterifirend, bermerft iu werben. وRan f. Die fogleid) folgende Etelle aus bet Forrede feines Buds bieriber nad.

[^121]:    *) Sier bat ber fpradigeletirtere Lefer jugleid ben ganyen Iatcio
     bemerten, benn Godelmann gründet fein ganjes Enftem Darauf. Er Durfte in feiner Beit die aauberei an fid nidft vermerfen, und glaubte mabridueialid aucd felbf daratt, ba er, wis die folgenden Ettlen jeigen, feineswigs von dit allges meinen Seufelsfurdt bes Jabrbunderts frei mar. Die Lamiae oder 4 nhbolden aber crflarte et nur für hyte: sifde und melandolifde Perfonen, anderen abs Aandmolaudocr ₹eufelunfreimilligen \&itheil baben fonate, i. F. Durd Einfóaung bifer Ges Danfen, Die aber Dod mebr æitleid als Etrafe verbienten. Er fimmt im Ganjen birin mit Wier'a
    
     liden Ratbfdlag erfiedt.

[^122]:    *) Eine feine Metbode, die febn ocbote werth fu maden! - Mber to mar's im fedsiebnten Jabrbundert Mobe. Won Befferung ober ©ittlidfeitin \&dt driflidem Cinn lann biebci gar nidt Die Rebe Fepn. RBie viel driflider Qutber nod fưnfig Jabre frubber, ber bie Grfdarung jebes Gebots mit Den Worten anfangt: Du folfiacGotis fürdten und lieben, Damit du u. f. w. Nidt - ou follt ben \&eufel fürditen, um © ottcs Sobote ju lieben. Das Jabrbundert war in fittlider und seligioffr Eultur plogitidy unglaublid zurict gegatigen.

[^123]:    *) Whie geffalt unferen Refern biefer $\mathfrak{N o m a n}$, in Dem eine frenge poetifabe ©erchtigiteit geibt mirb? - Jum fedsjebntın Jabrs butreet aber zocifelte Riemand an Der biftorifichen 28abrbeit folcoer unticrbitten Diuge.

[^124]:    －＊）Ungemein darafterififa！－Erf láft ber jornige Baron alle Seufel Fommen，gebt unmittelbar Drauf in－ bie ふirde，birt aber bodutur cine Weile iu，
    

[^125]:    *) Dief war Die vernunftlofe abige Bebauptung, um nidd gerabeju
    

[^126]:    *) aebulide albernbeiten fommen befonbers in ben \&lteren fpanifacti Sjerenproceffen, fo mie namentlid auds in bem entienliden Sexenproce yon aryas fu Enbe Des 15 ten Gabebunberts) vor. Ein Siftord)cı, ons Den obigen fo dbalid wie cin Ey Dem anderen if, febt aud im Sexent S) amex

[^127]:    *) Daber fommt befonders in ben adventse und weifinadotos Iiedesn Qutber's und anderer proteffantifihen Sbeologen fo yiel bom Seufel vor, wic id ia Der Dimonomagis ( $\mathfrak{F b}$. L. Lutber.) gescigt babs.

[^128]:    *) Der Etellen Diefer Mrt find in Eutber' © Sariften in Biele. als Dafes notbig mate, ceine aber cinige cinjela anjufubrea.

[^129]:    *) Jab mill im liten Sbeile beifen originelle Bebaitlang eines für befofien gebaltenen ædodjens mittjeilen. Db es eine née velfrante, Doct eine gemuitbsfrante Perfot, ober eine Betruges sill wat - láft fid $\mathfrak{n a d}$ Drei butbert Jabrea wol fawerlid mebr bitaus briugen.
    **) So nenat ibn entber mebrmals. 2uds mirb ex in bem alten Sirchenlico: auf, Ebrifenmenfd, auf, auf iuim
     wie gewobnlid ang:nommen wisd? - Jd babe Die neukte fadsbarc ©ifrift uber Dic \&itiratur unferer diteren Sirdenlicdes
    

[^130]:    *) Dief erintert faft an (Goctbe's: Dic Bothiciaft bir id mobl, allein mir fiblt ber elaube.

[^131]:    *) $\mathfrak{B o n}$ biefer fabutoien munderreiden Wurtel, wo fie mádf, wie man fie entocatt und auf melde (láderlid s aberglaubifác) Xecife man fid allein ju fibrem Befin verbelfen fann - foll in dem folgenden doer im oritten Sbeile ein genauer Betidgt abgeffattet werben-

[^132]:    *) Jad babe nidat mebr acit ju fragen if da an den leagten Bogen
    bercite gedruitt mird.

[^133]:    *) Woriüglid merfmurbig ift in biefer bie Stelle $\mathfrak{F}$. VII. ©ap. 10.,
     2usbruct von einem 刃agier, Daß $\mathfrak{B a l e f i u s ~ f a g t , ~ e t ~ v e r f t b e ~}$ ibn nidyt, und Etroty minnt, er fay (pottweife gebraudt)
    

[^134]:    *) Plinius H. N. XXX. 1. Ista toto mundo consensere Daffibe fagt $\mathfrak{F}$ acitus-Hist. I. 22. - Mber man bedari bier bes
     und Etaatengerdidite fo laut jeugt, forit fointe cine
     Avefa, bei Menu, ill deil Bedams, im Seran ac. uberall uad uberall Derfeibe Zauberglaube! Sergl. 2Badis:

[^135]:    muth im 2thendum ছ. 11. ©t. 2. ©. 209. f.; cin inbalts:
     Der ß. $\mathfrak{B}$. bitanat if.

[^136]:     mie man's nod bis biefe ©tunbe im fetifdismus ber robeften Rationen in afrifa, fo wie bet $\mathfrak{W i l d e n}$ in $\mathfrak{A m e t i f a}$ fiebt. Die Milberung, bie $\mathfrak{B e t}$ belung feiner Empfindungen gebt bei Dem gBilden nur langfam fort, und bie faufteren Empfindungen, welde im gortgang ber Gultur bie So finnig erjeugt, Tind
     ben Dient ber fetifacngotter. ( Bon de Brosse.) Heberfegt yon $\mathfrak{p}$ ifforius. Berlin und etettin, 1785.
    **) System de la nature P. II. ch. 1. p. 8. seq. Dié ßuled tann man ben Eucyelopdoifen jugeftebn. Deswegen aber
     benu es bleibt nod ein Etwas babei zurudi, movon Diefe Mnfidt nidts abnbet, und moson unten Num. 111. gebandelt merden foll. Das System de la nature if befanntlich eine nidat febr tief gefdoppte ©arift, enthdit aber bod ubct $\emptyset \in \mathfrak{u}$ allgemeis uen friprung beb aberglaubens viele treffende und zum \{beil fdarfinnige $\mathfrak{F e m e r f u n g e n . ~ W e r g l . ~ S e n n e m a n n ' s ~}$ Gefdidte ber \$philofopbir Th. XI. ©. 310 f. und leibnib'ens
     Ueberfes. 5te Kubg.) wo Diefer Belebrte unter anderen, fonit febe ridtigen Bemertungen, ben arwed som ganjen (Gotterbient Des Secioenthums blok Darin rest: "Dic Bemuther Durch Die furditund Sofnung menfalider るuidue juregieren."

[^137]:    *) @. Pallas (clafiifar) Meife burd verfidiedene Provimen bes
     Eeipiig, 1778.).2. HII. ©. 34. f.

[^138]:    *) ©ie fiebt in mebrecin $\mathfrak{E}$ agbbldttern ibece Beit, ferner in
     (II. ©. 70.) vom Jabre 1800.

[^139]:    *) ※. Pallas (clafiiíde) Reife buta veridiebene Proviajen bes
     Eeipiig, 1778.).B. HII. ©. 84. f.

[^140]:    *) Denn leider find wir ia unferer פeligions swifenfafit nod nidt fo meit, Daf mir bie zeitliden, D. b. in ber Beit ents fandenen und mit ber ßeit vergehenden Dogmen Derfelben in «ewige Joeeñju vermandeln verfíduoin. Jabef, Die 'Beit wird formen, daf wir's lernen, und baun werben wis aud cinen ibecllersa ©ultus baben. Oogle,

[^141]:    *) Wergl. SRidaclis Mof. SRedt Th. V. ©. 337.
    

[^142]:    ＊）E．\＆iedcmanu＇s eben angefübrte edrift．
    ＊＊）Sierin beftbt bas KBefen Der urmeltlideen aauberei，fo wie allet Banberci Liberbaupt．Sieb．unter $\mathfrak{A b}$ fanitt li．von Des Joee bes 马aiuberglanbens and ber gauberfuaf．
    

[^143]:    *) Eich. Od. X. 137. 138. Sef. Th. 957. vargl. apollon. Arg. III. 999. IV. 591. Solis filia bei Birgil Aen. VII. 11. Titanig bei Duib Met. XXIII. 968.

[^144]:    ＊）Sur 任abe，Daf Die Quellen；woraus wir unfere Sunbe bom alten §yrus unt Rartbago iu idodpien baben，fo fpurfam flies fen！Bon \＆lteren＠driften verdunen bier verglidien iu mets Den Bocharti Canaan，Foffius de Theolog．gentil．and

[^145]:    Bom ©manatismus und zoroafrifáa Sualismus bei Den Pbdnijiern Sorn ulber bie bibl. Gnofis e. 317. f. (S)as nover, 1805.)
    *) Noul iu untetideiben ( sumal in Betreff Periers!) yon dea reinen boberen alagie! ©. Den folg. Abfdnitt Num. I. H.

[^146]:    *) ante widtigeren, bierber geborigen ©driften - 50 De de Relig. vet. Pers.; Anquetil Zend - Avesta; Slenfer Bend sapes
     vita, institutis etc. in Dell Commentatt. Soc. Reg. Goetting. VII. VIII. IX.; Buble Rebrbuad ber Gefdidite $\mathfrak{Z b}$.I.; $\mathfrak{T y}$ ds fen, Serder, feeren, Sorn 2c. 2c. werben in cinem cigenen 2uffas: $\mathfrak{u}$ eber ben zoroafrismus nad feiner Beifebuag auf ben zauberglauben, in einem bee
     roafrismus yon ber grósten Bebeutung fur Magie und Baubereiingatemundbdicm ©innif. - (Noui弓ovat
    
    
    
     Plutard de Js. et Osir. c. XXVI. Wir baben es als eín wabres literarifaces Gludi zu betradten, dás mir feit bem Legten Wiertel des verfobenen Jabrbunberts Durd Die 3 ends Budder eine fifderete Renntnif yon Den orientalifd 3 parfifact Speligions-ఖbilo opphemen erbalten baben, als fie bie griedifaten und rómifden Gdarititeller, Dic Diefe ©driften nidt lannten, baben lounten.)

[^147]:    **) Dief war cine ©runblebre Ded Cbritentbumb, wobutd es unausfpredlid fegensrcid fût feine 马eit mirtte and - fort bauernd wirfen wird. Dena ber menfalide Geif bat nur
     Des Eatand nidt gern berfisen. Daber fand bas Ebriftentbum ebenbieria aud einen beftigen Wiberiprud. ©. © \&monos magic §b. I. ©. 72: 75. §ゆ. 1. ©. 119:125.

[^148]:    *) Heber ben menfaliden seerfanb. (Heberfest yon
    

[^149]:    *) ©ic baben aufer bem bodifen Gott ober Dem ba broben aud nod einen anderen guten ibm antergeorbneten Gott, fo wie cinen Diefem an Wadt gleiden bifen Gott, bem bie nieberen bdien Eeiffer untermorfen find. Diefer, (Der mit ©atan siele Elebnlidfeit bat) mubnt unter'm 刃Reer, wo fein Saus yon ungebeueren Eechunben bewadt mitb. (ueberall find bie bifen Midate - unterirdifde, unter ber Erbe, ober wie bier, fogar unter Der Riefe des झecers! f. oben Num. IV.) Die pacumatologie biefes Wolfo if, wie gefagt, faon febr ausgebildet. 2ufier Den guten und bofen EED: und euftgeifer, an die fie glauben, baben fie aud nod ibre befonderen $\mathfrak{S}$ auss geifer ober Spiritus familiares. Dief nenuen fie Torngaf.
    **) Sosforit bat Dem ceifers und Zauberglauben ber Lappen cin cigenes febs anjiebendes Gapitel - Das XIte - gewidmat. $3 \mathfrak{n}$ Dem Geiferglauben Diefes शolts finden wir fogar fchon die alte. jübifía s driflide, auf 1 § of. VI. 1-4. gegrundete, in bet Serenperiode fo furdebar getoordene \{nnabme yon Dem ungang bofer Geifer mit Renfden. Ein Maddaen unterlag cinmal nad einer Lapplándifden Legende, Die uns 5 of firiomerjablt, Der Eemalt eines folden ©rifiss. Das תind war unglúdifid und fifric uiaufbotlid. Ein anderer (guter) ©eif entwendete es cinfmals feiner $\mathfrak{F R a t t e r}$ und nabm es mit fid in Die \&uft. als es bod genug war, um im Sperabfallen Den Sals ju brecben, fragte es ber Geif, mit wem et es balten wolle, mit jeinem Water ober mit feiner Mutter. Der Eleine Echreder mar Elug genug, fu erfldern, dafer es mit Det æutter balten wolle, worauf er yom Geif biefer misber jugeffellt muror und beruad nidat mebe fo viel idoric.
    ***) Ausemeine Siforieder Reifen in \&affer unb;и Eande. B. XX. Scife nacd Skamidatia, yon diraidas ninitom.

[^150]:    *) Pallas פecifen burd verfaiebene Provinjen bes Rufficiaen Steides im Kusjuge zc. $\mathfrak{b}$. ILI. an Dem oben Num. II. ípon angefubrten Drte.
     (atbarina ll.) mit jwei anderen von ber xaiferin, jufams men gedruft unter dem \{itel: Drei \&uffpiele wider Edudrmerci und Aberglauben. Berlin und Etettin, 1788. 8. - entbdit unterbaltende, bietber geborige Sbarafters füge vom ©eifersund 2auberglauben bicier Molter.

[^151]:     22．Flom＇s நefdrcibung Des engl．Ameritas 2c．Beder＇s bejauberte Welt（nad ber ©dwager＇faen Heberfesung．） \＄b．1．＠．82．u．f．w．Eine Gattung Der Damonen beift bei Den Earaiben ßeme＇en，beten jeber ibter Piage ober Foie （Thauber ：刃riefter）yon Mmtswegen wenigftent Einen als Spiri－ tuin familiarem ober febengegefdbrten baben muk．De la Borde
    
     Wabrfagereien Durdibre ßeméen．＂－
    ＊＊）Bergl．utter anderem Syome＇s ßerfud uiber bie ©etfaidte Des Menfacn 2c．（Radi Der Deutiden Hebericsung，Leipzig， 1775．）ㄹ．II．©． 232 f．

[^152]:    *) Heberlieferungen zur Gefaidte unferer Beit.
     - Des झeuiden sb. II. a. a. Drt.

[^153]:    *) Ddmonomagie $\mathfrak{D b}$. I. ©. 9.
    

[^154]:    *) Mámlid mit ben bofen cecifernanf bem $\mathfrak{B l o d s b e r g i}$ unter weldse Der Eupernaturalif, jugleid mit bem शationaliftet und dem Efeptifer geratben war, \&egterer madht die Bes metfung :

    Muf $\mathfrak{E c}$ ufel seinat ber 3 weifel nur, Da bin id redit am plage.
    **) Man bente fid, um bié zu vertehn, i. F. Den bodigebilbeten, geifreiden furfen von ligne, ber yon fid relbit erjditt, Daf er erwartungsooll in Dem gebeimnifreiden Zauber s Birfel geftande: babe. ©. Deffen જriefwedfel mit Der ©radin $\mathfrak{F}$. uber ben seif des §atbolicismus, ubircet yon Marbeinedt. 1816.

[^155]:    ＊）Sreflid if bicf fowobl in Socthe＇s，als Slinger＇s，und fabon vor lánger als jweibunbert Jabren in $\mathfrak{R a r l o w e ' s ~ f a u f ~}$ （neuerbings überfegt yon $\mathfrak{X}$ ．¥uller．Ferlin，1318．）anges beutet，ja biefer gbee verbanft vielleidt saufi feclbf，beffen wirllide Ebef（didte nod fordtblelbaft if，als zauberer fein mebr romantifdes，als wirtlithes Dafenn．
    ＊＊）©．ben folgenber $\mathfrak{A b}$ 万由nitt，ber you bicfer Joce banbelt．

[^156]:    *) Sreilid) wern folde Hateriudungen ofue leitenbe bibere $\mathfrak{J}$ oeen angeffellt werben; fo bleiben fie an ber edpale bangen und arten in blofe Bortflaubereien aus. In biefem Betradt bat mau mit $\Re$ Redt dit Daruber gefpottet.
    **) Penbsadefa yon Sleufer Ry. III. S. 7. f. Fruder
     e. 229. Anbert ableitungen (und es gibt Deten febr viele!)
     bei $\mathfrak{p l a t t b}$. II. nachfeben. WBir fonnen uns bier nidt bars auf cinlafen, werbsil dem wort abir wis Dem ibm gerwario:

[^157]:    *) Diefe tann im るauberglauben uberall nidt genus berudfidatigt werden. Sniofern gebort, aufer ben oben bereits angefúbrten, aud nod folgenbe ©telle bietber: «M a $\begin{gathered}\text { o }\end{gathered}$
    
    
    
    
     Den Quill alles beffer, was intellectuell fowobl, als beffen;

[^158]:    nitern gab＇s nidit allein，wie wir im Iten $\mathfrak{2 b}$ ．biefer 2． 2.
    
     －pen uothwendig bie Beiten genau unteridicben werben，wenn
     Fommen lafen．
    ＊）Nebr bieruber in ciarem Der folgenden Rbeile Der Baubers Bibliotber！
    ＊＊）Quod omnis probus sit liber p．678．Ed．Fabr． Uebercinftimmend mit ben oben angefubrten Etellen lagt et bier yon Den MRagiern redet bejeidnend，es miren bei Den
    
    

[^159]:    *) Diefe $\mathcal{A l f g e m e i n g e i t ~ i f ~ i t t ~ v o r b e r ~ g e t h e n b e n ~} \mathfrak{M b}$ fannitt nads gemiefen. Eime intercfante nod bierber geborige 2 euferung von Plillius f. unter Num. III. Des gegenmartigen $\mathfrak{A b s}$ fanitts. Bergl. aud Plutard Degorac. def. c. XVIII.

[^160]:    *) Diç bier weitet aubjufübten, gefattet Der Raum nidyt. Es foll aber in dem dritten doar vierten Sbite Der $\mathfrak{3}$. $\mathfrak{F}$. in Dem §b. I. 2bth. 1. ( ©dluß) fobon angcfündigten ※uffas uber das theurgifde Eyitem des Proclus gefachen.
     mengelfordete I. c. (bonden fort bauerndin शBundergas ben, bef. die *) und $\mathfrak{E}$ enuemann's 『reididite ber Pbilos
    
    

[^161]:    *) Dić if Magie in ber oben nadigemiefenen uranfdngliden Wedcutung, wic fie von den æúdtigfen bei Perferit, Jidiern, Aeguptern 2c. fubirt wurde, bci denen 刃agie Die. Srone ieder Wififenidaft mar. - 4 m Den $\mathfrak{B e g r i f f ~ j u ~ e r i d o p p f e n , ~ m u f t e n ~}$ mir beibe Sauptgattungen bes ảaberglaubens (tatuirlide uil Ddmoniide פlangle) in obiger Dcinitien ausbrudert.

[^162]:    *) Die Sauptjuge berfelben werben in ben jundafi folgenben Para: grapben Diefes $\mathfrak{a b}$ 仵nitts furslidy angedeutet merden, wie bercits aud in ber $\mathfrak{D}$ dmonomagie gefdeben. Sh. I. ©. 309. f. Sb. IL. ©. 316.f.

[^163]:    ＊）Nidat oben in ben る̧ulammenbang bes \｛exts，wobl aber in eine Note gethort in Dificm Stuch Det milde Gejang Dis uns fidtbaren esifers ©borb：

[^164]:    *) Diefe Regrecre beionbers bei Soras: Satyr. I. 8. Epod. V.
     jether ふ̧it!

[^165]:    ＊） $\mathfrak{u r}$ rpringlid nad（Ereuger，bem aud $\mathfrak{N u}$ itter in ber oben $\mathfrak{A}$ bfぁ．I．Num．V．angefúbrten ©drift beitritt，（ 9.3 und 4．）bas Enambol Der namliden Naturfraft，fo wie
     fangende Princip．Fergl．かutater 9.5.

    20ir baben ubrigens bier blop die midtigfen morgenldas
     paifacn slationen，bie beidnifán Germanen，©allier Britanier ic．anjufubren，wirbe ju feiten Mefultaten fübren． Bir miffen yon Diefen Bolfern au wenig，und die Radridten Der if mifden Sdriitfeller namentlid，find in folden gaden gem：iniglid nad ibren eigctact nationalen Worfellungen gemodett．©p fanben fie i．S．bei allen Woifern ibre ©sts ter．Suterefant if jebod dic oben a．©t．aus Plinius， fieb．Mbid．I．Num．V．
    ＊＊）Eelbf ned in Den（pateren Saiten bed $\mathfrak{R o m e r}$ ：©taates Durd）s zogen，in Fedem Bertraun auf ibre Sunit，chalddifde KBabrfager und शativitdtofteller Die शBelt，und maten bei Groken and 刃eichen grade in bem Maake geidjakt，alk fie unjáglicter Hnbeil in bin Etaaten und familien antichteten．

[^166]:    ＊）Dice Listere glaube id in ber D\＆monomagie auf cine in Die $\mathfrak{A u g i n}$ fpringenbe ふcife Durch Mufubruitg biforif（ter Parallelen berwiefen ju baben．Wergl．Tb．II．Die welts biforifacin Parallelen am Ende Diefes §beils．
    ＊＊）Dean das $\mathfrak{I}$ ntellectual：©yfem，ober，menn man lieber will，bic alte orientalifac pbilofopbie，die Gefors， Der Parfismus，（Der，wie in Den 及enobuidern felbe fo oit miiderthoblt roird，diter if，als der ßoroaftrismus－das
     mиз зс．muß，nie wir nod cinmal bemerfen，meltbiforiíd Dajon unteridieben merben，wenn man bie Begriffe getboris fondern，und nidgt situe aniidt in Die andere millfúbrlid ůbertragen mill．

[^167]:    *) Es foll biemit nidt belbaupttt merben, Daf fich nidt faton frůbere Epuren von Dualismus und Damonénglauben namentid b.i

[^168]:    ＊）Sier tommt bie Sexenssinigin in grofer ebrenmerther Eefelfodaft vor：

    Sot，qui terrarum flammis opera omnia lustras，
    Tuque harum interpres curarum et conscia Juno，
    Nacturnisque Hecate triviis ululata per urbes
    Et－Dirae ultrices，et DI morientis Elissae－
    ＊）Hteberall in ber nuterwelt－Galangen． $\mathfrak{J m} \mathfrak{I n b i c i s m u g ̣}$ baben bie ©dlangen fogar ibre eigene Stabt in ber unterwelt，
     （1820）ஒ．I．Şeft．1．©． 86.

[^169]:    ＊）Sorai Sat．II．8．35．San muf bas ganje Eemadblbe lefen，
     iuterifante るüge．
    ＊＊）Gerabe wie in ber fpateren driplidien Sefen s Bauberei nadi mebrecen Erjablungen im fexenbammer unb anderen baus berbúdern ber るeit bem §eufel Sunde，Saßen u．f．w． geopfert wurben，um Geindidaft ；wifden qiebenben fu ertegen， Den Ebefrieben ju foren u．bgl．－wie Setate nit ber Mrs temis uit Selene in Der griedifden Gdtterlebre in Wers bindung gebradt morden－dason sigends an simem anbercta Dete in Diefer Bibliotbet．

[^170]:    *) $\mathfrak{I n}$ bieiem (bem תoran). mird man namentlid burd bie Satansibee oft redt wiberlid geftort. So fagt, weil mir grabe eine Parallele mit Dent Cbrifentbum jichen, Die æutter Maria's in cinem Gebete nad beren Geburt:, Mein Sjett, idg babe bir bas ju waiben gelobt, was idd in meinem Yeibe getragen. Simm es bon mir an. Du bif der Sjoretibe $2 c$. Mein Serr, id babe fie Miriam ( Maria) genannt, id) labe fie fu bir fliefen yor bemfucbelabenen ©atan, (a Satana lapidato, mie Rarracciu§ ubereert) D. i. yor Der Bauberci. ©ure III. 35-53 nad Der æarracc. Kusg. Wer finbet etwas bem Mebulides in ben unendlid f(dobneren gleiden Gebeten bei qufas? - 330 biet aud) nut bie entferntefte 2nfpielung aui ©atan ober 2auberei! -

[^171]:    *) Nadi Dem mar ber jifbiface Seufel gebilbet. Ind aud abris man mar etglifig und zu allen Berfúbrungstunfien redt
     Sdlange grintect fid nidt allein, win man amimut, auf 1 Mof. II. ober Die falligefdidte, fonbern aud) abriman's Bild fdon war bic ©dlange, mic man aus Sleuter's Beudz 2ucta
    **) Cieb. m. Dimonomagic 2h. II. ©. 119-125und ben Mrtitel: ※enopbanes in Fayle's $\mathfrak{x}$. F., mit beffen wiberlegung fid zeibnis io oft in f. Sbeobicee befdiftigt.

[^172]:    *) $\mathfrak{I m}$ (Ebriftentbum $x \alpha \tau^{\prime} \varepsilon \xi \chi_{n} \nu$ bie teufelifde, weil fie in Silfe und Mitmirtung des $\mathfrak{x c u f e l s}$ fatt fand.

[^173]:    *) Diefer brave nut gebilbete skana bat fein Seben, id wrif nidft, wie id am beften fage, uber, Dber in reiret Sunf cingebüft. Es if cia warnendes Seifpiel, und vielleidt lana id - es if ídon eine lange Reibe vou Jabren nun verfofen! - in bes 8. B. nod cinmal autfübrlider bason fpredern.

[^174]:    ＊） $\mathfrak{u m}$ mid bice redat in verfeben，bürfen die lefer，weldoe bie allgemeine beutfac Encyclopddie befigeri，nur beu
     vergleiden，wo idh，wdibrend id Den gemeinen roben Befidmos rungbaberglauben in feiner abgefamadtheit Dargeftellt babe， geige，dafi Dem allgemeinen 3olterglauber an die ©aide ectmat Sieferes und wabres im menfaliden Bemutbe zum Grande liegt，das Eeinesmegs unter Die Siategoric yon lecrént Mberglauben，DDer milleůbrlidacr ErDidtung gebder．

[^175]:    *) Hebtr Dicfe Raman sergl. m. Ddmonomagie Rb. II. e. 193. 251. f.
    **) Ja f. anmeriungen zu beders betaubertcr Melt \$b. IIJ. ※. 579.629.

[^176]:     Edelmanin, cinf auf Einmal adtiehn Seren auf cinem feitur Gůter berbrennen. ©. Westphalen Monument. ined. Tom. III. Praef. p. 40 seq. edigen bic Beiten nidyt ju nabe, fo murbe man Mandes unglaublid firben.

[^177]:    *) was in aller 2 Belt foll man biezu fagen? - $\mathfrak{A}$ d! ! jede 3 eit bat ibrecigene Plagenund plages ©eifer! - Wie's gefdebern fonnte und - geidichen if, Dafe mdbreno Der Ropess
     Paris doer egon aufgegriffen, eingetburmt wit bingeridtet mutDen, fo tonnte dbulidecs Eoos in Der Seerenperiode Durds reifende in einet grabe yom $\mathfrak{u r f i n n}$ Dees Sefenwefens aufgeregten und verwitrten Stadt trefen und - traff fie.

[^178]:    
     fige cinen Serenprocef oon 1621, worin ebenfalls eine blinde Perion, bie nod úberbié an Der fallenben Sudt litt, gemars tert und zulest perbraunt mird.

[^179]:    §eufel und if er úberall etwas anders, ald bic blofeperfor nificirte oder bypofatifirte goee des siffen, beffen
    
     und insbef:nbere. jene Nichter, Senter und Sjenfersfaedte mirts lid befeffen, yad feinen abfidten beberridet, unt ibren $\mathfrak{B e t s}$ fand vermirtt. Es if anmoglidy, fid das sbild jener Beitem iu vergegenwártigen, bbre fid von innerlider $\mathfrak{Y n v i g n a t i o n ~ e r g r i f s ~}$ fen ju fublen, und man muf Sauber'n und jedem anderea Den ausbruct bes lebbaftefen Gefuble verjeiben.

[^180]:    Dorheim 0. 22. 7br. 1710.

[^181]:    Dorheim 0. 11. jul. 1711.

[^182]:    *) Diefe $\mathfrak{H}$ eberfarift gibt unfer פf. Diefer traurigen Befaidate. Sidjtiger biefes: Gefaidute Des Juquifitionsprocepo
     als Sefe, Durd Seranlafung eitues in ber Reus fels: und Sepenperiode fogenannten a $\mathfrak{Z c u f c l o}$ ceipenfo

[^183]:    *) SRan weié fáon jeģt, nad laum zmei bunbert gabren nidt, was man iu foldem bis iur abfoluten Rollbeit geftigerten Lus $^{2}$ fina fagen foll. \$Bas mufi die Radiwelt in breis sier bundert Jabren daju fagen! - Gerabe folda Buíge aber múfien fúr Den ©efaid tidy reiber beraus geboben und treu aufbemabrt werben.
    **) $\mathfrak{H n d}$ zwar - es if entfeglida! - in ibrem adtaigifen Jabre, nadbem ibr vorber burd bie wieberboblten foltarungen alle Glieder am Leibe waren jerriffen morben.

[^184]:    *) Einige Rirdendater, namentlid $\operatorname{Zertullian,~baben~bieß~}$ mirflid, obne Dafee ju ibrer Zెeit fonderlid auffiel, $\mathfrak{j u}$ bes baupten germagt. SBer wirb leughen, lagt et, Dá Gort cin
     Spiritus corpus est sui generis in sua effigie!!! Adv. Prax. C. VII. vergl. De Carne Christi C. XI., 160 er fid nod fadfer aubbruift und geradeju Die Bebauptung binzuwerfen magt, es fey nidts unfitpertich, aufer Dem, was gar nidt fin.

[^185]:    *) Es braudt gar nidt bemerft ju werben, Daf wir Rlles das, was bon Plato bis Plotin, ber bic 3 mautcrialitdt ber ©eele nod beftimmber ;u entwidelt und ourd mehrefe Grunnos of bemeifen fudtc, als es bon wlato geídeben mar, (Ennead. IV. L. II. c. 1. bergl. L. 1. c. 1.) und ban Dieferm bid an dem neuefien cbrifliden Dogmatiter über die $\mathfrak{J} \mathbf{m m a t e r i a l i t a ́ t ~}$ Der Eeele gefagt ift, genj unterídreiben. Denn nidt Die MRateric if bas benterde Princip, fonbern ber Giff. Mber Das yon banbelt fid's bier gar nidt, fonbern bie grage if bie: ob Det Geif bocr dic ecele aud obac alles uto jedes eubirat, obac alles and iedes Febitel Efrperlider Drgane, als indivibuelles, reales und felbefodidiges wefen dentef, wirfen, wit mit Dem Huiderfum in pappopt febntinaci -

[^186]:    *) Die úberfeine fádafifáde Difinction yon ciner quantitate praedicamenti und ciner quantitate intelligibili, und daf die quantitas intellectiva nur in einem Ubi, abct nidt in $\mathfrak{R a u m}$ und Drt fey, if ein leeres wortgetlingel. Brar fateint felbit Scaliger (Exercitt. 359. Sect. III. p. 1097.) eia Eemidt barauf iu legen, aber man muf bie ©telle im ßufammenbang lefen. Ergo cum sint entia alia: finita esse necesse est. Sunt enim finita potestate, quia pendant a prima. Sunt finita esséntia, quia unum tantum est infinitum. Sunt finita quantitate, quia non potest quantitas excedere substantiam etc. Nihil enim infinito aequale potest esse, aequalitas est enim certa ratio mensurae. At Infiniti mensura nulla etc. etc. Ein reinct abfoluter ©exif aber faull nur als ein Infinitum exifiten ober ridtiger feyn.
    **) Webrere, nid)t alle edolaftifer! Dena ebert in Der fadolafifáa Philofophie fing man an, ben Begriff cines ©eifted bis jur rcinen, ídedtbin torperlofen ©eifigfeit iu fublimiren.

[^187]:    *) Das diteffe, mie man gerodbnlid antimme, if ef nide, bean
    
     Die Brabmanen nad Sollwel cin alter bon 4800 Sabren ;u, anf jeden Sall find fie diter; als ber Pentateud. Wenn man
    
     moju mall allerbings beredatigt ju fegn facint; fo gehoren ins Def dod immer Die fragmente, weldice Der Genfis zum © (Gunde liegen, und namentlid bic urfunde bon 1 פR of. VI. x. Ju Den dilteften Documenten Des menidliden Geifes, wie yon Eidjbora fowobl in Der Einleitung ins M. ․, (nad ber 3ten \{uf.) ald in feiner Bibliotbet unmiberfpredflid geseigt if.

[^188]:    ＊）Wom ßufammenbang biefer＠telle mit ciner ber unfinnightek Aunabmen Der Sexenperceffe vergleide man Ddmongs magie $\mathfrak{E b}$ ．I．©．46．f．II．©．176． 177.
    ＊＊）Wie robsforperlid bie Ddmonenmelt in ben fpateren
     $\mathfrak{i n}$ Dem \｛ufias úber die pacumatologie ber alten und neuen Fiffer geseigt werden．Die tolle Runabme nou materialifdecu Didmonen，Dic Der Mabrung liebúrien，Den unts gang ber 刃Retifden fucben，ben weibern nadtradten 2c．trefen wir felbit aud bei ben Sabbalifenan，die das bofe Princip Des शarfismus und（bbaldaismas ebenfall annabmen，und in bie finferen Sepbiroth fergten，weldue bas gittlide sidt unaufbórlid iu verfidilingen fid befreben．Sabbi abrabam Coben unterfdeidet f ． $\mathfrak{B}$ ．in ber fabbalififact $\mathfrak{P r}$ nematiatologic alle Geifter in folde 1）bie alls feuct beftebt，2）die aus feuct and Euft beftebn，3）Die aus geuct ；Quft und Wafict beftenn， und endida 4）folde，Die nod uberdiés cinen zujas bout－ feirier Erbe baben．Die Geifer，Die au\＄马euer bifteln，bedurfen ditberifder Dinge gu ibrer ミabrung，bie yon Num．3．bebúrfen fubtilet Dampfe unb Beruide Daju，Die bosbaften unter ibnen lieben befonbers den Slutbampf 2c．2c．－Die siefens Ddmonea，yon benen 1 かof．Vi．1－4．bie Febe iff，effen， trinfen，ocrmebren fid unt ferben tiad Dem $\mathfrak{Z} a \mid m a d$ ．©ia find gani materialiface und idrperlider Fatur．

[^189]:    ©ie famarmen in ber euft，in wier，auf ber Crbe berum，
     Eliejer 2c．Durd Saubermittel，Wurjeln，Winge，\｛mulete， Dampfe u．f．f．bertricben．－Welde $\mathfrak{H}$ minnigleiten yon ber Sart Damonen im salmub vortommen，uberfeigt faf allea ©（auben．Sier zur Erbeiterung unferer lefer ein cinziges Probden！ Dir Rotig $\mathfrak{O g}$ von Bafan if aus 4 æof．21．betanat genug． Diefer $\mathcal{O g}_{\mathrm{g}}$ war nad dem Sractat Sopherim im ₹almad ein folder Siefen ：Dimpn．Gemdonlidy af er Des \｛age taufs
     indé für feine Werfor gar nidt ju viel．Denn Rabbi Caul gotteligen Andenfens bat erjdblt：Jad lief einmal einem $\mathfrak{R e b}$ nad．Da tam id）in eine Sjble．Jch verfolgte Das \＄bia brei Meilen weit Durd bie Soble，und lebrte bann wieber uurud．
     Des Rónigs you Bafan madre．Rod luftiger if，was im §ractat Beradootg yon bem תrics Diefes Miefen：Dimons gegen bie Siracliten ertable wirb．Er mollte ben Feldjug mit einem ©diag endigen，rif ou bem Ende einen Berg yon brei झieilen aus ber Wurfel，nabm ibn auf den Sopf，und wollte folden auf das Eager Der Sfracliten werfen．Ditweil er ibn aber auf dem Sopf trug，（iduf ber bodgelobte Gott eine ungebeute 刃Renge ameifen， Die frafen ein sod binein，baf fein Iopf binburd ging．\＄3as Diefe Jfatalitát nod vermebrte，war，Dás ibm ju gleider Beit Die Badno zu ciner foldhen ungemeinen ednge jum Minto berans muchfen，Daf ber Berg darin bàngen blieb und er ibn midet loss machen fonate．In Diefer veriwciflungsvollen lage griff ibn Moit mit einer ungebeuer langen dgt an，und Da er Dabei nod cinea ©prung yon jebn Gllen in Die Quft that，gelang＇s ibm，bems SRicfens Ddmon das Bein uber Dem Raddel absubauta． Da fiel er mit fammt bem ßerg um，und da er im Beis fact und fid nidt webren tounte，fo verferte ibm MRofe fo sicle Şiebe，bis er endlid Den Eexit aufgab．

[^190]:    ＊）Widtig in Sinfidt ibrer weiteren $\mathfrak{A u s b i l}$ bung in bell ueus platouif（i）en＠dulen mar unter anderen Plato＇s Bebauptuas： Jutelligent ifnat nur ineiner Seele，und Seele auritecinem Sorper fegu．Eennemann＇s Gefdidte Der Philopophie §b．VI．©．411．－Fon dlteren Gdriften， wie wir bier gelegentlid nod bemerten，if namentlid für bie platonifめe Dadmonologie nidt ohne Sntereße：D．Klotzii Disput．de Daemonibus Platonicis，in Der man jum Beweif fúr das oben im æept Bepauptete befonders g．XVII．seq． S．XXX．vergleiden tanit．
    ＊＊）Wsill man，um fid bief ju veranfáauliden，nidat porphyr， Jamblid），Proclus 2c．Relbit Daruber nadichn，fo bers gleide man nut Midacl Pfellus De Operationibus
     Bictragen ju einem bernúnftigin Denfen in det $\mathfrak{R e l i g i o n}$ Et．I．©．87．f．，mo man bie Belege baju in 刃inge bei cinanber findet．（Ed．yoll Gaulmin u．A．；audh in Jamblichius de mysteriis Aegyptiorum，Chaldaeorum etc． Lugduni，1552．，nad ber ficinifder Heherfeßung．）

[^191]:    *) Dice bebatf fúr ben, ber ben geif jener Beit namentlid aus Den Edriften ber beibnifden Reusplatonizer, fo wie bet drifl. Genofifer ze. Felbit lentr, feiner anmertuag unb lines $\mathfrak{F}$ erweifes. Won diteren © Bejiebung auf bas Tbema unferer Unterfuduung angefubet iu merben:- Marsil. Ficinus in Plotin. Enmead. III, Lib. V. C. 5.1 wo vort ben verfdiebenen Gefifergattungen, Den feuerliden, luftlidett, erdiaden sc. Die Rede iff 2 . Bergl. Eardamus de Rerum Variet. Lib. XVI. C. 93. p. 1088., und bie eben gerrante Dissert. de Daemonib. platonio cis $\wp$. XVII. und XXX., mo berfelbe ©ergentand in donlidem Geif abgelbatbelt if.

[^192]:     $\mathfrak{H e b e r c i n f t i m m u n g ~ b e t w i f ' t , ~ w i e ~ a l l g e m e i n ~ D i e ~ Z e i t a n i c h t ~ m u f f e ~}$

[^193]:    gemefen renn. Es if, fagt かififder, fo viel idy meif, tein einjiger, ber bie Engel ald gand geiftige Wefen beídrieben batte.
    *) ※an merte wohl bie Worte: bamit fie auf bie æaterie wirfen fonnen. Siepont war oben Num. I. bereits bie SRde und Diefer Grund, um Die Ratperlidfeit ber Engel ; bibaupten, wird aud won anderen angefubrt. Die Etelle bes Atbenagoras febt Legat. pro Christ. p. 5. vergl. p. 11.
    **) In Opp. Clement. p. 969. 970.
    ***) Paedagog. Lib. I. c. 6. p. 122. Shier facint © Iemens ber Engela jogar den Genuf bimmlifder ミabrungömittel jujufdreis ben, mas audy $\mathfrak{J u f i n}$ (Dial. cum Tryph. p. 286.) aujus beuten facint - in Sfinfidt auf Pfalm 78. 25., wo bei ben LXX von Engelbrod die Riebe if, fo wie vielleidy auf.
    
    ****) Drigetes bebauptete gerabeju, baf uberall iein ets
     per feynfonne. Darum múften audy felbit Die Erjengel ia einen, mismobl feinen unt iftherifiten, Rorper gefleidet fenn. De` Princ. L. I. C. 7. p. 71. vergl. c. 6. p. 71. Menn et an einigen Drten Differ Đicinung ou mideripredien foriat, io

[^194]:    er yon bem $\mathfrak{H r}$（prang Der Engel fpridt，Institt．div．L．IV．c． 8. in ein Eabytinth von Biberipruiden．Wb：r fo gift＇s immer， wenn man das，was uncrtiderlid）if，erfldren will，und ber beribmte Matbematifer 8 ouguer batte mobl redtr，wenn et einem gutmuthigen Dominufancr，ber ibsm auf fetrem $\mathbb{R}_{\text {dotbette }}$ bas Gebcimaí der Erlofung aus bem Gebeimais Der Erbiúnde nad Pascal＇s Principict ju erfldren fucte， ládctul zurief：D ！mein Water，ibr £idt pitrit mid in nod grófere 马infernig．Das beift Obscurum per obscurius erflérea．）
    ＊）Da muftin fie alio gemíf fabr forpcrlidice Ratur fan！－ Das boidfit Mufalleride，Das fúr uns gegenmadtig in Der ganjeu Borft：lung liegt，verliert fid，wenn man ermagt，daf nad Damaligen Beitbegriffen ber gefammte Gitterbicult Des Seibens thums als ein $2 B$ erf ber $\mathfrak{D}$ dmonen betradtet warb，babet fie auth Der Werbreitung bes Ebriftenthums aus allen Rrdften， mic man annabm，entgegen arbeiteten．Die oben bemertte Forfellung，（Daf Dic Ddmonen namlid）ben Blut，unb $\mathfrak{B c i b s}$ taudjsbampf Der Dpfer iur Nabrung nothig bdtten）finben wir übrigend bei faft allit fitchenndtern：Eertullian，Apolog． C．XXII．XXIII．Athenagorab，Legat．p．30．Drigenes， Exhortat．ad Martyr．Opp．T．I．p．304．Eyprian，De Idol． vanit．p．13．かinucius felif，Octav．C．XXV．XXYI． t．f．f．

[^195]:    *) Stromat. L. V. p. 650. Ja braudie nidt ju bemerlen, wie interifant Det jonderbare, oben mit © $\boldsymbol{\omega}$ m. Sdrift bejeidnete
     procef if.

[^196]:    ＊） $\mathfrak{F}$ Gas $\mathcal{F l u D}$＇s Hist．utriusque Cosmi etc．，Oppenheimii， 1617. literarifa）betrifft，fo find filbit in bem Cat．Bibl．Bodl．iwei Tom．genanat．Sd）befisie aber nur ben erifen æbeil，（in Sol．， 788 Pagg．fart．Das 5uch if Deo optimo maximo formlid Dedicirt，mit ber $\mathfrak{u n t e r}$ 的rift unter ber Dedication Tua Creatura－Ego，Homo！！！）forar Das Fud if，fo if＇s feit einigen Sabren bod zmeimal in Berfeigerangen in franff．a．刃．verfauft toorden，immer aber nur Der erfe Tom． faff follte man daber glauben，daf der IIte Tom．nidt mirflid exiftirt．
    ．＊＊）Wergl．m．Dámonomagic \＄h．I．©．188． 189.

[^197]:    *) Ms. fol. 31-35. Wergl. Eolbfamiot's botuifact wor pbeus @. 224. f., §bomafius veraunftige Gebanken $\mathfrak{B}$ I. ©. 1.f. Baumgarten's Sall. Biblioth. 5. III. B. 382. sporbof 1.c. - Das sanufeript fübrt ben folgendert Ritel: Colloqium heptaplomeres de abditis rerum sublimium arcanis. Cirb. Démonomagic Rb. 1. ©. 188.
     protefantifacn ふirde!

[^198]:    *) WBir timen uns biet unmodglid auf eine ndbere Erorteraus ber Begriffe yon ©deol einlagen, mie fie in Der alten bebrdifden Welt berridten, unb muffen unbedingt auf das verweifen, was
     Eodtentadi D. Sebr., bafelbet Et. IV. Eidborn, Bibliotb. B. IV. ©. 653 f. 2c. baruiber gefagt baben, um einige Der neueften ediriftelfer ber Suirze wegen bier nidet ju ueamen.
    **) Dicf Druidt Tertullian nad feiner Beife redt osiginell alfo aud omnem animam sequestrari apud Inferos in diem Domini, woruber et aud ein cigitios, verloren gègangenes Buad gefdrieben battc. De Anima C. LV.

[^199]:    *) ©. ©lements Strom. L. IV. C. IX., wo insbefonbere yon Sjeraflesu dic פRede iff.
    **) Wald's Geídidte ber Reņacien B. I. ©. 367.
     320. 293. 763.

[^200]:    *) $\mathfrak{E}$ affo bat aud in diefem Etud jenes Seitalter ungemein ridtig Dargeftellt. Dic $\mathfrak{F}$ ewfelogerpenfter, wie fie im WBabn jener るeit $^{2}$ exiftirten, geborten mefentlid mit iur æafdinerie peines Jerus falems. Jd werbe ju feiner beit eigens von Dante und \{afifo in Diefer $\mathfrak{B e j i e b} u n g$ in Det 8 . $\mathfrak{F}$. fpredien.
     yon biefen §eufels: Befpenifern gebandelt, bas den ganjen, faft unglaubliden aber: und Ueberglauben jener るeit redt Lebenbig veramidaulidt. Ein $\mathfrak{B u} u$, das fehe rar gemorden if, Das idh aber vor Sturjem in einer $\mathfrak{B e r f e i g e r u n g ~ i n ~ f r a n f f u r t ~ i u ~}$ erbalten io glưdlid gewefen bia, und womit id meine Xefer in ben folgenben $\mathfrak{E b}$ bilen ndber befanm madjen will. Eis fúbrt

[^201]:    Diefer abtbeilung abgejogen werben! - Jd bemetfe nur Das Eimige, baf abiefer ©dulmeifer,n mie fid in unferen sagen ein Gduulmann auf bem Fleinfen Dorfden nidt gern mebr nennen bort, (als ob ©dullebrer mebr máre, als ©dul - Weifer!) u feiner ßeit cin febr gcadteter © Goslat, \&Beraiagerobe 2c. mar. Sbym, obcr, wie er eigentlid bief, Slee, bat bas Bud einem Eblen ynd Ernobefen
     ber Dedication feinen gerocenen uatertbenigen Difcipel iu Goblar nemat. Er yirmabrt fid auborutatid bagegen, Daf
     es ley cinagründiad, cigentlid und wahebaft Siforie, die wabrbaftiglid) alfoergangen, indem bes lieben Junfberts Sert Bater feliger, \&ubolpb yon Wallmoden, ibme eine watrbaftige familiens Cbronif babon iugefelltbabe, nach ber er auf beffen Bitte bic Gefadidte bearbeitet batt. \# - Um fidm bierin jufinden, muE man ermágen, daf bergleiden wunderbarlide Reifen auf £eufeln ober geufelsgefpenfern ju jener 马eit. mirflid fut gat midets fo aufcrorbentlider gehalten murben, wie id ausfübrlider und mit Bufubrung vielcr Fbeippiele in m. Dimonomagie gejeigt babe. §h. I1. 73-77. 201-216. 1. 59. 318-320.

[^202]:    — — - albbalb er fagen Wurbe, bas er itn thet fragen, Wủpt er eigentlidy yon Stund an Des britten $\mathfrak{Z a g}$ fein Reben lan:

[^203]:    *) $\mathfrak{E}_{6}$ max aucd mirtlid ldaderlida!

[^204]:    ＊）Was follen mir iu biefer Mrtiglat bes \｛eufels fagen ！！？－ In ber Pnevmatologia occulta merben bergleiden luftige §eufel fraks und epaf＝\｛eufel genamit．
    ＊＊）Sier baben mir das ganje fiebjebnte Gabrhunbert yor bett ふugen．Wem fóst nod iest ein dbnlides æbentheuer auf， oder，wenn fid Semand einbildete，es fey ibm bergleiden eines begegnet，wer wurbe bei ber Erad́blung dayon an ben \｛eufel Denten ober in Befurtrung geratben，und nidy vielmebr Daruber Jadjen？－
    ＊＊＊）San fiebt aus Mllem，Dafes bie Mbelige Merfon im Drt Des Werfafers war．Hub lonnte fie es nidt Dod vielleidt felbit gemefen fenn，ba ibm bic §utíde，wie man fieft，in Det Nabe Des Dorfs begegnet fenu mus？－Nod mebr，warum ging er nidt unmittelbar nad Dem Sorfall relbf in＇s ©dlop，uu bem gndoigen Serta，ober bet gnábigen grau felbf？－ Darauf dient freilid jut $\mathfrak{Y a t w o r t ,}$ bak es in jener seit gemis als bie dukerfe Jindiscretion murbe aufgenommen worben feyn， wena man Jemand gefagt bdtte，daf man to eben bie Ebbre gebabt batte，ibm als Geipenft fein Sompliment in maden， ober ibn mit cin Maar Eeufeln úber Dic ©trafe fabren ju feben．以Bir fonnen uns jegt bei Dergleiden Dingen foum Des Gderjes

[^205]:    *) Rad feiner ©ewonbeit - Dié bab id oben fám ans gebentet, und in bet Ddmonomagie fchu mebsere Feifpiele
     Gefalt cines fadnen Juinglings eine Jungfraven befudt, voa Den Eltern aber entbedt mirb, aba er Denn, aadocme er bas Bettiteb angeiunden und cinen erfareds liden garser you fid geben lafen, fid ourd das fentice oayongemadet. Whan ertennt in allem, unb aud in biefem aug feiner Diabologie das robe, burd Die Greuel unb bas Elend bes oreifigidgrigen Rriegs ;urut ges sangene Jabrgunbert.

[^206]:    *) Mifo-bei Eiment wie bei bem anberear unb uiberall bet námlidge ※berglaube in Det ßeit!

[^207]:    *) Mebnlide ©efpenfer s Gぁladten x. Fommen biufig bes fonders in ber diteren nordifduen Gefadidite yor. Bei Dalin, ( Eamedifat Reichshyforie) Solberg, Dlay Eelfius 2c. finden wir bergleiden als 3 olffagen angefubet, Andere, mie z. V. Dlay Magnus (De Gent. septr.) glaubs ten daran. Die's am beften miffen mollten, fatrieben dergleiden Erídeinungen ben $\mathfrak{A}$ fralgeiferniu. gBas if bod ber jekige Gefipenferglauben unferer æütterdien, aber als bie ©es fpenfer nod in ganjen Seeren Dutds \&and jogen, fid ©dladten lieferten, daf die felber voller Todten lagen - da war's dod nod ber وRube werth, an Gefpenitir ju glauben!!! -

[^208]:    *) Wefinbet fid bief mettwirbige actenfuid etwan nod irgenbmes in einer piegitratur, einem atdiv 2c.? - Die קaubets Bibliotbet wifte biefen interefanten geitras tur diteren ©efaidte bes Gefpenferglanbens Dantbar aufnebmen. - Hebrigens verwunbere fid teiner unferer effer uber biefe mertwurdige $\mathcal{E}$ efpenferfaladt als uber ein blofes wiftes Pbantafieenfict bes 17 ten Jobrbunberts. abgerednet, dấ mie oben fobon bemerft worben, bie áltece Ecandinapifale ©efdidte yoll yon bergleiden Dingen if, fo if bet Glaube an Gerpenfercerfdeiaungen ber Mrt bei Seiben and Ebriften vom bodften Mltertbum. Selbf bei Ebry fofomus (De Sacerdotio) Fommt cine dbalide Ecent yon Teufelss Gefpenfera u'nd paubercien yor, obie nidy leidt ia cinem Roman bes æittelalters weiter getricben worben if. Er nimmt bort einen $\mathfrak{\beta u f d}$ aner an, ber in Eefelfajaft eises
     fiebt barauf terfelifae fiegenic 3 auber - Pferde,
     in Die euft gefubrt werden und iwifacn simmel und erde idmpfen, ia fogar - er erblidt auf bem Edladtfelb Die sebcimen Redfte und bie Jocen ber
    

[^209]:     auf dief grupfer nad ebafespear und Gocthe bie Bes farcibung einer Sexentüde geben merber.
    **) In meinem Eremplar if Das Tractatus vere aureus zweimal, Das eine MRal mit rotber, Das andere MRal mit grüner gldneenc Der §inte unterftiden, wie fie Die Gelebrten in 16 ten und 17 ten Jabrbunbert fübrten. Ein Bemeis, Da§ Das Bud mirflid für gar cin goldnes ஒน由 sebalten warD! -.

[^210]:    *) Jin Det Beit Des Werfafers freilidy !!! -

[^211]:    *) Denn nut biefe und nidt bie erfe, fo wie bic yon Seuem farf vermebrte, fo viel id weif, leģte auflage, Nutabers 1725. befize iq.

[^212]:    ＊）Die lefer ber 3． 3. ，bie grancifci nidt felbit beiken， werben vielleidt begierig fegn，cine ఖrobe yon diefer fo jiets liden unt curiosen geder ju fehn．Jbrem billigen Werlangen mird Die 2．B．an einem anberen Drt millfabren．Wor ben 2ugenblit bitt id，baf fie fid am Ritel genugen lafen middter．

[^213]:    *) Swei bergleiden Gef(diaten baben wir im yurber Gebenden fabon wirflid angefübrt, unt es tommen nod cinige danliden Sdlags im Bude vor.

[^214]:    (WBirb in Dem ndddfen æhecile fortgefegt.)

[^215]:    *) Denn utbmen wir cinmal cinen Geif als @ubfans in cinem realen inbisibuellen Dafeyn an, das nidt obne Raum denfbar if, weil ein Wefen obne alle Eorperlide Drgane nidit mit Dem uniberfum in Serbinduna ju teetin vermag; io miffen mir bies mit, wie im vorber Gebenben bentertt morden, nun freilide nidt,
    

[^216]:    "Der Keuffel batte fein Epiely jebody zimlid bier

[^217]:    *) - Nad ber oben bemertten Annabme, ber aud Golbidmibt perbit jugethan war, Daf alle Dergleiden Erfdeianangen, fo wie Die Geipenfer, unamittelbar yom Senfel bewirtt, ober odmenifder art feden. -
    **) Det Gebutts, Ctabt Goldidemibt's, ba walfo bic Beges benbeit wenigfens genau wificu tonate.

[^218]:    *) Diefer saberglaube berriat nod jeşt allgemein, Dodi benit Riemand mebt an renfels: ©.autelfpiele bai bergleidem Erídeinungen. 2ber oon bem Solitglauben in .Betref biefa ©ade an cinem anderen Orte!
    **) aud uber biefe Beididite Ionute wealgitens ber פf. fidy bie senaucte musturft verfarfien, Detn ar befand. fid felbf in bem námliden Jabre ${ }^{4}$ Ésgrus, und ber sben genamute Eeiflidye war obre 3weifal feitr eigener Sdmiegervater. Sieb. bben Num. IV. S. II.

[^219]:    ＊）©．Ditupuomagic ©b．L．©．262－265．wo nan bie
     Sartarotti＇s Wert fübrt folgenben \＆itel：．Del Con－ gresso notturno dello Lammie Libritre．S＇ag－ ginggono due Dissertazioni epistolari sopra l＇Aarte magica etc．（ $\operatorname{Rosoreto}, 1750$－in Berlag
     in 4．）vergl．Reue ßeitungen son belebrten Baden auf Das Jaby 1750 \＄夕．I．©．594．f．

[^220]:    *) Da, wo yon ibren 'aabberwurieln und Bauberitáutera bie Sede if. In cinem politifden Beitungs silatt yon 1752 mirb er: zéblt, Daf man nod lange nad SRenatens शsb juftlig an cinet
     unter prematews paubetfdutetn befunden, und welder bort cive abetaubenbe, ben Geif vermirectidmadenden Eigeridaft zugefdrieben miro. Sie wito in jenem Flatt Bdrenmus genannt.
    **) 2btbeilung 1LI. Num. II. e. 205-212.

[^221]:    *) Der ॠame cince Zaubergeip̧, befonders becibut in bar eng:

[^222]:    *) Mis ber Serens \&burm in Lindbein yor cinigen Jabrea erbroden marb, bamit et im Juneren befo genaucr unteriudt werben tonate, wurbe unter anberen Mertmirbigteiter, aud ciat Serensegabenbúdfe barin gefunber. ©ieb. Die
     ©. 512.

[^223]:     vorber gebenden abbandlung if getegentlid) bet \&bietges fpenfer, und namentlid) auch ciner Solpsiage yon cincm famarien Sunde gebadt. Diefer ímwarge Sund if Dieict Inquifitor, Der im allgemeinen Bolfsglauben nod in meiner Jugend auf Dem èdauplag feiner ebcmaligen Graujanteiten〔pufte. Ddmonomagie_a. a. Drte.

[^224]:    *) Eitre ber berubmtefien 3auberidrift ber art find bic Caviculae Salomonis, welde im britten ober vierten §beil ber 2. B. ibeen Plas erbalten follen. Kud ber かing ©alomonis
    

[^225]:     gebeuerlides im Bauberwefer gemeiner Mat gefabelt wirb, in
     wit cigends dayon in Der 3. ஒ. nod cimmal merben banberas muiffer.

[^226]:    *) Wergl. meine tleme Catift: Mariendornand 8 onnes
    
    

[^227]:    *) Der Garbe ber ©eele gebenit \{ertullian bei feinen ßors fellungen son berfelben, als einem Geifssorper, DDer bem inners liden leib bes duferliden Sdrpers, mebrmals ausbriutlid. Proinde, fagt er ant bem a. Drte unter anderem, proinde et coloris proprietas omni'Corpori adhaeret, quem ergo alium animae aestimabis adesse colorem, praeter, aetreum et lucidum etc.

[^228]:    *) Ed. Rhoer: . 2. gergl. Holstenii de vita et scriptis Porphyr. Dissert. yor ber Huğg. f. ©driften, fo wic Ernẹti' theal. Bibliothet 5. IX. ©. 54. f.

[^229]:    *) Jm Secrensfammer wirb befoubers bebauptet, Duff fe ben Fleinen uniduldigen Sinderu aufpafen, wenn Diefe an Bdaden unt gluificn tangen wid fielen. Ebl fidis bex frobe Engel vers fiebt, bat ibn cin Didman gepacit und - im waffer liegt cr. In bet Ddmonomagie feba bie bierbet gebdrigen Etellen. aus bem Seesen; 5ammer angefubt und iberest $\mathbf{2 b}$. II. e. 66-70. Wit Das 2bentbeverlidffe im gaujen Speren \{ Sammer if bie 4 rfacde, welde davon angegeben mird, baf die Reufel ben Sindern bauptfaddid nadfollen sh. 11. ©. 421.
     2 Sor. XI. 14 yermanbern, daff fidy ber Eatap in cinen Eiget Des lidtt berfolle?

[^230]:    *) Wergl. $\mathfrak{J 0 b}$. VIII. 44. Sier wie bort, und bort wie Biee dic allgemeinc oricutalifde Dimonenlebre, bis is bie indivibuethefen Büger binein!
    **) Gerabe mic bei かinucius fielit und anberen Sitacem
     Dergleiden abentbeuerlide Febaupturgen bei Den sirdenodtern nod atfiallen? - Ja, alles sets mag bie preit und ber fie treiberbe und begerridernbe Geif ùbir Dic Menichen!
     yon ben Bemuibungen Det guten $\mathfrak{D i m o n c n}$ fagt, Die Olinfe Dee bofen iu vercitelin. Es if dief gami cia doulidit Rampf

[^231]:     faf Maftaud nebmen fonute mitiutbeilen, aud wenn ed bict
     17 ten Jabrbunbert:

[^232]:    

[^233]:    *) Da lommat ber Teufel nugemein gut weg. MRan fiebt, baf felbit Diefer alte aberglaubifde mefpreuficafe Edelmant feine ßeit nidt berleugnet, Da man Dem Ieafal faledterDings nidts jur eaf faller lief. - Ja Der alten Seserci wat's anbers. Exegte ค日, bei ben Seren, -mie's bismecilen ber gall war, cin Gefübl yon ฒrenfalid)feit, fo wurbea lie you ibren Ecfell(daftrteufein fo Lange seprugelt, bis lic thatera was Des Recufa baben moltr.

[^234]:    : *) Dief gefdaby vielleidt aus blober R ob yeit, bemn bie Senferds Ined)te und edarfridter vermebrten, (befonders bei Der RBaffers probe) Die \&eiben ber 负erurtbeilten nidt felten aus fatanif(dem
     lapbt bielt, viellicidt aber aud aus $\mathfrak{F}$ armberzigieit, weil es ber spenfer für bequemer bielf, erfictt, als gebraten wespen.

[^235]:    *) Eewutroiget - Jfaf gerabe wic ber \$rof. Egli imerfen Sbeile. "Da mid तinn Gott gewurdiget, Dic sifac ju gerteben, und Die Mabliciden Der Steeringe fanurridtriglid
     babe id bas mir andertraute pfund nidt vergraber Dutfen, als woyon id bem Serra fめwere gedeus
    
     iüugen $\mathfrak{F}$ as betradtete; und dak ex namentlid bie Jabrs zabl 1731. $\times 1732$ auf Den untergang ber weit berog. Die \$uuberjeidgen fanden im whai 1731 am Simmel. Da mar benn frcilid nidt lang 3eit zur Fetebrung gegeben, unb die 3eit
    

[^236]:    *) Jad babe in Dem erfen sheile gefast, Daß in gegenwartigem §beil you Pordage, \&eabe ce. Die Biede fepl murbe. Es mat aber, Da biefe rein miffenidaajtliden, und fúr viele ecfer det 8. B. obne వweifel minder interçanten Muffefee alju viel Rawn murben imeggenommen baben, nidt móglid, da abwedfertung unt æamnidfaltigfeit bei cinent $\mathfrak{B u d}$ Der Mat cin Gefes if, movon nidt abgegangen werben fann. In bem folgenben §beil aber wero' id. mein ञeripreden erfưllen.'
    **) In ein Dollfdindiges, eigentlides, und in feiner Mrt folgeredtes ©gf $\mathrm{cm}_{\text {, an }}$ Dem man æilb und Sdjarfinn veridiwenbet finbet! Es fann jum Bemeif Dicuen, was ©yifeme find; wean mir yon milltubrlid angenommenen und faliden priucipien babei aubgebn, unid nun ein luftgebdube barauf aufïbren, beffen feften Sau wir bemundern, obne ju febn, dafes obace Salt und fundament in Der luft famebt. Jab babe, um mir cine senaue Renntnig bavon iu ermerben, Das aftologiface Eqiecus Des fiebeujelbnten Jabrbunberts nad ben bewdbrteficn Syilfss mitteln felbf mit einigem gicis fubiett, und bitte alio bief $\mathfrak{u r t b e i l}$ nid) ald oberfidalid, und weil feit 70-80 Jabsea nidt anders datüber iu uttbcilen es Mobe gemefen if, ju bes tradter.

[^237]:    ＊）Eebr gefadrften $\rightarrow$ aud bie Divinations，アraft lágt fid，wo bie 2nlage baju Da if，Durd gani naturlide und verfándige（id）fage mit fleif verfidnoige，bertu bie $\mathfrak{B e r r u a f t}$ ldft fiad mit ciner gewiffer Edmodrmerci vers einigen，－bas Brfannte：mit Wernumit rafen，bat feinen guten Gorumb！－bet Berfand aber nidet，Der fie feinter §atur nad aubidlieft）alfo－felbt bie Divilationss
     weiter excolicen and bis jum Raturlids $\mathfrak{B u n d e r v o l l e n t ~}$
     interefante Dinge zum $\mathfrak{B e w s i f e}$ biefür mittbeilen．

[^238]:    *) Er focint ibn gefunben an baben. Sauber befaf uar 4, id nur bie 2 erfen Diefer §ractatl. Die 4 legter 仙eimen alfo
     S(briftchen Ritel fúbre id) unten aus bem exfen §ractitilan.

[^239]:    *) Saridy's allgem. Biograpbicen 5. VI. ©. 483. Sth. Carl
     Gafob epeners, yor dem Vter $\mathfrak{B}$. ber tbeologíden Bebenten beffiben, einjeln beraus gegeben yon Toadim Lange, Salle, 1740. 8., To wie yon 3. ©teinmek, cbent. 1740. 4. ©leia's Eeben ber §urfidf. Dberyofyrebiger \$h. II. ©. 429. f. $\mathfrak{B o n}$ Epener's Edriften, 刃icinurigen und theol. Febenten beions Ders ※ald's Religioudfr. in Der Euth. Sirde $\mathfrak{B}$.II. ©. 194.f.

[^240]:    ＊）©o bief man bamals jebes ஒиб́，bas nidut mebrere Mlpbabcte fart obee in zolio gebructe war．Dic ancfbote yan ciaem beruibmten，in Diefer Periode gebilbeten，und vor nod nidt gat langer るeit in bobem rubmbollen \＆lter verforbenen je edt $\mathrm{ts}_{5}$ gelebeten，ber ju REiel＇and．gefagt baben foll，：er freue fid，feine perfonlide befanntidfaft ju madjer，da er feiner Tractatum de Oberone mit grofem Bergnugen gelefrt babe，if mielleidt mandien meimer lefer befannt．

